LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Ninth Session
(Seventeenth Lok Sabha)

(Vol. XX contains Nos. 11 to 16)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI
**CONTENTS**

Seventeenth Series, Vol. XX, Ninth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 11, Monday, August 01, 2022/Sravana 10, 1944 (Saka)

<table>
<thead>
<tr>
<th>SUBJECT</th>
<th>PAGES</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FELICITATION BY THE SPEAKER</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Congratulations on winning medals at Commonwealth Games, 2022</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>ORAL ANSWERS TO QUESTIONS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>*Starred Question Nos. 201 and 202</td>
<td>11-13</td>
</tr>
<tr>
<td>WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Starred Question Nos. 203 to 220</td>
<td>14-92</td>
</tr>
<tr>
<td>Unstarred Question Nos. 2301 to 2530</td>
<td>93-788</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.
PAPERS LAID ON THE TABLE

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS
17th Report

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS
Action Taken Statements

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 274th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 271st Report of the Committee on 'Fellowships, Scholarships, Grants, Pensions and Schemes administered by the Ministry of Culture' pertaining to the Ministry of Culture

Shri Arjun Ram Meghwal


Dr. Subhas Sarkar

CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2022

OBSERVATION BY THE SPEAKER
Maintaining Order, Discipline and Decorum of House

MOTION RE: REVOCATION OF SUSPENSION OF MEMBERS
MATTERS UNDER RULE 377

(i) Regarding constitution of district Development Coordination and Monitoring Committees in West Bengal

Shri Jagannath Sarkar

(ii) Regarding establishment of a 100-bedded Hospital under National Health Mission in Bhadohi district, Uttar Pradesh

Shri Ramesh Bind

(iii) Regarding setting up of Cultural Centre for Alha, a folk song of Bundelkhand

Kunwar Pushpendra Singh Chandel

(iv) Regarding conversion of the Jharsuguda Airport from UDAN Scheme to General Category

Shri Jual Oram

(v) Regarding No Objection Certificate for Kidney transplantation

Shri Rajendra Agrawal

(vi) Regarding stoppage of train Nos. 18030 and 18615 at Chakulia Railway station and introduction of direct train from Tatanagar to Buxar and Deen Dayal Upadhyay junction

Shri Bidyut Baran Mahato

(vii) Regarding impending drought condition in Jharkhand

Shri Jayant Sinha
(viii) Regarding compensation to farmers and people affected by heavy rains in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Ashok Mahadeorao Nete

(ix) Regarding setting up of a centre of National Institute of Electronics and Information Technology in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Janardan Singh Sigriwal

(x) Regarding six-laning of Gwalior-Bhind-Etawah National Highway

Shrimati Sandhya Ray

(xi) Regarding implementation of Jal Jeevan Mission in Rajasthan

Shri Dushyant Singh

(xii) Regarding Legislations on Ecologically Sensitive Zones

Shri Anto Antony

(xiii) Regarding threats being posed by Sea erosion

Shri Hibi Eden

(xiv) Regarding completion of the Tindivanam-Tiruvannamalai new railway line project

Dr. M. K. Vishnu Prasad

(xv) Regarding grant of adequate funds for archaeological excavations in Tamil Nadu

Dr. T. Sumathy(A)Thamizhachi Thangapandian
(xvi) Regarding incorporation of a comprehensive crop diversification model

Shri Bellana Chandra Sekhar

(xvii) Regarding grant of an additional attempt for UPSC examination aspirants affected by Covid-19

Shrimati Aparupa Poddar

(xviii) Need to restore the operation of train between 36 Narkatiaganj and Bhikhna Thori in Bihar

Shri Sunil Kumar

(xix) Regarding participation of Members of Parliament in Public hearings pertaining to environmental issues

Kumari Chandrani Murmu

(xx) Regarding service condition of Scientists working in DRDO

Kunwar Danish Ali

(xxi) Regarding utilisation of sugarcane stubble for production of energy

Shri Shriniwas Dadasaheb Patil

(xxii) Regarding construction of a Foot Over Bridge and stoppage of trains at Siddhpur railway station in Patan Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Bharatsinhji Shankarji Dabhi

BUSINESS OF THE HOUSE
**DISCUSSION UNDER RULE 193**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Name</th>
<th>Number</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Price Rise</td>
<td>865-1037</td>
</tr>
<tr>
<td>Shri Manish Tewari</td>
<td>865-869</td>
</tr>
<tr>
<td>Dr. Nishikant Dubey</td>
<td>869-879</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrimati Kanimozhi Karunanidhi</td>
<td>880-884</td>
</tr>
<tr>
<td>Dr. Kakoli Ghosh Dastidar</td>
<td>885-890</td>
</tr>
<tr>
<td>Shri Kaushlendra Kumar</td>
<td>890-892</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrimati Sangeeta Azad</td>
<td>893-895</td>
</tr>
<tr>
<td>Shri Nama Nageswara Rao</td>
<td>896-898</td>
</tr>
<tr>
<td>Shri Pinaki Misra</td>
<td>898-904</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrimati Supriya Sadanand Sule</td>
<td>905-911</td>
</tr>
<tr>
<td>Shri Margani Bharat</td>
<td>912-915</td>
</tr>
<tr>
<td>Shri Uday Pratap Singh</td>
<td>916-924</td>
</tr>
<tr>
<td>Shri Kalyan Banerjee</td>
<td>924-929</td>
</tr>
<tr>
<td>Sushri S. Jothimani</td>
<td>930-934</td>
</tr>
<tr>
<td>Shri Jayadev Galla</td>
<td>935-938</td>
</tr>
<tr>
<td>Adv. A. M. Ariff</td>
<td>939-942</td>
</tr>
<tr>
<td>Shrimati Jaskaur Meena</td>
<td>943-947</td>
</tr>
<tr>
<td>Shri E. T. Mohammed Basheer</td>
<td>947-950</td>
</tr>
<tr>
<td>Dr. S.T. Hasan</td>
<td>951-952</td>
</tr>
<tr>
<td>Shri Jayant Sinha</td>
<td>952-958</td>
</tr>
<tr>
<td>Shri Hasnain Masoodi</td>
<td>959-961</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Shrimati Harsimrat Kaur Badal 962-965
Shri Asaduddin Owaisi 966-972
Shri Pallab Lochan Das 973-975
Shri Hanuman Beniwal 976-978
Shri N.K. Premachandran 978-982
Dr. Sujay Vikhe Patil 983-985
Dr. DNV Senthilkumar S. 986-987
Shrimati Vanga Geetha Viswanath 987-989
Shri Thomas Chazhikadan 990
Shri Saumitra Khan 991-992
Shri Ramshiromani Verma 993
Shri Adhir Ranjan Chowdhury 994-1000
Shrimati Nirmala Sitharaman 1000-1037

*ANNEXURE – I
Member-wise Index to Starred Questions 956
Member-wise Index to Unstarred Questions 957-963

*ANNEXURE – II
Ministry-wise Index to Starred Questions 964
Ministry-wise Index to Unstarred Questions 965

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.
OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi
Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki
Shri Rajendra Agrawal
Shri Kodikunnil Suresh
Shri A. Raja
Shri P.V. Midhun Reddy
Shri Bhartruhari Mahtab
Shri N.K. Premachandran
Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh
Monday, August 01, 2022/Sravana 10, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER in the Chair]
FELICITATION BY THE SPEAKER

Congratulations on winning medals at Commonwealth Games, 2022

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Dr. Kalanidhi Veeraswamy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.
SHRI P. VELUSAMY: Thank you, Speaker, Sir. After the Federal Reserve’s rate increase, what is the total amount of outflow/withdrawal of Foreign Portfolio Investors from the capital market related to Tamil Nadu? … (Interruptions)

SHRI P. VELUSAMY: Thank you, Speaker, Sir. After the Federal Reserve’s rate increase, what is the total amount of outflow/withdrawal of Foreign Portfolio Investors from the capital market related to Tamil Nadu? … (Interruptions)
KUMARI GODDETI MADHAVI: Sir, what steps is the Government of India taking to ensure that the books available in the libraries impart education which is holistic and cover subjects of contemporary relevance like Machine Learning and Artificial Intelligence as well as texts of historic relevance to Indian culture? …

(Interruptions)

KUMARI GODDETI MADHAVI: Sir, what steps is the Government of India taking to ensure that the books available in the libraries impart education which is holistic and cover subjects of contemporary relevance like Machine Learning and Artificial Intelligence as well as texts of historic relevance to Indian culture? …

(Interruptions)

KUMARI GODDETI MADHAVI: Sir, what steps is the Government of India taking to ensure that the books available in the libraries impart education which is holistic and cover subjects of contemporary relevance like Machine Learning and Artificial Intelligence as well as texts of historic relevance to Indian culture? …

(Interruptions)
इन्होंने प्राइस राइज पर चर्चा की डिमांड की थी, वह भी हमने सदन में चर्चा के लिए लगा रखा है। ...
(व्यवधान) ये चर्चा करें, आपकी अपील मानें और ये अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं।...
(व्यवधान)
सर, इन्हें कुछ और करने न दें।...
(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं सदन की मयादा को बनाए रखना चाहता हूं। इस तरीके से सदन चलाना उचित नहीं है।

...
(व्यवधान)
The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.
12.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal in the Chair)

... (व्यवधान)

12.0½ hrs

At this stage, Shri Gaurav Gogoi, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखें जाएंगे।

आइटम नंबर 2 – श्री अजुन राम मेघवाल जी।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजुन राम मेघवाल): सभापति जी, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022 जो 4 अप्रेल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 255 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
(दो) कंपनी (लेखा) दूसरा संशोधन नियम, 2022 जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 235 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2022 जो 6 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 279 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2022 जो 8 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 291 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) कंपनी (प्रशस्तक्षेत्रों का पंजीकरण) संशोधन नियम, 2022 जो 27 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंजर) संशोधन नियम, 2022 जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 335 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका और आबंटन) संशोधन नियम, 2022 जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 338 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2022 जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 363 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समायोजन) संशोधन नियम, 2022 जो 30 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 401 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
(दस) कंपनी (लेखा) तीसरा संशोधन नियम, 2022 जो 31 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 407 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(स्थार) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2022 जो 1 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कंपनी (कंपनी पंजिका से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2022 जो 9 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 436 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) दूसरा संशोधन नियम, 2022 जो 10 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 439 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण संशोधन नियम, 2022 जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 456 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 7285/17/22]

(3) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों से संबंधित कार्य-संचालन के बारे में प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2022, जो 1 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सीसीआई/सीडी/संशोधन/संयोजन विनियम/2022
में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संस्करण विनियम, 2022, जो 8 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-3(2)/विनियम-सामान्य(संशोधन)/2022/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और पेशेवरों की नियुक्ति की प्रक्रिया) संस्करण विनियम, 2022, जो 12 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. ए-12015/01/2022एचआर/सीसी में प्रकाशित हुए थे।

Placed in Library, See No. LT 7286/17/22]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधिनी कुमार चौबे): सभापति मহोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) भारतीय कन्या जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखाप्रकाशित लें।

(दो) भारतीय कन्या जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दशाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7287/17/22]
(3) (एक) भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7288/17/22]

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइप और फिटिंग में लेड स्टेबलाइजर (संशोधन) नियम, 2022 जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.334(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7289/17/22]

(6) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत वन (संरक्षण) नियम, 2022 जो 28 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.480(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7290/17/22]

(7) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 और 25 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 345(अ) जो 10 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो ‘चूना-भट्टों में पेटकोक के विक्रय और उपयोग’ के बारे में है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7291/17/22]
(8) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1947(अ) जो 26 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है।

(दो) का.आ. 2090(अ) जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो द्वीप संरक्षण जोन में संशोधन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2095(अ) जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र में संशोधन के बारे में है।

(चार) का.आ. 2194(अ) जो 12 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1807(अ) जो 12 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पर्यावरण नीति की वैधता के बारे में है।

(छह) का.आ. 1886(अ) जो 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य स्तर पर मंजूरी सुकर बनाने के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया के विकंद्रकरण के बारे में है।

(सात) का.आ. 1953(अ) जो 27 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रोपवे परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता के अवर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2163(अ) जो 9 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनावश्यक देरी को कम करके जनसुनवाई की प्रक्रिया सुप्रावही बनाए जाने के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 7292/17/22]
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):

सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) मुंबई एशियाटिक सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिशिष्ट लेखे।

(दो) मुंबई एशियाटिक सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7293/17/22]

(2) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिशिष्ट लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7294/17/22]

(4) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिशिष्ट लेखे।
राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण).

उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर सख्त में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण).

[Placed in Library, See No. LT 7295/17/22]

भारतीय संस्थालय, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

भारतीय संस्थालय, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण).

उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर सख्त में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण).

[Placed in Library, See No. LT 7296/17/22]

सालार जंग संस्थालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

सालार जंग संस्थालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण).

उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर सख्त में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण).

[Placed in Library, See No. LT 7297/17/22]
उपयुक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7298/17/22]

उपयुक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपयुक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7299/17/22]

(1) शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति, जुलाई, 2022 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्यवाह संबंधी 38वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7300/17/22]
(2) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 22 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/87 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7301/17/22]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194द की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिनांक 16 जून, 2022 के परिपत्र सं. 2022 का 12, जो कठिनाइयों दूर करने संबंधी मार्गदर्शिकाएं जारी करने के बारे में है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7302/17/22]

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194थ की उप-धारा (6) के अंतर्गत दिनांक 22 जून, 2022 के परिपत्र सं. 2022 का 13, जो मार्गदर्शिकाएं जारी करने के बारे में है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7303/17/22]

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (19वां संशोधन) नियम, 2022 जो 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. साका.नि. 463(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (20वां संशोधन) नियम, 2022 जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. साका.नि. 482(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुक्रिया जो 1 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. साका.नि. 505(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
(तीन) आयकर (22वां संशोधन) नियम, 2022 जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 537(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7304/17/22]

(6) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 429 (अ) जो 7 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट कर अवधियों के लिए विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक बाणिज्य प्रचालकों के लिए व्याज माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 541(अ) जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा यथासंतुल विभिन्न सेवाओं की सीजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 544(अ) जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 547(अ) जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर(दर) को
संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर
परिषद की 47वीं बैठक द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यनिष्ठ किया जा सके
तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7305/17/22]

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं
की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग (संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 जून,
2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 471(अ) में
प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सी कार्ग मेनिफेस्ट एंड ट्रांजिशनमेंट (पहला संशोधन) विनियम, 2022 जो 30
जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 483(अ) में
प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 248(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित
हुए थे तथा जिनका आशय अयोग्य प्राधिकरण एवं निर्यात संवर्धन पूंजीगत
माल योजना के अंतर्गत आयातित कर्त्ताओं पर 30.06.2022 तक समेकित
कर एवं प्रतिपूर्ति उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक
ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 539(अ) जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित
हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक
30.06.2017 को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7306/17/22]
(8) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 510(अ) जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई12 और ई15 ईंधन, जोकि मोटर रिप्रेट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल कहा जाता है) (88%/85%) जिस पर समुचित मात्रा में उत्पाद शुल्क (इसमें लागू उपकर भी समिलित है) का भुगतान किया गया है, के विनिर्देश प्रतिशत और इथेनॉल (12%/15%) जिस पर लागू जीएसटी का भुगतान किया जा चुका है, के विनिर्देश प्रतिशत का मिश्रण है, जो मानक आईएस17586 के अनुरूप भी है, पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और लागू अन्य उपकरों में छूट दिया जाना है और बायोडीजल के विवरण में बदलाव किया जाना है ताकि सभी स्रोतों से प्राप्त बायोडीजल के साथ मिश्रित हाइस्ट्रीट डीजल पर भी छूट को लागू किया जा सके तथा एक व्यायामक जापन।

(दो) सा.का.नि. 534(अ) से सा.का.नि. 536(अ), जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई12 और ई15 ईंधन, जोकि मोटर रिप्रेट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल कहा जाता है) (88%/85%) जिस पर समुचित मात्रा में उत्पाद शुल्क (इसमें लागू उपकर भी समिलित है) का भुगतान किया गया है, के विनिर्देश प्रतिशत और इथेनॉल (12%/15%) जिस पर लागू जीएसटी का भुगतान किया जा चुका है, के विनिर्देश प्रतिशत का मिश्रण है, जो मानक आईएस17586 के अनुरूप भी है, पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और लागू अन्य उपकरों में छूट दिया जाना है और बायोडीजल के विवरण में बदलाव किया जाना है ताकि
सभी ख़ोटों से प्राप्त बायोडीजल के साथ मिश्रित हाइस्पीट डीजल पर भी
छूट को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक झापन।

[Placed in Library, See No. LT 7307/17/22]

9) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 533(अ) जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड और सऊदी अरब से होने वाले ‘संतृप्त बसा अल्कोहल’ के आयात पर प्रतिपादन शुल्क लगाया गया था, में संशोधन करना है, जिससे कि उत्पादक ‘पीटी इनजी एज़ाटरा मास’ और निर्यातक ‘सिनरमस सीईएसपीए पीटीई’ से संबंधित निर्यातक देश के नाम में ‘सिनापुर’ के स्थान पर “इंडोनेशिया सहित कोई भी देश” लिखा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक झापन।

[Placed in Library, See No. LT 7308/17/22]

10) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 542 (अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 08/2017-एकीकृत कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत विभिन्न सेवाओं की आईजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक झापन।

(दो) सा.का.नि. 545(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 09/2017-एकीकृत कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत विभिन्न सेवाओं की आईजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक झापन।
(तीन) सा.का.नि. 548(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत विभिन्न सेवाओं की आईजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 7309/17/22]

(11) संघ-राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 543 (अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 11/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत विभिन्न सेवाओं की यूटीजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 546(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 12/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 549(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 13/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR): Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Skill Development Agency, New Delhi, for the year 2019-2020, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Skill Development Agency, New Delhi, for the year 2019-2020.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Vocational Education and Training, New Delhi, for the years 2019-2020 and 2020-2021, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for
Vocational Education and Training, New Delhi, for the years 2019-2020 and 2020-2021.

(4) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7312/17/22]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Instructional Media Institute, Chennai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Instructional Media Institute, Chennai, for the year 2020-2021.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 7313/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tibet House, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Tibet House, New Delhi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.
(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Tibet House, New Delhi, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7314/17/22]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2019-2020.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2019-2020, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, for the year 2019-2020.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7315/17/22]


(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, for the
year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Varanasi, for the year 2020-2021.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 7316/17/22]


(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 7317/17/22]
दिवाली तेज़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कस एजुकेशन एण्ड डेवलपमेंट
(पूर्वकालीन सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कस एजुकेशन), नागपुर के वर्ष 2020-2021 के
कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला
विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7318/17/22]

(3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उप-धारा (4) के अंतर्गत
ईसआईसी मोबाइल-19 राहत योजना के संबंध में अधिसूचना सं. एन-12/13/01/2019-पीएनडी,
जो दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी
संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7319/17/22]

... (व्यवधान)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनन्तपुरा देवी): सभापति महोदय, में निम्नलिखित पत्र सभा
पटल पर रखती हैं:

(1) (एक) समग्र शिक्षा अभियान पंजाब, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक
प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित
लेखा।

(दो) समग्र शिक्षा अभियान पंजाब, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण
की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7320/17/22]

(3) (एक) लक्षद्वीप समग्र शिक्षा, कवर्ती के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) लक्षद्वीप समग्र शिक्षा, कवर्ती के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) लक्षद्वीप समग्र शिक्षा, कवर्ती के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7321/17/22]

(5) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी (समग्र शिक्षा), शिमला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी (समग्र शिक्षा), शिमला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7322/17/22]
(7) एक समग्र शिक्षा आंश प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखाप्रसिद्ध लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा आंश प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7323/17/22]

(9) एक पश्चिम बंगा समग्र शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखाप्रसिद्ध लेखे।

(दो) पश्चिम बंगा समग्र शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7324/17/22]

(11) एक समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखाप्रसिद्ध लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7325/17/22]
उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) नॉर्थ इस्टर्न हेंड्रीक्राफ्ट्स एण्ड हेंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(दो) नॉर्थ इस्टर्न हेंड्रीक्राफ्ट्स एण्ड हेंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7326/17/22]

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्जने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7327/17/22]

(3) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड, दीमापुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखाप्रसिद्ध किया।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड, दीमापुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्जने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7328/17/22]

(5) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखाप्रसिद्ध किया।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्जने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7329/17/22]
(7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7330/17/22]

(9) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7331/17/22]

(11) (एक) सिकिम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) सिविकम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सिविकम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में सूचित सभा पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्जने वाले दो विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7332/17/22]

(13) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में सूचित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्जने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7333/17/22]

(15) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में सूचित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्जने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7334/17/22]
(१७) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कोट्सिकॉड, कोट्सिकॉड के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कोट्सिकॉड, कोट्सिकॉड के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(१८) उपर्युक्त (१७) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7335/17/22]

(१९) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(२०) उपर्युक्त (१९) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7336/17/22]

(२१) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखें।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(२२) उपर्युक्त (२१) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7337/17/22]
(23) (एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षण लें।
(दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7338/17/22]

(25) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7339/17/22]

(27) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 7340/17/22]

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखी।

उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 7341/17/22]

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुदुचेरी, कराईकल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखी।

उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 7342/17/22]
(33) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रतिष्ठ (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7343/17/22]

(35) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7344/17/22]

(37) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7345/17/22]

उपर्युक्त (39) में हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपर्युक्त (40) में हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपर्युक्त (41) में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।

उपर्युक्त (42) में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपर्युक्त (43) में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपर्युक्त (44) में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7348/17/22]

(45) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, धारवाड़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, धारवाड़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखाप्रीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, धारवाड़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7349/17/22]

(47) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखाप्रीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7350/17/22]

(49) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7351/17/22]

(51) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7352/17/22]
(53) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों की उपयुक्तता) (संशोधन) नियम, 2022, जो दिनांक 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 359(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7353/17/22]

(54) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2022, जो 30 जून 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सीए/431/2022/एमएसई (विनियम) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7354/17/22]

(55) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (समूह "क" "ख" और "ग" पद) भर्ती विनियम, 2022 जो 27 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 3-24/प्रशासन/स्थापना/संशोधन/भर्ती विनियम/ 2011/खंड एक में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7355/17/22]

(56) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर विनियम, 2022, जो 26 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 8-9/2021-टीएस.वी. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7356/17/22]

… (व्यवधान)
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD): Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay on the Table:-

(1)  (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Bank for Financing Infrastructure and Development, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7357/17/22]

(2)  (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export-Import Bank of India, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export-Import Bank of India, Mumbai, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 7358/17/22]


[Placed in Library, See No. LT 7359/17/22]

(4) A copy of the Insurance Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances payable to and other terms and conditions of service of Chairperson and other members) Amendment Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.461(E) in Gazette of India dated 21st June,

[Placed in Library, See No. LT 7360/17/22]

(5) A copy of the Life Insurance Corporation of India (Payment of Gratuity to the Chief Executive and Managing Directors) Amendment Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.437(E) in Gazette of India dated 9th June, 2022 under sub-section (3) of Section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 7361/17/22]


[Placed in Library, See No. LT 7362/17/22]

(7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 53 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013:


[Placed in Library, See No. LT 7363/17/22]

(8) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980:-


(iii) The UCO Bank (Officers’) Service (Amendment) Regulations, 2020 published in Notification No. F. No. HO/EST/2021-22/297 in Gazette of India dated 31st March, 2022

[Placed in Library, See No. LT 7364/17/22]

(9) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (11) of Section 45 of the Banking Regulations Act, 1949:-

(i) The Punjab and Maharashtra Co-operative Bank Limited (Amalgamation with Unity Small Finance Bank Limited) Scheme,

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (ii) of (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 7365/17/22]

(11) A copy of the RBI Employees’ Gratuity and Superannuation Fund (Amendment) Regulations, 2021(Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. CSBD/Funds/S57/05.12.003/2022-23 in Gazette of India dated 6th May, 2022 under sub-section (4) of Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934.

[Placed in Library, See No. LT 7366/17/22]

(12) A copy of the Notification No. S.O.3035(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 4th July, 2022 applying certain provisions of the Act in International Financial services Centre with exceptions, modifications and adaptations under sub-section (3) of Section 114 of the Insurance Act, 1938.

[Placed in Library, See No. LT 7367/17/22]

(13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 17 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972:-
(i) The United India Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Amendment Scheme, 2022 published in Notification No. S.O.1821(E) in Gazette of India dated 13\textsuperscript{th} April, 2022.

(ii) The National Insurance Company Limited (Merger) Amendment Scheme, 2022 published in Notification No. S.O.1822(E) in Gazette of India dated 13\textsuperscript{th} April, 2022.

(iii) The Oriental Fire and General Insurance Company Limited (Merger) Amendment Scheme, 2022 published in Notification No. S.O.1823(E) in Gazette of India dated 13\textsuperscript{th} April, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 7367A/17/22]
12.02 hrs

**COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS**

17th Report

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली): सभापति महोदय, मैं ‘2020 के प्रतिवेदन सं. 18 के सीएएजी ऑडिट पैरा सं. 5.2 के आधार पर इंडिया इंफ्रास्ट्रूक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित बंद की गई परियोजनाओं को ऋण दिए जाने के कारण परिहार्य हानि के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

___

… (व्यवधान)

12.02½ hrs

**STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS**

Action Taken Statements

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay on the Table four Final Action Taken Statements (Hindi and English versions) showing Final Action Taken by the Government on the recommendations contained in the following Action Taken Reports of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers (2021-22):

(1) Twenty-fifth Action Taken Report (Seventeenth Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Twentieth Report (Seventeenth Lok Sabha) on ‘Demands for Grants (2021-22)’ (Department of Fertilizers).
(2) Twenty-sixth Action Taken Report (Seventeenth Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Nineteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) on ‘Demands for Grants (2021-22)’ (Department of Chemicals and Petrochemicals).

(3) Twenty-seventh Action Taken Report (Seventeenth Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Sixteenth Report (Seventeenth Lok Sabha) on ‘Demand and Availability of Petrochemicals including Import and Exports’ (Department of Chemicals and Petrochemicals).

(4) Twenty-eighth Action Taken Report (Seventeenth Lok Sabha) on the recommendations of the Committee contained in their Twenty-first Report (Seventeenth Lok Sabha) on ‘Demands for Grants (2021-22)’ (Department of Pharmaceuticals).
STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 274th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 271st Report of the Committee on ‘Fellowships, Scholarships, Grants, Pensions and Schemes administered by the Ministry of Culture pertaining to the Ministry of Culture’*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 274th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 271st Report of the Committee on ‘Fellowships, Scholarships, Grants, Pensions and Schemes administered by the Ministry of Culture’ pertaining to the Ministry of Culture.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7283/17/22

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार): सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में विभाग से संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय राज्यी समिति के 337वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

... (व्यवधान)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7284/17/22
12.05 hrs

CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2022*

माननीय सभापित: श्री धर्मेन्द्र प्रधान।

शिक्षा मंत्री तथा कोशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।... (व्यवधान)

माननीय सभापित: प्रश्न यह है:

“कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।... (व्यवधान)

माननीय सभापित: प्लीज आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापित: आप बैठिए तो सही।

... (व्यवधान)

माननीय सभापित: बोलने का अवसर तो तभी होगा, please go back to your seats.

... (व्यवधान)

माननीय सभापित: कृपया आप सदन चलने दीजिए।

... (व्यवधान)

* Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 01.08.2022.
** Introduced with the recommendation of the President.
माननीय सभापति: महंगाई पर चर्चा स्वीकृत, निश्चित हो चुकी है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

12.06 hrs

_The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock._

_______
The Lok Sabha reassembled at One-Minute past Fourteen of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

OBSERVATION BY THE SPEAKER
Maintaining Order, Discipline and Decorum of House

The Lok Sabha reassembled at One-Minute past Fourteen of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

OBSERVATION BY THE SPEAKER
Maintaining Order, Discipline and Decorum of House

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, पिछले दिनों इस सदन में हुई घटनाओं ने हम सभी को आहत किया है। मुझे भी आहत किया है और देश की जनता को भी इस सारी घटनाओं को देखकर पीड़ा पहुंची है।

माननीय सदस्यगण, देश की लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद है। इस संसदीय परंपरा पर हम सभी को गर्व है। इस परंपरा में चर्चा, संवाद और सकारात्मक बहस से इस सदन की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है। हमारे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने और सदन के सभी नेताओं ने सामूहिक रूप से हमेशा इस सदन की उच्च मर्यादा और परंपराओं का पालन करते हुए इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इस सदन की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। विषयों पर सहमित और असहमित हो सकती है, बहस और चर्चा करते समय कई मुद्दों पर हमारी संसदीय परंपराओं में हमेशा तीखे वाद-विवाद भी हुए हैं, चर्चा भी हुई हैं, लेकिन हमने सदन की गरिमा हमेशा बनाकर रखी है।

मेरा आपसे आग्रह है कि चर्चा हो, संवाद हो, तरक्क हो, सहमित हो, असहमित हो, अगर किसी मुद्दे पर मत की भिन्नता हो तो बैठकर चर्चा की जाए, लेकिन सदन चले। यह सभी माननीय सदस्य चाहते हैं, सभी दल के माननीय सदस्य चाहते हैं। मेरी कोशिश रहती है, मैं सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय और अवसर उनकी अभिव्यक्ति के लिए देता हूं।

माननीय सदस्य भी व्यक्तिगत चर्चा में मुझसे कहते हैं कि सदन चले ताकि हम मुद्दों को उठा सकें, अपने संसदीय क्षेत्र के विषयों को भी उठा सकें। मुझे आशा है कि आज हम सहमित के बाद यहाँ मिलें हैं। मेरी हमेशा से इच्छा रहती है कि सदन में व्यवधान न हो। जब पहली बार आप सभी ने सदन में अध्यक्ष के रूप में चुनकर भेजा, जब पहले सदन के सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही स्थगित हुई
थी, मेरे मन में हमेशा यह भावना रहती है कि सदन एक मिनट के लिए भी स्थगित न हो ताकि अखबार में खबर न बने कि करोड़ों रुपये संसद की कार्यवाही में खर्च हो रहा है और संसद नहीं चल रही है।

मेरा हमेशा मत रहता है, विशेष रूप से अभी आजादी का अमृत महोत्सव है, अमृतकाल है। इस अमृतकाल में हम समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा करें। लोकतंत्र में हमेशा चर्चा और संवाद से इन समस्याओं का समाधान निकला है। आजादी के बाद हमने गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान इस संसद के माध्यम से निकाला है।

हमने 75 सालों के दौरान लोक कल्याण के माध्यम से देश में बदलाव किया है। मुझे आशा है कि इस अमृत काल में और गहनता से मंथन होगा और इससे जो अमृत निकले, उससे अधिकतम जनता का कल्याण कर सकेगे।

मेरा आप सभी से पुनः आग्रह है कि हम सदन की मर्यादा और संयम बनाए रखें ताकि सदन की मर्यादा न टूटे। ये नियम और प्रक्रियाएं आपने बनाई हैं और आपने मुझे इन नियमों और प्रक्रियाओं से सदन चलाने की जिम्मेदारी दी है। इसलिए मैं आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि अपने दल के नेता से बात करें और माननीय सदस्य स्वयं भी नियम और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, संयम और अनुशासन बनाते हुए लोकतंत्र की इस सर्वच्छ संस्था की मर्यादा को बनाए रखें। यही मेरा आपसे आग्रह है।
श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, हमें आप लोगों के नुमाइदे होने के नाते सदन में आने और चर्चा में शिकारत करने का मौका मिलता है। हम दूर-सदूर गांवों, कस्बों और शहरों से सिर्फ चर्चा के लिए, आप लोगों की बात रखने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए चुनकर आते हैं। आप लोगों की तकलीफों का निवारण करने के लिए हमारी तरफ से जिस हद तक प्रयास होना चाहिए, उस हद तक हम प्रयास करें, यही हमारा फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है।

महोदय, मैं सिर्फ एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस सेशन में शुरु के दिन आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में आपने खुद स्वीकारा था कि सदन की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी 105 फीसदी हो चुकी है। यह खुद एक रिकॉर्ड है।

माननीय अध्यक्ष: आप विषय के बारे में कह दें।

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप चेतन बोलने दें। आज इतने दिनों बाद खड़े हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। सिर्फ माननीय प्रधान मंत्री मन की बात करें और हम न करे, यह तो ठीक नहीं है। बात यह है, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्पादकता का जो बयान आपने टीवी में दिया, आप हमें चर्चा करने का समय देते हैं, इससे शाफ जाहिर होता है कि सारा विषय सदन चलाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, अगर न करता तो उत्पादकता का आंकड़ा आपको कैसे मिलता?

महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ सदन में सच्चा पक्ष हो या विषय हो, दोनों पक्षों के सारे मेम्बर्स, सारे नुमाइदे आपके मुरीद हैं। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आपको पसंद करते हैं? किसालेक, क्योंकि आप सबको मौका देते हैं। हम अपनी बात रखें, इसके लिए आप सदन में काफी समय बिताते हैं, यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम सदन चलाने के लिए आते हैं, पिकनिक करने के लिए नहीं आते हैं, हवामहल में घूमने के लिए नहीं आते हैं। हमारे पास कोई मकसद नहीं है कि वहां जा कर गपशप मारें या कोई और काम करें, सिर्फ सदन ही हमारे लिए काम की जगह है।

आपने बात कही कि आहत हुए हैं, चोट लगी है। मुझे भी सुनकर बुरा लग रहा है।
सदन में न पक्ष न विपक्ष, किसी की तरफ से कोई ऐसा बताव नहीं होना चाहिए कि पीठासीन, देश के किसी पद जैसे माननीय प्रधानमंत्री, महामार्ग राज्यपाल या प्रतिभान को कोई चोट पहुंचे। हम क्यों ऐसा करेंगे? लोग हमें यहां जिम्मेदारी निभाने के लिए भेजते हैं।

महोदय, मैं एक बात कहूंगा यह मेरे निमित्त जारी करना भरोसा रखना है। हम चाहते हैं और हम शुरु के दिन से कह रहे हैं कि निलंबित सदस्यों को बहाल करने के लिए हमें अधिकारी मौके दिए, क्योंकि आम लोगों की बात रखने के लिए कभी-कभी बड़े जोर-शोर से मुंह उठाने पड़ते हैं। सरकार के रूप में कमल खाने के लिए हमारे प्रदर्शन करने भी जरूरी होता है।

इसलिए, मैं चाहता हूँ कि ये सारे समाधान निकालने के लिए एक जनरल पर्स और एक रुल्स कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए। सारे विपक्षी दल और सत्ता पक्ष मिलकर उसमें विचार करें और आप जहां विवादित बनाकर कुछ उपाय निकाला जाए। यहां कोई भी मंच आपको दुःख देने के लिए नहीं आता है। हमारे पक्ष के मंच सभी मंच, हमका आपको दुःख देने की जरूर सी भी मंचा और जरूर सी भी नापाक इरादे नहीं रहते हैं। यह मैं बड़े दावें के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको चोट पहुंची है तो हम इस विषय को लेकर अपने सभी मंचसे बात करें और आप दिन दिन आपको चोट न पहुंचे उस विषय पर मैं काफी ध्यान दूंगा। आप हम सब पर भरोसा रख सकते हैं। लेकिन, सदन के अंदर अगर कोई मंत्री महामार्ग राज्यपाल जी का नाम पुकार के आपमान करे तो यह भी सही नहीं है। यह भी मैं आप से बोलना चाहता हूँ … (व्यवधान)

सर, आप हमारे निलंबित सांसदों को बहाल कीजिए। मैं आपसे यही गुहार लगाता हूँ। आपसे मेरी यही गुजारिश है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदनयार, सदन आप सबका है। आप जितनी इसकी मर्यादा और प्रतिभा बनाएं, आपकी उतनी प्रतिभा बनेगी। मेरा सदन से आग्रह है। इसमें मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूँ कि एक सर्वसम्मति बनाने के साथ साथ मैं भी सत्ता पक्ष लेकर नहीं आना चाहिए। मैं सभी दलों से यह आग्रह और निचेदन करूँ कि वे प्लेकार्ड लेकर नहीं आए। क्योंकि, यदि आप
लेकाड लेकर आसन के सामने आएंगे तो सदन के अंदर जो भी आसन पर बैठे होंगे, उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए और सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमें न चाहते हुए भी कारवाइ करनी पड़ती है। हम किसी सदस्य को, जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, कोई संसद की कार्यवाही में हिस्सा न ले, यह हम कभी नहीं चाहते हैं। यह कोई भी नहीं चाहता है। इसलिए, मेरा आपसे और सभी दलों के नेताओं से आग्रह है कि प्लेकाउं लेकर सदन में नहीं आएं। मैं उनको अंतिम बार मौका देता रहा हूँ। यदि वे प्लेकाउं लेकर आएं तो मैं न सरकार की सुनूंगा और न इधर की सुनूंगा। मुझे कारवाई करनी पड़ी।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, क्या हम उनको वापस ला सकते हैं?

माननीय अध्यक्ष: अभी रूक जाए। इसके लिए सरकार प्रस्ताव लाएगी।

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, as far as productivity is concerned, जिसको अधीर रंजन जी ने उठाया। मैं सरकार की तरफ से यह बोलना चाहता हूँ कि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए पूरा यास कर रहे हैं और उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन, अभी जो दो साक्षात्कार हो रहा है, प्राइस राइज विषय के ऊपर चर्चा मांगी गई थी, मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में, जो आपकी अध्यक्षता में हुई थी तब भी और जब हमने सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, तब भी हमने कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। बाद में, Unfortunately, hon. Finance Minister was affected by COVID-19. तब भी मैंने बताया कि as soon as she comes back, डिसक्शन होगा। There will be a discussion. मंगलवार के दिन माननीय वित्त मंत्री जी आ गई। उसी दिन मैंने आपके साथ डिलेट में चर्चा करके बताया था कि जब आप निर्णय करें, उसी दिन चाहे वह मंगलवार हो, बुधवार हो या गुरुवार हो, हम सरकार की तरफ से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन, प्रोडक्टिविटी किस कारण कम हुई, वह मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। I am not able to understand why we have lost productivity in the last two weeks. इस बीच में भी हमने बिल्स पारित किए हैं। उसमें ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट
किया था। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जो दो-तीन बिल पारित हुए हैं, उसमें उन लोगों ने,

Other than the Congress Party, other parties have participated. मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जनरल पर्स मीटिंग बुलानी चाहिए। रुल्स के बारे में और एसिड्शनल रुल कैसे लाया जाए, उसके बारे में देखना चाहिए। लेकिन, इस बीच में हमें यह भी सोचना होगा कि जब तक हम रुल चेंज नहीं करते हैं, तब तक हमें एसिड्शनल रुल फॉलो करना है या नहीं करना है, यह भी हमें निर्णय करना है।

We have to decide whether to follow the existing rules or not. आपके सामने और आपके मुंह के सामने तत्क्षण लाकर इस तरह का जो व्यवहार किया जाता है, ये मंत्रियों के सामने तो कर ही रहे हैं, आपके सामने और पीठ के सामने भी कर रहे हैं। क्या यह ठीक है, इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए अभी तक उन्होंने एश्योर नहीं किया है कि आगे हम तत्क्षण लेकर नहीं आएंगे। आपको एश्योर करना चाहिए। यह हमारा रिकॉवर्स्ट है। आपसे हमारी रिकॉवर्स्ट है। आगर वह भी नहीं करते हैं तो आपका जो निर्णय है, उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन, जो उनकी डिमांड थी, हम वे वन से कह रहे हैं, आज भी नानानिव वित्त मंत्री जी बेठी हुई है। हम चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, सभी इस बात से सहमत होंगे कि वे तत्क्षण लेकर नहीं आएंगे, इससे बड़ा हार्दिक कोई नहीं है। क्या सभी सदस्य इससे सहमत हैं?

अनेक माननीय सदस्य: हां-हां।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप प्रस्ताव लाईए।

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, मैं प्रस्ताव लाता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बोल दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, जैसा कि आपने आदेश दिया है और अपोजिशन वालों ने भी मान लिया है।...(व्यवधान)
माननीय अध्यक्ष: आप बोलिए कि अध्यक्ष ने जो भी व्यवस्था दी है कि आसन के सामने या वेल में कोई तस्कियां लेकर आएगा, तो मैं नियम और प्रक्रियाओं का पूरा पालन कराऊंगा। अगर मुझे उस पर कोई कार्रवाइ करनी होगी तो मैं करूंगा। ठीक है, यह बात विलयर है।

... (व्यवधान)
14.15 hrs

MOTION RE: REVOCATION OF SUSPENSION OF MEMBERS

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : महोदय, जैसा आपने कहा है और श्री अधीर रंजन जी ने भी कहा है कि हम पूरे नियम और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। नियम और प्रक्रिया में स्पष्ट है कि without any ambiguity, it is very, very clear that they cannot bring placards, and that is why, मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको आपके आदेश का पालन करना चाहिए। इस रिक्वेस्ट के साथ, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“कि जो एमपीज़ सस्पेंड हुए हैं, उनका सस्पेंशन विद्वद्भ चुकाया जाए।”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि जो एमपीज़ सस्पेंड हुए हैं, उनका सस्पेंशन विद्वद्भ चुकाया जाए।”

प्रस्ताव स्थीरकृत हुआ।
MATTERS UNDER RULE 377*

(i) Regarding constitution of District Development Coordination and Monitoring Committees in West Bengal

Shri Jagannath Sarakar (Saranath): Hamare desh ke zila ke prabhavini aur samyavad vikaas ke liye sansad, rajya vidhans mandal aur sthanvini sarvakar, panchayati raj sankshiyon, nagarpalika nikayon ke nirvachit pratinidhagyo ke bich behtan samvaachay su Nikshit karne ke liye zila vikaas samvaach aur nigarani samiti (disha) kai raajyon mein gathit ki gayi hain. Lekin paubhram bangla mein disha samiti nahi bana sakte jila satar par vikaas bhadhita hai. Kendra sarakar door jo samvyog pradeh ke vikaas ke liye diya ja raha hai disha samiti hone ke baad vikaas ke liye disha samiti hone ke baad uske upvyog ke manitaring ke janpratinidhagyo ko hooti aur vikaas ke samvyog hone mein aaisani hooti. Mera Kendra sarakar se aagrah hai ki jab tak paubhram bangla mein disha samitiyon ka pratyek zila mein gathan n ho jaaye tab tak Kendra se bhaye jaane wali sahayata ko rok diya jaaye aur disha samiti ke gathan par sahayata ko shuru kijiya jaaye.
(ii) Regarding establishment of a 100-bedded Hospital under National Health Mission in Bhadohi district, Uttar Pradesh

Shri Ramesh Bind (Bhadohi): Bhadohi jile kii sthapana 30 June 1994 ko hue the and is jile ko bane hue 28 varsh hone ja rahi hain. Lekin yah durmaapooran hai ki hamare jile me varman me ek bhi jila aspatala nahi hai. 90 pratiashat se adhik kalan ka niraat bhadohi se hota hai. 2011 janagathan ka anusar bhadohi jile ki jansankhya 15 laakh se adhik hai aur janvari 2008 me tatkaline bhasha sarkar ne jile ke liye 14 koro dr. roopay ki lagat se 100 bisistar ke aspatal ki steeqati di the or bhumi poojan bhikaya gaya the. 14 saal biit gae the aur pichkri sarkaron se samay hue kahit aynimlataon ke karar in aspatal kaa karya abhi bhi pura nahi hue the aur varman pradesh sarkar ne is par jaanch ke aadesh bhikaya the. Aspatal aur mulbhoot sewasthy suvidhaen na hoon ke karar janta ko kitni asusahaan hue the vo mane vyakshat sttar par korona mahamari ke samay dekha hai. Gambhir rog ke upchhar ke liye marojon ko baaraanshi ya gorakhpur jawana padhta the jiskay parinamaarswar upnhen aarthik asusahaan hoi the. Meri sarkar aur sewasthy mantraly se nibedan hai ki bhadohi jile me 100 bisistar vate jila aspatal ke nirman kaa karya kender sarkar durchh rashtriye sewasthy misan kaa antargaat ek samay sima me k尼亚i jaaye.
(iii) Regarding setting up of Cultural Centre for Alha, a folk song of Bundelkhand

कूंवर पुष्पेन्द्र शिंह चन्देल (हमीरपुर): बुंदेलखंड क्षेत्र आधिकारिक रूप में पिछड़ा क्षेत्र है परंतु यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। आल्हा गायन जोकि सैकड़ों वर्षों से मौखिक रूप से जीवित है इस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है। आल्हा गायन जीवन में चार्टरिक बृद्धि की वृद्धि और जीवन में निराशा के भाव को दूर करता है। आल्हा गायन एवं अश्व के उत्साह की अनुभूति होती है जो कि किसी राष्ट्र की कार्य क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गायन और छन्द शैली का प्रयोग बुंदेलखंड की ही नहीं अपितु भारतीय सांस्कृतिक की विशेष पहचान है। महान व्यक्तिगत आचार्य महर्षि पाणिनि के भाई महर्षि पिङ्गल ने तो पूरा शास्त्र का ही निर्माण इस विषय पर किया। महामहत्त्व श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अपनी रचनाओं में अनुपूर्व इत्यादि छंदों का ही प्रयोग किया गया है। भारतीय वांमय में अन्य वर्तमान छन्द गायनी, जगती, पंक्ति, धृति, विरात और उष्णक इत्यादि हैं और सामवेद आज भी भारतीय गायन शैली का मूल बना हुआ है। कहने का तापय यह है कि भारतीय गायन शैली का विज्ञान भी विस्तृत है और परंपरा से वर्तमान में प्रयोग भी बना हुआ है। इसी तरह बुंदेलखंड सांस्कृतिक का प्रतीक चिन्ह आल्हा गायन भी परंपरा से सांस्कृतिक रूप में अति समृद्ध है। आल्हा गायन संभवतः विश्व की एकमात्र ऐसी गायन शैली होगी जो कि सिर्फ मौखिक रूप में विद्यमान हैं और कुछ समूह द्वारा इसका संरक्षण स्वयं के प्रयासों द्वारा किया जा रहा है। यदि इस पर शोध और इसके विज्ञान को लिपिबद्ध करने के प्रयास हो सके तो गायन शैली वर्तमान में परारंपरिक रूप में अपने अस्तित्व के संघर्ष से आगे निकल कर एक प्रबंध के रूप में भारतीय सांस्कृतिक के साथ अनन्त काल तक अपनी यात्रा कर सकते में सक्षम हो सकेगी। लोक महत्व के अति महत्वपूर्ण आल्हा गायन के संरक्षण के लिये सरकारी प्रयासों की नितंत्र आवश्यकता है अतः सरकार से यह निवेदन है कि बुंदेलखंड की सांस्कृतिक राजधानी महोबा में आल्हा गायन सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाय जिससे आल्हा को लिपिबद्ध किया जा सके और आल्हा पर नवीन शोध संभव हो पाएंगे और इसका और अधिक विकास होगा तथा बुंदेलखंड में
(iv) Regarding conversion of the Jharsuguda Airport from UDAN Scheme to General Category

SHRI JUAL ORAM (SUNDARGARH): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Minister of Civil Aviation towards the inefficiency of a particular private airline operating the Delhi – Jharsuguda – Delhi daily flights and need to convert the Jharsuguda Airport from UDAN Scheme in to General Category.

The private airline is operating daily flight from Delhi to Jharsuguda in Odisha under UDAN Scheme and the contract of it was extended with the plea of COVID situation. Since the passengers increased to a great extent, airline had announced that they would operate two daily flights, one in the morning and one in the evening, on this route. But, currently, the service of this airline on this route is very very poor as they are cancelling one flight almost daily, without any proper reason.

Keeping in view the concerns of the passengers, I urge upon the Union Government to convert the Jharsuguda Airport from UDAN Scheme to General Category; and (ii) other operators/Airlines may also kindly be allowed to operate on this route so that the monopoly of a particular private Airline can be put to an end.
(v) Regarding No Objection Certificate for Kidney transplantation

Shri Rajendra Agrawal (Meerut): Gurdha pratyayopan karane ke liye anapatri prasad karte se char saal samay lagta hai. Pratyayopan karane ke liye gurdha pradan karne wale k samayantar: trii shreniya hote hain. Phalale shreni mein ek hee mata-pita ka parivar aata hai, doosri shreni mein patni tatha nikat sabhthi aate hain tatha trii shreni mein mitra, sahayoghi tatha anhy parichhi ityadi aate hain. Phalale tatha doosri shreni mein tathya jeevanti shreedharpurv ka jee sakta hai tatha ughane ke maramaan k samay toh trii shreni mein anapatri adhyakta 2 saal mein tatha trii shreni k maramaan mein anapatri adhyakta 4 saal mein di jee sakta hai. Gurdha pratyayopan k pratiyasha kar rahi roghi k deekhatal anapti viyasaadhi hote hai tatha anek bhar vilamb hothe par usthadi mritu k jee ashanka bani rahi hai. Mera sarkar se anurod hai ki gurdha pratyayopan k anapatri shreedh dhalvaye jane heetu aawayshak disha nirdeesh jari karne k kupa kare.
(vi) Regarding stoppage of train Nos. 18030 and 18615 at Chakulia Railway station and introduction of direct train from Tatanagar to Buxar and Deen Dayal Upadhyay junction

Shri Biswut Barun Mahato (Jamshedpur): In the light of an urgent matter of great importance to the government, the railway was stopped at Chakulia station from the top page of trains Nos. 18030 and 18615 and the introduction of direct train from Tatanagar to Buxar and Deen Dayal Upadhyay junction. It is informed that the Chakulia railway station of the Indian Railways was kept closed due to the bandh called by the railway managers who were also working in the railway station. Consequently, the passengers had to face a lot of difficulties which resulted in agitation among the people.

It is noteworthy that the people of Bihar during the pandemic of COVID-19 have migrated to almost 10 districts of the state and have also established a good number of shelter camps. Therefore, I appeal to Hon'ble Railway Minister to restore the stoppage of the Chakulia railway station and also run a direct train from Tatanagar to Buxar and Deen Dayal Upadhyay junction.
(vii) Regarding impending drought condition in Jharkhand

Shri Jayant Sinha (Hazaribag): Jharkhand is facing a critical drought situation and the situation is worsening. This is an unprecedented situation. Therefore, the drought situation is very serious and urgent, which requires immediate action. The Meteorological Department reported that the state has experienced a 50% decrease in rainfall from 01.06.2022 to 28.07.2022. According to the Indian Meteorological Department, this is a below-normal rainfall condition. By 28.07.2022, 24 districts had reported a decrease in rainfall by 39-46%, and in 10 districts, the rainfall was even lower. In my constituency, Hazaribag and Ramgarh districts have received 39-46% rainfall, which means that the crop production has severely declined, and farmers are facing severe difficulties. Until 20 July 2022, 1.68 lakh hectares were watered, which is 18 lakh hectares compared to 9.56% of the total area. Therefore, I request the State Government to take immediate action and not to suffer any delays so that the people of Jharkhand can resume their normal life.
(viii) Regarding compensation to farmers and people affected by heavy rains in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Ashok Mahadewar Nete (Gadchiroli-Chimur): Mera sansadhiyak khetra gadchiroli-chimur desh ka sabse pichhda janjjatiy khetra hohne ke saath-saath udghog vihiin, dhane jangal se vyas, atriurum, nakal pramavartit evn aakaashit khetra hain. Mere khetra me gadchiroli, chandrapur tatha gondiya jile me is saal bharai matri me varsh huई hai. Sanu 1986 ke bad is saal itnai avidik varsh huई hai. Varsh ke karaan kisanao ke faslo pramukht: chawal, soyabien tatha kapas adhi ko bharv nuksaan huआ hai. Vibeshet: gadchiroli jile me 50 gaंvo म पानी भर गया है । 3,000 से ज्यादा लोगो म सुरित जगह म रखा गया है। लोगो मे घरो म पानी भरने से उनके घर, duқan, खेती, udghogो मं bharv nuksaan huआ है। Mere janjjatiy sansadhiyak khetra मे kisana bhaiyo ke aarjavikha ka ek pramukh māthṛya kerval dhān ke khenti hain. Bada pīdīt khetra मे sāhi faslo म nabh hō goई hai. Āsī sthīṭa me is koroṇa mahamārī ke sāng ke sāmy मे āne wāle saṅt ka gujara kaiy me hōga oर kisana svāsthy, bāchha ke shiksha, parivara मे  bāte oर bādt ke shadī ke khaṁ saṅ chhā kaṅega yahi sāb sōchaker kisanao एवं āam janta ke jīvaṇ मे  ándhkaar chāaya huई hai।

At: ān sāari bāto मे ḍhaṇ मे ṛkhate hīn me सरकार se anuṛogy hain, kि mere sansadhiyak khetra मe varsh se āgni shati ka aāvilambu muआयana kervakar kisanao एवं āam janta ko kerval सरकार se shīnig urchit muआयana dīlāye jāne ḍhētu tuṁnt āavâshyak kārīvāhari ke jāe।
(ix) Regarding setting up of a centre of National Institute of Electronics and Information Technology in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar

श्री जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल (महाराजगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा, बिहार में कंप्यूटर इन्फार्मेशन तकनीकीय या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में युवाओं/युवतियों को फाउंडेशन कोर्स, डिप्लोमा एवं एडवांस्ड डिप्लोमा कोर्स तथा इस क्षेत्र में उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण देने वाली कोई संस्था नहीं है। ऐसी संस्थाओं के अभाव में हमारे संसदीय क्षेत्र के वैसे छात्र-छात्राओं को जिनकी रुचि कंप्यूटर इन्फार्मेशन तकनीकीय या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हैं, उन्हें शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण के लिए हमारे संसदीय क्षेत्र से प्रत्येक वर्ष हजार-हजार की रेखा में छात्र-छात्रायें अन्यत्र दूरदराज के क्षेत्रों में जाते हैं। इस परिस्थिति में शिक्षण-प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं/युवतियों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही अत्यधिक आर्थिक खर्च का बोझ भी उठाना पड़ता है। इसलिए मेरे संसदीय क्षेत्र में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फार्मेशन तकनीकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था, नेशनल इंटीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फार्मेशन तकनीकी (नाइलिट) के सेंटर की स्थापना करना बहुत जरुरी है। अतः मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फार्मेशन Technology मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज, बिहार में एक नाइलिट सेंटर स्थापित कराया जाये।
(x) Regarding six-laning of Gwalior-Bhind-Etawah National Highway

श्रीमती संध्या राय (भिंड): में सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र भिंड लोकसभा अंतर्गत “ग्वालियर-भिंड-इटावा” राष्ट्रीय राजमार्ग क्र 719 (पुराना क्र 92) की गंतव्य समस्या के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। इस plain terrain के राजमार्ग, यातायात घनत्व आत्मविश्वास होने के कारण दुर्घटनायें सबसे अधिक होती हैं। यहाँ हर रोज 5 से 10 जन हानि होती है। इस मार्ग को छह लेन में विस्तारीकरण करने से यहाँ पर घंटों लंबे जाम की स्थिति एवं जनहानि एवं पशु हानि में भारी गिरावट आएगी। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि इस बिटूमिनस टू लेन मार्ग का छह लेन में विस्तारीकरण किया जाए।

(xi) Regarding implementation of Jal Jeevan Mission in Rajasthan

श्री दुरुंगल सिंह (झालावाड़-बारां): हमारे माननीय प्रधान मंत्री, जी के पास "हर घर जल" की प्रेमरत दृष्टि है। इस भव्य दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर घर, हर गांव जिले में पानी की आपूर्ति हो।

मैं आपका ध्यान राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन की ओर दिलाना चाहता हूँ। राजस्थान में गांव के इलाकों में पानी पहुंचाने की योजना का काम धीमी गति से हो रहा है। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि सड़क काटने की मशीनों उपलब्ध नहीं कराई गई है। ग्रामीणों को पाइप लगाने के लिए हथीड़े और कुलहाड़ी से गोरख पथ को तोड़ना पड़ा है। पानी का दबाव काफी कम हो गया है, क्योंकि कई कनेक्शनों की आपूर्ति के लिए एक पाइप का उपयोग किया जा रहा है। पानी के दबाव का बनाए रखने के लिए अधिक पाइप और बेहतर बुनियादी ढांचे की जरूरत है। ग्रामीणों ने मायूसी में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पाइप लाइन पंचर कर दी है। हालांकि इससे अन्य इलाकों में पानी की किल्लत हो गई है।

मेरा अनुरोध है कि जल जीवन मिशन के तहत काम में तेजी लाई जाए ताकि 2024 तक "हर घर जल" का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
Regarding legislations on Ecologically Sensitive Zones

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): The recent order of the Hon'ble Supreme Court has declared that minimum distance of one kilometer of land shall be included as Ecologically Sensitive Zone (ESZ) around the National Parks, Wildlife and Bird Sanctuaries in the country. If this order is implemented it will adversely affect the normal life of common man and farmers in the State of Kerala who are settled within the above limit of land since several decades. Kerala has 30% of its total land area as forest and protected sanctuaries. Kerala is one of the thickly populated States in the country. Therefore, availability of land for development is very difficult in the State. In such a situation, the present order will definitely create adverse impact in the State. People have already started agitations and are requesting for necessary legislations to be initiated. Therefore, I request the Government to take urgent steps to bring new legislation on Ecologically Sensitive Zones so that the people residing near forests over decades will not affected.
(xiii) Regarding threats being posed by Sea erosion

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): I would like to draw the attention of the Finance Ministry and Fisheries Animal Husbandry and Dairying and Irrigation Ministry to the plight of the fishermen’s community facing severe threats from sea erosion. The global climatic changes have brought new challenges and threats in the form of sea erosion, the temperature has risen, the salt content of the sea has risen, and due to that, the lives of fishermen been worst affected. The government should urgently intervene to protect the people living by the sea shore. The construction of Pulimuttu has been a long-standing demand from the people. It is quite unfortunate that there hasn’t been a single penny of assistance to build seawalls from the central government for the last eight years, precisely from 2014. I, therefore, urge the concerned ministers to take the necessary steps to provide financial assistance and support to build seawalls, install tetrapod, pulimuttu-like wave dissipating modern means as a precaution to protect the lives of fisher folks from sea erosion. The construction should be completed on a war footing.
(xiv) Regarding completion of the Tindivanam-Tiruvannamalai new railway line project

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): In my Arani Parliamentary Constituency, Tindivanam-Tiruvannamalai new railway line project was proposed almost 10 years back. Funds were also allotted for initial land acquisition. But I was shocked to know that this project has been kept on hold. Already, almost 70 crores have been spent on this project. Lands have been acquired in two Panchayats. Remaining lands in seven Panchayats in Viluppuram and three in Tiruvannamalai are to be acquired. During Pournami, almost 2 Lakh people come to Tiruvannamalai. A highly useful train for farmers, devotees and common man has to be introduced. Hence, I urge upon the Government to start and complete the project.
(xv) Regarding grant of adequate funds for archaeological excavations in Tamil Nadu

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH):

The age-old contributions by Tamils to history, culture and art have been unearthed recently through archaeological expeditions backed by factual and scientific rigour. The importance of Tamil Nadu’s Iron Age sites as seen at Mayiladumparai shows that the oldest Iron Age site in India is from Tamil Nadu. The use of iron in Tamil Nadu dates back to around 4,200 years ago. Other findings by the State Archaeology Department proves that the trade and culture depicted in more than 2000 poems by 473 poets of the Sangam literature era, around 2,000 years ago, were descriptions of the real world around them which showed that Tamils effectively used iron technology at that time. More recently, the excavations by the Central Archaeological Survey of India also showed similar proofs in Adichanallur where precious historical artifacts have been discovered. The state archaeology department is currently excavating seven sites including Adichanallur, Sivakalai, Keeladi, Korkai, Mayiladumparai, Kodumanal and Gangaikonda Cholapuram. More funds and investments are required in all these sites.

Hence, considering these strong proofs of antiquity in Tamil Nadu, I request the Union Government to support the efforts of the Tamil Nadu Govt. by providing appropriate funds for archaeological excavations. The budgetary allocation for the Central Archaeological Survey of India for Tamil Nadu has been inadequately earmarked despite the contributions by the state. This needs to be raised to at
least a minimum of Rs.10 crores. The Union Government should also help in declaring these important historical sites of Tamil Nadu as World Heritage Sites. Apart from this, they should include this history in school and university curricula and build relevant on-site museums to show the historical significance of the work done by Tamils.
Regarding incorporation of a comprehensive crop diversification model

SHRI BELLANA CHANDRA SEKHAR (VIZIANAGARAM): India’s economy is highly dependent on agriculture. The sector, however, is experiencing slower growth as the states’ cropping intensity and irrigation potential have not been fully exploited. Ideally, groundwater should be available at a depth of 50 ft to 60 ft, but in several states, its level has significantly dropped to 150 ft to 200 ft in most places. Many attribute this drastic fall to an indiscriminate extraction of groundwater in the last two decades.

The intensive groundwater extraction in the last five decades through the installation of shallow tube wells is reflected in tube well number. This overexploitation has made groundwater not only scarce but also increasingly alkaline.

There is a dire need to incorporate a comprehensive crop diversification model, stressing the need to prioritize the cultivation of crops that consume less water like maize, cotton and sugar cane. However, due to the absence of the Central/State government’s assured market/guaranteed price for the other products as well, the idea of crop diversification seems far-fetched.

Hence, I urge upon the Hon’ble Minister of Agriculture and Farmers Welfare to take cognizance of the same and incorporate a comprehensive crop diversification model and promote assurance of market and a guaranteed price for diverse produce.
Regarding grant of an additional attempt for UPSC examination aspirants affected by Covid-19

Shri Mistri Aparupa (Aarambagan): In 2020 and 2021, a large number of students who were preparing for government jobs were affected by the novel coronavirus, and those who had prepared for the examination of such institutions also fell due to the loss of their family members. It was observed that students like UPSC who were preparing for such examinations could not continue, and those who could not sit in the examination also had to bear the loss. The Universal Parliament's 112th report has referred to the government's change in attitude and its commitment to control the pandemic. The Ajeya has at least 2-3 times raised its voice in the Parliament on this matter. The Government is advised to consider these students' cases and give second attempts to them so that they can contribute to the country's development and also provide hope for the future.
Need to restore the operation of train between Narkatiaganj and Bhikhna Thori in Bihar

Sri Sunil Kumar (Valmiki Nagar): I am of the conviction that the rail service between Narkatiaganj and Bhikhna Thori needs to be restored. The service between these two places was suspended since 2015. The government has been striving to complete the renovation work of the line between Narkatiaganj and Amolva by 2020, and also between Amolva and Gournaha by June 2020. Due to the same reason, the renovation work has not been completed in the section between Narkatiaganj and Bhikhna Thori. Hence, I am requesting the government to restore the rail service between these two places.
(xix) Regarding participation of Members of Parliament in Public hearings pertaining to environmental issues

KUMARI CHANDRANI MURMU (KEONJHAR): Public hearing plays an important part towards the development of local areas where industries and mines are located or about to be set up to address environmental issues. People have their own concerns especially when business and environment become the point of contention. Health and wealth are directly associated with environment.

My point is that during such public hearings, I as a public representative is not allowed to participate. Public representatives can be the voice of locals especially tribals, as they are not valued in such public hearings meant to preserve forest, environment and local interest. The public, many a time look forward to their elected representatives for support or lead them during such hearings. If local elected representatives are not allowed to participate in such proceedings, who else can do so? It is really sad that such a formula has been designed to keep public representatives at bay allowing various stake holders, at times to arm twist the public for their self-gain.

Therefore, I urge upon the Hon’ble Minister for Environment, Forest and Climate Change to look into the matter and make necessary changes so that public representatives like me, a Member of Parliament may take part in public hearing.
(xx) Regarding service condition of Scientists working in DRDO

KUNWAR DANISH ALI (AMROHA): In the last 62 years, DRDO has developed many critical systems for Indian Armed Forces. The dedicated Scientists and Staff of DRDO have put their best efforts to achieve major success in making India “Atmanirbhar” in many areas. Some of the well known products developed by DRDO are Missiles, Tanks, RADARS, SONARS, aircraft and submarines. These products have high indigenous content and are worthy to be exported to friendly countries. However, I would like to highlight some of the issues pertaining to DRDO.

- Promotions in DRDO for Sc G to Sc H and Sc F to Sc G has not taken place since 2020.

- The reason for stopping promotions for SAG, HAG and HAG+ grades in DRDO.

- Recruitment plan for induction of new Scientists.

The development of complex technologies and critical system requires to work cohesively in large teams and groups. Hence, motivation and team spirit are essential for scientists. This is for sure that the lack of incentives and promotions will definitely demotivate the junior scientists who are aspiring for higher grades and ready to take more responsibilities.
Regarding utilisation of sugarcane stubble for production of energy

Shri Shrinivas Dadasaheb Patil (Satara): Pusthi ke parivaran sanvartan ki drshi se bhikshyay me petroli, diesel aur kooyale ki bajay renewable or biomass urja ke srota bahut mhatvparna hota ja raha hain. Isme koi dho raay nahi hain.

Bharat vishya ka duusra sabse badda ganna utpadaak rashtra hain. Bharat me maharastra sabse badda ganna utpadaak rajya hain aur maharastra me satara zila aur samast pashyam maharastra vibhag Sugar Belt ke roop me jana jata hain.

Hare sal aandhibar se mai tak ganna cutke sugar factory jane ke bad laahe ton biowaste kheton me raha jata hain jiise jalane ke alava kisana ke paa aur koi bijkalp nahi hota. Yadi isi laahe ton bio-waste ko jama kare, uski gata bandhkar, uske transport ke vyavashta ki jaaye to yeh hamari urja ka uttam srota bna sakta hain. Aisa karene se naka keval pradushan sttar kam hone me madad hoga balik kisana ko bhi adhik aamadani hua sakta hain.

Mere navneen aur naviccharniy urja mantralay se vinati hain ki ganna kisana ke liye ise sanstawh me koi vyavashta aur sabhadi ke pravaham kiya jaaye.
(xxii) Regarding construction of a Foot Over Bridge and stoppage of trains at Siddhpur railway station in Patan Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी (पाटण): मेरे संसदीय क्षेत्र पाटण, गुजरात के अंतर्गत सिद्धपुर शहर इस जिले का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होने के साथ एक धार्मिक महत्त्व का नगर भी है। दूर-दूर से लोग यहां श्रद्धांजलि र्पिंडवान हेतु यहां आते हैं। यहां रेलवे स्टेशन के पास फुट ओवरब्रिज की सुविधा न होने के कारण जनता और विशेष कर प्रवासी लोगों के लिये एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिये रेल पथ को पार करना पड़ता है, जो कि अत्यंत मुश्किल एवं जोखिमपूर्ण होता है। इस के अलावा रेलवे प्लेटफार्म पर नये शेड बनाये जाने की ओर सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टोपेज दिये जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

जनता का निर्धारित प्रतिनिधि होने के कारण मैंने स्थानीय रेल अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान एवं पत्र के द्वारा यह मुद्दा उपस्थित करने का बार-बार प्रयास किया है। परंतु अभी तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं मिला पाया है। माननीय रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज तैयार करने एवं मेल और एक्सप्रेस ट्रेन स्टोपेज हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।
14.17 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष महोदय, आज आइटम नंबर 19 पर वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 लगा हुआ है, मैं चाहता हूं कि आइटम नंबर 20 पर मूल्य वृद्धि का जो विषय लगा है, अगर हाउस की सहमति हो तो उसको पहले ले लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : क्या सदन इससे सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां।
DISCUSSION UNDER RULE 193
Price Rise


श्री विनायक भाऊराव राऊत – उपस्थित नहीं।

श्री मनीष तिवारी जी।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब) : अध्यक्ष जी, आज महंगाई जैसे विषय से सारा देश पीड़ित है, आपने मुझे उस विषय पर चर्चा आरंभ करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो महंगाई पर चर्चा है, यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हो रही है और मैं उस परिप्रेक्ष्य का इस सदन के समस्त जिक्र करना जरूरी समझता हूँ।

अध्यक्ष जी, कोई भी अर्थव्यवस्था पांच बिन्दुओं के ऊपर खड़ी है। पांच मूलभूत आधार के ऊपर कोई भी अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। सबसे पहला बचत, दूसरा निवेश, तीसरा उत्पादन, चौथा खपत और पांचवा रोजगार है। अंग्रेजी में इसे सेविम्स, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, जंपशन और इम्लॉयमेंट। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले आठ वर्षों में ये जो पांचें मूलभूत आधार हैं, इनके परखच्चे उड़ गए हैं। वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक जब गृही एक सरकार थी, तब 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वर्ष 2021 में एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी। उस रिपोर्ट के मार्फत यह पता लगा कि दोबारा से 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं।

14.20 hrs (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki in the Chair)

सभापति महोदय, अनूप सतपथि समिति कहती है कि गरीबी रेखा 375 रुपये प्रतिदिन की बंचमार्क फर से है और वे उससे नीचे चले गए हैं। इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस देश का जो 77 प्रतिशत धन है, वह सिर्फ एक प्रतिशत लोगों के हाथ में है। इन वर्षों में भारत के जो बिलों खर्च हैं, वे 100 से बढ़कर लगभग 142 तो हो गए हैं, लेकिन जो सबसे नीचे का तबका है, उस तबके की जो आय है, वह
इतने-इतने घटती चली जा रही है। सबसे अमीर जो 92 भारतीय है, उनके पास उतना धन है, जितना 55 करोड़ भारतवासियों के पास है। इससे बड़ी असमानता इस देश में नहीं हो सकती है।

इस सबकी शुरुआत 8 नवंबर, 2016 को हुई थी, जब भाजपा की सरकार ने बैरी सोचे-समझे इस देश में नोटबंदी जारी कर दी थी। 15 लाख 41 हजार करोड़ रुपये दियों थे और उनमें से 99 प्रतिशत यानी 15 लाख 31 हजार करोड़ रुपये बंकिंग सिस्टम में आ गए थे। अगर तक इस बात की जानकारी न तो सदन को दी गई है और यहां तक की यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह मामला पिछले आठ महीने से उच्चतम न्यायालय में लंबित है कि यह फैसला क्यों लिया गया और उस फैसले का इस देश के ऊपर क्या असर पड़ा। सभापति महादेव, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका असर यह पड़ा है कि जीडीपी की जो वृद्धि दर थी, वह वर्ष 2017-18 में 6.8 प्रतिशत थी। वर्ष 2018-19 में गिरकर 6.6 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2019-20 में गिरकर 3.7 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2021-22 में यह माइनस 6.6 प्रतिशत हो गई, जिसमें कोविड का बहुत बड़ा असर रहा और वर्ष 2021-22 में यह दर 8.9 प्रतिशत पर आई, लेकिन यह आँकड़ा एक मिथ्या है, क्योंकि रियल जीडीपी प्रोटो सिफ 2.3 प्रतिशत की थी। मैं यह बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि अर्थव्यवस्था का जो पतन हुआ, वह सिफ इन बात पर ध्यान नहीं केंद्रित करता। कोविड उसके एक फैक्टो हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वर्ष 2018-19 से पहले के जो 6 महीने थे, उस समय कमर्शियल सेक्टर में जो फंड पलो था, वह 7 लाख 36 हजार 87 करोड़ रुपये से गिरकर सिफ 90 हजार 995 करोड़ रुपये रह गया। उसमें 87.6 प्रतिशत की गिरावट आ गई। इस नोटबंदी के बाद सरकार ने जीएसटी को लागू किया। उस जीएसटी का सीधा-सीधा असर यह हुआ कि 2 लाख 30 हजार जो एमएसएमई क्षेत्र में छोटे लघु उद्योग थे, वे छोटे लघु उद्योग बंद हो गए और वे आज भी उस मार से उभर नहीं पाए हैं।

सभापति महोदय, आज की तारीख में जो एमएसएमई सेक्टर है, उनका 10.6 लाख करोड़ रुपये बकाया है। यह सरकारी बकाया नहीं है but they have outstanding of Rs. 10.6 lakh crore. अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, इस सदन से यह पूँछना चाहता हूँ कि जो लघु क्षेत्र है, जो
करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, अगर उसकी पेमेंट्स टू दी एक्सटेंट ऑफ 10.6 लाख करोड़ रुपये डिले होगी तो वह क्षेत्र पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इस नोटबंदी और जीएसटी का असर सिर्फ लघु उद्योग पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि इसका असर रोजगार पर भी पड़ा है। वर्ष 2017 में बेरोजगारी दर 4.77 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2018 में बढ़कर 7 प्रतिशत, 2019 में बढ़कर 7.6 प्रतिशत, 2020 में बढ़कर 9.1 प्रतिशत, 2021 में 7.9 हो गई और जून, 2022 में यह 7.8 प्रतिशत है। सभापित महोदय, किसी भी विकसित देश में जो मापदण्ड है, वह यह है कि दो-तिहाई लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

आज की तारीख में, भारत में लगभग 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। अगर हम विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं तो इसको 84 करोड़ पर लेकर जाना जरूरी है। मैं यह दुर्मिल्लयूर्फ्युर्ट बात कहना चाहता हूं कि सरकार के पास इसे 40 करोड़ से 84 करोड़ तक लेकर जाने के लिए कोई रणनीति नहीं है। आज मनरेगा की जिस तरह से डिमाण्ड बढ़ी है, वह रोजगार की समस्या का जीता-जागरण प्रमाण है। अगर यह 2.3 करोड़ हाउसहोल्ड्स को मनरेगा का सहारा लेना पड़ा, मई, 2022 में 3.7 करोड़ हाउसहोल्ड्स को मनरेगा का सहारा लेना पड़ा और जून, 2022 में यह संख्या बढ़कर 3.17 करोड़ हो गई। वर्ष 2006 में जब से यह स्कीम शुरू हुई थी, यह उन लोगों का हाइएस्ट नम्बर है, जो मनरेगा के सहारे अपनी जिंदगी बिताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस सदन में इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं कि जब आठ वर्ष पहले यह सरकार बनी थी, तब इसी मनरेगा को उन्होंने 'फाट्रू खोदने की स्कीम' का अलंकरण दिया था।

आज उसी स्कीम के सहारे करोड़ों परिवारों की गुजर-बसर हो रही है, इसलिए सरकार को अपने शब्द वापस लेना चाहिए। इस सारे संकट से उबारने के लिए जब लोगों की जेब में पैसा डालना जरूरी था, तब सरकार ने व्यक्ति क्या किया? सरकार ने पूंजीपितयों की जेब में पैसा डाल दिया। वर्ष 2019 में 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये के कॉन्स्यूमर कोपोरेट सेक्टर को दिए गए और वर्ष 2014-15 से 2019-20 के बीच 4 लाख 32 हजार करोड़ रुपये के कॉन्स्यूमर पूंजीपितयों को इस सरकार ने दिए। अगर उससे भारत की अर्थव्यवस्था किक-स्टार्ट हो जाती, if the engines of the economy would have started firing, I would have had no difficulty with it. But the fact is,
despite what the Government thought was a targeted strategy, it did not work and
Bharat's economic burden grew, and people became poorer.

Mahanand, ab bhat ke liye kah rahe hain ki jo
aaz hua hain, waqsa karan aaz nahin hain, waqsa karan pichli aad vbh bhoth me ekonomik
missaenajmont hai. Vsb 2014-15 se lekar 2021-22 tak is saara ne 27 laakh korord rush ye
eksaiz, taks aur dvibhezde k me mafta petroleium saket se ekhab kie hain. Usse me 23 laakh
625 korord rush ye eksaiz dhoori k me mafta aur 4 laakh 23 hazar 775 korord rush ye dvibhezde aur
incombe taks k me mafta ekhab kie gane. Acha bale bhat ya hai ki saara aapna khajana to
bharta rahhi, lekin logon k jeebe khali karte rahhi. Aapne ek undharan dana chahta hain. Abriil,
2011 me jaab kache tel k kimeet 150 dolar the, tab petroleil 58 rush 56 paisa me kikata the aur
julaai, 2022 me jaab kache tel k kimeet 98.94 dolar hong, tab petroleil 96 rush 72 paisa me kik
rahe hain. 1 Mai, 2014 ko allegjir sisender k kimeet 410 rush ye the aur 1 Aagust, 2022 ko woh
kimeet baadkar 1003 rush ye hong. Agar aap gareeb logon k upar, bharta k medharm vsb k upar
Itana jhadata booshdaalinge to saara mulak mahagai se vrahi-jrahi keringa.

Ab influence, mahagai par a jaaiye. Is desh me pichli 14 mahi ne se dubol dvishet mahagai
dar hain, jo pichli 30 sal me sabse jhadata hai. Abriil, 2022 me 15.8 pratinahat the, julaai me thoda
km hui hai aur komvum ferd prais indikas aasman chh rahe hain. Iske alava aapne rojorma k
jo chhehay, unke upar jiessiti bhadha the. Usse me aate k upar, prini k upar, daari k upar,
syahi k upar, pensis k upar, sharpanar k upar aur aapne to bache ko k bh hainn chhoda. Isme
hastayspaad batai hain ki aapne jiessiti chhavon aur kalchhiv k par bh bhadha the. Duraamyaarva batai
hain, jisse bhi mera mna aahat hua hai ki jo shaman shaan gaat hai, uske nirmo k upar bh aapko 18
pratinahat jiessiti lagane k jurrat padh gane. Aap kis tarah ki mulak bana rahi hai? Kya logon k
hain bhalakul jamine par lihata dana chahte hain? Aap abt me ya kaahana chaahata hoon ki saara khe ne aapna
बजट तो ठीक कर लिया होगा, लेकिन इस देश में जो 25 करोड़ गृहस्थियां हैं, उनका बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। जब माननीय सुषमा स्वराज जी यहां बैठती थीं, वह कभी कहा करती थीं कि ग्रहणी के आंसू बह रहे हैं।

आज सही में हर ग्रहणी के आंसू बह रहे हैं, आपने इतनी कमरतोड़ महंगाई कर दी है। मैं आखिर में पंजाबी के एक शायर की तीन लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हू। पंजाबी में कहते हैं -

पहले तो मूँछ की लड़ाई ने मार दिया, दूसरा, यार की जुदाई ने मार दिया,
तीसरा, रब की खुदाई ने मार दिया और बाकी जो बचा वो महंगाई ने मार दिया।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। बहुत दिन के बाद आज पार्लियामेंट चली है और जो अपोजिशन का दर्द था, वह सामने आया। मुझे लग रहा था कि शायद प्राइस राइज इतना बढ़ा विषय है कि उसके बारे में पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में, दुनिया की इकोनॉमी के बारे में कांग्रेस पार्टी के बारे में बताएगी। मनीष तिवारी जी बड़े अच्छे वक्ता हैं, लेकिन बहुत दिल और दिमाग का ब्रंड होता अच्छा वक्ता भी अच्छा नहीं बोल सकता है, आज पहली बार देखने को मिला। वह उस तरफ बैठे तो जरूर हैं, लेकिन उनको पता है कि किस हालात में वर्ष 2014 में माननीय मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी और आज कोविड के बाद दुनिया की स्थिति कैसी है। वर्ष 2015-16 में जब यहाँ पर अरुण जेटली जी बजट पर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक अच्छी शायरी कही थी। मुझे लगा कि शायद आज मैं दोबारा कांग्रेस और देश को बताऊं कि उन्होंने क्या कहा था और आज भी क्या हालात हैं? उन्होंने कहा था कि:

कश्ती चलाने वालों ने जब हारकर दी पतवार हमें,
लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मझधार हमें,
फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देगे सबको,
इन हालातों में आता है, दरिया करना पार हमें।
सभापति महोदय, कल मैं अपने क्षेत्र में था। जब मैं आ रहा था तो मेरे साथ संयोग से दो-तीन बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, जो बहुत न्यूटूल हैं। वह हमारी आइडियोलॉजी के नहीं हैं। मैंने उनको कहा कि शायद कल पालियामेट चलेगी, प्राइस राइज पर चर्चा है तो उन्होंने मुझे कहा कि यह प्राइस राइज की चर्चा नहीं है, यह बेटे को राइज कराने का चक्र है।

आज पूरी दुनिया कोविड के कारण तबाह है। आप अमेरिका, यूरोप को देख लीजिए, आस-पास के पड़ोसी देशों को देख लीजिए, श्रीलंका के हालात देख लीजिए, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान को देख लीजिए, सिंगापुर, दुबई को देख लीजिए। सभी देशों में रोजगार छिने जा रहे हैं। सभी देशों में इनफलेशन बढ़ रहा है। उड़ती हुई खबरें आ रही हैं कि चाइना में बैंकों के सामने ट्रैक लगे हुए हैं। उस हालात में, यदि हमारे यहाँ गरीबों को दो वक्त का खाना भरपूर मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? उनको जो दो वक्त की रोटी मिल रही है, तो क्या प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? ...

सभापति महोदय, इसी पालियामेट में हम और आप सांसद थे, प्रत्येक संशोधन में हम लोग किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते थे कि नहीं उठाते थे? पिछले आठ वर्षों में अपोजिशन ने एक बार भी किसानों की आत्महत्या के ऊपर क्या चर्चा की है? यदि नहीं की है, तो इसका मतलब है कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। हमने किसानों को इतनी ताकत दी है कि आज किसान धाराओं कर रहे हैं। आज किसानों की क्या स्थिति है? आज किसान साल भर तक, वही मोदी जी की सरकार थी, वही पैसा था, हमने किसानों को इस तरह से मजबूत किया कि वह साल भर तक आन्दोलन करता रहा, लेकिन किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की।

हमने उसको इतनी ताकत दी कि वह सरकार के खिलाफ भी दो-दो हाथ करने को तैयार है। अपने यहाँ तो वे भीख मांग रहे थे। आप तो उनको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे। आप उनका कर्जवापस नहीं करवा पा रहे थे। यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे थे। क्या उसके लिए हम लोगों को धन्यवाद नहीं देना चाहिए?
अभी गैस सिलेंडर की बात है। जुबेर साहब है अल्ट न्यूज के, कांग्रेस वाले उनको बहुत मदद करते हैं, कहा जाता है कि वे बहुत बड़े फैक्ट चेकर हैं। हम लोग जो ट्विटर, फेसबुक आदि चलाते हैं, वे उनके फैक्ट चेकर हैं। माननीय सभापति जी, आपको पता है कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक भारतीय जनता पार्टी के 139 सांसद थे और केवल कांग्रेस के 141 सांसद थे। वर्ष 2009 में हम लोग 120 सांसद थे। लेकिन हम लोगों ने स्पीकर के सामने कभी भी प्लेकाइंड्स लेकर नहीं आए, कभी चेयर की बदनामी नहीं की, कभी हमने उनकी इज्जत से खिलाड़ चकने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप करते हैं। हम लोग हमेशा वेल में आते रहे, मैं यह नहीं कहता कि हम लोग वेल में नहीं आए, लेकिन हम लोग कभी भी प्लेकाइंड्स लेकर नहीं आए थे। … (व्यवधान) मुझे यह लगा कि यदि मैं कोई बात कहूँगा, … (व्यवधान)

यह जो सरकार थी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि 'ज्यादा जोगी मठ उजाड़।' श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। चिदम्बरम साहब बड़े इकोनॉमिस्ट थे, श्री प्रणब बाबू बाद में माननीय राष्ट्रपति हो गए, लेकिन वे तत्कालीन वित्त मंत्री थे। वे वर्ष 1980 में भी वित्त मंत्री थे। श्री रंगराजन, मोटेक सिंह अहलूवालिया उनके एडवाइजर थे। रघुराम राजन, कौशिक बसु साहब आ गए, इतने इकोनॉमिस्ट्स लोग थे कि आप बात करिए और आपको लगेगा कि बस दो मिनट में ही सब खत्म हो जाएगा। इसके बाद कमेटी पर कमेटी बनती थी। कैसे एलपीजी और पेट्रोल-डीजल का प्राइस टीक करनी है, कैसे एपीएम के दायरे से उसे मार्केट में ले जाना है, इन्होंने वर्ष 2006 में एक रंगराजन कमेटी बना दी, उससे इसका कोई वास्ता नहीं हुआ, उनको लगा कि इससे कोई फायदा नहीं है, तो वर्ष 2010 में इन्होंने एक पारिख कमेटी बनाई, वर्ष 2011 में नन्दन नीलकन्हा कमेटी बना दी और वर्ष 2012 में केलकर कमेटी बनाई। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह से जनता के साथ करती रही। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते रहते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, जिसने वर्ष 1952 में शिलान्यास किया, वर्ष 1957 में कहा कि इसका लैंड एक्विवर्जिशन हो रहा है, वर्ष 1962 में कहा कि अब हमने इसमें पैसे दे दिए हैं, वर्ष 1967 में उन्होंने कहा कि अब रेल की पटरी बिछाना शुरू कर दी गई है और वर्ष 1980 में
एक-एक प्रोजेक्ट जिस तरह से तीस-चालौस साल में इस देश में बने, उसका उदाहरण एलपीजी, डीजल और पेट्रोल की प्राइसिंग है।

सर, मैं यही कह रहा था, मुझे यह लगा कि यदि मैं ये बातें कहूंगा, तो शायद मेरी बातों को ये लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि ये बड़े समाजवादी हैं, सोशलिस्ट्स हैं। ये सब लोग मोदीफोबिया से ग्रसित हैं। कुछ भी होगा, तो ये कहेंगे कि यह मोदी ने कर दिया, मोदी को यह करना चाहिए था, बस करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। मोदी जी के प्रति इन लोगों को इतनी एलजी है कि अच्छी बात भी ये लोग सुनने को तैयार नहीं हैं।

इसलिए मैं Alt News के जुबेर के बात का विषय लेकर आया। उसने लिखा है कि जुलाई, 2011 में 710 रुपये नॉन-सिस्डी के सिलेंडर की कीमत थी और जो सिस्डी हम दे रहे थे, वह 400 रुपये दे रहे थे। इसका मतलब यह था कि वर्ष 2011 में भी सिलेंडर की कीमत लगभग 1,110 रुपये थी। ... (व्यवहार) इसे ऑन-रिकॉर्ड प्लेस कर दूंगा। ... (व्यवहार) वर्ष 2012 में सिलेंडर की जो कीमत थी, वह 922 रुपये थी। ... (व्यवहार)

माननीय सभापाठि: जब आप बोल रहे थे, तो सबने सुना है। अब आपको भी सुनना पड़ेगा।

... (व्यवहार)

डॉ. निशिकांत दुबे: उसमें जो सिस्डी भारत सरकार दे रही थी, वह 410 रुपये दे रही थी। कितना हो गया? आप मुझे जोड़कर बता दीजिए, मैं गांव का आदमी हूँ, इसलिए मुझे जोड़ना नहीं आता। आप जरा जोड़कर बता दीजिए। वर्ष 2013 में नॉन-सिस्डी सिलेंडर की कीमत 1,021 थी और उसमें हम 410 रुपये की सिस्डी दे रहे थे। ... (व्यवहार) वर्ष 2014 में सिलेंडर की कीमत 1,241 थी और उसमें 414 की सिस्डी दे रहे थे। ... (व्यवहार) यह 1 जनवरी, 2014 की बात है। ... (व्यवहार) इसके बाद जब हमारी सरकार आई, तो सिलेंडर की कीमत 606 रुपये थी। ... (व्यवहार) आज आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं? मैंने पिछली बार कहा कि क्या करें? आप कहते हैं कि आठ साल से हम सरकार चला रहे हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि इन्होंने केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए, केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए वर्ष 2009 से लेकर वर्ष 2014 तक ऑयल बॉँड्स जारी किए,
िजससे ये जो हमेशा दावा करते हैं कि हमने पेट्रोल का प्राइस, हमने डीजल का प्राइस, सब कम कर दिया, इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स जारी किए। मैंने उस दिन भी कहा कि आपकी सरकार कैसी कॉर्पोरेट सरकार है, इसके लिए मैंने सारे डिबेट्स लेकर आया हूं और मैं इस पर पूरी बहस करना चाहता हूं। मैं श्री एस. ए. डाने का भाषण लेकर आया हूं, मीनू मसानी जी का भाषण लेकर आया हूं, मैं नाथ पई जी का भाषण लेकर आया हूं। वर्ष 1958 से लेकर उन्होंने हमेशा कहा कि यह जो कांग्रेस है, यह कॉर्पोरेट की सरकार है। यह टार्टा का समर्थन करती है, बिंदला का समर्थन करती है, डालमिया का समर्थन करती है और अंबानी और अडानी का समर्थन करती है। … (व्यवधान) 1 लाख 44 हजार करोड़ रुपये के इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स जारी किए, और आज वर्ष 2020 के बाद से, वह भारत सरकार का दस साल का बॉड था, वर्ष 2011 के बाद से जितने भी बॉन्ड्स हुए, आप समझिए कि हम लोगों को लगभग 1 लाख 44 हजार करोड़ रुपये, जनता को गुमराह करने के लिए, बचाने के लिए, कि हम पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का प्राइस कम कर रहे हैं, आज 3.5 लाख करोड़ रुपये भारत सरकार को लौटाने पड़ रहे हैं, व्यक्ति सरकार कन्ट्रिन्युटी है। … (व्यवधान) वे सभी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। जिन्होंने ऑयल बॉन्ड्स लिए हैं, वे सारे बड़े कॉर्पोरेट्स हैं और मैं कांग्रेस के सभी मित्रों को चैलेंज करना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह जी हैं, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरमैन हैं, उनसे पूछें कि क्या अमीर को फायदा पहुंचाने के लिए देश के लोगों को इस तरह से गुमराह किया? देश के लोगों के साथ धोखा किया, जिसके कारण प्रत्येक साल भारत सरकार को 20-25 हजार करोड़ रुपये लौटाने पड़ रहे हैं। … (व्यवधान)

सर, फूड प्राइस की बात हो रही है, यह अच्छी बात है। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, जिसके लिए एमएसपी की कमेटी बनी है। हमारी सरकार ने एमएसपी की कमेटी बनाई और हमारी सरकार कमिटेड है कि जो एमएसपी है, उससे केसे आपकी आय दोगुनी होगी, उसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। लेकिन कोविड के बाद पूरी दुनिया में क्या हालात हैं? आप यह समझिए कि बंड बैंक और पूरी दुनिया के आज जो हालात हैं, मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूं।
महोदय, मनीष तिवारी जी जीडीपी की बात कर रहे थे। वर्ष 1950 से लेकर 1990 तक हमारी जीडीपी, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, मोरारजी देसाई के समय केवल दो-ढाई साल के लिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी, उस समय के दौरान जीडीपी 3.3 परसेंट से 3.5 परसेंट थी। मैक्सीमम जीडीपी 4 परसेंट पर गई। उस समय सहारा जैसी जो छोटी कंट्री थी, उसका जीडीपी ग्रोथ 5.5 परसेंट था। उस समय से निकल कर आज के समय कोविड के बाद दुनिया में आज आप हमारी जीडीपी ग्रोथ देख सकते हैं। मैं प्राइस इंफ्लेशन की बात करूँगा और सदन को बताऊँगा कि क्यों आज प्राइस बढ़ रहे हैं। आज वहीं का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में एक परसेंट घट गया है। पूरी दुनिया में राइस का प्रोडक्शन 0.5 परसेंट कम हो गया है। शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया है। यूक्रेन और रशिया दुनिया को एक तिहाई गेहूं सप्लाई करते हैं। 75 परसेंट सनप्लावर ऑयल यूक्रेन और रशिया सप्लाई करते हैं। क्या हमने यह लड़ाई कर दी और दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम करें? इस स्थिति के बाद भी यदि हमारे प्रधान मंत्री 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बढ़ाई के पात्र नहीं हैं? क्या हमें प्रधान मंत्री जी को बधाई नहीं देनी चाहिए?…(प्रवचन)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सभापति जी, मुझे एक निवेदन करना है। जब मनीष जी बोल रहे थे, तब हमने उनकी बात सुनी। With rapt attention, hon. Finance Minister has also listened to him. … (Interruptions). Everybody should speak with all seriousness. … (Interruptions) Why crosstalk? … (Interruptions) No need, you can speak when your turn comes … (Interruptions)

माननीय सभापति : जब आपकी पार्टी के वक़्ता मनीष तिवारी जी बोल रहे थे, तब एक बार भी टोका-टाकी नहीं हुई।

… (प्रवचन)
माननीय सभापित : अधीर जी, आप नेता हैं, आप बैठ जाएं। आपको माननीय सदस्य की बात सुननी पड़ेगी। जब आपकी बारी आएगी, आप बोलिए।

निशिकांत जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति जी, यदि 'फंड' शब्द से आपकत्त है, तो मैं कहूंगा कि हम फ्री में दे रहे हैं, मतलब आप समझिए कि हम उन्हें सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात तो अच्छी है। पूरी दुनिया के कोविड के बाद के हालात हैं और हमारे जो हालात हैं, उन्हें सदन को जानने की आवश्यकता है। यह बल्ड बेंक की रिपोर्ट है। बल्ड बेंक ने फूड सिक्योरिटी के लिए इजिप्ट जैसी कंपनी जो कि बड़ी कंपनी है, उसे 500 मिलियन डॉलर का इमरजेंसी फंड दिया है। टप्पलीशिया को बल्ड ने 130 मिलियन डॉलर का सपोर्ट फंड दिया है। 2.3 बिलियन डॉलर सदन अफ्रीका को बल्ड बेंक ने फंड दिया है। बांगलादेश जैसी कंपनी को 87.8 मिलियन डॉलर फंड फूड सिक्योरिटी के लिए दिया है। 

भूटान को 0.5 बिलियन डॉलर दिया है। बांड जैसी छोटी कंपनी को 30 मिलियन डॉलर दिए हैं। वाटेमाला को बल्ड बेंक ने 40 मिलियन डॉलर का फंड दिया है। मैं पूरी दुनिया के देशों के आंकड़े के आंकड़े दे सकता हूँ, लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा देश है कि अज की तारीख में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अम चावल दुनिया को दे रहे हैं। हम गेहूं दुनिया को दे रहे हैं। शुगर दुनिया को दे रहे हैं और यदि किस्मत ने साथ दिया तो ऑयल भी कुछ दिनों के बाद दुनिया को देगे, हमारी इस तरह की पालीसी है और आप प्राइस राइज की बात कर रहे होंगे, फूड की बात कर रहे होंगे। मैं देख रहा था कि मार्च, 2022 में टॉमाटर का कितना दाम था, आलू का दाम कितना था और आज जुलाई में टमाटर और आलू का कितना दाम है। यदि आप मार्केट जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि मार्च में जितना दाम था, उससे कम था दाम, आलू और प्याज और फ्रीज का आज है। क्या इसके लिए हमें सरकार को बघाई नहीं देनी चाहिए?... (व्यवधान)
माननीय सभापति: आप लोग कृपया बीच में टिप्पणी मत कीजिए। जब आपका समय आए, तब बोलें।

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नूर जी ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि-'सच घटे या बढ़े, झूठ की कोई इंतहार नहीं होती।'

सच यदि कम बोले, तो भी वह झूठ हो जाता है और यदि ज्यादा बढ़ा-ढाकर बोले, तो भी वह सच नहीं रहता है, लेकिन झूठ चाहे जितना मरीज उतना बोलते रहिए। कांग्रेस का तो यही इतिहास रहा है। किसी चीज पर वह बहस ही नहीं करना चाहती है। श्रीलंका की इकोनॉमी के बारे में श्री जयशंकर जी उस दिन बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने कहा कि उनके श्रीलंका के बारे में बताना चाहिए था और वह फ्री बीज के बारे में बताने लगे। मनीष कविराज जी, जिन्होंने अपना भाषण कहा, उनसे में पूछना चाहता हूँ कि आज पंजाब के व्यक्ति हालात है? बैंक उसे पैसा देने के लिए तेजार नहीं है। पैसा कहां से आएगा? एफआरबीएम ने बाजा बजा दिया है। चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वे कहां से पैसा लाएंगे? कर्ज आप लें और उसके बाद आप कहें कि मोदी जी के कारण बढ़ रहा है, लेकिन जी के कारण बढ़ रहा है।

आज अपोजीशन रुल्ड स्टेट्स चाहे तेलंगाना हो, चाहे पंजाब हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देने के लिए तेलार नहीं है। आज सारे सदन को और पूरे देश को यह देखने की आवश्यकता है। एलपीजी सिलेंडर की बात यदि हम करेंगे, तो इस संबंध में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हम अपनी सब्जियों छोड़ दें, तो देश के सारे लोगों ने सब्जियों छोड़ दी। आज 9 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना से हम लोगों ने फायदा पहुँचाया है। अन्य साल भी 3 सिलेंडर ले रहे हैं। कोई भी सिलेंडर खाली नहीं है, जिसके आंकड़े हमारे पास हैं।

प्रत्येक साल वे 3 सिलेंडर ले रहे हैं। कोई भी सिलेंडर खाली नहीं है, जिसके आंकड़े हमारे पास हैं।

प्रत्येक साल वे 3 सिलेंडर ले रहे हैं। कोई भी सिलेंडर खाली नहीं है, जिसके आंकड़े हमारे पास हैं।

फ्री बीज के बाद इस देश की व्यः इकोनॉमी होनी है, यह सोचने का सवाल है। क्या केवल वोट ही जीतते रहते हैं, 5 सालों के लिए शासन करने या अपने प्रधान के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई बेहतर स्थिति छोड़कर जाओगे, क्या यह सोचने का सवाल नहीं है? क्या हम सस्तान नहीं चला रहे हैं?
मेरे हमारी सरकार है। क्या असम में हम सरकार नहीं चला रहे हैं? क्या राजस्थान में हम सरकार नहीं चला रहे थे? क्या हम मध्य प्रदेश में सरकार नहीं चला रहे हैं? क्या हमें वोट नहीं चाहिए? हम फ़रीबीज की बात नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती है कि यह देश हमारा है। एक युनाव हारने या जीतने से कोई फरक नहीं पड़ता है। यही कारण है कि इन्फास्टेशन बढ़ता है, यही कारण है कि बैंकों की स्थिति खराब होती है, यही कारण है कि जब आप आए थे, तो आपने पूरे के पूरे बैंक्स को एनपीए कर दिया था। आप केवल फोन बैंकिंग के आधार पर लोगों को कर्ज दिया करते थे। आपने बैंकों की स्थिति खराब कर दी, आपने इकोनॉमी की स्थिति खराब कर दी। आप 3 परसेंट जीडीपी पर हमें छोड़कर गए और आज आप हमसे हिसाब मांगने की बात कर रहे हैं। आप ब्लैक मनी की बात करते हैं।

सर, मेरा एक बहुत अच्छा टॉपिक ब्लैक मनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बंगाल में अभी 55 करोड़ रुपये पार्थी या उनके दोस्त के यहां पकड़ा गया। ... (व्यवधान) वह कह रहे हैं कि यह पैसा मेरा नहीं है। ज्ञानंद का एमएलए कैश लेकर बंगाल में पकड़ा गया, लेकिन वह कहता है कि यह मेरा पैसा नहीं है। ज्ञानंद के मुख्य मंत्री के सचिव, भारतीय सार्केट के यहां रेड हो गयी और उनके यहां 20 करोड़ रुपये पकड़े गए, लेकिन उन्होंने कहा कि यह मेरा पैसा नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सदीक (फरीदकोट): जो लाखों करोड़ रुपये लेकर भाग गये, उनका क्या हुआ? ...
(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, विधायक प्रतिनिधियों के यहां 20 करोड़ रुपये पकड़े गए, लेकिन वह कहता है कि यह मेरा पैसा नहीं है। कॉन्ग्रेस का यह इतिहास रहा है, मैं बताता हूँ। वह ब्लैक मनी की बात करती है, लेकिन ब्लैक मनी सबसे ज्यादा उसके पास है। सरकार बचाने के लिए इसी पार्टियमेंट में नरसिंह राव जी की सरकार में हमारे ही ज्ञानंद के शिशू सोरेन जी, सूरज मंडल जी, सैलेंड महतो जी, सिमोन मार्डी जी, इन सभी को पैसा दिया गया और इनके पैसे बैंक अकाउंट चेकिंग के माध्यम से पकड़े गए।

ब्लैक मनी आप रखते हैं। वर्ष 2008 में आडवाणी जी ने इसी सदन में कहा कि आप पैसे से हमारे एमपी को खरीद रहे हैं। पैसा जमा करें आप, हूटिंग करें आप, बोफोर्स का पैसा लेकर व्याख्या आपके
समय में भाग जाए, मुद्रा कांड आप करें, लेकिन ब्लैक मनी का हिसाब आप हमसे मांगें। सुखराम जी आपके मंत्री थे, जिनके घर में 3 करोड़ रुपये पकड़े गए।

इतना कैश यदि कांग्रेस के नेताओं के पास और उनके यूपीए के पास रहता है तो किस मुँह से आप ब्लैक मनी की बात करते हो। (...व्यवधान) आप किस मुँह से ब्लैक मनी लाने की बात करते हो? (...व्यवधान) स्वीटजर्लैंड के साथ एमींट साइन करे आप, स्वीटजर्लैंड के साथ वर्ष 2011 में एमींट साइन करे आप (...व्यवधान) और कहो कि वर्ष 2016 से आपको समझ में आए। (...व्यवधान) इसके बाद आप ब्लैक मनी की बात करते हो। (...व्यवधान) आप फिस्कल डिफिसिट की बात करते हो। (...व्यवधान) फिस्कल डिफिसिट क्या है? (...व्यवधान)

आप यह समझें कि वर्ष 1950 से लेकर वर्ष 1965 तक देश की स्थिति बहुत अच्छी रही थी। वर्ष 1965 के समय जीडीपी का केवल चार परसेंट हम बाहर से कर्ज ले रहे थे। वर्ष 1965 के बाद इस कांग्रेस ने उसकी पूरी दिशा और दशा बदल दी। इसके बाद यह कर्ज, बाहर से जो कर्ज है, आज वे कहते हैं कि कैश दूर जीडीपी रेस्यो क्या हो गया, कर्ज का रेस्यो हमारे जीडीपी के साथ कैसे हो गया? पॉलिसी किसने बदली? आपने केवल जनता को गुमराह करने के लिए और टैक्स का परसेंटेज आज 72-73 परसेंट करने के लिए वर्ष 1965 के बाद कांग्रेस ने 10 परसेंट, 15 परसेंट, 20 परसेंट, ऐसी सिद्धांत के लिए गई कि पूरा का पूरा उन्होंने हमारी जो आने वाली पीढ़ी थी, हमारे जो युवा आने वाले थे, जो बचे पैदा होने वाले थे, उसके ऊपर कैसे कर्ज बढ़े, वर्ष 1965 से लेकर वर्ष 1990 तक, यहाँ वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं, मैं भारत सरकार से आग्रह करूँगा कि पूरे देश को, क्योंकि इस देश की याददात बहुत कम रहती है, मैं उससे आग्रह करूँगा कि आप एक व्हाइट पेपर जारी करने के लिए कैश क्या है। इसके बाद आप ब्लैक मनी की बात करते हो। (...व्यवधान) फिस्कल डिफिसिट क्या है? (...व्यवधान)
है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वे इसे देश के सामने लेकर आएं। महोदय, मैं अपनी बात खत्म करते हुए अंत में यहीं कहूँगा कि इन लोगों को न आइडियोलॉजिकल कमिट्जेंट है, न जनता से मतलब है। यहाँ कांग्रेस बैठी हुई है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में शिव सेना के साथ सरकार बनाई। (व्यवधान) जब वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी तो उस वक्त माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने, जो उस वक्त शिव सेना के प्रमुख थे, वे हमारे आदर्शीय हैं, उन्होंने खुलेआम कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा कि हम बाबरी मस्जिद टूटी। (व्यवधान)

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): पीडीपी के साथ मिलकर सरकार किसने बनाई थी?

(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत लुबे: मैं उस पर भी आर्ज़ नहीं। (व्यवधान) पीडीपी के साथ मिलकर सरकार इसीलिए बनाई, क्योंकि उसने तात्कालिक मतलब को... (व्यवधान) हमारा यह फायदा हो गया कि जिस आतंकवादी के साथ आपके प्रधानमंत्री ने फोटो खिंचाया, उसी आतंकवादी को उसने कहा, रूबिया सईद जी ने कहा कि मेरा अपहरण इसी आदमी ने किया था।

आप अपने प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी से पूछो। (व्यवधान) मैं आपको यह बता रहा हूँ कि बाला साहब ठाकरे साहब ने यह कहा। (व्यवधान) शिव सेना एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसने कहा कि बाबरी मस्जिद हमने तोड़ी। आपका सेवानिर्मित खत्म, आपकी इकोनॉमी हृदय, आपने देश को बर्बाद करने का ठेका ले लिया और इसीलिए मैंने जो आपको कहा कि यह प्राइस राइज नहीं है, यह बेटे को बढ़ाने का चक्कर है। (व्यवधान) आप मोदी फोबिया से ऊपर उठाइए। (व्यवधान) देश के बारे में सोचिए। (व्यवधान) कबीर का एक दोहा है कि 'धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो', आप उसका इंतजार कीजिए। (व्यवधान) यह देश बदल रहा है, गाँव, गरीब, किसान, आदिवासी को सम्मान मिल रहा है और यह देश खुश है। (व्यवधान) इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द-जय भारत!
SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Hon Chairman Sir, Thank you. Hon Member from BJP Shri Nishikant Dubey while speaking in this august House mentioned about black money. He stated that crores and crores of black money was seized from the non-BJP government ruled States of the country. I have a doubt. When you brought demonetization in the year 2016, it was announced by you that black money will not be anywhere in this country after this demonetization. You should explain to us how this black money is found in this country after demonetization. If you explain it will be helpful to me. I should say that India has seen a major decline in its economy after demonetization. AIADMK, the ally of BJP, when they were ruling Tamil Nadu, stated in their Government’s policy note, that too in the State Assembly that demonetization has led to closure of as many as 50000 MSMEs in Tamil Nadu. At the time of demonetization, many persons died while standing in long queues for hours together to exchange old currency notes. This nation had faced several difficulties. The nation with all patience bore the brunt for one reason given by them that there will be no black money in this country after demonetization. But now you are saying that black money is found in this country. If that is so, why we faced lots of difficulties during demonetization. They have to explain this to us. This can only give justice to the people who lost their lives due to demonetization. A child has written a letter to Hon Prime Minister Modi in Hindi. This child is

*English translation of the Speech originally delivered in Tamil.*
from Kannauj district. It goes like this. “My name is Kriti Dubey. I am studying in I standard. Yes it is Dubey. Modi Ji, You have caused immense price rise. Even my pencil and rubber have got costlier. The price of maggi has increased too. Now my mother beats me for asking for a pencil. What shall I do?” The other kids. I think they don’t have pencil. They can’t afford to buy the pencil. So, they steal it from her. So, what answer do we have to give. (Interruptions). I don’t know.

15.00hrs

“My name is Kriti Dubey. I study in class 1. Modi ji, you have caused immense price rise. Even my pencil and rubber have got costlier and the price of Maggi has been increased too. Now my mother beats me for asking for a pencil. What shall I do? Other kids steal my pencil.”

If you don’t fulfill any of your promises, what can we do. Just some time ago, Hon Minister said that while you speak, we should be silent. Similarly, when we speak you should be hearing patiently. If you don’t follow that assurance as well, what can we do? In this way each and every action of yours is affecting the people belonging to the lower strata of our society. They are facing hardships every day. Life has become a struggle for them. The credit goes to this Union Government. Every now and then the prices of petrol are going up. Before this Government came to power, in the year 2014 price of petrol per litre was Rs 71 and Diesel per litre was Rs 53. The cost of LPG cylinder was Rs 414. But today the cost of LPG cylinder is above Rs.1000. It is Rs 1200 per cylinder. The price of petrol has gone above Rs.100 per litre. The price of diesel per litre is about to
touch Rs 100. The two-wheelers are used by people belonging to the lower strata, Aam Aadmi, which is the Hindi word I learnt from here. If they want to go to work they may need at least one to three litres of petrol for their two-wheelers everyday. They have to spend Rs 300 per day for petrol if they want to go to work. This comes to Rs 15000 per month. During Covid, this government reduced the salary paid to Hon MPs. Private companies will go beyond this. I don’t say what you did was wrong. We accepted happily. But do you know how many private companies reduced the salaries of their employees by 50 per cent. Many of them have lost their jobs even. If a person earns Rs 30000 per month. He has to go to work. If he has to go to work he has to spend Rs 15000 for putting fuel to his two-wheeler. If he has to spend more than Rs 1000 for LPG cylinder, how his family can survive. Prices of essential commodities and food items have gone up as well. In 2014 palm oil was sold for Rs 68 per litre. But now it is sold at Rs. 160. Vanaspathi oil was sold for Rs 70 in the year 2014 but now it is being sold at Rs 170. Groundnut oil was sold for Rs 116 in the year 2014 and now it is being sold at Rs 188 per litre. Cooking oil being used by every household has also seen the price rise. Hon Member Shri Nishikant Dubey while speaking said that the prices of onion and tomato have come down. Can every family prepare chutney and eat all three times a day. The prices have gone up. A mother in a family is unable to provide food to her children. Her husband has to go to work. He has to spend much on fuel. LPG cylinder cost should have to be borne by the family. Believing your words many have given up their subsidy for LPG. LPG subsidy which has to be credited into the bank accounts of beneficiaries are not reaching them. This is
the truth and ground reality. Asim Premji University has prepared a Report. This Report says that, in an unprecedented manner, 23 Crore Indians are pushed below the poverty line. As much as 3.2 Crore Indians of middle class are being forced to become poor. They have been pushed from middle class to poverty. This is the sorry state of affairs in our country. But all is not bleak and blank. Because in India, an Industrialist has become the fourth richest in the world. He even moved ahead of Bill Gates. The corporates are being given tax rebates. I am not against industrial growth. This Government which shows reluctance to help the people of the lower strata, is continuously helping the corporate companies of this country. This Government is run so as to help and encourage these corporate giants. After 45 years of Independence, we witnessed such a pathetic unemployment condition in our country. The unemployment situation has further worsened in last October 2021 leaving 5 million persons jobless. If this is the situation just think of the future of our youth. This is a big question mark threatening us like anything. Youth of this country is asking us about their uncertain future. We should not forget this. Without having this duty-bound commitment we cannot run this Government only with political motif or to look for winning or loosing or to have grudges against others. We should understand that this may not bring good to us. We have created so many memorials. The Statue of unity is one. We are boasting our achievements of creating such memorials like statue of unity. But in the name of language, caste and religion, you are trying to divide the people of this country. How this can be justified? You should ponder over this. During UPA Government’s rule when the prices of petrol and LPG
cylinders were raised, Shri Narendra Modi strongly opposed those moves of the then Government. I quote. “Massive hike in petrol prices is a prime example of failure of Congress led UPA Government. Unquote. This will put burden on hundreds of Crores on Gujarat.” He stated this when he was the Hon Chief Minister of Gujarat. Today, you are in a position where you can reduce price of petrol. The prices of petrol and diesel have come down in the international market. It is a matter of great concern that this reduction in international crude oil prices have not reached the common man of this country.

If you see GST, it has been increased for the essential items used by the common and ordinary people. Pre-packed and labeled meat, eggs, frozen fish, curd, paneer, honey, dried leguminous vegetables, dried makhana, wheat, cereal flours, jaggery, compressed air, etc. which are being used by common and ordinary people are at 5 per cent GST. On one side the prices are rising up. On the other side there is unemployment besides no way to increase one’s income. If you continue to increase the prices of essential commodities everyday and if you do not take any action for reducing the prices, this Government should answer as to how the people can survive with all these difficulties. Shri Dubey while speaking here said that RBI is not ready to give loans to the States ruled by opposition or non-BJP parties. My appeal to you is that this Union Government should immediately release the GST compensation that is due to the non-BJP ruled States or Opposition ruled States of this country. You need not give any other loan to us. If you give GST compensation that is due to us, we can create our State a prosperous one on our own. Thank you.
माननीय सभापति: डॉ. काकोली घोष दर्शीदार जी।

डॉ. काकोली घोष दर्शीदार (बारासात): सभापति महोदय, प्रणाम।

मैं अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Excuse me; एक मिनट रुकिए।

निशिकांत जी।

... (भवधान)

माननीय सभापति: इनका नाम बोला गया था।

... (भवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, इसमें कन्प्यूज़न नहीं होना चाहिए। (भवधान)

मैंने यह नहीं कहा कि ऑपोजिशन-रुल्ड स्टेट्स को आर.बी.आई. पैसे नहीं देना चाहती है, बल्कि मैं यह कह रहा हूँ कि फ्रीबिज के कारण आपकी इकोनॉमी जो डाउन है, आपने एफ.आर.बी.एम. एक्ट का जो एक्स्केलशन कर दिया है, इसके कारण आर.बी.आई. आपको पैसे देने को तैयार नहीं है। (भवधान) आप अच्छे से इकोनॉमी चलाओ, सभी आपको पैसे देंगे। (भवधान)

माननीय सभापति: धन्यवाद, धन्यवाद।

... (भवधान)

माननीय सभापति: मैडम दर्शीदार जी।

... (भवधान)

माननीय सभापति: प्लीज़, बैठ जाइए।

... (भवधान)

माननीय सभापति: ये बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएँगी।

... (भवधान) *

* Not recorded
डॉ. काकोली घोष दर्शीधर: सभापति महोदय, प्रणाम। मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ कि देर आयद, पर दुर्गमत आयद। महँगाई एक बहुत अहम मुद्दा है, जिसने आज भारतवर्ष की हर जनता और हम सभी को बहुत चिंतित करके रखा है। आज महँगाई जिस जगह पर है, उसके लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। महँगाई पर चर्चा करने के लिए और मुझे इजाजत देने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय की शुक्रगुजार हूँ। आज के दिन आम जनता पर यह गुज़र रही है, यह सरकार को समझना चाहिए। मैं सहमत थी, आज वह मंत्री महोदया यहाँ नहीं है। जब आप सत्ता में नहीं थे, तब मंत्री महोदया ने एलपीजी सिलिंडर लेकर बहुत शोर-शराब किया, यहाँ में उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। अभी मैं जानना चाहती हूँ कि उस मंत्री महोदया की व्यवहार राय है? अभी भी गाँवों में लाखों औरते बुलहा फूंकते हुए दिखती हैं, क्योंकि उजागर योजना में उनको जो सिलिंडर मिला था, अभी ईंधन खरीदने के लिए उनके पास पेसा नहीं है, लाखों सिलिंडर खाली पड़े हुए हैं। अभी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ईंधन में आग लगी हुई है।

कभी-कभी मेरे मन में विचार आता है कि क्या यह सरकार हमें कच्चा खाने की आदत दिलाना चाहती है? कच्चा खाने का आप कोई दूसरा मतलब नहीं समझें कि इसका कोई दूसरा मतलब है। मैं कहती हूँ कि आज लोग सभी कच्ची खा जाते हैं, क्योंकि उनको ईंधन नहीं मिलता है। मैं कच्चा खाने की बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलिंडर का चंद महीनों में चार बार दाम बढ़ा है। तीन-चार साल पहले इसका भाव 600 रुपये था, लेकिन आज इसका भाव 1100 रुपये हो गया। आप समझें कि जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, वे कैसे 1100 रुपये देकर सिलिंडर खरीदेंगे। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आप लोग हमें कच्चा खाने की आदत दूर करना चाहते हैं, इसे आप बंद कीजिए। आप एलपीजी सिलिंडर का भाव जरूर कम कीजिए, क्योंकि इससे आम जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। इसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए।

वह मंत्री महोदया कितना शोर-शराब करके सत्ता में आ गई, लेकिन अब आज जनता को भूल गई। वह कहाँ है? वह सिलिंडर लेकर जुनून निकालती थी, महँगाई की बात करती थी, लेकिन आज यहाँ नहीं है। मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ। इसके बाद आपको सोचना चाहिए कि हर चीज के ऊपर
We have to agree that increase in the prices of petrol and diesel, which are skyrocketing at the moment, is largely because of the tax that the Central Government is levying on them. West Bengal is amongst the first few States which took an immediate step for the benefit of the common man, through the hon. Chief Minister, Kumari Mamata Banerjee, and announced reduction of tax by Rs.1 per litre on petrol and diesel. The lion’s share of taxes on fuel comes to the Central Government. The Centre imposes both flat and ad valorem taxes on fuel. The Centre has been levying Excise Duty and also cess on fuel. So, the Centre took tax and cess of Rs 32.90 per litre on petrol and Rs.31.80 per litre on diesel. In 2020, the Excise Duty on petrol was hiked from Rs 19.98 per litre to Rs 32.9 per litre. So, indirectly, this is increasing the cost of all edible oils, all kinds of consumables, and everything which is required for daily life.

In spite of the fact that the international oil prices have plunged to a multiyear low due to the pandemic in 2020 and in spite of the fact that the price of crude oil per barrel was so low, the tax was being increased by the Central Government which is not desirable for the good of the economy. The economy has been totally shattered.

The excise revenue from petrol and diesel has increased by over 94 per cent from about Rs. 1720 billion to Rs. 3343 billion from 2014 to 2020. The Government’s collection from levy of excise duty on petroleum products has risen to 33 per cent in the first six months of this current fiscal year. The central taxes
on petrol and diesel rose by over 307 per cent in the last six years, allowing the
Union Government to mop up a sum of Rs. 2.94 lakh crore through taxes on fuel
between April, 2020 and January, 2021. In the last three years, under the Central
Excise Taxes, a whopping Rs. 14 lakh crore has been collected by the Centre
and the States combined. However, the Centre has changed the way these taxes
are shared with the States and the States are not getting their share. The Central
Government is getting a larger part of it and therefore, the States find themselves
fiscally cornered. The States are not getting the share of this tax structure. This is
against the federal structure. The Finance Commission says that the States
should get as much as 41 per cent of their excise share but due to the cess levied
by the Centre, the Centre gets a bigger share of taxes leaving the States with little
option.

If we look at the Wholesale Price Index, we depend a lot on agriculture.
The backbone of agriculture is fertiliser and urea. In the fiscal year 2013-14, the
Wholesale Price Index of urea was 104.7. In the last fiscal year, the Wholesale
Price Index of urea was 110.1. You are not looking at it properly to help the
farmers. Through the farm laws that had been brought and had been withdrawn
later on, we know that you are not pro-farmers. But unless the farmers are helped
and agriculture is helped, the country and the people will suffer. In 2013-14, the
Wholesale Price Index of cereals was 126.6 and today, it is 160.7. The Wholesale
Price Index of vegetables -- like the one that I just ate -- was 163.6. But today, it is
204.5. For milk, it was 116 and today, it is 156.9. Milk is consumed by little
children and elderly for their well-being. Now, the children and elderly cannot
even thrive because milk is increasing so much in its cost. People cannot afford it. … (Interruptions)

Now, I come to the essential medicines. The essential medicines are life-saving. They are becoming dearer every day. Tax has also been put on the equipment used by specially-abled persons. The Government should be ashamed that it is not giving chance to specially-abled persons to take care of themselves. … (Interruptions)

My hon. Friend, I was not just talking about pencils and rubbers. That is for the better education of young people. You are not taking care of the infants by increasing the price of milk. You are not taking care of the children in their education by increasing the price of pencils and rubbers.

You are not even taking care of the economy at all. You should put more attention on the economic condition of the country rather than putting advertisements or अपना ढोल पीटना The retail inflation has remained at seven per cent which is above the Reserve Bank of India’s tolerance level of six per cent. A lot of people in the country take moori and chudva. मुरमुरा कहते हैं, चूड़ा कहते हैं, दही कहते हैं, पैकेज़ फूड तो भी सही, गरीब लोग उतना नहीं लेते हैं, लेकिन मुरमुरा जिसे कहते हैं, चूड़ा जिसे कहते हैं। मरीज अगर हॉस्पिटल गया तो बेड्स के ऊपर जीएसटी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि मुर्दा के ऊपर भी जीएसटी लगाए गए क्या? मुर्दा को जलाने के लिए जीएसटी लगाए गए क्या? अभी इस देश का ऐसा हाल हुआ है कि हर चीज पर जीएसटी लगा दिया। Today, the price of cooking oil stands at an average of Rs. 180 per litre whereas in 2014, it was only Rs. 105. आप बोल रहे थे, यूपीए के समय को मैं याद करना चाहती हूं, मैं बहुत इजजत करती थी, अभी हमारे बीच नहीं हैं, सुषमा स्वराज जी लीडर थीं। उन्होंने 2004 में कहा था जब हम छोड़ कर गए थे तो
पेट्रोल 35 रुपये लीटर था और चंद महीनों में गूँगीए ने आकर उसे 67 रुपये बना दिया, तब उन्होंने खड़े होकर यहां अपनी बात रखी थी। अभी आप पेट्रोल के बारे में सोचिए, 100 रुपये से भी ज्यादा 110 रुपये के बराबर हो गया है, गाड़ी नहीं चलती है। ... (व्यवधान) महंगाई इस जगह पर पहुँच गई है कि आम जनता का जीना हराम हो गया है। यहां बहुत अछी चर्चा हो रही है, सभी की अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, सभी ठीक ठाक बात करेंगे, मैं सरकार से यह दरख्वास्त करूंगी कि इतना टैक्स मत लगाए कि सिर्फ अप ही को मुनाफा हो और गरीब मरता रहे। गरीब की तरफ थोड़ा देखिए, गरीब के बारे में सोचिए और टैक्स कम कराए ताकि वह भी जी सके। नमस्कार, धैक्यू।

माननीय सभापित: श्री कौशलेन्द्र कुमार जी।

... (व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आज महंगाई के मुद्दे पर ... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: सभापति महोदय, सुषमा जी जिंदा नहीं हैं। सुषमा जी वर्ष 2004 में सदस्य नहीं थीं। वह 2009 में सदस्य बनी। सुषमा जी यहां नहीं हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सभापित: श्री कौशलेन्द्र कुमार जी। सर्कॉ गोरखनाथ कुमार जी का भाषण ही रिकार्ड में जाएगा।

... (Interruptions) ...

श्री कौशलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, आपने मुझे महंगाई पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज महंगाई पर चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखेंगे। जब-जब सरकार बनती है या चुनाव आता है तो उसके पहले भी महंगाई पर चर्चा होती है। आज जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तब से लगातार उनका प्रयास है चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे वह किसान हों, मजदूर हों, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उसको खुशहाल करें, इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज उसी की देन है कि जब हम गांव में जाते हैं तो सड़क है, बिजली मिल रही है, पीने का पानी नल से मिल रहा है। यह इंतजाम अभी गूँगीए के कुछ साथी बता* Not recorded
रहे थे, उस दिन को भी याद रखना चाहिए। आजादी के 75 वर्ष होने जा रहे हैं और 50 साल आपने शासन किया है। उस समय देश में गरीबों की संख्या कितनी थी और आज आप खाता दिखा रहे हैं।

गांव में पहले मिहिट का मकान था। गांवों में चले जाए, अब मिहिट के मकान ही नहीं हैं। में देश के प्रधान मंत्री जी को बढाई देता हूँ कि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान दिए गए हैं।

महोदय, जब हम गांवों में रहते हैं, घूमते हैं, गांवों में खुशहाली है। कोविड में लगातार माननीय प्रधान मंत्री जी बोलते रहे कि घबराने की जरूरत नहीं है। हम भी उनका साथ दे रहे थे। कोविड में उन्होंने जो इंतजाम किए, जो व्यवस्था की, उसमें गरीब, जो बाहर रह रहे थे, उनको गांवों तक पहुंचाया और मुफ्त में लगभग 180 करोड़ गरीबों को भोजन दिया और यह आज तक भी दिया जा रहा है। हमें यह भी सोचना चाहिए।

महोदय, आज अगर थोड़ी सी महंगाई बढ़ी है तो उसके लिए हम चिल्ला रहे हैं कि राशन, तेल महंगा हो गया है, पेट्रोल में सब्सिडी नहीं दी जा रही है। यह भी देखना चाहिए कि माननीय मोदी जी ने कहा था कि देश के गरीब, चम्पूल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में घूमते। आज देश में गरीब हवाई चम्पूल पहनने वाला दिल्ली आ रहा है, कश्मीर जा रहा है। यह है मोदी जी का कमाल।

महोदय, कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। उस समय हम एयर इंडिया से पटना जाते थे। तो 32,000 रुपये टिकट थी और आज हवाई जहाज से 4,000-5,000 रुपये में पटना चले जाते हैं। महंगाई कहां बढ़ी? अगर महंगाई कुछ चीजों पर बढ़ी है तो लगातार सरकार का प्रयास भी है कि गांवों में गरीब, किसान की शिक्षा को मजबूत किया जाए। उनकी पहल है कि किसान की आमदनी दुःखी हो।

महोदय, हम वर्ष 2009 में चुनकर आए थे, उस समय यूपीए सरकार थी। यूपीए सरकार में लगातार हम लोग भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते थे, चाहे कोयला घोटाला हो, खेल घोटाला हो या कोई और हो। जब से माननीय मोदी जी आए हैं, विपक्ष से कोई बता दे कि क्या किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा उठा है? आज पूरा भारत भ्रष्टाचार मुक्त है। जहां एनडीए सरकार है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है।
महोदय, आज महंगाई पर चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ गए हैं। तेल का दाम बढ़ गया है तो राज्य सरकारों को बिहार की तरफ देखना चाहिए, बिहार के मुख्य मंत्री जी ने अकाल को देखते हुए अभी डीजल पर 60 रुपये सब्सिडी दी है।

महोदय, हर चीज भारत सरकार करती है और राज्य सरकार भी करती है। आज महंगाई पर चर्चा हो रही है। इसमें यह भी देखना चाहिए कि देश के हालात सुधर रहे हैं या नहीं। देश में बिजली मिल रही है, सड़कें बन रही हैं, गांवों में गली-नाली पक्की हो रही हैं, गांवों के किसानों के काम हो रहे हैं। इन चीजों पर भी ध्यान देने की आज जरूरत है।

मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि महंगाई पर चर्चा हो रही है, इसे माननीय प्रधान मंत्री जी खुद सुन रहे हैं, मैं उनसे भी निम्नदेश करूंगा कि विपक्ष की बात को सुनकर चीजों पर ध्यान दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।
शीमती संगीता आजाद (लालगंज): माननीय सभापति जी, मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं अपनी बात प्रसिद्ध वाक्यों से शुरू करना चाहूंगी—'सखी, सईया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं'।

महोदय, महंगाई की मार से आज वही व्यक्ति पीड़ित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है।

खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जिसने सबसे ज्यादा महंगाई की मार को झेल रहे हैं। सरकार का दावा था कि वर्ष 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेगी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है कि किसान की आय आधी हो गई है और महंगाई की मार दोगुनी हो गई है।

इसी महंगाई में अपने बच्चों की पेसिल, रबर, शापनर्स और अन्य जरूरी सुविधाओं और चीजों पर जीएसटी लगाकर महंगा कर दिया है। इस कारण एससी, एसटी, ओबीसी तथा सामान्य वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं को अपनी पढ़ाई बीच में ही रोकनी पड़ रही है। उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर दूर बड़े शहरों में जाकर नौकरी खोजने पर मजबूर होना पड़ रहा है, ताकि वे अपने परिवार का खाल रख सकें।

इसी बीच, यूरोन और रुस के बीच चल रहे युद्ध के कारण ईंधन, खाद्य तेल और अन्य धार्मिक सामान की कीमतें में भारी वृद्धि हुई है। भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों द्वारा भारी विक्रयाली और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा एफपीआई निकाल लिए जाने के कारण भारतीय रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट आई है। 29 जून, 2022 को यह आज तक का सबसे निचले स्तर का रिकॉर्ड था, जहां एक डॉलर की कीमत 69.03 रूपये हो गई थी। क्या यह सच नहीं है कि किसी भी देश की मुद्रा डॉलर के मुकाबले गिरती है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उस देश की साख भी गिर जाती है? सरकार के वे कौन-कौन से प्रयास हैं, जिससे अपने देश की मुद्रा और न गिरे तथा उसमें सुधार हो? मैं माननीय मंत्री जी से अपने जवाब में यह जरूर जानना चाहूंगी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2021 में 13.11 प्रतिशत से बढ़कर 15.88 प्रतिशत हो गई है। एमपीसी के अनुसार मुद्रास्फीति की दर दर बने रहने वाली मुद्रास्फीति संबंधी हमारी अपेक्षाएं गलत साबित होंगी और उसके फिरणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में और बढ़ोतरी हो जाएगी। अतः मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के
लिए मौद्रिक नीति संबंधी और उपाय किए जाने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था में आ रहे निरंतर उतार-चढ़ाव के कारण भारत में सभी वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उसके कारण वस्तुओं के आयातकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मार्च, 2022 की शुरुआत में कच्चे तेल की कीमत 140 डॉलर प्रति बैरल थी, जो 14 वर्षों में सबसे अधिक है। उसके कारण भारत में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की कीमतों में भारी बढोतरी हुई है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत ढेर सारे सिलेंडर बांटे और कई सारे दावे किए थे। लेकिन, आज गांव में यह हालत है कि लोग अपने सिलेंडर को भूसे में रख रहे हैं। उनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वे सिलेंडर को दोबारा भरवा सकें।

फल, सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम भी आज आसमान छू रहे हैं। पहले ही बढ़ी हुई महंगाई से जनता भी भारी कर रही है। जनता के हितों का ध्यान न रखकर दोबारा जीएसटी की दरों में सरकार ने वृद्धि की है। इससे महंगाई की आग में और धी डालने का काम किया जा रहा है। आज आम आदमी की थाली से दही, पनीर, लसी, शहद, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर, गेहूँ, मुरमुरे और अन्य अनाज पर 5 प्रतिशत की जीएसटी लगा दी गई है। एक और हमारे देश में नौकरियों की भारी कमी है और दूसरी ओर आय का कोई अन्य जरिया भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में जीएसटी लगाना बहुत दु:खद है। अभी कोविड-19 का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ, मंकपॉस का वायरस हमारे देश में अपना पैर तेजी से फैला रहा है। सरकार ने अस्पताल और उपचार क्षेत्रों में जीएसटी लगाकर आम आदमी को और परेशान करने का काम किया है। डायलिसिस पर जीएसटी 5 प्रतिशत से बढ़कर 12 से 18 प्रतिशत कर दिया गया है। पेस मेकर पर जीएसटी 5 प्रतिशत से बढ़कर 12 से 18 प्रतिशत कर दिया गया है। लेस और आई ट्रीटमेंट पर जीएसटी 9 प्रतिशत से बढ़कर 12 से 18 प्रतिशत कर दिया गया है। कैंसर ट्रीटमेंट पर भी जीएसटी 5 प्रतिशत से बढ़कर 12 से 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं में और उनकी देखभाल में भारी कमी आए।

मे माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूँगी कि मेरे बताए हुए बिन्दुओं पर पुन: विचार करें और देश के गरीब, असहाय और आर्थिक रूप से दबे-कुचले लोगों के हितों का ध्यान रखकर सभी
क्षेत्रों में बढ़ी हुई जीएसटी दर पर पुनः विचार करें तथा पेट्रोल, डीजल, रसोई-गैस तथा अन्य खाद्य पदार्थों पर लगाए गए दामों में कमी करें। साथ ही साथ मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगी कि शमशान और शव गृह पर जो जीएसटी लगाई है, उसे एकदम खत्म करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।
श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): सभापति महोदय, आपने मूंजे मूल्य वृद्धि पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, आज मूल्य वृद्धि पर पारिवारिक पर व्याख्या में क्या बात होगी, उसके बाद सरकार क्या रिप्लाई देगी, उसके बारे में देश की जनता सोच रही है। अभी यहां पर कुछ लोगों ने बताया है कि वे हमारे अच्छे मित्र हैं। वे मेरे साथ पहले भी मंडर आफ परिवारिक पर थे और अभी भी हैं। मेरे साथ के साथियों ने भी बताया है। जब वे लोग अपने संसदीय क्षेत्रों में जाएंगे, जो लोग आज पारिवारिक पर कह रहे हैं कि मूल्य वृद्धि नहीं हैं, जब आप अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, तब आपको आम आदमी की कुछ न कुछ बात जरूर सुननी पड़ेगी। पूरे देश में मूल्य वृद्धि है। मूल्य वृद्धि की वजह से आम आदमी काफी प्रभावित हुआ है। गरीब और गरीब बनता जा रहा है। ये लोग हाउस में बोल रहे हैं कि कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई है। यह बात ठीक नहीं है।

महोदय, सरकार की तरफ के एक माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं उस पर जरूर बात करना चाहता हूं। अभी पूरे विश्व में गेहूं का उत्पादन 1 प्रतिशत कम हो गया है, लेकिन हमारे देश में काफी अच्छा उत्पादन हो रहा है। उसी तरह से चावल के बारे में कहा है कि पूरे विश्व में चावल का उत्पादन पाईट 5 प्रतिशत कम हो गया है, मगर हमारे देश में 100 प्रतिशत उत्पादन बढ़ गया है। जो 100 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है, उसको तेलंगाना राज्य ने बढ़ाया है। जो 100 प्रतिशत उत्पादन बढ़ गया है, आप लोग उसको तो नहीं खरीद रहे हैं। किसानों से चावल नहीं खरीदा जा रहा है, उसकी बजाय से तेलंगाना के किसान काफी चिंतित हैं। वे काफी दुर्ख में हैं। एक तरफ तो पारिवारिक पर में बोल रहे हैं कि भारत में उसका उत्पादन तो 100 प्रतिशत बढ़ गया है। अगर पूरे विश्व में किसी को भोजन देने की क्षमता है, तो केवल भारत के किसानों में है और किसी के पास नहीं है। ऐसे किसानों को अप्रॉटेक्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

इसी के साथ ही साथ उन्होंने एक और बात बोली है। उन्होंने अपोजिशन स्तर राज्यों में तेलंगाना के बारे में भी बोला है। ये कहा गया कि हम लोग एफआरबीएम से ज्यादा लोन ले रहे हैं। इस सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी को जरूर रिप्लाई देना चाहिए। आज तक तेलंगाना राज्य ने जितना
भी लोन लिया है, उससे एसेट्स क्रिएट किए हैं। उससे डेम्स बनाए हैं, पावर प्लांट बनाए हैं, हर गांव में पीने का पानी दिया है। उसी तरह से इसिस्यिन के लिए एसेट्स क्रिएट किए हैं। जो हमारा गरीब तेलंगाना राज्य था, वहां पीने के लिए पानी नहीं था। इसी हाउस में कम से कम 100 बार सबाल यह आया था कि ऐसा कौन सा राज्य है, जहां पर 100 प्रतिशत पीने का पानी मिलेगा, उसमें नंबर एक पर तेलंगाना राज्य है। हम सरकार से काफी रिचार्ड्स भी मिलते हैं। पूरे देश में सबसे अच्छे गांव कहां हैं, तो 20 में से 19 गांव तेलंगाना राज्य में हैं। तेलंगाना के 10 राज्य अच्छी तरह से डेवलप हुए हैं। अभी तेलंगाना के बारे में इस तरह से कहा गया है। आज तक हमारे यहां एक रुपये का भी डिफॉल्ट नहीं है। जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, हम लोग उसके अनुसार यह कर रहे हैं।

महोदय, अभी मूल्य वृद्धि के बारे में बोलना है। पिछले 8 सालों से मुद्रास्फीति काफी अधिक है। कंजूमर इंडेक्स प्राइस काफी बढ़ गया है, फूड प्राइस भी काफी बढ़ गया है, प्लाइसेज भी काफी बढ़ गए हैं। इस सबके बढ़ने की जगह से गरीब आदमी की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गई है। आज की तारीख में गरीब आदमी काफी विकसित में है। उसकी क्षेत्र में बोलना चाहता हूं। सिलेंडर का दाम 414 रुपये था, आज की तारीख में एक सिलेंडर का दाम 1,053 रुपये हो गया है। आम आदमी के ऊपर सोचना है। अंततः तो नहीं देंगे, लेकिन मैं दो-तीन पाइंट्स के बारे में बोलना चाहता हूं। सिलेंडर का दाम 414 रुपये था, आज की तारीख में एक सिलेंडर का दाम 1,053 रुपये हो गया है। आम आदमी के ऊपर उसका बोझ पड़ रहा है। डीजल-पेट्रोल के बढ़े हुए दाम किसानों के ऊपर पड़ रहे हैं। आज के दिन एक एकड़ की खेती पर किसानों को 2,000 रुपये अधिक लग रहे हैं। उसके साथ ही साथ फॉर्ड्स के ऊपर, बल्कि जो हंडलूम्स चलता है, हाथ से जो लोग कपड़े बनाते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी लग दिया गया है। बच्चों की पेसिल, रबड़, दूध, दही के ऊपर भी जीएसटी लगाया गया है। अस्पतालों में जो मरीज एकेमित होते हैं, जो ब्रेड खाते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा है, उस पर टेक्स लगाया गया है। कम से कम इन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए और इसको कम करना चाहिए। मैं इसके साथ ही साथ एक-दो बातें जरूर बोलना चाहता हूं। आपने अभिज्ञात फोल्ड स्टेट्स के बारे में बताया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बात पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोन 56 लाख करोड़ रुपये का था और आज की तारीख में वह लोन 100 लाख करोड़
रुपये बढ़कर 156 लाख करोड़ रुपये हो गया है, आपने देश में कौन सी एसेट्स बनाई है, देश में कौन सा डैम बनाया है? आपने एसेट्स नहीं बनाई है, बल्कि आपने एसेट्स को सेल किया है। आप पूरे देश की एसेट्स को सेल कर रहे हैं।… (व्यवधान)

माननीय समापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात को समाप्त कीजिए। आप कंक्लूड कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री नामा नागेष्वर राव: मैं इसी के साथ-साथ यह बोलना चाहता हूं कि इस देश में प्राइस राइस है। प्राइस राइस को कम करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर रहती है।… (व्यवधान) हम ऑनरेबल प्राइस मिनिस्टर से सुनना चाहते हैं कि यह डिबेट अच्छी हुई है। पार्लिमेंट में प्राइस राइस पर बात हुई है और अगर गवर्नमेंट प्राइस राइस को कम करेगी तो हम भी उसके लिए ताली बजा देंगे।… (व्यवधान)

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Thank you, hon. Chairperson … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please take your seat.

… (Interruptions)

SHRI PINAKI MISRA: Hon. Minister is here. She will give us a spirited reply.

Why do you need to give such a spirited reply? … (Interruptions)

Hon. Chairperson, thank you very much for permitting me to participate in this very important discussion today under Rule 193 on price rise. We have all been very keen for a very long time that we discuss this in the House, and we hear from the hon. Finance Minister what the reasons are. Many reasons have already been given for it. But what are her plans or how does she propose going forward to ensure that the two major lynchpins of this price rise, which is food inflation as well as fuel inflation are dealt with. These are trying times, and I quite understand the Finance Minister’s predicament. She has got a hard job on her
hands. The conditions around the world make it very difficult for any Finance Minister today to deal with the current situation.

But I think, some amount of serious introspection is also required as to whether the course that we have followed over the past four or five years, has borne fruit or not. I have had the occasion to say this earlier in my role as a Member of the Standing Committee on Finance. The demonetisation issue was raised by one of my colleagues. This continues to remain a bugbear. The Government has to seriously, seriously introspect that if Rs. 15,90,000 odd crore was the cash in circulation in 2016, and the idea was to take India to a cashless economy to make into a digital economy, how is it that in 2022, the cash in circulation today is Rs. 30 lakh crore? It has almost doubled.

Therefore, are there some seminal mistakes being made? I understand that the Governor, RBI will immediately tell us that ‘a part of it is because of COVID; there were massive withdrawals at that point.’ But it still does not mean that people wanted to hold cash etc., etc. These do not really touch the central nerve. There are mountains of cash being found. I am sorry, from all shades of political sides, there are mountains of cash that we see on television. One in UP was Rs. 140 odd crore; one was somewhere else amounting to Rs. 50 odd crore. I mean, there are mountains of cash which is being hoarded and which is being generated, and which is obviously escaping the tax system.

Why is it continuing to escape the tax system, is something that we need to seriously introspect because unless in this country, you expand the tax base in a big way, things will not improve much. I know, the Finance Minister has told us
that it has gone up enormously -- nine crore people now paying tax. But how many of them are paying how much tax, is the point. By merely becoming an assessee and by merely filing a tax return, does not make it a productive tax return.

Mr. Nishikant Dubey trotted out a familiar argument which everybody from the Government Benches trots out that we are victim today of the oil bonds that the UPA Government floated and these fuel prices are a result of that and, therefore, we have to keep increasing the fuel prices. I do not know if the actual figures are at your knowledge because if they are at your knowledge, a man of your erudition and your objectivity would not raise this. Let me give you some actual figures. The actual figures are that from 2014 to 2022, as Mr. Manish Tewari said, Rs. 27,27,000 crore has been generated by way of oil revenues. Mr. Dubey, you would be astonished to know that both, interest and principal, taken together, between 2014 and 2022, which has been repaid by way of oil bonds, is only Rs. 93,600 crore. So, if we take Rs. 27,00,000 crore and Rs. 93,000 crore, the total payment made towards oil bonds from the revenue collected is 3.4 per cent. Therefore, please, do not keep telling us that oil prices are going up because we have to service oil bonds. That is not an accurate description.

The fact of the matter is that oil prices are going up because you have to balance your budget. I can understand that it is very hard job for the Finance Minister to balance the budget. I can understand that there is a massive amount that is going out towards your MGNREGA bills and towards your free food that
you are giving out to the poor. There is no question as they are laudable objectives and any Government would be called upon to do it. But it calls for a more prudent economics rather than what I have always said and pardon my saying so, Madam Finance Minister, that it is a lazy taxation. You, basically, are engaging, what is ranked in, lazy taxation. This is something that can easily be plucked; it is a low hanging fruit, let us keeping plucking it; and let us keep torturing. The youth and women of this country are in a serious dire strait.

Every morning, you went there, it was 50 paise or 75 paise or one rupee up. These young boys today, who work as courier boys or delivery boys, for them it is their lifeline. They cannot do anything without those motorcycles. Everyday, they go back with less money in their pockets because you continue to raise fuel prices rampantly because you have no other way of garnering your revenue.

Therefore, Madam Finance Minister, I urge you once again that please do not heed the advice of bureaucrats who are giving you, with great respect, lazy advice for your revenue generation. I will give you one example straightaway. There is a big brouhaha in the country that steel prices are going up and, therefore, put an export duty on iron ore. There is no difficulty. You put an export duty on finished steel. You put an export duty on over 58 iron ore which is used
in steel production. But, why have you put an export duty on under 58 iron ore when not a gram of under 58 grade ore is sold in this country or will ever be sold in this country? Nobody uses it. A State like Odisha, today, is liable to lose Rs. 15000 crore this year apart from the foreign exchange, Madam, Finance Minister, that the Government of India will lose. We will lose by way of our revenues, Rs. 15,000 crore. We have been crying from pillar to post that this is a needless cess. It is an environmental hazard. It is because you cannot stop mining under 58 grade iron ore. If you mine over 58 grade iron ore, you would also mine under 58. That is piling up needlessly. It can easily be exported but you put such a countervailing duty on it that it becomes uneconomical. But nobody is willing to listen that there is no rationale to this. So, there must be some rationality and for that, I believe, the political guidance is the only way going forward. This cannot be in the hands of bureaucrats. With great respect, I would say, they have a tunnel vision which they will never get out of in this country. That is a fact.

Hon. Chairperson Sir, there is one other astounding fact which needs to be brought to the knowledge of this House. Is this House aware that in 2019, about 1,44,017 Indians gave up their citizenship? This has been told to the Lok Sabha on 19th July. During COVID pandemic, this number came down to 85,256. But now, in 2021, the number of people, who are giving up Indian citizenship and taking up citizenships of Saint Kitts, Belize, Portugal and the other countries around the world, is 1,63,370. It is all very well for us to say ‘good riddance’.
But the fact of the matter is, these are all high-net-worth individuals who are wealth creators.

Let us not kick them in the face and say “Get out, we do not need you.” Let us ask them that what their problem is, and why they are giving up Indian citizenship and taking up citizenship of tax havens abroad. … *(Interruptions)* I am sorry, this is all we need to reflect upon. This is a matter for collective reflection in this House. It is because after all, the Indian Passport is a matter of great pride for all of us. So, if people are giving up the Indian Passport, Madam Finance Minister, you have to look within your Ministry whether the CBDT, the Enforcement Directorate, the CBI, or all these agencies together are making the lives so difficult today for the high-net-worth individuals in this country. You are not making it easy for them to be happily tax-compliant. You should tax them at such rates and in such a manner that they will be proud and happy tax payers. Today, they are not happy tax payers which is why they are running away from this country. This is number one. … *(Interruptions)*

Two, give them such an atmosphere and an environment in this country. The hon. Prime Minister has repeatedly said that he respects wealth creators and wealth generators. So, give them a feeling that if they are wealth creators or wealth generators, they are not sinners and that they will not be punished. … *(Interruptions)* If we all reflect on this and our policies are in consonance with some progressive thinking, I believe that these are issues that can be easily resolved. It is a large country. Despite the Ukraine-Russia war, I think, we have
enormous internal resources, and this 130 crore population of this country is capable of collectively generating massive wealth, and becoming great wealth creators. But for that, we have to unshackle what are known as the animal spirits of this country and its people.

Madam Finance Minister, I appeal to you to kindly pay heed to what I have said in right earnest, and I say this in the best spirit of bi-partisanship. Thank you very much.
Chairperson Sir, for giving me a chance to participate in the discussion under Rule 193 relating to price rise. I appreciate all the points made by my several colleagues because it is a very important issue. Everybody has endlessly and repeatedly talked about Sushma ji. When the prices were high and we were there, I still remember her speech. She would talk about prices, we would sit in silence, and we felt that she was saying something. We always heard something from her speeches, and we would implement her suggestions. Today, when Mr. Dubey was speaking, he said that he had a very good character at 60 years. He was present in the room for 18 years. He had already spoken once, but I did not want to repeat, but this 60-year-old speech has really stuck with me. If a new bride comes back to the house after 8 years, then after 6 months, her mother-in-law starts complaining about her. This is inflation.

16.00 hrs

Mere dost aur saharmi shrimati kanimozhi ji ne ek banchh ke bare me kahe. Woh bata sathi hain. Aeja keetit dubey, jo chh: saal ki hain, usane jo khut likha hain, ke bare me sare papers me chupa hain. Usane sunn da aksaran me khut likha hain. Mene is sarakar se passna chahtih hoon ki ek chh: saal ki bheti manami pradhanmanti ji ko khut likh rahi hain. Inka hai nara he ‘bheti bchao, bheti pdhao’. Bharat ki yah
बेटी पेसिल के लिए खत लिख रही है। माननीय अटल जी जो ‘सर्व शिक्षा अभियान’ प्रोग्राम लाये थे, वह एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। जब हमारी सरकार थी, तब हमने भी किया था। इन्होंने किन-किन चीजों पर जीआईटी लगाया है, मैं आपको एक बार पढ़कर बता दूं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक कविता लिखते हैं, उसे पढ़कर मैं जीआईटी के बारे में बताऊँगी। जब हम बचे थे, तो हमें सिखाया गया था- “दत्ता-दत्ता, आप जानते होंगे दत्ता भगवान, दत्ता-दत्ता दत्ता ची गाय, मतलब दत्ता की गाय। गाय च दूध, मतलब गाय का दूध, दूधाची साय, दूध पर जो साय आती है वह, सायीचा दही, मतलब उस साय का दही बनता है, दहीचा ताक, मतलब दही का ताक बनता है, ताकाचा लोणी, यानी बटर, लोणया चा तूप, मतलब धी। इसलिए दत्ता-दत्ता, दत्ता-ची गाय, गायचा दूध, दूधाची साय, सायीचा दही, दहीचा ताक, ताकचा लोणी, लोणया चा तूप।

16.02 hrs (Shri N.K. Premachandran in the Chair)

ये सब कविताएं सुन-सुनकर हम बड़े हुए। इस पर दत्ता गुरु भगवान और गाय, इन दोनों को छोड़कर आपने सब पर जीआईटी लगाया। (यवधान) भगवान पर अभी तक नहीं लगाया है। ...

(यवधान) आप सोचिए, paneer, curd, lassi, jaggery, sugar, natural puffed rice, murmura, हमारे कोलकाता के दोस्त कब से इसके बारे में बोल रहे थे, rice, wheat, tender coconut, rice flower, etc. के बारे में बोल रहे थे। श्री निशिकांत जी गेहूं के बारे में बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, मुझे उनकी बात सुनकर अच्छा लगा। वे कह रहे थे कि इस देश के हर गरीब को हम खाना दे रहे हैं, यह अच्छी बात है। जब देश का प्रधानमंत्री शोषित, पीड़ित, वंचित को खाना देता है, तो उसकी दुआएं लेकर जाता है। वह उसका हिसाब नहीं मांगता है। सरकार माई-बाप होती है। जब माँ रोज अपने बच्चे को खाना खिलाती है, तो वे उसका आभार नहीं मानते, वह उसका हक है। माँ प्यार से खाना खिलाती है और बच्चे आशीर्वाद समझकर खाना खाते हैं। इस देश में इसके अनूपर्याप्त कहलते हैं। श्री निशिकांत जी कह रहे थे कि क्या आप आभार नहीं मानेंगे? क्या इस देश का यह हाल हो गया है कि इस देश का गरीब आज प्रधानमंत्री जी को बोले कि आपका आभार है, आपने मुझे दो टाइम का खाना दिया। क्या यह आपकी सोच है? आप श्रीमती सुषमा जी का पूरा डायलॉग भूल गए?
मैं जीएसटी के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी कि जब इनका जवाब आएगा तो कहौंगे कि जीएसटी काउंसिल ने किया, इसे हर स्टेट के मंत्री ने किया है। मैं ऑन-रिकॉर्ड कहना चाहती हूँ और खत को टेबल भी कर सकती हूँ कि जब महाराष्ट्र सरकार, तब हमारी सरकार इसे नहीं तोड़ी थी, वह बहुत अच्छे से चल रही थी, तो तब की महा विकास अथवा सरकार ने इन्हें ऑन-रिकॉर्ड खत लिखा था कि ये सब मत करिए। जीएसटी काउंसिल का हमें मत बताएं कि महाराष्ट्र सरकार ने भी सपोर्ट किया था। क्या ये कभी वोटिंग कराते हैं? बहुत सारी चीजें हैं। मैं पिछली बार भी माननीय वित्त मंत्री जी से पूछा था कि ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं, या नहीं हैं, वह ऑन-रिकॉर्ड है या न में जवाब दें। सारी चीजें, जो जीएसटी काउंसिल में पास होती हैं, क्या तो यूनाइटेड पास होती हैं? यदि नहीं होती हैं, तो किस राज्य ने विरोध किया, यह बताए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यह साफ हो जाए क्योंकि हम सुन-सुनकर थक गए हैं कि जीएसटी काउंसिल ने किया। इनको तो अच्छा मौका मिल गया क्योंकि मेजॉरिटी इनकी है, एक बहाना हो गया।

डी-मॉनिटरिंग के बारे में बहुत-से लोगों ने कहा, मैं इनको सिर्फ एक बात याद दिलाना चाहती हूँ। श्री निशिकांत जी ने कहा कि 60 साल के शासनकाल में यह औलिसी गलत हुई, ठीक है हमसे बहुत-सी गलतियाँ हुई होंगी, इसीलिए इथर बेटे हैं, नहीं तो उधर बेटे होते। जो काम करता है, वह गलतियाँ भी करता है, कोई बात नहीं। गलती तो हो गई। डी-मॉनिटरिंग की बात हो रही थी, मैं पहले यह नहीं बोलने वाली थी, लेकिन इस पर सिर्फ एक टिप्पणी कर रही हूँ। बांग्लादेश, श्रीलंका के बारे में किसी ने बोला। Bangladesh today is a an export remittance and agriculture driven economy, and we were doing well together. डी-मॉनिटरिंग हो गया, उसके बाद क्या हुआ?

India grew at 3.7 per cent and Bangladesh grew at 8.2 per cent. The only reason was demonetisation. इससे क्या पाया? मैं दोहराता नहीं चाहती हूँ, जो मेरे पहले के वक्ताओं ने बोला है, लेकिन इतना पैसा मिल रहा है। You were absolutely right when you talked about it.
Even I want to ask the hon. Finance Minister how much currency is in circulation, the CiC. He quoted a lot of numbers. I am not a finance expert nor am I an economist, but I know this much little about finance that probably printing the money is the right thing when you need it because you want to raise demand. So, you need to bring in the cash. I appreciate that, but everybody knows that whenever you print extra notes, it leads to inflation. It is a very common economic knowledge. You do not need to be very smart for that. In that case, when you are looking at reducing moneys, why did you print so many notes? What is the exact amount of currency in circulation? You are at one level.

You keep telling people to go to banks. I want to bring this to your knowledge very quickly that you are encouraging the people to go to banks, which is a welcome thing. We all have worked very hard to make sure that everybody in our constituencies go to the bank. सर, आपको पता है कि कितना खर्चा होता है? अगर आप एटीएम से विद्वेश्त करें, many banks allow up to five free transactions and every time thereafter, कुछ बैंकों में पांचवे ट्रांजेक्शन के बाद आप पैसा निकालने जाएंगे, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। खुद के पैसे निकालने के लिए पैसा देना होगा? वाइट का पैसा, जो हम सरकार पर विशेष करके बैंक में रख रहे हैं, उस खुद के पैसे को निकालने के लिए हमको पैसा देना पड़ रहा है। There is a debit card annual fee also. अगर किसी बेचारे का कार्ड कहीं गुम हो गया, तो उसे नया कार्ड बनवाने के लिए 200 रुपए देने पड़ेगे। बैंक स्टेटमेंट, जो हमारा हक है, अगर आपको उसका प्रिंट चाहिए, तो 50 या 100 रुपए देने होगे। There are charges for money transfer through RTGS and NEFT, service charges on basic bank transactions and cash withdrawal from banks and cheque book charges etc. The rate at which we are going, it is only like गाय का दत्ताच्या प्रोब्लम, बैंक में भी वही प्रोब्लम है। Only
going to the bank and coming out of the bank is free. For all rest of the things, you have to pay for whatever you do. I really want to ask this Government what their thinking is.

Nishikantji talked extensively about LPG. I just want to ask him one small question. I will not repeat all the points which my colleagues who have spoken earlier raised.

He said that the price was the same, but he forgot to mention that the Government at that time was paying subsidy. The UPA Government never let the LPG cylinder price go above Rs. 300 or Rs. 400. Where is this magic number of Rs. 1,000 he is creating from? Only he knows this. Maybe, we will get a reply for it.

Somebody talked about the falling rupee. I still remember Sushmaji. It had pained me. So, I would like to quote her here: “जैसे-जैसे करसी गिरती है, वैसे-वैसे देश की प्रतिश्ता भी गिरती है।” I just want to ask the hon. Minister two very small questions. I have never got a reply to the question of cess from this Government. This Government charges cess for primary education, secondary education, health, GST compensation and additional cess. So much cess gets collected. There are 12 ways in which you collect cess. Why do you not give this to the poor consumer? I think, they deserve to do it.

I want to raise two very small points about U-turn of the Government. The Government talked about wheat. Literally, these are my last two or three points. I will raise them in short.

**HON. CHAIRPERSON:** You may raise two points.
SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, I will club them together.

Sir, this Government made a policy. He talked about wheat. What did this Government do about wheat? उन्होंने एक दिन पॉलिसी बनाई कि आप लोग बेच सकते हैं। Within three days, there was a U-turn on that policy and there was a complete ban. Why? On one day, you say that you have enough reserves. When two rupees extra are going into the kitty of the farmer, why did you stop it? I want to ask this Government: will you give me a White Paper on doubling of farmers’ income? The other day, the Minister was saying अरे! दोगुना हो गया, दोगुना हो गया। You tell us how it has doubled.

HON. CHAIRPERSON: Supriyaji, please conclude now.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, I will raise one last point only.

Sir, they are talking of GST on solar energy. They keep saying that they have a complete kitty of coal, hydrogen and everything together, and it is going to be a green country. By 2030, they want to get rid of petrol.

It is only eight years away. That is the commitment this Government is making, when they are taxing everything related to solar energy at 18 per cent. Is the poor Prime Minister, who has a great vision, confused by his own Ministers? About the policy that one Mantralaya is doing and the policy that the other Mantralaya is doing, they are misleading the Prime Minister of this country. In his speech, he keeps telling us that he is going to make sure that it is a green country, it is a safe country and it is going to be an affordable country to live in while each of his Department comes with a different story.
I am really concerned because what he says and what happens in reality are two different things. मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज एक महिला वित्त मंत्री हैं। वे पीड़ा जानती हैं। मंत्री जी बहुत चतुर हैं, इन्होंने सिर्फ़ प्याज के बारे में कहा है, क्योंकि प्याज के दाम बहुत कम या ज्यादा होते रहते हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: धन्यवाद, आप बैठ जाएं।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले: आंकड़ों से पेट नहीं भरता है। गरीब आदमी को भी पेट भरने के लिए धान की जरूरत होती है। मैं वित्त मंत्री जी से विनती करती हूँ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: धन्यवाद, आप बैठ जाएं।

श्री मारगनी भरत।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले: आप एक महिला हैं, आप भी घर चलाती हैं। आपके बीजेपी के एक प्रेजिडेंट ने मुझे कहा था कि आप घर जाइए। मुझे कहा था, आपको नहीं।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Supriya ji, nothing is going on record.

... (Interruptions) ...*

* Not recorded
SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, I thank the Government for having brought this burning issue of price rise for discussion. If the Government would have done it earlier, the House would not have stalled for these many days and we would have had very good discussions in the House. I would like to add value-added points here. As we all are people’s representatives, we are very much familiar with the perils faced by the common man due to the rise of prices, like cooking gas, pulses, grains, groceries and so on. Of course, we understand despite the pandemic and the war between Ukraine and Russia having affected and impacted the whole world, it shall be our priority to reduce the impact of inflation in the shortest possible time. We all know that prices of everyday necessaries of common man, like cooking gas, as I said earlier, has shot up in March 2022. It is shaking the monthly budget of the common man. For instance, I would like to quote here that the price of cooking gas has shot up by 25 per cent. How come the common man can survive from this? I would like to read out the analysis of the Department of Economic and Policy Research of RBI. The output losses of first pandemic year are round about Rs. 19.1 lakh crore. In the second pandemic year, it was round about Rs. 17.1 lakh crore. In the year 2022-23, the losses projected are round about Rs. 16.4 lakh crore. If you look at the GDP growth, it came down from 8.9 per cent. It is projected to come down to 7 per cent. The Government needs to focus more on this. As per the given analysis, it will take up till 2034-35 to overcome the losses during Covid and to revive GDP growth. What are the measures Government is taking to curtail the price rise? The Government should focus more on the alternative source of fuel. I would like
to highlight some of the figures relating to imports. As per the statistics given, the imports of crude oil are round about USD 170 billion, which is 30 per cent of our total imports. For precious metals like gold and precious gems, it is round about USD 88 billion, which is 15 per cent of our imports. It roughly comes to round about USD 570 billion. The Indian rupee has dropped by 13.5 per cent against the US dollar recently. How can we overcome all this?

I would like to give some fine suggestions here. The Government should focus more on alternative source of fuel. I will give you an example of a hydroelectric power station, like the Three Gorges Dam in China. It produces about 22,500 MW of power. It saves around 110 billion units per day. So, it is producing so much of power for the consumption of whole of China. Likewise, Atal Bihari Ji, former Prime Minister, had conceived and dreamt of interlinking of rivers project. In that, we can create big dams, so that we can generate more power. In fact, our hon. Prime Minister is also planning for alternative source of power as Supriya Sule Ji has rightly mentioned here. By 2030, we are going to curtail burden on petrol and diesel. How is it going to be possible in a span of eight years? The Government should give more focus on that.

I would like to add one more thing here. Our country is an agrarian country. Since 75 years of Independence, our country is more into the agricultural products. Even today, we are the major importers of palm oil, an edible oil. The duty on the import is much higher. Due to this war crisis, the price of edible oil has skyrocketed. So, the Government needs to promote local edible oils like coconut oil and mustard oil, and also should reduce duties for these edible oils. Even
though the Government has given a lot of incentives for the fertilizer and subsidies are being offered by the Government, even then the fertilizer prices have crept up and have skyrocketed. … (Interruptions). Sir, we have more time, at least three more minutes.

HON. CHAIRPERSON: The total time allotted for the discussion is just two hours.

SHRI MARGANI BHARAT: Sir, our number is 22. At least we should be allotted five minutes.

HON. CHAIRPERSON: No, you continue. But please conclude it within the allotted time.

… (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: As per the hon. Speaker’s direction, the allotted time is two hours and each party’s time is well enunciated here. You continue.

… (Interruptions)

SHRI MARGANI BHARAT: Sir, we need to ensure preventive measures for the farmers to earn more profits. I also suggest here that MSP should also be revised to keep pace with inflation.

The Government should focus and encourage farmers to go in for alternative crops. We have been importing cotton, we have been importing finished goods of cotton, even edible oil. So, instead of that, we need to encourage our farmers to produce more of what we are importing from the other countries.

I would like to give some suggestions here. The unpredictable monsoons have been one of the major factors for inflation. So, to keep it intact, I suggest
that steps should be taken to diversify alternative crops, encourage farmers with incentives, rain water harvesting, re-use of organic waste, desalination of water and so on and so forth. The Government should focus more on the Free Trade Agreements for stabilizing export and import. India has seen some notable positives from FTAs in the recent past. As the data shows, there is significant increase in the exports to some countries. So, in that way, as I said earlier, the Government should focus more on alternative fuels; the Government should make the common man live with the limited budget that they have. In the long-term plan, the Government should focus on these issues in the coming couple of years. The Government should take preventive measures to control this.

With these words, I conclude my speech.
श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): महोदय, धन्यवाद। आज लंबे समय के बाद यह सदन दोबारा से अपनी गति से चालू हुआ है। सबसे पहले तो मैं स्पष्टक साहब का आदेश करूँंगा कि पूरा हिन्दुस्तान बहुत आस भरी उम्मीदों के साथ हमें यहाँ भेजता है, इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए, उनके निर्णय करने के लिए।

महोदय, आज यहाँ महंगाई पर चर्चा स्थापित की गई है। आदरणीय मनीष तिवारी जी और विपक्ष में बेटी माननीय सांसद करिमोझी आदि ने बहुत महत्वपूर्ण चीजें सामने रखी हैं। मुझे लगता है कि महंगाई के ऊपर चर्चा करने से पहले हमें इन चीजों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ी हैं, मैं अगर शब्द लगा रहा हूँ, अगर बढ़ी हैं तो उनके पीछे कारण क्या है? भारत में अगर वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है तो उसके प्रभाव कैसे हैं? कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? कोविड-19 महामारी, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती थी, 2.5-3 वर्ष पूरी दुनिया ने संघर्ष किया और उसने क्या प्रभाव छोड़े? रूस और यूक्रेन के बीच में यह आज युद्ध चल रहा है, युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद पूरी दुनिया पर उसका क्या असर पड़ा और क्या असर आज पड़ रहा है? चीन, जो एक अपनी आतंरिक व्यवस्था के साथ संघर्ष कर रहा है। वहाँ पर मांग और आपूर्ति का एक असंतुलन हुआ है और जो बाहर से मांग बढ़ी है, उसके कारण दूसरे देशों से निर्यात की प्रवृंद बढ़ी है, जिससे वस्तुओं की कमी आने के कारण जो कीमतों में वृद्धि हुई है, हमें उस पर भी ध्यान देना पड़ता।

मनीष तिवारी जी ने कहा था कि हम 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर निकलकर लेगे थे और माननीय मोदी जी की सरकार में वे दोबारा से गरीब हो गए हैं। करिमोझी जी ने कहा कि देश में गरीब बहुत संकट में है, उसे 300 रुपये मजदूरी मिलती है और उसका घर नहीं चलता है।

मनीष तिवारी जी ने यह भी कहा कि हिन्दुस्तान में 92 पूर्जीपतियों के पास जितना धन है, उतना धन 55 करोड़ गरीब लोगों के पास है।

महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, यही सब कारण है, जिनकी वजह से प्रधानमंत्री जी इतनी सजीवता के साथ इस देश को बनाने में लगे हैं। अगर ये सब कारण नहीं रहे होते तो मोदी जी ने
यह नारा ‘सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास’ क्यों दिया होता? सबको समान करना है, गरीब को ऊपर ले जाने का काम करना है, मध्यम वर्ग को उच्च वर्ग की तरफ ले जाना है। यही चुनौतियाँ तो थीं, तभी तो प्रधानमंत्री जी ने इन चीजों को एक पायलट न्योजक के रूप में सामने रखा और इन पर काम करना चाहा किया। हम कैसे भूल सकते हैं कि लॉकडाउन के समय पूरी दुनिया में हर चीज, जिसकी आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति असंभव थी। उन विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने आवश्यक वस्तुओं को घर-घर भेजने का काम किया और हिन्दुस्तान में किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के बाद की चुनौतियों से पूरी दुनिया जूझ रही है। आज कम से कम हम इस स्थिति में हैं कि सामान्य रूप से इस देश को चला पा रहे हैं तो उसके लिए मैं अपनी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद जापित करना चाहता हूँ। हमारे लगभग हर वक्ता ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में कहा है। मैं आपके माध्यम से सदन से आयोग करना चाहता हूँ कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत पैनिक नहीं होती तो हमारे प्रधानमंत्री जी इस देश में एक साथ 8 से 10 रुपये प्रति लीटर की छूट का ऐलान एक दिन में क्यों करते? उनको इस बात की चिंता थी कि पेट्रोल और डीजल का दाम कहीं न कहीं हमारे मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के सामने चुनौती के रूप में आ रहा है, तभी तो उन्होंने एक साथ इसको कम करने का काम किया था। इस पर शुल्क कम करने का काम किया था। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि भाजपा शासित राज्यों ने भी उस समय 2 से 2.5 रुपये प्रति लीटर तक दाम कम करने का काम किया था। किसने मना किया था कि पश्चिम बंगाल में दाम कम नहीं करना है? किसने कहा कि राजस्थान में ड्यूटी कम नहीं करनी है? आज भी मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हिन्दुस्तान में सबसे महंगा अगर पेट्रोल कहीं मिल रहा है तो वह जयपुर के अंदर मिल रहा है। वहाँ सरकार किसीकी है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यूपीए के 10 सालों में, हम 70 साल का हिसाब नहीं माँग रहे हैं, यूपीए के 10 वर्षों में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उनके बढ़ने की
दर 116 फीसदी थी। शायद ये अतीत का अध्ययन नहीं करना चाहते हैं या उसको जानबूझकर सदन के सामने नहीं रखना चाहते हैं। हमारी एनडीए सरकार के अभी 7.5 वर्ष के कार्यकाल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ने की गति केवल 16 से 17 फीसदी है। कहां 116 परसेंट और कहां 16 से 17 परसेंट, ये मेरे आकड़े नहीं हैं। मैं अर्थशास्त्र की व्यक्ति नहीं हूं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। लेकिन अपने अध्ययन व आंशिक ज्ञान के आधार पर यह कह सकता हूं कि ये बातें पब्लिक डोमेन में हैं और सब लोगों के सामने हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर पेट्रोल और डीजल की इतनी बिंदुता है और जैसा अभी हमारे विपक्षी दल के कई सदस्यों ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की आड़ में वित्त मंत्री जी चीजों को छिपाने का काम करती हैं, तो एक बार अच्छे मन से जीएसटी काउंसिल में जाएं और वहां प्रस्ताव रखें कि इस देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, वे जीएसटी के दायरे में लाएं हैं। भारत सरकार जिस तरह जीएसटी का वितरण राय को रायवार करती है, उस तरह से जीएसटी से प्राप्त पैसे को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के पैसे को पूरे देश में समान दर से वितरित किया जाएगा। यह तय क्यों नहीं कर लेते कि पूरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में शामिल करें? जो राज्यवार कालाबाजारी होती है, एक राज्य में कमजोर ज्यादा है और दूसरे में कम है, उस कालाबाजारी से भी मुफ्त मिलेगी तथा महंगाई व पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं, उससे भी मुफ्त मिलेगी।

अगर देश के आधे राज्यों में हमारी सरकार है तो आधे में विपक्षी दलों की सरकार भी है। अगर विपक्षी दलों को देशवासियों की इतनी बिंदुता है तो यह कठिन निर्णय क्यों नहीं करते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मुद्रास्फीति की बात हमारे कई साथियों ने की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हम मुद्रास्फीति के बहुत पुराने समय के आकड़े निकालते हैं और आज माननीय मोदी जी की सरकार में उनका अध्ययन करते हैं तो वर्ष 1973 में प्रधान मंत्री स्व. गांधी जी के समय 16.9 परसेंट मुद्रास्फीति की दर थी, वर्ष 1974 में 28.6 परसेंट थी और वर्ष 1991 में आकर 14 परसेंट थी। माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार जिस समय जाने वाली थी, उस समय
मुद्रास्फीति की दर 11.6 प्रतिशत थी। बाद में प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2013-14 में इस देश की कमान संभाली तो वह घटकर 6.67 आ गई। वर्ष 2018-19 में तो 3.9 परसेंट थी। कोविड के समय दुनिया जब संघर्ष कर रही थी, तब यह दर हमारी बढ़ी है, वह 6.8 परसेंट हुई है। आज की तारीख में आर्बीआई का मानना है कि अगर यह 5.5 परसेंट के आस-पास रहती है तो एक आइडियल दर इसको हम मानते हैं, जिस पर हमारी सरकार काम कर रही है और लगभग उसी के आस-पास यह सरकार इस दर को नियंत्रित करने का काम कर रही है। जो आंशिक महंगाई है, तो उसको जरिएफाइ नहीं करता। मैं यह नहीं कह रहा कि मांग और आपूर्ति के सिद्धांत में जब अव्यवस्था होती है, तो कहें न कहें इन चीजों का सामना देश को करना पड़ता है, समाज को करना पड़ता है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार किन चीजों की चिंता कर रही है, हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।

आज स्टील की बात कही। स्टील और प्लास्टिक उद्योग में अगर कच्चे माल पर आयात शुल्क में कमी रही तो वह इस कजह से की है कि महंगा स्टील इस देश में न मिले। स्टील सही दरों पर मिले, हमारा जो इक्सपोर्ट करता है, गरीबों के लिए प्रधान मंत्री आवास में जो आवास बन रहा है, उसके लिए सही दाम पर स्टील मिले। उसके कारण ही तो आयात शुल्क में कमी की है। आज पूरा देश देख रहा है कि स्टील की कीमतों में लगातार गिरावट आई है। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कमी आने के बाद हम फिर पुरानी स्थिति में पहुँच जाएंगे। आज स्टील के जो उत्पाद हैं, उत्पादों के ऊपर निर्यात शुल्क लगाया गया है, जिससे चीजें बाहर न जाएं। हिन्दुस्तान का माल हिन्दुस्तान में रहे। आयात शुल्क में कमी की है। खाद्य तेलों में चालू और अगले वर्ष के दौरान सरकार ने 20 लाख टन सोयाबीन का कच्चा तेल और सूर्यमुखी के कच्चे तेल के आयात में शुल्क मुक्त अनुमति प्रदान की है। यह इसलिए की है कि तेलों के दाम न बढ़े।

माननीय सभापति महोदय, हम आज उज्ज्वल गैस की बात करते हैं। अगर गैस में लग रहा है कि इसकी दर महंगी है तभी तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने 200 रुपये की राज सहायता देने का काम किया है। अगर इसके दाम ठीक होते होते तो राज सहायता की आवश्यकता नहीं थी। जब प्रधान मंत्री जी को चिंता हुई, तभी तो उन्होंने राज सहायता यहां पर प्रदान की। जब यूपीए-2 में हम लोग यहां बैठते
थे, अधीर रंजन जी, आपको याद होगा कि उस समय इस बात के लिए संघर्ष होता था कि सरकार ने घोषणा की कि हम एक साल में 6 से 8 सिलेंडर देंगे। सदन में जब्रजहाद चलती थी कि 6 से 8 नहीं, आप 12 सिलेंडर दीजिए। आखिर अचानक क्या हुआ कि गूगी-2 में सिलेंडर की संख्या की बात करते थे और आज माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में इस बैरियर को खाली किया है। पूरे हिन्दुस्तान में जिसको जितना सिलेंडर लगे, वह उसका उपयोग कर सकता है और इसके साथ 9 करोड़ गरीब महिलाओं के घरों में फ्री में गैस सिलेंडर, कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया है।

महोदय, एक तरफ हम सिलेंडरों की संख्या बताते थे और आज नौ करोड़ महिलाओं को असीमित सिलेंडर मिल सकते हैं। सभापति महोदय, आज सबसे महत्वपूर्ण काम प्रधान मंत्री मोदी जी ने सेल्फ डिकलरेशन का किया है कि जो महिलाएं छुट गई हैं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, लेकिन गरीब परिस्थिति की है, उनको लगता है कि इन पेपर्स के कारण उनको गैस का सिलेंडर, चूहा कनेक्शन सरकार की तरफ से नहीं मिल पा रहा है, प्रधान मंत्री जी ने ऐसी एक करोड़ महिलाओं के लिए किया कि वे सेल्फ डिकलरेशन के साथ कहें कि मैं गरीब परिस्थिति की हूँ, मुझे इस सहायता की आवश्यकता है, एक करोड़ महिलाओं के लिए अलग से यह प्राध्यापक किया है। इसके लिए में पेट्रोलियम मंत्री और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, चीनी की महंगाई की बात की जा रही है। चीनी के निर्यात के संबंध में सरकार ने रुपए कहा है कि 100 लाख टन के निर्यात की सीमा निर्धारित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अक्टूबर में जब चीनी का सीजन शुरू होगा तो तीन महीने की खपत को कवर करने के लिए सरकार के पास भण्डारण रहे। इसके लिए 100 लाख टन के केंपिंग हमारी सरकार ने की है। यह केवल इसलिए कि हम कीमतों को नियंत्रित कर सकें।

खाना सुरक्षा कम करने और कीमतों को कम करने के लिए गेहूँ के निर्यात पर हमने प्रतिबंध लगाया है। चालू वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपये के बजट राज्यवाद के अतिरिक्त किसानों को उर्जरक पर 1 लाख 10 हज़ार करोड़ रुपये की सहायता देने के लिए सरकार ने लैंडरी की है। अगर
सरकार चिंतित नहीं होती तो देश की 65 से 70 फीसदी आबादी किसानों की है, उन किसानों की चिंता के कारण सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, आप देखिए कि वर्ष 2011-12 में हिंदुस्तान में चने का समर्थन मूल्य 2800 रुपये था। आज मोदी जी की सरकार ने उस समर्थन मूल्य को बढ़ा कर 5200 रुपये अगर किया है तो उसी 65 फीसदी की आबादी की चिंता के कारण तो किया है। वर्ष 2011-12 में मसूर का समर्थन मूल्य 2700 रुपये था। ये लोग समर्थन मूल्य की बात करते हैं। सत्तर सालों में मसूर का समर्थन मूल्य 2700 रुपये पहुंचा था और हमारे प्रधान मंत्री जी ने केवल वर्ष 2021-22 में उसको 5300 रुपये पर ला कर खड़ा किया है। लगभग दोगुने के बराबर किया है। वर्ष 2011-12 में अरहर का समर्थन मूल्य 3000 रुपये था, आज 7000 रुपये के आस-पास है।

लोग गरीब की थाली से दाल गायब होने की बात करते हैं। इस देश की वह 65 फीसदी आबादी जो मूंग का उत्पादन करती है, उसके समर्थन मूल्य का 3000 रुपये से 7300 रुपये अगर किसी ने किया है तो हमारी एनडीए की, माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यह बातें में इसलिए कह रहा हूं कि किसान का जो अनाज महंगा होता है, में सत्तर के माध्यम से मीडिया के मित्रों से भी आयोज करना चाहता हूँ कि जैसे ही अनाज महंगा होता है, इस देश में एक साथ आवाज आती है कि गरीब के घर से आटा गायब हो गया, कोई कहता है कि गरीब की थाली से दाल गायब हो गई।

में आयोज करना चाहता हूँ कि जब इस देश की 65 फीसदी आबादी उत्पादक है, में आपसे आयोज करना चाहता हूँ कि देश की 65 फीसदी आबादी जब हरे होंगे पर निर्भर करती है, 65 फीसदी आबादी किसानी पर निर्भर है तो उसका अनाज अगर महंगा होता है तो इस पर हमारे पेट में दर्द होने की वजह जल्द हो, यह चिंता का विषय क्या है? में इस बात को हमेशा कहता हूँ कि अगर किसान का जेब में पैसा जाता है, वही पैसा निकाल कर बाजार में जाता है। उसी पैसे से आदमी स्टील खरीदता है, उसी पैसे से दालों खरीदता है, आदमी उसी पैसे से आटा खरीदता है। उसी किसान के पास जो व्यक्ति मजदूरी करता है, उसको मजदूरी के माध्यम से पैसा जाएगा। सरकार की मनरेगा योजना के माध्यम से पैसा जाएगा। बाजार में पैसे का फ्लो बंद नहीं होना चाहिए। अगर बाजार में पैसा घूमता रहेगा तो
आशिक महगाई भी व्यक्ति के लिए चुनौती नहीं होती है, अगर उसके पास पैसा है। सरकार ने सबसे ज्यादा फोकस किया है कि किसी भी सेक्टर में पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए। इन्फ्रास्ट्रेक्चर के मामले में अगर सड़क बननी तो व्यापार उचित स्टील बिकेगा, सड़क बननी, प्रधान मंत्री आवास बनेगा, सीमेंट उद्योग चलेगा। वह चलेगा तो हमारे कार्यकर्ता को काम मिलेगा। बिजली का सामान बिकेगा, कलर बिकेगा, मज़दूर मिलेगी। मतलब कितनी चीजें हैं, जो इस रुपये के पीछे चलती हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण काम हमारी सरकार ने किया है कि आम आदमी, किसान, जरूरतमंद और गरीब के पास पैसे की कमी न हो, बाजार में पैसा चलता रहे। इस चुनौती को अगर सरकार ने सहजता से पार किया है, तो उसके लिए भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी चुनौती, वर्ष 2013-14 के बाद इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने की थी। इस चुनौती को अगर सफलतापूर्वक किसी ने पूरा किया है तो हमारे देश के जननायक माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने हिंदुस्तान में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। आज चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता है। जबकि दूसरी सरकारें चल रही हैं तो खुद इंडिया के िन्द्रस्वास्थ्य के पीछे चलती है। आप देखें िक कहां 50 करोड़ रुपये जब्त हो रहे हैं, कहां 100 करोड़ रुपये जब्त हो रहे हैं। कहां गाड़ी के अंदर से 1 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। हम गाड़ी में पौंच हजार रुपये रखकर ले जाने में सोचते हैं िक ऐसा क्यों करें, कार्ड का उपयोग कर लेंगे और लोग 50-50 लाख रुपये लेकर गाड़ियों में ट्रेवल कर रहें हैं। यह चुनौती थी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी ने गरीब को घर देने का काम किया है। बड़ा आदर्श आपने मजबूत और अपनी ज़मीन को मोटोज़ो भरकर बैंक से पैसा ले सकता था, अपनी सम्पत्ति रख कर कर्ज ले सकता था, लेकिन गरीबों के पास इस तरह का कोई अधिकार नहीं होता था। हमारे प्रधान मंत्री जी ने गरीब को, जिस जगह पर वह रह रहा है, उसे भू-अधिकार देने का काम किया है। उस अधिकार-पत्र को भी वह बैंक में रेहन रख सकता है, बैंक में उसे रखकर पैसे उठा सकता है। इसको भी एक मदद के रूप में हमारे प्रधान मंत्री जी ने गरीबों के लिए इस देश में किया है।
किसानों को एम.एस.पी. दिया है, सम्मान निधि दी है। सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारा अंतः निम्न
वर्ग है, जिसके लिए लोग चिता कर रहे हैं, आज विपश्च के लोग केवल भाषण देते हैं, लेकिन माननीय
प्रधान मंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, उन स्ट्रीट केंडर्स के लिए भी काम किया है।

विपरीत परिस्थितियों में अगर महागाई बढ़ी है, कोविड के कारण अगर देश में थोड़ा-बहुत
cुप्रभावन हुआ है तो उसका दूर करने के लिए हमारे स्ट्रीट केंडर्स को भी चित्री मदद करने का काम
अगर किसी ने किया है तो उसे हमारे देश की सरकार ने किया है। माननीय सभापति महोदय, आज
अघ्नुभान भारत योजना लाई गई। देश में अगर गरीब की स्थिता नहीं होगी, गरीब के पास पेसा की कमी
है, इसलिए तो आघुभान भारत योजना लेकर आए। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल हेल्थ प्रोग्राम
अगर किसी ने दिया है तो उसे हिन्दुस्तान के हमारे प्रधान मंत्री, माननीय मोदी जी ने दिया है। आज
अघ्नुभान योजना से इस देश के करोड़ों लोग कवर हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, हम नौजवान
की चिता करते हैं। नौजवान की स्थिता है, इसलिए तो स्टार्ट-अप चालू किया। एक नौजवान, जो
नौकरी के लिए भागता था, स्टार्ट-अप योजना के माध्यम से सैंकड़ों लोगों को रोजगार देने का काम हो
रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कहना चाहता हूं कि हमारी
सरकार काम कर रही है। भाजपा-शासत जो राज्य हैं, मैं अपने राज्य मध्य प्रदेश के बारे में एक मिनट
में अपनी बात रखना चाहता हूं। हमारे किसी साथी ने हमारे राज्य में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की
बात की थी। हमारे यहां बेटी के जन्म पर 1,20,000 रुपये की फार्मेल करते हैं। बेटी की शिक्षा की
है। हमारे किसी कक्षा के बाद उसे गाड़ी देते हैं, बारहवीं के बाद उसे स्कूटी देते हैं। अगर बितिया मेडिकल
या किसी भी क्षेत्र में पढ़ने जाए तो उसकी फीस जमा करने का काम सरकार करती है। उसके विवाह
में 51,000 रुपये खर्च करने का काम करती है। जब बितिया प्रेरित होती है, तब उसे पेसा देने का काम
हम करते हैं। जब वह बच्चे को जन्म देती है और बच्चे के जन्म के बाद माँ को लड़डू खाने को मिले,
इस बात के लिए सरकार पेसा देती है। जन्म से मृत्यु तक मदद करने वाली हमारी सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में, मैं कहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने लगातार गरीबों की,
kिसानों की मदद की है। मैं इस सदन के माध्यम से वित्त मंत्री जी को और हमारे प्रधान मंत्री जी को
धन्यवाद भी देता हूँ। जो निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग है, वह हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। वह निम्न मध्यम वर्ग जिस दिन इस देश में आर्थिक रुप से व्यवस्थित चलने लगेगा, मुझे लगता है कि उस दिन हमारी चुनौती खत्म हो जाएगी क्योंकि इस समय निम्न मध्यम वर्ग, सरकार से सबसे ज्यादा उम्मीद रखता है। मैं भी आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि भविष्य में हम निम्न मध्यम वर्ग के साथियों को और राहत देने का काम करें, जिस तरह से हमने गरीबों और किसानों की मदद की है। अन्त में, हमारे मोदी जी की जो सोच है, मोदी जी के मन में देश के लिए जो चिंता है, उसे में दो पंक्तियों में कहना चाहता हूँ। ...

अधीर रंजन जी, मोदी जी देश के लिए सोचते हैं। वे क्या सोचते हैं?

- तेरी खैरियत का ही जिक्र रहता है दुआओं में,
  मसला सिर्फ़ मोहब्बत का ही नहीं,
  तेरी फिक्र का भी है,
  देश की फिक्र का है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Chairman, being a Member of Parliament, you would be following the proceedings of the two Houses of Parliament very well. We all know that from the 15th Lok Sabha to the 17th Lok Sabha, the issue of price hike was discussed nearly 70 times in Lok Sabha, and about 11 times in Rajya Sabha. However, the Central Government has been incapable of arresting the price hike during these regimes - the 15th, 16th and 17th Lok Sabhas.

I was hearing the speech of one hon. Member saying that because of COVID-19, the price hike is there. May I ask a question to this House that before COVID-19 whether price hike was not there in the country? Has inflation not
increased in the country? What did you do? Now, another alibi has come. The alibi is that because of Ukraine and Russia battle, the world market has gone down and price hike is there. Okay. Before Ukraine and Russia battle began, was there not a price hike?

आपने कभी नहीं बोला। वर्ल्ड में सभी देशों के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, इसलिए हमारा देश अच्छा चलता है, यह आपने नहीं बोला। आपने बोला कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश अच्छा चला। आपने यह सब कभी नहीं बोला और अभी आप बोल रहे हैं कि because of Ukraine and Russia battle, the market, the economy, everything has gone down. बैसा आपने कभी नहीं बोला।

The International Monetary Fund is calling on Governments to focus on giving support packages to those who need it the most to avoid triggering recession. It is a fact that out of 130 crore people, over 97 crore Indians – or about 71 per cent of the country’s population – are unable to afford nutritious food in our country itself. All limits of price rise have been crossed when the Government imposed GST on packaged food items like milk, dahi, lassi, chura, muri, paneer and other nutritional food items which has seriously affected the intake of the consumers. India has become world’s top milk producer with a minimum profit in this sector in the country. But this policy will soon help big players to enter into the sector which will adversely affect small dairy farmers of the country. Milk consumers are price conscious. Milk with muri, chura, sattu and milk products being essential consumables, the Government should rollback their decision.
Due to 12 per cent GST on condensed milk, butter, ghee, and cheese, the wholesale price inflation for milk product rises to 20.33 per cent in June 2022 against 6.96 per cent in June 2021.

Rising food prices have become painful to us where 42 per cent of household incomes are spent on food in India. India’s wholesale price inflation also runs at 30-year high; 2021-22 has become the year with the highest average yearly wholesale price increase in the past decade with an increase of 13 per cent. All the records have been crossed.

Sir, I will give details regarding just a few items or commodities that we all use every day. The inflation rate for primary articles in June 2021 was 8.59 per cent; it has increased to 19.22 per cent in June 2022. The inflation rate for cereals was (-) 2.77 per cent in June 2021; it has increased to 7.99 per cent in June 2022. The inflation rate for wheat in June 2021 was (-) 1.77 per cent; it has increased to 10.34 per cent in June 2022.

The inflation rate of vegetables was -0.78 per cent in June 2021. It has now risen to 56.75 per cent. Some hon. Member was talking about tomatoes. You should first look at potato and then we will come to tomato. In June 2021, the inflation rate of potato was -31.09 per cent. It has increased to 39.38 per cent in June 2022. In the month of June 2021, the inflation rate of fruits was 6.96 per
cent, and it has now increased to 20.33 per cent in June, 2022. I now come to the most important commodity of fuel and power, in which case the inflation rate in June 2021 was 29.32 per cent, and it has now increased to 40.38 per cent. The inflation rate in the case of cement, lime, and plaster has increased from 2.13 per cent in June 2021 to 9.16 per cent in June, 2022.

As per NSO, the consumer food price inflation for rural areas was 3.94 per cent in March, 2021. It went up to 8.04 per cent in March, 2022. Similarly, the CPI inflation for rural India has gone up to 7.66 per cent in 2022, from 4.61 per cent in March, 2021. These figures belong to two years of your regime. Please see, within one year how much it has increased.

Poor or rural households, in general, are actually not getting food within their expenditure basket due to high prices, which is a sign of deep distress, particularly among the poor population. Rural inflation was recorded at 7.09 per cent in June, while urban inflation was 6.92 per cent.

The average annual food expenditure per household across India has risen from Rs.24,650 in 2014-15 to Rs.28,870 in 2020-21. It is now expected to rise to Rs.33,610. This is not due to rise in income, but due to price rise of food items during that period. A report says that rapid increase in economic growth surely trickles down to an average Indian household. Indian economy is facing stagnation, which means the unemployment and inflation at the same time remain continuously high. High inflation has come at the back of higher food and beverage prices. Data analysis
shows that food and beverages have contributed 43 per cent to inflation year-on-year and 198 per cent month-on-month.

The wholesale price index based on inflation rose to an eight year high of 7.3 per cent in March and is elevated at 7.8 per cent higher on food, and fuel prices. Food prices, which comprise about half of the inflation basket, accelerated to 7.75 per cent in June, while fuel and electricity prices went up to 10.39 per cent.

Shrimati Supriya Sule ji was correct when she was talking about the bank transactions. When Ravi Shankar ji was the Minister, he thought about the Digital India. Modi ji has also thought about the Digital India. I would like to say that for one bank transaction we are paying money. I would suggest you to just lift the veil and then you can see how the money is being squeezed from the pockets of the general public at large. If you wish to take the Cheque Book now, you have to pay GST. I am thankful to Madam Sule for pointing it out before the House. This is happening. Everyone is now talking about online banking system. It is for whose benefit! Is it for the benefit of the consumers or the bank itself?

This question has now come up for consideration. … (Interruptions) Sir, I will just finish.

In case of subsidised LPG, the direct benefit transfer of domestic LPG was Rs. 22,726 crore in 2019-20, which came to Rs. 3,658 crore in 2020-21.

HON. CHAIRPERSON: Please leave the statistics.

SHRI KALYAN BANERJEE: I do not want to burden with more statistics.

HON. CHAIRPERSON: Leave the statistics.
SHRI KALYAN BANERJEE: Sir, I am not on statistics now. I have an appeal to each and every one present here. This is an important discussion which is taking place. I have given you the statistics. More statistics will come next month. There will be arguments and some points will be drawn from those arguments. We will also criticise. But ultimately, who are the sufferers in this country? Ultimately, who are suffering? These poor people are suffering. What are you doing for them?

Sir, you are an hon. Member of Parliament. You have seen it yourself. You have gone to the rural places. I have visited extremely rural areas of four Assembly constituencies. You have given gas cylinders. You have given stoves. What are they doing with these? Subsidies are not there. Now, these poor women are not using gas cylinders and the same have been kept in their almirahs. They are now again using coal and wood for cooking.

HON. CHAIRPERSON: Kalyan Ji, now please conclude.

SHRI KALYAN BANERJEE: Thank you, Sir. I am lucky that whenever I speak, you are in the Chair. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much.

Now, Madam Jothimani Ji.

… (Interruptions)
*SUSHRI S. JOThIMANI (KARUR): Hon Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for allowing me to take part in this discussion on price rise.

I come from an ordinary farmer’s family. My family has 10 acres of land and a house in village. Only rain can bring a difference. If there is rain there will be growth of crops in our farm land. We can rear 20 goats. Only the revenue through these cattle will be for the farmers. If this is the living condition of a farmer, what will be the fate of a farming labourer who is totally dependent on the 100 man days of work under MGNREGA. This MGNREGA is like a boon to them during their hard times. This nation is thanking Annai Sonia Ji for such a visionary scheme. I am thanking Madam Sonia Ji on behalf of the people of my constituency. This is the state of affairs of my village, my Karur constituency, my State Tamil Nadu and this country India under your rule.

Your Government do not support the MSMEs or Small Scale Industries. You support the corporate giants and rich industrialists in a duty-bound manner. You go to the neighbouring country, Sri Lanka and bargain for an agreement with that nation on power sector to be signed in favour of corporate companies who are your friends. We have not seen in Indian history that any Prime Minister of our country has openly bargained with a neighbouring country. There was a cyclone in the political circles of Sri Lanka due to this. You are not ashamed of this. From Airports, Ports, and power sector agreements to 5G Spectrum allocation,

*English translation of the Speech originally delivered in Tamil.*
everything is given to your corporate friends. After you came to power, in the last 8 years, your friend Adani has become the fourth richest industrialist not only in India or Asia but in the world. Such miracles happen in your Government. We the opposition cannot sing songs in praise of you. But we are opposing you for the common cause as you failed in controlling or containing price rise.

We are protesting against the GST and price rise which are affecting the common man of this country. You are unable to tolerate if we protest for the common good. You anger takes action against the protesting representatives by making them sent outside the parliament premises.

I would like to state some statistics for your consideration. During Congress Government rice per kg was Rs 26. In BJP Government it is sold at Rs 36 per kg. Wheat was sold at Rs. 20 per kg during Congress Government whereas it is sold for Rs 30 per kg during BJP Government. Toor dal or pigeon pea was Rs 69 per kg during Congress Government and in BJP Government’s rule it is sold at Rs 101. Urad dal or de-husked black gram lentils were sold at Rs 65 per kg during Congress Government's rule. Whereas it is sold now at Rs. 103 per kg. Groundnut oil was sold at Rs122 per kg and now in BJP’s rule it is Rs.184 per kg. Mustard oil was Rs.95 and now it is Rs.183 per kg. Vanaspathi was sold for Rs.73 per kg and now it is at Rs.160. Sunflower oil was Rs 96 per kg during our rule and it is Rs. 188 per kg in your rule. Palm oil, used by the poor people was sold for Rs. 74 but it has increased to Rs.156 now. Rice, Pulses, Milk, Cooking oil, curd, Rooms in Hospitals, emergency services, and even electric crematorium has seen a 5 per cent of GST. Milk is the supplement for a child. How can a poor
mother, who is fully dependent on 100 man days of work through MGNREGA, feed her only child with milk if you charge 5 per cent GST on milk. Have you thought about it?

Our Finance Minister is a woman. I am not asking her to take responsibility for this as she is a woman. She as a woman should have more sensitivity than men. Can she put GST on milk, rice or pulses? How the common people can survive. Education can pave way for a better future for the poor children. Education can save them from atrocities in the society. Education can make them to create history. You have put GST on pencil. How can they afford to pay for their education. Are you not sympathetic? Can all be given treatment in Government hospitals. Can't they go to private hospitals for treatment? You are putting such medical treatments in private hospitals under 5 per cent GST. This Government is so cruel than the British. Electric crematorium. In my Karur parliamentary constituency there is a private electric crematorium. They charge Rs 600 for cremation. There were people who cannot even pay Rs 600 for cremating such dead bodies. Such people with tear filled eyes wait outside these crematoriums with dead bodies and without money to pay. I have tried to help them. You cannot see such incidents as you are happy serving your corporate friends and obliging them. This Narendra Modi Government is putting tax on people from birth to death. I am condemning you as you have no mercy towards our people but you are putting taxes on people without application of mind.

Gas cylinder cost was Rs 410 during Congress Government’s rule. But it is Rs. 1100 during your Ache Din rule. You claim to have given cylinders to Crores
of people. During the time of Government led by Shri Manmohan Singh, gas cylinders were given free of cost. I should say that 2 Crore people have not even booked one cylinder in last one year. They have gone back to using wood for cooking, the eyesight and health of women are affected. But you are not bothered in anyway. But if we protest holding a placard stating Rs. 1,082 per cylinder, you are terming it as a wrongdoing.

For Petrol and Diesel, during 2014-15 budget Rs.72,160 Crore was the tax amount. It was Rs 29,279 Crore for petrol and Rs. 42,881 crore for diesel. But during your rule, Rs 3,92,000 Crore is the tax amount. And it is Rs 1,21,730 Crore for diesel and Rs. 2,70,270 crore for petrol. Is it not daylight robbery? Oil bonds. You say that you are paying those oil bonds. Oil bonds are brought during Vajpayee’s Government. It was to the tune of Rs. 9,000 Crore. When Congress was demitting from power, 1,34,429 Crore worth bonds were purchased. Only two such bonds attained maturity in 2015 during the Government led by Shri Narendra Modi. They are for Rs 1,750 Crore each. Altogether it was only for Rs. 3,500 Crore. That means Rs. 1,30,929 Crore. You have paid only Rs 3,000 Crore and rest was paid as interest. This was stated in your Budget document. But why are telling the untruth. The remaining amount is Rs 3,82,500 Crore. Where this money has gone? Why are you taxing the common man? This money is already collected by you by way of looting the public. Where have you utilized this money?

You have given Rs. 1,45,000 Crore to the corporate giants close to you in the year 2020 as corporate loans. They are termed as tax rebates to Corporates.
... * Common man is struggling hard for rice and other essential commodities. But you are into horse trading of MLAs by giving 100 Crore, 200 Crore or 300 Crore to each of them. You are a Government affecting the common people. Don’t forget this.

Unemployment is at its peak. If you see the percentage of unemployment, it is 4.4 percent in Japan; 6.9 percent in Germany; 8.8 percent in Israel; 9.4 percent in Pakistan; 9.5 percent in Nepal; 9.6 percent in USA; 26.1 percent in Sri Lanka and 28.3 percent in India. You should be ashamed of this. If we protest, you will send ED to the leaders of Opposition as well as Congress party. We are not afraid of ED. The Government led by Shri Manmohan Singh lifted 27 Crore people above poverty line but you pushed 23 crore people below the poverty line. Either you control price rise or take back GST or resign and go home. Thank you.

* Expunged as ordered by the Chair.
SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this very important subject … (Interruptions)

Sir, although this subject is within the purview of the Finance Minister and she will be responding at the end of this discussion, I feel that if the hon. Minister of Consumer Affairs can also intervene in the discussion and apprise the House on what his Price Monitoring Division in particular, and his Ministry in general has done to monitor, control and contain prices of essential commodities, it would definitely add value to this discussion.

Sir, I would like to thank the hon. Speaker for permitting to take up the discussion on price rise which is really hitting the common man. It is a double whammy for the poor and the middle-class. First, they suffered due to the pandemic and now this skyrocketing of essential commodity prices. Running inflation and hike in fuel prices are adding fuel to the fire. I hope that the manthan of this debate will give amrit in the form of suggestions. I am confident that the hon. Finance Minister and the Minister of Consumer Affairs would take them in good spirit and act on them to rein in the prices of essential commodities which are really pinching everyone.

Sir, I tried to analyse, with my limited knowledge, the main reasons behind the rise in prices of essential commodities and found unabated increase in the prices of petrol and diesel are the main reasons, followed, to some extent, by the Russia – Ukraine armed conflict. It is not just the common man but even small businesses, like restaurants, food joints, hotels and others are also suffering.
There is substantial increase in prices of fuel, vegetable, chicken, edible oil, fruit, gas etc., and small-time restaurants cannot increase the prices of food items. If they do, they lose customers; if they do not, they are incurring losses. Such is the situation. They are in a paradox. So, for all these ills, I feel, the only solution is to bring petrol and diesel under the purview of GST. This is my first suggestion to the hon. Finance Minister.

Sir, inflation is hovering at more than 7 per cent, much more than the RBI’s threshold limit of 6 per cent. For many months now, the CPI has been hovering around 8.5 per cent and the WPI registered 16 per cent in the month of May. Inflation is nothing but taxation without legislation.

I agree with the hon. Finance Minister that price rise is a global phenomenon and India cannot be insulated from this. I also agree, to some extent, when the Finance Minister says that the Russia – Ukraine conflict also disrupted supply chains and resulted in increase of prices. This is true. But at the same time, inflation is primarily caused by two reasons. One is demand-pull inflation; and the other one is cost-push inflation. The former can be controlled by reducing money supply, or increasing prices through taxation. But when it comes to the latter, the measures needed are to increase the supply to meet the demand which is not happening. More so, with floods in almost every part of the country, this will further worsen in the coming days. I would like to know from the hon. Finance Minister the details of monetary, fiscal, administrative, and price control measures taken by her and the Reserve Bank of India to control inflation. This is my second point.
My next point is on containing retail prices. As per the existing system, retail prices are fixed by market forces and people think that the Government has a limited role to check spike in an unacceptable price rise. This is not fully true. Look at the Legal Metrology Packaged Commodities Rules. It has a provision to fix the retail price of essential commodities if the prices go up and now the retail prices have shot up abnormally. It is not applicable to just packaged commodities, but also applicable to loose items sold in retail market.

So, I suggest the hon. Finance Minister and also the Minister for Consumer Affairs to take proactive steps and fix retail price for essential commodities for a certain period of time in the interest of the consumers.

Sir, vulnerable sections of the society are suffering due to high prices of commodities right from vegetables, pulses, oil, milk and what not but, to rein in high prices, we have one more mechanism and that is Market Intervention Scheme. The objective of this Scheme is to intervene and stabilize the prices in the market and ensure that shortages do not adversely impact the consumers. So, the House would like to know and the country would like to know about the interventions which the Government of India has made through the Market Intervention Scheme to stabilize the prices and whether such initiatives give good results or not.

Sir, it is not just the Market Intervention Scheme but we also have the Price Stabilisation Fund to tackle inflationary trends. What has the Ministry done to implement this to deter speculative and hoarding of essential commodities? These details may also be explained to the House.
The next point that I wish to make is relating to GST imposed on curd, buttermilk, lassi, atta, rice, etc., from 18th of this month. You know that GST collections are breaking records and giving huge revenue. By imposing five per cent GST on these items, how much extra could you possibly earn? Secondly, look at the message that you are giving to the poor by imposing GST on these items to garner a few crores of rupees. So, I appeal to the hon. Finance Minister and the Government to remove the GST on the above packed or pre-packed items which will give a sigh of relief to the common man.

Oil is also an essential item in the kitchen whose prices have also gone up and to address this, the Government of India has allowed duty-free import of 20 lakh tonnes of crude soyabean oil and crude sunflower. I feel that this quantity is not enough. Hence, I request for increasing the quantity of 20 lakh tonnes more on duty free terms which will further soften prices of edible oil in the country.

Sir, my last point is this. I have seen in some reports which say that India has zero per cent chance for recession. With global recession already underway in some regions and quickly spreading to other parts of the world, how will India be immune to such a global recession? This may kindly be explained to the House. And if we are not immune, what is the financial impact on India, what are we going to do to prepare for this and how will this global recession impact the inflation in India further?

Thank you, Sir, for giving me the time to participate and I look forward for a response from the Finance Minister.
HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, it has been decided to conclude the debate by 6.30 p.m. to 6.45 p.m. and then the hon. Minister has to reply to it. So, all the Members are requested to confine themselves to their time limit. This is the direction from the hon. Speaker. Adv. Ariff may speak now.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, I take this opportunity to thank this Government for their magnanimity to allow a discussion on price rise on the floor of this House after two weeks of constant protests by the Opposition Parties both inside and outside the Parliament.

In the discussion on price rise, currency depreciation and inflation, and unemployment, you cannot escape just terming these issues as global phenomena.

Sir, every now and then, the BJP Members remind us about worshipping the gomata and they are trying to scientifically prove the medicinal benefits of products like panchagavya made of cow milk, curd, urine and cow dung.

Sir, I would like to get an answer from my colleagues belonging to BJP on why they are dishonouring the gomata by levying a five per cent GST on products like milk and curd. No doubt, gomata will curse this Government definitely. I thank this Government that cow dung and urine are exempted from GST. I have only a humble request to this Government not to bring them also under the purview of GST in the next round.

This Government has been arguing for the past few days that the decision to levy five per cent GST on products like packed rice was taken unanimously in the GST Council. In the GST Council, it was informed that it would be applicable
only for sales in big shopping malls. But this Government has tried to make it applicable for all kinds of shops through the back door.

Rice is the staple food of Kerala and, on behalf of the people and Government of Kerala, I express my strong protest on charge of five per cent GST on rice and rice products.

Sir, the price of domestic LPG cylinder has become Rs1,083 now from just Rs.263 in 2014. You started giving subsidy amount to bank accounts saying that subsidy will reach the real beneficiary. But for the past one year, you have not been paying even a single paisa as subsidy. Now the real beneficiary is none other than the Central Government.

Sir, this Government introduced the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana to provide free gas connection to poor households and large hoardings of the Prime Minister were kept in almost all the petrol pumps praising him. What is the current status of this Scheme? Since 2021-22, not even a single penny has been spent by this Government for the Ujjwala Yojana. This answer has been given to the question of hon. Member, Com. A.A. Rahim in the Rajya Sabha. The answer is with me. Not a single rupee has been given to the Ujjwala Yojana. So, I request the Government to remove such hoardings kept to deceive the people of the country. In modern India, thousands of households have switched to traditional fuels because they are not able to bear the price of LPG.

Sir, this Government has come to power by giving a false promise to the people of the country that it will reduce the price of all petroleum products including petrol, diesel, kerosene, and LPG by half. India’s LPG cost per litre is
the highest in the world, third in petrol. May I read one speech of hon. Modi Ji on 23rd May, 2012? It says: “Massive hike in petrol prices is a prime example of the failure of the Congress-led UPA Government.”

Regarding the value of rupee, Sir, the then hon. Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra Modi had made a spectacular speech long time back and I quote him. “When the currency of a country is depreciated, it means that the country has become weak.” In that speech, our Prime Minister exhorted that the value of Indian rupee against US dollar went down the most during the UPA regime. What is the situation now? If the exchange rate against US dollar was Rs.63.33 in 2014, now it is Rs.80. So, I request the hon. Prime Minister to rewind that news clip available in social media and publicly offer an apology to the people of this country for his remarks.

If you wish to control the price rise whole-heartedly, there are so many alternatives. Please look at the State of Kerala. If Kerala can become a model, why not the whole India? It just needs Government’s sensitiveness to the wishes of the people and political will power.

Sir, I am proud of the decision taken by our LDF Government not to increase the price of 13 essential food items sold through the Maveli store in every nook and corner of the State and that it has kept its words for the past six years.

Let me just read out the prices of some essential items with no change in prices for the past six years for the information of hon. Members. The price of sugar in open market is Rs.40 per kg and we are giving it at Rs.22. The price of
red chilli in open market is Rs.116 and we are giving it at Rs.37 only. The price of coriander in open market is Rs.72.50 and we are giving it at Rs.39.50 only. Now we have decided to give 14 essential items free of cost to eighty lakh ration cardholders. Sir, this is the real model of India. They can use this model to keep the price rise under control.

Thank you.
श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बराबर सुन रही हूँ कि महंगाई को लेकर जिस तरह से हमारे प्रतिपक्ष के भाई सांसद और बहनों ने अपने विचारों को रखा है, चूंकि ये विगत 75 वर्षों के अपने पिछले इतिहास पर ध्यान देते तो मैं समझती हूँ कि इनको सोचने और अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कुछ लाइन्स मिल जाती।

हमारी पार्टी के माननीय सांसद भाई श्री उदय ताप जी ने इन सबकी बातों को सुनकर जो उत्तर दिया, मुझे लगता है कि मांग और पूर्ति के समान्य, मांग और पूर्ति के सामाजिक को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से हमारे देश में कुछ वस्तुओं पर महंगाई की मार पड़ी और उस महंगाई का कारण भी उन्होंने स्पष्ट किया, फिर भी हमारे माननीय सांसदों ने, बहनों ने कुछ भावनात्मक बातें कही हैं। भावनात्मक बात मैंने सुप्रिया जी की सुनी। माननीय सुप्रिया जी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, कनिमोझी जी भी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं। मैं सोचती हूँ:

"जिनके पांव न फटी बिचाई, वो क्या जाने पीर पराई।"

मैं एक बात कहना चाहूँगी। यहां 60 साल और 8 साल की बात की गई। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में जो 8 साल का शासन रहा, गांव-गरीब का, हमारे मध्यम वर्गों परिवारों का, हमारे देश के समान का, हमारे देश के समान को जिस तरह से आज विश्व पहचान रहा है, आप सभी यदि यह एहसास करते या अपने मन में झंझककर देखते तो शायद यह पता चल जाता कि वह भी एक जमाना था, जब देश आज़ाद हुआ था, 33 करोड़ आबादी थी, लेकिन उस समय भी माननीय दिनकर जी ने एक बात कही थी:

"श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं,
मां की हड्डी से चिपट निपुर जमाना की रात बिताते हैं।"

वह बात याद नहीं रही। यदि वह बात याद रहती तो 60 साल और 8 साल, माननीय नरेन्द्र मोदी जी के 8 साल हमें बेमिसाल प्रगति की झलक देते हैं और हमारे राष्ट्र का समान, हमारे गरीबों का समान बढ़ा है। भारत वाद की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से उन्होंने संभाला, उसका एक छोटा सा उदाहरण है कि मई, 2014 के
बाद पहली बार अप्रैल, 2022 में महंगाई की दर 8 फीसदी रही। इस 8 फीसदी दर को यदि हम निगेटिव मानते हैं तो मैं उनको यह याद दिलाना चाहती हूं कि वर्ष 2009 में महंगाई दर 12 फीसदी से ऊपर चली गई थी। उसके बाद जब माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने यशवंती प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला, तब महंगाई दर 13.50 फीसदी पर थी। ऐसी स्थिति में, यदि हम बढ़ती आबादी और घटते संसाधनों का संतुलन देखें तो इस कोरोना काल में भी जिस तरह से इस राष्ट्र को संभाला गया, सारी दुनिया उसके लिए दांगों तले अंगली दबाती है। आज हम सब बिना मास्क के बैठे हैं, 200 करोड़ लोगों के लिए टीकाकरण की समुचित व्यवस्था करने के बाद, विदेशों में भी इस टीके को पहुंचाकर उन्होंने 'वसुधैव कुटुबम' की भावना को भी चरितार्थ किया है। गरीब किसान की चिंता की है।

आप यदि महंगाई को देखें तो मैं सोचती हूं कि सब केवल डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर के नाम पर ही महंगाई के लिए चिल्ला रहे थे। अभी इतने दिनों तक हमारा सत्र प्रभावित हुआ। जो लोग गैस सिलेंडर का लेबल लगाकर, रेट लिखकर तक्षितियां लेकर बैठे हुए थे और संसद की व्यवस्था को प्रभावित किया, उनको झांकना तो चाहिए कि जिस समय आपने सरकार छोड़ी थी, उस समय गैस सिलेंडर 1241 रूपये का था और उस पर 423 रूपये सब्सिडी थी, जिसके कारण आप हलवा खा रहे थे। जिस तरह से हमारे यशवंती प्रधानमंत्री जी ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी का आहान किया, उससे गरीबों के लिए 9 करोड़ गैस कनेक्शन्स फ्री मिल सके। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि आप चिल्लाए हैं, यदि किसान का उत्पादन महंगा हो गया तो आप चिल्ला रहे हैं। यह पूरा सत्तन, यहां जो भी बैठे हुए हैं, मैं एक गांव की, गरीब और अनपढ़ किसान की बेटी हूं, एक छोटे से किसान परिवार की बहू हूं। मैं जानती हूं कि जब किसान को उसके उत्पादन का अच्छा दाम मिलता है, तो उसके चेहरे पर रोशन आती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एमएसपी की जो वकालत की है, मेरी पार्टी के यशवंती सांसद श्री उदय प्रताप सिंह जी ने जिस तरह से आपको बताया है, मैं राजस्थान से आती हूं, बाजरे की एमएसपी 2300 रूपये करने के बाद राजस्थान की सरकार ने एक किलोग्राम बाजरा नहीं खरीदा है।
किसानों को वह 1100 रुपये, 1200 रुपये और 1300 रुपये के रेट से बेचना पड़ा। आज भी उनके घरों में बाजरा सड़ रहा है। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे टीम्मेंसी के भाष्यों और बहनों ने बड़ी अच्छी तरह से लच्छेदार बातों में हमारी आलोचना कर दी, लेकिन उस आलोचना के पीछे कुछ सच्चाई भी रही। अभी मैं वेस्ट बंगाल के करीब 25-30 गाँवों के अंदर घूम कर आई हूं। मैंने देखा कि छोटा सा बांडुक खुदा हुआ है। उनको शौचालय नहीं मिला है। हमारे मोदी जी ने 12000 रुपये शौचालय के लिए 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत दिए, लेकिन वहां शौचालय नहीं बना। उनको पक्का मकान बनाने के लिए पैसे दिए, लेकिन पक्का मकान नहीं मिला और उनके लिए किसान कल्याण योजना दी। वह उनको नहीं मिली। वहां वे छोटे से तालाब में सड़े हुए पानी को पी रही हैं, नहा रही हैं और उसी तालाब के अंदर बत्तख और मुर्गी पल रही हैं। उसी एरिया में केवल एक घोड़ी को पहनकर मेरी बहन अपने घर का गुजारा कर रही है। क्या आपके दिल के अंदर उस समय दर्द पैदा नहीं हुआ? आप महानगरों में रहते हैं। आपको 20-25 लाख की आबादी ने चुनकर भेजा है। गरीब कल्याण के लिए, जो भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या आप वहां तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं? यदि मदद करते तो आज पार्श्व जैसे खुद के घर के अंदर कूड़े की तरह नोट का ढेर नहीं मिलता। बंधुओं, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के तीन एमएलए गाड़ीयाँ में भर-भरकर रक्षम ले जा रहे हैं। यदि डिजिटल करेंसी का माध्यम हमारे वित्त मंत्री जी ने, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने लागू किया तो क्या हमारा लेन-देन इस तरह के कार्य के अंदर कूड़े की तरह नोटों का ढेर नहीं मिलता। बंधुओं, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के तीन एमएलए गाड़ीयाँ में भर-भरकर रक्षम ले जा रहे हैं। यदि डिजिटल करेंसी का माध्यम हमारे वित्त मंत्री जी ने, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने लागू किया तो क्या हमारा लेन-देन इस तरह के कार्य के अंदर कूड़े की तरह नोटों का ढेर नहीं मिलता। बंधुओं, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के तीन एमएलए गाड़ीयाँ में भर-भरकर रक्षम ले जा रहे हैं। यदि डिजिटल करेंसी का माध्यम हमारे वित्त मंत्री जी ने, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने लागू किया तो क्या हमारा लेन-देन इस तरह के कार्य के अंदर कूड़े की तरह नोटों का ढेर नहीं मिलता। बंधुओं, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के तीन एमएलए गाड़ीयाँ में भर-भरकर रक्षम ले जा रहे हैं। यदि डिजिटल करेंसी का माध्यम हमारे वित्त मंत्री जी ने, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने लागू किया तो क्या हमारा लेन-देन इस तरह के कार्य के अंदर कूड़े की तरह नोटों का ढेर नहीं मिलता। बंधुओं, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के तीन एमएलए गाड़ीयाँ में भर-भरकर रक्षम ले जा रहे हैं। यदि डिजिटल करेंसी का माध्यम हमारे वित्त मंत्री जी ने, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने लागू किया तो क्या हमारा लेन-देन इस तरह के कार्य के अंदर कूड़े की तरह नोटों का ढेर नहीं मिलता।
भी मंत्री किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से लाखित नहीं है। यह 8 साल की बेमिसाल सरकार है। आप इस सरकार के बारे में कुछ सोचते हैं? आप कहते हैं कि 10 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए पक्का घर, शौचालय, किसान कल्याण योजना, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, टॉपी से मिलता हुआ पानी, क्या आप लोगों ने यह कभी सोचा था? आज बड़ी आवादी, घटते संसाधन का संतुलन करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री और हमारे मंत्रिमंडल के सारे भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वे गुलछर नहीं उठा रहे हैं, वे मेहनत करते हैं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती जसकौर मीना: महोदय, मेहनत के साथ इस सरकार की नीतियों को, मोदी जी के आदर्श और आप पेट्रोल, डीजल तथा गैस की बात करते हैं। गांव के उस गरीब को पेट्रोल की जरूरत नहीं है, उसको सम्मानजनक जीवन जीने की जरूरत है। उस किसान को जरूरत है कि उसको बहता हुआ जल मिले और उस बहते हुए जल के साथ अपने उत्पादन को बढ़ाकर महंगे दामों पर बेचे। आप तो खाने वाले हैं। 65 प्रतिशत काम करने वाला वह अनन्दाता है, 25 प्रतिशत उसके साथ काम करने वाले कृषि मजदूर हैं, क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा था? … (व्यवधान)

माननीय सभापति : मीना जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती जसकौर मीना: सर, मैं आपसे एक मिनट चाहती हूँ कि भारत की तेज गति से बढ़ती हुई आर्थिक रिथित इसके भविष्य की तरफ इशारा है। अभी 8 साल में जो काम हुए हैं, वह बेमिसाल हुए हैं। यह भी सही है कि नेतृत्व किसके हाथ में है, एक ऐसे इंसान के हाथ में है, जो गरीबी को जानता है, जिसने चाय बेचकर गुजारा चावल का, वह सोने के महल म नहीं रहे हैं। जिन लोगों के हाथ में 60 साल तक राज रहा, उनके बाथरूम में सोने की रीप भरी हुई है। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश की जनता को उच्च मुद्रास्फीति की दर से निजात दिलाने के लिए... (व्यवधान)। आप यह देखिए कि रिजर्व बैंक के साथ 20 फरवरी, 2015 में एक मोद्रिक नीति ढांचा करार हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के अंतर्गत यह तय किया गया था कि देश में उपभोक्ता मूल्य
सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2016 में 6 प्रतिशत से नीचे रही थी। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उक्त समझौता निःसंदेह हमारी वित्तीय व्यवस्था में देश की मुद्रास्फीति और भविष्य के लिए एक मील का पत्थर है। … (व्यवधान) आप महंगाई दर के ऊपर केवल डीजल, पेट्रोल और गैस से इस देश को कब तक गुमराह करते रहोगे, कब तक झूठ की दुकान चलाते रहोगे? … (व्यवधान)

माननीय सभापति: मैडम, एक मिनट रुकिए।

… (व्यवधान)

श्रीमती जसकौर मीना: मैं आपको कहना चाहती हूँ कि पेट्रोल के दाम में, आप हमारे देश की बात करते हो, सेंकड़ो देश ऐसे हैं, उनमे से 15 देश तो ऐसे हैं, जो रो रहे हैं, जहाँ घरों के आगे गाड़ियाँ छोड़ दी गई हैं। आप सोचिए भारत में ऐसा कोई नहीं है, जिसने अपनी गाड़ी को पेट्रोल… (व्यवधान)

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Hon. Chairperson Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

Sir, the whole nation is worried about the rising prices of essential commodities including food items and other things. The only question before us is, what exactly is the reason for all these things and how to address this burning issue of our country.

Sir, the Government is trying to hide in a safe zone by saying that it is an after-effect of the COVID-19 pandemic and also an impact of the Russia-Ukraine war. They even say that it is a global phenomenon. To a certain extent, the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war must have put an impact on this. We are not denying this fact. But at the same time, if we make a meticulous study, we will be able to understand that the Indian Economy was clearly showing a downward trend even much before the outbreak of the COVID-19 pandemic.
and the Russia-Ukraine war. What was the management of financial fundamentals of this Government?

Sir, there are certain yardsticks to measure it. They are, Gross Domestic Product, unemployment rate, inflation rate, fiscal deficit of the Government, domestic currency’s relative value against US Dollars, balance of payment, level of poverty and inequality, etc. If we analyse all these things of this Government in the past, we will understand that the performance of this Government was a poor show. They have to admit this thing. Of course, there was wide publicity and false claims regarding this.

Sir, what exactly is the position now? Kitchens are in turmoil because of the pressure of inflation. We had lockdown in the country during the COVID-19 pandemic. I apprehend, we will have lockdown in our kitchens also because of this negative strategy of this Government. Similarly, there is an erosion of people’s purchasing power. It is diminishing like anything. It goes without saying that the family budget is collapsing. Moreover, the devaluation of the Indian Rupee against the Dollar is the most worrisome issue. We can understand this very well.

Sir, a paradoxical situation is also coming up where a large dependability on import and a diminishing trend in export can be seen. That is also a worrisome issue. We can very well understand that that will lead to imported inflation which would also be a burden on the people.

Sir, the GST Council’s decision on imposing tariff on the items of mass consumption is also terrible. My learned friends were explaining all these things. It
goes without saying that nobody can have any kind of adjustment in this. India’s debit obligation is also very high. It will also have a very big impact on our economy. This is making a negative marketing sentiment against India. So, if we analyse all these things, it is amounting to a bad position as far as India is concerned.

Sir, I wish to ask a question from the Government whether it is serious to take up meticulous kind of activities in order to arrest these kinds of bad synergies. I feel, the Government is not at all interested in that. What is the priority of the Government? The Government’s priority does not seem to be of economic reforms. They are engaged only in political kind of considerations. They forget all these things when such things happen. So, I do not want to elaborate it further.

Sir, one of my learned friends from the other side was saying that under Modi ji, their Government has done wonders. What is the position of India now? Where does India stand today? They are all saying that they have done wonderful things. I would like to quote the report of the United Nations Development Programme.

The Human Development Index 2020 report was published by UNDP. As per the report, India stands at 131st rank out of 189 counties in the world. Now, I want to ask them where does India stand. They are all making false claims. Similarly, in terms of World Press Rankings, India slipped 8 positions below 142nd rank last year out of 180 countries in the world. ... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.
SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: I am concluding. There also you can see that India’s position is much lower. In the Global Hunger Index also, India’s ranking is at 101\textsuperscript{st} position, which is much below even the African countries. If this is the position of India in international indices, then what is the meaning of their claims?

Sir, in order to have progress in a country, the essential ingredients are a congenial atmosphere, peace and co-existence. Unfortunately, you have spoiled that. There are many things to say. The people are worrying today.

....(Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER: I am concluding with only one thing. The Government is purposefully opening the floodgates of trouble. That is why I am saying that unless you ensure peace, and do justice to everybody, we will not be able attain economic growth in the country.

With these words, I conclude. Thank you very much.
डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद) : सर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया। यह वह टॉपिक है, जिससे इस देश का हर दृश्य इफेक्ट होता है।

इसीलिए, पार्टियां में इस गतिरोध हुआ। जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से गरीब पर इसका असर है, यह मुझसे और आपसे छिपा हुआ नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि इसकी में-वजह है, जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के रूप में बढ़ाए गए हैं। हमें यह दौर बाद है, जब 140 और 150 पर-बैरल इंटरनेशनल मार्केट में तेल बिकता था, तब हम 70 रूपए पर-लीटर तेल खरीदते थे। हमने वह दौर भी देखा, जब 30 डॉलर पर-बैरल तेल मिला, तब हमने 80 रूपए पर-लीटर तेल खरीदा। आखिर यह किसी पैग्रेंट को पता नहीं चढ़ा? वह पैसा कहां गया? अपने किन चीजों पर खर्च किया? आपने गरीबों का और हम सब लोगों का किस तरह से खून चूसा, यह सबको मालूम है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि अचानक एक फैसला आया कि डीमीनिटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई।

नोटबंदी के बाद देश में क्या हालात हुए, यह सबको पता है। हमारी महिलाएं, हमारी बहन-बेटियां, हमारी घरवालियों के पास जितना भी जमा धन था, वह अपने निकालकर बाहर पहुंचा दिया। 

मैं अपनी इमरजेंसी के लिए रखा करती थी। सर, हमारे देश ने बदसलूकी से वह दौर भी देखा है, जब कोविड की इमरजेंसी आ गई, जिसमें हजारों लोग मर गए। तब गरीब के पास अपने के बदन को जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी। तब गरीबों ने नदियों में अपने परिवारों को बहाया था। उस गरीब की आह! कोई क्यों नहीं सुनता? हम अपनी ही बातों में मन हैं। कोविड की वजह से तकरीबन 50 लाख लोग अजीबों बन गए। आपना वादा किए थे कि दो करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। आठ साल में सोलह करोड़ लोगों को रोजगार मिलने चाहिए थे। अभी आपने रिपोर्ट देखकर कि कुल सात लाख लोगों को रोजगार मिले हैं। आखिर ये लंबी-लंबी बातें कहने से क्या फायदा है? जनता को क्यों मिसगाइड किया जाता है? एक डॉलर की कीमत 80 रूपए हो गई थी। एक दौर वह था, जब वह थोड़ा भी बड़ा था, तो बड़ा शोर मचा था। महंगाई की बहुत बड़ी वजह यह भी है।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कापरीट सेक्टर को आपने कितनी सब्सिडी दी है? आपने गैंग के सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी। आपने खाने-पीने की चीजों
पर, दूध, दही जैसी चीजों पर जीएसटी लगा दिया। दाल, आटे पर जीएसटी लग गया। क्या आप
चाहते हैं कि गरीब पैकेड फूड न ले? सभी को पता है कि जो चीजें खुली बिकती हैं, उनमें कितनी
ज्यादा मिलावट होती है। खाने की चीजों में मिलावट होने की वजह से देश के लोग बीमार होते जा रहे हैं।
किसी के गुद्दे फेल हो रहे हैं, किसी का जिगर फेल हो रहा है और किसी को कैंसर हो रहा है। क्या
आपका इन्द्रायनेकटली आबादी को कम करने का यह भी एक तरीका है? आपने उन चीजों पर
जीएसटी लगा दिया है, जो गरीब की थाली में था। मेरी आपके मायम से सरकार से गुजारिश है कि
जीएसटी को फौरन वापस लिया जाए। महोदय, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि गरीब मरीज कैसे
इलाज कराता है। वह अपनी बीवी का जेवर बेचता है, वह मकान गिस्की रख देता है, वह अपनी जमीन
गिस्की रखकर अपने परिवार का इलाज कराता है। आपने एक हजार के कमरे पर भी जीएसटी लगा
दिया। गरीब पहले ही मर रहा है और बहुत परेशान होकर अपना इलाज करवार रहा है। यह कौन-सी
इंसानियत है कि वह इस तरह का टैस दे? इस समय देश में एक भी आदमी ऐसा बचा हुआ नहीं है,
जो टैस न दे रहा हो। आप देश में इन्फ्रेशन के हालात भी देख रहे हैं। मैं आपके मायम से सरकार
से कहना चाहता हूं कि बड़ी हुई जीएसटी की दरों को फौरन वापस लिया जाए और डीजल, पेट्रोल की
कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कम किया जाए।

**श्री जयंत सिंहा (हजारीबाग):** सभापति जी, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात
रखने का मौका दिया है। यह एक ऐसा विषय है, जो सबसे जुड़ा हुआ है और सदन का यह दुर्मिल छोड़े
कि बहुत दिनों से हमारे विषय के साथीजण वैल में आकर, पले कार्ड उठा-उठाकर इस विषय पर अपनी
बातें रखना चाह रहे् थे। हमें लगा कि कुछ-न-कुछ बहुत बड़ी बात होगी, जो आज ये लोग हम लोगों के
समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम सभी साथीजण बहुत ध्यान से यहां बैठकर इनकी बातों को सुन रहे थे। उस
tरफ के सभी वकालों की बात को सुनकर मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि बचपन में स्कूल में
संत कबीर जी का एक दोहा हमें सिखाया जाता था और वह दोहा मुझे इस समय याद आ रहा है –
‘बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जब दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई।’ ये लोग
महंगाई देखने चले थे, लेकिन इन्हें कहीं महंगाई नहीं मिली। यदि ये अपने अंदर देखेंगे तो इन्हें पता
चलेगा कि यदि इन्हें महंगाई की कहीं चिंता करनी है तो इन्हें अपने राज्यों में करनी है। आपने महंगाई की बात कहीं, आपने गरीबों की बात कहीं, आपने कई आंकड़े भी प्रस्तुत किए। आपने यह भी कहा कि आंकड़ों से पेट नहीं भरता है। सुप्रिया सुले जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने बिलकुल सही कहा कि आंकड़ों से पेट नहीं भरता है। मैं बताता हूं कि पेट कैसे भरता है। मैं जाता हूं पेटों वंचायत। मैं रामपुर पंचायत जाता हूं। मैं देहर पंचायत जाता हूं। मैं अपने जिले की सभी पंचायतों में धूमता हूं। और जब वहां जाता हूं तो वहीं सभी गांव, देहात के लोग कहते हैं कि हमारा पेट माननीय मोदी जी ने भरा है, हमारा पेट हमारी सरकार ने भरा है। जब से कोविड के पीड़िता आई है, हमने गरीब कल्याण योजना के तहत सभी को मुफ्त अनाज दिलवाया और जो-जो उनकी जरूरत थी, उन्हें पूरा करने का प्रावधान हमने कराया। आज किसी गरीब की धारा को देखिे, शायद आज आपको वह गरीब की धारा नजर नहीं आती होगी। आप मेरे साथ झारखंड का दौरा करें। झारखंड एक अति गरीब राज्य है। आप किसी गरीब की धारा को देखिे। आप उससे पूछें कि आपको चावल के लिए क्या भाव देना पड़ रहा है, तो वह आपको बताएगा कि आज चावल मुफ्त मिल रहा है। दाल भी बहुत कम दाम में मिल रही है, मुफ्त मिल रही है। आप देखिए कि जो सब्जी पहले दस-पन्नू रुपये की मिलती थी, आज भी वह सब्जी आठ साल बाद दस-पन्नू रुपये की मिलती है और ज्यादा-से-ज्यादा आज पन्नू-बीस रुपये में मिलेगी। आप बताएं कि कहां सब्जी का दाम बढ़ा? आप अंडे के दाम देख ले। आप आटा, दूध का दाम भी देख ले। हर वस्तु पर हमारी सरकार का अनुच्छेद रहा है और अक्लपनीय रहा है। आपके समय ऐसा बिलकुल नहीं हो पाया था। आज गरीब की धारा आंकड़ों से नहीं, आज गरीब की धारा वस्तुओं से भरी है।

यह वास्तविकता है, जो आपको पसंद नहीं आयी। आप महंगाई ढूंढ रहें हैं, लेकिन आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है, क्योंकि महंगाई है ही नहीं। आप आम जनता के नज़रिए से देखें, तो आपको रूप्त नजर आएं कि उसकी धारा हम लोग ने भर दी है और न केवल हमने धारा भरी है, हमने उसे और भी कई सारी चीजें दी हैं।
सभापति महोदय, अभी बहन मीना जी ने बताया कि अगर आप देखें तो आज गरीब के घर में हमने बैंक खाता पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दी, शौचालय पहुंचा दिया, हम जल पहुंचा रहे हैं और वे पकके घर में रह रहे हैं। जहां उनको पीड़ा थी कि अगर कोई अस्वस्थ होकर अस्पताल पहुंच जाए, तो आज उसको 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा ‘आयुष्मान भारत योजना’ के माध्यम से हम दे रहे हैं।

आखिर कौन-सी महंगाई, जब हमने करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपये का इतना बड़ा वरदान दिया है? आज सेंचुरियन मोड में करोड़ों लोगों को हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं। भारतीय अधीक्षक जी मौजूद हैं और उनको अग्रणी हैं। यहां सत्यपति जी मौजूद हैं, वीडी राम जी मौजूद हैं और हम सब लोग लेखा समिति के सदस्य हैं। उसी समिति में सीएजी के द्वारा गंभीरता और बड़ी महिंद्रा के साथ जांच हुई।

उन्होंने हमें बताया कि जहां एक समय किसी को एक भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था, वही 'उच्चवर्धन योजना' के तहत लगभग सभी को गैस सिलेंडर मिल चुके हैं। आम तौर पर 3 या 4 सिलेंडर हर वर्ष लिए जा रहे हैं। जिसके पास कुछ नहीं था, वह आज 3 या 4 गैस सिलेंडर ले रहा है। कल्याण बनजी साहब कह रहे थे कि सिलेंडर अलमारी में बंद हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वे कौन-सी अलमारी में बंद हैं? जब सीएजी ने जाकर देखा कि आज 3 या 4 सिलेंडर प्रतिवर्ष खरीदे जा रहे हैं, तो आप ये कौन बात करना चाहते थे?

आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको महंगाई नहीं मिल रही है। उपरोक्त सदन का चलन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई आपको दूर करने में मदद नहीं करते हैं। आपको उन्हें फिर कैसे करना चाहिए?

सर, मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि आज गरीब को महंगाई महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी की दूरदर्शी सोच के कारण ऐसा हुआ है। जरा सोचिए कि उन्होंने यह घोषणा के बाद सभी को बैंक खाते से जोड़ दिया और उन्हें बैंक के खाते से रुपये पहुंचा दिये। माननीय मंत्री जी के द्वारा जनसमुदाय को उनका यह आदेश दिया जा सकता है कि उनका यह आदेश दिया जा सकता है।
होता था, लेकिन आज के समय लोकेज ही नहीं होता है। उनको जो लाभ मिलने चाहिए, वे लाभ मिल रहे हैं, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने डीबीटी बना दिया है। जनधन को हम लोगों ने दिलवा दिया है और इस जैम ट्रिनिटी के माध्यम से हम लोगों ने महंगाई से जनता को सुरक्षित रखा है और उनके लिए एक कवच बना दिया है। यह हम लोगों की दूरदर्शी सोच थी। मैं विपक्ष के मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि जब कोविड आपदा आयी, तो हम लोगों के पास वह इन्फ्रास्ट्रक्चर था, वह फाइनेंशियल सिस्टम था कि हम हर किसी की इस कवच के द्वारा सुरक्षित रख सकें। यहीं वजह है कि आप जब आम जनता के बीच महंगाई दूर कर सकते हैं, तो वह नहीं मिलायेंगे, क्योंकि आज माननीय प्रधान मंत्री जी की साहसिक नीतियों के कारण हम उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं। यह मे हम जनता के नजरिए से बता रहा हूं। किसी गरीब की थाली के नजरिए से बता रहा हूं, उस दृष्टिकोण से बता रहा हूं, लेकिन हमारे विपक्ष के कई ऐसे साथी हैं, जो बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं, आंकड़ों को लाते हैं, आईएमएफ के आंकड़े लाते हैं, अन्य सभी के आंकड़े लाकर हम लोगों को बताते हैं। अगर हम इन आंकड़ों को देखें, जो हम लोग नहीं कह रहे हैं, यह आईएमएफ कह रहा है, वॉल्ड बैंक कह रहा है, दुनिया के सब जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वे कह रहे हैं, वे बता रहे हैं और वे सब यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन आर्थिक संकटों और परिस्थितियों को संभाला है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। दो बड़े-बड़े हम लोगों को शॉक आए हैं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सब लोगों ने स्वीकारा है और इनके बारे में कहा भी है। Once in a Century ये शॉक हैं। इस दरमियान भी हम लोगों ने जनता को सुरक्षित रखा, उनको महंगाई नहीं झेलनी पड़ी और जो कोविड के बाद जो हमारी रिकवरी हुई और यूरेन क्राइसिस के होते हुए भी हमारी रिकवरी हुई है, वह विश्व में एकदम टॉप में है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आईएमएफ और वॉल्ड बैंक कह रहा है। आज ग्रोथ में, जैसा अभी उदासी साहब कह रहे थे, We are the fastest growing major economy in the World despite these economic shocks. 

अधीर जी, हमें रोशनी की कीमत तभी मालूम होती है जब हम अंधेरे को जानते हैं और हम सब लोगों ने मूगीए का अंधेरा देखा है। मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं। मूगीए के समय यही
हालात हुए कि ऑयल का प्राइस बढ़ने लगा, जैसा अभी शौक आया है कि ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। सब लोग बोल रहे थे कि तेल का भाव बढ़ता चला जा रहा है, वैसे ही यूपीए के समय भी तेल का भाव 60-70 से बढ़ते-बढ़ते 100-110 होने लगा। क्या हुआ, देश में महंगाई की दर बढ़ी तेजी से बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। उस समय जो इंपलेशन था, जो महंगाई की दर थी, अब हम टेक्निकल बात कर रहे हैं, महंगाई की दर कितनी हुई, 10 परसेट, 11 परसेट, 12 परसेट, लोग सड़कों पर आ गए। लोग सड़कों पर आ गए, तब उन्होंने महंगाई की बात रखी, तब हमें महंगाई मालूम पड़ी। अब इस बार फिर वही हालात आए हैं। आप सबको मालूम होगा। आप सब लोग अखबार पढ़ते हैं। आप सब जानकार लोग हैं। अभी भी, फिर ऑयल का प्राइस बढ़ने लगा है। यह विश्व के बाजार का मामला है, यह हमारे घरेलू बाजार का मामला नहीं है। अभी जी, यह विश्व के बाजार का मामला है। आप जानते हैं कि वही हालात हैं, फिर ऑयल का प्राइस 100-110-120 बढ़ रहा है और महंगाई की दर व्यापर है।

10 परसेट है, 11 परसेट है, 12 परसेट है, बिलकुल नहीं। आज के समय, क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे अच्छे-अच्छे निर्णय लिए हैं, हमारी नीतियाँ अच्छी रही हैं, तो आज के समय महंगाई की दर सिर्फ 7 परसेट है। विश्व में आज के समय क्या है, यूएस में क्या है? उस समय, यूपीए के समय अंधेरे में थे, वह हमारे देश में अंधेरे का जमाना था, हमारे यहाँ 12 परसेट इंपलेशन था, अमेरिका और यूरोप में क्या इंपलेशन था, वहाँ दो परसेट इंपलेशन था, एक परसेट, तीन परसेट इंपलेशन था। आज यूरोप में और यूएस में इंपलेशन क्या है, आज वहाँ 8 परसेट और 9 परसेट इंपलेशन है और हमारे यहाँ उनसे कम इंपलेशन है, हमारे यहाँ 7 परसेट इंपलेशन है। यह यूपीए के अंधेरे को और एनडीए की रोशनी को साफ देशाता है।

कुशलता क्या है, योग्यता क्या है, ये आंकड़े आपको साफ बता रहे हैं। मैंने थाली की भी बात की, मैंने आंकड़ों की भी बात की, क्योंकि जहाँ भी हम महंगाई खोजें, थाली में खोजें, आंकड़ों में खोजें, आपको कहीं भी महंगाई नहीं मिलेगी। यह सिर्फ आप चाहते हैं। ऐसा क्या है?

हमारी कई नीतियाँ थीं। हमने इंडोटी कम की, हमने एडिबल ऑयल पर इंडोटी कम की, हमने सोयाबीन पर इंडोटी कम की, हम लोगों ने पेट्रोल, डीजल का एक्साइज टेक्स घटाया, हम लोगों ने
भहत सारी नीतियाँ अपनाय । हम लोगों ने बहुत सारे साहसिक कदम लिये, ठोस कदम लिये और तब जाकर हम लोग महंगाई को कंट्रोल कर पाए हैं । जो आप यूपीए सरकार में नहीं कर पाए, वह हम लोगों ने आपको करने को दिखाया है । जो प्रथा की बात हो रही है, मैं विपक्ष के सभी साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज ही जीएसटी के आंकड़े आए हैं । आप लोग कह रहे हैं कि जीएसटी में यह सब गलत काम किया गया है, उस जीएसटी के आंकड़े आए हैं । आज जुलाई माह का 1.5 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी का कलेक्शन है । आप लोग कह रहे हैं कि जीएसटी में यह सब गलत काम किया गया है, उस जीएसटी के आंकड़े आए हैं । आज जुलाई माह का 6.9 परसेंट हो गया है । यह आपको बताता है कि हम लोग किस कुशलता से अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं।

महोदय, अंत में, मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमें महंगाई की चिंता करनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए हम लोग अपने को बिलकुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने को आकर्षण महसूस कर रहे हैं कि हमें आज के समय महंगाई के बारे में कोई खास चिंता नहीं करनी चाहिए । अधीर जी, अगर चिंता करनी है तो हम अपनी चिंता करनी है, आप लोगों की चिंता करनी है, क्योंकि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया है, सिखाया है कि रेवड़ी वाले भी बहुत सारे लोग हैं । इस देश में बहुत सारे रेवड़ी वाले भी घूम रहे हैं । आपका कोलकाता आना-जाना है । आपको मालूम है कि वहां संदेश भी मिल रहा है, रसगुल्ला भी दिया जा रहा है, मिस्टी दोई भी दी जा रही है । ये रेवड़ी वाले बहुत हैं । हमारे राजस्थान में भी कई सारे मित्र हैं । मीणा जी हैं, आपको मालूम है कि वहां जयपुर में भी चूरमा बनाया जा रहा है, उसमें भी डाली जा रही है । उसको चूर-चूर कर चूरमा खिलाया जा रहा है । दिल्ली वालों को एक ऐसा हलवाई मिला है, जो जलेबी ही तल्ला रहता है । वह जलेबी की उस कढ़ाई को लेकर पंजाब पहुँच गया है और अमृतसर में भी जलेबी खिलाने वाला है । अब, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, वही कढ़ाई लेकर जलेबी वाला गुजरात घूम रहा है, हिमाचल घूम रहा है जलेबी खिलाने के लिए । साथियों, अगर हमें चिंता करनी है, तो उन संदेश वालों की, उन चूरमा वालों की,
उन जलेबी वालों की, उन रेवड़ी वालों की, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधान मंत्री देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वे हमें सुरक्षित रखेंगे। मैं अंत में एक ऐतिहासिक बात बताना चाहता हूँ।

माननीय सभापति: आप समाज की जिजिए।

श्री जयंत सिन्हा: सोशल सिक्योरिटी को माननीय प्रेजीडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट जी ने अमेरिका में इंट्रोड्यूस किया था। उसके बारे में मेडिकेयर और मेडिकायल आया। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट इतने लोकप्रिय हो गए कि एक चुनाव नहीं, दूसरा चुनाव जीते, तीसरा चुनाव जीते और उनकी इतनी लोकप्रियता थी कि उसके बाद लोगों के कहा कि अगर हम उनके जीतने नहीं देना है तो हमें टर्म लिमिट्स लानी पड़ेगी। अगर हम भारत में भी टर्म लिमिट्स लाएंगे, तभी जाकर कोई माननीय प्रधान मंत्री जी को प्रधान मंत्री पद से हटायेगा। नहीं तो यह देश की जनता उनको हरदम उस पद पर देखना चाहती है और जलेबी वालों से हमें सुरक्षित रखना चाहती है। बहुत-बहुत धन्यवाद!
श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब, बहत-बहत शुक्रिया।

यह बात समझ से बाहर है कि सरकार ने महंगाई जैसे मुद्दे पर बड़ी हठधिमिता से आज तक बहस टाल दी। यह बहस जो आज इस हाउस में हो रही है, वह आज से दो हफ्ते पहले 18 तारीख या 19 तारीख को हो सकती थी। हाउस का जो वक्र जाया हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? जब महंगाई पर बात हुई तो इससे किसी को इंकार नहीं है कि मुल्क की आवाम को कमरतोड़ महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। होना यह चाहिए था कि जो ट्रेजरी बंचेज हैं, वे बड़ी साफगोई से यह मानते हैं कि हां, महंगाई का सामना आवाम को है और उसके लिए उपाय क्या है, वे उनकी तजवीज़ देते। लेकिन यहां बड़ी हठधिमिता से उसको नकारा ही जाता है या उसके लिए ऐसा जवाज़ दिया जा रहा है, जिस जवाज़ की कहाँ पर बुनियाद ही नहीं है।

जनाब, इनके जो आंकड़े हैं, जो एनएसएसओ के फिगर्स हैं, इंलेशन 7.4 परसेंट है, जो सीपीआई इंलेशन है। टोलरेंस लेवल 6 परसेंट है। ये खुद ही मानते हैं कि हां, जो सीपीआई की इंलेशन है, वह इंलेशन जो हाली चाहिए थी, उससे ज्यादा है। हॉलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में कहना चाहता हूं। जो आंकड़े हाउस में दोहराये गए हैं, में उनको रिपीट नहीं करूंगा। हॉलसेल प्राइस इंडेक्स की इंलेशन 15.88 परसेंट है। यह इस साल की बढ़ती नहीं है, यह पिछले साल में सबसे ज्यादा है। पिछले दशक से इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, बीते सालों में वह 13.11 परसेंट के करीब थी। इस सारे पसे मंज़र में यह कहना कि इंलेशन या महंगाई कहीं है ही नहीं, वह आपको कहीं मिलेगी नहीं। वह बेसलैस है, उसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। यह इंलेशन क्यों हुई और कहा जा रहा है कि जो भी उपाय किये गए, जो भी कदम उठाए गए, सारे विश्व में, सारी दुनिया में और सारे मुक में उसकी सराहना की जा रही है। डिमोनेटाइजेशन को मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर भी एक डिजास्टर माना गया है। यह पहला कदम था, जो मुल्क की महंगाई के खिलाफ था। इसके जो असरात थे, उससे आज तक हम जूझ रहे थे। उसके बाद और कदम उठाए गए, जैसे फाम लोज़ और जो मिस-एलोकेशन ऑफ प्रिशियस रिसोर्स्स हैं, उनकी बात हुई। जो पैसा लगाना चाहिए था, वह जॉब
क्रिएशन और एम्प्लॉइज़ जनरेशन पर लगाना चाहिए था। वह ऐसे मुद्दों पर लगाया गया और अपनी सिर्फ ego hassles की वजह से लगाया गया।

जनाब, दूसरी बात जीएसटी की है। जीएसटी की बुनियाद ही इसलिए पड़ी ताकि ये सारे रिसोर्सेजें जेट्रलाइज हो जाएं। अब यह सूरत-ए-हाल हो गया है कि जैसे जम्मू-कश्मीर में सन् 1947 से पहले आमरियत का ज्ञान था, क्रेडल से ग्रेज़ तक, जन्म से शमशान तक हर चीज़ पर टैक्स आयाद की जाती थी, जो आमरियत थी, उस निर्जान में बच्चे के पैदा होने से लेकर जब तक वह इसान रुखसत नहीं हो जाता था, तब तक हर मरले पर, हर दिन टैक्स लगता था। वहीं मिसाल आज इस सरकार से मिलती है। अब ये कहते हैं कि कहीं पर मंहगाई नहीं है, कहीं पर टैक्स नहीं है। आपने एक इरेज़र पर टैक्स लगाया है, आपने एक एलईडी बब पर टैक्स लगाया है, आपने पैड फूड पर टैक्स लगाया है। टैक्स की ऐसी रिज़ीम कहीं आपको मिलती है?

आप इतिहास में देख लीजिए। हम उनसे यह बात सुन रहे हैं, जो बड़े बिभिन्न माने जाते हैं, जिनकी अपनी एक हैसियत है, अपना एक रूत्बा है। वहां तक नहीं थी, ऐसी बात सुनने का। जनाब, जम्मू-कश्मीर की बात कुछ अलग है। जनाब, कोई 61,000 के करीब फैललीज में ऐसे एम्प्लोइज हैं, ऐसे वर्कर, ऐसा वर्कफोर्स है, जो अंडर पेड हैं, अंडर एम्प्लोइज है। जनाब, उनके कम्पाउंटेंट्स में बांटा गया है। किसी का कहा गया है कि आप केजुअल वर्कर हो, कोई नीड बेसड वर्कर है। ऐसे 61,000 के करीब हैं, जहां मिनिमम वेजिस भी नहीं मिल रहे हैं। जनाब, जो मंहगाई का असर है, आप उनके नज़र से देखिए। जनाब, आपको सुन कर ताजजुब होगा कि वहां पर एक होमगाड को 2700 रुपये महीने के मिलते हैं। वही होमगाड जिसने अभी अमरनाथ में बचाव कार्यवाही की है, जिसने इसानी जाने बचाई है, जबकि दिल्ली में एक होमगाड को 22,000 रुपये की तनख्वाह मिलती है। वहां पर 61,000 के करीब ऐसे लोग हैं, जिनको मिनिमम वेजिस से कम मिलता है। जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के नाम से जाने जाते हैं, कॉलेज डेवलपमेंट फंड के नाम से जाने जाते हैं, केजुअल वर्कर्स, नीडबेस्ट वर्कर्स या बाकी जो वर्कर्स हैं। ... (व्यवधान) जनाब, वहां पर सबसे ज्यादा परेशानी उनको है, जो रैथ्युलराइज़ेशन का वेट कर रहे हैं, जिनकी नौकरियां मुस्तकिल नहीं हो रही हैं।
सीआईसी के मुलाज़मीन हैं, फरल डेवल्पमेंट के मुलाज़मीन हैं, बाकी मुलाज़मीन हैं, जिन पर ज्यादा महंगाई की ओर भी ज्यादा मार है, क्योंकि वे अंडरपेड हैं, उनको वह नहीं मिल रहा है, जो कि मिलना चाहिए। जनाब, इसका उपयोग क्या है? सरकार को करना क्या चाहिए। हम तबको करते हैं कि जब जवाब दिया जाएगा, तब उपयोग के बारे में बात की जाएगी। अभी तो यह नकारते हैं, कहते हैं कि महंगाई आपको मिलेगी नहीं। जनाब, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जो अभी ताजा टैक्स हरेक चीज पर लगाए हैं, वह सारा डिसीजन आप रिवर्स कीजिए। आप तो फार्म लौज़ को इतना डिफेंड करते थे, फिर आपको जब रियलाइज़ हो गया कि यह चलने वाली बात नहीं है, तो फिर कैसे आपने वे अनदृष्ट किए? जनाब, महंगाई कम हो जाएगी, पहले आपने जो टैक्स लगाए हैं, उनको खत्म कीजिए।

जिससे मुताबिक हैं सबसे निचला तबका, ऊपर वाला तबका नहीं, समाज का सबसे निचला तबका मुताबिक है, जो नए टैक्स आपने लगाए हैं, इस महंगाई से वह मुताबिक है। जब तक आप उसको रिवर्स नहीं करेंगे, तब तक इस महंगाई का असर जो है, निचले तबके पर है, डिसाम्पावर्ड पर है, सोसाइटी का अनअटिडिड पर्सन पर है, तब तक वह कम नहीं होगा। जनाब, आम मुल्क में क्या है क्या नहीं है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में जो ये 61,000 के करीब फैमलीज हैं, वर्कर्स हैं, जिस मुल्क में जो पॉवर्टी लाइन है, खते इफलास है, उससे नीचे 30 पीसीडी आबादी रह रही हो, वहां मार्केट फोरेस्ट पर उस मामले नहीं छोड़े जाते हैं। वहां पर आपको इंटरवीन कर के उनको राहत देनी है। जो हमारा सिस्टम है, जिसकी कल्पना आईन में की गई है, उस सिस्टम में गरीबों के लिए जो अफिसमेंटिव एक्शन की बात है, उसकी गुंजाई भाईजूड है। नंबर दो, जब तक फ्यूड और गैस की प्राइस कम नहीं होगी, उस पर कई गुना ड्यूटीज़ लगी हुई है। आप उन ड्यूटीज के नाम पर खुद अपने लिए रिजर्व करते हैं और स्टेटस को उनका हिस्सा देते नहीं हैं। वह अलग बात है, लेकिन जब तक आप वह नहीं करेंगे, तब तक यह जो महंगाई की सतह है, लेवल है, जहां लेवल कम नहीं होगा। वह राहत नहीं होगी, जो हमारा डिसाम्पावर्ड, अनअटिडेड और डाउनट्रॉडन सेवक चाहता है।
HON. CHAIRPERSON: Now, it is already 6 o’clock. If the House agrees, we will extend the time till the debate or this subject matter is over. Do you want reply today itself?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: The House is extended till the conclusion of the debate.

18.00 hrs

*SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BATHINDA):* I thank you, Hon. Sir, for giving me the opportunity to speak on the important issue of price rise. For two weeks, the proceedings of the House remained suspended. Crores of rupees of exchequer were lost in the process. Only then did the Government agree to have discussions on the issue of price rise. On 17th of last month, during the all party meeting, it had been decided that price rise must be discussed in the House. But, the Government refused to let the discussion on this issue take place. At least, now we are discussing this important issue and I am happy about this.

18.01 hrs (Shri Kodikunnil Suresh in the Chair)

Sir, tall talk from all sides is the order of the day. The treasury benches say that there is no inflation and price rise. They make fun of this fact. The Government is sprinkling salt on the wounds of poor people. Congress makes tall promises regarding waiver of loans of farmers. The present Government makes tall claims regarding doubling the income of farmers. However, the ground reality

*English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.*
remains dismal. This is what they said in 2015. 2022 has come and situation is critical. Now, they talk about the tricolor flag. Where are the farmers whose income has been doubled?

The farmers are in a miserable state today. I hail from Punjab. The Central Government had said that ration is being given to the poor. But, why are the poor people suffering. During Covid, we had seen the crumbling of Government infrastructure. The farmers of Punjab continued to fill the Central pool with foodgrains by the dint of their sweat and blood. However, these farmers of Punjab are in a miserable condition. Spurious seeds of pulses and sunflower have wreaked havoc. Paddy crops, wheat crops are being damaged due to various reasons. But, the Central and State Governments do not take any action against the guilty shopkeepers or companies.

We talk about Swaminathan Committee Report that it will be implemented. However, a cruel joke is being played against the farmers. Promises were made regarding constituting a Committee on MSP. An agitation was launched by farmers. 700 hapless farmers lost their lives. They became martyrs. However, when the Committee on MSP was set up in 2021, it failed to deliver justice. Farmers withdrew their agitation. At that time, the agreement said:

‘यह स्पष्ट किया जाता है कि किसान प्रतिनिधि में एस.के.एम. के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कमेटी का एक मैंडेट यह होगा कि देश के किसानों को एम.एस.पी. मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए।’

My Hindi may not be up to the mark but this is what is written here. When the Gazette was issued in 2022, all 26 Members who had been included in the
Committee were those who had supported the black, draconian laws. Farmers have rejected that Committee. Tall claims are made ‘to make the MSP more effective and transparent’. But, it is far removed from reality.

The Central Government claims that there is no inflation or price rise. Why doesn’t the Government tell what is the price of diesel, seeds, medicines etc.? Prices of all essential commodities are going through the roof. When petrol and diesel prices soar, it has a cascading effect on all items. Input cost of cultivation increases. There is 100% increase in cost of everything in the last eight years. MSP is hardly increased by 2%. What an irony! Diesel, petrol, seeds, fertilizers, urea etc. – the cost of all these items increased by 100% but MSP is increased by a paltry 2%. This is a cruel joke perpetrated against the farmers.

Government says that things are rosy. There is no problem. However, the poor and farmers are finding it difficult to make both ends meet. Farmers cannot send their children to schools. Poor people cannot get treatment in a good hospital. What a sorry state of affairs that Government is patting its back and has turned a deaf ear and a blind eye towards the plight of poor and farmers. I am pained. I demand that the Swaminathan Commission Report must be implemented. Promises made must be fulfilled. GST is being imposed on items like curd and rice.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Please give me two minutes, Sir, you are imposing GST on everything. The farmers must get their rights. It is very unfortunate that this Government says that there is no inflation and price-rise.
The poor people are finding it difficult to make both ends meet. I do hope that the Government will take tangible steps to meet the crisis of inflation and price rise and provide relief and succor to the common man.

Thank you.
श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं मोदी सरकार से जानना चाहता हूँ, देश की माताएँ आपसे सवाल कर रही हैं कि आपने उनके मासूम बच्चों को दूध और अंडे से कैसे महसूम करके रख दिया। देश का यह ट्रक ड्राइवर, जो नौजवान है, आपसे सवाल कर रहा है कि उसकी आमदनी वर्ष 2014 से नहीं बढ़ी, मगर उसके खेतियों का आय बढ़ गया। देश का वह प्लांट शेफ मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि वह दो साल से बेरोज़गार है, जब कोविड-19 से कई नौकरियाँ हुईं और गैस का एक सिलंडर भी नहीं खरीद सकता। देश की 50 फीसदी आबादी जो नौजवानों की है, वह मोदी सरकार से सवाल कर रही है कि हम 50 फीसद तो हैं, मगर 28 फीसद बेरोज़गार क्यों हैं? आपने हमारा मुकर्ता बेरोज़गार क्यों बना कर रख दिया।

सर, आज देश की आंगनवाड़ी बच्चों को लेकर सरकार से सवाल कर रही है कि हम महीने के चार हजार पैसे में कैसे जीवन गर्लों। साथ ही साथ हमको कहा जाता है कि हम मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि उसकी भाग्यवानी की वर्ष 2015 में घटी थी, जब आज डबल हो गई। आज वे सिलंडर की रीफिल नहीं कर पा रही हैं।

सर, गरीब घरों की महिलाएँ देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रही हैं कि जो कॉस्ट ऑफ बेसिक ग्राहक थीं, उनमें 68 परसेंट का इजाफा क्यों हो गया, क्या मोदी सरकार को उसकी धनमंदिर बन नहीं कर सकता? आज इस देश का मजूर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि वर्ष 2015 से उसकी लागत द्वारा में सिर्फ 22 फीसद इजाफा हुआ है, मगर प्राइस ऑफ इंडिया और पूंजी अरेडियम में 50 फीसद इजाफा हुआ है।

सर, देश का गरीब जो आज भूखा है, वह देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछ रहा है कि मेरे बच्चों की भूख कब बिगाड़कर है, मगर देश में 215 बिलियन रुपये बैंक नहीं हैं। गरीब का पैसा कब तक बिलियन बंद हो जाएगा, वह क्यों? आज इस देश का मजूर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि वर्ष 2015 से उसकी लागत द्वारा में सिर्फ 22 फीसद इजाफा हुआ है, मगर प्राइस ऑफ इंडिया और पूंजी अरेडियम में 50 फीसद इजाफा हुआ है।

पीएलएफ कहता है कि आज 42 परसेंट से 45.6 परसेंट नौजवान खेतों में काम कर रहे हैं। क्या
मोदी सरकार जानती है कि मनरे में फाइनेंशियल ईयर 2022 के इन आठ महीनों में नौ मिलियन
लोग काम कर रहे हैं। क्या यह इकोनॉमी अच्छी है या इकोनॉमी की बरबादी को बताती है? आपने अब
tक 15 रियासतों को 4,700 करोड़ रुपये का बकाया नहीं दिया।

सर, वहाँ पर एक फोजी दोटी दिल के साथ देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आखिर आपने
आठ साल में देश की इकोनॉमी को बरबाद कर दिया, इसीलिए आप अभिवैर को लायें। आज उस
सिपाही का दिल दूर आ गया है, जिसने अपनी जवानी चीन और पाकिस्तान के फोजों के खिलाफ
आँखों में आंख ढाल कर खड़ा था। आपने इकोनॉमी को बरबाद कर दिया और देश के नौजवानों को
अभिवैर का मुकद्दम बनाकर देश की सुरक्षा से खिलावड़ किया है।

देश के मासूम बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी,
आपने हमारी किताबों, पेसिल और पेन पर 18 फीसद जीएसटी क्यों लगा दिया?

सर, देश के इकोनॉमी के एक्सपोर्ट्स प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि हमने कानून बनाया कि
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2 और 6 परसेंट के दरयान होगा, आखिर वह क्यों 7 परसेंट हो गया और
डब्ल्यूपीआई 15 परसेंट हो गया।

सर, देश के 40 करोड़ गरीब लोग देश के प्रधानमंत्री को खुल कर जवाब दे रहे हैं और पैगाम
पहुँचा रहे हैं कि इन्फ्लेशन करण्डन के बराबर है। वह 40 करोड़ गरीब देश के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं
कि आपकी सरकार और गूपीए की सरकार में कोई फर्क नहीं है। इन्फ्लेशन उनकी नज़र में करण्डन
है।

सर, देश का वह गरीब आदमी जो 95 फीसद एफडीज में डालता था, वह देश के प्रधानमंत्री से
पूछ रहा है कि आपकी सरकार के गलत फैसलों से और 7 परसेंट इन्फ्लेशन की वजह से उनको 3.5
परसेंट पर-एनम लॉस हो रहा है। वहाँ पर देश के गरीब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि हम
आपकी गलत पॉलिसी की वजह से आटा, ब्रिक्स, टूटपेस्ट कम खरीद रहे हैं। देश के वे लोग जो करों पर घर और गाड़ी लिये थे, उनके लोन में एक परसेंट का इज़ाफा हो गया।
आपकी तरफ से, गलत पोलिसीज की वजह से आरबीआई ने 0.9 परसेंट बढ़ाया तो बैंक्स ने 1 परसेंट बढ़ा दिया। इस देश का किसान मोदी सरकार से पूछ रहा है कि 31 पैसे के लिए मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनओसी नहीं देता है, मगर आपकी सरकार ने ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े डिफॉल्टर्स के 1,45,240 करोड़ रुपये बैड लोन के लिए राइट ऑफ कर दिए। देश का गरीब देश के प्रधान मंत्री से पूछ रहा है कि आखिर वह कौन सा बड़ा सरमायदार है, जिसका नाम ‘ए’ से शुरू होता है, 14 हजार करोड़ रुपये दिए जाते हैं, 12 हजार करोड़ रुपये दिए जाते हैं, एनपीए होता है। कब तक यह स्केम होगा, देश को आप ...* बनाते रहेंगे? FD rates have risen by 0.1 per cent, but banks are charging 0.8 per cent. What is this?

मैं खत्म करने से पहले याद दिलाना चाहता हं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी एक बजट स्पीच में एक शर ढा़था, ‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है।’ मैं कहना चाहूँगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिब, आपने गरीबों के चिराग को गुल कर दिया, आपने दोलतमंदों की हवा में इजाफा कर दिया। आपने गरीबों के पूरे रास्ते बंद कर दिए। शायर ने देश के प्रधान मंत्री के बारे में सही ही कहा था कि ‘जो कहता था तारों लोड़कर लांघू गया, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर।’

सर, यह इनकी पोलिसी है। यह मोदी सरकार की पोलिसी है। देख लीजिए, सिर्फ चकित एमपीज बैठे हैं। इनको प्राइस राइज से मतलब नहीं है। देश की जनता का आक्रोश समझिए, गुस्सा समझिए। आपको समझना पड़ेगा कि आज गरीब इस सरकार से मायूस है।

* Not recorded
جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): محترم اسپیکر صاحب، آپ نے مجمع بولنے کا موقع دیا، اس کے لئے بہت بہت شکریہ۔ میں مودی سرکار سے جاننا چاہتا بون، ملک کی ماتانین آپ سے سوال کر رہی بین کہ آپ نے ان کے معصوم بچوں کو دودھ اور انذار سے کیون محروم کر دیا ہے۔ ملک کا وہ ترک ذریعہ جو نوجوان ہے، آپ سے سوال کر رہی ہے کہ اس کی آمدنی سال 2014 سے نہیں بہتر ہے، مگر اس کے خرچے دھبل بو گنجے بین۔ ملک کا وہ پلمر مودی سرکار سے سوال کر رہی ہے کہ دو سال سے بے روڑگار ہے۔ وہ کوپ 19 سے فرضون میں ذُوب چھا ہے اور گیس کا ایک سلنڈر بھی خرید نہیں سکتا۔ ملک کی 50 فیصد آبادی جو نوجوانات کی ہے، وہ مودی سرکار سے سوال کر رہی ہے کہ بھی 50 فیصد توبین، مگر 28 فیصد بے روڑگار کیونہ بین کرا رکھے ہیں۔

جناب، آج ملک کی آنگن واثق ملازمین مودی سرکار سے سوال کر رہی بیں کہ بم 4500 روپے مین کیسے زندگی گزاریں گے۔ ساتھی بہ ساتھ بھی کہ یکا جاتا بیں کہ فریذ لان والک بن کر رہیں۔ ملک کی ماتانین مودی سرکار سے سوال کر رہی بیں کہ اچھوں ہیں ہیں کی سلنڈر کی قیمت جو سال 2015 مین تھی، وہ دھبل بو گنجے بیں۔ آج وہ سلنڈر کی ریٹل نہیں کرا پا رہی بیں۔

سر، غیرب مگھر کی خواتین ملک کے وزیر اعظم سے سوال کر رہی بیں کہ چو کاسٹ آف بیسک گروسرز تھی، اس مین 68 فیصد کا اضافہ کیون ہو گیا بیں، کیا مودی سرکار کو اس کی خبر بیں؟ آج ملک کا مزدور مودی سرکار سے سوال کر رہی ہے کہ سال 2015 سے اس کی تناخاب مین صرف 22 فیصد کا
اضافہ، بوا بے، مگر پرائنس آف ایسینشیل اور فوٹو آنہم میں 50 فیصد کا اضافہ بوا بے۔

سر، ملک کا غربی جو آج بہوکا سو ربا بے۔ وہ ملک کے وزیر اعظم سے پوجھ ربا بے کے میرے بچے رات میں بہوکے سوہے بین، مگر ملک میں 215 بلین پرے پیدا بو گئے۔ غربی کا پیسہ کب تک بلینر بو جانے گا، وہ غرب مودی سرکار سے سوال کر ربا بے۔ ملک کا نوجوان مودی سرکار سے سوال کر ربا بے، کہ مین کہیتے مین کام کر ربا بون لیکن میری تنخوہ میں اضافہ۔ نہ تین بونتے پی ایل ایف سروسے کہتا بے کہ آج 42 فیصد سے 45.6 فیصد نوجوان کہیتے مین کام کر رہے بین۔ کیا مودی سرکار جانتی بے کہ مودی سرکار منریا مین فائننشیل ایئر ریل 2022 کے آن آلہ مہینوں مین نو ملین لوگ کام کر رہے بین۔ کیا یہ ایک ایکوئامی اچھی بے؟ کیا یہ ایکوئامی کی برپہوی کی پبٹاتی بے؟ آپ نے اب تک 15 ریاستون کو 4700 کروڑ روپے کا بقایی نہیں دیا۔

سر، وہی ایک فوجی ثوہتے دل کے ساتھ ملک کے وزیر اعظم سے پوجھ ربا بے کہ آخے آپ نے آتھہ سال مین ملک کی ایکوئامی کی برپہوی کر دیا، اس لئے آپ نے اگلے ویل کو لاویا۔ آج اس سپاہی کا دل ثوہتہ بوا بے، جس نے اپنی جوانی چہئے پاکستان کی فوجوں کے خلاف آنکھوں مین آنکھوں ذال کر کھڑا بوا تھا۔ آپ نے ایکوئامی کو برپہوی کر دیا اور ملک کے نوجوانوں کو اگلی ویل کا مقدر بنا کر ملک کی حفاظت سے کھلواڑُ کیا بے۔ ملک کے مصوص بچے جو اسکول جاتے بین، ملک کے وزیر اعظم سے پوجھ رہے بین کہ پردہن منتبر جی آپ نے بماری كتابون، پیلسی اور پین پر 18 فیصد جی ایس ۔ شی کیون نگا دیا؟
سر، ملک کی ایکپیسٹری وزیر، اعظم سے پوچھے رہے بہت کم رہے نے قانون بنانے کا کانزیور، پرائس انتھیکس 2 اور 6 فیصد کے درمیان بوگا، آخر

وہ کیونہ 7 فیصد بوگ گئے اور ذبیہ ہی آنی۔ 15 فیصد بو گیا۔

سر، ملک کے 40 کروڑ غیر لکھ ملک کے وزیر اعظم کو کہل کر جواب

دے رہے رہے بین اور پیپلز پنچا رہے بین کہ انقلیشن کریشن کے برابر ہے۔ 40 کروڑ غیر لکھ ملک کے وزیر اعظم سے کہ رہے بین کہ آپ کی سرکار اور

یوپی آئی ای۔ کی سرکار مین ہوتے ہیں۔ انقلیشن ان کی نظر میں کریشن

ہے۔

سر، ملک کا وہ غیر آباد جو 95 فیصد ایف الیز میں ذالتا ہے۔ وہ ملک کے

وزیر اعظم سے پوچھے رہے بین کہ آپ کی سرکار کی غلط فیصلے سے اور

فیصد انقلیشن کی وجوہ سے ان کو 3.5 فیصد پر اینڈ لاس بھا رہے ہیں۔ وہ پر ملک

کے غیر لکھ وزیر اعظم سے پوچھے رہے بین کہ آپ کی غلط پالیسی کی

وجوہ سے آتے، بسکھ، ثوہتہ پیش نہیں، خرید رہے رہے بین۔ ملک کے وہ لگل جو

قرارضون پر گھر اور گاڑی لئے تھے، ان کے لون مین ایک فیصد کا اضافہ بو گیا

ہے۔

آپ کی طرف سے، غلط پالیسیز کی وجوہ سے آری بھی آنی۔ نے 0.9 فیصد

بیٹھنے تو بینکس نے 1 فیصد بڑھیا ہے۔ اس ملک کا کسان مودی سرکار سے پوچھے

رہے رہے کہ 31 پیسے کی لئے مہیج اسثیت بینک آئین آنی۔ او سی۔ نہیں دیتا

ہے، مگ کہ آپ کی سرکار نے ایسے ایسے بیٹھے دیگر پالیسیز کے 145240 کروڑ

روپے بیٹھ لئے رہے آئین اف کر دنیا۔ ملک کا غیر لکھ ملک کے وزیر اعظم

سے پوچھے رہے رہے کہ آخر وہ کونسا ہی آری سرمایہ داری ہے۔ جس کا نام اسے

سے
شروع بوتا ہے، 14 بزارت کروڑ روپے دنے جاتے ہیں، 12 بزارت کروڑ روپے دنے جاتے ہیں، این بی، اے بوتا ہے، کب تک ہی اسکیم بوگا، ملک کو آپ (کاروائی مین شامل نہیں) بناتے رہیں گے.

FD rates have risen by 0.1 per cent, but banks are charging 0.8 percent. What is this?

مین ختم کرنے سے پہلے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بمارے فائننس مینسٹر نے کسی ایک بھی اپنے ایک شعر پڑھا تھا، یقین بہ تو کونی راستہ نکلتا ہے،

بوا کی اونہ بھی لیکر چڑھ گئتا ہے مین کہنا چاہوں گا کہ فائننس مینسٹر صاحب، آپ نے غرب کے چڑھ کو گُل کردا، آپ نے دوئوں مندوان کی بہ مین اضافہ کر دیا، آپ نے غربیون کے پورے راستے بند کر دنے کسے شاعر نے ملک کی وزیر اعظم کے بارے مین سبی کہا تھا کہ

جو کہتا تھا کہ تارے توڑ کر لاونگا اس نے آسمان پر گرا دیا مچھر

سر، یہ ان کی پالیسی ہے، یہ مودی سرکار کی پالیسی ہے، دیکھ لیجئے، صرف 50 ایم پیز بہتے ہیں، ان کو پرائس رانز سے مطلب نہیں ہے۔ ملک کی عوام کا آکروش سمجھنے، غضب سمجھنے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آج غرب

اس سرکار سے مايوس ہیں。

(ختم شد)
श्री पल्लब लोचन दास (टेजपुर): समाप्ति जी, आपने मुझे आज बहुत ठी सभेदनशील मुद्दा पर बात करने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं नया सांसद हूँ। मुझे पहली बार संसद में आने का मौका मिला। आज इतना बड़ा मुद्दा, हम सबके घरों में जिसका असर पड़ता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कि कौन क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं?

यहां प्राइस राइज़ के ऊपर सदस्यों द्वारा बोला गया। पूरे सेसन में हमने देखा कि विपक्ष ने प्राइस राइज़ के ऊपर डिस्क्लाशन की मांग की और आज इसके ऊपर डिस्क्लाशन हो रही है।

मैं नया सांसद हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि यहां डिस्क्लाशन होगी। यहां बहुत ही विद्रोह लोग हैं और जब यहां डिस्क्लाशन होगी, तो उससे एक निष्कर्ष निकलकर आएगा कि कैसे हम लोग प्राइस राइज को कंट्रोल करेंगे, कैसे लोगों को राहत देंगे, यहां पर टेक्निकल या कुछ अच्छे सुझाव के बारे में भी हमे सुनने का मौका मिलेगा। जब हमने सुना तो हमें ऐसा लगा कि यहां पर तो इंटेंशन के ऊपर डिस्क्लाशन हो रहा है। मोदी सरकार को इंटेंशन है?

उनके पसंद जी नहीं है। उनके परसनल कोई चीज नहीं है। वे देश के लिये काम करने वाले प्रधान मंत्री हैं। उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है। ऐसे प्रधान मंत्री के ऊपर क्या हम लोग देख रहे थे। मुझे ऐसा लगता था कि हम ऐसे देश में हैं, जिस देश में वर्ष 2014 के बाद ही सारी प्रोब्लम हुई। वर्ष 2014 के पहले देश में इतनी खुशहाली थी, इतना बढ़िया था, पूरा सिस्टम इतना सिस्टेमेटिक था, फिर वर्ष 2014 के बाद ही सारा खराब हो गया, पूरा सिस्टम खराब हो गया, लोगों को बहुत परेशानी हो गई। प्राइस वर्ष 2014 के बाद ही सारा खराब हो गया, पूरे सिस्टम खराब माहौल बन गया और उससे पहले थे। बहुत अच्छा था। हम लोग कम उम्र में उस टाइम को देख रहे थे, तब देश तो बहुत खुशहाल था। उस टाइम तो प्राइस राइज भी नहीं था, इनप्लेशन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वर्ष 2014 के बाद ही सारा सिस्टम हो गया। वर्ष 2014 के बाद हम एक कमरेजिव स्टेटमेंट देखते हैं। प्राइस के ऊपर जयंत जी और निशांत जी ने बहुत बढ़िया तरीके से और जसकौर मीना जी ने बहुत सुंदर तरीके से आंकड़ों को रखा।
मैं दो-तीन पाइंट ही प्राइस राइज के ऊपर आपके सामने रखना चाहूंगा, सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात को रखा। मैं यही बोलना चाहूँगा कि वर्ष 2014 के बाद असेसमेंट करें तो हम पीएम किसान सम्मान निधि 11 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। उससे पहले किसानों को यह पैसा मिलेगा, ऐसा हमने पहले कभी सोचा ही नहीं, 2.95 करोड़ लोगों को घर दिया जाता है, यह कहां से पैसा लाकर दिया जा रहा है। मनरेगा में हम लोग 100 दिन का काम देने की व्यवस्था कर रहे हैं। स्वच्छ भारत के अंदर हम लोग 377 मिलियन पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। वूमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को, 28 लाख महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को 65 हजार करोड़ रुपये का रिवॉल्यूशंस फंड दे रहे हैं। जनधन एकाउंट में सभी को पैसा देते हैं।

एप्रीलबर में बीही प्रोक्योर्सेंट और पैडी प्रोक्योर्सेंट देखिए, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, जब हम लोगों का पैडी प्रोक्योर्सेंट 433 लाख मिट्रिक टन हो गया, 5 लाख फार्मस को ब्लीट प्रोक्योर्सेंट में बनिफिट हुआ है। पैडी प्रोक्योर्सेंट में 900 लाख मिट्रिक टन और 1.5 मिलियन फार्मस को बनिफिट मिला है। यह पैसा किसके घर में जा रहा है? यह पैसा गरीब के घर में जा रहा है या अमीर के घर में जा रहा है? पीएमएवाई से किसका घर बन रहा है, गरीब का बन रहा है या अमीर का बन रहा है? फार्मस को पैसा दे रहे हैं तो हम किसको दे रहे हैं? जन धन एकाउंट में पैसा डाल रहे हैं तो हम किसको दे रहे हैं?

हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाते रहे हैं, मुफ्त का चावल दे रहे हैं तो हम किसको दे रहे हैं? हम अमीर को दे रहे हैं या गरीब को दे रहे हैं? यह सरकार देश के सभी गरीब नागरिकों के लिए काम कर रही है। जब प्राइस राइज होता है तो सभी को कष्ट होता है। हम भी ऐसा कभी नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 304 सांसद देश के सभी गरीब लोगों के लिए सेवा करने की मौका दिया है, उनके लिए हम लोग काम नहीं करते। अन्य सेवा करते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं।
हमें उम्मीद है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्लाई आएगा तो उस रिप्लाई में देश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, देश में प्राइस राइज के मुद्दे पर हम लोग पहले काम करेंगे, उसके ऊपर निश्चित रूप से बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर मिलेगा। यही में उम्मीद करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।
श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, आज सदन में बढ़ी हुई महंगाई से आम लोगों के जीवन पर पड़े प्रभाव को लेकर चर्चा हो रही है। 18 तारीख से लेकर आज तक, 10 दिन का समय पक्ष-विपक्ष ने खराब किया, जहां करोड़ों रुपये खर्च लोक सभा को चलाने के लिए हो रहे हैं। देश का नीतिवाद और किसान लोक सभा की ओर देखता है कि सत्ता कब चलेगा, कब सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देगी। इस बात में 10 दिन गिया दिए, विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष ने भी दो दिन खराब किये कि राष्ट्रपति की बात को लेकर माफी मांगे।

मैं लोक सभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद दंगा, जिन्होंने बीच-बचाव करके सदन को चलाया। आज पूरा देश इस ओर देख रहा है कि महंगाई जैसे मुद्दे पर चर्चा हो रही है। सर्वदलीय बैठक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से सदन में महंगाई पर चर्चा करने की मांग की गई और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी अपना पक्ष रखा। सत्ता और विपक्ष के साथियों ने महंगाई को लेकर अपने-अपने विचार व्यक्त किए। सत्ता पक्ष की तरफ से मैं देख रहा था कि कई लोग बड़ी लंबी तैयारी के साथ आए थे कि मंत्रिमंडल के अंदर विस्तार होने वाला है, कई लोगों ने बहुत अच्छा तत्कालिन दिया। मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, हो सकता हैं वे मंत्रिमंडल के अंदर आ जाएं। यह चर्चा महंगाई पर तभी साथक साथ-साथ होगी, जब सरकार देश में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाएगी और सदन के सदस्यों के सुझावों पर अमल करेगी।

पंजाब से आने वाले पूर्व मंत्री चिंता ने जाहिर की है। किसानों का आंदोलन देश का सबसे बड़ा था, ऐतिहासिक आंदोलन था। 1000 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद माननीय प्रधान मंत्री जी ने कृषि के तीनों कालों कानून वापस लिया। तब स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात हुई थी और तमाम फसलों को एमएसपी दाने में लेने की बात हुई थी। यह किसानों की बहुत बड़ी मांग थी, जायज मांग थी। इसे लेकर कमेटी बनाई गई और इसे एमएसपी में दाने में लाने की बात हुई। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का ही कि सरकार ने इस ओर अभी भी ध्यान नहीं दिया। मेरी मांग है कि सरकार स्वामीनाथ आयोग की रिपोर्ट लागू करे। किसानों के जितने भी मुद्दे थे, जिसे लेकर किसान आंदोलन थे, तीनों
कृषि बिलों को वापस लेने के साथ ही सरकार ने आधारपत्र में भी दिया था, सरकार ने इस ओर निर्देश और मध्यम वर्ग के तबकों पर खराब असर पड़ा है, यह चिंताजनक बात है। वर्ष 2009 से कांग्रेस का कार्यकाल था।

यूपीए सरकार के कार्यकाल में बहुत ज्यादा महंगाई थी, तब भाजपा ने ना दिया था – ‘बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार।’ देश की जनता ने दो बार भरोसा करके एनडीए सत्ता को चार्ज दिया। पिछली बार में भी एनडीए में आपके साथ था। … (व्यवधान)

**HON. CHAIRPERSON:** Hanuman Beniwal Ji, please wind up.

**श्री हनुमान बेनीवाल:** वर्तमान सरकार ने अभी भी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए। मैं एक समचार पत्र में लिखी बात दोहरा रहा हूँ - घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई चिंता का विषय है और कर का बोझ उस वर्ग पर डाला जा रहा है, जिसके हाथ में करने के लिए काम नहीं है, जिसकी जेब और पेट खाली है, उस वर्ग को कर में छूट दी जा रही है, जिनकी तिरफतियां भरी हुई हैं। यह बात काफी हद तक सही भी है। ऐसे में आमदनी बगैर अर्थव्यवस्था और पानी बगैर नदी की कल्पना करना बेईमानी है। स्रोत सूख गए तो समझ ले कि दोनों का अस्तित्व संकट में है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी इसी दिशा में बढ़ रही है। जाहिर है कि देश की मौजूदा अर्थिक नीतियों आम जन के अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि एक तरफ अर्थव्यवस्था के संकट बढ़ रही है, दूसरी तरफ मध्यम वर्ग के जो हलाल हैं, जिस तरह से गरीबी का दायरा बढ़ रहा है, यह चिंताजनक हैं और साथ ही प्रतिकूल नीतियों के कारण बाजार में मांग नहीं होने के कारण महंगाई बढ़ रही है।

**HON. CHAIRPERSON:** Please conclude. What is your final point?

**श्री हनुमान बेनीवाल:** दो मिनट दीजिए।

महोदय, मिलकर उतार-चढ़ाव के कारण बास्तव में भारत में सभी वस्तुओं का मूल्य तेजी से बढ़ा है और जिसका कारण भाजपा के आयातकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वित्तीय बाजारों में अस्थिरता देखने को मिली और यह सही है कि कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर
पड़ा और रुस, यूरोने के युद्ध से भी असर पड़ा। कोरोना की बात को दोहराते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि कब तक देश की जनता को महंगाई की आग में धुंधलते रहेगे? इस बात पर सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा।

सरकार को इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि देश में महंगाई दिनों-दिन बढ़ती जा रही है जिससे आम लोगों का जीना दूर्भर हो गया है। पेट्रोल, डीजल से लेकर फल, सब्जियां और गैस सभी के दाम आसमान पर हैं, इनकी दरें बढ़ने से प्रत्यक्ष असर महंगाई पर पड़ा है। वर्ष 2014 में आपकी सरकार बनी और आज की बात करें, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। मेरी मांग है कि पेट्रोल, डीजल की कीमतों को कम किया जाए ताकि किसान को खेत में ट्रैक्टर जोतने के लिए कम कीमत पर डीजल मिल सके। आम आदमी कम किराए में सफर कर सके। आपने मई महीने में एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल 9 रुपये 55 पैसे तथा डीजल 7 रुपये सस्ता किया, इसके बावजूद उत्तर भारत के प्रमुख 15 शहरों में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान की राजधानी जयपुर में था।

HON. CHAIRPERSON: Now, hon. Member, Shri N. K. Premachandran.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, hon. Chairperson, Sir.

Sir, first of all, I take this opportunity to extend my sincere thanks to the hon. Speaker for having admitted this discussion under Rule 193 regarding price rise.

Sir, I am confining my point to the five per cent GST on food grains. All other issues with respect to price rise have already been discussed in the House elaborately. There is one famous quote on inflation and I quote:

“Inflation is nothing but taxation without legislation.”
This is the thing which has recently happened in our country. There is nothing to explain with regard to inflation. The alarming situation that the country is now facing is because of this five per cent GST rate on food grains. That has adversely affected the common people. The marginalised sections of the society are directly affected. There is still an utter confusion among the consumers, traders, and the people at large. There is also an utter confusion among the State Governments as well as the Central Government.

Sir, the inflation rate is at an all time high since 2014. It has increased to 7.79 per cent in April, 2022 while the market forecasts for the period was just 7.5 per cent. Food inflation accelerated for the seventh straight month to 8.38 per cent, highest since November, 2020. Inflation in cost of transportation and communication is 10.91 per cent, health 7.21 per cent, footwear 12.2 per cent and clothing 9.51 per cent. Inflation is staying above the 2-6 per cent market which is the tolerance limit set by the RBI continuously for the last four months in a row. This is the situation which is prevailing in our country.

Sir, the Reserve Bank of India is taking its own monetary measures so as to address the price rise and also giving and cautioning all the State Governments and the Central Government to address the situation to curb inflation. Yes, I do agree that the Government of India in June has announced an excise duty cut of rupees eight per litre on petrol and rupees six per litre on diesel. Some other measures have already been taken as far as the import duties on raw materials for steel and plastic are concerned. The Centre has also announced a ban on wheat exports.
Some measures have already been taken by the Government of India. I would like to pose a specific question to the hon. Finance Minister whether the measures taken or adopted by the Government are sufficient to curb inflation.

Sir, according to me, it is not sufficient. The Government totally failed in addressing inflation and price rise which is prevailing in our country.

Sir, to fuel the fire, on 18th July, five per cent of GST has been imposed on all the food grains especially on cereals, rice, flour and curd which are pre-packed and labelled.

Sir, since it is a matter of getting additional revenue, I would like to believe our hon. Union Finance Minister and also the State Finance Minister.

Mr. Chairman, Sir, you may be well aware that the State Government of Kerala and the hon. Finance Minister unequivocally stated in the press conference that this is absolutely the responsibility of the Union Government. The State Government has never spelt about an increase of five per cent duty or GST on food grains. This is the situation. The Central Government is blaming the State Government and the State Government is blaming the Central Government. The consumers, the trades, the shopkeepers - all are in big trouble. Who is responsible for that? Utter confusion is there. What are the legalities? I am not going into all those things.

Sir, the turmoil has started. For the first time, GST has moved from commodity-wise taxation to the packaged-wise taxation.

Sir, I may be given two-three minutes. I am confining to a particular point alone. I do not understand the necessity and urgency of imposing five per cent of
GST on food grains. It was taken by the GST Council without having any proper preparation and without doing any homework. For example, I will come to the confusion. If the rice is pre-packed and labelled as per the Legal Metrology Act and Rules and kept in a shop, it is going to be five per cent GST. If it is packed in the presence of a consumer, GST rate is zero per cent. If a shopkeeper takes five kilograms rice from a 30 kilogram bag and sells it to the consumer, GST rate is zero per cent. If the same shopkeeper takes five kilograms rice from a 25 kilogram bag, he will have to bear five per cent GST from his own pocket when he cannot collect it from the consumer.

Sir, how do you prove these transactions? Is it based on CCTV footage on petty shops? How are you going to assess these things? This is the same product. Kindly examine and revisit the situation. Paneer butter masala has become the star menu in social media.

Sir, if you examine GST for these things, you will find that GST for butter is 12 per cent, GST on paneer is five per cent, GST on masala is five per cent. What is butter paneer masala? I could give a fine answer. Since it is cooked and ready to serve, it can have five per cent GST. Since different items have different tax rates, it can be considered for 12 per cent. Since it is not included in any schedule, it can be considered for 18 per cent. Since it can also be considered as luxurious item by an officer, then it can be 28 per cent. What would be the fate of the people? Is there any clear clarity for these things?
Who will benefit from these things? It is multinationals, malls, and even online giants have elaborate system to adapt to these changes. But our consumers and small-scale traders are in big trouble.

Nothing is clear about it. The present inflation is a man-made catastrophe because of untimely decisions of the Central Government and is also the reason for price rise … ( Interruptions)

Thank you.
डा. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर) : समापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं पिछली काफी देर से हमारे अपोजिशन के साथियों की बात सुन रहा था और मुझे उनकी बात सुनकर एक इंग्लिश मुहावरा याद आया कि ninety-nine per cent of all statistics tell only 49 per cent of the story.

अपोजिशन की तरफ से बहुत-बहुत बड़ी बातें सुनने को मिली हैं, सीपीआई, डयूपीआई, इंलेशन इत्यादि। कई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालिस्ट ने ये बात रखी हैं। मैं तो डॉक्टर हूँ, इसलिए एक डॉक्टर के तौर पर बता पाऊँगा कि मुझे इनमें एक बीमारी जस्ता नजर आई, वह है, सेलेक्टिव एमनीसिया। सेलेक्टिवली अपनी यादात भूलने की एक बीमारी है। ये बड़ी ही सहृदयता से वो चीज भूलना चाहते हैं, जो वे भूलते और बड़ी सहृदयता से वही चीज बताएंगे, जो इनको बोलनी है।

पिछले दो-दोस्त पांच वर्ष इनका फेवरेट वर्ड क्राइसिस है। इन्होंने इस क्राइसिस वर्ड से इतना लगाव है, देश क्राइसिस में है, इकोनॉमी क्राइसिस में है, फलना क्राइसिस में है और दिमकाना क्राइसिस में है। इस लगाव की वजह से आज इनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी क्राइसिस में है, लीडरशिप क्राइसिस में है, कर्पोरेशन की वजह से क्राइसिस में है। इनको एक आदत है कि ये अवसर को क्राइसिस में कंटर करते हैं यानी अवसर को आपदा में बदल देते हैं, लेकिन हमारे पंत प्रधान नरेन्द्र मोदी जी आपदा को अवसर में कंटर करते हैं। ये हमारे प्रदूषणमंत्री जी की ताकत है।

महोदय, बातें बहुत हो गई हैं, समय भी बहुत कम मिला है। मैं एक आम आदमी के तौर पर समझ सकता हूँ कि किसी भी चीज को बाधित करने या इंलेशन होने के लिए डायमंड और सप्लाई चेन को बाधित होना जरूरी है। जब डायमंड और सप्लाई चेन बाधित होते, तब महंगाई बढ़ती है।

उसके बाद फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे कोविड है, रशियन-यूरोन वोर है, नेशनल क्लाइमिटी है, ग्लोबल वार्मिंग है। मेरे साथी सांसदों ने इस चीज को बहुत ही विस्तार से बताया है। लेकिन पिछले दो-दोस्त सालों में हमारे महाराष्ट्र में जो एमबीए सरकार है, जिसे कुछ लोग शायद महाविकास अघाड़ी सरकार बोलते थे। हम कहते थे – महावसूली अघाड़ी सरकार। महाराष्ट्र में एक अलग ही तरीके का इंलेशन देखने को मिला है, मैं आपके माध्यम से इसको सदन में रखना चाहूँगा।
महोदय, यहां डिमांड और सप्लाई कैसी थी। डिमांड मंत्री जी करते थे और सप्लाई ब्यूरोक्रेट करते थे। मंत्री जी ने तहसीलदार से 50 लाख रुपये मांगे और सप्लायर तहसीलदार ने 50 लाख रुपये दे दिए। इस डिमांड और सप्लाई चेन की वजह से जो कुछ भार पड़ा, वह आम आदमी पर पड़ा कि जिस अधिकारी ने मंत्री को पैसे ट्रांसफर किए, वह उसको कॉमन आदमी से वसूलता था। इसकी वजह से महावसूली अघाड़ी के पिछले दाई साल के कार्यकाल में हमें महाराष्ट्र में बहुत बड़ा इंप्लेंसन देखने को मिला है। मैं एक उदाहरण बताता हूं। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा सिर्फ कोविड पीरियड में अलग-अलग नियमों के माध्यम से जो फाइन कलेवेज हुआ है, आम आदमी से नियमों के उल्लंघन के लिए 300 करोड़ रुपये लिए गए हैं। हॉस्पिटल बिल्स कंट्रोल में नहीं किए गए, लेकिन हमें महाराष्ट्र में इस तरीके की डिमांड और सप्लाई देखने को मिली है।

महोदय, आज जो हमारे अपोजिशन के साथी बोल रहे थे, मैं उनको एक फर्क समझाना चाहता हूं कि क्यों ये डिस्क्वेशन होना जरूरी था। पूरे देश या पूरे विश्व में चाइना डेट्राइ प्रिप्लोमेसी के बारे में बोला जा रहा है। चाइना के द्वारा चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से एक व्लोबल इंडोवेल्पेंट स्ट्रेजी बनाई गई। इस चाइना डेट्राइ प्रिप्लोमेसी में आज करीबन 165 देश बर्बाद हुए हैं और इन देशों पर 385 बिलियन डॉलर का कर्ज हुआ है। आज हमारी सरकार है, इसलिए हम कैसे बचें, मैं एक आधिकारिक के माध्यम से आपको बताता हूं। जब वर्ष 2008 में यूपीए सरकार थी और उस यूपीए सरकार में कांग्रेस एक लीडिंग पार्टी थी, उन्होंने वर्ष 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक एमओए साइन किया। उसी से लगकर कांग्रेस पार्टी के अलाउ इंस्टीट्यूट राजीव गांधी फाउंडेशन ने उस दौरान चाइनीज सरकार से ग्रांट लिया। मैं यह दावे के साथ कहना चाह रहा हूं।

...(व्यवहार)

माननीय सभापति: प्लीज कन्क्लूड कीजिए।

...(व्यवहार)

डॉ. सुजय विखे पाटील: महोदय, अगर आज यूपीए सरकार होती, तो हमारा देश चाइना के पास गिरवा होता। ये पंत प्रथान नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, इसलिए हम आत्मनिर्भर बनें हैं और आज
हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अंत में दो पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

...(व्यवधान)

सर, मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा।

“नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं,
जमीं पर चांद-सितारों की बात करते हैं,
वे हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले,
भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं।”
DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Sir, before the DMK Government first came to power in Tamil Nadu in 1967, the situation in Tamil Nadu and throughout India, was that, in a village, the agricultural land was owned by ten per cent of the landlords in that village and 90 per cent of the people were labourers for those landlords. So, for getting work, they had to work with the landlords. In a year, they got around 110 days of work. They got their ration, food and money but for the remaining 255 days, they did not have any food. They had to rely on those ten per cent of the landlords. This was the situation throughout India. What happened when Dr. Kalaignar, the great visionary leader, came to power? He thought that, for the rest of the 255 days also, these labourers should not go without food. So, he introduced the Tamil Nadu Civil Supplies Corporation and gave food and subsidized pulses for 255 days. This brought a self-respect movement. They did not have to rely upon their landlords for food. This movement, along with the public distribution system, was brought throughout Tamil Nadu and this was later followed throughout India. So, this was the care taken by the Dravidian model and it was achieved through Dravidian principles and thus, equality and self-respect have been established. But now what do we see? We see that the Narendra Modi Government has been favouring only the corporates. You keep increasing the price of milk, potatoes and curd. How do you expect the common man to live? You say that for packed milk or curd, the GST is high but for unpacked items, you do not have it. Children and others need milk or curd only as packed items as they are safe. We do not have any objection when the Government increases the GST on any product. Let them increase it
even to 50 per cent. That can be done for gomuthra which they can handle with bare hands. Let them increase the GST for it but why should they put the common man into problems? When the election comes, what do we see? We see that the prices of fuel items like LPG get frozen and once they win the election, they again increase it steadily. We are against such a practice. We want the Dravidian model to be implemented throughout India and it is for the benefit of the marginalised, the downtrodden and the people who are discriminated whereas we see that the Narendra Modi Government is favouring only the corporates. Thank you, Sir.

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Sir, I convey my thanks to my leader, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy for giving me this opportunity.

Sir, I would like to speak in Telugu.

HON. CHAIRPERSON: Okay but be brief.

*SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH: Sir after Corona pandemic in our country, people are still facing so many difficulties. Many people lost their employment. Price rise is affecting all sections of our society especially unemployed, poor and backward classes. Due to price rise in all essential commodities like salt, pulses, milk etc they are expecting all MPs to plead with Honorable Prime Minister and Union Finance Minister to reduce the prices of these essential commodities. Until unless prices of essential commodities are not

*English translation of the Speech originally delivered in Telugu.
reduced people cannot benefit from the welfare schemes that are being implemented by the Government. In this context, I request Honorable Prime Minister and Honourable Finance Minister to look at the issue of price rise.

Our Finance Minister is a role model for the women of this generation. I heartily request honorable Nirmala Sitharaman to look at this issue, because though in general, men are the earning members of a family, it's women, who manage, the day to day expenditure of a household. All costs have increased including transportation cost. We have inflation and there are reasons for this on behalf of the government. We suffered from Corona pandemic for 2 years and on the other hand we have a war between Ukraine and Russia, people may not understand these reasons. What people want is that they need to meet the basic requirements of their life. We have a saying in Telugu which means that punishing someone who is already suffering, by increasing GST on essential commodities this is adding to the price rise. Poor people of this country are not in a position to take this additional burden.

I would like to bring to your notice one important point. In our state Andhra Pradesh, our honorable Chief Minister Y S Jagan Mohan Reddy is providing financial assistance to the poor people. Even during corona pandemic the financial assistance provided by our State Government has helped many poor families to sustain the hardships. Now when we are going to every household to explain our welfare schemes, though they are happy with our welfare SS schemes, they are requesting us to bring to the notice of the Union Government about the price rise and they want us to plead with the Union Government to
reduce these prices. Once again I request the Union Government to take care of poor people, by reducing prices of essential commodities and also by reducing GST that is being imposed on these commodities.

Thank you Sir.
SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Thank you, hon. Chairperson for giving me an opportunity to participate in the discussion on the price rise. Sir, the entire country is facing a heavy blow because of price rise. The blow is more on the common man and the economically weaker sections of the society.

This is mainly because the consumer products are being affected by the price rise. The Consumer Price Index is a basic tool for considering the rate of inflation. The rate of inflation in 2019 was 3.7 per cent and now it is 7.75 per cent. This is basically because of the rise in the price of petroleum products. The cost of petrol was Rs.70 in 2014, when the Modi Government came into power and now, it is Rs.105. The price of diesel was only Rs.55 and now it is Rs.95. The crude oil price, which is the basis of the petroleum price, was 105 US dollars in 2014 and now it is only 97 US dollars.

Sir, earlier the price of LPG was just about Rs.260 and now it is Rs.1050. This is the basic reason why the prices of essential commodities are going up. It has already been discussed in detail. The Government has imposed GST on all essential commodities, especially on the food grains, milk, curd, pulses, cereals, life-saving medicines and even on rooms in hospital also.

This is the basic reason why the people are suffering now. It is good that the Government has agreed to have a detailed discussion in the House on price rise. But what action is being taken by the Government on this issue is very important. I hope that the Government will open their eyes and take note of the points being discussed here and also take appropriate action. Thank you.
Shri Sambitran Khan (Binpur): Sir, you have given me the opportunity to speak on this subject, and I am grateful to you for that.

Sir, I am from Bengal, therefore I am speaking in Bengali.

*One who loves man, serves God – He prayeth best who loveth best. This we had heard from Swami Vivekananda and today we get to hear ‘Sabka Saath, Sabka Vikas’, Development for all, with all.  We saw, that since 2014 India has been treading a new path, during the covid times. When polio was prevalent, it took almost 100 years to vaccinate all the Indian against this disease. But we have witnessed how corona vaccination target has been achieved within just 6 months. This is India. People want this India. During covid times, 80 crore people could avail free ration while sitting at home in the last 2 years. But even after doing such yeoman service, the opposition members raised so many issues.

We have seen the Hon. Member from West Bengal Smt. Kakoli Ghosh Dastidar speaking. She resorted to a drama. She ate a piece of brinjal and said that should we eat only raw vegetables? Yes, the farmers of Bengal are in such a poor condition that they are not getting Rs. 6000 meant for them. We are witness that the teachers of Bengal are sitting on dharna for the last 522 days, but are not getting jobs. Once, Bengal used to provide officers to the Centre, now we have become workers. The Minister of Bengal has embezzled Rs. 50 crores. We can recall that the present Chief Minister had thrown papers to the chair in this very House. That was the drama she enacted. In Bengal, today, only dramas are

*English translation of the Speech originally delivered in Bengali.
being staged. Because in Bengal, the farmers are not happy, teachers are not happy, no one is happy. There is only rampant corruption and black money. The benefits of Pradhan Mantri Health Insurance Scheme are not available to the people of West Bengal today. Why? Because the State Government has stalled the project as it bears the name of Prime Minister. The name of ‘Pradhan Mantri Awas Yojna’ has been changed by Chief Minister into ‘Bangla Awas Yojana’. This is shameful. Names of all the central projects have been changed. Shri Narendra Modi is following the ideology of Swami Vivekananda, whereas no ideology is being followed by the State Government.

Modiji has launched ‘House for all’ Programme. And in West Bengal, there is corruption in the co-operative banks as well. Trinamool Congress has finished everything. The Party has taken the form of a family group. On the other hand, our BJP runs with the motto of ‘will not be corrupt, will not let anyone become corrupt’. Today, you can see crores of rupees stashed inside cars or houses of their associates or friends. This is extremely shameful. Bengal’s face is hanging in shame. I would like to thank Hon. Modiji for his continuous efforts to improve the lives of the common people, somewhere through start-ups, somewhere through other means. People are getting bank loans today.

I will conclude by saying that as Ramkrishna had said, ‘Money is of little worth, as worthless as dust’. But today money is free-flowing. On the other hand Modiji is leading the country boldly towards development. When he is there, everything is possible. With these few words, I conclude my speech.

Thank you Sir.
श्री रामशिरोमणि वर्मा (भावसती) : सभापति महोदय, महंगाई के मुद्दे पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपने मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज पूरा देश महंगाई से परेशान है। मैं आज दो-तीन बिंदुओं पर अपनी बात को खाना चाहूंगा। हमारे देश में गरीब, मजदूर, किसान आज अपना आवास बनाता है, लेकिन सीमेंट का दाम बढ़ रहा है, उसके ऊपर ज्यादा जीएसटी लगाया गया है। इसके साथ ही ईंट भड़ों, जिससे मकान बनता है, आज उन ईंट के भड़ों पर भी 6 से 12 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है, जिससे हमारे देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों की राह टूट रही है।

माननीय मंत्री जी हमारे बीच में है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम ईंट भड़ों पर जीएसटी लगाया गया है, उसको कम किया जाए। उसी तरीके से खाने वाले पदार्थों पर लगाया गया है। आज जो हमारे देश में सबसे ज्यादा आबादी है, वह किसान, गरीब और मजदूर की है। आज दूध, दही, पनीर पर जिस तरीके से जीएसटी लगाकर दामों में बढ़ोतरी की गई है, उससे अगर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वह गरीबों का हो रहा है। इसी के साथ हमारे देश में डीजल और पेट्रोल के दामों में जो वृद्धि हो रही है, उससे भी हमारे देश के जो किसान हैं, व्यापारी हैं, गरीब मजदूर हैं, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो उन लोगों का हो रहा है।

आज हॉस्पिटल के क्षेत्र में भी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: कृपया आप अपनी बात समाप्त करिए।

...(व्यवधान)

श्री रामशिरोमणि वर्मा: महोदय, अस्पताल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दवाएं हों, उन सभी पर जीएसटी घटाई जाए।...(व्यवधान) मैं इन्हीं थोड़े-से शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद!
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, in the inception, I am goaded to refute the charges made against us by the Treasury Benches that in spite of the indisposition of health of our hon. Finance Minister, we had been persisting for the discussion on price rise.

18.51 hrs (Hon. Speaker in the Chiar)

With all humility at my command, I refute the charges because these charges are based upon unmitigated falsehood and calumnies. Since the day it was heard that our Finance Minister has been infected by COVID, we have been praying for her immediate recovery and recuperation. We have suggested to the Government that we can initiate the discussion once our Finance Minister recovers so that the reply could easily be given to us. But now, without any rhyme or reason, allegations have been hurled against us which is a disrespect to the Opposition. It is simply based on falsehood. Madam, again, we all are wishing you for your recovery and sound health. It is because being the Finance Minister of our country, you need to sustain a safe and sound health. सर, यह चर्चा बहत समय से हो रही है। मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूं कि चर्चा में विपक्ष-पक्ष बहत सारी बातें जरूर करते हैं। सर, मैं इस सदन में आया हूं, only to express our concern for the common people of our country. एक तरफ हमारे हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि रेवडी कल्चर को खत्म करना चाहिए और दूसरी तरफ ट्रेजरी बंडेज की ओर से जितने भाषण यहां दिए गए हैं, उसमें रेवडी कल्चर को ही बढ़ावा दिया गया है। मुझे थोड़ा कंफ्यूज़न लगा कि यह रेवडी कल्चर, जो माननीय प्रधान मंत्री जी कहते हैं और आज प्रधान मंत्री जी और एनडीए सरकार की जिस तरह से सराहना करते हुए बयान पेश किए गए हैं, इसमें, what is the distinction between ‘revdi culture’ and other culture? I am really confused about it. I would like to ask very
curtly and succinctly to our hon. Finance Minister, as many economists have already expressed their apprehensions, whether the country has been heading towards stagflation. Is it true or not? The stagflation suggests high inflation, high unemployment and stagnant growth. I do not know the view of the Government. So, I would like to request the hon. Finance Minister to dispel the apprehensions expressed by the renowned economists of our country.

Sir, according to the State of India’s Environment Report, 2022, around 71 per cent of Indians cannot afford a healthy meal. The Report further said that over 17 lakh individuals die in the nation every year due to diseases that can be attributed to poor diet. According to the Government’s own figures, anaemia in children and women have increased significantly between 2015-16 and 2019-21. Over 67 per cent children are anaemic in the country. PM Modi’s home State of Gujarat has the highest number of anaemic children at 79.7 per cent and 57 per cent of women in Gujarat are anaemic. I am simply referring to these statistics for your convenience.

Sir, India is already suffering from a malnutrition and hunger crisis. About 20 crore people do not have sufficient access to food. One-fourth of the world’s hungry population belongs to India, and India was ranked 101 out of 116 countries on the Global Hunger Index for 2021, a score that has been worsening...
for a few consecutive years. Now, you can easily assume how the country has been progressing towards prosperity. The statistics simply suggest that we are really in great trouble.

Sir, so far as medical inflation is concerned, I would like to highlight that in 2021, India reported the highest medical inflation of 14 per cent in Asia. According to the Report prepared by Motilal Oswal Financial Services Limited, the out-of-pocket medical expenditure per hospitalisation in 2021 in rural areas and urban areas reached as high as Rs. 15,937 and Rs. 22,031 respectively, as per the latest National Health Profile. यह मेरी नहीं, सरकार की रिपोर्ट है।

In March 2022, the National Pharmaceutical Pricing Authority of India announced a 10.7 per cent hike in the prices of over 800 essential medicines, including Paracetamol and Azithromycin among others. आज यहाँ ‘आयुष्मान भारत’ की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। श्री जयंत सिन्हा जी, मैं आपको बता दूँ कि वर्ल्ड हेलथ ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोविड के कारण 52,06,258 लोगों की मौत हुई। आप पता कर लीजिए। आप इंटरनेशनल एरिना में घूमते हैं, आप अमेरिका में बहुत बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं। मैं जानता हूँ, आपके पास बहुत जानकारियाँ हैं, फिर भी आप पता कर लीजिए।

Now, I come to the impact of high inflation on income. Between 2013 and 2019, income from agriculture in real terms decreased by 8.9 per cent, according to the analysis of SAS survey conducted by the National Statistical Office. This is opposite to BJP’s promise of doubling farmers’ income by 2022.

In 2019, on an average, the Indian farmer earned more through wages than through cultivation. But for the last 33 months, the rural wage growth has been declining much to the concern of the agriculture sector.
So far as burden of inflation is concerned, you are pleading for Atmanirbhar Bharat. But where are we existing now? That needs to be clarified. The Ruling Government’s anti-people and pro-corporate policies have had concurrently increasing fuel taxes, while decreasing corporate taxes. In 2019-20, the corporate tax collection stood at Rs. 5.5 lakh crore while fuel excise duty stood at Rs. 2.4 lakh crore. The Modi Government has shifted a massive part of the corporate tax burden on to consumers in 2020-21, which is shown in the revised Budget Estimates where corporate tax collections are estimated to be under Rs. 4.5 lakh crore, a decrease of Rs. 1 lakh crore, while the fuel excise duties are estimated at Rs. 3.6 lakh crore, an increase of Rs. 1.2 lakh crore. This is not an isolated incident. The trend of the BJP over the years has been to cut corporate tax rates, enriching their allies, while hurting the poor and the middle-class ordinary citizens. The net result of this pro-corporate policy is to increase fuel prices, and as described before, to cause economy-wide inflation that especially hurts the poor through increased food prices.

Sar, main do-teen muhde sikhna chahtaa hoon. Is sabad kे andar 18.07.2020 ko ek prash के uttar mei sarkaar ne bataaya ki the Government has constantly boasted up about Ease of Doing Business. But the Finance Minister herself said that in 2022 alone, 14 billion dollars have been withdrawn from Indian equity markets by foreign portfolio investors.

19.00 hrs

I would like to have a reaction from the hon. Finance Minister. The trade deficit for the period between April 2021 and March 2022 has also been
estimated to widen to 192 billion dollars, despite the Government chest thumping over 400 billion export figures. It should be remembered that widening trade deficit has caused depreciation of the value of rupee. In turn, the same has made import costlier making it a vicious cycle for the citizens of the country unable to afford basic commodities.

The value of the Indian rupee has depreciated by almost 25 per cent till the end of December.
के लिए आए हैं, ताकि कोई रास्ता कैसे निकाला जाए? हम सबको इस पर सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार इस पर अंधेरी नहीं कर सकती है, तो यह सिर्फ प्रचार है, तो यह तीन नहीं है। आप एक सिस्टमिक रूप से सरकार के नुमाइदे होने के नाते सच को सच बताएँ। आप हां को हां और न को न बताएँ। इससे इस चर्चा की गरिमा और बढ़ीगी।

सर, आप देखिए, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। दीर्घकालीन आदेशशाली वित्तीय अभियान के तहत मोदी जी की सरकार हम दो तीन लोग आमजन को लूट लेती है। मैं अपने दो तीन कंपनियों द्वारा सब लूट लिया जा रहा है और बाकी हम गरीब लोग, इस अंधेरे में रह गए हैं।

The former noted economist of the World Bank and the former Chief Economic Advisor, Kaushik Basu has slammed the current Government’s economic management alleging that not enough is being done for the welfare of the poor. The renowned economist also added that with India’s population growing at 1.2 per cent annually, real GDP per capita has sunk -0.1 per cent over the past two years. Sir, according to the World Inequality Report, India stands out as a poor and very unequal country with an affluent elite. इसलिए, हमारे नेता कहते हैं कि मोदी जी की सरकार हम दो, हमारे दो की सरकार है। यहां दो-तीन कंपनियों द्वारा सब लूट लिया जा रहा है और बाकी हम गरीब लोग, इस अंधेरे में रह गए हैं।

Sir, the top 10 per cent of Indian population holds 57 per cent of the total national income, including 22 per cent held by the top one per cent, while the bottom 50 per cent holds just 13 per cent in 2021. It further stated that the top 10 per cent of Indians had about 96 times more income on average than the bottom 50 per cent. Similarly, Oxfam International claims that in 2021 India’s top one per cent holds about 77 per cent of the country’s wealth. How is this possible without the support of this Government?

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप झूठ बोलने के आदी मत बनाए। झूठ बोलने की आदत न बनाओं, क्योंकि झूठ बोलते-बोलते आपकी आदत इस तरह की हो जाएगी कि आप हर किसी को झूठ बोलने लगोगे। इसलिए आप झूठ मत बोलो। आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने को
देखो और लोगों को गुमराह मत करो। यही निवेदन करते हुए मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विद्रोहित को इस हालत से उभारने के लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री तथा कॉपरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): धन्यवाद स्पीकर सर। करीब 30 माननीय सदस्यों ने महंगाई के विषय पर चर्चा में भाग लिया है। मैं उन सभी सदस्यों का आभार करना चाहती हूं कि बहुत विस्तार से उन्होंने अपने मन की भावनाओं को व्यक्त किया है। Let me, without undermining some of the points that many Members have said, say that I find that it was more a discussion on the political angles of price rise rather than actual data-driven concerns about price rise. इसीलिए मैं अपना जवाब भी थोड़ा पॉलिटिकली देने की कोशिश कर रही थी, किसी सदस्य को ऐसा जवाब नहीं दे रही थी। जवाब सुनते समय ‘यह क्या है’, ‘आप राजनीतिक भाषण दे रही हो’, यह राजनीतिक भाषण सुनना ही पड़ेगा। (व्यवधान) ऐसे ही बीच में कुछ इंटरप्शन आने से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी अनुमति से आगे बढ़ती हूं।

माननीय अध्यक्ष: आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सदन में व्यवधान पैदा नहीं होने दूंगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदय, आप हैं, इसलिए मैं चिंता नहीं कर रही हूं।

माननीय अध्यक्ष: आप उन्हें परमिशन मत दीजिए कि वे व्यवधान पैदा करें।

SHRIMATI NIRMALA Sitharaman: Sir, let us please be, in this House, looking at India today compared to what is happening in the rest of the world. Just two or three highlights will tell you where India is compared to the rest of the world. Why should we have to compare with the rest of the world? It is because whether it was in 2008 or before that, we have never seen a calamity of this kind, a pandemic of this kind. Coming out of the pandemic, all of us, each at his own level, were trying to make sure that people in our constituencies, people in our States, people in our areas are given that extra help. I recognise that everybody –
Members of Parliament and also State Governments – has played his role. Otherwise, India today will not be where it is compared to the rest of the world. So, I fully credit the people of India for, even against this kind of an adversity, being able to stand up and be recognised as the fastest growing economy. This is not my assessment. Repeatedly, in the last two years, the World Bank, the IMF and many other agencies are periodically giving an estimate of what the global trade is going to be like, what the growth of global GDP is going to be like and also recasting their assessments about what the world’s growth is going to be and by country, what the assessment is going to be. Each time when they have reviewed, when they have downgraded the global growth, when they have reassessed saying that ‘no, it is not as we thought six months ago; it is getting worse’, in each of these times, India also has been reduced in terms of growth it is expected to achieve, but even after that we remain as the fastest growing economy.

If it was 8.2 per cent, now it may be 7.4 per cent. But even as the entire globe’s growth is being reviewed, reassessed, and re-estimated, each time we remain at the highest. So, first of all, it is important for us as Indians to appreciate that our people have gone through this pandemic, Delta wave, Omicron wave, and after that, the way in which the global value chains have hit us. But in spite of that because of the various steps taken by the Government and also by the Reserve Bank of India, we are still at a much better position than most countries. … (Interruptions)
SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam, please accept the truth. You should acknowledge the facts. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप एक मिनट रुकिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप सभी ने अपनी-अपनी बात रखी। मंत्री जी ने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना है, कोई बीच में इंटररेक्शन नहीं किया। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी उनके जवाब को पूरा सुनें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने सबको बता दिया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

... (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Globally, when the situation is really like this and every agency after agency is assessing the situation country-wise, and repeatedly in their assessment India has remained at the highest, I think this House irrespective of the party differences will have to feel proud for this country and its people. They have struggled. State Governments have helped. … (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): People are dying. Farmers are committing suicide. How can we be proud? … (Interruptions)
SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, it is exactly this which I am trying to address. It is not that the country does not have problems. We have to work together to do it and we are trying to do it.

But even as we are trying to do it and even as the global agencies are saying this country is suffering like that, that country is suffering with these problems, a third country is suffering with something else, and India is like this, it is a moment that all of us will have to be true to ourselves. … (Interruptions)

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Wow!

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Excuse me, Madam. Do you have a problem if I speak? There is nothing about wowing here. I am sorry. I take objection to that, hon. Speaker, Sir. … (Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Why are you getting so excited, Madam?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Because you are there in front of me. Before I complete one sentence… (Interruptions)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: You are a highly respected person. Do not get excited. … (Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Oh, thank you, very much. The person who is mercurial in this House tells me not to be excited. I take your point. Mercurial!

Sir, through you, I would like to say I am quite convinced of every input given and I think it is my duty to respond. But even before hearing me if there is mockery, I will take it definitely seriously to reply those who like to mock rather than hear.
So, I would seek your indulgence on that. … (Interruptions)

SHRI ASADUDDIN OWAISSI: Is the Minister threatening us? क्या हमको धमकी दी जा रही है?… (व्यवधान) क्या आप हमें धमकी दे रही हैं?… (व्यवधान) हमें धमकी दे रही हैं।… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): आप उनका मजाक उड़ाओगे क्या?… (व्यवधान) हम आपको मजाक उड़ाने नहीं देंगे।… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, this is why I want to say this to you when there can be interruptions which are serious and when there is mocking tone coming from there, I reserve my right as a Member of this House to reply to those.

And if that is treated as dhamki, what should be the first one which comes treated as mocking or dhamki. … (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, she is not a Member of this House. … (Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Oh! Thank you, otherwise I would not be allowed … (Interruptions) All right, in that House or this House … (Interruptions). Dada, you are always very keen on coming up with things which are not so relevant for the conversation. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: एक मिनट, रुकिये। मैं सभी माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करूँगा कि आप बैठे-बैठे टिप्पणी न करें। माननीय मंत्री जी, आप इनकी टिप्पणी को नहीं सुनें, क्योंकि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। मैं यह अपेक्षा करूँगा कि कोई बैठे-बैठे टिप्पणी न करें, नहीं तो मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा।
SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am not a Member of this House, but with your permission, I am here because I have to reply. … (Interruptions) So, the senior Member, Shri Sougata Ray should probably take that into his system. … (Interruptions)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, she is not a Member of this House. … (Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Oh! Thank you. Please recall your glorious days when you were trying to talk to me about onions! … (Interruptions). Recall those days because you always had that approach towards women in the House. … (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बोलिये। आप इनक कोई भी टिप्पणी मत सुनिये।

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the GDP of the US fell 0.9 per cent in the second quarter following a 1.6 per cent decline in the first quarter, marking a start of what they call an unofficial recession. There were some Members who were saying, even Adhir Ji mentioned it, are we going into a stagflation, and will the Finance Minister reply? I will, first of all, start with the last speaker, but the Leader of the Opposition here. There is no question of India getting into recession or stagflation. Adhir Ji, you please be assured, there is no question of us getting into either stagflation like the US. They may call it technical recession or whatever. … (Interruptions).

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं सराहना करता हूं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो।
SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, it is not just me, a Bloomberg survey which was done by an economist, has said that there is zero probably of India slipping into a recession. … (Interruptions) So, it is not just me saying it. There is zero probably of India slipping into a recession, even though there are several major economies which are at substantially risky position of getting into recession.

Again, as we are comparing, I start with comparing things which are happening globally and also position myself in telling about India. Banks and banks’ health are equally important for looking at the economy and its situation at any point in time. Compare globally, 4,000 banks in China are reportedly on the verge of going bankrupt. I want that to be taken cognizance of by the hon. Members. In India, the gross Non-Performing Assets, the NPAs, of scheduled commercial banks has hit a six-year low of 5.9 per cent in Financial Year 2022. So, in China, 4,000-odd banks are on the verge of going bankrupt, and our NPAs are improving. … (Interruptions).

Sir, on Government debt, Government debt is one of the important criteria with which you measure the economy. The debt to GDP ratio of many countries are in triple digits, and that includes Japan, Greece, Italy, Bhutan, Singapore, US, Portugal, Spain, France, Sri Lanka and Canada, whereas the Central Government very consciously has controlled its debt. It is at 56.29 per cent of the GDP at the end of 2021-22 compared to 59.9 per cent pegged in the Revised Estimates for that year.
So, even from the Revised Estimates, we have brought it further down. Even when comparing the general Government debt, which means the Centre and the States, India is in a far better position than its peers according to the IMF data -- it is not me saying it -- with a general debt to GDP ratio of 86.9, which includes both Centre and States.

I just want to draw the attention of Members. So, globally if in each country the situation is pandemic, waves -- second wave, third wave, the Russia-Ukraine conflict and the disruption in the supply chain, then I have just given you some few comparisons of India’s position.

This morning, we have announced the GST collection for the entire month of July, 2022. In July, 2022, we have garnered the second-highest level ever since the introduction of GST, which is Rs. 1.49 lakh crore. It is the second-highest, and compared to the last year this is one of the highest. You may be aware and I would like to gently remind that in April, 2022 it was Rs. 1.67 lakh crore, which was the highest reached. Now, we have got in July, 2022 the second-highest, which is Rs. 1.49 lakh crore. This is the fifth consecutive month that the GST collections have been above Rs. 1.4 lakh crore. The manufacturing, Purchasing Managers’ Index, which has also come out in the morning, I think, and it is at eight-months highest number of 56.4 for July. So, the trend for output and new orders are strengthening, and the economy is really getting even more robust. The PMI rose from 53.9 in June -- I have said that it is 56.4 in July -- which is well above the 50 level, which is what shows it separates that there is no addition if it is below 50, but it has remained at 50 level separating growth from
contraction for the thirteenth month in a sequence. So, all of India’s eight infrastructure sectors grew in double digits for the second consecutive month in June. The data released for the month of June showed the core sector grew at 12.7 per cent in June year on year. So, strictly speaking, the Indian economy in every one of these aspects is showing very positive signs.

I remind myself about the line hon. Member, Shrimati Supriya Sule, said: “It is enough, you cannot be going on talking about earlier days. Now, you had enough amount of time.” She also compared very untypically to a married woman who enters the house; she gets to be a part of that house; and you do not anymore say: “We are new whereas what has been there and all that.” But in these kinds of situations where constantly questions are based not so much on facts -- I am not talking about Shrimati Supriya ji alone, but in general -- facts will have to be reminded because of the way in which questions are being asked as though they did not exist earlier. Even now, the Leader of the Congress Party said that: “Please accept that inflation existed before the pandemic also.” Inflation exists, Sir, but at what level is the question. So, I have no difficulty conceding to that point. Inflation exists, but at what level, and that is why if you will pardon me, hon. Member, I would like to go back to recalling that let us not forget for a small paper tantrum -- I am saying ‘small’ today -- of the flood of 2008, the problem continued till 2013 that the Indian economy became a ‘fragile five’ country. But what are we today in -- pandemic, second-wave, Omicron.

Today, we are in the midst of the Russia-Ukraine war, disruption of supply chain. Today, the largest component suppliers in China are still under lockdown in
several areas. In spite of that, we have held inflation well within seven per cent or even below. That has got to be recognised. … (Interruptions) Sure, I will speak. So, gently, some bullets have to be remembered.


Uska aasr isatna padta ki bharta desh 'Fraqhul-5' deshosa me ek desh hoga tha. Vah var 2013 mein hua. Magar, abhi to ham pandemic, sekand web, omicron ho rha hain. Chaina mein jagh-jagah par lockdown hain. Aaj bhi global dread nirmaal thi, tahn pdfhuncha hain, fir bhi ham apne infleishen ko 7 pratiyog aur 7 se nisee rakhne ke liye maneja kar rahe hain. Isasle, me udharshan khet karna chah rahie hain. Retail inflation was more than nine per cent. Abhi 7 pratiyog hai. 7 pratiyog se kum rakhna ki hai prayatn har bar hua hain. Do bar uske achhe nistej bhi phuunche hain. Lekin, agar apne 28 mhiine ko ikdha karke dekhenge to ussne se 22 mhiine me yu.Pi.E. ko karayakal me yah 9 fisaidi se jyada tha. Abhi jab ham 7 pratiyog me hai aur ussne kum kare ne ki koshish kar rahe hain,

Fir bhi hamen bola gaya ki infleishen hai, apna kya kar rahe hai infleishen ke liye. Apne 22 mhiine infleishen ko 9 pratiyog se jyada raha. Pritjur, usse ek bar yad kiijiye. Fir usse samay infleishen dubal digitra me gaya, 10 pratiyog se jyada me gaya. (Vyadhana) yu.Pi.E. Sarkar ke samay 9 bar infleishen dubal digitra me the. Ussne bhi yad karna chaahie, jab apna yah maang kar rahe hain ki yah 7 pratiyog se kum vyayon nahi hoo raha hai, apna isse karo. Ham ise karenge, bilkul karenge. Modi ji un sambke upar dhyaan rakh rahe hain. Issse jakar karenge. (Vyadhana)

Kuvapravish Astita (Amroha): Desh ki janta ne isasliye aapko junaha hai. (Vyadhana)
दानिश जी, आप उठ कर सही प्रश्न पूछिए। (यवधान)

अगर कोई माननीय सदस्य दोबारा उठेंगे तो उनका ‘नाम’ लिया जाएगा। (माननीय अध्यक्ष)

सर, उनका नाम रिकॉर्ड से डिलीट कर दीजिए। (श्री प्रहलाद जोशी)

सर, मैं इंफ्लेशन के ऊपर इससे ज्यादा बोल सकती हूं, मगर समय भी हो रहा है, इसलिए आगे बढ़ती हूँ। (यवधान)

महँगाई को कम कैसे करगे, इसे बताइए। (श्री अधीर रंजन चौधरी)

प्रतिशत से कम हो रही है। (यवधान)

बाज़ार में आग लग रही है। (श्री अधीर रंजन चौधरी)

माननीय स्पीकर सर, हमारे लीडर ओपरेशन में बोला। उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट के नाम लेकर बोला कि देखिए, उन्होंने ऐसा आपके खिलाफ बात की। (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट का नाम लेकर बोला कि देखिए, उन्होंने ऐसा आपके खिलाफ बात की। (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

यहां आकर इतनी तेजी से कहना कि क्या चल रहा है, 7 प्रतिशत है। 22 महीने तक 9 प्रतिशत से ज्यादा, 9 बार डबल डिजिट इंफ्लेशन, यह करने वाली सरकार को थोड़ा सोच-समझ कर हमारे ऊपर आरोप लगाना चाहिए। (यवधान)

इसम रघुराम राजन जी भी हैं। (यवधान)
बोल दिया। मैंने सोचा कि रघुराम राजन जी के बयान की तरफ एक बार ध्यान दिलाए। (यवधान)
यह भी सही बात है, अधीर रंजन जी खुद एक इकोनॉमिस्ट है। (यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी: हम सिर्फ महंगाई घटाना चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते हैं। (यवधान)
श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, शाखिक के दिन रघुराम राजन जी ने यह बात बोली कि आरबीआई ने अच्छा काम किया। RBI has done a good job in increasing the foreign exchange reserves in India insulating India from problems being faced by neighbouring countries such as Pakistan and Sri Lanka. पाकिस्तान और श्रीलंका की जो प्रोब्लम्स हैं, वे प्रोब्लम्स हमें नहीं होने देना चाहिए। ऐसा करके आरबीआई ने अच्छा काम किया है, यह उनका टिप्पणी है। (यवधान)
रघुराम राजन आरबीआई के बयान को समर्पित कर रहे हैं कि नई दिल्ली की सरकार डेट को कम रखने के लिए अच्छा काम की है। (यवधान)
माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। आपका हर सेंटेंड उठना उचित नहीं है। आपका यह तरीका ठीक नहीं है। (यवधान)
श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, न्यू दिल्ली का सरकार मतलब केजरीवाल की सरकार हुआ। (यवधान)
माननीय अध्यक्ष: आपका तरीका गलत है। आपका मंत्री जी। (यवधान)
ीमती िनमला सीतारमण: सर, रघुराम राजन जी ने यह भी कहा है कि we have sufficient foreign exchange reserves. RBI has done a good job in increasing the reserves. We are not having problems like Sri Lanka and Pakistan. Our foreign debts are also less. उन्होंने इतना स्पष्ट बोला। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप उनकी बात पर मत जाइए। मैं सब चीजों को देख रहा हूं।

… (व्यवधान)

ीमती िनमला सीतारमण: सर, ठीक है। अधीर रंजन जी इलेशन के ऊपर बहत इचंता कर रहे हैं। इस विषय में रघुराम राजन जी दोबारा क्या बोलें – at present, there is inflation all over the world. RBI is increasing interest rates which will help in reducing inflation. Most inflation is in food and fuel. As we can see, food inflation is coming down in the world and will decrease in India also.

सर, यह आर्बीआई की तरफ से असेसमेंट है, जिसके बारे में रघुराम राजन जी ने बोला। उससे यह भी समझ में आ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ पर है और इन्फलेशन भी भारत देश में कम ही हो रही है। Of course, he did not say about measures that we have taken from the Government, the Ministry of Finance, to reduce the cost of imports on say edible oils and masoor dal and so on. मैं उसका भी जिक्र करना चाह रही हूं। The Central Government has reduced Customs Duty on crude palm oil from 35.75 per cent to first 8.25 and now to 5.5 per cent only.

So, the Government drastically brought down the duty and made it possible for edible oil prices, in this case palm oil prices, come down for the common people. On sunflower and soybean oil - both of which largely come from Ukraine
and Russia, we have also sourced from other countries – the Customs Duty has been reduced drastically from 38.5 per cent to 5.5 per cent. We have taken out the Customs Duty so that कम दर पर एदिबल ऑयल भारत देश में पहुँचे | जनता को सस्ते में एदिबल ऑयल मिले।

Secondly, TRQ (tariff rate and quota restrictions) on nearly 20 lakh metric tonnes of sunflower and soybean oil has been made nil. आप जितना चाहें इंपोर्ट करिए, बिलकुल जीरो ड्यूटी में इंपोर्ट करिए, जिससे सस्ते में सोयाबीन ऑयल भी आएगा और सनफलोवर ऑयल भी आएगा। आपने प्राइसज कम करने के लिए क्या स्टेप्स उठाए, उसे एक-एक करके में बोल रही हूं | … (व्यवधान) The prices of edible oil have corrected sharply in June compared to May with maximum decline of 18.1 per cent coming in palm oil prices. The other categories like sunflower oil, soybean, groundnut, mustard and vanaspati have also seen correction in the range of one per cent to seven per cent in the last one month. … ( Interruptions)

श्री अथीर रंजन चौधरी : मैडम, …(व्यवधान) इसका असर नहीं है | ...(व्यवधान) हम वॉकआउट करते हैं। … (व्यवधान)

19.37 hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury and some other hon. Members left the House.

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, मुझे दुख हो रहा है कि बाहर जाकर प्राइस राइज के ऊपर सरकार भाग रही है, डिबेट नहीं कर रही है, कहने वाली कांग्रेस आज जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं | वे बाहर भाग रहे हैं | ...(व्यवधान) उनमें जवाब सुनने की क्षमता तक नहीं है | ...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): तुम्हारा यही चरित्र है। … (व्यवधान)
श्रीमती निर्मला सीतारमण: यही लोग पिछले एक समाह से करो बहस, करो बहस कह रहे थे।

...(व्यवधान)

कुंवर बानिश अली: अध्यक्ष जी, यह गलत है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको इजाजत नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: What have I done? They can go out, should I not say?...(Interruptions) Sir, Customs Duty on masoor has been reduced. ... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैडम, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: पिछले एक समाह और उससे पहले भी प्राइस राइज के ऊपर चर्चा मांगने वाले, कांग्रेस, हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर बार-बार बोल रहे थे, जब तक कोविड से बापस आउंगी तब तक प्लीज सह जाइए। अब आपकी अनुमति से चर्चा हो रही है। मुझे शुभकामनाएं देने वाले अधीर रंजन जी आप स्वस्थ रहो। वह जवाब सुनने को तैयार नहीं हैं और निकल गए, पूरी कांग्रेस निकल गयी। एक विषय अंदर और बाहर जाकर दूसरा विषय। जब चर्चा होती है तो इधर नहीं रहते हैं और बाहर जाकर कहते हैं कि सरकार चर्चा से भाग रही है। सुनने को तैयार नहीं है, चर्चा करने का मन नहीं है। अभी चर्चा हो रही है, इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र स्पष्ट हो रहा है। इनफलेशन
माननीय अध्यक्ष: आप सीनियर मंत्री हैं, ऐसे बीच में नहीं बोलिए।

... (व्यवधान)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): … (Interruptions) For how long are we going to import edible oils and pulses? … (Interruptions) I myself being the Chairman of the Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution … (Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I fully recognise; I understand your question. … (Interruptions)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: So, I want to know this. … (Interruptions)

When and in what manner are we going to be self-sufficient so far as edible oils and pulses are concerned?. … (Interruptions)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, आज इस परिस्थिति में इनप्लेशन को तुरंत कम करना है। पिछले दो-तीन सालों से दलहन और तिलहन के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं। हर स्टेट में हर मंत्री के साथ बात करके इसके उत्पादन का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम प्राइस राइज के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तुरंत हमें जनता को सस्ते में पहुंचाना चाहिए, इसीलिए इम्पोर्ट को अलग कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसान के खिलाफ जा रहे हैं। किसान को जितना भी प्रोत्साहन देना है, जितना भी दलहन और तिलहन के लिए बोनस वगैरह देना है, उसे जरूर देंगे।

Similarly, customs duty on steel was rationalised significantly. I know that Pinaki...
ji raised an issue; I will address that. Further, customs duty was exempted on iron and steel scrap, while customs duty was also rationalised on copper scrap.

Prices of domestic benchmark hot-rolled coil steel at the traders’ end have slipped by about eight per cent or about Rs.5,500 per tonne since May 18. So, top steel makers have also quoted prices for June that are lower by Rs.4,500 or Rs. 5,500 a tonne.

In textile, Customs Duty on key raw products, like nylon chips, nylon yarn, and caprolactam, has been rationalised. Anti-dumping duty was revoked on key raw materials like viscose fibre, PTA, and other fibres and yarns so that the raw material for textile industry will also be available.

Customs Duty on raw cotton has also been fully exempted. रॉ कॉटन की बहुत डिमांड है। आजकल टैसटाइल इंडस्ट्री में भी इसकी बहुत चर्चा है। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूं, जिससे इन्फलेशन कंट्रोल हो और सस्ता रॉ मैटेरियल हमारे लोगों को मिले, इसके लिए हमने बहुत कदम उठाए हैं। 38 lakh MT of free foodgrains were provided every month,
for eight months, to 75.8 crore beneficiaries. यह हम सबको मालूम है। इस साल दिसंबर 2022 तक हमने एनाउंस कर दिया है।

एक विषय के बारे में माननीय अधीर जी ने पूछा था, लेकिन वह निकल गए। सीपीआई के बारे में बात करें, डबल्यूपीआई के बारे में बात करें। सर, वर्ष 2012-13 में सीपीआई बेरड इन्फलेशन 10.5 था, वर्ष 2013-14 में 9.38 परसेंट था। वर्ष 2014-15 में 5.83 परसेंट, वर्ष 2015-16 में 4.91 परसेंट था। इसी तरह हमारे कार्यकाल में 6.16 परसेंट वर्ष 2020-21 में पहुंचा लेकिन 10 फीसदी की तुलना में कुछ भी नहीं था। 10 फीसदी वर्ष 2012-13 में था, यह याद रखना चाहिए।

मैं एक और लिस्ट ऑफ गुड्स के बारे में बोलना चाहती हूं। वर्ष 2011-12, 2012-13 में फूड आइट्स का टोटल 12.34 परसेंट था, अभी वर्ष 2019-20 में 7.35 परसेंट है। हर लिस्ट में अभी जो रेट है, चाहे फूड ग्रुप हो, पान-सुपारी, टोबेको, प्यूल लाइट हो, हाउसिंग हो, क्लोरिंग हो, फुटवियर हो, सभी विषयों में सीपीआई इंडेक्स का इंडस्ट्रीयल वर्कसे का नंबर कम है। वह डबल डिजिट में है और अभी हम सिंगल डिजिट में हैं। मैं यह सब याद दिलाने के लिए बोल रही हूं।

एक और विषय है। माननीय सदस्यगण हमें विदेश से बार-बार कम्प्यूटर कर रहे हैं और रघुराम राजन जी के बयान के बारे में बोला गया कि भारत देश के हालात श्रीलंका से बेठर है, बांग्लादेश से बेठर है। यह रघुराम राजन जी का बयान है। लोग बहुत बार बोलते हैं कि बांग्लादेश को देखो, हमसे अच्छा चल रहा है, हम रुक गए हैं। … (व्यवधान)

मैं सिर्फ एक-आध सच्चाई हाउस के सामने रखना चाहती हूं। आज बांग्लादेश आईएमएफ के सामने 4.5 बिलियन डॉलर के लोन की डिमांड कर रहा है, क्योंकि उनके बैंकंस ऑफ पेमेंट में प्रोब्लम है। बांग्लादेश को कम्प्यूटर करने वाले यह भी याद रखें कि बांग्लादेश आईएमएफ से 4.5 बिलियन मांग रहा है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या आपको ज्यादा समस्या है।

… (व्यवधान)
Shrimati Nirmala Sietaraman: When the answer is coming and it is clear that the situation of the country is improving, then people are saying that you are doing business with Bangladesh?

Business people who are doing business with Bangladesh are not coming forward, the people who were saying that we should see Bangladesh are now saying look at the income of PPP (people's political party), look at GDP and how much it is. Today, people who are speaking are showing me. I am giving the answer.

Today, Sri Lanka is asking for $3.5 billion from IMF. About Pakistan, we have our own report, we are taking a total amount of $7 billion from IMF. But the situation in the country is not like that.

Therefore, it is understood that there is no milk that is suitable here. The Prime Minister also asked this question. Therefore, let us understand.

Shrimati Nirmala Sietaraman: When the answer is coming and it is clear that the situation of the country is improving, then people are saying that you are doing business with Bangladesh?

When the answer is coming and it is clear that the situation of the country is improving, then people are saying that you are doing business with Bangladesh?
सर, सभी देश अच्छे रहने चाहिए। मैं किसी देश का बुरा नहीं चाह रही हूँ। श्रीलंका हो या बांग्लादेश, सभी देश अच्छे रहने चाहिए। लेकिन, हमें टोक-टोक कर बोला गया हमारा देश भी श्रीलंका जैसा हो जाएगा। शर्म है, ऐसे बात करने वाले नेतागण पर … (व्यवधान) What happened? … (Interuptions)

**SHRI N. K. PREMAC CHANDRAN:** The main concern is with regard to GST on foodgrains. … (Interuptions)

**SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN:** I will answer all that. … (Interuptions)

**SHRI N. K. PREMAC CHANDRAN:** Now, already one hour is over. … (Interuptions)

माननीय अध्यक्ष: आपको मैंने एलाऊ नहीं किया है। माननीय मंत्री जी आप क्यों बैठ गईं? मैंने उनको एलाऊ नहीं किया है। ऐसे तो सभी प्रश्न पूछने लगेंगे।

**SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE:** Sir, please allow me to speak. She took my name. … (Interuptions)

**श्रीमती निर्मला सीतारमण:** सर, मुझे दुख है कि पांच घंटे विवाद और डिस्क्लार्स चल सकते हैं, लेकिन जवाब थोड़ा लंबा हो गया, तो एक वरिष्ठ सदस्य कह रहे हैं कि एक घटा हो गया। Come on, Premachandran Ji। मैं हरेक प्वाइंट के लिए जवाब दे रही हूँ। जवाब लंबा हो रहा है, लेकिन मैं त्य करूँ? इतने सारे विषय उठाये गए हैं, उनके जवाब देने हैं या नहीं देने हैं?

सर, यह भी कहा गया कि आप आज के हालात में डिमोनेटाइजेशन से कंपेयर करते हुए देखें तो अभी भी लिकविडीटी इकोनॉमी में ज्यादा है। हमें कहा गया कि आपने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। मैं बोलना चाह रही हूँ कि लॉकडाउन के समय और उसके बाद ‘आत्मनिर्भर भारत’ के एनाउंसमेंट के समय मुझे बहुत लोगों ने सुझाव दिये कि करेंसी प्रिंट करो और प्रिंट करके सबको बांटो! जनता के साथ न्याय करो, उनके हाथ में पैसा रखो! यह सब आया। … (व्यवधान) मुझे बोला गया कि डिमोनेटाइजेशन से अभी तक लिकविडीटी देखा कि कितना हो गया? आपने प्रिंट किया इसलिए
हुआ। साँचों, आप डेटा लीजिए और फैक्ट्स हाथ में रखकर बात कीजिए।...

वर्ष 2018-19 में इंडिया में एज ए पर्सेंट ऑफ जीडीपी 22 पर्सेंट था। यह में सेंट्रल बैंक के बैलेंस शीट के बारे में बात कर रही हूँ, जिससे समझ में आता है कि कितना प्रिंटेड है।

वर्ष 2019-20 में 27 प्रतिशत, वर्ष 2020-21 में 29 प्रतिशत और वर्ष 2021-22 में 26 प्रतिशत है, ये हमारे रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट के बारे में है। यूएस से कंपेटर करिए। बांग्लादेश और श्रीलंका क्या चीज है, यूएस से कंपेटर कीजिए। ऐसा बोलने वाले प्लाजी मौर से सुनिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप तो मुझे बताओ दीजिए। उनको मत सुनाइए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदय, वर्ष 2018-19 में यूएस के सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट की जीडीपी का प्रतिशत 20 था। वर्ष 2019-20 में 19 प्रतिशत, वर्ष 2020-21 में 35 प्रतिशत और वर्ष 2021-22 में 37 प्रतिशत है, जबकि हमारा 26 प्रतिशत है।

यूरोजोन वर्ष 2018-19 में 39 प्रतिशत, वर्ष 2019-20 में 39 प्रतिशत, वर्ष 2020-21 में 42 प्रतिशत और वर्ष 2021-22 में 67 प्रतिशत है। प्रिंट करेंपी करने वाले का नंबर देखिए। यह उनके सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट है, हमारी नहीं है। हम अच्छे प्लान्स टारगेट करते हैं, जिनके हाथ में मदद पहुंचनी चाहिए, उन तक मदद पहुंचाई है, इसीलिए इकोनॉमी बहुत ही जिम्मेदार तरीके से चल रही है।...(व्यवधान)

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: महोदय, इसू मे प्राइस राइस का है।...(व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदय, मनीष तिवारी जी ने बहुत सारे विषय उठाए हैं। उन्होंने जीएसटी के बारे में बोला है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने मंत्री जी के वक्तव्य के अलावा किसी को भी अलाऊ नहीं किया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: महोदय, शायद अभी यहां पर मनीष तिवारी जी नहीं हैं, मगर उन्होंने जीएसटी के बारे में बोलते हुए कहा कि जीएसटी एकदम फेल्योर है। मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। जीएसटी के ऊपर एक कंपनी (Deloittes) ने सर्व किया और उन्होंने कहा कि ninety per cent of
Indian industry leaders feel that the GST has made doing business easier by bringing down barriers across the country.

They also stated that the GST regime has positively affected the prices and cost of goods and services to end-consumers and along with helping companies, they optimised their supply chains. This has led to a reduction in taxes and increased efficiency in supply chains.

For example, the GST has helped in reducing the cost of goods and services to the tune of Rs. 1.8 lakh crore, which is equivalent to 14 per cent of the outstanding MSME credit being saved from becoming NPA.

The RBI data says total developmental expenditure incurred by the Modi Government between 2014-2022 is Rs. 90.9 lakh crore far higher than what is being alleged by some sections of the Opposition. In contrast, Rs. 49.2 lakh crore was spent between 2004-2014.
Whereas during the period from 2014-22, a sum of Rs. 90.9 lakh crore have been spent on development expenditure. Whereas during the period from 2014-22, a sum of Rs. 90.9 lakh crore have been spent on development expenditure.

Expenditure incurred by our Government includes Rs. 24.85 lakh crore spent on food, fertilizer and fuel and a sum of Rs. 26.3 lakh crore on capital creation. Over the 10 years of UPA, only Rs. 13.9 lakh crore were spent on subsidies. While soaring food and energy prices can push up to 71 million people around the world into poverty, the UNDP Report said that chances are that those in India, particularly those who are earning 1.9 dollars per day slipping into poverty due to this upturn would be zero.
आने वाले लोगों की संख्या जीरो होगी। यह यूएनडीपी की रिपोर्ट है। उसमें यह भी बोला गया है कि recent comparative assessment of price and income support measures show that targeted transfers not only helped poorer households cope with price spikes, but also have significantly lowered the impact of carbon emission.

हमारी सिसडी देने वाली उस स्कीम की सराहना करते हुए यूएनडीपी रिपोर्ट बोल रही है कि गरीबी रेखा के नीचे भारत के जीरो परसट लोग होंगे। हमें यह रिस्क नहीं है। यह यूएनडीपी रिपोर्ट का भी इश्यू है, लेकिन में उसमें नहीं जा रही है। Specificity on GST, item by item. इस पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उनका में जवाब देना चाहती हूँ। First, GST on pencil. माननीय सांसद कनिमोझी जी ने एक विषय रेज किया कि युपी से एक लड़की ने प्रधान मंत्री जी को पेनसिल के ऊपर एक चिह्न लिखा।

First of all, I want to say कि पेनसिल के ऊपर कोई चेंज नहीं किया गया है। बच्ची ने लिखा है, वह ठीक है, लेकिन बच्ची ने माननीय प्रधान मंत्री जी को लिखा है, क्योंकि उसको भरोसा है कि उन तक लेटर पहुँचेगा, वे सुनेंगे और उनको जो करना है, उसे वे करने के लिए तैयार रहेंगे। उस बच्ची के मन में किसी और को लेटर लिखने का विचार तो नहीं आया। हमें उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। में यह बात बोलना चाहती हूँ। First of all, I want to say कि पेनसिल के ऊपर कोई चेंज नहीं किया गया है। कनिमोझी जी ने बहुत पेशनेटली तरीक़े से विषयों को उठाया है।

बाकी पेन के ऊपर, पेनसिल शॉपनर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर जीएसटी लगाने की बात पर में आती हूँ। First of all, I want to say कि पेनसिल के ऊपर कोई चेंज नहीं किया गया है।

On 3rd November 2021, Hon Prime Minister Modi reduced the Cess on Petrol by Rs. 5 and the Cess on Diesel was reduced by Rs.10. In May 2022, The

*English translation of the Speech originally delivered in Tamil.
Union Government reduced the Cess on Petrol by Rs. 9.50 and the Cess on Diesel was reduced by Rs. 7 per litre. On the same day, it was announced by the Union Government that Rs 200 will be given as subsidy to LPG Ujjwala customers.* … (Interruptions)

I do not know if you are getting the translation.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

… (Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: *At the time of election, that’s before coming to power in Tamil Nadu, the DMK stated in their election manifesto that they will be reducing the Price of Petrol by Rs 5 per litre. They also promised to reduce Rs 4 per litre for Diesel.*

Sir, I am continuing. … (Interruptions) Sir, I am not allowed to talk. I do not want interruptions.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Where is the black money coming from? … (Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: *The State Government also said that they will be giving an amount of Rs 100 as subsidy per LPG cylinder. It was promised to give Rs 100 as subsidy. These two have happened.*

Sir, I cannot shout. I am very weak. … (Interruptions) Sir, this is outrageous. Sir, if I am like before, I can shout but I am not able to shout now. … (Interruptions)
SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, this is purposely trying to disrupt me because I am telling the truth. If they have objection, they should speak afterwards. … (Interruptions) Thank you.

** I should listen to all those things which they said. You should not disturb my speech. This is not good politics. You should listen to what I say. I was listening to what all you said.**

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): You do not know how to talk. You fight. You do not know how to talk. … (Interruptions) You are arrogant.…. (Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you. … (Interruptions)

20.09 hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Dr. Kalanidhi Veeraswamy and some other hon. Members left the House.
When the Journalists asked the State Government of Tamil Nadu, that even after the Union Government had reduced the Cess on Petrol twice, why have they not reduced the price? A Minister from Tamil Nadu Government said that no date was mentioned for this price reduction. Just that was stated by them.*

*This is like shedding crocodile tears. Union Government shall reduce but I won’t reduce. Whether I have stated any date. This was their statement.*
*Before putting the blame on the Union Government you should state as to why you have not fulfilled your promises. We have reduced twice. But you have not reduced at least once.*

The price of milk has been raised due to increase in GST.

DMK Government is blaming the Union Government for increasing the GST. GST Council has decided this in which your State’s Finance Minister is also a part of it. Modi Ji has not decided this. Five percent GST is to be levied only on branded items. It has come in Newspapers. If you buy one Kg of Curd. Rs 100 is the earlier price. If you put 5 per cent tax on it, then the price will be Rs 105. But you are selling at Rs 120. GST Council only asked you to put 5 percent. But you are putting more.

Lassi should be sold at Rs 27. As a branded item if you add 5 per cent GST, it should be sold at Rs 28.35. But you are selling it at Rs, 30. You are just
putting the blame of GST council. Whereas you are indirectly putting the burden on common people.

Butter milk was sold at Rs 10. If you add 5 per cent GST then it should be sold at Rs 10.50. But you are selling at Rs 12. Whether this is justified? You are just putting the blame on GST Council and selling it at a high price. Union Government is not responsible. Your Finance Minister is also part of this GST Council. This was an unanimous decision. There is nothing new to add burden to poor people. In every branded, if the GST Council stated to add 5 per cent, you add more than 5 per cent to each item. This is wrongdoing. *

Sir, now, I come to the general issues of GST. I want to tell you the recent decision taken in the GST Council on milk or any other item. All these items have been discussed by the GST Council in full detail. I just want to highlight the fact that any GST Council decision is a decision of the GST Council in which all the Ministers are present. टू-थर्ड उनकी वोटिंग होती है, वन-थर्ड संदून गवर्नमेंट का होता है । वोटिंग नहीं हुई, कंसेंसस से डिसिजन हुआ । मैं सिरफ यह बात रखना चाह रही हूं ।...(व्यवधान) राज्य वित्त मंत्रीगण बैठते हैं । इसको एंटी पुअर कहने वाले, मैं एक विनाट में, I want to explain it. Levy is only on pre-packaged items, labelled goods, and not on loosely sold items. So poor people पर इसका कुछ असर नही होगा । Similarly, 25 किलोग्राम पैकेज्स के ऊपर भी हम टैक्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि होल्सेल व्यापारी से व्यापारी बिना टैक्स उसे लाकर, अपने किराना शॉप्स में रख कर, छोटी-छोटी क्वांटिटिज में गरीबों को बेचने के लिए, जब वे 25 किलोग्राम लेते हैं, उसके ऊपर भी होल्सेलर्स को टैक्स नहीं है । वे उधर से लाकर अपनी दुकान में रखेंगे । इसीलिए 25 के.जी. के पैकेज्स के ऊपर भी, लूज में बेचने के लिए, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं है । इसीलिए मैं यह बात जरूर कहना चाह रही हूं कि लूज में दूध हो, चावल हो, पपड राइस हो, बाली हो, इन सभी के
ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं है। गरीबों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल में इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया। सिर्फ पहले से पैकेट हो कर, उसमें ब्रांड का कुछ नाम है, रजिस्टर्ड ब्रांड है, उनके ऊपर ही टैक्स है। आप सामान एक बोरी में ले आइए, उसे बेचें, उस पर कुछ टैक्स नहीं है। यह याद रखना चाहिए।...(व्यवधान)

SHRI HASNAIN MASOODI: There should not be any discrepancy ...

(Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: There is no discrepancy, and every Minister has sat through it.

Sir, I want to tell you that हम इस डिसिजन पर कैसे पहुंचे। इस में तीन लेवल पर डिसिजन हुआ। फिटमेंट कमेटी में अधिकारिगण बैठते हैं, उसमें राजस्थान से भी अधिकारियाँ हैं, वेस्ट बंगाल से भी अधिकारी हैं, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात, सभी अधिकारिगण बैठते हैं। उसके बाद यह इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास आती है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार के, मिनिस्टर्स बैठते हैं, वे इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं, फिर इसको काउंसिल में ले आते हैं।

फिर इसको काउंसिल में लाते हैं। जीएसटी काउंसिल में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दोबारा इसके ऊपर भी है, जिसमें पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल इन सारे राज्यों की भागीदारी है। इतने लेवल पर चर्चा के बाद, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बाद, दूसरे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बाद जब निर्णय लिये जाते हैं, सभी मंत्रिगण साथ बैठकर निर्णय लेते हैं, तो एक भी आवाज़ ‘नहीं’ की नहीं आई। सभी ने माना कि यह करेक्शन करना चाहिए। ठीक है।

इसलिए एक भी डिफरेंस ऑफ ऑपिनियन नहीं था।

अभी सुप्रिया जी यहाँ पर नहीं हैं। वे बोलीं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। किसने इंकार किया और किसने क्या कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। हर लेवल पर हम आगे बढ़कर आए और लीकेज कम करने के लिए हमने निर्णय लिया। मगर लीकेज कम करने के बहाने से गरीबों के
ऊपर कुछ भी बोझ नहीं डाला गया, उनको पहले जैसा ही मिलेगा। सिर्फ ब्रेडेड आइट्स के ऊपर ही हमने टेक्स लगाए।

सर, ये लोग क्रिमेटोरियम के ऊपर बात कहते हैं और व्यंग से यह भी बोलते हैं कि क्या शव के ऊपर टेक्स डालोगे? मुझे ऐसी बयानबाजी करने वाले के लिए बहुत दुख होता है। उनके मंत्रिगण भी गैरबोझ नहीं डाला गया, उनको पहले जैसा ही मिलेगा। जीएसटी आइट्स के ऊपर ही हमने टेक्स लगाए।

सर, ये लोग क्रिमेटोरियम के ऊपर बात कहते हैं और व्यंग से यह भी बोलते हैं कि क्या शव के ऊपर टेक्स डालोगे? मुझे ऐसी बयानबाजी करने वाले के लिए बहुत दुख होता है। उनके मंत्रिगण भी गैरबोझ नहीं डाला गया, उनको पहले जैसा ही मिलेगा। जब बात क्रिटिसिजम करने की होती है, तो केन्द्र सरकार और मोदी जी को कह दौं कि उसने जीएसटी में ऐसे कर दिया, जीएसटी में वैसे कर दिया। जीएसटी आइट्स के ऊपर ही हमने टेक्स लगाया। सर, ये लोग इकट्ठे बैठकर निर्णय लेते हैं। वह उनका भी निर्णय है। उनके भी जाकर अपने स्टेट में बोलना चाहिए कि मैं भी उसमें बैठा था, इसमें मैंने भी सहमति दी है। वे क्यों नहीं बोलते हैं? अन्दर एक सहमति दे दो और बाहर जाकर केन्द्र सरकार के ऊपर डाल दो। यह गलत है। अन्दर तो दो-तीन लेवल पर आपने ‘हाँ’ करवाया और आज आप ऐसे पलट रहे हो, जैसे यह निर्णय मोदी जी ने लिया हो।

जीएसटी आइट्स के ऊपर ही हमने टेक्स लगाया जिसे जरूर दूर करना चाहिए। There is no GST on crematorium, funeral, mortuary, burial, or mortuary services.

क्रिमेटोरियम, फ्यूनरल, मॉरचरी, बरिअल आदि सर्विसेज के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है।

फिर भी गोल-मोल करके वे कहते हैं कि अरे, शव दे उसके ऊपर भी टेक्स लगाओगे क्या? ऐसे बात करने से कैसे होगा? They are fully exempted from GST.

तीत है। ... (व्यवधान) आप रुकिए न, आपको क्या जल्दबाजी है? ... (व्यवधान) में क्रिमेटोरियम के संबंध में, यह बात रखना चाह रही है कि construction that may be carried out for a crematorium, एक नया क्रिमेटोरियम बनाना चाहते हो, इलेक्ट्रिक इकिवमेंट्स ले आ रहे हो, स्टॅडर्ड रेट बढ़ाने वाले जो आइट्म्स आते हैं, उनके ऊपर लगाए हैं क्योंकि उनके रॉ-मटरिसियल के
ऊपर टैक्स बढ़कर ही आ रहा है। अगर इस पर टैक्स नहीं लगाते हैं, तो बनाने वाले को नुकसान होगा, वह टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं।

इसलिए क्रिमेटोरियम के लिए जब इविक्सेंट्स ले आते हो, तो उसके ऊपर टैक्स है क्योंकि बनाने वाले ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, नहीं तो वे नुकसान में आ जाएंगे। इसलिए समझना चाहिए कि इस पर पलटवार करके, गोल-मोल करके बेशक़ी से बात करना, ऐसा कहना कि क्या शब्द के ऊपर टैक्स डालने, मैं कहना चाहूंगी कि आपके मंत्री लोग भी उधर बैठे हैं। (यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नो, आप बैठ जाएं।

(यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, ये चावल के ऊपर बोलते हैं, दूध के ऊपर बोलते हैं और लसी के ऊपर बोलते हैं कि क्या हम टैक्स लगा रहे हैं? ... (यवधान) नहीं, हमने इन चीजों पर टैक्स नहीं लगाया है। इसको लूज में खरीदिए, इस पर टैक्स नहीं है। ... (यवधान) यह जरूर सुनने लायक विषय है, इसलिए आप सुनिए। ... (यवधान) क्या जीएसटी काउंसिल इस बार दूध के ऊपर, लसी के ऊपर, चावल के ऊपर मुरमुरा आलू जिसे puffed rice या चिक्कड़ा बोलते हैं, क्या उसके ऊपर अभी टैक्स लगाया है? हम तो बोल रहे हैं कि इसे लूज में खरीदिए, इस पर टैक्स नहीं है। अगर प्री-पैक्केड, ब्रांडेड है, तो टैक्स है। ... (यवधान)

सर, जीएसटी आने से पहले हालात क्या थे? मैं एक बार इसकी ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। मैं आइटम-वाइज़ बोल रही हूं। अभी बहुत सारे सदस्यगण यहां नहीं हैं। दाल के ऊपर, गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर, मैदा-आटा के ऊपर, सूजी-रवा के ऊपर, बेसन के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही-लसी के ऊपर जीएसटी आने से पहले पंजाब में दाल के ऊपर 1.5 परसेंट वैट था, गेहूं के ऊपर परमेज टैक्स था, जो कि 5.5 परसेंट था, चावल के ऊपर 5.5 परसेंट टैक्स था, मैदा के ऊपर 6.25 परसेंट टैक्स था, सूजी-रवा के ऊपर 6.25 परसेंट टैक्स था, बेसन के ऊपर 1.5 परसेंट टैक्स था और पनीर के ऊपर 6.25 परसेंट टैक्स था। यह पंजाब में प्री जीएसटी बैट की स्थिति थी और अब ये बात करते हैं। ... (यवधान)
तमिलनाडु में पल्सिस के ऊपर पांच परसेंट, आटा-मैदा के ऊपर पांच परसेंट, सूजी-रवा के ऊपर पांच परसेंट, बेसन के ऊपर पांच परसेंट और पनीर के ऊपर पांच परसेंट टैक्स था। बिहार में भी पनीर के ऊपर पांच परसेंट टैक्स था। ... (व्यवधान)

महागाई इसीलिए कम हो रही है, ये सब मी-जीएसटी वाले विषय हैं। ... (व्यवधान) इनको ठोड़ा सुनिए तो सही! ... (व्यवधान) तेलंगाना में पल्सिस के ऊपर पांच परसेंट, गेहूँ के ऊपर पांच परसेंट ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़, आपस में बात न करें।

... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: स्पीकर सर, तेलंगाना में दाल के ऊपर पांच परसेंट, गेहूँ के ऊपर पांच परसेंट, चावल के ऊपर पांच परसेंट, आटा-मैदा के ऊपर पांच परसेंट, सूजी-रवा के ऊपर पांच परसेंट, बेसन के ऊपर पांच परसेंट और पनीर के ऊपर पांच परसेंट वैट था। जरा ये सभी स्टेट्स सीच लें कि आज वहां क्या हो रहा है। ... (व्यवधान)

सर, आंध्र प्रदेश में प्री-जीएसटी वैट पांच परसेंट हर आइटम के ऊपर था, चाहे वह दाल हो, गेहूँ हो, चावल हो या मैदा-आटा हो। महाराष्ट्र में पनीर के ऊपर छ: परसेंट वैट था। ... (व्यवधान) हमारे मसूदी साहब के राज्य जेंरके में दही के ऊपर 14.5 परसेंट वैट था। ... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: आप सारे राज्यों में वैट के आंकड़े दे रही हैं। ... (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: ऐसा ही हर स्टेट में हुआ करता था। ... (व्यवधान) मुख्य रूप से हॉस्पिटल बेड्स के ऊपर बहुत ही चिता व्यक्त की गई। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज़, मैंने आपको कई बार मौका दिया है। मैं अंतिम बार आपको चेतावनी दे रहा हूँ। सदन व्यवस्था से चलता है।

... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली: सर, आप व्यवस्था देना चाहते हैं। Thank you very much, मैं यहां से चला जाता हूँ।
At this stage, Kunwar Danish Ali, left the House.

18.29 hrs

At this stage, Kunwar Danish Ali, left the House.

Since, hospital beds in the House were used. He left the House.

According to me, if someone wants to consult at the hospital, they should first consult the doctor. I want to say that the doctor has not been consulted. It is not in the interest of the patient.

The Interim Session will also be held. I am not aware of any subject such as ATM. People have said that our money is being plundered. This is not true.

*English translation of this part of the Speech originally delivered in Tamil.

*GST payment to be released for Tamil Nadu is due only for June 2022. That too only Rs 2493 Crore. There is nothing due other than this amount.*
आपके अपने बंक के एटीएम से आप महीने में पांच बार पैसे निकाल सकते हैं और दूसरे बंक के एटीएम से आप पांच बार पैसे निकाल सकते हैं। कुल दस बार एक महीने में आप पैसा निकालो, आपके ऊपर कुछ भी पाबंदी नहीं है इसलिए गलतफहमी स्प्रेड मत करें। ऑयल बॉंड्स के विषय में जरूर कहना चाहती हूँ क्योंकि पिनाकी जी ने यह बात निश्चित की की करेक्ट करते हुए कही कि आप तो गलत बोल रहे हैं। मैं सच्चाई रखने की तरक्की करीं जी के लिए कही कि आप तो गलत बोल रहे हैं। ऑयल मार्केट कम्पनी के ऊपर बोझ बनाकर लोन पर, बॉंड्स पर, ऑयल मार्केटिंग कम्पनी के ऊपर डाल दिया। उस समय लगा कि वह पैसा ऑयल मार्केटिंग कम्पनी उन्हें दे रही है जिससे सरकार को बजट बढ़ा दिया था। वह पैसा उनकी सब्सिडी नहीं है, अब मोदी जी उसकी विशेषता कर रहे हैं। तब तक सब्सिडी अब मोदी जी की सब्सिडी बन रही है क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कम्पनी का बॉंड है, उसका प्रिसिपल और इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, न कि वे। वे छोड़कर चले गए। वर्ष 2005-06 में ऑयल बॉंड्स कितने इए क्या िलग या लोन उठाया। वर्ष 2005-06 में 17262, वर्ष 2006-07 में 24121, 2007-08 में 20 हजार के करीब, 2008-09 में 75 हजार के करीब, 2009-10 में 10 हजार के करीब। कुल मिलाकर 848186 टोटल बर्डन ऑयल मार्केटिंग कम्पनी के ऊपर था। उसके रिपोर्ट से मोदी जी के आने के बाद शुरू हुई। अभी तक सरकार पर रिपोर्ट ऑफ ऑयल बॉंड्स 3500 करोड़ वर्ष 2014-15 में, इस बीच प्रिसिपल नहीं दिया इससे पिनाकी जी को गलतफहमी है कि कुछ नहीं दिया।

अभी वर्ष 2021-22 में 38,723 करोड़ रुपये प्रिसिपल दे रहे हैं। हम उसको पे कर रहे हैं। वर्ष 2022-23, इस साल में कुछ प्रिसिपल पे नहीं करना है, इंटरेस्ट पे करेंगे। अगले साल 15,586 करोड़ रुपये हमें पे करना है। वर्ष 2024-25 में 39,000 करोड़ रुपये हमें पे करना है। वर्ष 2025-26 में 36,913 करोड़ रुपये हमें पे करना है। कुल मिलाकर 92,200 करोड़ रुपये मोदी सरकार ऑयल बॉंड के ऊपर दे रही है। पिनाकी मिश्रा जी, आप करेक्ट कर लीजिए। इसमें इंटरेस्ट का पेमट कितना है, यह तो प्रिसिपल का हो गया। वर्ष 2014-15 से 10,255 करोड़ रुपये, 9,989 करोड़ रुपये, एक-एक
करके इस साल तक 79,958 करोड़ रूपये सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट उसमें गया। यह किसका पैसा है?

उस समय कहा कि हम साखिस्त्री दे रहे हैं। मोदी जी उसका पेमेंट कर रहे हैं।

क्या ऑयल बांड की वजह से हमारे ऊपर बर्डन नहीं है? ऐसा नहीं होता तो यह पैसा गरीब के पास जाने के लिए हमारे हाथ में रहता। यह प्रिसिपली रंग है। ऑयल बांड प्यूचर की जनरेशन के ऊपर बर्डन लगाकर, मगर आप श्रेय लेकर चले गए। हमने तो आपके ऑयल प्राइस के लिए साखिस्त्री दी है। यह गलत है। यह टोटली गलत है।

अब मैं अंत में आती हूँ। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। मैं जरूर कोशिश की है कि सब लोगों के प्रश्न का जवाब दूं। सिर्फ एक विषय बार-बार हमारे ऊपर डालते हैं, इसलिए मैं यह बात कहना चाहती हूँ। ये कहते हैं कि मोदी सरकार अबानी, अडाणी के लिए काम करती है। आप लोग यही करते हो। मैं सिर्फ दो उदाहरण देना चाहती हूँ।

सर, आप राजस्थान से हैं। सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान में इस साल 11 जून, 2022 में और इसके पहले 15 दिसंबर, 2021 में अशोक गहलोत जी, क्षेत्र की जिले में नाम ले रही हूँ, वे राजस्थान के सीएम साहब हैं, यह गलत नहीं है, उनकी कैबिनेट के द्वारा डिसीजन लेकर 2,397 हेक्टेअर्स लैंड गवर्नमेंट ने अडाणी रिन्यूॅबल एनर्जी होलिंडिंग के लिए दी है। राजस्थान सरकार ने, जो कि कांग्रेस की सरकार है, अडाणी जी को लैंड सोलर पॉवर प्रोजेक्ट के लिए दे दिया। अडाणी, अंबानी के चकर में हम नहीं आए। आप अडाणी जी को बुला-बुलाकर दे रहे हैं और दूसरा 15 दिसंबर, 2021 में एक अडाणी जी के रिन्यूॅबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के साथ एमओयू साइन भी हुआ। 1500 मेगावाट कैपेसिटी सोलर पार्क के लिए, यह जॉइंट पार्टनरशिप में है। यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो विषय हमने इतना महत्वपूर्ण हैं, ये इसीलिए महत्वपूर्ण हैं कि सिर्फ एक दिन पहले, इस एब्रिमेंट के एक दिन पहले माननीय लोक सभा सांसद, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, अभी के नहीं, पूर्व अध्यक्ष ने जयपुर में जाकर कहा कि मोदी कांग्रेस अडाणी और अंबानी को फेवर करती है। ऐसा वे पब्लिक मीटिंग में कहकर निकल गए। अगले दिन गहलोत जी अडाणी साहब के साथ फेवर कर रहे हैं। उनके अपने ही चीफ मिनिस्ट्री अंबानी, अडाणी को फेवर करते हुए इतने काम कर रहे हैं, जबकि माननीय
पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी ने जयपुर में जाकर स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते हुए अगले दिन अडाणी के साथ दो एमओएस हुए हैं और कांग्रेस वाले बार-बार इधर हमें टोकते हैं कि अंबानी, अडाणी का फेवर सरकार करती है। अरे, आपने बुलाकर दिया। ऐसे ही डीएमके, जो कांग्रेस के अलायंस में हैं।

*You are doing everything to Adani and Ambani. In Tamil Nadu, 59 MoUs worth 35000 Crore have been signed with Adani for setting a data centre.*

तमिलनाडू में 59 एमओयू साइन किए गए हैं, जिसमें 35,208 करोड़ रुपये का डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए अडाणी के साथ वे भी हाथ मिला रहे हैं।

तमिलनाडू में कांग्रेस और डीएमके की सरकार है। उद्घर भी वह कर रहे हैं, मगर बार-बार हमें बोलते हैं। दूसरा, एक और तमिलनाडू में है। सेकेंड फेज का डेटा सेंटर भी तमिलनाडू में अडाणी गुप्त ही कर रहा है। जब कांग्रेस वाले हमें अडाणी-अडाणी करके याद दिलाते हैं, ये सब उदाहरण उनके सामने रखने चाहिए कि ये कौन हैं? सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आपने मुझे बहुत टाइम दिया है।

इलेक्ट्रिकिस्टी इलेक्ट्रूज के ऊपर माननीय प्रधान मंत्री जी ने खुद बात बोली कि यह freebies की कल्चर से हमें निकलना चाहिए। स्टेट्स को पेसा नहीं दे रहे हैं, ऐसा बोलने वाले जो जनरेटिंग कंपनीज़ (जेनकोज़) और डिस्कॉम्प्स (डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़) का बकाया हैं, वे विलय बन दें, नहीं तो वे लोग भी आपको पावर जनरेट करके कैसे देंगे? जनता को पावर चाहिए, इलेक्ट्रिकिस्टी, बिजली चाहिए। क्या रोक सकेंगे? तमिलनाडू में 20990 करोड़ रुपये जेनकोज़ का बकी है, तेलंगाना में 7388 करोड़ रुपये बाकी है, राजस्थान 5043 करोड़ रुपये, झारखंड 3698 करोड़ रुपये जेनकोज़ के बाकी हैं। तेलंगाना में 11935 करोड़ रुपये, तमिलनाडु 3677 करोड़ रुपये, पंजाब 2612 करोड़ रुपये, राजस्थान 1791 करोड़ रुपये, केरल 1278 करोड़ रुपये, ये सब बकाया उनका है। स्टेट्स को डिस्कॉम्प्स और जेनकोज़ को देना है।

* English translation of this part of the Speech originally delivered in Tamil.*
ऐसे ही सब्सिडी भी देते हैं। वह सब्सिडी भी वापस नहीं दे रहे हैं। वह रिसीऐबल के नाते डिस्कॉम्प्ले या पास पंजाब से 9000 करोड़, राजस्थान से 15597 करोड़ और छत्तीसगढ़ 2699 करोड़ रुपया बकाया है। ये सब बकाया कौन देगा?

अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करते हैं, इन सभी दिक्कतों के बावजूद भी, ग्लोबल दिक्कत, देश के अंदर दिक्कतों के बावजूद भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जीएसटी के बारे में बात करने वालों से में बाय-बाय हाथ जोड़कर पूछती हूं। और समझने की कोशिश कर रही हूं कि जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टेट्यूशनल प्लां सरकार में फाइनस और केन्द्र सरकार बैठती है।

उसमें निर्णय मोदी जी नहीं करते हैं। स्टेट्स के सभी फाइनस मिनिस्टर बैठ कर करते हैं। उनका अपने राज्य में जाकर वह सच्चाई बोलनी चाहिए, मगर वे नहीं बोलते हैं। अंदर एक विषय बोलते हैं लेकिन बाहर दूसरी बात करते हैं। इसके लिए भी मेरी बिनम्र रिक्वेस्ट है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही मंगलवार, 2 अगस्त, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

20.44 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 2, 2022/Sravana 11, 1944 (Saka).
INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)