AsADEIA 21, 1809 (SARA) D.G. (Mim of 11234
asoertain whethar the mamber has the leave of the ERoust, The Chair shall declare that since the mover has not preseed the motion, it shall be deemed to have been withdrawn by the leave of the Houre.

### 12.57 mrs

## PAPGRS LAID ON THE TAELT

Annull Rumont or Retanmitamion Imduennas Corporation, Calcutta

The Minitater of State fis the Mintotry of Iaboar, Emplormest and Re. habilitationt (stin I. N. Mertera): I beg to lay on the Table a copy of the Amual Report of the Rehabilitation Industries Corporation Limited, Calcutta, for the year $1965-06$ along wath the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon, under subclause (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 (Placed in Library. See No LT-990/67].

## Report or Commiasion of Ingutry te

 COLSAPSE or thrate housis in DelyThe Minimer of State in the Miniotry of Home Aldalrs (Shri Vidyn Charan Shulka): I beg to lay on the Table a copy of the Report of the Commassion of Inquiry into the causea of collapse of three houses in Delhi on the 15th August, 1966. [Placed in Tabrary. See No LT-891/67].

Shri 8. M. Banerjee (Kunpur): Bir, on this subject, regarding the report of the Commiasion of Inquiry into the causes of collapse of three houses in Delh, 1 would like to point out that whenever such a report is laid on the Trable, the action taken on the Commisanon's report should also be let known to the House. I would like to know from the hon. Minister whother any action has been tizen in this cove, or, is it atill under conaideration.
 if rnier consideration and we are in coperittation wite the Delli Adimfaistrution; after the action in compioted,
we ghall definitely come betore the kouse and report.

COMAMITGGE ON PRIVATE MHTBERS' BILLS AND RESOLUTIONS Heneris Rmport

Shyi Thalikar (Khed): I bag to present the Fighth Report of the Committee on Private Memberi' Bill and Remolutions.
18.571 hrw.

## DMEANDS FOR GRANTS-Conta.

Manistay of Food, Acmicultune, Commonity Divitopminte and Co-opira-Tros-contd.

Mr. Speaker: Yesterday, we had taken 1 hour 35 minuter on the Demands for Grants under this Minirtry. There is a balanec of a hours 25 minutes. There are only one or two minutes more for the House to adjourn. So, instead of beginning the debate now, we shall begin it after lunch.

### 18.58 hrt

The Lok Sabha then adjourned for Lurch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Four Minutes Past, Fourteen of the Clocic.
[Mr. Dituty-Splarion in the Chair]

## DIHMAND FOR GRANTS-contd.

 arusiry Divecomiont and Comornal Fron-contd.

 ती चो माण हैं उन का बलर्षत करते के लितो बढ़ा हैपा है।
［合 भोला नाष口］
 याप का च्यान चब है षोनिण का जमाना
 1 1 सा के कोई घक नही कि माखादी से दूले पी हिन्दुस्तान में कर्पना की गई थी कि हिन्दुस्तान की जकात की स्लानिग हो मीर उस समयपं० जवाहर लाल नेरह कायेस की तरफ से डस प्लीनिय कमेटी के केयरमंन च， फौर 育र चयाल यह है कि उसी की पूपिका命 जद्धिन्दुस्तान घाजाद हुमी तो सन् 1930 १ बाब यह् क्ल्पना की गर्द कि हिन्दुस्तान ो योजनाबद्ध विकास के सामने रब कर जनता को आगुत किया जाये 1 लेकिन हैं यह्र भानता हूं पन्द्रह वर्ष ते तलुर्ं के बाद कि एम ने बड़ी भूल की，धौर बह भूलें ह्स भकार की हैं जिन का समाषान जस्दी से जल्दी कले की आवष्मयकता हैं। मेरा ब्याल तो बह है कि घमएजंन्सी को，जिस को एक्स्टे किया बहां हैं इस बता के लिये काम के नही लाया तना चाहिये कि हम किसी को तजा दें， वर्कि वस्ट दस काम 立 लाई जानी चाहिये कि तो फह्स मिनिस्ट्रोज को दिये गए हैं， वहु एकदम को फूड ऐंड एत्रिकल्चर मिनिस्ट्री को दिये जायें। कारण यह्र हैं कि जो प्नांग का नल्या नभारे सामने भाया है जो कन्से－ पन हमारे सामने कायी है वह बहहरी देखों का है योटीय देयों का है । योरष कें दूंड
亏ुई，मशीनरी की तरफकी हुई जिन के उप－ निदें के जिन्होंने कलोनाहैंयन किया \＃ 1 ते घपने देश कें सामान बनवाते षे और क्या मात काहर के देखों से लेते थे ।

दोरप के संस्ट्रियल ऐेखल्यून के वाद बो घसली बेती का नक्या पा दिन स्वान का कसे इम धूल गये 1 हारे यहां कहाबत है 邻：



 हल मीब मागने तफ वहुष गये हैं। हल को सम्सिडी मिलती है। हम कोले की मदद देते 变 ऐसी स्थिति वैंता हो गई हैं। तीसरी जात की तरफ की हम बदे हैं जिस को पघम कहा गया है। हस उस की तरफ घ्यान रबते हैं कि ज्यादा के ज्यादा नोर्षरिपा किसायें। पहरों को मी देखिये गांबों की जा कादी जहरों की तरख बली क्षा रही है। किलों иोर पन्द्यूयों की नीकरिया बहुत बहा ाई हैं। नतीजा वहु उुपा कि हम बेराब की स्थिति में का गये हैं। ज्यादा में ज्याबा लोग जहरो में कमट्टे होने लगे हैं।

भाज गवनमेंट सबेट्स थी जिन का है पूरा ध्यान रखिते है，घे राब को स्थितित में भा गये हैं। भाज रेडियों बोल रहा था कि काफी षेत्व गवर्नमेंट संबंटस ने किये है । वह्ह डी० ए० की मांग करते हैं। मू भर्ज करना चाहता हू कि यह्ट डी० ए० क्या बला है। बह् यह् बला
 यहां के लोग बैठे हुए हैं बह सब कहरो ： हैं थीर बही के लोगों के साष सहानुभूति रखते है । कमी ऐउजर्नमेंट मोशन लाते है， कवी काल फटेशन नोटिस लाते हैं उन लोगो की पैरी करने के लिये । क्ष पुछना चाहता हं कि घाप किसानो तो ही नपों उम्मीघ करते हैं कि बह घपना गेहू चाप को इपषे फा 2 सेर षेते। यह्ट कोई समह में भाने बाली बता नदीं है। न उत्र को चीवी सस्ती किसजी है पौर न सीमेंट सहता भिलता है न उस को चीन को कर्दे सहती मिसती है 1 कल त युन रहा का कितुर्णातुर की प्रोग्नान केन की बो दूसरी स्टेज रें उते कम किया जा दहा है 1 है निोषन करना चारता है




धा हो रही है। कोई कीज कमतक्रार को सकाम कमे ठीक करने के लिये नहीं मिल दी ही 1 उन के पास छवप्र बदलने के लिये या मकान ठीक कराने के साष्षन नहीं है । नेकिन हम लोगों ने योजना हस तरीके से बनाई्द है कि हैवी इंस्ट्रीज की तरफ ज्याढ़ा ध्यान बिया जा रहा है। यह ठीक है कि बीन पाकिस्तान ने हमारी भ्राबे बोल दी हैं। उस का नरोणा घह्ह है हम लोग èती की तरक कुछ ध्यान देने लमे हैं। में निवेदन करना जाहता हूं कि हुम घहरों की तरफ से घोठा हट बर फूड ऐंड एश्रिकल्बर की तरफ हयान दें ।

श्री कुछ समय पहले धरी हनुमन्नया भाषग दे रहे ये fक ससफं सेटृल गवनंमेंट एम्प्म्ययीज को ही० ए० देने में गबर्नमेंट ने 53 फरोड़ छपपये बंत्षं किये। प्रगर छतना ही राज्य सरकभें भी का दें तो हस का यह्ट मतलब हो गया fक 2 भरत स्पये बर्ष हुए प्रमर छस 2 अ्ररत्र रुपये को कास्तकारों को बाट दिया अात：तो हैम देखते कि क्या fर्पात बनती है । मेरे पास ब्बाँ्य द्रौर क्नाष मंन्रालय क．रिपोटं है । उस में सिस्ता है कि दो लाख कुएं बनाये गये । हैं इस पर विष्वास नही क．रत हू । मैं गजस्थान से क्राया हूं। ग़जस्थान में जसलमेर का जो दलकाः है उस में लगषग दस इच साल में बार्ारश होती है। में हसको भी घच्छी तरह से जानता हुं कि जहा छोटे मी बाध बार्ध ददये गये हैं बहा मगर द्रस इंश भी माल में बारिश होती है तो उस हलाके में गेंदूं वैषा होता है निन को बुडील कहते है । मेरे ₹लक्के में पच्चीस इंच से ज्यादा साल में बारारा नही होती है । मैं बुद काष्तकार हैं， गेंूं पंदा करता हुं। हैने इस ह्राउट मे，किस－ घाउट परितोगन मौर हाई कर्टीवेषान में करीब नो सो मन गेहां वैडा fिया है । क्या बनह है कि हुम तरक्री ज्याडा नही कर पा
 मिलती है，पानी को रोलिके के लिए मद्ध गहीं ही जाती है। मेरे बेत में बी एक भी कुषा

 आाोे बो कसषे हैं वा चार हैार घमाधी पाले जो कसाष्हैं उन में विजली पहुंश गई है ।
 भाष्य कौर सात सात हतार धाषादी बासे कसबों सफ़ में fिज्सी नहीं पहुंजी हैं। कामत－ कारों के साय विज्यली के मामसे में ची घहुत ज़़ा मडाक किया आता है। अने इसके बारे屰刘० एल० राव हाहल को मी कह्ता है घोर भै फमेटी में भी हूं घोर 命 ध्रापको बतलाना पाहता हैं कि काष्तकारों को कहा जाता है क्ष रात को विजली लो । घब भ्राप दे कि जनवरी श्रोर फरवरी के महीने में उनको रात के समय बबजली द्वीजाती है। यह बह सयय होता है जर्दाक कोई रात में बाहर जाना पसन्द नही करता है 1 गषनेमेंट सवट्स्स को भाप तग्र्नी दे रहे है，ही० ए० दे रहे हैं，उनके लिये प्राराम के रास्ते घापने हीटर लगा विये हैं नेकिस काषतकार के भाप कहते है कि खेती के किए वह रात को बिजली ले，जनवरी महीने में रात में fखजली ले पौर $घ प न े ~ ब े त ो ं ~ म े ं ~ प ा न ी ~ द े ~ । ~ च ा प ~ ज ा न त े ~$ ही हैं क्ष खेती दुए से होती है घोर बेती करने के नलएं क्यारया बनाई जाती है। उब एक क्यारी बन जाती हैं तो उसकी मदद के दूसरी षयारी में पानी धिया जाता है । ऐसा करने के fिए काम्तकार को रात पर खेंत में बड़े रहना पढ़ता है मगर वहु बिजली ले तो ।

में आपको बुनाब के बिनों का घपना भनुणव बतलाना बाहता हैं। जब हैँ लोगों से बोट मांगने के fलए चुनाए के दिनों में गया तो संत्व से पहले से यह कहले लगे कि हमारा हलाज की तब बोट लेने धामो । हुमारे यहां फह्हेे च्ञास्टर भेजो किर कोट लो ष्योंक हमारे बच्चे तो नर्मूनये से मर दे है और बहां कोई उफटरी रुाबकायें उपलक्ब नही हैं । रूी तरह्ह है येती की


[बी कोला नाब] होट सें का fिन रात इस्तमाल कर दे है जोर पालियामैंट में की इसका हत्रणम ह होर बो 都 घमी तन इनका इस्तोमाल


 हौर फरकरी के महीके में कहता जता है कि वद्दा हात को fिजली से घौर उसका इस्तेमाल फरे 1 त० राब ने मेढ़रबनी करोे मूले इसका उत्तर यह् विया है कि पह्ह हमेका का बीषर नहीं है । नेकित में पूध्ना चाएता ं कोन बा तरीका है ? इस बता को माप हों चमकाये । इंख्ट्री के लिये घाप किजली रात्ता को दे समते है, ष्त्तरों के लिए रात को ते खण्ते है, माप कयों कास्तकार को जा़ों
 चाप्र कताप है । इसको क्षाप कीक करने की कोजिक्त करें।

प्मानिंग का ओ नपका अंने पाषके आामने के किया हैं उसको प्राप एक बम उसटा फर बोचये तेती को उतम समक्षना घाप
 कीजिये। ऐस्ता करने की धाप मे दिम्मत है या
 चुभीम हैं चौर बह चाहे तो इस बजट को हस वृत्टि के बेत्र कर हस में धामूलनूल परिबर्तान सा समती है। मैं चाहता हूं क्र इसको प्राष हेलें घर श्रापका की दृष्ट्कोण है


माज हैम बेराब भौर पषराब की स्थित
 करे बराब को कम्युनस्टों ने चुक किषा है। घब एक घौर बेराब कोने कासा है।



 जोए। जाहर बतर है कि एक त्रक तो है संग्ट्द्रयक्ष लेखर की जात करते है घोर धूसरी तरक बत्व लंबी बरूप्त की जाती है तो किर भाराष्ड हो जाते है भोर कास्तकार को कب़ाते हैं क्ष लंबी मत दो। हम जनते
 की बत रली षी तो बहां पर गीकियां कली वीं। यद्रे पासान बतात नही है। एफ मामती काम्तारार से कितना माप लेना चहते हैं घौर उसके पास कितनी चूमि है यह थी प्राषको देबलना होता है ।

मेरा ब्वाल है कि हर प्रास व्यक्तिवों के पीछ एक कुंए की योजना बनाई जा सकती है । एक एक कुभां भणर क्राप हे हे तो फिर ह्रणड़ा बरम हो जाएणा । इसके ताप ही एक मौर भ्रकलमन्दी की बात यह कर दें कि ऊपर एक छोटा सा बांक्ष बाष्त्र हो हो घोर मी घंज्रा होगा । इसका लाष यह होगा कि हमेशा काटर लेकेल ऊपर रहेगा घौर कास्तकार के लिए यह पैरेनियल बतों धाक बाटर सप्माई होगा । वह बहुत बड़ी बात नहीं है । कापने भपनी रिपोटे में कहा हि कि लाष्ब हुएं मापने बनाये हैं। कैने इसको फैला कर केषात है। 1965 मे यापने करीब 7.45 मिभियन टन भ्रनाज बहार से मंगाया है। भ्रफ द्रकोो ले कर में राजस्थान के एवर्षे हो बलना चाहता हूं। दस टन एक कुएं ते कासानी से भनाल वैदा किया बा सकता है। यद्टा 270 मन केकरीक होता है।

 का सकवा है। काप कहोे है कि दो कात






 स्ता के बिबा जाए। सरकारी कमेखरियों को जाप येत्र हैं भकाल बतागे के fिए पोर जैं ते घाप हल कोन को तीस साल में बहूल करो हैं। रही वरह तो जाप किसान को चसमी ₹ होर एक कम्ती पयाषि में हलको
 स्वाबार बकती है। मकान बनाने के लिए काइर वालों को जो कर्णा विया जता है उसको तीस साल में बर्रूल किया जाता है। है ही
 होर का थी हूं। घहलों की जो हासात है उसते कै की वाकिक हूं। भाप तो काटे टर्मे बोग किसान को दे है उसको उसे जुलाई
 जिल के कीसे पर बहूल करता चाहते है घ: गदींते में उसको भाप बस्यूल करना बाहते हैं। मीजिएम टर्म का जो कोन है उसको धाप वो गी साल मे वहूल करना काहते है। जो लोग टमं लोन है उनपो प्राप स्तात भाठ साल षे बहूल करना काहते हैं। घारो लंगों से मकान घनाने के लिए दिए गये करो को तो थाप तीस स्ताल में बस्मूल करती हैं नेकिन हल से नाप टमं लोन तक को सात भाठ साल में बसृल करना चाहते है ह्र प्रहE से कीने बेती की तरफी हो सकती है। गार भाप कार पाष भरत क्षया कुए उनाने के लिए वे वे तो किसान की परमानेंट ₹तथम की बछ जाएती हौर उसकी हैसियत की बह उएवी।

लैस टिकार्म की बात की की mती है। सेड टिकार्म की बात हुता घालान कात है। इलने पर्यह्षान में एलमो करोे बेषा है। जमीजातों जरे आगीरतारों से जो जमीन हल के तेगा काहते ते तब हमने तो बातें की । ज्या हो पहो पा कहा कि श्रेबती न हो ।






भकान घौर हूफान का किराया नहीं बतापा बा सकाता है उसी वरह हो कालाफार के केत
 टैप्यार हो। हलके साय ही साल तीसमी बात यह की जा सकती है कि कुएं के लिए उसको त्रकाषी दी जाए। बहा तकावी जक्वाधा नही
 कुषों के लिए पांप ह्वार के दिसाल से एक जरण के करीब यह होती हैं। एक करत कोरे बडी बात नही है।

भाप लोग वह पूधरो हैं कि पह़ स्रकार कीसी हैं जो हर रोब वैष्स लगाती जाती है - से बकाती जाती है। रालामों का जू राज्य था ता रेंन्यू पोर कह्टम्य हो वे काम बसा सेते शे । लेकिन भाज तो तोषाना तनक्बाहें बह रही ही पटवारियों की मास्टरों की कलषों की बापुमों की रोजना बढ रदी हैं। साष ही टिटायरमेट की एँ को 58 तो कटा कर 35 किया जा रहा है मीर हस किए किया जा रहा है कि नीचे के जो लोग हैं उनको तरस्की मिल सके। हत तरहु से को एक्सरेगीचर है उसको क्षाप बदाताते बसे बा रहे हैं । काल्तकार दूधता है कि वह क्या कों ? उसका सगान बता दिया गया है वह कहता से पैसा लाये । क्षाप ने 2600 या 2700 करोड के नोट छापे हुए हैं। वह जापषी रिपोटं मे है। 1965 की रिशोटे में है। उस में ते पाषा क्यया धाप को कािये कि पाप कासलकाओं के लिए एलाट कर कें उन के लिए रिख्यं कर दे। तब थी पाप देगेगे कि प्बाबार बपती है बा नही बबती है।

प्तार्नाग का जो मक्या है उसको भाप एक्षिकसणर दोरियेटिए बनार्य, कु से भाप कन्तिमारी परिषर्तन करे । मकिज हैं कि भाप पर माब जोर क्ट़ रहा हो । लेकित कै साफ कहला काहता है कि होने साइद का मुक्न पर वह प्रफाब पग़र्ही उल के हारा बिये गये मापण का वुल पर पह प्राब कल़ा है ज़ पह सोलीिस्टिक तीसाइटी की बात कर रहे हो तो उस्स
[घी भोला नाष]
 सिस्ट सोसाखी बाहते हैं। एक बार की बार्तह हिस तरह से बित्कर मे घकाल पडा है कोर हल नंगी की बजह से लाज बहादुर जी ने जय किसान जब जबन का नारा समगया था हस में मी चकास क्ष घा घौर तब बहा गोरकी ने भूळ्ब हउनाल की ची। कोनिन ने तब उन से कहा घा कि च्यू मूब्र हढ़ताल कर रहे हो जात तक लोब हूप्रों नही मरेंगे तब तक कान्ति नही होगी। इसलिए घाप छस ब्रत को छोड़ दो घरे कन्ति साभों 1 हमारे जागे जी की काइते है कि लोग ज्यावा से ज्यदा भूलों मरें कौर वहा कानित्र हो । बह सारे रपये को ोेती से हटा कर इठ्स्ट्री की तरफ ले जना पाहते है चहरों की तरफ से जाना चहाे है होर ज़ ऐंसा हो जाएगा तो फिर घेराव प्रोर षथराब करबाना चाहते हैं थोर सरकार को घेराब में घसना ₹होते हैं। इ₹ सब से बकने का रास्नi यह्र है कि घ्राप कान्तिकारी दुष्टिकोण अपनसयें कौर खेती पर चोषी योजना मे ज्याब से ब्यादा ध्यान हे ।

में य़्ड धी कहना चाहता हूं कि सिमेंट माप हुए बनाने के लिए घौर खेती के काम के लिए दें। रती मर सिभ्र भो घ्राप बडी बड़ी बस बीस मंजिली छ्यारतों के लिए क दें 1 घापको यह पता होगा कि सिबिल का कोटा सिमेट का सतर परसेट है और एकिजलघर का घायद तीस परल̈ट हैं। जो किसान है उसको सिमेट समय पर नही मियता है तो उसको तकाबी भी समय पर नही मिमतो है प्रोर शगर तकाबी नही fिलती है तो सिमेंट की नहीं मिलता हैं। इस बास्ते क्रन कोनों की तरक प्रापका ध्यान जना कहिये। उकावी पोर सिमेंट उसको समय पर मिसना बादिये । द्वा सब बातों पर घापका ध्यान जाए यदी मेप निबेदन है

8hrl N. I. Patill (Bhir): Apoles in Marathi".

 पोर एरीकल्पर के विभाग को बादू जगयीषन राम जी ने संकालन है उन्होंने काकी प्राप्रहिष स्टेप्स लिए हैं । लेकिन इस केग के पर्ताहास मे नितनो इस वक्त इनोर स्थिति फूए कीर एगीकल्बर की हो गर्दे है हतनी पायद कमी देबने में नहीं भाई धरी जो रिपोटं थाया हई है हि हिप्टी स्वीकर साहल उस को देबते से प्ता चलता है कि विछेे एक साल से एस सारे देश ने fिभना छक्या एवउपोट से कमाया चा उतने उपये का हपने फू चेन्स का इम्पोटी किया है। इस पिछले एक साल में कोई 52331 करोड़ ब्यया हमारा फूड
 20 साल में हरना छचपा कमी हत फूड की इम्पोट्टे पर बर्च नही हुमा। सिकं यही नही बलिक इम के भर्दर हम ने 10564 करोड रपया सिफें फेट चार्ंज के ऊपर बतं किया है। रस के माने यह हैं कि भार एक रवये का भ्रनाज माते है तो उस के लिए 28 नये वेसे जहाज का किरापा देना पउता है । इस से पता चलता है कि कितनो गरीर स्थिति पाज देश के सामने एस फूड के मामसे में है ।

एक दोर बोज जिस की तरफ मे ह्राउस का और घ्रान का ध्यान दिलाना चाहता हु निं्टी स्वीकर साहव, यह हैं कि इस सारे देग के प्रन्दर विछले एक सान के भ्रन्दर उहा हमने 10.36 fिलिया टन्त बुराक बाहर हे मंगबाई है उस के मुकाबिले से हमारे घारे देश से प्दन्दर प्रोस्योलयेंट कितना हुपा है ? प्रोष्वोरैेंट के लिहाज से वेंतें को हिन्दुद्तान की पाउतारी के क्षिमय को त्रेकर

[^0]
 कोर क्र स्थेन पालिसी कमेडी fिठाई । एक
 पढ़ा बा तब विठायी षी मौर छार उस के बाए निठायी हैं विध्रे 22-24 साल के चन्दर प्री-रिज्येंस से लेकर इस वर्त्त त्रा सिफं किटित राज के जमाने में 42-43 के बाद एक बार कोई 5 रिलियन टन प्रोष्योरमेंट क्वमा बा उसस के बाद 64 के घन्दर जो इम!रा सब से अच्छा सfल काया वा उस के क्षन्दर 4 मिलियन टन्स श्रोक्योरमेट हूश्रा सेकिन बह मी सारे का सारा 65-66 है बत्म हो गया । तो प्रोक्योरमेट के लिताज से सम सब से ीीछ हैं। घौर यह जो नया साल घुल हुम्रा इस के पहले बबाटंर मे 22 लग्ब टन का ₹म्पोर्ट हम ने किया । जहा तक स्टेट्स का ताल्लुक है सारे देश के अन्दर इम वस्त तक कुल 27 लाब्ब टन मारे की सारा प्रोष्योरमेंट हुमा है 1 तो प्रोषयोरमेंट के fिद्राज से हिन्दुस्तान पीछ का रहा कै । पम्पोटं के लिहाज से हम घागे बद रहे हैं । भगर हमारी वही हालरे रहती है तो हिन्दुम्तान को एकोनामो की क्या हालत होगी ? मुक्षे इस बात की हरानी होती है कि जितने मो घपोजोगन बेचेज पर हमारे दोस्त बैंहे है हरएक भादमी यहा का कर गबनंमेंट भाफ इडिया को इस के लिए कोषता है । लेकिन किसी ने द् प्ञात की तरफ हयान नही विया है। छम बार मथी घोड़ दिन हुए ज्रविक यू० पो० के नोफ fिनिस्टर चोषरी चरण fंत्र ने स्टेटमेंट दिया था घौर उन्होंने यह कर्टा चा कि ह्रस बार दू० पी॰ के घन्दर सितना बम्पर \%प हुषा है उतना पषछने 18 साल के घन्दर नहीं हुपा है। 45 लाब टन मनाज
 साब टन ज्याड हुका 1 नेकिन घंज्योरेंट

 fित्र की कोई दर नहीं है मेकित उस के चुणन 1800 (AS) LED-d.

में हृपा है ? 2.5 लाब्ब टन सारा प्रबबोरमेंट हुषा है। ती तरह क्षाकी जगह खाष से । गान-कांघेष गबर्नयेंटस हैं बा हूसरी है, प्रोषयोरेेंट उस के युताषिक ठीक नही हो दही है। एस्सषोर्ट में साता रुया जा रहा है कहीं फेट कार्जीज के धन्दर धोर कही दूसरी वीजों चुराक बरीदने में जा रहा है। तो हिन्दुस्तान की एकोनामी जिन ह्वासात में है उस में हम क्या कर सर्केणे कुछ कहा नही जा सकता। और सिर्ष यही नही जो में केवस दो प्रान्तो की बात कर रहा था यह जो ह्हीट जोन है नार्द्न जोन का करार हम पिछ्छले तीन चार साल का सारा देबें 64-65 मीर 65-66 के मुकाबसे में इस बार माकँंट के भन्दर क्हीट 14 परसेट कम धाया है । राइस 7 परसेट कम क्राया है। इस के मानी यह है कि घ्रनाज मोजूद है लेकिन किसी जगह छिया पड़ा है । होर्डर्स के पास छिपा पड़ा है, जमीनदार के पास छिभा परा है या द्रेख्डं के पास छिपा पढ़ा है किस जगह छिया पडा हैं मैं नही जनता । लेकिन एक बता साफ है कि बप्पर काप होने के बाबडूद घनाज मोजूद हुने के बाबजूद वह माक्षेंट में नहीं का रहा है घीर हमारे हिन्दुस्तान के सारे नेशनल एम्जिस्टेंस को एक बंलेंज सा हो रहा है। हमारी एकोनामी को एक बैलेज मिल रहा है। मालूम नही हम किस हद तक उस को एक्ससेप्ट कर पाते हैं भोर सुकाषला कर पाते हैं। इस के मुकाईिसे में गबर्नमेंट घ्राफ इडिया का उहा तक तास्सुक है सक्सिडी बढ़ टदी है। 118 करोड़ रुपये से 130 करोड़ रुपये तक स्सक्सही का गई है एक साल घन्दर। इस तरह काष तक घह चलेगा ? इसलिये हिव्टी ए्पीकर साहा माप के मार्फत नै घपने fिfनस्टर साहत से कौर हाउस से कहना चाहता है कि बकत वा गया है कि इस सकात को हम एक
 कियल पाइंट घाक वाू से या हूसरे किती



## 

 के बाद दो कीक निनिस्टसे कान्कोंस हो चुकी ( $\mathbf{1}$ नमें जितने बी कैसले हुए उन पर कितना प्रमल हुषा है। भरी भैने प्र शेन्ध पालिती क्मेटी की वात कही उन के बितने किसीबन्व हुए है चोफ़ fिनिस्टजं के जितने fिसीज्ञा हैए हैं हगर उन में से एक ठिसीजन पर मी ममल हो जाता तो शायद हिन्दुस्तान का उस से अ्यादा भला होता।

नवम्बर, 1966 में चीफ मिनिस्टजं की कान्मेन्स हुई, जिसमे उन्होंने फंसला किया कि हम चार सालों के घन्दर 1 करोड़ 20 लाब टन प्रोक्योर कर के हिन्दुस्तान का एक बफरस्टाक बनायेगे । दभी 8-9 अप्रल को चीफ विनिस्टर्ज की कान्फन्त कुई, उस के भन्दर की कुछ फैसले किये गयेउस मे एक फंसला उन्होंने यह किया कि हम सारी एर्रीकल्वरल प्रोबकेशन को इन्टेतीकाई करेंगे, माइनर इरिगेबन पर जोर बिया गया । गवनंमेंट प्राफ़ द्डिया ने इस के लिये 120 करोह रुया दिया लेकिन तीक मिनिस्टर्ष काल्कन्त की जो हाल की कायंवाही निकली है उस से पता घलता हैं कि जहा तक स्टेट्स का ताल्लुक है वह कहते事 कि हमारे पास रिसोर्सेज नही हैं मोर जो हिस्सा स्टेट्स को 120 करोड़ रुपये में धदा करना का, वे उस को पदा करने को तंयार नहीं हैं। लेष्ड रेबन्यू ख्वत्म हो रहा है, प्रव्योरभेन्ट हो नही रहा है, जाबिर किस तरह से हम उस के मुताबिक क्षारी नीजों को कर कायेगें, समझ में नही ज्ञाता है । इस लिये, चनात किव्टी स्पीकर साहप प्रव बक्त श्रा थया है कि हिम ह्न सारी चीजों पर गोर करें कि आाषिर हम जा कहा रहें हैं कहां हम को अंख्या है ?

##  

 परसेन्ट सैं है fित में हम पएलीजिए कर रे हैं-ुनिया के किसी मुल्क में हलती ष्वरती मे कार्त भहीं होती है, लकिए का के बाबजूद मी हालत क्या है। ज्यादा है क्वाधा जमोन हमारे पास है, 6 करोग़ कीमिसिस का पीि का काम करती है लेकिन उस के यूकाबले जहां तक द्ध का ताल्पुक है वह दुनिया
 सामने वेगा करना चाहता हो- आपान, एक ऐसा रेग है, जिसमे ज्यादातर वहाग़ है जोर इसकी बजह से वे प्रपनी सारी उमील को काम्त में नही ला सकते हैं, 164 परहेन्ट ज़मीन को वे कारत के पण्र बाये है, वहा की सिफं 33 परसेन्ट प्राबादी काश्त करती है, सेकिन कित्टी स्पोकर साहब, भाष यह सुन कर हैरान होंगे कि 164 परोतेन्ट जमीन पर काल्न करेे बाला जापान बावाल पद्वाबार मे सब से भागे है, उस की काष्ल की पदाबार दुनिषा मे सब से ज्यादा है। सारे जापान के लिये संल्फ सफिशियेन्ट होने के बाबत्दूद बह सरप्लस मुल्क है।

समरीका की क्या ह्रालत है । बहां पर एक किसान छतना पदा करता है कि फपने भ्रलाबा 25 भादमियों के लिये पूरी तरह से बुराक बेता है, तीन भाडयी बो विदेष में द्व उन को फीह करता हैं पौर किर बी खानी बकाता है। लोकिन हिन्दुस्ता मे 20 साल के बाद यह हालत है कि 7 किसनत रात-बिल फसले के बाबतूद भी 10 घावरिबों को की श्रां कर क्षफते हैं।








जितना जाणन हम से एक-विइाई पानी एलेमाल
 है ? हलारे वहां बाटर का यूटिलार्रणेयन एभिजिपेन्ट नहीं है कम है घोर पानी का नुन्सान होता है।

जहा सक बाद ता कालक है, हमारे बसं हुनिया के मूकाबले मे स्बसे कम (की एकह) इस्तेमाल होती है, धागर हम सारी हुलिया की एरेंज से टो दुनिया के भुकावसे से बाव का इम्तेमाल कर पाते हैं। घार्मी के लिहाज से जमीन के लिहाज से टेंकनीक के लिहाज से सब कुछ हमारे पास है नेकिन उस के बाबनूद भी हालत वह है कि 20 साल में हमारी हालत में कोई तरक्ती वही हुई, हम नीने की तरक हो जा रहे हैं। हस की ष्या वजह है ? इस के मायने साफ है कि हमारे वहा कुछ बगबी हैं वुनियाती बराबी है। ते सिक बाराती है, जिसको हम दर नही कर पाये हैं। एक सब से बही बराबी यद्ध है कि प्राज दुनिया के जो बरे बरें भुल्क हैं जापान, कोरिया, भूरीका वतेप्र्, वे जिन मंरड्त का इस्तेमाल घपने वहा़ा एरीकल्पर में करते हैं, हम उन मंबह्स का इस्रोमाल ध्रपे यहा नही कर पाते हैं। जब वक इस देग में एणीकल्मर के श्रन्दर तरक्री मही होगी, यह देष्ता घाये नही बए सकेगा।
 एरीकाल्तर के मसले को एर्रोकल्बर के तोर वर बही, वलिक इम्स्ट्री के तोर पर कन्सीषर करना होगा, बहिक उस को पूरी तरू के एक्ट्र्र्यायाइस करना होगा, तब जा कर त्रारा बलम कल सकेगा।

प्या है हता बात का किक करता है







जीजों पर मी, जो भमरीमा, जाफल या


adeption of machinery and technological inventions in farming,
uncreasing application of scientic and technological methods to agriculture;
agrucultural education, heavy use of fertilisers;
mechanisation, improved varietzes of crops and livestocks, better seeds better irrigation and dramage, better methods of controlling weeds and pests implementation of research result in forming

प्रब भापकी मारफत, अनाइ कित्टी सीकर साहृ, मैं अपने मिनिस्टर साहव से वह भर्ज करना चाहा हू हम ने इस देग के लिये जिस तरह का ल्येय बनाया है, जिस तरह का टारगेट बनाया है कि त्रा 197071 तक हम हस देग को सेल्फ सहिकियेप्ट बनाना चहलते है, सरकारी भाषके के सुताविक जितनी हमारी प्रोग्मयान है या जिएना जाना हम खाते है, उस मे 24 मिलिखन टन की ए्रीशनल उस्रत होगी। इल वई हाईंज्रेउन्वैरायटीग की सदद से 1970 71 तक, जो फंक्ट्त्स एव क्षासं ही गई
 बमीन से हमे हल वई व हरटोर को मे
 को सरणाय के, तो किर 24 fर्म लियन हा
 यत हन हम ज्यादा पैबा कर सकेगे । माल सकाल है कि किस तरह ते कर कमतो है ?
 कौो उस सेलिय की दुूल कर के उस की करना होणा-सात से पक्सी कीषता तह है


[मी राम किसन]
 1970-71 तक जितने फटौलगद्जर की ज़्रूत्र है, कितना घाज हैग इल्रोमाल करते है उसमें 20 लाब टन नाघ्दोजन की ध्रोर उसरता होगी, इसी तरक्ह मौर मी चीजें जैस कार्देट भाफ गोटोंशयम हैं इन्नी ज़्रत होगी, fजसको पूरा करने के fलये 487 करोड़ रुपये की ज़्रतत पड़ेगी, जिसमें 194 करोड रुपा फीर्न-प्सकेत्ज प्रापको देना पड़ेगा, हल सान का श्रापको हन्तजाम फरना होगा 1 घगर 1970-71 तक के घ्पेय को पूर करना चाहते है तो किर जह्रा तक फॉटलाइतर का ताल्लुक है, देश के क्रतानो को घकीन fिलाना होगा कि इस भर्ष में उन को जितना फर्डीलाइ्रार चाहिये, उद्राप भुई़वा करेंगे। मगर भ्राप कटिलाजर देने को तं यार नही होंगे तो यही हिल्लसला चलने बालत नहौ है। इस लिये मै भागाए करता हू क़ माप इस तरक पूरी तबम्ज्रह दोगे।

धाप 1969 में महाल्पा गाष्षी की सेन्टेनरी मनाने जा रहे हैं। पाज जिसकी बदोसत हु यह्रां पर वंठे हुए हैं उसते मुतालिक फैसला करे कित हम हिन्दुस्तान को सेल्फसकिकियेन्ट बनार्येगे घौर उसके लिए बिन जिन चीजों की जह्रत होगी हम उनको युछिखित करेणे 1 जिन फीबों की बास तौर पर प्रापको उहरत होगी में उन चीर्जीं की तरक्र प्रत चापकी तबज्जह द्विलाना चात्रता हरं-के 10-12 चीजे है मे उनती डिट्टेल में नही आठंगा, लोकिन भापसे दरब्बास्त करना बाहुण हूं कि श्राप उन पर पूरी नह से प्रमल कर्टा, तारि हुगता यह सिलमिला तेती से. बल सके-

1. गार्टी पारस पालिसी थाप किष्टानों को पूरी तर्ह से यकीन नहीं केत है कि ज्ञाज क्वा प्राइस होगी और कल क्या
 वानिसी एनाउन करनी होगो, वाकि किस्तरों को वता कल जाय कि उत्न को $1970-71$

वक काता प्राइत्र किसेगी ।
2. स्पेक्षलाइए एक्ष टैनिनफल इरीकल्यर साँस बोत्रा गोर से करला होगा 1 कारे पबटेंग्सिख प्रोपाम को स्ट्रेन्यन करते के सिए इस पर जोर देना होगा । कम्यूनिटी क्याक घौर प्राम सेषकों को यह ची मासूम नहुं है कि किसानों को किस त्रद्र का नौलिक देने की ज्ञारत है, कह्दा से द्वमुट्स भार्येगे इनकी तरफ़ चास तवस्रुह देकर घनको स्टेन्यन करना होगा ।
3. फटिसाइजर-सत के लिये मैने भरी भापके लामने जिक किषा है ।
4. एभिमियेन्मी इन यूटिलाइजेयन भाक़ वाटर-खस के लिये डिटेस में न जाते हुए名 यह सर्ल करना शाहता हूं कि क्षेलोनिया ने घपने यह्हां वाटर सिस्टम का कोड बनाया है उस को पाप पूरी तरह से मट्देनबर रों मोर देबे कि एक-एक कतरा पानी का सही तरीक से इस्तेमाल कर सके ।

## 5. फार्मब ट्रोनिग

इनके भलावा दो खते मोर हैं। पाज हमारे देन में जिस तरह से यह्ह หंषा कल रहा है यानी गोन का हो सिस्टम है उस ने काई ते भाई को जुद्वा कर दिया है। हिमाबस की क्यीक हालत है मेरी भवकी कास्टीयूसंतीहोगियाएपुर की यह्ह ज्ञालत हैं कि जिन पहात़ों ने औैम बिये जिन पहाऱों ने पानी बिया, जिनकी मद्ध के सिथाई होती है, हेकित उनफो उस के मुताषिक घनाज नहीं मिलता। सिएं वही़ी नहीं हैं वायदे पंजाए का जिज करता हां । नंगल हैमके उपर वंडाय गयर्मेंद ने पक बैरियर सगा विया है। जंगक्र क्ष के
 सेकित जहां पर गंगक कैद्री है बही 150




 क्षेखन किकिएनी काषम किषा आयद fित के
 पकानमिस्ट्स हों फौर स्सक कीरों को के करोे बह्त तय करे कि फूह जोन्त किसी ष्या में कायम रबने है या नही रखने है। निन्दुन्तान की पकजहती घंटोंश्रन के च्याल हो प्राप प्स को दंखिये ।

पाल भर्पीव हालत हो रही है कि जो 10 परसेन्ट घ्राज बाहर से पाता है उसकी प्राइस पर हमारा कंट्दोल है लैकिन जो 90 परहेट थनाब हिन्दुत्तान मे भैदा हो रहा है उसनी प्रास्त पर कोई कंट्रोल नही हैं। 1962 में बाहनीज ऐंगेक्ष के बाद जो नारा ज्राया गया था कि ग्रास्ताइल का fi जाएक्लाइन जाएक fि नेषन सेट घस होल उट। कहा गई बह प्राद्य लाइन जो कि हमारी मापफस्साइल की ? वह घोर भी बद़ती जा रही है ।

## इस लिये मू भापकी भार्फत मिनिस्टर

 कि है हलन साती सीलों पर गोर करे। भवर
 कासित्र करनी है तो किन जिन चीजों की जस्रत है किसान को किसान को वह सब जोर्ण सें। इस देख की हएकानमी को व्चायें पोर दे के के णबिष्य को की उउज्वल करने की कोषिए करे 1

Shrif R. P. Chatterjee (Krishnagar): Mr. Doputy-Spenker, Sir, our total lmport in the third Five Year Plan wan to the tune of Ris. 1,083 crores, of which the PL-480 mports were Rs. 840 crores. In 1908 alone, we had amported 10.36 million tons valued at Ra, 523. 81 crores, of which PL-480 imports were $80 \cdot 3$ lukh tons valued at ing $248 \cdot 1$ crores. We pay 35 dollure for each toen of sood that is being entpped trom the USA.

Our production in 1964-65 was 88 million tons; 1906-66, 72 million tons; 1086-67, 78 million tons. If there was no drought, we amumed that we would get in 1968-67, 90 million tons. Our requirement at the end of the fourth Pive Year Plan is 120 mulhon tons. That $u$, we shall have to produce six million tons more per annum. But in the case of our agriculture, only a stepmotherly attention is given. The third Five Ycar Plan ladd stress on agriculture, but plan priority us not observed by the States Once they go to the States, the plan proority 13 shelved and thus the planning papera became only a farce.
In 1984, our national income was Rs. 18,630 crores. We got from agriculture Rs. 7,462 crores, that is, nearly haif. Yet, we spent only 10 per cent on agriculture. For agricultural education, we spent ils. 30 crores as against Rs. 142 crores on technucal education. That is also 10 per cent. For research on agriculture we spend very little of science budget. In Australia and New Zealand. 45 per cent of the total science budget is spent on agricultural research. Our community development programme is an American pill that we have swallowed We have imported sahebs into the villages, nontechnscal men, who know nothing of agriculture. They cannot advise 6B millons of agncuiturists spread over 56 lakh villages.

What to do? We shall have to produce 120 mullion tons at the end of the fourth plan. We must go in lor intensive cultivation, because we have no land for agriculture it is not $m_{y}$ saying. I inithated the discuasion on the agriculture budget in 1963 and in his reply on 21st March, 1968, Shr S K Patil sand:
"In India, not now, but for all time, to come, there is no land for agriculture. Even more, if any land is available, I ahall rather use it for forests and not for agriculture. Is there in total dentruction or diminution of form ents, agriculture can never same

## [Shri Y. P. Chatterjee]

any propres. In onr country. foreath should be comewhere about 50 per cant at leust It has gone down to 20 por cent; sombtimes it is 18 to 28 per cent. I do not know what is the correct fraure. If there is any possibllity of utilusing more land for forests, I as Minuster of Food and I think even the Ministor directly in charge of foreats, Dr. Ram Subhag Sungh-we are of the opinion that more lasd should be given to forests in order to stabilise the condition of agriculture and no land should be taken away."

Profetsion and practuce are different. Taking 1950 as the base year with 100, we find that cultivated land has gradually gone up in 1963-64 to 1227, i.e. an increment of 22.7 per cent. The percentage of our cultivated land is about 47. We should have forests $\alpha$ about 33 per cent. We should reduce the cultivated land to 33 por cent. That is the forest policy which we have accepted. But in actual practice, what do we do? We go on increasing production in marginal soil and thereby we harm our agriculture. God should not be blamed for the drought, but we should be blamed because we cut down all the forests. Forests bring in clouds because of the transpiration they do But we destroy the forests like anything. Many civilisations in the past have perishod because they have destroyed forests for colomsation and for agricultural land This is a historical fact. Here is a book published by UNORape of Earth-which shows ciearly how eivilisation in Persia, North China and Mesapotamia penshed because they out down foreats. Tree3 are the omblem of bumility. They also give shade, even when we cut them down. But in our vandalism, we cut down the trees. We have createat an imbalmee in nature. I had toured in Palamaus diatriet and Hazmibagh dictrict. You cannot get

- drop of water tharre because theve is no forent. Where there is formet, you will and water. Otrerwion the river bede are almo dry.

15 mra

Asyway, Sir, we zunat remambere that in Japan on per cent is under foreat, in the U.S.S.R., it is 43 per cent and in Europe it is 41 per cent. Ours is the lowest in the world. We have 805 million acres of land in India and of that 188.5 million acres are under forest. That cames to only $17 \cdot 2$ per cent.

India 25 in the grip of soil erosion. One hon. triend from Punjab was saying how chos and gullies have formed there. In India 200 million acres are under soil erosion. That means one-fourth of our total land 18 under soil erosion. In the Siwalik foot-hills of Hoshiarpur District in Punjab, forest has been cut down. What happened? Chos and gullies have appeared in that most fertile land due to soil erosion and it just expands in geometrical progression. In 1852, in the Siwalik foot-hills, in Hoshlarpur, Punjab, gullies were 75 square milles it went up to 1700 square miles nearly ten times by 1939, within less than a century. You also know that in Chambel ravines, which are now the bandita home, and also in the Etawah ravincs, the Indo-Gangetic plains, about 8 million actes of land can be reclamor ed and formed into very good culthvable land. It may be converted into our granary. So, not only here but in all places soil erosion comes in

Our late Chief Engineer of the Central Water and Power Complesston, Shri Man Singh, in his Mood Committee Report has writsen:
"If soil and water convervation programine is portwed for one year at reast hul million turm of good land wiri be fort fore ever!."

Now I come to one manin thing and that is ixtigation. If we go in for intminive cultivetioar Wr mart to tir for frrigutheos Lextyetion in the arot thitag necescury and we are lowing our irrigation potentiod like anything. Our outilay in river valley projects including power, irrigation and other things is about Rs. 3000 crores. All these are in danger. What will happen to thene in the near future nobody can any. Our experts say that the Bhakra dam where we have spent more than Rs. 200 crores is dying. I have got here an article by Sardar Partap Singh, IFS, Retired Forest Officer I do not want to quote everything It was publushed in Stateaman in Auguat 19, 1985 under the heading: "ileving Bhakra Dam from premature death-Forest conservation the only effective methodBhakra Dam is dying". This is what a just retured manager of Bhakra Dam sald on Bhakra Dam at the Sumla Flood Control Seminar in 1862. Silting is 67 per cent more than was calculated. So, something must be done about it What is the good of going $m$ for new irrigation when we cannot save our exasting projects?

Mr. Dopoty-Speaker: He should try to conclude.

Shri H. P. Chattexjee: I have 26 munutes because 1 am the only speaker for the Progressive Group. If you disturb me it will be defficult for me to continue my speech would rather sit down. This is my subject. Further, I have not spoken for more than 7 munutes. I have seen the clock.

Mar. Deputy-speaker: He has taken 14 manutes. If he wants to exhaust the whole time of his Group, I have nothing to say

Shat II. P. Ciratterfor: Bince there are so many members in the Progret. ave Group, after caleciation 25 minutes have been ahotted to us. I am the only mpeaker for my choug IF I ame not zlvere that much tippe, it if better that I go out from Parlin-
ment, it in better for me to resign When I was an Independent, I had no loeve standi; I was a socond-clums Member here. Now, when I joirs a Groups, then also no time is given to me. Then, how can I work? 1 shall speak for 28 minuter of my tume and 4 minutes from you, hasf an hour in all. Please, do not disturb me. This 1s a very umportant subject.

We have spent so much money on these projects and now our Manimters are sleeping over them. I have sean that they have become gols coursea. If you come along with me to Tilaya, Mython and to other dams in winter and see the dried up live storages, you will find that they are just lying as golf courses You cannot see any vegetation there on the catchment area What is the good of creatung new rrrigation dams and all that, when we cannot check saltung up of the existing dams because of soil erosion" Our Parliamentarians should know that this in wrong.

On account of the shortage of tume, I am not able to refer to soll erosion in detal. Soil erosion is not static; It is dynamic Erosion varies as the square and the transported material as the sixth power of velocity of water flow. Suppose the velocity is increased ten tumes, then soll erosion would be 100 times and material transported will be increased to the good figure of a milion. We have very big engineers, experts on building dams, they do not know these things. Everything is mentioned in this Book and I feel like reading it But I check myself because I have other matters to deal with.

Now in what condition are we? Here we find that velocity is creating havoc Rains thill on the ourth and this is like bombardment. Our sunt line of defenct whll be these mittions of tremulous green leaven of the formets on the catchment meve. It wo catchment urea is denutedi of twen, what will happen? The tith will gity

## [Shry H. P. Chatterjee]

on the enrth directly and it hat beon established by science that it wetar on account of rain falls on earth which is bare trickle by trickle withun a few years the surface of the earth would vanish, because the vegetables keep the mineral matter in position. The trees are our first line of defence and we are lasing them every year Thas is the position not only in Bhakra; in DVC it is twice that much. I have toured that area with Mr. Gours, who was the Chies Soll Conservator It is my hobby Out of the 7.200 square miles of catchment area, a major portion I have toured. These portions are denuded of trees which has brought in havoc. Mr. Goun pointed out that If you just spent Rs 10 crores you will get an income after ten years of Rs. 11 crores So, this wall be a sort of insurance and, at the same tume, you will be able to save the dams. But, what is happening now? On the average annually three acre feet silt comes in one sq male

Now, we have 25 river valley projects and the catchment area is 3 lakh square miles it is not of my workang but the figure is supplied by our experts. In June 1964 I was in Srinagar to attend the soil conservation meetung going on there 1 do not know whether my hon friend, Shri Shunde, was there or not then Shri Dasappa was presidung over it. I was the only speaker from amongst Members of Parluament because other Members of Parliament did not attend it. I went alone only because it it my subject. What I found there wes that our experts were demanding that at least 10 per cent of the catchment area must be afforested within 15 years otherwise our valuable dams, our national monuments, will vanish in no tume and we will have no irrigation. They demanded Re, 363 crores for that. Here I have that hiterature. It wat supplied there in that conference. I have very uittle time to open it now; I must hurry up. But here they have pointed out
that it in very noceesery. Our experts, all unanimously, wanted that.

But what happens? Becaure thay are not the masters-it in the Finance Ministry-some people there in the small room att who think they know everything and they do not grant the money. What will these people do? They have calculated thus and this is not a very unreasonable calculation because everywhere in the world, wherever they have prepared dams, they have reserved 10 per cent of thet for afforestation.

Even at Bhubaneswar where on 31st December 1960, a conference of all our States Ministers in charge of agriculture was held, which was presided over by the Union Agriculture Minuster, it was recommended that 10 per cent of the money on river valley projects should go for soil coneervation work. But profession is one thing and practice us another. Nothing is being done What have you granted? In the Third FiveYear Plan you granted only Rs. 11 crores for all the dams and in the Fourth Five Year Plan you have recommended only Rs. 19 crores How can you expect that the thing wall go on?
What is happening' I was saymg that for one square mile, it has been found by our experts, the average sedimentation is 3 acre-feet. In ths 8 lakh square miles catchment area, what will be the sedmentation? You can very well understand that. It will be near about a million acrefeet. If a million acre-feet sedimentation comes in, hall of it at least will go to live storage; that is, 5 lakh acre-feet will be reduced of the potal live storage. And the reduction of live storage is a serious matter because one acre-\{oot of water in live storage gives 11 acre-foot of water for uxtigation. That means, we will lose lrigation potential of $7,00,000$. acre-feet

8hai R. Earta: What is live etorage?
stert in, F. Ometterfoo: Ampually it to that much. To create one acresoot of water in live morage-here is the calculation of our expertm-we require Ra. 600; that is, for 5 lakh acro-foet we are lowing annually Re. 30 crores. If you capitalise that, what will happen? You have taken the life of the dams to be hundred years. That means, it will come to Rs. 3000 crores. Therefore no expenditure should be grudged in protecting these water resources. You are not doung it If you lose so much irrigation potential, why do you run after other projects?

Then, we have got the DVC on the lines of the Tennessee Valley Scheme. There in the T.VA was 54 per cent afforestation, even then they thought that if they did not go in for further afforestation, they would be doomed. There the country is hilly just luke what you will see af you go to Hazaribagh and Palamau areas. Here the rocks lose all the soul. There is no cover and the ram bombards. You do not have the first line of defence What is the first lune of defence? It is these tremulous green leaves. Millions of leaves will hold millions of raun drops and the forest will just bring the humus there underneath, which will retan the water and all mineral matters Here. I am very much tempted to read what the wellknown Hydraulic Engineer, Mr. H. G. Morgan, of the TVA says. He says:
"Daras are good but if we could raise the underground water table of the Tennessee Valley by only 8 mehes, that would mean 26 million acre ft of water-four times as the Norris reservoir (biesest in T.VA.) will hold. Sature would do the storing.'

It has been calculated that 100 sq . miles of tropical or sub-tropical foreat would absorb approximately 4 million were ft. of water, a quantity nalf the capacity of Bhakra Dam. Bhakra Dem has got a capacity of 8 million
acrea, from Ruper to Karachl 1000 miles long, 2 miles wide and 6 ith deep. As regards silt, there is no afforestation on the hills and your Bhakra Dam is suting up. I cannot fall to read this calculation of Sardar Partap Singh:
> "But the object of writing is not to fix an age for Bhakra dam which 18 not easy of calculation but to warn that it is most likely to be reduced from a possible $600-700$ years to a mere 50 or 60 (not 70) which was the true meaning of the cry, "Bhakra dam is dying" unless we take ummediate remedial action. ."
> Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up

> Shri R. P. Chatterjee: I have yet to speak on many thungs.

> Mr. Deputy-Speaker: You can have 3 minutes more.

> Shrl H. P. Chatterjee: Give me 5 muutes more

I will not touch many other things, About fertilser, on an hectare, we use 1 |7th of the average world consumption of fertiliser per hectare. This is the lowest in the world. In a sense I do not mind it because if you use more fertuliser in an unscientufte way, the land will be apolled. As Mr. Bennett has suid, in the Southern and Weatern portion of America, they have lost mullions of acres of land because of too much use of fertilisers. Our people must be teught the proper use of fertilisers. Don't thunk our farmers are 2gnorant. It you go a few miles from Delhi to Haryana, you will find farmers who do not require B.D.Os. to tench them agriculture and all these things. What is happening in our country? There are as many as 180 s.A.S. who come out annually and rule our country; these men think they know everything. Our Prime Minister is guided by the Bave India

## [Shri H. P. Chatterjee]

Club" of S LC.E men. What do theng know? Why not chance I,AS. into Indian Agriculture Service? Lat un have technical men; let us link labom ratoriet to fields and let us all go to villages and create proper enthus18sm.

What about price factor? I compare here U.K. and India. For India, a tonne of ammonium sulphate costs Rs. 1752 whereas in U.K. its price is only Rs. 071. In India, single superphosphate is Rs. 1518 per tonne whereas in U.K. it is Rs. 552; sulphate of potassium in India is Rs. 829 per tonne whereas in U.K. it is Rs. 629: muriate of potassium in India 18 Rs. 819 whereas in U.K. it is Rs. 500 Wherever you go, this is the thing that is going on.

The less sani about cattle breeding the better I thought of speaking on it because they give us organic manure to the extent of 400 milhon tonnes of cowdung annually which we burn and which is equivalent to 60 million tonnes of firewood. Why not save this? Without this organic manure, you cannot do anything You have destroyed the forests, and all the humus which can preserve water and mineral matter just like a blotting paper has gone. They can keep the water in storage much more than in Govindsagar

But you have destroyed the forests. When the dams would be choked up, floods will occur hundred fold reminiscent of the times of Nonh's Ark. In your vandalism, what are you doing again? You are burning all the cow dung. Why not get for the villages soft coke and electric power for their fuel. Send the electricity there and not to the cities, mot for our arrcondutioning and othar things. Sond the electrioity to the villagen, Lat us all combine together in this. This is our duty. I belong to no party; I un an imdoyendent mamione, thouxh Itre all imeropencintin, In an eacoud cine Parthmentanion hace; socordian to you I limer so wortat till I belout
to a party I man haygy I corid curth
 sent the whoie of Inding Inet us and combine in this ondeavorir actid coricy on this thing. We must put food and agriculture sbove party and do abl that pomible to increase the production.

Hegarding the zonal thing, I support Mr. Lobo Prabhu. This zonal restriction must vanish. Let us have the courage of Mr. Kıdwai. This zonal thing has become a source of corruption. Let India be one whole. Why shoukd the paddy not go from Bengal or anywhere to Bihar? Bihyr does not have the option to buy the food from anywhere nor you will supply them that. You have the bird in the cage and kull it lake that; you would not be able to take charge of it in this manner. I do not mind Bencal's paddy going to Bihar or anywhere. As a matter of fact, I found this happen in my district; there is a substitute food; they use grams and other pulses during the ban period but this time they are all exported away to Maharashtra. There should be free trade throughout India. Blackmarket prices should be controlled Also merchants should be controlled, but not like this. Just because the duck is laying golden eggs. you should not open its belly and kull it. Do not kill the merchants. Procurement must be there. There should be procurement from one end to another end of India; every one should have equal chances to buy. The country is one; you should not divide it.

I thank you for having given me the opportunity.

Br. Mattroye Eaga (Darjecling): I just wrant half a minuta. I want to ask only one question I am not trying to make a spereh. Juet one quation. I would utre the Food Mise inter, wherr he replices, to clowe a ather to thet quantion. It wrie aucratid by a very hapostatit Momber an ine conver leadhat end arimilmint
reacy Dal. (Mim of ASADEA 21, 1809 (SAKA) Food, Agri.etc.) 11266
should be treated as an induntry and Gundhilit: Centenary thould be celebratad on thote lines. I would ube to ask the Food Minister whether the Congreis Party intencia toating a joint cock cothpeny far agricultume and $t$ so, are thoy poing to give it to one of the big business agency houses?

Some hom, Nemberw: No, no.
The Mimiotor of Foed and Atwionifure (Shrl Jagfiven Remi): If she forms a co-operative society, we will mase her the Managing Director.
 छस्ता महोबय, बाष घौर कृषि मन्नासय की को मांगे हैं उसका समरंन करने शे लिए में बऩा तुआ हूं 1 आाबती हातिल होने के बाद चनांज ममने पर तबउज्जह दी गई, इसकी अह्नमिबत को पहमाना गया कौर पहली क्तबर्बींय योजना में इस पर काफी जोर दिया गया । थोड्री बहुत उसमें हमें कामयादी भी नसीब हुई । लेकिन इसके बाद दूसरी पंचबर्षीय योजना में इसकी घहुमियत को नजर भन्द्वाज कर विया गया म्रोर कारबानों पर, घ्बन्बो पर परसन ने क्रपना लध्र्य केनित्रित कर दिया । इसका नतीजा यह हुम्रा कि तीसरी पंबबर्बीय योजना के श्रारम्प में हमारे प्लानिग कमीयन बसलों को भपनी गसती महसूस हुई थोर उम्रोंने यह तय किया कि फू के मामले में सेल्फ सकिम्येसी के लिए, ज्यादा जोर एव्रीबलवर पर बेना कारिए । उसके बाद हुछ तबडजलह उस पर दी गई लेपिल जितनी कोषिक्ष

 जैखी पं बबर्वीय बोगना के बरफाे पर काषे
 हार्यता है बह्ट सब को मालूय हैं। हम लोग




में इलाका हो रह है। जिस तनातुक्त ते है भावादी में द्वाफा हो रहा हैं उस तनासब से हमारा चाषाष्न नदी़ी घदेने पात्ता। इसका नतीजा बह हो रहा है कि जनता को तकलीक का सिकार हो ता पड़ : हाँ हैं। इलके लिए बहुष ते तुभाष कानरेवल मेम्बसं की तरफ से प्राये हैं। मूं भी बाज़ यार्तो इस सिलसिले में फहना चाहता हूं । हम दुनिया के दूसरे मुस्फो है गुकाबिले में इस मैदान में घहुत विष्छड़े हुए हैं। उपाष्यक्ष महोषय 1964-65 में कौनाषा मे
 ध्रास्ट्रेलिया मे 13.8 , घ्ररेन्टाइना में 18.6 , धर्मिरका में 17.7 , नीदरलैख्स मे 47.1 औौर हिन्दुस्नान में 73 fिखटल गेंदूं पैबा हुमा है। तो इसका मतलब वह हुप्रा कि हिन्दुस्तान ऐभीकल्णर के मामले मे घुराक के भाभले में दुनिया की तरक्रीयाफ्ता घुर्फों के मुकाबले में बहुत विछड़ा हुपा हैं। हमको इन तमाम ह्वालात को पेशेनजर रखते हुए इस हुराक की पैसावार को बद़ने के लिए क्या करना है बह तोबना कहिए। यह कोई सियाती मसला तो नहीं ही सकरता ओो ी माननीय सदस्य यहां बैंढे हुए है चहे वे किसी भी दल के हों वह्ट समी यही ज्ञात कहते हैं। लेकिन कहां तक घ्यमल में प्राता है यह के केना चाएिए। मैं समकता हु कि घमल में ऐसा होता नहीं है। यहा पर हम घतें करते है कि तमाम लोगों को मिल कर फूस प्रोयक्षन को बाना चाहिए सेथिन बहर जाने के बाय ऐसा नहीं रोणा। यह बढ़े दुष्ट की बात है। हम फलिरिक से गेंदू मंगते हैं, हस से मंगाते हैं। दुनिया के दरवाबों को बटलटाते हैं घोर भीज
 - पर है।
[की नें ना० जाएव]
मेती घपती ार्य है fि हिन्युस्तान 前 घनाज की घहुत बरकाषी होती है। छन्सान का सW से बड़ा धुत्मफ च्रगर कोई हो सकता ह तो येरी भप्नी नाकिस राय में बह वहा हैं थोर घगर हमारी फू रिनिस्ट्री ने पूरें का श्रवन्त्र कर दिया तो हमारा जो भनाज बेकार जा रहा है थौर जो भनाज बताया जा रहा है चूहों के जरिए ते बह बत्ष जाएगा। लेकिन हमारा ाासन इस मामसे में कमझोर पढ़ जाता है। दुनिया को तमाय धासन इस छोटे से जानबर चूंदे के मुकाबले में कमजोर
 हां साइंटिस्ट्स भी कमजोर हो रहे हैं भिनिस्टर साहब सही कह रहे हैं। लेकिन फिर थी हमें दिम्मत नहीं हारनी बाहिए घौर हुछ न हुछ कोषिय करनी बाहिए। मघ्यक्म महोब्य, हिन्दुस्तान के धादमी अरीबोगरीब हैं। चूहे को पकड़ते हैं मौर उसे मार नहीं छालते उसे दूसरी जगह छोड़ देते हैं। नतीजा यह होता है कि बह्ह चूहा भपनी पैदाबार बढ़ता है। काफी मिकदार में हिन्दुस्तान में पूहे हैं। इस का नतीजा यह हो रहा है कि घनाज खाने बाले हन्सान ही नहीं हैं बलिक जानबर नूहे पौर दूसरे परिन्दे बगेरह सभी बाो हैं जित से भाज की कमी महसूस हो रही है।

उपाष्यक्ष महो्रोषय! हिन्दुस्तान में एरीकल्बरल रिसर्ष का काम बहुत कम हुमा है। जो हो रहा है वह काबिले-तारीफ़ है बाज अगदों पर हो रहा है सेकिन जिस कवर हा नैदान में तहमीकात के लिए शुंजाइक है उस कदर नहीं हो रहा है। मेरी बह गुर्जरिक है कि इस सिलसिसे क भाहरीन से म्थविरा करना चाहिये।前 यहू मानता हूं कि हुारे यहां साइड्टिस्ट्स की कमी है शेकित हमें कोई न कोर्टरास्ता निबालना चहिये। मै ईस बारे में यह्र घर्ण करंजा fि ईिन्दुस्तान में बहुत से च्रूम्त काजेत्र जहां बोटनिक्न जिलार्टेगेट,

बायनाती fिपाटेंट, माइकातोगी किपाटठ मेंट है, जिनको इए कीयों की दरूकीकात का काम बिया जा सकता है, घनाज के रोग पौर हूहों के नष्ट करने के बारे में ताकीकात का काम बिया जाये । भगर हत तरह हो इन्तनाम किया जाये तो प्रासाती से लाइमीकात का कास हो सकता है हौर ह्न कामों पर ज्याबा पैसा बंपं करने की नोबत नहीं भायेगी।

स्रुसी बात यह है कि हमारे वहां चेती की नुमाइसे बहुत ती जाहों पर एकतीवीशत्ज होती मी ही लेकिन हर मोलम में वह भुमकित नहीं होता है। मेती गुजारिश वह है कि इस किस्म की नुमाइूण कम से कम किले के पुकाम पर हर साल जहर होनी बाहिये ताकि किसानों को सणके तीज पौर नये तरीके की मकनाइत्ड फाभिग बनेरह की मालूमात हो सके । इससे किसानों को बहुत कायदा होगा । इस किस्म की नुमाइसों की देबने के बाद नये तरीकों के बारें मे किसान मरोला करेगे उनको भपने यहा काम से लायॅंगे परर किर उससे मुलक की घ्रनाज की पंदाबार ज्यादा होगी ।

तीसरी बात जिसकी तरक़ ब्यास तोर से तबज्जह दी जानी बाहिये वह वह है कि मंने भ्रकमर देषा है कि किसान बीन के लिये किला परिखदु, वंचायड
 के चकफर मारता रहता है लेकिन उस को बक्ता पर तीज नही fिलका। जिसका नतीजा वह होता है किक वह कहीं से की कीज सेकर बो देता है। है हल सिससिले में एक मिसाल देता हं-ध्यी हान में छखराएल कौर भरविस्तान की लड़ाई हुर, छलराइस के
 पर एक घंस्टीट्यूतन कायम की है जिसे हम मस्टीपरष्ञ इन्टीरूपन कह सफकर है। वहां पर किसामों की जिन कीषों की कक्रत होती है उ्वाहरणाम कीज, बता, क्ष्वैटर



 वमास कीषों को विलनी कितान को बहरता होता है कहुणा बिया है। घणर हती चद्ह से हयारा डिजार्येट，घनी महोडय， कुछ पहल करें तो fिलतानों थैर मुल्क पर बए़ा भहतान होगा।

एक बात काबिर में मीर मझं करना चहता हैं। मंने सुना हैंकि केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र में एक एकीकल्बर यूनिवसिटी कायर करने जा रही है। है मराठबाप़ा से मात्ता हू जहाप पर कोई दूप्ट्दी नही，कारबाने नहीं हीं सिर्फ एत्रीफल्बर ही है। बहा की जमीन बे हैतरीन जमीन है सोना उललने बाली हैं उरबेत है，घगर भापने किसी एतीकल्बर यूनिवर्बसटी की हैाजत दी है मौर वह बोली जाने वाली है तोग्मके लिये को के हैतरीन बैक्याउग हो मकती है तो बह माराठवा़ा की अमीन ही सफघी है। मिनिस्टर साहब कहगे कि घह तो जापकी जाती राय है वह तो महाराष्ट्र गबर्मेंट का काम है कि बह इसको कहां पर बनाना काहती है। मैं घापते वह गुर्पारिश कल्गा कि मराक्वाड़ा विछत़ा हुपा है हसलिय घाप महाराष्ट्र के घासनपर घपना घसर इस्तोमाल करें ताकि घोरेगाबाद के मुकाम पर जोfि मराठवा⿳亠二口⿱幺小 का कीपिटल है，खह कुषि यूनिवसिटी कायम हो सके।

हमारे मंनी महोष्य थोर उनके डिपटिमेट ने एवीकल्बर के सम्बन्ध मे काकी काम किया है लेकिन हन कामो को पोर ज्यादा बताने की जहरत है। बार तर से बन्डिए का काम ज्यादा बकाया आना चाहिये ताकि वर्षा के पानी को रोका षा संके हसे बादोलियों के पाली की सतह ऊंती ही जाबती होर उबते निसानों को बहुत फाष्टा होगा । एक सपसे वऱा ल्सेन्टिब fित्रातों के लिये घनाल की पैषाषार बमने के सिये वह हे

 ससले वह घनाज की पैद्वारार की वरक बकेणा पौर घनाज की कैदाबार बकीती，मणर ऐसा नही किया गया तो पेषाबार नहीं बहुी़। नैं श्रापका बहुत गुरणमारार हूं कि क्रापने मुसे बोलने का मोका दिया।
 महोषय，名 एक बतर कहना णहती हैं। मष्रक बारे में डिसन हो रहा है बहन सके बारे में बेहतरीन जनती है，लेकिन उनमें से घमी किसी को नही बुलाया गया， उनको बोलने के लिये मोका देना चर्ािये।

उगाष्पस क्लोष्य：पापका नाम मी है， घभी घ्रायेका ।

Shrimati Mohtoier Eant（Patiala）： I rise to support the dernands of the ministry．

The cut motions tabled by the friends opposite show the gravity of the situation．It also shows that this is a subject which cuts across party lines and narrow alignments．This is a subject which is of vital importance to this country，attanment of self－ sufficiency in food，and we are all concerned with it．At the recent Chief Ministers＇conference，as I wis reading through the conclusions，some very parctical suggeations emerged， and I do hope they will not remain only on paper，but Government will implement them．

Shri P．Venkatasmbbaiah（Nan－ dyal）：The treasury benches are empty，there is no minister here．

Shri M．N．Eedily（Niramabad）： The discusaion is on demands for Erants of the Food Ministry，and the concerned Cabinet Moinister or the Mininter of Etate is not preaent．
 Mitaiter and vinimer of fitato mave koth present just now, they munt have gone for tes.

유N M. N. Peddy: They were present just now, but they are not present now.

Mr. Deputy-Speaker: I shall see that they come back soon. We should not waste tume.

The Deprety Mrinister in the Department of Parliamentary Afalrs (char品, K. Chaturvedi): They will return within five or six minutes.

Shurimati Mohinder Eaur: For instance, one suggestion that they have made is that a simplified, unifed credit structure should be evolved in the country. The credit structure for the farmers, as you know, is a very cumbrous one. Perhaps you are aware that if a small farmer wants credit from the Government, it takes a minimum of six months to one year to get it First you have to go to the patwari because you have to take the khasca number. It is almost like pledging the land to the Government, and he is given loan against that. From the petwart, it has to be endorsed by the village level worker. From there it goes to the Tahsildar for endorsement. From the Tahsildar it goes to the Agricultural Extension Oplacer. From there it goes to the Bicok Development Oficer, and from there, for final sanction for even a small credit, It has to go to the Collector. And all this takes at least max months to one year, which is a very unsaticfactory arrangement. The Chief Ministers have drawn the attention of Covernment to the need for a uniform, simplified credit structure in this conntry, and I do hope Government will take note of it.

I mont to quote an inctante to your The chowr day I why tellotig sp stan from miv awn copetipumaty, 8 in hat epplied for a small joan of kin 1100,
and he bad not crosmed the inst turitis,
 ly the Collactor. He wras sing to and fro with his application to varion people, and he had reent 78, 800 for getting a small law of 28. 1200 .

I do not know why there is this glaring duscrimination between industrial and agricultural loans. In my own state of Punjeb, mall agricultural joans to the farmer are mave avalable at a rate of unterest varying from 9 to 12 per cent, while for industrial development, loans are made available at a rate of \& per cent, sumple interest. I do not now why this glaring discrimmation is made between farmers and industrialists 1 want to come back to irrigation. In this cotentry we want to go in for high yielding varreties. Irrigation is an important factor. Without arrigation we cannot go for this programme of high yielding varieties in a bug way We spent Rs 700 crores on minor arrigation in the last three plans. I strongly urge that the present budget provision under this head should be increased by fifty per cent Unless we give more money and provide more faciluties to the farmers by way of minor irrigation projects, we cannot go in for this programme. You are aware that these high yielding varieties could be grown only on wet land because a lot of fertiliser has to be used. I have also sad before that loans should be made available to the farmers owning two or three acres of Iands.

There are ccrtan impediments which are the causes of stagnation of agriculture in this country. Time and again I have suoken on the anme mubfect of land reforms. A number of other people also have spoken but it has been a ery in the wildernest. Any parmon who is in gocenden of land bpyopal a ceiting which the law hare imposed has sarticular attitude; his eflort will be to tuke out ter much tix
 ting something back lnto that land

Unleas there is proper inguts，land will become unproenctsve．This in one mpportant cause of aprictititeral atagnation．I chail substantiate my argument．I have epoiken before in this House and I want to ctraw the ettention of thin hon zionge to a re－ post submitted by Mr．Woll Ladejin－ aky who came to India al a Ford Foundation consultant and he went to the dustricts in India where we have these package programmes and made a through study of thas problem and he came to the conclusion that one of the major impedments，one of the causes responsible for stagnation in agriculture was the implementation of land reforms．When I say so，I also know that there is something which we ought to do We should stop the fragmentation of holdings．We have no law to prevent fragmentation at a certain stage；so it keeps on going and the holdings are getting smaller and smaller and at a certan point it be－ comes uneconomic If we do not pay proper attention to this problem，a time will come when the entire agricultural land in the country would become uneconomic holding Serious thought should be given to this prob－ lem Secondly，about the speedy 1 m － plementation of the land reform policy，I have to say this They say give the land to the landless．Agri－ culture is also like any other profes－ sion You should have the aptitude， the feel for the land．Every landless labourer cannat become an agricultu－ rist You cannot just take a thou－ sand or two thousand landless labou－ rers and put them on the land be－ cause agreulture would not prosper unless the farmer has the aptitude and the feel for the land．What do I and whan I to round，beenuse I sue con－ macted with several voluntary organi－ metlona，is this．People sre aettled on the Iond；Gevermment even pays them enne money and allots them develop－ ed lanll．After cix months or so， ther cell it becmene ther to not have twe unfertanamg，the aptiande and the fond for the land．It thare to aur－

 जाप के थास कितनी भूमि है ？

## बहैती जोलिष्र बौर ．मेरे घवने काष 䒬？

 के नाज मे। यह्ह जाल बह्ट मी घी बहुत जानला䨗 1

Mr．Deputy－Spenker：You contınue； ignore interventions from there

Shrimati Mohinder Kamr：What I was saying is that when surplus land is allotted to the landless，it should be an economic unit，that should be taken into account．It should not be just a couple of acres I：should be an economic unt，where a family can depend for its livelhhood It should the an economic proposition and not just a couple of acres－

The hon Member who preceded me－Shri H P Chatterjee－made cer－ tain points I fully endorse what he sasd when he talked about sonl coneer－ vation，and erosion of sosl．I fully endorse and I fully agree with him when he talked of the zonal system． I know 1 am going to tread on deli－ cate ground here I do not know why the Government hyve adopted this policy of zonsl system；closing the barriers Thus is one country．I am not in a position to speak about other States，but speaking of my own home State，I want to tell you that this is a disastrous policy that we have adopt－ ed．I will．tell you that a glut has been created in the market，there was plenty of incentive given to the far－ mers to grow more wheat，and the farmers in Punjab went in a bis way to grow high－ynelding varieties of wheat．We have fixed Rs． 90 to 05 － for quintad of whent What hap－ pens？We closed the boriers，to－ Fargana，Eilmachal Pradesh and Ettar Yradenh which are the edjacent axems－ to the Etete．What huppenst There is Eivass a fitut zue Food Cergermion

## [Shrimati Mohinder Taur]

is not allowed to go directly to procure the wheat in that area, and the State Government has taken the revponmebility. I want to tell you that it is not a very satisfactory arrangement.

I also want to draw your attention to the fact that whent prices have been fixed for Punjab The price of coarse grain is much higher then that of wheat in Punjab, whether it is bajra, maze, jawn $r$ or cotion seed Look at the price chart it is very much higher than wheat. I am not exaggerating. What I am telling you is a mere fact As a result of that, the wheat is being fed to cattle, as cattle-feed, because it is the lowest I certannly feel that something ought to be done about it I Just want two or three minutes more, Sir Something should be done about it, because, after all, thas is one country, and the people across, an Bihar, Uttar Pradesh and $i_{n}$ so many other parts of the country are almost on the verge of starvation, and this 15 mainly because we have narrow, outlook we have closed the barmers. The barriers should be removed; we must not close the barriers It is a very very wrong thing and I request that serious note hould be taken about it.

I will tell you another thing About two months ago, when the Punjab Government came into the zonal sysfom, I wrote to the Chist Minister, when the price was fixei for whent I hold the Chief Minsster in very high esteem; he is a personal friend He was gracious enough to reply to my letter; he took about six to seven wrek. to reply to my letter. In that letter he sad that he had not only to take care of the interests of the producer but the interests of the consumer also. This was his reply; it was not adminustrative approach. This was the reply I do not know what it was based upon, because Punjab's economy depends on agriculture. In Punjab, 80 per cent of the people live on land: it has a village pconomy. Of
courge, there was a time whon we were proud of our industerien, but an a result of the reorganisation of PunJab, all our indurtries went to Biaryana. I wish them all luck. But the indurtries have gone out. There was a aum of sbout Ris. 500 crores capital which had been invested in the indurtrias in Punjab; there was a great industrial development; an industrial belt was there comprising Faridabad, Sone. pat and nearby areas Secondly, on account of the Indo-Pakistan conflict also, the industrialists from the border districts of Punjab, where there were sume big industries, have pulled out , ecause of insecure conditions; and row, we only depend upon agnculture and our economy is based on agriculture Therefore, to say that the interests of the consumer has to be taken into account is not a logical argument. I am atrand I do not know what is meant by it

I was reacing with great interest the proceedings of the Chiti Ministers' conference which has just ended in Delhu It was reported in the preas that the Chief Minister of Himachal Pradesh Dr. Y. S Parmar, said that if this attitude persists, they would cut down all the forests and atart going in for food production in bis has because they have ro other option $H_{t}$ also sadd that the result will be sonl erosion and Bhakra into which we have sunk crores and crores, with be silted This 2 s a narrow munde: policy. I do ftel that something ought to be done and the whole policy ought
to be reviewed

After devaluntion, the cost of ferti lisers has gone up by 25 ger cent and at the same tume, Government have withdrawn the subaidy on fertilipert. When we talk of practical approach to attain sell-athiciency by 1871, thete are the practical thinge which should se looked inta. The whele potloy showld $b_{t}$ recolewed and the griee of fertiliners chould bo broustit down

सी मोगेम्र जा ：（बयनगर）：चा सहणारिता जोर क्षामूदायिक विक्तस मंन्नलय की जी बज्ट मागे प्रसुतुत की गयी हैं जन का

 की हुछ इसी दुल्ती गलवियो का उस में समादेश है। बस्कि इसरिए कि भ्राज जो स्थिति देक की है उम में पूरी कृषि नीति इस माधार पर कलाई आ रही है जिस से जो बंती में फाम करने चाले，मेहनत करने बाले लोग हैं，वें जमीन के मालिक न रहे，कीरे बीरे उन के हाय ते जमीन सिमट कर हुछ एक हायों में एकट्ठी की जाये।

वह जो सिथित है，वह fिलायत मे कुछ हव तक कल सकी है，दुनिया को लूट कर उस के कुछ हाँ तक इस को कलाया है और दुनिया की बीलत उस ने इक्ट्री की है। यह नीषि ซमरीका में षी कस सकती हैं। ोेकिम जो स्थिति जापान की है，उस स्थिति में यह नीति बहां नी नहीं चल समी है
 ซलने बाला ताइबान है उस में मी यह नीति नहीं चल सकी है ।
［Sergmatt Laksiditionthamma in the Chair］．

青 घभी बाद की बतों में जाना नहीं जाहता हू । लेनिन र्यं कहना चाहता हुं कि हमारी जंसी बनी भाषादी वासा देश इस रास्ते पर बलेगा
 पर निभंररहना पड़ेगा । अमी कुछ दिन पहले fिलाई मंबी ने कह्ता था कि विछले दस बरसों में कोदह सी करोए़ रुपये की राशिए सिंकाई पर
 उसी चयनि में सौनह्ह सी करोप़ रुपये का त्वाज्य भमरीका हो तथा विदेशों से मंगाय गया है र्राँ बहा रासि विदेषी भुत्रा के हैप में ोेनी पढ़ी है। हमारे यहा स्पिसि ऐसी है


 13＊（N）Len－9．
 षी बढ़ रही है होर कर मागों में धहतुखसाखन की समस्या सेबा हो गई हैं ष्योंक्ति जीवों की निक्रो मी नही हो रही है। हुछ कपये की मिल इस कारण से बन्द हो रही हैं। चूंकि कषड़ा नही विक रहा है हस वास्ते यह नीबत पैदा हुँ हैं। यह स्वाभाषवक भी हैं। हमारे देश की 75 प्रत्कात भानादी षेती पर निमंर करती है। घगर उसके पास बरीन नहीं है， ध्रगर धर में गल्ला नहीं है，उसके पास पैसा नहीं है तो कारबाने में जैयार माल विक नहीं सकता है। इसलिए करी चीनी का संकट पैदा हो जाता है，कमी कपहे का संकट पैदा हो जरता है भोर करी दूसरत माल न विक सकने के कारण संकट पैदा हो गता है। एक तरक मिल मालिक बम बड़ा देते हैं कौर दूरूी तरफ नय वक्ति के लगातार fिरतो
 होती हैं। हस से हारी तर्ट बो घर्ष व्यद्स्ता है वह्ह संकट में पह्ड गह⿱亠 है होर बड़ती जा रही हैं। भाल fिक नहीं रहा है मीर कारतने एक साल बन्द हो रहें 1 हूस्री तरक इसी सामांन के बरीर कोण मुतात्र है，नंते है，भूल्ब हैं，उनक पास द्वा दातन के साधन नहीं हैं ।

सरकार विंदाओों से ट्रेंबटर भंगाने की जात तोष्र रही है，तोवियत सम से मोर चंकोसलोषाकिया से ट्रंधटर मंगाने की जात सोष दही है 1 इह सोचती है कि कुछ राजापों कौर सानियो के जो बेत है उन मे ट्रिब्टरों से बेती हों। इन ट्रेष्टरों की सहायता से एक मिनट के लिए मान लो कि बेती की पंदावार बह़ जाती है तो क्या हस देक की बेकार घोर जमीन के लिए भूल्री जनता को काम मिल जाएना जमोन fिल चाएगी ？जनता के हाथ से जमीन के कों छोटे छोटे दुन्ते हैं से छिनते जा रहे हैं। राषा प्रोर रानिया पह स्वम्न देख्य रही है कि चमीन की ट्रक्ते बन्दी नहीं हो，廿मीन की कमजे बन्टी हो। ज्ञाओं छोटे－कोटे द्रेफ्टर के करके बड़नढ़ समीनों के

## 

बसे बनाये । वाकी जो बहुसंख्यक काता है बह्रेकार होती थली कए 1 हमारे बेश命 पुस पों की, fिबमंगों की, बकारों की एक जमायत बनती जा रही है। उस जमायत की क्या हालत होगी। देत्र के माजार की ज्या हालत होगी। हब दह उमाना नही है उदकि बासकोगेगामा धौर कोलम्नस विदेशों में जा कर बजारों का पता लगा सेते चे 1 भाज हिन्दुस्तान के लिए दुनिया का आजार भी खुला ह्रका नहीं है। जहा तक ध्रन्द्रली बाजार की हालत है, वह भी भय गक्ति के ममाव मे सक्टता जा रहा है । वह बडे नही रहा है । देश के करोडवरतयों को यह्ठ म्रल भी नही है कि fवदेशो मे बाजार ब टूंढ ताकि माल की देश से मौर विदेशो मे fिकी हो सके 1 अ्ररब देशों के बाजार को हु हने की उन को चिन्ता नही है। उन को चिन्ता पही है कि मालिक धमरीका जो है वह fक्षास तरह मे घुपा रह सकता है भर उस को उस तरह से उुक्ण रखने की कोशिश की जाती है । इसी नीटत को वे मपने जरिये तथा मप़न्ने घबबारो के जरिये चला रहे हैं।

उस तरफ के हमारे भाई जब पूमि सुछार की बात पेक्ष होती है तो कहते है कि समाजवाद की मोर हम देश को हो जा रहे हैं। ऐमा कह क़र है हमें ध्रपने प्रम में ध्रोर धोले मे ढालना काहते हैं। लेकिन हम धोरि मे भने वासे नही हैं ; इस सरकार से समाऊवाद की कोई घाशा हमें नही है । हम चाहते हैं कि पूरीवाद ही जलना है तो इस को माप रष्ट्रीय नीति के घाषार पर कलाये, हम तरह मे चलाये ताकि छोटे थीर मझोले लोणो की ब्यक्षतगत पूर्जी की रक्षा हो सेे । दाहिनी घोर केते हुए माननीय सद्यो से थी के कहना चाहता हूं कि बे व्यक्षिमत सम्पतित के पुकारी है, व्यक्तिगत सम्पषि की पविन्नता की घात वे करते हैं हेकिन उन को देखना चालिये कि भाज हमारे देक के लग-ฑग सात माठ करो प़ परितार जो होती पर जिज्या रहोे है या माषा सूर्बा बन कर

 होगए हैं, चन की क्यकितगत सम्पनिती की सा धाप करना नहीं चाइते है । काप तो यही कासे हैं कि वे सम्पतित से हाष घो बैठ । और डाज और रानियों को, टाटाज कौर fिड़लाज को वह्म निल जाए, यही व्यक्तिमत स्पनि के भुजारी हिन्दुस्तान मे रह्र जायें, उन्हीं के पास मारी सम्पतित केनित्रित हों जाए। जब ह्न गरीब लोगो से जमीन छौनी जाए, कुदाली धिनी जाए, मौर वे छस बेदखली का विनंध करने के लिए ख़े हो जायें, ॠपने घरो की रक्षा के लिये ख़े़े हो जाये, घवनी फसलो की रक्षा के लिए खड़े हो जाय तो हागये होते है कि नक्सलवाही हो गया । तब श्राप को बुखार क्रा जाता है । यह् जो देश का नेतृंत्न करने वाले शासक दल के लोगा हैं, इन को दुखार का जाता है। तब एक घूकम्प सा ध्रा जता है 1 में समझता हूं कि एक ही नीतत पर पेकिग रेडियो घौर ह्मारे चद्नाण साहब चल रहे है । दोनो एक्ष दूसरे की मदद कर रहे है । 广ेक्रग कहता है कि मापों के इभारे पर से विश्रा चल र्हे है और गृह मती जी कहते है कि कादिवासियों ने तीर कमान श्रोर छनुष बाण छोन लिये जाये । क्या इस नरह् से देण को घाप नरक्री की राह पर ले जा मकते हैं ? भ्राप को चाहिंये कि जिन के पाम जमीन नही है उॅन को घ्याप जमीन दे 1

पह् एक बुनियादी मवाल है। यह टनने वाला नही है । खेत में जो मेट्नलत नहीं करते हैं जो खेत से द्रूर रहते है गौरीजस में नोक्ष सफा के सदम्य थी हैं, बड़े-बड़े भफसर भी है, तो कि जमीन को देखते तक नही हैं। जो इस तरह से जमीन के भाजिक बने हैठ हैं उन का फयर भाम लिया जाता है तो चासक दस के नेवारों को दुणार घाने लग जता है 1 हैं पख है कि कम से कम घ्राप जापान की नकहा ती करें कासोसा की नकल तो घ्राष करें। हु निक पहले लिखोर ती गई की कि धजी बीस करोड

हाए बमीनयेते कोगो के पास है पो कपर के कोला है, बो बमीका है, बी बती नही करते हैं। वह स्रमं जाष मही की की रिषोटं है। सक सिपोटे के मूताबिक सीस एक्ध प्रति परिवार के हिसाष से पर्धिक बालों की पूमि 8 करोड 20 लाब एकह है मोर बस से तीस एक भूमि 11 करोड 70 लाब्ब एकह है । जापानी पूर्जीयाद एतिया का सह से बहा पूर्जीवाद हैं धोर उस पूरीवाद के मुताविक मी प्रगर भ्राप उस की नकल करना बाहते हैं तो बील करोड एकड जमीन श्रर्मा लेका भाप बमीन बालो को दे सकते हैं, उन को दे सकते है जो गन दिन मेहनत व ग्ते है, भूबा पड जाए तो मी घहो मे पानी मर वर जा कठ \{मचाई करते हैं, कुदाली मादि नेकर भ्रपने ख्बेता को ठीक ठाक करते है, मेहनत करते है । लेकिन उन मे प्रधिकाश की क्रपनी जमीन नही है। जहा कान नही है, बहा मोना है ओर जहा कान है, बहा सोना नही है । भाज हमारे देण में जमीन के मर्गिक वे हैं, जो मेहतन नही कग्ते हैं, जो बेते पर नही जाने हैं भोर जो द्वैंक्टो की माग करते है । रम चैकास्लोबाकिया भोर भन्य देशो से ट्रंक्टन मगाने पर रुया बच्च किया जा रहा है, जब कि हमातरी कुदुली भोर बु ली बेकार पही हुई है । जब कि हमा⿳े हाप क्षेकार पहे हैए हैं।

## If hrs.

भाज भावश्यकता हम बात की है कि जरीन के मीलिक सबाल को हल किया जाए। नक्सलवाडी का होबा बडा करने से काम नद्धी बलेगा । हमारा हृियन पीनल कोड भम्रेजो का बनाया हुमा है, सेकिन उस के पनु. सार मी किस्तान को पह पदिषार है कि भ्षार कोरी उस की सम्पनित या खंत पर हमना करे, को जस की बेब्बली करने के लिए जाये, तो वह जाती ले कर उस का गुकापला कर सकता है। वह नभसलबतही मे कर रहा है चौर समूके हिन्दुस्तान मे करेगा। हम साठी से किसान के बेत की रखवाली फरोगे भौर केउसली का मुकाष्ला करोगे। צ्वि्यित पीनल कोटा में हम को उस का वfिकार विया हैं।

किन जिगो को दे दे मी किक है, उन को रण का नेवृत्व करला काएए। बीन का हुण्म बा माध्रो का हुमस इस को द्रस भागं से fिखा नही समेगा। द्रगर माभो हैम्यमेते कर भायेगा, भगर वह यहा कटम बबायेगा, तो हम तलबार से उस का भुकाबला कनगे, जंसा कि हम ने किया हैं। लेकिन हम चोन फोर माभ्रो के होलें के उर से किमान को उजडने नही टंगें, उस को बेदबल नही होने बेगे, बेती को बर्बाद नही होने 责ं ।

में समझता है कि देण वा साजार बदाने के लिए कम श्राषत वकाने के लिए यह जहरी है कि पचाम करोड की स्र यानी बाले इम देश म ट्रंक्टन मगा कर गरीव किसानो को बेदबषन वण्न की बीमारी को न घुए किया जाये। जब यहा ड्रेषट्टा का जमाना भायेगा, तब हम उम का घलायेगे। सेकिन इस समय बिदेशो मे द्रेष्टर मगा कर भपसे हायो को बेकार न करे बतिक किसान को जमीन पर कानूनी हक्र दे कर उस की मदद करे।

जहा तक सिषाई का यम्बन्घ है ध्रीमती इन्दिरा गाधी की भीषती सरकार ने इस देग म उस की क्रहमियत को पनुपव नही किया है। इसी लिए सिषाई विभाग के मवी को मनिन्मबलीय स्तर देने की जरुरत नही समधी गई है। सम्भव है कि नूकि सिबाई मनालय के राज्य-मती़ी एक विशेषल़ हैं इम लिए उन को मवि-मठल स्तर का मन्नी नही बनाया गया है। है ममझता है कि उस तरफ णेते लोग मिल आयेगे जिन्दोने जिन्दी भर सिषाई को ज्रपनी घाबतो से नही देबा है। पगर किसी विसेषात्र को मविमष्न स्तर का मही नही बनाना है तो ऐेते लोगो को ही बना दिया जाये।

पह सरकार बाद देगी, ट्रंस्टर देगी, चकलन्दी करेगी लेकिन १ानी नही वेवी, सिंखाई की ख्यवस्या नही करेगी। पानी के बतीर बाद की कोई उपयोगिता नही होगी मौर उपज नहीं बढ़ समेगी। हमे सो सिपोट
[घी भंगेन्द्र हा]
दो गर्द हैं, उस में कहा गया है कि देग में हृष-उत्वादन बढ़ाने के लिए बाब्व हुषि, सामुद्धायिक विकास, सहकारिता, पेट्रोलियम और वित्त विभागों के कार्य में समन्वय किया जा रहा है,। लेकिन हम देबते है हि द्वन विभागों में सिबाई विभाग को घामिस नही किया गया है जिस से सिचाई के प्रति इस सरकार की उपेक्षा स्पष्ट तौर पर पकट हो जती है।

विहार सरकार जराबर इस ज्ञात पर जोर देती रही है कि केन्द्रीय सरकार या तो कोती-पंक्क योजना को ले ले, किस से पदास सात्ब एकः जमीन की सिचाई होगी, कौर या वह् उस के लिए विहार सरकार को रुपया दे। लेकिन केन्द्रीय सरकार कहती है कि उस इपये से हम ध्रमरीका से बाजरा मंभर्येगे, सेषिन्न कोती-गंखक योबना के लिए विहार सरकार को नही वेंगे। हमारे देक मे, गंगाअभना की तलएटी में, कमलानकोसी की fिद्धी ते फलज वैदा करने के लिए इस सरकार के पास कपया नही है, जिन नोटों को बह छोटा कर के छाप रही है. वे की नही हैं, सेकिन विरेकों से कर्जा लेने मे हस को गर्मं नहीं काती है, कलंक नही मालूम होता है। इस सरकार ने भारत को कडंबोरों का देश बना कर रब दिया है।

जैता कि करने पहने कहा है हस से जो ट्रेक्टर मंगाए जा रंदे है. बह भी हमारे लिए कर्मं की बात है। घगर कोई दुनियादी कारड़ाना बनाया जाये, तो उस पर कोई कापति नहीं हो सकती है। जँसे, सूरतगढ फ़ार्म मे जो उपज बढ़ाई जा रही है, वह हमारी है। लेकिन इस प्रकार बाहर से, चाद्ये किसी की देश ते-स्वरं से था नरक से-देक्टर मंगाना बहुत बूरी बता है। जब सावष्यकता होगी, बो उन के पुर्डों के लिए हम कहां दोऱेंगे ?

मं इस बात पर तोर देना घाहता हूं fिं क्रों? को पूरी तरह 齐 बदलमे की जररत है। संतई का मसलता कोई बहुत ब


नहीं है। मिद्टी हुारे पास है। छुदासी घ्रोर हाब हमारे हैं। हभारा क्रपना छकवा बबं होगा। इल सिए सिबाई की योजनायें फला कर हम हेढ़ दो सालों में धपनी उपण की स्वात फ़ीसदी कमी को पूरा कर सकर्मती है। इस कमी को पूरा करना बहुत कठिन काम नहीं है। लेकिन इस सम्बल्व में रुपया न होने भोर बर्च में कमी का बहाना किया जाता है। एक तरक़ सिखाई की चरेका की जाती है घोर दूसरी तरफ़ बाद के नाम पर घमरीका से सांठ-ाांठ की जाती है मोर विद्देशी कम्पनियों की धुलामद कर के उन की घ्रमानजनक घतों को मंपूर किया जाता है।

म्राज बायम्न के सम्बन्ष्ष मे सरकार की को राष्ट्रीप नीति नहीं है। कमी कमी हमारे खाथ मंबी को जब ओोश घाता है, वो वह कहीते हैं fि हम धाद्याफों का राज्य-क्वापार घुए करेंगे 1 लेकिज किर खात जहा की वहा दह जाती है। हम जानते हैं कि इस सरकार के न षाइने के बावधूद वह दिन नजदीक घा रहा है, जब यह देग शूबों नहीं मरेगा, कंगाल नहीं २ हैगा, विदेयी कर्गों पर निर्मर नहीं २हेगा, बल्कि बह्ह बाचाम की एक राष्ट्रीय नीचित भपनायेगा। भगर हम लोगों के सहयोग से सम्भब नहीं हुमा, तो हन को उबाए केंक कर, इन को ठेकर मार कर यह देश्र एक राष्ट्रीय खाष नीति को धपनायेगा थौर कागें बढ़ंगा। बह घन लोगों के भरोसे नहूं रदेगा।

बाष्घ मंत़ी ने बार-बार इस सदन में वह कहा है कि निहार तरकार हम से 4 लंब टन म्रनाज प्रति-मास की मांग कर रहीं है, लेकिन बह देना सम्मब नहीं है यरि हम ने सबा दो नाब टन देने का तय किया है। 费 बताना बाहता हूं कि चित्ता मनां इस सरकार ने भेजने का ऐसान किया है, नबम्बर से फ्र तक उस में की स्ता हो लाह टन की कमी दह वई है। बून में खिता तो ताष हल जना बा, कीकिण कुण किजा

कर $1,26,787$ टन क्षा गया है। जिहार सरकाए याहीी है कि वह पूरी तरह से मुनाका－ होरी थौर महलाई को रोक，लेकिज केच्डीय सरकार ने जितना घनाज देन का बादा किया है जो बहुत नाकाफी है बह्ट उस को भी केने के लिए तैयार नही है। यह्ड। सरकार मौके पर ऐलान कर के फलदारों में छपवा
 कमी कर क्षेती है। दस लिए उस के प्रनि विरोष का घाताबरण कैजा हो रहा है ।

विहार की मंर－्वाअसो सरर्फा के प्रति केन्र्रीय सरफार का क्या रुत्तह है दहा यात से पना घहता है कि यद्षपि पिद्धल माल इसने
 बिया घा，चर्यक हालत इतनी सरां कही यी। लैनिन इस धर्ष उतना ध्रनुदान नेने मे थी दन्बार कर दिया गया हैं। दिधार यमझाए की तरक्षसे यह माग की जाती है f．गउतनकोसी घोजना को घालू करने के सिए उसको कम से कम पद्रक करोढ रपय का कर्जा दिया जाय，लेकिज केत्रीय सरकार ऐसा करने के लिए तौयार नही है । इस का परिणाम यह होगा कि निहार के नोग घमो यहा घ्रनी सरकाए के होते हाए की केत्रीय सरकार की हल नीति के किलाद्र＂चिहार बन्द＂की मोर फिर बदृंगे। माण्न चत्ललकाओी के नाम हे द्रस सरकार को दूनार बदला है। काल दगर＂निहार
 मि आयेगा। हम न दूलो मरने कि लिए तैयार हैं थार न कणास रहने के लिए तैयार意। fिनान्र मे जो घकान की हाषत थी， उत को बेता क्षप fित मी ने यद हंतरा चािदर किया था कि वहा पर पूँ से बहुका
 ने चरणाई जीर चकाल को होते हुए की बते पैमाने पर भुलमरी नही होने ीी ।





बयाल किया है ？तोमरी पहा－वर्पाय पोजना मे मात लार्ब बेत－मजटूर परिखारों के दुनर्वात की योजना थो जजन मे से सग्काए के ध्रवनी भाकडो के मुताबिक कुत 96 हजाए ही लगभग भाठबे हिस्से को ब्यवस्था हो सकी। इस बार भ्रो जगजीवन राम न बहा जोण विस्रा कर पाब वर्षों के लिए 53 हजार
 तीसरी पष－वर्षीय योजना मे 7 लाब ऐ्येत－ मङहूर परिबारो के पुनर्वसि की योजना ची चौर चौयी पचवर्षीय पोकना मे 53 हुार परिबारो के बरे मे योजना बनाई गई है । यह्ट् सरक्री द्रुई है। मे निबेदन करना सहता हू कि पत मजदूर इस स्थिति मे सैठे नहीं रहँग ।

माज देश को पूर्व पष्चिम और उत्र की धोर से चतरा है घ्रौर सबसे ज्याना कतरा है घ्रमरीकनो का，आो नागासैष्ड से उपर्रव करते हैं，जो कासमीर वर हमारे धहिषकार को नहीं मानते है जो घाज तक गोमा，दमन दीव पर हमारे काते को नही मानतो हैं। इन सब बतरो का मुक्रालना केषल कुष्ड बडे लोग नही＇करेगे। इन का मुकाबला करना होगः वन्बस करोह्ठ लोगो को । द्सके लिए यह्ह भाव－ च्यक है कि हर घ्रादमी को हर तोतिएर परि－ वार को जमीन मिखो ताकि वर्ह श्रनुण करे कि कम से कम एक षर मेरा है，यह स्यूपत्वा देत मेता है－सेरा मो है घौर हमारा ती है। हाना－
 न रहने पाए जो केती पर जिन्दा रहता है। तो बेतो पए मेन्हत करता है।

भपर यह् सरकार म्रम मी इस नुनियादी नीति को चपनाए तो 击 इस मनालय की भगोो का समर्षन कषगा，बर्ना 年 छा सबन से मामह कर्गा कि इस मनालय की मोटो को बिल्दुज म्र्वीकार कर दिया जाये । उन का पूरी तरह से करसे किया जाये। उस तरक के जो सद्स्प पहले भालोथना कर के घार्बार मे समर्थन कर गए है मे उन
 में चानिल क्रेजे की द्विम्यू करे।

The Miolster of Statio in the Ministry of Food, Astiontare, Commanity Development and Cooperation (Shat Anpaents Shtads): Madam Chairman, I am thankful to you for allowing me to intervene in this debate. A number of hon. Members have participated in this debate. About 13 speakers have preceded me and a number of useful suggestions have been made from all sides of the House.

I must say that the tone of the debate and the sincerity with which the Members have spoken has really impressed me. I may not agree with all the views expressed by the Members But I must say that from all sides of the House a concern has been expressed about our agricultural production and a number of useful suggestions have been made in this regard.

Before I go into some of the major issues rased in this debate, 1 would like to refer to some of the suggestions and points rased by the Members Shri Yajna Datt Sharma-I think he is not here-raised a very important point that food problem, agricultural problem, should be treated as a national problem and that it should be treated above party politics I think, he has expressed the true sentiments of this House as well as of the whole country. I am thankful to him for saying this. I wish party differences do not come in soiving our food problem and agricultural problem

Then, Shri Randhur Singh-he 15 also not here-made a suggestion about the crop insurance. This subject is being debated for quite sometume. I may inform the House that some active steps have recently been taken in this regard. A Bill has been drafled and has been circulated to State Governments and as soon as the comments and the observations of the State Governments are avallable, we shall introduce the Bill in this House. We are very anxious that, if possible, the Bill is introduced and pasead in the current session of Parliament.

## An Hon. Mamber: If ponsible.

Ehri Anmembib Shinde: Once we introduced the Bill we shall be in the hands of the hon. Members.

Shri Ram Kishan made a number of valid points in his speech. He referred to self-sufficiency, price policy and other things. He raused one very important point that agriculture should be treated as an industry. I appreclate his sincerity in giving importance to agriculture The thinking of the Government also on this point has been on similar lines. Unless we look into the economics of agriculture, unless we give adequate importance to price policy that is to be followed in regard to agricultural commodities, I do not think it will be possible for us to solve the problem of agricultural production. I very much appreciate the suggestion made by Shri Ram Kıshan in this regard.

Shri H. P. Chatterjee, a very senior Member of this Lilouse he has a lot of expersence; I have all respect for him-spoke with some feeling and he referred to soil and water conservation 1 know this 15 of great importance because unless we conserve our sonl, unless afforestation measures are taken, I do not think it would be possible for us to have an integrated development of agriculture Soil conservation and afforestation occupy a pivotal position in the development of agriculture. I may say for the information of Shri Chatterjee that during the Third Five Year Plan. we had tried to have soll conservation and aftorestation on about 10 million acres under the State Plan and about 7 lakh acres under Central Plan Similariy, about reclamation of ravines, about 36,000 acres of land were reclaimed in the ravines and about 100,000 sares of alkaline land had also been reclatmed. 16 million acres of dry lands have been brought under conservation farming meanures, and for the coming years, we are having a still larger plan for soil conservation

Mr. Chatterjee also referred to the Indian Apricultural Service, I thinik, he made a very important point about this Government have realised the importance of this because uniess agricultural services are raised to the level of the other services unless they are given due importance in our adms. nistrative set-up, it will not be possible for us to have the proper status of agriculture recognised in our national life That is why, the Government of India has taken the decision to form an Indian Agricultural Service and active steps are being taken to implement this decrsion.

I was glad to find that a number of members referred to the highyselding varietses programme; a number of suggestions were made and a number of words appreciating the programme were said on the floor of this House But some members also expressed some doubts about this programme Particularly, Shri Sharma expressed come doubts about this programme I wish to dwell on this subject at length, but before going to that subject, I would like to mention this

The last two years were the most difficult years from the point of view of agriculture If I may say so, even the notoinous Bengal Famine year pales into insignificance if we take into consideration the calamitous effect the last year's drought had on our agricultural production I was just looking into the figures of production that we had $m$ 1940-41 and 1841-42, i.e., just before the Bengal Famine; there, the fall in production was 14 lakh tonnes. But, if the similar production Bgures of Bihar are looked into, we will find that there has been a steep fall in production; from 75 lalh tonnes in 1904-65 the production in Bihar came down to 69 lakh tonnes in 196566, and again from 60 lakh tonnes, it came down to 45 lakh tonnes in 198667. What a steep relll It is much more than what we had during the Bengal Pamine year. Though we had such dimitult year, hon. members will mppreciate that our people taced
the hard situation, the dimicult situation, very courageously. All the gtate Governments-Bihar, UP., M.E. and all other State Governmento-were very generously helped by the Centre. An hon Member rased a point about the assistance rendered to Buhar. May I say for the information of the hon Member that the largest amount that has been disbursed was disbursed to assist Buhar in fighting the drought condations, in helping Bihar in their agricultural production programmes. For instance, during the last year, and during the last few monthy, the total amount that has been given to Bihar $1 s$ about Rs 67 crores; for Gujarat, it is Rs 44 crores; for Madhya Pradesh, it 18 Rs 29 crores; for Rajasthan, it is Rs 20 crores; for West Bengal it is Rs 12 crores; for Uttar Pradeah, it is Rs 7 crores Thus will indicate to what extent the Centre has gone to assist the State Governments in fighting the drought conditions But the more important point was the response of the people Though the tmes were very difincult, though we were parting through a very dificult time, the way in which our people faced the dinculty should be appreciated. I must say that the morale of the people either in Binar or in any other drought-affected area, was very high, though considerable human distreas was there, our cattle wealth also suffered; even then, our people did not lose the confidence They responded well to the call of the State Governments as well as to the call of the Centre and they fought this danger very bravely. Our rural community, our farmers in the drought-affected areas, really deserve to be congratulated on facing such a serious crisis very bravely and courageously

Irragation, seed, credit, fertilser, agricultural machinery, plant protection measures, marketing, storage, incentive price-all these factors have an mportant bearing on agricultural production. But the most important of all these factors is the human gactor, the human material. I must sar

II29I DG. (Min, of ASADHA 21, 1899 (SAKA) Food, Agri.etc.) II2gz
[Shri Annasahlb Shinde]
that amongst many countries wo have the Anest human material in our rural communty.

Ghri Inder J. Malhotra (Jammu): Specially farmers.

Shri Aanasahlb Shinde: Yes. Our farmers are not only intellagent and hard-working but they respond extremely well to new scientufc ideas. That has been the experience in the last few years.

I was recently reading a book on agriculture in UK and I found that thourg we consider UK as one of the advanced countries of the world, even now there are farmers there who do not use chemical fertilsers at all and many of them do not know modern technques. All the world over, it is our experience that transformatiog from traditional agriculture to modern agriculture is a long process. But if we look at the development in our country in the last fow years, we find that our people are responding to new ideas so well that one really fails to understand how is it that they are responding so well. For instance, I may take the use of fertilisers. A number of Members referred to the importance and use of fertilsers, chemical fortiliscers.

> shay Tamana Proned Mavial (Semantipur): Firot water, sherm fertilicer.
athei Ampathif thbade: I am coming to water too. I know the hom. Member is very anxious about irrigation. I entirely agree with the sentiments expressed by hon. Members on the floor of the House that minor, medium and major irrigation, sll these need to be empheised and we should accord high priosity to these programmes.

Sury Medrike stagh (Aurangabed): That is the besis of the whole thing.

Shri Ammeahib ghtadg: About 12.8 million acres have been benefted by minor arrigation during the Third Five Year Plan.

Shri Piloo Mody (Godhra): During the First Five Yuzar Plan?

Shri Annasahib shinde: In the Thurd Plan period alone. The ancreasing umportance we are attaching to minor arrigation can be seen from the fact that $m$ 1968--67, we brought under minor arrigation alone 34 milliok acstes. For 1067-68, we have an ambitious plan, and outlay to the tune of Rs. 102 crores has been provided.

Ehri Pioo Mody: What about water-logging?

Shrl Aanasahib Shlmde: A number of things are there. He should allow me to proceed.

यी कोगेन्र का : ह्न 20 वर्षा में बिहार मे माइनर छरिणेयन पर कितना बर्वं हुजा भौर बह द्व सूष्बे में कितना काम प्राया।

Shri Annasahib Shinde: I have information with me. I am prepared to pass on the details to him.

Bhit D. N. Thwary (Gopalgany): There is one thing. Minor arrigathon potential created is not serving its purpose. They have almost dried up.

Stari Annomalis glatios gome wastage is necessarily involved Some wells dry up. But the wathage is not very high. The utulty of minor irrigation has been accepled by all in this House as well as outaide and I do not think we should any anything against this programme.

Shri Sheo Narain (Basti): It is the best scheme.
Bteri Filoo Molly: Nobody is sayins anything againat it.

Shri Aungenthls shande: I was referring to tho reapanse of our farmers to new jceas. I was raentionung as an unstance the use of fertilisers. A tew years back, in 1901-62 wo hardly utilised about 2.5 lakh tonnes of mutrogenous fertiliser, 0.6 lakh tons of phosphatic partiluser and 0.2 Lakh tonne of postassic fertiluser. An agamost that this year we are expected to use about 13.5 lakh tonnes of nitrogenous fertiliser, 5 lakhs tonnes of phosphatic fertiliser and about 3 lakh tonnes of potassic lertiliser. By 1870-71, our plen is to use about 24 lakh tonnes of nitrogenous fertiliser, 10 lakh tonnes of phosphatic fertiliser and about 7 lakb tonnes of potassic fertiliser.

Shrd Gadildyana Cowd (Kurnool): In spite of so much use of fertilimer, why is there so much food scarcity?

Shil Annasahib shimde: The point I Was driving at was that our farmers are responding so well to new jieas wheress even in some advanced countries farmers, because of their backwardness, do not use fertiliser. But in our country the farmers are 0 much enlightened that the dermand for fertiliser is going up.

Shari Plloo Mody: We all agree.
Shet Amarains Shinde: I was mentioning that the availability of fertiliver is manyfold as consperad to a few years ago; even as compared to last year, we are increasing availability by 50 per cent.

Ehe I. B. Entpalant (Guna): What sbout the responae of Government to the noeds of the people?

Shri Ampanhibs Bhbide: We are trying to meet the requirements of the farmers by providing these inputs.

Some hon. Miembers raised the tsoue of pelue. Sometime back I had alvo petricel to this. The Government of Facing beve appolated the Agrieultural Prient Componssion to advite them in
regard to agricuitural Prices. Though Government use the recommendations of the Commission, in many ins ances they go steps ahead. For instance, thes year the Commission recommended that the procurement price of wheat for Rajasthan, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana and UP should be between Rs. 57.5 to Rs. 855 per quintal whle actually the prices which have been approved and at which State Governments are procuring now are: Rajasthan Rs. 77-85....

Shel Somavase (Pandharpur): Aboush that Commission.

Shri Amasahib Shturle: . . Madhya Pradesh Rs. 65-77, Punjab Rs. 7075, Haryana Rs, 70-6 75 and UP Rs, 80 85, all per quintal.

Shy K. N. Tiwary (Bettiah): So Government agree that the Commssion's recommendations are not ecientific and realistic.

Shri Ammasahib Shinde: The hon Member may have his view on that. I was saying that the sentiment repeatedly expressed on the floor of the House that farmers should be given a very reasonable price, an incentive price, is reciprocated by Government.

Sher PLINo Mody: Parity price.
Shri Narondra Singh Mahida (Anand): Can he say the same thing about cotton?

Shri Ampamhib Shinde: I know there are some problems with regard to cotton. We can discuss it separabely. Unforturately, it is dealt with by anotber Ministry, the Commerce Ministry.

Sher Cadilingana Gowl: What are the rates fixed by the Commission for procuring paddy in Andhra Pradesh?

Mr. Chairman: Since he referred to some States, Members trom other States want to know about theirs.

Shri Ammanhib Shinic: Paddy prices for the kharif season would be de. termined now for Andhra. The prices-

## [Shri Annasahsb Shinde]

which are now being paid in Andhra are last year's prices. We will get frest reports from the Agricultural Prices Commisaion; further, costs have gone up during the last one year, so we will have to take all those factors into consideration before fixing new prices.

Shrl Gadilingana Gowd: When it was possible for you to fix for other States, why not for Andhra also?

Shri Anamsahib Shinde: I was referring to the fact that we should really try to become self-sufficient as early as possible. The present position is not really very happy, and I quite agree with the sentiment expressed on the floor of the House that we have to import food from 12,000 miles. Even the little West Asian crisis has created difficulties in regard to the avalability of food This position, of it contunues, has a lot of dangerous iraplications. The earlies it is ended the better. That is why the Government of India has declared its intention not to have any imports from 1970-71.

Shri Inder J. Malhotra: Don't raise false hopes You have been saying the same thing so many times in the past. and every time you have failed

Shri Aunasahib Shtnde: Let us try, it is worth trying I am not prepared tc say they are false hopes This is bised on very sound assumptions, to which I am going to make reference.

The main plank in our new apploach is the high yielding variety piogramme, use of new genetic materal which we are trying to popularise arnong the farmers.
Sharmaji while speakıng yes'erday asked why should we think of importing seed from outside or getting ideas $\mathrm{from}_{\mathrm{m}}$ outside? I do not think in regard to science we should have any sort of prejudice. We never engurre who invented the motor car, but we are using it in India; we never enquire who invented the radio, but
we are using it. Similarly, in the case of seeds, we should not have these outmoded idens now. Wherever advance has been made in science, we should try to utilise it to our benelt. It ${ }^{2}$ a common practice nowadays to exchange breeding materials between countrics. Our young scientists are doing a really good job in this respect. I must say that our young scientists haive made outstanding contributions during the last three or four years especially which deserves to be recognised by this House, and I really congratulate our young scientists for the outstanding contribution they he ve made in developing a number of new strains.

An hon Member: Many are unemployed

## Shri Annasahilb Shinde: They will be employed

Many of our members have a wrong impression that all those are hybrid. Wheat is not hybrid.

Shri Lobo Prabhu (Udipi). The Minster is no doubt very pleased with himself Let him kindly endeavour to meet some of the criticism of his Ministry.

Shri Annasahib Shimde: Perhaps my sentor colleague will reply to the other points I have no time, otherwise I would have met all the points.

Shri Piloo Mody: if he intervenes in the debate, it must not be to praise the engineers, praise the farmer, praise the young scienthat. We want to know about food. Soon he will be praising parliamentarıans and finally the Ministry.

Shar Annamahlb Shinde: I will try to meet some of the points ralied by the hon memaber. New atralas of wheat, paddy, maize and bajra have been introduced recently and thay have not only become rery pepulas
but this year we have aleo a programme for introducing all these various improved seeds in an area of IS million seres Because of the popularity of the programme, States have come forward to have even bigger programmes if seeds and fertilisers could be assured The per-acre yields which we are having as a result of the adoption of the new programme are so promising that they have opened up new possiBollaties. We have to see this from two angles. A large number of farmers in our country are small farmers; sixty per cent of our operational holdings are less than five acres according to a recent national sample survey. Because of the high yielding varieties most of these small holdings which we considered uneconomic previously will cease to be so because we can have $4,000-6,000 \mathrm{lbs}$ yield per acre or $5.000-7,000$ lbs. per acre A small farmer had less marketable surplus and less left with him for reunvestment for improvement of land. With this new possrbility, the small holder can hope to have a reasonable income and a reasonable standard of living The hon. Members of this House thould help create consciousness in the country so that this programme becomes more popular

I wish to say something about the contribution that has been made by our scientists in developing these varjeties because it must be put on record It would not have been possible to undertake this programme without the valuable contribution made by the scientists. We could give impetus to this programme because our ctlorts were backed and supported by the research scientists. All are now aware of the great scientific breakthrough which has recently taken place in increasing the yield potential of cur major cereals and millets. Geneticists have destroyed the barneers to high yields in wheat, rice, jowar, bajra and maize. These developments arise from the re-patterning of the archaltecture of these crop piants, so as to make them more eficient in the utiliantion of aunlight, water and
fertliser. The pace of progress in the explotation of research results would be clear from the fact that it was only during the rabi of 1963 that the Mexacan wheat was introduced in our country or the first tume. In 1986-67, we have about a million acres of land under Mexican wheat. There is probably no parallel in the world for such a rapid progress in the assessment, testing, multiplication and spread of new varieties. In wheat our scientists have now produced several selections from the material received originally from Mexico which combine high yield with desirable grain appearance and quality. Also over 10,000 crosses have been made between the Mexican and Indian wheats and there are many new varieties on the breeders' assembly line Seeds of some of them such as Sona 227, Sonalike, Kalyan 227 and Sharbatı Sonora are under large scale multiplication now. High yielding varieties of pulses and oilseeds are also under development. An African groundnut variety has proved to be very high yielding and, last year seeds of this varsety were imported from Tanganyka by the National Seeds Corporation Outstanding varieties of pulges are now in an advanced state of testing in a programme of research intiated in 1966 with the collaboration of the US Department of Agriculture it is hoped that varieties. agronomic practices and bacterial cultures which will help to double the average yreld of major pulse crops would become avalable next year. Similarly, attention is being paid to cotton and other commercial cropa and all-Indıa co-ordnated research projects have been mitated by the ICAR in all the major crops

Now, the hon Member, Shri Lobo Prabhu while interrupting me, said that I was not trying to reply to some of his queries. I know that the hon. Member has altogether different views. I do not doubt it; he may be honestly holding those views. But I do not agree with him, and I do not think the majority of the population of this country agrees with him on land
[Shrı Annasahib Shinde]
reforms (Interruption) Hie spoke about detention of big landlords The tone of $h_{s}$ speech was like that.

Shri Lobo Prabhu: Please refer to my words, not to my tone.

बी रम सेबक्ष मानए : ये बालते है जो कुछ काप उसी पर भ्रमल कग्ते है। इनना ही फर्क हैं। ब्यादा फर्ग नही है।

Shri Annasahib Shinde: I would only say to Shri Yadav that we have been insisting, requesting the State Governments that they should really, rigorously implement the land reforms. I know that Shrı Yadav's party 15 a partner in many of the State Governments I wish Shri Yadav prevails on the State Governments to $1 \mathrm{mple}-$ ment the land reforms expeditiously We will help them If any State Government wants our assistance to umplement the land reforms, we are prepared to render all the necessary assistance to the State Governments. (Interruption). Then, the hon. Member, Shri Lobo Prabhu, raised a point that controls are anhibiting production. He made a point that whenever controls were imposed production had gone down. I humbly differ with him. I disagree with ham, because the facts do not corroborate what he has said.

Shit Lobo Prablat: The figures do
Shri Annapahib Shtnde: For instance, in the year 1084-65, it was a year of control, and the highest production of 89 million tonnes was attained by us it was in the year 1904-65. Had the hon. Member's coatention been right, then the highent production would not have been attained in the year when we had controls in India.

Shri Lobo Prabhu: What about last year when we had no control?

Shat Amasainfb Shtede: Last yoar's comparison cannot be taken for any
purpose, because the hon. Member knows that the last two years were the periods when large tracts of our country were affected by drought, and I do not think we should compare the drought yeara with normal years

Shif Lobo Prabha: May I intervene and say that the 1968 figures were the relevant figures?

Shri Aunasablb Shinde: Controls were lifted in the year 1952-53. The hon Member, Shri Lobo Prabhu, will kindly attend to me, because he $\mathrm{in}_{-}$ terrupted me. In the year 1952-53, controls were lifted during Shri Kidwar's period The index of producLion in 1952-53 was 101. Then, it went to 119 when there was no control it came down to 115. How can you explain it? It does not mean that sumply because the controls were thare. production has gone down. (Interruption). In fact, the main poln\$ which hon. Members over there were insisting upon is tree trade The hoa. Member there stands for laiesez faire in regard to free trade.

Shrt Plioo Mody: Do you know the meaning of that word?
shari Anpanialb Shinde: I know Mr. Mody alone has the privilege of knowing the meaning of these words! But may I say, the pubise opinion to thas country wants that for the protection of the common man, for the protection of the poor consumer, for the protection of the farmer, the Government must necessarily intervene and come to thels help. (Interruption).

For instance, immodiately after the Bengal famine, a commirsion wha mopointed to go into the causes of the tamine and to suggent possible remedies to prevent further tragedy. It was pre-independence period and that were not politicians. Even that Commission suggented that the State mayt play a positive and vital role in ther

## fooderain trade. May I rend an extract froma that reportt

"NThe Stite ghould recognise the
ultimate responsibility to provide
enough food for all. We enun-
ciate this here as broad prin-
ciple, the implications of which
emerge from the report as a
whole. In India the problem of
food supply and nutrition are fun-
damental and must at all times be
One of the prumary concerns of
Central, Provmeial and State Gov-
ernments. It is abundantly clear
that a policy of laissez faire m the
matter of food supply and distri-
bution can lead nowhere and
would probably end in catastro-
phe All the resources of the
Goverament must be brought to
bear in order to achieve the end
in view ...".
The Fooderains Inquiry Committee
of 1957, with which Mr. Asoka Mehta
was associated alao recommended that
there should be a progreasive sociall-
sation of trade. Perhaps Mr. Lobo
Prabhu may say that Mr. Asoka Mehta
zus a politician. (Interruptzons).

### 18.47 hrs.

## [Mr. Drputy-Spqakern in the Chair]

Mr. Denaty-Bpenker: For a fruitIul debate, if there are certain points, y Ou can ask a question. But if several members anterrupt, it would be very disicult. I want to regulate it. Let $u_{s}$ maintain the dignity of the House

Shri Annasahlh Shinde: I wish to draw the attention of the hon. member to the recent report of the Foodgrans Policy Committee Dr D. B. Gadgal who is a member of the Rajya Sabha and some economists were sssociated with this committee which submitted its report as late as 1986. This committee also has made a recommendation which goes against the views of Shri Lobo Prabhu. I will read an extract from that report:
"....In order to achiove the bustc objectives at food policy, it

15 necessary for Govt increasingly to acquire a large share of the foodgrains produced in the country. It is in the light of this requirement that system of procurement and regulations affecting private trade have to be formulated and appraised Govt, it is obvious, has to athengthen its own machinery for the procurement, transport and distribution of foodgrains in surplus as well as deficit arens. It would be only natural in this context to expect of a pubisc agency like the Food Corporation of India to play an uncreasingly important roie in the mplementation of the National Food Policy."

Therefore, public opmion as well as expert opinion differ from the view expressed by Mr Loho Prabhu I do not think I need advance any addrtional arguments in support of my contention
ghat Flloe Mody: These are opinions; not facts

Shri Lobo Prabhu: Nor figures,
Ghri Arnaswhib 8hinde: I know the views of the Swatantra Party. Though I have respect for the hon. members of that party individually, I differ from their views. I feel that a free trade policy in a country like India will land us in trouble Sometimes the prices may go down and the farmert will suffer Therefore, unless there is a public agency to intervene in the food trade I do not think the intereats of the farmers will be protected. (Interruptions).

Mr. Deputy-Speaker: You have a right to embarrass the Government by quoting what they said in the past. Have Government no right to quote what the hon members said? Fie should not get emberrassed

Shyi Plioo Blody: I am not getting embarrassed. He does not meet our argument by quoting facts and Agures. He is just giving the opinion of come committee.
ghat Annamatib shidele: it was a committee appointed by the Government of India. I am sorry the hon Member does not know even this.

Shri Phoo Moly: You stuft the committees with your own people.

Shri Anmamhib Shinde; They are not Government people, they are emlnent economists.
Shri Plioo Mody: They Are people Who share your opinion.

Shri Annasahib Shiade: You can .ake that charge

Some hon. Members refirred to various other agricultural inputs. Fon Members referred to the requirement of tractors. We are trying to iay emphasis on the piogramme of indi genous production of tractor ${ }_{8}$ in ous country. We have now a number of private firms who are manu facturing tractors. Their capacity $1 s$ expected to be to the tune of 30,000 trictors per year by 1970-71 Last year they produced about 7000 to 8000 tractors. This year they are expected to produce 13000 to 14000 tractors. We are thinking of lmporting about 10,000 tractors from outside, About 2000 tractors have already been imported and about 8000 tractors, 4000 each from Czechoslovakia atd USSR are proposed to be imported and we are negotiating for importing the same.

Shrimati Lakshmikanthamana (Khammam): Last time they Aaid that about 20,000 tractors are lying ide for Wand u' sproes Wibnt shypened to them?

Shri Annasahib Shinde: I quite appreciate what the hon lady Member $h_{\mathrm{s}}$ said. Wp arc aware of the fact that a large number of tracts irs in the country are lying idle for want of spares This complaint $h_{\text {as }}$ been voiced on the floor of the House a number of times How we $h_{\text {gue made }}$ adequate foresgn exchange available for importing spares. The users themselves can avail of the forsign exchange and established importers also can import under this. Alsy, in resard to this requirement, we' are pre-
pared to consider, if there is any peciftc diffleulty, the surgestions if any that may be sent to us by the State Governments.

While speaking about tractors, I would like to say one thing. A large number of small farmers cannot oven bullocks. Nowadays even to own a bullock it requires a big capital. I And from some of the Remm mannement studies that 25 to 30 per cent of the farmers do not own bullocks. Unless we make tractors available to the far-mers-in what way they should be made avalable, whether it should be through cooperative organsations or public sector organisations is a matter of detall-we will not be able to make much progress. Our intention is to formulate a scheme whereby service stations should be established all over the country and tractors should be made available to the farmers.

An hon, Member: What about indlgenous production of tractors?

Shri Annasahib Shinde: I have already sa.d that about 30,000 tractors are expected to be produced by indigenous manufacturers by the year 1970-71. We are aiso contemplating to establish a public sector projeet for the manufacture of tractors in the horse-power range of 12 to 18

Some hon. Members referred to the need or credir. My colleague wrould be intervening tomorrow and he would be dealing with this point I may say only this much, that we have a very ambitious programme to make more credit available. Last year we advanced about Rs. 414 crores by way of short-term loan We wish to expand this programme by Rs. 100 croree more In addition to that, this programme would be supplemented by long-term and medium-term loans from ARC and other agencies.

In the end, Sir, I would only repeat that we are trying to make our country self-sufficient in food, and if hom.

IISOS DAS. (MIM of ASADEA 21, 1889 (SAKA) Food, Agri. etc.) 11306

Mreabers would seally try to underatend the programmes that have been tormulated on the benis of good acientific approach, on the basis of a realistic assessment of availability of inputs etc., they will kmow that we are bound to increase our production in the coming years.

I find that Shri Malhotra is not here. He was wondering whether what we have been saying can be fulfilled. If be looks at the potentiality for production that is being built up I think he will himself feel convinced that things are changing fast. With the co-operation of the farmers and the inputs we make avanlable, this programme of self-sufficiency by the year $1970-71$ should succeed. I hope and wish that the co-operation of the House and the Members would be there to implement this programme, to make this programme successful so that our country becomes self-sufficient in the nearest possible future.

> Mr. Deputy-Epeaker: Shri Kirutınan.
> Shri Ram Sewak Yadav: Sir. may 1.

Mr. Depaty-Spenker: You keep your powder dry. I will give you a chance tomorrow. We want a balanced debate here He has some difficulties. So, I am accommodating him.
ghri Lam Sewak Yadav: I am leaving Velhi today.

Mr. Depaty-Speaker: You will get your opportunity; you will get every minute due to you.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): The day began with explosion. Let us have all the explosions, if at all, today; let us have a peaceful day tomorrow.

Mr. Doputs-Spenker: All those who are responsible for whatever exploslon has taken place, they will at least pass a sleepless night, if they have any regard for the dignity of the House.
 महोसम, ती० एम० के० का एक सदस्य पहले ही बोल चुका है जौर थाप उस क्ल क दूसरे सदल्य को बुला रहे है। मेरी समने मे नही भ्राता कि प्राषिए यह् क्या हो रहा है।

Mr. Depuiy-Speaker: I have got my own programme. You will get your opportunity tomorrow. Whatever time 15 allotted to your group, your group will get it.

धर्नो राम सेबक थारब : मुक्षे कल यहां नही रहतना हैं। इसी लिए मं ने श्राप से बार-बार यहि १िवेस्ट की में। हुमारे बल मे भरी तक कोई मदस्य नही बोला है।

Mr. Deputy-Spealrer: He is speaking for the fis st time That is No 1. Then, you get ample opportunity to speak. On lood debate this would be the general approach.

Shri Ram Sewak Yadav: It is not a question of party but some adjugtment.

Mr. Deputy-Speaker: Please resume your seat There must be some discipline In the food debate, those who sit on the back benches, those who do not contribute on policy matters but who bring their own experience before ihe House, I want to give them early opportunty He is one such member. So, please resume your seat.

थी राल सेबन याएल : मेरा निवेदन हैं भाप हैम को ममय देगे या नही, दूम बात की बहम नहीं हैं । बहस इल बात की हैं कि बब सभी दलों को एक बार भवनर दे दिया गया हं, तो हमारे दस ने भया ब़ता की हैं. .
Mr. Depaty?speaker: Now, let us try to finish both.

बी राल सेक्ल याब्त् : . . कि प्राप उस को भबसर नही ते रहें हें पiर दूसरे बल को दोकरा भ्षतर दे रहें है ?

## 13307 DGG. (Min of ASADELA 21, 1889 (SAKA) Food, Apri. etc.) 82300

Mr. Depnty-Speaker: All of you, ex. cluding Swatantra, have addressed a communcation that perority need not fo with numbers and all that and that all should be accommodated and that on every occasion a particular party ahould not get the opportunity to start a debate or that a particular order should not be followed As I have explaned, if you have any diffcultues, I will try to accommodate both before the other discussion starts. Now, let that Member start his speech.

Shri Jyotirmoy Besin (Diamond Earhour): There must be some set procedure for calling members
Mr. Doperty-Spenker: The Swatantra Party and Jan Sangh have time to thear credit. But I have told them that I will call them tomorrow. In particular cases, I am making an exception.

Shri Ram Eewak Yadav: Every party has time to its credst

Mr. Depputy-Speaker: He 28 speaking for the first time. Let him speak first If he finiahes in ten minutes, I will give opportunity to the hon. Member also

मी घहल fिदारी बाबलेली (बलरास पर) : काप बास में धी याव्य को भी समक द्रे féviए।

Shei Eiruttinan (Sivaganja) Sir, I am very thankful to you and to this hon. House for giving me this opporsunity to put forward my concepts and suggestions on this elaborate subject. We all know that the problem of food and agriculture is an elaborate and important problem During my madien speech I have taken this subject because I am purely an agriculturist. I am proud of it, and I also have come from Ramanathapuram district, which is mostly backward in Madras State as weil as in India. Sir, it is economically and socially backward but not in politics because out of 17 Assembiy constituencies and three Parliamentary constiturencide,
not even a single enndidate of tha Congress Farty bas come out with success

17 hrim.
[Ma. Dxpuzy-Spiatiar in the Chair]
You know, Sur, Ramanathapuram in also the home district of the All India Congress Committee's President, Ebri Kamaray. The vast area of this district is filled with agriculturists but half the land only is under cuitivation and that too produces a smgle crop. There 18 no proper irrigation system. Thousands of tanks, minor and major, which were bull up during the period of the Pandyas, have not been properly renovated or repaired.

The human resources in my district have not been utulused properly. You may be aware of the fact that our district was once exporting these human resources to farengn countries luke Ceylon, Malaya, Burma and Singapore With these human re sources those forengn countries have come to proflt and they have economucally improved. Rut I mat very sorry to state that under our Government now they are importing these human resources from those forslyn countries and they have been kept dile, and these precious resources are labelled as Burma repatriates and Ceylon repatriates. This is the condition in my district, Sir. So, I request the hon Food Minister to take acute and urgent steps to implement certain important schemes in our district. If that is done, we can produce a lot of foodgrains for this country.

As far as the food problem is concerned the situation in our country contmues to be more eritical Our Food Minister has also pointed out recently

Shri Nareadra Singh Mrinia: On a point of order, Sur. During the Third Lok Sabha the then hon. Epeaker had requested hon. Membera not to apo proach the Chair. I have been notioing since the Inception of the Fruth

Lok Sabhe that hon. Members approack the Chair every now and then to know about their podition.

Sthri s. Tradappan (Kettur): $\mathrm{He}_{\mathrm{e}}$ is making a maiden speech.

Mr. Bpeaker: He is not talking about the apeerh.

Shri Narendra Biagh Mahida: I want a ruling on that. Hon. Members should not approach the Chair.

Mr. Speaker: I have said not once but twire in this House that if hon. Members come to the Charr I am not able to attend to the people who are speaking. I am expected to watch the proceedings and what they say and all that. I have repeatedly maid on the floor of the House that hon. Members should not approach the Chair but should leave the paper with the Secretary so that it would be passed on to me. It is very embrras. sing when they come. But when they come, if I say. "No, please go away", it will be rude and crude. I hope, hon Mermbers, including hon Ministers, will maintain that they do not come directly to the Chair. I entrely agree with you.

Shri P. K. Deo (Kalahandt): A point of order cannot be rased in a vacuum and taks away the time of the Speaker

Sirct Jpotirang Bases: The hon. Deputy-Speaker has called two peaple from other parties or even more but he has no bothered to call even one of our speakers What is the remedy for that if we leave a chit on the Table?

Mr Speaker: We will give you time tomorrow Shri Nayanar need not worry.
 भॉरन बहोबय, सटन में एक भी षंची नही, उसमंलि नहीं, कोड मी महीं हैं।
1306 (Ai) 1SD- 10.

Mr. Speaker: There is a Minister of State. He is so lean that you do not consider him as Food Minister.

The Depasty Minister in the Ministry of Food, Agricultare, Commanity Development and Co-operation (ghri D Ering): No, Sir; I am here.

बी रामसेषक यात्व : महभक महोदय, प्रमल मे पह मंती सोंग च्यादा बोलते नही तां कीई पह गानता नही। इसलिए यहु माषे पर सिख्या ले तो ज्यादा भ₹छ्ञा हो ।

Shri Kiruttinan: The hon. Food Minuster has recently announced that there will be a scrious break-down in the supply of foodgrains from the Centre to the States during the last three months of the current year. By the end of September, the Centre would thus have in all 1.6 million tonnes of foodgrams for supply to the States as against 2.85 mulhon tonnes of foodgrains required to fulfll its commitments.

The production of foodgrains also duning the year 1966-67 is estimated at about 76 million tonnes But it is very low production when it is compared with the peak production of 89 milion tonnes in the year 1964-65 and somewhat better than 723 million tonnes in the year 1985-66. All this makes us feel that the outlook on the food front and on the agricultural front is rather grim. During the First and the Second Five Year Plan periods, the total outlay on agriculcure, urrigation and community devecopment amounted to Rs. 1551 crores and during the Third Plan period the outlay was to the tune of Rs. 1718 crores It is rather a sad commentary on the planning system that even after our three Five Year Plans, our agriculture has come to a position where our average annual production during the Third Plan is less than what it was in the Second Plan period.

In our country, ane hectare of land gives about 1500 kg . of rice whereas

## [Shri Kiruttinan]

in Japan it gives 4800 kgs . and in E.AR. it gives 5000 kgs . Similarif, we get about 780 kgs . of wheat as compared to 2450 kgs in U.A.R. and 3560 kgs in West Germany

Now, the important question is why there is a stagnation in our agricultral production The first and foremost reason is the well-known extreme poverty of a large number of small farmers in our country That type of familes constatute 80 per cent of our rural population. There is no doubt that lins extreme poverty has about as a result of their being neglected by the Government for a long tume Firstly, the British Goverament meglected them That at least is understandable. But what a wonder it 19, I am sorry to state, that our own Government, the so-called democratic socialist Government, is a!so totally meglecting those poor farmers. Because of this neglect, our farmers have mot received the necessary protection So, there is less production and there is food shortage in our country

To meet the shortage of food. during the past few years, our Government have been importing streable quantuties of foodgrains for which valuable foreign exchange is utilused. Admittedly, imports cannot be continued indeflutely in view of the tight foreign exchange position Efforts are, therefore, to be made to produce more food wherever possible. For this, the important needs of the tarmers should be fulfilled The first one is the need of tools with which he can improve his agriculture. For this, the Government should supply tractors and bulldozers at a cheaper rate. 1 want to know from the Minsler whether the Government is contemplating any such scheme for this purpose.

The second thing is the timely supply of chemiral fertilisers in sumpient quantities to farmers according to their requirements. The true role and
status of fertilisers in the agriculturad process is far more widely understood in India today than that was ten years ago. The intake of fertilisers per block increased from 1315 quintals in 1952-53 to 5273 quuntals in 1965-66. In 1866-67, it is estimated that the country is likely to have used 8 lakh connes of nitrogen, 3 lakh tonnes of phosphate and $1,30,000$ tonnes of potash That too did not cover full requirements But the likely demand during 1967-68 is estimated to be 13,50,000 tonnes of mitrogen, 5 lakh tonnes of phosphate and 3 lakh tonnes of potash it is to be doubled 1 doubt how the Government is going to meet this demand Anyway, tumely supply is essential The Government has also proposed to increase the price of fertilisers Having the procurement polscy and having fixed the price of foodgidins. I cannot understand how dare the Central Government to increase the price of fertilises I request the hon Mimster that the price of fertsliser shouid not be increased. As far as Tamilzhagam is concerned. I want to ciress to the Centarl Government that 75 per cent of the Neyveli fertiliser production should be allocated to oun State I expect a specific reply to this point.

The next important one is the supply of high-yielding variety of seeds to the farmers The fourth one is the credit facilities. You may have a very impressive set of Agures to show that so many crores of rupees have been distributed among the farmers. But If you go into the villages and look into the needs of the really small and poor farmers, you will find that it is on verv rare occasions that these men get any slecable credit Even where credit is available through co-opera. tive societies and panchayt unions, it is an unfortunate fact that the richer and the influential men in the area manage to get the credits. If I cas openly put it, Bir, the credit rocietiot are the inancial ingtitutiona of the

Congrem "Pramuikhs" for their elecHop purpoeses. Benami loans have been radred. Misappropriation of Aunds from the societies are increading. Thin is what I would like to mention about co-operative cocieties. So far at the co-operative societies are concerned, the loopholes in the legal aspects should be tightened up and necessary action should be taken to tap the credits to the poor farmers without any difficulty.

Further, I would like to submit, Sur, that there is no use giving loans which he has got to return after some days with interest There is no use of giving them short-term loans. Long-term credits should be given. The Central Government should not hesitate and should advise the Reserve Bank and other commercial banks to give long term loans to the farmers. More funds should be allocated from the Central Government.
It is also essential to set up certann industries in rural areas, so that they can earn some extra money and supplement their income

Above all, so gear up the agricultural production I would submit that irrigation is very very essential. Without water, no one can produce anything even with all the other facilithes such as tractors, chemical fertilivers, better zeeds and cheap credit. Susicient attention ahould, therefore, be given to thls subject. Dr. Khosla, Governor of Orissa, also regretted that, though agriculture and food production are being given the highest priority, irrigation has been neglected. This has resulted from imbalanced and uncoordinated planning. He felt that in the context of acute food shortage and tamine conditions all over India, India's prime need of the hour is more water for irrigation. Our Union Minister of State for Education, Mr. Bhagwat Tha Acad, has aleo recently sald:
"To tide over the food problem, nothing much was required. If adequate irrigation facilities were
provided, the country could be relf-sufficient in food. But the talk of irrigation was given les consideration than the propoeal for fertiliser factories"

So, Sir, the amount allocated for irrigation is insufficient and the bon. Minister should look into this matter caretully.

Sir, I want to say something about community development programmes. The basic objective of the community development programme has been to generate community participation to solve the problems of our villages. To what extent has this been achieved? How many people are really aware of the colcssal national effort to modernize the whole range of our rural life? How many have taken advantage of this effort' Who are the people influenced most by this programme" What progress have our villages made in communication factlitues and institutional developments ${ }^{7}$ Has the Panchayat Raj taken roots in the political conscoousnens of the common villager?

In the context of the grave food stuation, has the community development programme contributed in any way to set up food production? Has it been of any help to the farmers" The hon. Food Minister should answer all these questions.

Now, I want to say something about State trading in foodgrains. Though I am in favour of State trading, unfortunately, I am unable to support the State trading under the Congress Government. According to the Audit Report, every year, State trading han given a loss account. The total losa during 1982-63 was Rs. 32.57 crores and that in 1963-44 was Rs. 33.8 crores The Minjstry gives several reasons for this. The first one is Aubsidy for foodgrains, and the second one is loas in transit and in storage, and the third one is loss due to thett.
[Shri Kiruttinan]
Fram the report of the Public Accounts Committee the quantity of toodgrans lost in transit and in storage and due to theft etc. was 42,649 tonnes in 1062-63 and 20,439 tonnes in 1968-64.

In 1963, the Minustry had stated that the amount of foodgrauns damaged and rendered unft for human consumption was 7490 tonnes worth about Rs. 22 lakhs. Up to October, 1965, the loss in transit only, according to the report of the Public Accounts Committee, has amounted to Rs. 22.54 lakhs. Whule the country is faced with shortage of foodgarins, a very substantial quantity of foodgrains was rendered unfit for human consumption and wasted. This is burning the heart of the people who deserve human sympathy. So, such wastages should be avoided.

Further, Sir, I understand-I do not know whether it is true or notthat the Food Corporation of India, now in Madras, is going to be shifted to Delhi or some other town in the north. Madras is also within this country

Shri Umanath (Pudukkottal): Not Kerala alone, but Madras also.

Shri Kiruttiona: If there is any such proposal, I should like to submit that it should be scrapped. Let Government think of shifting some other head offices from Delhi to Madras Let them render justice and try to win the heart of the people of Tamil Nad.
 अहोगय, पार्य बाब समस्ता के सम्बन्य में वहा पर सुन कु कहा नवा है। सब


करते बहुत कम हैं । fिनिस्ट्री बाषे भाष्ट आतां
 है लेकिन करसे को द्वम्मत नही करते है । हमारे निनिस्टर काध जन जीवन रो है जिनका जनजीवन काम हैपता नही क्या करते है, इन कों बड़ा सरक्तक हो जाना चारिपे।

संब कहते है कि जमीन में जदादा उगापो, डनिगेशन का काम बठ रछा है, दूमरो सुविश ये बढ़ च्ही हैं, लेबिन मं बेबतरा हू कि बीमर्री किए भी बवती जा रही हैं 1 दूपरें मुलक जिनना पंग करने है, घ्पनी जह्रत पूरी कग्ने के बाद दूमरों का भी वे ग्हे हैं, लेकिन हमारे पहा पूत़ ही नही पउस्र। दूनरे मुलक जनमर्या मे कम हो रहे है, जबकक हमारे चहा जनसष्या बत़री जi रहां हैं। दृनरे मुक्षों को लंग की हमारे पास का ग्हे है, रोग रगूत जे, बर्या से, लिसापर से हैज तों नांग भाग भाग कर यहा बा ग्हे हैं, पूरो बुfाया मे से तीसन्तीस हजार लंग f. नुस्तान मे माते है, पोपुलेशन हतनी $ए$ रही है कि उसका घसर जमीन पर भी एढ़ रहा है। हर न्टेट मे एवमरेषन हो रहा है, कल्टीवेबल लंड को काटा जा रहा है, मेरे पास मांकड़े हैं, ऐसी 12 परसेट जमीन कम हो गई है, धच्छी जमीन जो सीकद़ो सालों से गाबों मे बेती के काम चाती थी वह तमाम काटी जा रही हैं। पाप तो मुष्या महोदय, बडे किमान हैं, याप हमाटे ज्ञात के बारे मे जानते हैं. . .

एक मानमीष सबस्म : बहे किसान के पास ज्यादा जमीन है ।
 जमीन है, यानी का हल्तनाम नहां है। ती

चाय कोरों के वाल है, चतनी कहीं है। कीक का पानी उक बहां नहीं fिस रहा है। पर्य लन्तलम हो रहा है। धाप इसको नहीं समेंगे कि सब लोग ख़ी चमीन नहीं रखते हैं।

हम कोग भ्रांकडे बेत्ब ग्हे है कि अमीन fसकाई के नीचे लाई जा रही है। हम च्राप के हाप्यें 850 करोड रपये दे रहे हैं। लेकिन उसको च्राष लोग ठीक तो बंतं नही करते है 1 क्या खर्याप कमी घी उसको ठीक से -र्ष करने की जिम्मेबारी लेते हैं ? नही लेते । है घाप से सही बात कहना चाहती हूं। जब उष्षर के लोग बोलते हैं तब भाप को कढ़वा लगता है चयोकि वह एग्जेजरेट करते हैं। सेकिन हैं ठोक बात कह रही हैं सतना रपया हम क्राप को देते हैं लेकिन उस में को 200 करोड तो भाप को एर्धमिनिस्ट्रेशन पर बर्ष करना पढ़ता है। बह फिसान के पास नही जाता है। 800 करोह रुये में से बाप 550 करोह बाहर से फर्मलाइडर लाने में बर्च कर देते हैं, मोर 150 करोड सकिमड़ी मे बले जाते हैं । यह तो भाप लोगों की पर्लिनग है। चिल्दुल बेठगी प्लैन हैं। यहां पर बड़े बड़े भाफिससं श्रपने मुह़ बन्द कर के बैंठ जाते है। लोरों को जाएकर एजुकेट नही करते कि किस तरह से काम होना चाहिए। बड़ी बडी तनख्वांहे लेते लेकिन मिर्फ छषर उधर के कायों में भारा समय गुजार देते हैं। हुम मी यहा बंबते है वह मो यहा बैठते है, लेकिन सहीं रूप से किसी बान को सोबते नही हैं। उन लोगों की बात पर भुते एक बात याए फागा । जनक महाराज के समय में एक तार फकाल क्रा गया। यह् नही है कि पहृले घकाल नहीं घाता था। पहले की काता षा थौर घष बी काता है। लेकन जनक महाराज बनुत सससिषर में। क्या म्राप को पता है जनक महाराज ने क्या किया? उन्होंने पूजा करी चुल की। महादेवी उनकी सिसिम्र रटी को समक कर बोली कि जनए आघो लोगों की

घहख करो। तुम हाष्य में हल लो घीरअमीन को जोतो, उलाद्रो। तब जनक महाराज हल लेकर गये मौर जमीन को जोता। जिस के फिर बूल पैद्वाबार हुई । इसी नरह से किपार्टमेंट के पास जो भ्राफिससंर लोग हैं वह फाइल्स लेकर कृषे भवन में बैं ग्हते हैं। यहि नही कि बो उन के पास ट्रेष्टर्स है उन को लेकर बँत में जार्यें भौर किसानो के सामने मिसाल पेश करे। मैं इस ब्ञात की बिल्दुल पसन्द नही करती। 青तो कहती हूं fक एक एक बढ़े भफसर को एक एक स्टेट देना कर्षिए घौर उसकी जिम्मेदारी बह सम्मालें। जब कोई घाषटर बनता है तो दवाबानों में रहता है इंडीनियर बनता है तो प्रोजेक्ट में जाकर काम करता है। लेकिन जो एक्रिकलयरिए्ट बनते हैं, पी० एब० ही० बन जाते हैं फारेन कट्रीज हें जाकर, वह फाइले लेकर बंठ जाते हैं। यह बहुत वुरी बात है। मैं जानती हू कि काफिसर नोण बराब यादमी नही हैं बो भी हम यहा बोलते हैं उसको बह ध्यान ते सुनते हैं। लेकिन उन को जाकर लोगों को भपनी पालिसी को बतलना चाहिए। मैं तो कहतर हू कि जैसे एक मिरिल्री का क्रियेडिये होता है। वह पूरी किगेष को कट्रोल करता है. उसी तरह्ह से एक एकं पप्रिक्नर्चरस्ट को 25-25 हजार एकड़ के ऊपन र्वसा जाये। द्रोर वह् उस काम की देख रेब रक्षे। बसिक में तो यहा तक कहती हू कि मिनिस्टर को भी एक एक हफला एक एक स्टेट में जा कर रहना चाहिये तब उसको पता चलेगा कि उन किसानों को क्या तकलीक होती है।

भापके पास छतना रुपा हैं। भाप गहरों में सम्सिडी दे कर भकान बनवाते हैं। ज्यादा अैसा देकर भनाज बाहर से वंगबाते हैं। स्थेज नहर बत्य हो गई है ₹स सिये
 यह्र सहि्सिती बेकर दूकानें बनखा रहे हैं। मै पूछना चाहती है जो देहातों में गरीक
[ श्रीमती लक्षमी बाई]
घोग रहते हैं जो कि घतनी मेहनत करने हैं भपने हाष से भ्रपना काम करते हैं बहां पर उनके लिये दूकाने क्यों नहीं बनदाई जाती ? जब भी फेर्रखाइडम गाप्स बनबाई जानी हैं तो बड़े बडे़ जहरो मे बनवाई जानी हैं। पे करना जाहनो है कि या नो गावों में भी दूकाने होनी चाहिए या फिर घहोों में भी बन्द होनी चाहिए। ज्राण बाने बालो के लिये मङिसही देते है, वेषने वालो के लिये सब्मिडो देते हैं, लेकिन फहिलाइजन पर जो कि किसानों के काम घ्याना है, घ्राप ते सहिसही हटा दी है। किम नरह से उनका काम चलेगा: मह बित्रुल गनत काप हो रहा ह। इगके ऊपर भाप का ध्यान देता राहिए। भाप दूकानो प₹ जो सीक्मिडी
 जहरो में मध्मिएं ग्बने में घ्रोर दूकान बोलने ने काम किगडना जा रहा है मोर
 बास्ते गाव वाने गाव छोड कर घहतों की तरक खारहे है। गाररों मे गझन है. द्रस र सहलियने हैं। दय नलय गाव छोड्ड कर नोग चले म्रा रहे हैं मौर गाब तबाह होते घले जा रहें हैं । भगर सक्सिडी देनी ही हो तो इछ है भी दी जाये ॠोग उषर मी दी जाये नही तो बन्द का दो जाये।

हम भाप प्रदेण के लोग कितने पच्छे हैं। श्राप से झ्वाे चोक मिनिस्टर ने बादा किया था कि र्रूगे राज्यो के लिये भाप को 6 लाग्ड चन पेहो देगे । मद्रास, मैम्न्र, केरल, बिहाग वालों को मो बिलाया प्रार मध्य प्रेश मी है, गुजरात भी है, उढ़ीसा भी है, जिन को प्राज वक 4 लाब टन दे चुक्रे हैं।

थी राम सेक्त यावष : उत्रा प्रदेश को ती दे दीजिये।

घोमती लøमीजाएँ : उत्तर प्रदेल से आावकी गबन्मेंट है उन से कहिये।

हम ते 4 माब टन बिया है कोर 2 साष टन बाकी है। बहां पर' पानी नहीं है। एवीकर साहत का घ्लाका है जहा पीने कै लिये भी पानी नही है। तमाते घ्रांधर्पेत्र में तीन जगहें हैं 1 कृण्णा-गोदावरी का इलाका है उन के पास तैंलंगाना मी है मोर गयमसीमा मी है। यह तीनों बहे गरीख जिले हैं। जब बात्र धानी है नो हर तरफ पानी पर जता है। यहा पर साठे पाच सो करोह रुपषा नणा कर बाहर से हमें प्रनाज मंशाकार खाना बलनाते है, बा़ों से हमारी र्बा काते है, 200 करोह षपया लगा कर लोलो को फेयन प्राइस शाप मे सहिनडी देते है । हम ने 60 वरों कुपा लगा दिया है, 25 करों उपया घ्रोग चाहिये। हम को घह हपया दीजिये हम थाप का दूग इन्तजाम का देंगे। जो जो लोग माना बादते है हम उन्हु चावल देगे इस का हम वादा करता है। मिं जानना जाहनी हु कि. हमारी बात स्यों नही मुनी जाती ? क्राप क्यों मौन बेंड हुए है बम ज्ञाप से कोई मीब नही माग रहे हैं । कृम लोन माग रहे हैं। हमें मालूभ नद्री होता है कि भाषिर सरकार की भालिसी क्या है भनाज भेजने का पहले नो आाडंर हे देते हैं लेकिन जब बाद में क्सा मागते है तो किर घूप फुम करते हैं । एविकल्बर fिनिस्टर को मालूम होना चाहिये कि इस तर्र से काम चलने बाला नही है । जो गाय ज्यादा दूष देने वाली होती है उस को ज्यादा कारा किलाया जता है। गो कम दूप देती है उस को कम दो 1 ऐसी वात नही होनी चाहिये। जो पेट कर बिलता हो उस की बात न पूछी जाये, उस के माष ममझ्छा म्यवदार न किया जाये।
 कांघेस बना रही है ?

[^1]1 उ० 5 由ले नें चाबस मिसरा हैं 1 हमारे जीक निनिस्टर ने बावा किया का कस लिये पम चावल के रहे है सेकिन हन को उस के बदले में कुछ तोदो। गेड़े हो, जबार हो। हम भुक्त तो नही मांग रहे है भाबिर 1 साइ 50 हजार टन हम भी तो दे रहे हैं। हमारी उिमाड जूगन की 12 हजाए टन की हर महीने की है । हमारे पास घूगर होती F लेकिन उस को एक्मपोटे कियन जाता है। हमारे यहां एगर होती है लेकन हमारे हैी यहा बह श्राष्षी कर दी गई है । चृतनी कमी तो नही ह्रोनो चाहिये । हमारा हिस्मा तो हम को मिलना चाहिये ।

फूड पड्ड एप्रिलन को धाप रखने है । मे मयः्रतो हू कि एप्रक्रलचर कही हे
 मनलब होता है पर मे नमाम माभान रहना ग्सोई बनाना । फूड हिोता है टेवल पर मआना। अलने एक्रिकलबर को छोड दिया है म्राँ फूड को ही पकड लिया है। घ्रापने कारपोरेशन बनाई है मोर ध्यारह हजार वोग उस के भग्नो किए है-

चहाष्क महोषय : माननीय सदस्या अ्रना भाषग कल जारी रबे । अ्रक हाफ श्न भावर लिया जाएगा ।

### 17.31 hers.

## - RETRENCHMENT IN FORERGN OIL COMPANIES

Shri Umanath (Pudokkottai): Mr. Speaker, Sir, the retrenchment in the foreign oil companies has been going headiong since 1800 . So far 9,000 employees have been retrenched and many more are to be axed. Ever :Snre the Damle Committec impoaed

Cos. (H.A.E. Die.)
a slight restriction on the loot of theo ofl companies, they have resorted to this retrenchment as a way to restore their pre-Damie committee super profits. It goes without saying that it in the Government's remponsibility to bas ret:enchment as part of their reosponsibility to prevent the companies' attempts to crrcumvent the Damle committee's restriction on their supor profits but the Government has utterly failed m this regard. Now an enquiry commission has been appointel by the Government. Does this Commission heip to resolve this disputo? According to me the appointment af this commission does not at all help to resolve this dispute. What are the crucial issues involved in thas dispute? Arcording to me, they are two. One is whether the business and Ananciat :onditions of these companies warrant the creation of any redundancy of labour: if not, how to ensure job security against the onslaught of the foreign oil companies' The second issue is. how to compel the management to stop retrenchment during the pendency of the deternination of the main dispute? Let us take the question of maintaining the status quo during the pendency. It is a sorry tale of the foreign oil companies defying their own assurances, detying the union, defying the government and defying the labour relations. In short it is pespetrating humiliation in this country while the Government just kept looking on, putting up an appearance of helplessness. In 1985, when the first tripartite to ensure job security was appointed, Shri Sanfivayya assured this House that status quo would be maintained. The companies trampled under foot this assurance and went on retrenching people. Then again in October 1906, when the Labour Commissioner of Woat Bengal fixed the conciliation for the 17th of that month, these companies assured that status quo would be maintained and got extension of that date upto the 20 h . But belove the con-

[^2]
[^0]:    The Member did not learnish a tramiation of hfs speech in Mandt or" Ingish.

[^1]:     को 99 पेशे हैं चाबल मिलता है तोकिन होग

[^2]:    "Hralt an hour Dincussion.

