### 13.36 hrs .

## DEMANDS FOR GRANTS, 1978.79contd.

## Ministry of Agriculture and IrRIGATION-contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the Ministry of Agriculture and Irrigation. Shri Kasar. (Interruptions). Nobody else can speak. On 377, only those who have been permitted can speak and if anybody else rises up to speak, it will not go on record.

Shri Kasar
SHRI AMRUT KASAR (Panaji): Sir, I thank you for the opportunity to express my views on the Demands of the Ministry for Agriculture and Hrigation.

Sir, I have gone through the report 0. 1976-77. (Intersuptions)

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): When is the Minister to reply?

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have still got seven hours. There is no problem for the Minister to reply. Mr. Kasar, you may go on.

SHRI AMRUT KASAR: I know that the Ministry of Agriculture has got various aspects of its activity and it is not possible to cover each and every aspect of it. Still, I feel that great injustice has been done to the development of fisheries. When I was listening to the intervention by the Minister of State for Agriculture, during his speech, there no mention at all regarding fisheries. There was $n_{0}$ mention regarding the cashew crop and the coconut plantation. I feel that it may be because unfortumately there are no lobbies for cashew like the sugar lobby or the tuibber lobby or the tobacco lobby. Or, it may be that these plantations are neglected in your Demands.

Sir, a Short Nọtice question that day had also been asked on the floor
of the House by Shri Jyotirmoy. Bosu when the problem of fisheries was projected. I know, that the Minister has been making continuous efforts to solve these problems. Because he has already adopted these measures, I am quite sure, that he will succeed in this matter also. But, since it is not reflected in his report,' I feel that justice has not been done so as to bring it under the national purview. It is looked at only as a local problem.

A billion people, about one-third of the whole humanity live in the littoral states out of whom a majority are in India covering the areas, stater, of ©ujarat, Maharashtra, Union Territory of Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa and Bengal. The people are staying in the coastal areas of these Stateo and their food is fish-this is an important item of their food. However, in the Annual Report for 1977-78, it is admitted that the production of fish is going down. For the year 1976-77 it was less than what it was in the previous three years. The reason given is this. One reason io -that it is due to pollution. Actually I have observed $i_{n}$ my constituency in Goa that this is not only because of pollution. The problem of fisheries has been faced even by the continent of America and also in the European continent. This is due to excessive mechanisation in the field. All eggs of fish were taken out by the mechanised boats employed there and due to that now there is no further production of fish in those areas.

In our country also-we have seem the history of Europe and America where they feel that if there is acute shortage of fish, they would have taken due precaution in order to preserve these marine products-from the report it is seen that nothing has been done in order to keep the continuous production of fish. It is the policy of the Janata Government and it is reflected in the Industries Ministry, that they will be giving prioritr to the labour intensive indugtries and

## ［Shri Amrut Kasar］

wher we accept this policy of mecha－ nisation of fisheries are we following that principle which is followed in industry．Fishing has been carried outit by traditional fishermen in these areas．Now，what has happened is thits mechanisation has been carried on and the subsidies，grants and loans are given to big business houses， mine ofvers and multi－nationals who purchase the trawlers．The hon＇ble Minister said the other day that they are big ships．It is not so．Even the small boats are purchased by these industrial houses，mine owners and multi－nationals．What they actually go in for is not big fish found in the high seas but they go in for prawns which have a great market outside． It is an exportable item．Sir，when I asked a question about the acute shortage of fish in Goa，I was given the reply by the Minister of Civil Súpplies that only items like shrimps， lobsters，prawns，etc．which are not mass－consumption items are being ex－ ported．I would like to ask the Minis－ ter whether we have committed any sin as not to have shrimps for our owh consumption．For centuries we have been eating shrimps and prawns in these territories．Now，these items are being exported at our cost．

Siry according to the scientific re－ search in fisheries and according to the National Commission on Agricul－ ture；there are about 2,000 species of fish in the Indian ocean whereas only a dozen or so are onilyi being used for commercial purposes．Two－thirds of these dezen varieties are found near the shores and all these mecha－ nised boats are coming near the shores for fishing．The fishermen in Goa are on an agitation for the last three months on this score．Many of the Central Ministers who have visited this territory have assured that their problems will be selved．Shri Shanti Bhushan，the Law Minister，even said that he will take appropriate action to amend Fisheries Aet，1893．It is an out－dated Act．When this Act was
passed there were no mechanisetiom and also there was no export of fish． Sö，this Ack reduired to bere imme diately scrapped．施施 Shanti Bhushan also promised that they are thinking of bringing forward a new maritime law fixing the zones．This recom－ mendation has alsó been made by the National Commission on Agriculte ture．敌 should be done immediately If－the present rate of mechanisation continues for the next，five to six years we will not get fish after this period of five to six years．There will be acute shortage of fish in this couns try．I thought I would get about． 15 minutes．Since there is less time， I would like to make some concrete－ suggestions．I have also given cut motions in this regard．

Sir，subsidies should be given only to those who are traditionally in the field for many many years．Also，the big monopely houses should not be allowed to come near the shores，if these traditional fishermen are to be protected．Whatever co－operatives are formed by these traditional fishermen， they should be given subsidies．

Regarding cashew，you have ans－ wered my question in the House．I am happy that you are looking into it．But one of the Members made a suggestion that I should have asked for an institution in Goa．If I have asked for a Centre，you would give at station．But anyhow continuously for two years the cashew crops have fail－ ed in the Union Territory．The cashew growers are affected．There are about 6000 to 8000 persons who are work－ ing in the Union Territoty．Last year we had given an application to the Commerce Minister in regard to quota systen to be introduced for this item．That was not done．You have mentioned aboute paragraph consisting of threer or four lineș You have also said teday－that in Goa its is not so important．：But I fear that it is very important because $1 / 8 \mathrm{th}$ of the population in Goa is depenfling on this profession．

Regarding coconut you have men－ tioned in the report a paragraph con－
sisting of three or four lines. Regarding Coconut Board you have not anything. What is the progress that has been made in this regard?

Finally, I would like to congratulate. the Department on the work done by the Research Centres in our country. Regarding cashew also, research has been done by the ICAR and they have come to some concrete conclusions as to how to increase the nutritional pacity of the plants. If the results of the research done by the Centre are implemented in the Union Tertitory, I think cashew crop will survive and it will not die dway in such a manner as it is now. The main problem there is heavy monsoon" and poor fertility of the soil. All the*ain waters go to the sea and fertility. of the soil is very poor. What is remuired is to study the soil condition in this area. For this purpose, soil tesearch centre may be started in the coastal areas. Wherever the troblems are, the Soil Research Centre can study them and find out solutions. 'I congratulate the ICAR on the pioneer work done. Some of the hon. Members have criticised the ICAR. I think there are some personal grievances. There may be some personal grievances. But I think they: should not have brought personal睰rievances in the working of the ICAR. There is one Department untder ICAR, that is, IARI which is not properly functioning. Actually what they have done is that instead of increasing the Research staff in IARI, they have increased the administrative staff. The increase in the administrative staff is four times. For what reason, they have increased the administrative staff is not known. When the staff on research side is not increased, what is the need for increasing the administrative staff in this institution? The work that is done by the ICAR is commendable. I would like to make a suggestion in this regard, that is, to decentralise the work of I.A.R.I. by making it into small units and establishing them in different territories of this coun-
try. I thank you-once again atpd I hope that since our Territory is small and only two Members are representing our Territory all Members will support my view and the hon. Minister will give a patient hearing. whenever we go to him for solving the problems of this Territory.

भी यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोंदय, मैं सबसे पह्ले, माननीय़ कृषि मंबी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्हुंने देश में सचमुच कृषि को उसका उपयुक्त स्थान दिलाय़ा है । हमारां देश बिना कृषि की प्रधानता के जीचित रह नहीं सकता। दुनिया के श्रैर देशों में दूसरे उद्यम चल सकते हैं लेकिन इस मुल्क में कृषि को छोड़ कर. दूसरा कोई सहारा नहीं है। देश के 74 प्रतिशत लोग ग्राज कषि पर श्राधारित हैं. 1 श्राज ही नहीं सत्तर वर्ष पहले भी 74 प्रतिशत लोग कृषि पर श्नाध्मारित थे 1 पीछे कई प्रयत्न किए ग़ए कि कुछ लोगों को कृषि से हटा कर दूसरे क्षेतों में लगाया जाये ताकि कृष्ति का भार घटे लेकिन जो देश की स्थिति है ग्रौर दुनिया ~ में उद्योगों के विस्तार की जितनी सम्भावनायें हैं उनको देखते हुए कुषि का ग्रधिक भार घटाना सम्भव नहीं है । इसलिए कृषि को प्राथमिकता देना, उस पर श्र्धिक से श्रधिक खर्च करना श्रौर कुषि की पैदावार पढ़ाने की श्रोर ध्यान देना-~यद्ट सब सरकार का सर्वप्रथम कर्त्तव्य है.। इस कर्त्तव्य को जनता पार्टी की सरकार ने निभाया है । इससे बढ़ कर श्रच्छी बात उसके लिए ग्रीर कोई हो नहीं सकती है । भ्याज देश की जनता सचमुच यह मान बैठी है ग्र्रोर मानने का एक कारण है कि भ्राज सरकार ने सचमुच देश की नब्ज़ को पहचनना है, सही समस्थाम्रों को पहचाना है, उसने कृषि को प्रधानता दी है घ्रोर देश ने प्रगति की ग्रोर कदम बढ़ाया है ।

लेकिन हमें देंखना यह होगा कि कृषि को प्रधानता देने का मतलब क्या है। इससे पहले भी कृषि के क्षेत्न में कुछ काम हुग्राT था, कुछ प्रगति भी हुई थी घ्रौर उत्पादन भी बढ़ा

## न. [ग्री यमुना प्रसाद पास्त्री]

था लेकिन क्या बह सचमुच में कृषि की प्रग्रति थी। खेती की प्रगति का श्रर्थ है इस देश के
5 फीसदी लोग जो कृषि में लगे हुए हैं उनकी प्रगति हो ।. इस देश में सात करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो खेती पर श्राधारित हैं परन्तु उनके पास एक इंचभी ज्रमीन नहीं है। उन लोगों को क्या फायदा हुग्रा अ्रौर अ्राज भी जो ग्राप कृषि को प्रधानता दे रहे हैं उससे उनको क्या फायदा होने वाल। है ? इस देश की रिजर्व बैंक ने दो साल पहले जो सर्वे किया था उसकी रिपोर्ट के ग्रनुसार इस देश के किसानों में 85 फीसदो लोग ऐसे हैं जिनके पास 20 हंजार रुपये से कम कीमत की ज्रमीन है । पांच एकड़ से कम भूमि रखने चले तथा भूमिहीन लोगों को मिला कर--ऐसे लोगों की संख़ा 85 फीसदी है। 20 हजार से 50 हजार की कीमत की उमीन जिनके पास है उनकी संब़्या 11 प्रतिशत है। 50 हजार से ग्रधिक की जमीन जिनके पास है उनकी संख़या 3.9 प्रतिशत है। ग्राज तक खेती में जो मी प्रगति हुई है, जो भी उत्पादन बढ़ा है उसका ल़ाभ इन्हीं केचल 3.9 प्रतिशत लोगों को मिला है। जिनके पास 50 हजार रुपये से ग्रघिक की कीमत की उमीन है। यदि श्राप उन 11 प्रतिशत लोगों को भी जोड़ ले तो 15 प्रतिशत लोगों को लाभ पहुंचा है। शेष 85 प्रतिशत लोग स्राज भी उसी स्यान पर है जहां पर वे स्वतन्न्तता से पूर्व थे। उनको कृषि कार्यक्रमों के ढ़ारा रत्ती मान्न भी लाभ नहीं मिला है ।

श्रोमन, ग्रनेक तरह की योजनायें चलाई गई । एक ड्राउटप्रोन एरिया डेषलपमेन्ट एकीम चलाई गई । सूख्वम्रस्त क्षेतों के उत्थान के लिए यह स्कीम चलाई गई । एक कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट स्कींम चलाई गई। इसके श्रतिरिक्त स्माल एण्ड मर्ाजनल फार्मर्स डेஏलपमेन्ट एजसी के नाम से एक योजना चलाई गई लेकिन इन योजनाम्रों का लाभ भी स्माल तथा मर्ाजिनल फार्मस्स

को नहीं मिला। यह् बात में नहीं कहता बल्कि देश के जों प्रमुख ग्रर्थंशस्त्री है उनका यह मत है । इतना ही नहीं, यूनाइटेड ने शंस की जो एजतीज है उनका कहना है कि इन लोयों को कोई लाभ नहीं मिला है। भूमि सुधार का नारा 18 वर्ष पहले से चला श्रफर कहा गया कि सीलिंलग होनी चाहिए। 1960 में जो सरकार थी उसने कहा कि हम भूमिंकी सीलिक करेंगे। लेकिन सीलिलग के जितने कानून बने, सब निरर्थक रहे, किसी भूमिहीन को कोई लाभ नहीं मिला। एक तरह से 20 सीं शताबदी का यह सब से बड़ा फ़ाड रहा, गरीब की ग्रांखों में घूल झोंकने का काम हुग्रा । कहा गया था कि भूमि भूभिहीनों में बांट जएएगी, जो झ्रसमानता है, उस को दूर किया जायगा, लेकिन न कोई ग्रसमानता दूर हुई, न बड़े भू-ख्वामियों की एक इंच भी जमीन छोनी ओ्रौर न भूमिहीनों को ज़मीन मिली।

यह बात में नहीं कहता हूं- 1976 में "इकानामिक एण्ड सोशल सर्वे ग्राफ एशिया एण्ड पैसिफिक" का 32 वां सम्मेलन हुम्रा था। उसने अ्रपनी रिपोर्ट में लिख़ है कि लैंड सीलिंग के कानून एशिया के देशों में बने लेकिन वे सब इनएफक्टिव थे। उन का कोई ग्रर्य नहीं निकला क्योंकि ज़मीन That is a symbol and source of authority and power.

जितनी सरकारे होती हैं वे ग्रपनी पावर के स्र $\mathrm{\imath}$ त को क्षति नहीं पहुंचाना चाहतीं। वे लैंड अानर्स पर बड़े-बड़े भूस्वामियों पर आ धारारित होती है। उन के हितों ग्रीर स्वार्थों को क्षति नहीं पहुंचाना चाहती । इसं लिये वह सब निरर्थक रहा है।

इंतना ही नहीं ग्राइ० एल० ग्रो० के एक्सपर्ट-फिथ-जाब-कुष्नन—ने अ्रपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो सीलिग लेजिस्लेशन्ज बने-
Ceiling Legislations have hardly reduced the inequalities. These laws have remained unimplemented.

इर्मलिए，श्रीमन यह्र मेरा कहना नहीं है， बड़ेनड़े एक्सपर्ट्ट स ने कहा है कि यहां पर जो सीलिलग कानून बरे，उन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुप्रा．वे स才 ग्रन－इम्प्लोमेन्टेड पड़े रहे ।

जो रिपोटे，श्रीमत्，हम को मिली है उसमें कहा गया है कि सारे देश के ग्रन्दर 16.6 लाख हैक्टग्रर्स ज़मोन ग्रतिरिक्त घोषित की गई，जिस में से 5.4 लाख हैक्टग्रसं खांटी गई। श्रोमन्，इस से बढ़ कर उपहास अरर क्या हो सकता है－इस के मायनें हैं कि「ाढ़े－नेरह－लाख एकड़ जमीन बंटौ，जब कि क्ञाढ़े－तुतालीस लाख एकड़ जमीन सरप्लस घोषित हुई थी । ग्राज हमारे देश के 170 मिलियन हैक्टम्रर में खेती हो रही है，उस में से 5.4 लंख हैंच्टम्रंस्म，अ्र्र्यत साढ़े－नेरह－ लाख एकड़ जमीन बांटी जाती है। हमारे देश में लगमग 7 करोड़ लोग भूमिहोन हैं जिन को यह 5.4 लाख हैक्टप्रर जमीन बहो－कित को कितनो भूमि मिलो होगी， च्याप स्वयं इस का अ्रनुमनन लगा सकते हैं।

1960 में महप प्रदेश के राजस्व मंती ने कहा था कि सीरिलग लनगू होने के बाद मह्य खदेश में 50 लाख एकड़ जमीन ग्रतिरिक्त चोषित होगी，जब कि भ्राज सारे देश में मढ़ेनतेतालोस लाख एकड़ अ्रतिरिक्त जमीन घोषित हुई ग्रौर उस में से भी 5.4 लाख हैक्टग्रर बंटो। इसलिये，श्रोमन्，मैं ग्राप से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे देश की स्थिति को देखिगे ग्रोर ऐसा न कीजिए，जिस में इस मुल्क का किसान उतो स्थिति में बना रहे जिस में वह ग्राज तक रहा है，उस की स्थिति में ं ्रब कुछ सु ग्रार होना चाहिये । अ्रगर अ्राप फौरन भूमिसुधार कानून को लागू नहीं करते हैं तो इस के लिए एक कमेटी बनाइये जो जल्दी अ्रननो रिपोर्ट दे। जो उस कानून के सारे लूप－होश्ज्र को दूंर करे， बेनामी ट्रां₹फर्ष को खत्म करे ग्रौर ख़्रो

मायनों में सीलिंग कानून की लागू करें। ग्राज मी हमारे देश में दो－दो हतार एकड़ जमीन के मालिक हैं ग्रोर कहते हैं कि हमारे पास 18 एकड़े से ज्यादा नहीं है। इतना बड़ा धोखा ग्रोर फाड इस देश में अ्रमी भी चल रहा है－इस घोखे को खत्मं करना होगा，तभी किसानों को लाभ हो सकेगा」।

इस में सन्देश नहीं है कि ग्राप ने बहुत काम किया है । इस में लिखा है－सिचाई के．मामले में ग्राज तक पिछले पांच प्लानों में कुल मिला कर 55 ग्ररब 66 करोड़ रुपया खर्च किया गया है，जब कि श्रगले पांच वर्षों में ग्राप 74 ग्ररब रुपया खर्च करने जा रहे हैं । पिछले साल कृषि पर भ्राप ने 490 करोड़ रुपया खर्च किया था，इस साल ग्राप 1754 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं । इस लिये कृषि की उन्नति के लिए ग्राप काफी खर्चं करने जा रहे हैं－लेकिन प्रश्न यह है कि इतना खर्च करने के बाद किसान को क्या मिलेगा ？देश के 6 लाख गांवों में वसे हुए भूमिहीनों को केवल माइक्रोस्कोपिक लाभ हो मिलने वाला है। श्राप चाहे जितना खाद बांट दें，चाहे जितना बीज बांट दें，चाहे जितना खर्चा कर दें，लेकिन इस का लाभ उन को मिलने वाल्ला नहीं है । इस देश के 85 फीसदी लीगों को，जिन के पास जमीन नंहीं है या जिन के पास 5 एकड़ से कम जमीन है，उन के लिए ग्राप चाहे जितनी सिचाई योजनायें बना दें，इनका लाभ केवत बड़े－बड़े किसानों को मिलता है।

श्राज ट्रैक्टर की कीमत कम करने की बात चल रही है．लेकिन कोई यह नहीं कहता कि पह्लले उन को जमीन दो। ट्रैक्टर का लाभ भी बड़े लोगों को ही मिलेगा । ये 3.9 प्रतिशत लोग हैं，जिन को ट्रेक्टर की जरुरत है लेकिन जो दूसरे छोटे लोग हैं उन को जमीन की जहूरत है। उन को ग्राप जमीन दीजिए । इस़ के म्रलावा मैं यह कहना चाहूंमा कि ग्राप उन के लिए पब्लिक
[खी यमुना प्रसाद कास्बी\}
ट्यूबवेल्स बनवाएं क्योंकि पाईवेट ट्यूषक्ल्स के नहीं बना सकते हैं।

### 14.00 hrs.

आपने अ्रपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वाटर रेट्स कम हैं, इन को बढ़ाना चाहिए। इस के लिए भ्राप ने चिन्ता व्यक्न की है। अ्रगर ग्राप वाटर टैक्स बढ़ा देते हैं, सिंचाई टैक्स बढ़ा देते हैं, तो जो गरीब ग्रादमी ग्रभी श्रपने खेतों को सींच रहा हैं, वह भी नहीं सींच पाएगा । श्राज जो खाद की कीमंत है. वह इतनी ज्यादा है कि उस को वह ग़रीब श्रादमी दे नहीं सकता इतना पैसा वह खर्च नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा कहना यह् है कि जब तक श्राप उन लोगों को जमीन नहीं देंशे, जब तक श्राप इनटेंसिक कल्टीवेशन नहीं कराएंयें ग्रौर जब तक श्राप बड़े लोगों की जमीन नहीं बांटेंगे, तब तक झ्राप का उस्पादन नहीं बढ़ेगा। अ्राप ने कहा है कि 123 मिलियन टन श्रनाज हम पैदा करने वाले हैं। यह हिन्दुस्तान जंसे बड़े देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ग्राप यह देखिये कि जापान में एकहेक्ट्टर में 67 किवंटल 20 किलोग्राम ध्रनाज पैदा किया जाता है। वहां पर इनटेसिव कल्टीवेशन होती है ग्रोर छोटे खेतों में अ्रधिक शम लगाया जाता है, ज्यादा इनपुट्स लगाए जाते हैं। इसलिए वहां पर पैदावार ज्यादा होती है ग्रौर एक हेक्टेयर में 67 क्विंटल 20 किलोग्राम पैदावार होती है। हमारे यहां 17 किवंटल 50 किलो, श्रफ्कीका के देशों में 12 किवंटल 20 किलोग्राम आ्रोर लेटिन ग्रमेरिका के देशों में 20 ศिंवटल 70 किलोग्राम एक हेक्टेयर में होती है ग्रोर जापान में 67 क्विंटल अ्रौर 20 किलोग्राम होती है । ग्रगर उतनी पैदावार हम ग्रपने यहां कर लें, तो ग्राज जितनी पैदावार होती है, उस की चार गुना, पांच गुना पदावार हो ग्रीर फिर सचमुच में हम गवं

कर सकते हैं कि हम ने कछ प्रप्गत की है श्रोर ऐसा होने से सर्वतोमुखी विकास भी हो सकता है।

दूसरी बात सिन्चाई के बारे में में यह कहना चाहता हूं कि इस देश में 170 मिलियन हैक्टेयर में खती होती है ग्रौर विशेषजों की राय यह है कि 107 मिलियनहैक्ट्टयर में सिंचाई हो सकती है-। ईस देश में इतना पानी है कि 107 मिलियन हेक्टेयर में सिचाई हो सकती है लेकिन ग्रभी केबल 50 मिलियन हेक्टेयर में ही सिचचाई हो रही है गौर 50 मिलियन हेक्टेयर में नहीं, शायद 48 मिलियन हेक्टेयर में ही ईिंचाई हो रही है। इसलिए हमें इस मामले में बहुत कुछ ग्रागे करना है। ग्रभी हमारे यहां सरफेस वाटर जो है, उस का भी पूरा उपयोग नह्दों हो सका है ग्रौर इस के ग्रलावा ग्रन्डरग्राउन्ड वाटर भी है जिस का उपयोग नहीं हुग्यद है s इस अ्रन्डरग्राउन्ड वाटर का उपयोग पबिलक ट्यूबवेल्स के जरिये किया जा सकता है श्रौर ऐसा करने से गरीबों को लाभ मिल सकता है लेकिन उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया है।इसलिए सरका़ को पब्लिक ट्यूबवेल्स ज्यादा से ज्यादा बनवाने चाहिऐं ताकि गरीबों को सिंचाई का लाभ मिस्र सके ।

एक बात मैं श्रोर कहना चाहता हूं औौर वह यह है कि जिस तरह से बहुत से प्रान्तों ने सवा छ: एकड़ वाले किसानों पर लगान नहीं लगाया है, उसी तरह से सिचाई में यह् किया जाए कि जिन के पास सवा छ: एकड़ या सात एकड़ या पांच एकड़ जमीन हो ग्रौर उस में के सिचाई करते हों, तो उनसे कोई सिचाई टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरे जो बड़े लोग है उनसे ग्राप सिचाई टैक्स लीजिए लेकिन छोटे किसानों पर f संचाई टैक्स न लगायें । जब ऐसाः होगा, तो खेती के मामले में देश काफी प्रगति कर सकेगा।

इसी तश्द्ध से मेरा फस्रा यह है कि सिंचाई्ष के मॉमले में क्षेत्रीय आ्मूंतुलन भी बहुत बन्दान है। इस तरफ भी श्राप को देखजा.होगा क्योंकि यह बहुत ही ग्रावश्यक चीज्ज है। श्रभी कल हीहम ने श्रखबारों में पढ़ा कि माननीय प्रधान मंती जी मे पंजाब में इस त्तरह की बात कही घौर वह ब्रहुत श्रच्छी बात कही श्रौर उससे हमारा हृदय प्रफुलिलत, हो गया 1-उन्होंने कहा कि देश के कुछ ही हिस्सों को प्रगति का लाभ न मिले ग्रौरं सब को बराबर का हिस्सा मिले, ऐसा हमारा प्रयत्न होना चाहिए । श्राज देश किस हालत में है ।

हमारे देश में ग्रौसतन तीस प्रतिशत भूमि में सिचाई होती है । ग्रब ग्राप देखें कि मध्य प्रदेश का श्रोसत क्या है ? वह् केवल नौ प्रतिशत है। सारे देश में 30 प्रतिशत श्रौर मध्य प्रदेंश में केवल नी प्रतिशत । इस प्रकार से क्या ग्राप समझते हैं कि देश की सर्वतोमुखी विकास सम्भव हों सकेगा ? क्या इससे देश में ऐसे टापू पैदा नहीं होंगे जहां श्रत्यन्त निर्धनता होगी, गरीबी होगी ? ग्राज देखने में यह ग्रा रहा है कि गरीबी बढ़ती चली जा रही है । ग्राज तक जो प्रगति की गई है उसका नतीजा यह निकला है कि श्रत्यन्त दीन होन लोगों की संख्या ही बढ़ती चली गई है, पहले की श्रपेक्षा बढ़ती ही गई है। ऐसा कर्भी नहीं देखा गया है। पंचवर्षीय योजनाग्रों के कार्यन्वित होने के बाद, प्रगति करने के बाद, उन्नाति के पथ पर जाने के बाद दीन हीन लोगों की संख्या बढ़ती ही गई है। जहां डैस्टी ट्यूट्स की अत्यन्त दीन हीन की संख्या 1961 में हमारे देश में 18.28 थी वहां 1971 में वह बढ़ कर 21.81 हो गई । जो गरीब लोग थे उनकी संख्या 1961 में वहां 38.11 थीं वहां 1971 में वह बढ़ कर 43.16 हो गई । इसी तरह से जो भूमिहीन 1961 में 110 लाख कुटुम्ब थे उनकी संख्या 1971 में बढ़ कर 150 लाख हो गई ध्रगर प्रगति की यही रफ्तार ग्रागे भी. जारी रही तो मैं समझता हूँ कि इस से विषमता ही बढ़ती चली जाएगी श्रीर यह प्रगति न कहलाएगी ।

सिचाई का सरे देगा का भौसन प्रतिशत 30 है भोर मध्य प्रदेश जैसे त्रान्त्त का केसल नौ है L में कहूंग्य कि पहले क्राप मध्य पद्रेश के प्रतिशत को तीस तक लाने की चेष्टा. करें।

किसानों को जो बिज्ली द्री जाती है, एमिकलंचर सेक्टर में जो बिजलनी की खपत होती है, उसके ऋ्यांकड़ों. कहो श्रब श्राप लें बारह्तासीख को मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि श्रांध्र में 21.9 प्र तिशत खेती बा़़़ी. के कामों में बिजली की खप्त होत्तने है, बिहार में 12.2 , उत्तर प्रदेश में $27.1 \%$ हरियाणा में 35.8 , त्रिपुरा में 8.3 , महाराष्ट्र में 8.5, कर्नाटक में 8.4, पंजाब में 27.1 लेकिन मध्य प्रदेश जंसे ग्रभागे प्रदेश में केवल 6.1 प्रतिशत ही में बिजली की खपत एग्रीकल्चर के क्षेत्न में होती है । सरफेस वाटर से जो fिंचाई का प्रबन्ध किया जाता है वह भी सब से कम मधय प्रदेश में है : बिजली के जरिये भी हिन्दुस्तान में सबसे कम। "ग्रग़र ग्रापने ग्रभी भी मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों. की तरफ ध्यान नहीं दिया तो जिस तरह् से पह्हल उसकी उ़पेक्षा होती रही है. उसी तरह्ह से अ्रागे भी होती रहेगी ।

इंट्रेट्टिड रूरल डिवेलपपेंट के लिए स्रमपने बीस जिले चुने थे लेकिन उन में से एक भी जिला मध्य प्रदेश का नहीं लिया गया था है श्रापने श्राप्रेशन फ्लंड्डकीम दो को हाथ में लिया जिस के जरिये श्राप ग्रामीण लोगों करे रोजगार देना चाहते थे, गांवों का चोमुखी विकास भ्राप करना चाहते थे वह बहुत अ्मच्छी योजना १। उसका पहल चरा चर पूरा हो चुका है। उस में आ्यने केवल चार मंट्रोपोलिटोन सिटीज को लिया है, दिल्ली, कलक्ता, बम्बई ग्रीर मद्र:स । इन से लगे हुए प्रदेश इस में शामिल किए गए थे। वहां के गरीबों को कुछ गाएं श्रापने दी हैं, कुछ उन में बांटा है ग्रौर इससे उनको कुछ लाभ भी हुग्रा है। लेकिन मध्य"प्रदेश बिल्कुल अछ्मूता उससे रहा है।
[श्री यमुना श्रसाद खास्सी] वहां पर वेह योजना भी नहीं गई । इस योजना के दूसरे चरण के लिए श्रापने पांच सौ करोड़ प्रोवाइड किया है। इस चरण में भी ग्राप इसको उन्हीं जगहों में ले जायेंगे जहां पहलले से कुछ लोगों को हालत श्रच्छी हो गई है। उनकी ग्रामदनी कुछ बढ़ गई है। मध्य प्रदेश इस में भी उदेक्षित रहेगा। सूखाग्रस्त क्षेत्नों के विकास के लिए ग्रापने एक योजना चलावे ई हैं। मध्य पदेश के 45 जिले हैं। उन में से केवल चार लिए गए हैं ग्रौरे वे भो वे हैं जहां के मिनिस्टर जो कांग्रेस के जमाने में थे, उन्होंने उनको उस में शामिल करवा लिया है ग्रौर जो सचमुच में सूखाग्रस्त क्षेत्न है, जहां हमेशा सूखा पड़ता रहता है, लोग दाने दाने के लिए तरसते रहते हैं उनको उस में शामिल नहीं किया गया है ।

में कृषि राज्य मंत्नी महोदय के भाषण को सुन रहा था। बहुत ग्नच्छे कृषि विशेषज वह हैं। हृदय से में उनका सम्मान करता हूं । हमारे देश में करीब 5080 बलाक्स है । ग्रापने लधु कृषि विकास योजना चलाई है । 2900 ब्लाक इन 5080 में से ग्राप ने लिए हैं। जिन में यह्ह योजना चल रही है उन्हीं में से ग्राप कहते हैं कि श्रब दो हजार लिए जाएंगे जिन में इंटेंसिब डिबेलपमेंट की योजना ग्राप चलायेंगे । जो विकास खंड पहले छूट गये, 5080 में से 2100 बलाक्स पहले से छूट गये, वह ग्यभी भी छूटे रहेंगे ग्रोर मध्य प्रदेश उसमें से एक है श्रौर मेरे क्षेत्र रीवां में पिछले 20 सालों में कुछ नहीं हुग्रा । वहां 91 प्रतिशत लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं ग्रौर कृषि की वहां बहुत ग्रधिक सम्भावना है, लेकिन वहां इन तीनों योजनाश्र्रों में से एक भी योजना नहीं चल रही है। कहते हैं कि जिन 2900 ब्लाक्स में पहले से तीन योजनाग्रों में से एक योजना चल रही है उन्हीं में से 2000 क्लाक्स में इटटंसिव डेवलपमेंट योजना चलायेंगे । तो श्राप इस पर विचार कीजिए, इस तरह से श्रसंतुलन कायम न कीजिए । चाहिए तो यह था कि 5030
 निर्धनता के नीचे हैं उनको न लेकर उन्ही विकास खंडों को लिया जाय जो पहले से चले? ग्रा रहे हैं यह् कोई विवेक की बात नहीं हुई ।

कृषि वस्तुम्यों कें मूल्यों के बारे में माननीकर्ँ सदस्यों ने कहा है कि किसान के साथ इतना बड़ा ग्रन्याय है। रिपोर्ट में लिख दिया गया कि गन्ने का भाव साढ़े 8 रु० क्विटल तय किया था लेकिन किसानों को इससे अ्रधिक भाव मिल रहा है । यह कितना बड़ा झूठ हैं। इसके विपरीत किसानों को साढ़े तीन ॠर्र चार रू० क्विटल के भाव पर गन्ना बेचना पड़ता है। वह कंसे समझेगा कि हमारे साथ न्याय हुग्रा । यही हालत ग्रालू, प्याज अौर गेहूं कीं होने वाली है। जब किसान के घर में माल श्रायेगा तो-दाम कम होंगे ग्रौर उसके हाथ से माल निकलते ही चीजों के दाम बढ़ने लगते हैं। कृषि मूल्य ग्रायोग में छोटे किसानों का कोई प्रतिनिघि नहीं है जो उनके हितों का ह्यान रख कर उचित दाम तय करे। किसान की कितनी लागत लगती है ग्रैर जो चीज़ वह खरीदता है उसके लिए उसको कितना पैसा देना पड़ता है ग्राप इसको भी तो ध्यान में रखिये । श्राज सीमेंट, लोहा, कागज, साबुन जो जो चीजें किसान खरीदता है उसके लिए काफ़ी कीमत उसको देनी पड़ती है ग्रौर जिस वस्तु को बेच कर वह चीज़ लेगा उस वस्तु की क्या कीमत हो रही है इस देश के श्रन्दर ? इसलिए गेंहूं का दाम भी जो 112 रु० 50 पैसे प्रति किवटल रखा गया है वह भी बहुत कम है श्यौर यह दाम भी किसान को नहीं मिल पायेगा। इसलिए श्राप 85 प्रतिशत जनता के साथ न्याय करें, ऐसा न करें कि उनको यह लगे कि जितना उनका शोषण पहले होता था वैसा ही ग्राज भी चल रहा है। किसान के बल पर ही ग्राज जनता सरकार यहां ग्राई है।

तमाम झ्रोला गिरा, मध्य प्रदेश झ्रोर उत्तर प्रदेश में सारी फसल चोपट हो गई, एक दानग भी किसान के षर में नहीं श्राया . . .

##  काषी टाष्टूम दिया t़्या। श्रब श्राप समाप्त करें।

धो यमुना प्रसाइ जास्द्री : यहां पर प्रश्न पूछा गया कि वहां ग्रोला गिरा है वहां के किसानों ने जो तकावी ऋण लिया था उसका ब्याज प्राप माफ़ करेंगे कि नहीं। तो वित्त मंत्नी जी ने कहा कि नहीं माफ होगा । क्या यह न्याय है ? श्राखिर किस लिये ली थी किसान ने तकावी ? फसल पैदा करने के लिए । लेकिन जब फसल ही पैदा नहीं हुई ग्रोले के कारण तो कहां से देगा ब्याज ग्रौर बकाबी ? मेरा तो कहना है कि मूल धन भी माफ़ होना चाहिए क्योंकि खाने के लिए खाना नहीं हुग्रा है तो कहां से तकावी दे । श्रौर ग्रग्र नहीं देगा तो उसकी कुर्की होगी । कैसे तकावी देगा ? इसलिए इस तरह का न्याय ग्रगर किसान के साथ किया गया तो किसान बरबाद होगा, देश भी बरबाद होगा अ्रौर देश की प्रगति नहीं हो सकेगी। हमारी सरकार ने किसानों की प्रगति के लिए जो संकल्प किया है उससे हम यह श्रपेक्षा करते हैं कि हमने जो सुझाव उनके सामने रखे हैं उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे ।

ग्रन्त में मैं इतना तो कहूंगा कि एक साल के श्रन्दर भूमि-सुधार को श्रवश्य लागू किया जाये और बड़े किसानों से जमीन छुड़ांकर छोटे ग्रौर भूमिहीन किसानों को दी जाये, नहीं तो जिस तरह से रोज़ घटनाएं सुन रहे हैं लोगों को जिन्दा जलाने की, हत्याग्रों की, वह बराबर होती रहेंगी। जिस देश का मजदूर वर्ग नीचे रहेगा, हमेशा हमको दुनिया के सामने लज्जित हो कर सिर शुकाना पड़ेगा । इसलिए मैं मंन्नी महोदय से निवेदन कहलंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें ।

उप।ध्यक्ष महोदय, मैं झ्रापका बहुत श्राभ री हूं कि भ्रापने मुझे इतना समय दे दिया। श्रापकी श्राजा के बिना मी मैंने

## घह्रुत समय ले हिया ध्रके लिए क्रमा काहता हं 1

घी राम देनी राम (पलामू) : उपाध्यक्ष महोदय, जो लोय यहां पर हैं, उनको बुलाइये ।

उपाध्यक महोषय : हमारे पास जो लिस्ट है, उसी के श्रनुसार हम बुलायेंगे, ऐसा नहीं कि मनभानी से किसी को भी बुला लें 1 इसलिए जिनके नाम यहां पर हैं, उसी ग्रार्डर में बोलेंगे, ग्रगर वह नहीं हैं तो 尹्मोर लोगों को चांस मिल जाता है : इससे यह नहीं होगा कि मेरा नाम पुकारा ही नहीं ।

एक माननीय सदस्य : जो यहां नहीं हैं, क्या उन्हें दुबारा बुलायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : जिनका नाम एक दफे बोल लेते हैं, उन्हें दुबारा नहीं बुलाते हैं। कोई एक्सैप्शनल केस हैं, उनका नाम ह्निप भेजें तो दूसरी बात है ।

श्री मही लाल (बिजनौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं ग्राप के माध्यम से भारतबर्ष के कृषि वैज्ञानिकों, किसानों ग्रौर खेती पर काम करने वाले मजदूरों को बहाई देना चाहता हूं, यह इसलिए कि स्वत त्रता से पूर्व हमारा देश खाने-पीने की चस्तुम्मों के लिए मोहताज था, दूसरे देशों का मुखापेक्षी था, लेकिन ग्राज ह्म गेहूं, चाघल, शक्कर 尹्यादि के मामले में स्वाघलम्बी ही नहीं हैं बल्कि इस स्थिति में है कि हम दूसरे देशों की भी मदद कर सकें, उनको खाद्याम्न दे सकें। इसलिए मैं पुन:श्रापके माध्यम से राष्ट्र के कृषि वैज्ञानिकों, किसानों घर्र खेती मजहूरूं को बद़ाई देना चाह्हता हं।

## [श्री मही जाल]

साथ ही वर्तमान शासन को भी में
 वरीयता देकर म्रपन राष्ट्रोय कर्स्रों में रखा है। यह हमारे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा लक्षण है कि हम श्रवनी ग्रर्थं-व्यर्षस्था को मजबूत करने के लिए दृढ़ हैं ग्रौर उसकी रीढ़ को हम घ्रौर मजबूत करना चाहते हैं । इससे हमारा राष्ट्र उज्जगल होगा आौर संसार में हम शक्तिशफली राष्ट्र के रूप में चमकेग, -कपर उडँगे ।

कुछ सुझाव मैं माननीय मंत्री जी को इस भ्रवसर पर देना अ्यावश्यक समझता हूं । यह निविवाद है: कि जो• बोजनिएं श्रब तक हमारी चली हैं, उनका लाभ हमारे ऊपर के जो मुट्ठीभर किसान हैं, उन्हीं को पहुंचा है, जों 65 फीसदी घास्तविक रूप में छोटे किसान हैं, उनक़ो इससे लाभ नहीं पहुंचा है चंफ्हे बह किसी भी प्रकार की कृषि से सम्बन्धित योजननाए हों । इसका मुख़य कारण यह रहा कि वह योजनाएं कृषिज्ञाताग्रों, कृषि के क्षेत्न के लोगों द्वारा न बनाई जा कर, बड़े-बड़े ग्राफिसेज़्र में, एयर-कण्डीशण्ड कमरों में बैठ कर बनाई गई हैं अ्रैर ग्रमरीका तथा ग्रास्ट्रेलिया के ग्रांकड़े सामने रख कर बनाई गई हैं ग्रौर उसी ग्रनुहूप उसके नतीजे भी हमारे सामने श्राये हैं। जिस तरह से ग्रमरीका ग्रौर श्रास्ट्रेलिया में बड़े-बड़े किसानों की तरफ ध्यान रखा जाता है, उनके हित देख कर योजनाएं बनती हैं, उसी प्रकार से यहां भी योजनाएं बरीं जिसके कारण हमारे देश में 2,3 फीसदी किसान ही उनका लाभ उठा सके ग्रौर बाकी के हमारे किसान उससे उपेक्षित स्ह गये । उसकी खेती का उत्थान, जस्या होना चाहिए था, वह नहीं हुगुग्रा ।

इस सिलसिले में में यह भी कहना श्रावएश्यक समक्षता हूं कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि ग्राज किसान वहु है जो खेती पर स्वयं काम

करता है। हमारे निर्विचन क्षेत्र में देत्र के प्रमुख उद्योगपति बिरला जी का भी फार्म है ग्रौर श्रन्य उद्योगपतियों के भी फार्म हैं। वह लोग भी अ्रपने को किस्न्त्र की क्षेणी में गिनते हैं । हमारे अ्रांकड़े. भी उनको किसान मानते हैं, लेकिन वह किसान नहीं हैं। किसान के मायने हैं कि खेत पर कास करने बाले, खेती के साथ ग्रपने जीवन को बितान वाले ही किसान हैं।

में ऐसा मानता हूं कि ग्राज जो हमझले सामने कुछ प्रशासनिक समस्याएं हैं, शंधित ग्रौर व्यवस्था की समस्याएं हैं, उस के मूल में एक मुख़्य कारण यह भी है कि भूरि पर भूमि-पुनों का श्रधिकार न हो कर भू-पतियोप्ये का अ्यधिकार है। भूमि के पति जो श्राज बने हुए है जिन का खेती से कोई सम्बन्ध नहीं है ग्राज वही भूमि-पुन्नों को श्रातंकित करते हैं, उत्पीड़ित करते हैं ग्रौर वही ग्राज उनकी जान ग्रौर उन के मान श्रौर प्रतिष्ठा से खेल रहे हैं । मैं तो ऐसा मानता हूं कि हरिजनों के उत्पीड़न की जो बार बार घटनाएं हो रही हैं उनके पोछे भी मुल्य कारण यही है जो श्राज भूमि के बंटवारे में विषमता है। जो बड़े बड़े भूपति हैं वे नहीं चाहते कि किसी प्रकार भी वह खेत मजद्रू जिस का जीवन पुश्त-दर-पुश्त से खेती के साथ बंधा है वह खेत का मालिक हो सके, उस का जीवन स्तर ऊंचा हो सके, उस के बच्चे का जीवन बदल सके ग्रौर वह एक नये राष्ट्र में सांस ले सके । यही कारण है हरिजनों के उत्पीड़न का ग्रौर हरिजनों के साथ होने वाले भ्रत्याचार की चर्चांघों का। ग्यगर हम ने भूमि भूमिपुतों तक नहीं पहुंचायी तो कोई भी गृह मंतो क्यों न हों, कोई भी सरकार क्यों न हो, यह चीज हुकने वाली नहीं है।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरी वर्तमान सरकार घ्रोर मेरी' वर्तमान पार्टी ने सत्ता में श्राने के बादे कुछ इंस तर्रह का भ्रम पैदा कर दिया है मीर कुछ ईैस तरेंत्रें

का धाताष्रण पेद्धा कर दिसा है कि बड़े सोग, बड़े किसान बिन्होंने जमग्न के साथ नाम लिखा रखा है बे उस ज्मम्ने के मंगलिक दैंभौर जो गरीब ल्ग्रेंग हैं, जो उस पर काम करने वाले हैं उन का-कोई व्रद्धिकार उस पर नहीं है। वही बड़े लोग झ्रज़ उत्पोड़न करा रहे हैं; कही हृरिजनों की जान के साथ खिलबाड़ कर रहे हैं, वही उन के घरों को जला रहे हैं अौर वही उन्हें जिन्दा जला रहे हैं। में बही स्षू-पति-लोम-हैं जो यह सब करा रहे हैं। ग्रगर इस शासन ने इस नीति को नहीं नदला ग्रौर ग्रपनी सही नीति का प्रकाशन नहीं किया तो कोई व्यवस्था क्यों न हो,犮倍जनों का उत्पीड़न कम होने वाला नहीं है।

इसलिए में श्राप के माध्यम से शासन से ग्रौर माननीय कृषि मंती जी से पह निवेदेन करना चाहता हूं कि ग्रगर वह चाहते हं कि शांति व्यवस्था ठीक रहे ग्रौर हमारा राष्ट्र ग्रागे बड़त्ता जायें तो ग्रविलम्ब हमें शूमि बोतने वालों के हाथ में देनी चाहिए । भूमि का मालिक भूमि पर काम करने वाला होंना चाहिए न कि हमारे जसे सफेदपोश सोग भूमि के मालिक रहने चाहिएं। मैं तो इस से श्रागे बढ़ कर सोवता हूं कि भूमि र्मेश्वरीय देन है, उस का कोई स्वामी नहीं होला स्र्राहिए, उसका मालिक समाज को होना च्वाहिए। जब तक यह व्यवस्या नहीं ग्राएवी तब तक एक मनुष्य द्वारा दूसरे मभुष्य के शोषण की भावता नहीं बदलेगी ग्रौर बह बड़े बड़े लोग, बड़ो बड़ो सम्पत्ति बाले, बड़ीबर्ड़ी भूमि वाले छोटे लोमों का बराबर ल्ल्लीड़न करते रहेंगे । उसका रुकना असंभव हो जायेगा । इसलिल भूमि, शूभि जोतने वालों के हाथ में जन्नो चाहिए।

पन्तन नकर्वर की घटना-घटो। मैं उसके \#सरे, तोसरे दिन बहां पहुंवन । उस के सूल में भी एक ही कारण है कि घहां के


गुलाम समझठे हैं । तीस ज्रीस साल से लगातार काम करने वले मजद्र पन्त नगर यूनिवर्वसटी में रेगुलर नौकर नहीं माने जाते 'ग्रौर बड़े-बड़े श्रधिकारी तो चार चार भैसे पालते हैं लेकिन बहां का मजद्र एक बकर? भी नहीं पाल सकता। मुझे मजद्रों ने अर्र मजदूरों करे महिलास्यों ने यह कहा कि जो झोपड़ी हम ग्रंपने हाथ से ग्रौर अ्रपने खर्चे से बनाते हैं उसका किराया भी हम से लिया जाता है। यह विषमता समाज में है ग्रौर उसी की देन् हैं कि ग्राज गरीबों पर गोलियां चलान्नी पड़ती हैं, उनक़ो मारा जाता है, फूंका जाता है, उजाड़ा जाता है। पमैं ग्राप के माध्यम से बड़ी नघ्रतापूर्वक शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि शासन को ग्रपनी नीति के मुताबिक घोषणा करनी चाहिए कि हम तमाम कार्यों के ऊपर प्रायरिटी दे कर पहले भूमि सुधार का काम करेंगे । इस मामले में में नहीं मानता कि हम कांग्रेस (श्राई) या कांग्रेस पार्टी के लोग जनता पार्टी से कुछ ज्यादा प्रगतिशील हैं। उस का एक हो उदाहरण मैं देना चाहता हूं। उत्तर ~, पदेश के हमारे माननीय सदस्य मंगलदेव विशारद की ग्रध्यक्षता में एक कमेटी वहां बनी थी जिस ने ग्रपनी रिपोर्ट दी है। उससे यह पता चलता है कि कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे हैं जिन के पास बड़े बड़े फार्म हैं ग्रौर उन्होंने 98-98 बोगस नाम उन फार्मों पर लिख रखे हैं। ग्राज वे हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्नो के नेतृंत्व में भूमिहीन बेत मजदूरों ग्रौर हरिजनों की भलाई की बात करते हैं । में पहले भी कहता था ग्रौर ग्राज भी कहता हूं कि वह रिपोर्ट देखने से स्पष्ट हो जायेगा कि वे लोग जो भूमि चोर हैं जिन्दोंने कानून की ग्राड़ में बड़े बड़े फार्म बचा रखे हैं वे ज्यादातर वही लोम हैं जो उस वक्त सत्ता में थे ग्रौर ग्राज विरोधी दल में हैं । वे ग्राज हरिजनों के लिये श्रांसू बहा रहे हैं। मैं कृषि राज्य मंत्री जी से निवेद्दन कर्रंगा कि वे उत्तर प्रदेश में जों मंगलद्देव विशारद कमेटी बनी थी उस की रिपोर्ट को देखें । उस खिपोर्ट को

## [धी मही भास]

स्टोफन साहव श्रोर साठे साहव (दोनों इस समय यहां पर नहीं हैं) के माध्यम से भूतपूवं प्रघान मंन्नी तक पहुंचा दें। उस रिपोटर में बताया गया है कि कंसे कैसे जमीन बचाई जाती है। हरिजनों के लिये जो घड़ियाली आंसू बहाए गए, उन के प्रति नकली उदारता दिखाई गई उस को बदलना ग्रब हमारा काम है, जनता पार्टी के शासन का काम है। हम भाबित कर दें कि हम जो कहते हैं सही मायने में वही करते हैं परन्तु ये लोग जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। ग्राज 13 फीसदी खेतिहर मजद्र जो कि झोपड़ी के मालिक भी नहीं हैं, जो कि भूमि के मालिक नहीं हैं, उन के मानमम्मान की रक्षा के लिए उन के स्वाभिमान को ऊंचा करने के लिये ग्रविलम्ब भूमि न्यवस्था के कार्य को भूमि के बटवार के कार्यं को लिया जाना चाहिये ताकि भूमि जोतने बालों के पास जाये। इस कार्य को समयॅबद्ध पूरा किया जाना चाह़िये ।

दूसरी बात यह है कि जब भावी योजनायें बैयार हों, उन में इस बात का ध्यान रखा जाते कि शासन का खर्च कम हो। श्राज स्थिति यह है कि जो हमारा बजट बनता है, उस का पचास फीसदी खर्चा तो प्रशासकीय व्यवस्था पर चला जाता है, ग्रौर विकास कार्यों के लिये पचास प्रतिशत ही बाकी रहता है। इस के ग्रलावा हमारी यह नीति होनी चाहिये कि भविष्य में जो भी खेती से सम्बन्धित अधिकारी हैं, उन को मजबूर किया जाये, उन को ग्रपनी कर्तव्यपरायणता में शामिल किया जाये कि वे कम से कम कुछ दिन गांवों में किसानों के साथ ठहरें, उन के साथ रहें श्रौर उन के साथ खायें । किसानों के रहनमहन में उन के साथ मिल कर ग्रपना जीवन वितायें । आ्याज जो कृषि सम्बन्धी सरकारी स्रधिकारी हैं, वे श्रपने को श्रधिकारी समझ्ल कर ही किसानों में जाते हैं, श्रपपने को किसानों का सह्योगी समझ कर नहीं जाते हैं। भाबी मोजनामों में छोटे किसानों के लिये

जो कि सिस्र किसान हैं, पाय के लिबे हुए किसान नहीं, उन की घोर घधिक ध्यान दिपा जाये । नाम-लिखाए हुए किसानों का मी एक इतिहास है । बब एर्रीकलंचर इनकम पर छूट मिल रही़ी थी; तो बड़े बड़े पूंजीपति लोग बड़े-बड़े फार्मर बत गये । उन्हों ने बहुत लम्बे लम्बे फामँ बना लिये ग्रैर नम्बर दो की ग्रामबती़ एग्रीकल्चर में दिखलाने लंगे। जब सीलिए श्रा गई ओ्रोर जमीन निकलने का सवाल क्राया तो उन्हों ने पहले से ही बैंकों से करोड़़ंभै अ्ररबों रुपया कृषि डेवलपमेंट के नाम पर ले रखा था ग्रौर श्रब कम्पेन्सेशन उन को मिलेगा। एक तरफ तो उन्हों ने इल्कम टैक्स से बचने के लिये फार्म बनाये, बैंकों पर करोज़ै रपयों की डकँती डाली श्रोर सीलिलग की बात भ्राई तो कम्पेन्सेशन का लाभ उठायेंगें। ये जितने बड़े श्रपराध हैं-वे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े किसानों की छत्न-छाया में होते हैं ग्रोर उन्हीं के द्वारा कराये जाते हैं। हमारे भारत सरकार का एक श्रधिकारी चाइना गया था, उस ने लौट कर मुझे बताया कि वहां की गवर्मेंय ने जनता को साथ ले कर पहाड़ों को काट कर कृषि योग्य भूमि बनांई है, जहां अ्राज भी श्र्छी पैदावार ले रहें हैं । जब करी बाहर के लोग वहां जाते हैं, तो वे उन को श्रपना काम दिखाते हैं। उस जगहृ का नाम, जैसा मेरे साथी ने बतलाया है- "ताई-चाई" है, जहां उन्होंऩ पहाड़ों को काट कर भूमि को उर्वरा बनायफ है ग्रोर ग्रच्छी पँदावार ले रहे हैं ।

इसी तरह से यदि हम अ्रपने किसानों को खेती पर काम करने वाले लोगों को, श्रपनी योजनाश्रों के साथ जोड़ें तो जो सफलता ग्राज हमें खेती से मिली है, वह इस से कई गुना बढ़ती चली जाएगी। मैं बहुत बड़ी-बड़ी fिसचाई योजनाश्रों के पक्ष में नहीं हूं। हमारे किसान छोटे हैं, उन के लिये छोटी सिचाई योजनायें होंनी चाहियें। घाज बड़ी योजनाभ्रों की स्थिति यह्ट है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बहुप बड़ा घfंघ-"राम घंषा बंध" बंधा बया $b$

अब चस संगा बंध बहां पर नहीं था, तब वहां के लोगों को धाबपाशी . के लिए पानी मिलता था, पोने के लिये पानो मिलता था, लेकिन घाज वह्रां के किसान पारी के लिये तरसते है घ्रोर इस बडी योजना का लाभ दूर के सोगों को मिल रहा है। जिन की जमीनें इस बाध्र के लिये ली गई, उन को उस के लाभ से बंचित कर दिया गया। मेरे निर्वाचनक्षेत्र में गगा , म४य गंगा की बहुत बड़ी योजना प्रारम्भ हुई है, उस का भी यही नतीजा होगा कि वहा के लोगों को उस का लाभ मिलने वाला नही है । उस का पानी दूर चला जायेगा घ्रोर स्थानोय लोगो को जो घ्रपनी जमीन दे रहं है जो उन की प्राजीविका का साधन थी, उस से कोई लाभ मिलने वाला नह्ती है। इस लिये मैं निबेदन करता हूं कि fिथाई के क्षेत्र मे छोटीं यंजनाश्रों को बढ़ावा दोजिये ।

प्रन्त में में यह् निवेदन करना चाहता हूं कि घाग्न सरकां नं, हुया प्रान्तीय सरकारों को देनी है, उस का म्रांकन होना चाहिये, मूल्याकन होना चाहिये कि जो रुपया जिस काम के लिये दिया गया है, वह् उस पर खरं भी हुग्रा है या नही । समय समय पर भारत मरकार को भपने प्रतिनिधियों को प्रदेशों मे भे च कर देखना चाहिये कि जिन 干тयों के लिये रुपया दिया गया है, उन पर बर्च हैम्रा है या नही ।

समय कम है, काफी घ्यांकडे हमारे शास्त्री जी ने पेश कर दिये है । माननीय मल्रो जी श्रा गये हैं भ्रोर साठे जी भी आ्या गये हैं । साढे जी से मेरी एक प्रार्थना है. .

घी बनंत साइे (क्रकोला) : क्या बात है ?

यी चही जाल : घ्राप जरा मंग्लदेब विशारद कमेटो को रिपोटं मगा कर पढ़ लें, उस रिपोर्ट में भ्राप प्रवनी पार्टी का स्रू वेच लीजिये । यही मेरी प्रार्थना बी। 675 LS-12.

यन्तिम बाल में वह्ह कहना चाहता हूंछोटे किसानों की तरफ ध्यान दीजिये, उससे ही राष्ट्र मागे बढ़ेगा मौर ओो जमीन जोतने बाले है, भूपुक्न हैं भूपतियों को ह्रा कर भूमि इन भूनपुल्नो के हाथय मे दे वीजिये।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): Mr. Deputy Speaker, Bir, I invite the kind attention of the Irrigation Minister. I have been provoked by an answer given by the Irrigation Minister on March 6th with regard to utilization of Krishna waters by Rayalaseema. The Irrigation Minister has thrown a bombshell and he has created a controversy in Rayalaseema and Andhra Pradesh.

Agriculture in India is a gamble without irrigation. One-third of our cultivable land is still subjected to vagaries of monsoons. Even out of 116 million hectares of cultivable area only 43 million hectares are under urrigation: and even out of 43 milhon hectares of irrigated area only 19 million hectares are u nder irrigation. This has resulled due to inter-State controversies that have been going on with regard to sharing of Krishna waters, a major river in our country. So, we have been pleading that since water is a natural asset, national water policy has to be evolved by the Government so $a_{s}$ to provide surplus water to the deficit areas

[^0][Shri P. Venkatasubbaiah]

available to Andhra Pradesh for irrigation purposes. The award has been given in order to make up for the injustice that had been done to the Andhra State with regard to allocation of Rrishna waters. This agreement having been made the then Andhra Pradesh Government had drawn up a scheme to provide irigation to Rayalaseema area; a survey had been made and a scheme lalso had been drawn up to take water from Srisailam hydroelectric project to irrigate the famine-stricken area of Rayalaseema. Meanwhile, through the persuasive efforts of Shrimati Indira Gandhi when she was the Prime Minister, the three State Governments agreed to provide drınking water to Madras, each contributing five TMC of water.

AN HON. MEMBER: Persuasive! She dictates.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH :
Whatever it is, it is for the good of the country. This water was to be taken through Rayalaseema. Now the hon. Minister has stated on the floor of the House that only this scheme prevails, that is, taking water for drınging purposes to Madras city alone is the scheme before the Government. This has really caused suiprise and shock. The previous Andhra Government has categorically committed itself that water for drinking purposes will be taken along the irrugation channel that is going to provide irngation facilities to Rayalaseema. I want to know from the hon. Minister whether they have pressurized the Andhra Pradesh State Government to abandon this scheme and agiee for supply of drinking water to Madras City alone. We are not against supply of water to Madras City, but at the same time it should be understood that our area is subjected to famine; it is a droughtaffected area; the rainfall is erratic, it is only 17 to 22 inches per year; there is not even underground water potential. Many villages are now
suffering from acute shortake of drinking water. Unless this scheme is taken up and sanctioned, I do not think that that area can ever be free from famine.

I would like to mention in this connection that, when Shri Sanjeeva Reddy, our Rashtrapatiji, stood for election from this constituency, during election the Janata Party made a solemn promise to the people of that area that witer will be made available to this famine-affected area. I would like to remind the hon. 'Minister to honour the commitment made by his own Party. Otherwise, there will be serious repercussions in that part of the country, and we will not allow the water to pass through our territory if it is not going to beneft us in irrigation. Through this House I want to tell the hon. Minister in unmistakeable terms that that scheme has to be put through and that this Government should ask the State Government to send up the scheme for inclusion in the Sixth Five-Year Plan.

Another important point whteh I would like to mention is this. If Government can evolve a national water policy, it will be possible to link up big rivers so as to use their water potential. For instance, there has been a scheme to hink the Godavari with the Krishna, the Ganga with the Brahmaputra, and the Ganga with the Cauvery. This linking up can be done only by evolving a national water policy. There will be immense employment potential that will be created.

The Janata Government, soon after it came to power, sand that there would be a national plan for irrigation and that they would be spending something like Rs. 25,000 crores on this. 1 do not know whether they have completely forgotten about it and have shelved that matter. I would like to remain the hon. Minister that there is still one-third of our
cuitivable area which is subjectid to famine. That should be brought under irrigation, and water should be treated as a national asset and should be made avallable ñot only to the areas through which the waters flow but also to the deficit areas in this country. For instance, in States like Rajasthan and Madhya Pradesh and other States, there are places where water cannot be reached. It is the duty of the Government to see that such areas also are brought under irrigation.

Now I am speaking about allocation of Krishna waters. There is a surplus of water available in the river. According to the Bachawat Committee of ours, the quantum of water available in Krishna is estimated at 2060 t m.c.t. Now, the water actually utilised is only 1,215 t.m.c.t. and if the on-going projects and committed projects are completed, then the fullest ufilisation will be only 1,639 t.m.c.t. of water. The rest of it is flowing into the sea. I would like the Hon. Minister to bear this fact also in $\min _{\mathrm{d}}$ and see that water is made available to the people of Rayalaseema. The Bachawat Commstte while delivering its award, has pointed out the efforts that have been made by Andhra farmers with regard to utilisation of water. I quote:

[^1]Coming to agricultural production in this country, many friends on the Janata front have been congratulating the Government and the Agricuiture Minister for having achieved selfsuffliency and also for having been able to export some food-grains from this country. It is not the achievement of this Government. The broad infrastructure that has been created over 30 years and the policies pursued by the previous Government have made it posible for this Government to achieve self-sufficiency. Whenever there is a wrong thing, they attribute it to the previous Government but whenever there is something which has happened which is to the credit of Government, they try to congratulate themselves. This is only selfcongratulatory and selfcontradictory. We have to compliment millions of our Kisans and also the various people who are working in the fields and also the scientists who have made this breakthrough posssble in agricultural production. Some adverse comments are being made on the Floor of the House about our scientists who have dedicated themselves to this task of making this country self-sufficient and making this country stand high and hold its lread erect and walk with pride among the comity of nations. It 18 unfortunate that some adverse comments are being made against such eminent scholars and scientists of the country who have earned encomiums not only in this country but outside also. Such things will only demoralise the scientists They have no protection: they cannot defend themselves on the Floor of this House. I say that our scientists are second to none in this country. They have established a glorious record and our compliments should go to them for having achieved this major breakthrough.

Coming to other factors, there are two or three schemes that have brought in maximum agricultural production in this country. More particularly, the DPAV programme and the Small and Marginal Farmers Development programme have given
[Shri P. Venkatasubbaiah]
immense beneifiti to the people. Our friends coming from the north are speaking disparagingly about the schemes. I do not know whether their Governments have failed to implement these programmes, but so far as our States are concerned, these schemes have been implemented and the small and marginal farmers have been immensely beneffted by these schemes. I want that more funds should be allotted for such schemes and that they should be made to continue.

Coming to land relorms, our State and Karriataka have been efficient enough to implement land reforms. Land reforms in these two Stätes have beten implemented and I would invite my friends to go to those States and see for themselves how land reforms are being implemented. We should not shut our eyes to the progressive policies made by the previous $_{s}$ Government which has made it possible for this country to achieve self-sufficiency in food-grains.

Another factor I would like to impress upon the Hon. Minister is with regard to the discriminatory policy that is being adopted with regard to price fixation for sugarcane in this country. Some States are being discriminated against. There was some formula, at one time, of linking price with recovery but that has been given up. Now a premium is being given for inefficiency and no production and Kisans are being penalised for having produced more per acre. This should be given up and there should be a uniform policy. An impression is already there that the South is being discriminated against by this Government. There are various reasons to show that, and I do not want that this Government should follow that policy and create a sort of gulf between State and State. These regional imbalances must be corrected and it should be seen to that sugarcane cultivated in other area also gets the minimum price and a remunerative price.

With these few words, I would again request the Hon. Minister to give his undivided attention to the utilisation of Krishna waters by the people of Rayalaseema.

MR. DEPUTY SPRAKER: Shri AMRIT NAFATA.

SHRI AMRIT NAHATA (Pali): I have an Estimates Committee meeting: could I be called after 4 o'clock?

MR. DEPUTTY SPEAKER: So, you will come back from the meeting and then speak.
 ध्यक्ष महोदय, कुषि घ्रोर ग्रामीण विकास के बजट पर श्राज चर्चा हो रही है। सर्वप्रथम में माननीय बरनाला जी को साधुषाद देना चाहता हूं कि कृषि श्रौर प्रामीण बिकास पर 40 प्रतिशस जो जनता पार्टी के घोषणा-पन्न में था उस तो बर्च करने की बात कही गई है। लेकिन उस साधुवाद के साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि साधु को कुटिल नही होना चाहिये, बस्कि साधुता का परिचय देना चाहिये । पूरे का पूरा बजट श्रगर प्राप देखेंगे तो देखेने में तो लगता है कि 40 परसेंट उसमें खर्ष कर रखे है। लेकिन सारा का मारा देखने के बाद ऐसा लगता है कि पह घ्राकड़ों का जाल कुटिलता से भरा हुप्रा है। मौर इस का प्रमाण मैं देना चाहता हूं। पिछले वर्ष जिस को हमने कांग्रेसी बजट कह कर संश्ञा दी थी कि जनता सरकार को समय नही मिला बजट बनाने का उस बजट में 37.42 पूरे टोटल बजट का खर्ष किया गया था। इस साल बढ़ कर 40.29 हो गया। यानी पौने तीन परसेंट बढ़ोतरी हुई । तो यह्ह एक कुटिलता का जाल है। इस को सही ढ़ंग से नहीं रखा गया। क्योंकि इस में जोड़ दिया गया जो फर्टीलाइ्जर वैदा होगा, जो उर्षरक पैदा करने के लिये फँष्टरीज खड़ी होंगी, उस के जो दाम लगेंगे यह् जो उर्षरक पैदा होगा उस को खेती की मद में जोड़ दिया गया क्योंकि वह्ट बेती के इस्तेमाल के लिये होता है, छसलिये उस का पैसा भी एस में जोड़ द्विया गया ।

डूसरी तरफ हैल्य घौर फेमिली बेलफेयर की 75 परसेंट की जो मद है यानी 213 करोड वह्ह मी कृषि मौर ग्रामीण व्यवस्था के विक स मे जोड बिया गया । उसी के साथ साय स्माल स्फेल इण्डस्ट्रीज की मद मे जो रुपया रखा गया 219 करोड वह मी ग्रामीण विकास के नाम पर जोड दिया गया। मैं समझ नही पा रहा हू कि वह जो स्माल स्केल हडस्ट्रीज का क्लाज है जो 15 लाख तक का बनाये, वह् स्माल स्केल इण्ड्ट्र्रोज के भ्रन्तर्गत भ्राता है, क्या 15 लाख की फँप्टरी खडी करने का काम गाव का श्रादमी भाज कर सकता है । यह कुषि की थोजना फिर शहरं की तरफ ले जा गहो है । योजना का मुब्ब जो गाव मभिमुब होना चारहये था, वह शहर शभिमुख हो रहा है। शहरा के शोषण के श्रोजार जो गाव थे, हम समक्षते थे कि इस मे कान्तिकारी तबदीली होगी। सुधार जएँ हुम्रा है, लेकिन कातिकारी की जो भूब धी, उस के हलाज कग्ने का कोई काम नही हुपा । इसलिये मै कहना चाहता हू कि 40 फीसदी खर्च करने की बात कर के साधुवाद का काम तो जरुर किया, लेकिन साधु को कुटिल नही होना चाहिये, उसे साधुता का परिचय देना चाहिये ।

दूसरी बात मै यह कह्ना चास्दता हू कि प्रगर यह मान लिया जाये कि फॉर्टाइजर खेतों मे इस्तेमाल होता है इसलिये कृषि मे गोडा अाये, तो फिर धुगर-केन, जूट मोर काटन को इउस्ट्री मे क्यों नहीं जोढ़ा जाये ? इस को खेती मे क्यों जोडा जाय ः ₹स को उदोग मे जोषा जनारा यहिये । लेकिन ज्रमर एक ही जगह दो तर्क इस्तेमाल होते हैं, शुगर-केन घौर काटन को की ग्रामीण बिकास भीर क्षषि के मन्दर जोड़ा जाहा है हौर चर्टोसात्र को मी उसी के चनुसूप बेती में बोका खाता है तो जो तर्क फटीलाद्रजर के लिये छस्तेमाल किया जाता है पगर वही तकं भागर-केन जोर कादन के सम्बलन्ब में द्रत्वेगाल किया धाये तो वह्ह पैसा मी द्वह्ट्री में बला जलेखा

इस हिसाब से कुल बजट का 31 प्रतिशत बाज बर्ष हो रहा है। जो 40 परमेट बर्ष करने की बात कही गई है, बह भी नही किया गया ।

छूसरे मुषे यह्ट वहना है कि कुषि को उड्योग समझना चाहिये लेकिन भाज कृषि को उद्धोग नडी माना जाता है। जब चीनी के दाम का सवाल भाता है तों कृषि मत्री कहते है कि यह मशीन की घिमाबट है, यद्ह पिरार्ष का बर्षा है, यह गष्ने का दाम है, यह मजदूगी का मूल्य है, छस को लगाने के बाद हतना बंठता है । लेकिन धपने दे का की भर्जीव दास्लान है, अब किसान किसी चीज को पैदा करता है तो उसके उध्योग की तरक्ट दाम तय करने की प्रणाली नही है, उसका दाम उस तरहु मे तय नही होता है जिस तग्ह से चीनी का हाता है। मै कहना चहता हू कि चोनो का दाम नो तय किया जाता है, लेकिन जिस गन्ने मे चीनी बनती है, उस गन्ने का दाम का तय नही किया जाता। गन्ने की क्या कास्ट प्राइम हैं, लागत मूल्य क्या है, उसके ध्राधार पर ही गन्ने का दाम तय होना बाहिये लंकिन नही होता हैं। जिस गन्ने से चीनी बनती है, उम बीनी का दाम जहुर तय हाता है।

इमी कारण घ्रापने वेला कि विसान को गन्ना भ्रपने खोतो में जलाना पड्डा। इसी लोफ-सभा में श्री ज्योतिर्मय बसु का प्रस्ताष था उसमें भी यह या कि तम्बाकू के पोधो को भी जलाना पष्ड। प्राज यह स्पिति है। छसलिय मेरा नियेयन है कि दाम नीरत पर मुकम्मिल विखार होना चारिश्य।

रुई से बने करसा, तो कपरे का दाम तो तय होता है, लेकिन रई का दाम तय नही इोता है क्योकि कपषा इडस्टी में, फैष्टरी में घोर घहारो में तैयार होता है लेकिन रह का उस्पादन बेतो में होता है। इसी तरह चीनी का निर्मण घहर में होता है, गत्ने का उत्पाबस चंब में होता है। गाष में ही तम्बालू बोर
[ भी चन्द्रशेबर सिसह]
रुई का निर्भाण होता है। इसीलिय गाष की हन चीजा षा दाम कही मी तय नही होता।

## 1454 hrs

[Strimati Parvatai Krisinan on the Chair]

इसी तरह स पानी के भी सवाल का ग्राप दखे । कहा जाता है कि इस देश मे 10 करोड एकड भूमि सिचित है। इस 10 कराड एकड जमीन को जा पानी मिलता है, उसके भी कई दाम चै। जा पानी लिफ्ट इईरगे घन स मिले, उसझा एक दाम, जा पानी ताल fसचाई म मिले उसका दूसरा दाम, जा पानी बधे से मिले उसका हीसरा दाम घ्रोर जो ट्यूबबैल से मिले उसका अलग दाम। भाज चार दामा पर पानी बिक रहा है। इन चान श्रलगग्रलग दामा के पानी से जा श्रनाज पैदा होता है उसका दाम जब नय होता है ता बह एक ही दाम, जब बाजार में बह्ह बिके ता उसका एक ही मूल्य होता है ।

श्रापको ताज्जुब हागा कि 60 रुपया बीषा गेहू की खेती में टय्वर्वंल का दाम निर्धारित है घोर 15 रुपया एकड जा नहरो मे पानी मिलता है उसका दाम निर्धारित है। ता 15 रुपया एक्ड के पानी स श्रोर 60 रुपय एन्ड के पानी मे जो गेहु पैदा हो उसका बाजार में एक ही दाम तय हो तो श्राखिर ऐसी क्या दाम नीति हुई ? क्या सरवार इस तरह का पिचार नही कर रही है कि जब गेन्दू का दाम एक तय होता है ता सब जगह के पानी का भी एक ही दाम हो ? कहा जा रहा है कि हमारे देश में 35 करोड एकड जमीन पर खेती हाती है विसमें से 10 बरोड एकड जमीन सिचित है घ्रोर 25 कराड एक्ड जमीन पर्सिचित है। यह भी कहा जाना है कि इस साल रिकार्ड उत्पादन- 12 करोड टन-होने वाला हैं।

भ्रगर 10 करोड एकड सिषित जमीन के बारे में माना जारे कि वहा एशोर्ड इार-

गे पन है, घौर ठीक माब्का मे उर्षरक का उपयोग किया जासा है तो एक एकड में दानो फसलो से कम से कम ढाई टन भनाज पैदा होता है, लेकिन मै जीभ थाम कर बोल रहा हू-चहा डेढ़ टन का उत्पादन मान लीजिए, घौर इस प्रकार 10 कराड एकड जमीन में 15 कराड टन का उत्पादन हुमा । इसका घर्थ यह्ट है कि या ता सिच्चार्ई के श्राकर्डे गलत है मीर या 12 कराड टन उत्पादन क श्राक्डे गलत है। मैं बहना चाष्टता हू कि ठन भ्राकडा की भूल-भुलैया में सर्बार की प्रामाणिकता नष्ट हा रही है। दृषष राज्य मत्नी श्री भानु प्रताप मिन शान वृषष मत्वी श्री बरनाला, जा दृषष के षिशेषक्स है इस बात पर बिचार करें।

श्रगन श्रसिचित जमीन में श्राधा टन प्रति एकड का उत्पादन मान लिया जाय ता हमाने द्वेश मे 25 क्राड एव्र जमीन में 12 करोष्ड टन श्रनाज का उत्पादन होता है। इस प्रकार कुल उत्पादन 15 बराड टन घ्रोर 12 बराड टन, घ्रर्थात 27 बराड टन होता है। यह 12 कराड टन का भाकडा कहा से भाया ? यह भाषडो की भूल-भुलंया, यह पाकडा की धूर्तता का जाल भ्राकडो दार देश को बरगलाना घ्रोर 4 लुभाषने नारे उपस्थित क ग्ना समक्ष मे नही भ्राता है ।

जेल मेनुभल में लिखा है कि जेलब्लाने में एक थाधमी को 750 ग्राम भ्रम्न मिलेगा। मैं मान कर चलता हू कि साग वेग एक जेलबाना है-हा, वुछ सुधार भ्रवयय हुप्रा है - तो भ्रगर 750 श्राम का मल्टीप्लाई किया जाये 60 करोड से 365 दिन के हिसाब से तो हस वेश के बाने के लिए 1620 करोड टन भनाज चाहिए।

- समाला): 60 Fरोड में सेषे थी हैं।

जी चल घोखर नंत्र : भोजपुगी में एक कहावत है . "को खाय घोडा, की खागे रारा।" बच्चे कई बार खते है। बे 750 ग्राम से कम नही खाते हैं। घ्रगर मती महोदय भ्रपने म्रौर हमारे बचनंों का !िसाब लगायंगे, तो एक बच्चे का हिम्सा 900 ग्राम है। जानगा ।

जैसा कि मेंन बताया है, इस देश को खिलाने के लिए 1620 करोड टन ग्रनाज चाहिए, जबकि त्मारे यहा उत्पादन 12 करोड टन है। इस घ्रकार 20 करोड टन श्रनाज की कमी है यान्नो श्राधी जनमग्या श्राज भी गक्त बक्न गाने पर रह नही है । या तो यह बात गलत है, घौर या सरकारो भ्राकड्ड गलत द। मै ईन श्राकडो को घनौत, देता है। उन्ही के कारण किसानो को ठोक दाम नट्रो मिल उत्रा है। श्रगर हमारे यहै 22 करोड टन भ्रनाज का उत्पादन होता, वो fकसानों को जरून टौक दाम मिलते। इसीला या म्रनाज का उलगदन sयादा है, या हमारी भ्राधो जनसस्पा भ्राया पेट ख। करे जजना है।

घी घसम्त साठे (प्रकोला) । सार। जमीन पर असर्फ श्रन, न नहो लगना है -

धी घल्रसेबर सिसह : माननीय सदस्य का द्रिसाब ठीक नही है। 25 करोड एकड जनोन में से 10 करोड एकड जमीन पर 15 करोड्ड टन भ्रनाज का उउत्पादन होंता है। मै 25 करोड एकड जमीन को छोड कर कह रहा हू ।

माननीय मदग्य श्री माही लाल ने कहा कि सभी जमीन भगचान की है। मुक्षे हसी श्राई । एक किसान ने एक बेत बनाया, डाह-मेंड बनाई, बेत को समतल किया, उस को बोया प्रोर श्रन्य सब काम किया। जब उस बेत में घ्रनाज लग गया, तो बह्ह एक पादरी को बुला कर लाया कि पादरी साहब, चलिय, हमारा बेत वेखिये। पादरी साहब चारो तरफ धूमने लगे घोर कहने लगे कि भगषान ने बडा

घच्छा मनाज दिया है। उनके बार-बार यह कहने पर भाखिर किसान बिगड पडाँउस पादरी सात्रब पर, प्रोर उसने कहा पादरी साहब, फ्रगर भगवान ने बहुत क्रंछा भ्रनाज दिया है, हमने कुछ नही दिया, तो जब हमने यहु खेत तैयार किया, उससे पहले चल खेत की तारीफ करनी चाहिए र्थी-जों खेत हमने तंयार ।कया, उसकी तारीफ नही वर्नी चाहिए थी 1 मै बहना चाहता हू कि दम बरोड एक्ड जमीन श्राज भी बजन है। उमकी तरफ काई जाता नही । दस वरोड एवड जानीन जो खेती के लायक पडी हुई है जिमको बना कर खेती के लायक करना है उसकी तरफ कोई जाता नही है ।

### 15.00 hrs .

इसके बाद मे दाम नीति के बाने मे कुछ कहना चाहूगा। यह दाम नीति का सबाल सब में प्रचण्ड है। दाम नीति भगन तय हां जाये तो सागा मामला तय हो जाये। लेषिन मुने लगता है कि दाम किसान का जायद कभी घच्छा नही मिलेगा। एक सेमिनार मे मैं गया था। बहा लिखा था-कृृषि मूलस्य जीषनम । मुके बडी हसी पाई। मैंने कहा यहा लिखा जाना धाहिए था कि कृषि मूर्खं्य जीषनम क्योकि छुषि के पेषे मे मूर्ख लोग लगे हुए है जो जागर खपाते है, जेठ की दुपहरी मे माग बरसती धूप में गन्ने की फमल पंदा करते है प्रौर फिर क्रपने हाय से दियासलाई लगा कर उस फसल को जला हालते है । यह काम करने बाले किमान के बारे में जब लिखा गया कि कृषि मूलस्य जीषनम ता मैंने कहा कि माग धोरा़ गाष के fलए चल ग्हा है, एक यह भी धोखा है घोग वह्त भी सस्टृति मे लिख्डा गया है जिसको बहा का किसान शायद पढ़ बा समक्न न संे । (घष्वाम) . . ....म्रत्रेजी में लिखा जाता तो घौर गुड गोलर हो जाता ।

तो यह्ट दाम का सवास बहुत महल्बपूर्ण सबाल है। क्या दाम नीति तय हो, क्या गेनूर्र
[भी चन्द्र शेष्वर सिह]
का दाम हो, का लोटे का दाम हो, ₹पा सोमेंट का दाम हो, क्रा पैरिटटो हीं। दननों में, इसके करर विवार होना चरीहए। ग्राज भाप पिखे पांच सरत या पन्द्रह बोस सलों के खाकहें देन्तों तो पापंशे कि श्राग के द्वाम दुणुने अर्र तिनुने बहे हैं लेकिन घ्रनाज के उस्पादन में लनो वालो चाजों के दाम मात गु.ने श्राठ गुने नो गुने तक बढ़े है $1 .$. (व्यवधान)

मैं जन्दोकर रह्रा तू लेकिन यहु हिन्दुस्तनन के भाग्य से जुड़ा हुप्रा मवाल है। घ्मगर छबि न रहे तो न हम यहा रहले, न माप यहा丁 रहेंते, न यहु नझन यहृं रहेगा। ह्वर पो कर कुछ योगो लोग रह् सकते है, हम लंग नही रह सकने हैं। इयलिए यह मसला देग मे श्रौर देग की किस्मत से जुड़ा हुप्मा है ।

भाज गेतें का दाम 112 रुपये 50 पैमे कृषि घ्रायोग ने तय किया है । यह हृषि प्रायोग क्या बला है, यह में समक्न नही पाता हूं। यह्र कहते सोचता है, iकसे दाम जोड़ता है, केसे दाम निकालता है, क्या प्रणाली है छसकी? में बरनाला साहब से कहना वाहता हूं कि चार पानी के दाम जो मैंने बताए क्या उस पर भी 112 रुपये पचास पैसे ही दाम भाता है या कुछ उसमें जैर फर्क होता है ? तो दस दाम नीति पर एक्वम पुर्विषार करना होगा, नये सिरे सें विनार करना होगा 1.... (घ्यकबताल) ..

मैं दो मिनट में खर्म कर रहा हूं। घ्याज किसान को घनाज का दाम छसलिए ठीक नहीं मिलना कि बैकों से किमान के घ्रनाज के लिए कर्ज नहीं मिनता । मेरा एक सुत्राव है सरकार की कि जो किसान भनाज पैदा घरे बौर जो उसके घर सें हो उस पर 60 प्रतियत

कर्जा उसे बैंकों से मिले ताकि बह्ट उधित घोर धाजिय क्षाम जब मिलने लमे तब उसे बेचे न कि शादी के पवसर पर सस्ता से जा कर


तीसरी बत फसल बोमा योजना चलायी ज।य। म्रनं में एक भ्धन्तरी ट्रीय धूर्सता का ज़़क्ष करके मैं घपनी बात खर्म करना चाहता हूं. . . ( ( प्याजान) . . .

MR. CHAIRMAN: Please conclude. I have called the next speaker.

भी बनसेबर निसह : यहां एक क्वृष भनुसन्धान परिषद है जिमके डायरेष्टर बनरल है धी स्वामीनायन। उन्होने कह दिया कि गेंहूं में उतनी ही माना लाईसिग की है जितनी दूध से है जिस पर उनको (घ्यबधान)*
MR. CHAIRMAN: Don't record Hon' ble Member's remarks. I have calle. the next speaker. You are not being recorded.

> * SHRIMATI RASHIDA HAQUE CHOUDHURY (Silchar): Madam Cnairman, for various reasons I am not able to extend a wholehearted support to the report of the Ministry of Agriculture for the year 1977-78 prepared by the Janata Government.

India is an agricultural country. Nearly 80 per cent of the population depend on agriculture and therefore if we are really interested in eradicating poverty from our land we have but no other option than to think of the economic betterment of our agriculturists and the rural economy.

Accoraung to the report under discussion, the Indian Council of Agricultural Research supervises the activities of agricultural universities, animal husbandry, development of fisheries, forest etc. It is a very big department which looks after many

[^2]subjects and it would take a very long time if I am to dilate on all its activities. The time at my disposal is limited and I would only like to say this much about this organisation that they are not able to pay as much attention as is needed for the betterment of agriculture in our country. For example, the agriculturists in our country. For example, the agriculturists are often asked to produce high-yielding varieties of crops but the villages located as they are, far from the cities, do not always get the helpful assistance from this organisation and the role of the ICAR remains a hearsay to the rural agriculturists. I also feel that the financial allocations that are made for this organisation in the Ministry's budget are far too inadequate and it should be granted more funds so that it can play its legitimate role of promoting agricultural know how to the agriculturists.

Rice and paddy are the two important cereals.

MR. CHAIRMAN: Members who are having private conversations are requested to keep their voices low.

## SHRIMATI RASHIDA HAQUE CHOUDHURY: Unfortunately the

 Government have adopted a policy of discrimination in regard to these two crops. Rice is grown in abundance in the South but as I have already stated that the paddy growers of the South are being subjected to a discriminatory treatment and I would like to draw the attention of the Minister so that he may take immediate steps to end it as soon as possible.I would now like to say a few words about the Food Corporation of India. Madam Chairman, the establishment cost of running this organisation is very high. It is like rearinng a white elephant. I would therefore strongly urge upon the Government to take steps to cut down the present administrative cost of this organisation and make it cultivator-oriented. The benefits of this organisation must go to the cuitivator. Along wifh this we have
also to educate our farmers about the various scientific techniques to reep their produce in proper storage for the whole year. In the entire eastern region of the country fice is grown fally well but almost all the rice mills located in this region are old and their yield is low. The Govt. have not been able to pay much attention to modernise these mills according to the latest scientific technology. The small and medium cultivators have to go to these mills even though they get a low return of their paddy. The tiladitional method of hand-pounding of paddy which was once a flourishing cottage industry has virtually disappeared from the rural scene and today it is difficult to get persons who are experienced in the art of handpounding of rice. In such circumstance $_{s}$ the poor cultivators have to go to these mills even though they have to suffer. I would theretore appeal to the coovernment to initiate immediate action to modernise the rice mills of the country so that they can be helptul to the small cultivators.

As at present, the policy of procurement is so designed that leaves no stock with the farmers which can sustain him for the whole year. I would also request the Government to look into this matter and to improve the present situation.

The functioning of the National Seeds Corporation needs to be tonned up. Most of the farmers in far flung rural areas are not aware of the fact that they can get good variety of high-yielding seeds from this organisation. Therefore it is essential for the Government to see that good variety of high yielding seeds are made available to the farmers in time and at a reasonable costs. Fertilizers particularly the chemical ferthizer play a very important role in augmen. ting agricultural production. Here too our agriculturists do not have any practical knowledge about the use of such fertilizers. The'g do not know the type of fertilizers that shouid be used in a particular type of soil. I
[Shrimati Rashida Haque Choudhury]
would therefore suggest that apart from the governmental agencies, cooperation of agricultural universities and institutes should be enlisted and the teachers from these organisations should go and impart practical training to the cultivators about the correct use of chemicals fertilizers and help them to raise their production.

Although sugar is not produced in substantial quantity in the castern regions yet I feel that if the cultivauon of sugar is undertaken in the rotation of crops the cultivators nay stand to gain. The whole of the eastern region particularly the billy regions are very rich in forest wealth. However, facilities for exploitation of this wealth is far too inadequate and it is time that Government must think of proper and fuller utilisation of this wealth. Madam Chairman I would take this opportunity to highlight another point of importance connected with the forests of our country and it is the wild life of our country. I have no hesitation to say that the Government's efforts to save and enrich the wild life of our country have not been very comendable. You are surely aware of the fact Madam that the one horn rhinocerous is available in Assam and no where else in the world. These and other animals are preserved in the game sanctuaries which are located on the banks of river Brahmputra. It is a common knowledge that when floods come in Brahmputra it takes a heavy toll of life and the furious flood water every year carry away hundreds of wild animals who are preserved in these sanctuaries. It is therefore essential that the Government should pay serious attention to this problem and ensure proper preservation of the precious wild life of our country
Another important agricuitural crop that is grown in Assam is tea. The number of tea gardens was 1080 and it has now been reduced to 551
as a result of amulgamation. The head offices of the tea gardens of Assam are located mostly in Calcutta. As a result of this the State of Assam is losing tax that is being paid by these head offices and in addition to this the young educated boys of our State axte being denied the opportunity of employment. They cannot become managers or lieputy managers of the tea gardens. I feel that this matter needs to be looked into closely and carefully.

I would like to say a few words about the urgency of taking flood control measures in the eastern region. For those who live in Assam flood control is more important than irrigation because Assam gets more rainfall than any other State and during the rainy scason it suffers heavily from flood water. The Government have initiated the Brahm. putra Flood Control Project but it. functions in name only. Every year because of the floods we are not only losing crops but hundreds of rersons are rendered homeless. But then Brahmputra is a mighty long river nnd even of we propose to build bunds or embankments I think it would be beyond the financial capacity of the State Government to undertake this venture although the subject matter falls within the jurisdiction of the State Govt. I am equally doubtful whether the Central Government can also achieve this task without any foreign assistance. I must congratulate President Carter of USA and the British Prime Minister Mr. Cailaghan who have expressed their willingness to finance project for control of rivers in the eastern region of India including Bangladesh. If the scheme fructify, the turbulent river Brahmputra can be tamed and it will no longer spell disaster but will usher in an era of prosperity in the eastern region.
For nearly a decade now the Barrack Dam Project has remained a subject of research with the Government. this project takes shape then the persons living in lower Assam and Kachar will be areatly
beneftted and their economic atandard will be raised. I would therefore request the govermment to see that the project which has hitherto remained a non-starter 18 started soon.

And finally as I close my speech I would request the government to pay more attention for the electrification of entire eastern region and for the production of hydro-electric power for which great potentials have been provided by rature and which remains unutulised
SHRI PABITEA MOHAN PRA. DHAN (Deogarh): Madam Chamman, I rise to support the Demands for Grants under the conitol of the Ministry of Agriculture and Irrigation. Prior to me, so many Members have already made so many suggestions which are very valuable and ihase sugestions which are feasible and practicable can be considered for execution within the coming four years.

SHRI D. B. CHANDHE GOWDA (Chukamagalur): Why don't you reduce it by one year? One yeat has already passed.

MR CHARMAN: Don't interrupt him. Let him continue.

SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN: NOW, let these feasible and practicable suggestions be executed. I have only one suggestion and the suggestion has also come from others. My suggestion is that either rain water or water caused by the melting of the gnow should not be permitted to flow into the sea; that water should be reserved in so many reservolrs of different dimensions so that this water would gerve the furm pose for irrigation; as a result the country would reach the stage of plenty. While making this suggeation, I also say that the waters of the Brehmputra should be diverted to the Ganges through the Tiesta river and from the Ganges it should be brought to Vindhysas by canals and it should be pumped out in different stages to the South Indian rivers, Goilavari, Krishna, Cauveri, Narmadia and Tapti and the Orisaa rivers Mahanadhl, Bramanani, Vaitarani, Subernarekina
and other rivers so that the entire India could be irrigated. Let the Agricilture Ministry ransack the files; they will be able to find this suggestion in their fles and it will take about ' $5-40$ years to complete this Project point as a result the entire waters of India would be uthlised for irrigation purposes.

Water is the prime necessily for irrigation and for any type of agriculture So in this way, water should be utilised. In my opinion, fertiliser and insecticide are secondary necessity. Instead of spending so much money on fertilisers insecticides and pesicicides. let the government give more attention towards this. While suggesting such a gigantic rrrigation system, I want to caution the government, nay society, regarding one point. In every river bunding there 15 bcund to be submersion of vast areas, as a result a great number of peoples ivving areas are likely to be submerged. This causes complicated, intricate problems of resettlement. From my experience I say that not oniy Orlssa but also throughout India, leaders and political parties and governments take credif that they have done such and such woik but they do not take any real interest in practical resettlement problems. It is throughout India. I am not going to say what has happened in other States. I am going to mention the difficulties of the displaced persong in Orissa I think and I claim that in India, nay, in the entire world, Orissa is the only State where in one river valley project, viz., Hirakud project, $1,30.000$ people have been displaced and the Covernment did not take much care with the result that now some of the people are begging from door to door. I was a Minister in the Orisa Government for a lang period, for about fifteen years and am responsible tor this problem. Today I am mentioning this one thing particularly to my Minister here. There is another project viz., Rengall Project. It is done by bunding the river Brahmini in Orissa State. In this project, land. of about elghty thousand people are to be aubmerged and they are

## [Shri Pabitra Mohan Pradhan]

to be displaced. The Orlssa Government Engineers in the last four years are very briskly, actively and promptly going on constructing the dam and they have not given enough attention to the resetllement problem. As a result of that, those eighty thousand people are very much dissatisied and they have been compldining. They have taken a vow that $i t$ is better to die there, to be drowned there than to be displaced and to leave their home and heart. As a resull of that, they have made a mass petition to this House and I have presented it here. They have made a mass petition to the Orissa Assembly also They have gone to all the highest Officers, higest authorities in Orissa, and here also. They have gone upto the President. They have gone to the Prime Minister, the Irrigation Minister and they come here also, through me with a mass petition.

I think the Orissa Government is sleeping anti is not taking so much care to see that they ree resettled properly. 1 warn the Ministry, the Ministers, both of them, who are present here, the Government and the nation as a whole that if we do not take proper care for their resettlement, those people are nit going to budge an inch from their place. Let anybody go there, drag them, but they will drag them in such a way that togeiher vith them, they will be dragged and the result would be that there will ie a struggle tetween thrm and the persons going there to drag them, to displice them. There will be resistance. I apprehend that there will be resistance this year and they may not allow the work to go on. Thousands will be coming and sitting on the face of the work. As a result, you will have to shoot them. But they are not the men to be shot dead. Before they die. they will kill many of your engineers. so that that place will be a deserted one. None but the government will be responsible for such violence. They know how to fight. In 1942, I fled away from jail by scaling the wall of the jall and
we some submerged people had a parallel Government there and tnose people had to face bullets. The British Government and the Stale Governments, all combined, could not face them. They had to quell the agitation by aerial machine gunning with the result there were thirleen instan taneous deaths. Those people are there and they have alccitisy pressed me to take up their caust and I took up their cause Constitutionally and I advised them to go to all the authorities of the State and the Centre and they have left $n$ ) stone unturned to approach the authorities If the authorities, either the State Government or the Central Government, would not look to the right pleas, rather the birth-rights of these people, you would be gut to great difficulties; I very cautiously g've this warning to the nation. It is a question of lite and death for then: for any violent work governmert will ue fully responsible, not the people.

The Orissa Government says that there is no land. I say there is land. Let the Minister of State accompany me; I will show him plenty of land. The Orissa Government would not agree, would not be willing, is not willing, has not been willing, to cut trees in the reserve forests. It ineans that the value of the of a man is less than the value of a tree in the opinion of the Orissa Government. The Orissa Government argue that it is not the Orissa Government, but it is the Central Government that has directed them not to cut any trees in the reserve forests. So, I demand of the hon. Minister that he should write a letter to Orissa government that, if need arises, and the need has already arisen, they must deserve the reserve forests and cut trees and give land to the persons who are to be displaced.

They should be given land for land and house for house. Now if the department construct a house. they charge 18 per cent as construction charges. Beatdes that, the dirplaced person will have to lose at least 50
per cent in various ways to the contractor before the house is constructed. So, it come to 50 plus 18 , which is 68 per cent. Therefore, only 32 per cent will remain with them by the time the house is constructed. That is why I demand that you give them the money and let them construct the houses themselves.

In all humility, but with all determination. I make this suggestion, nay, demand, that the Governments of the State and the Centre should take proper measures for the resettlement of the displaced persons, meaning land for land. If $I$ have 20 acres of land, which have been taken, you must give me 20 acres of land at one place because of chakbandi, not 2 acres in one place, 3 acres in another place and so on I am not going to beg for it, have legal and moral right.

MR. CHAIRMAN: I think you have made your point. Please conclude.

SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN. Because of the necessity of the society, you displaced me, you took away my land and you took away my property Would you rot give me the same extent of lant and the same value of property? Otherwise, I will not allow you to enter $m_{y}$ place. There is no justice, eather legal, economic, social, cultural or moral in this. So, I would request the Government that they should take special interest in the resettlement of persons who have been displaced in the past. and who will be displaced in the future, because of the laking up of such national projects.

Shri Biju Patnaik. Central Minister has already told me that he would try to attractively resettle the people. It goes there, I think the matter may be settled. I shall accompany him.

Now the compensation given for a lemon tree is only Rs. 3. It is really a wonderful thing. Such funny compensation for other properties also. What an injustice!

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. I have to call the next speaker.

SHRI PABITRA MOFAN PRADHAN: After congratulating the Minister, and the Ministry for giving m.ore attention to agriculture, I resume my seat.

MR. CHAIRMAN: Shri Bhagat Ram.
 घाए) : समापर्वति महोष्य, मेरा एक ध्यवस्था का प्रश्न हैं। हम समय हुँजस मे कृषि मीर ससचाई मंबालय की मांग चल रही हैं भोर पूरे मषन में लितने लोग भी चुनकर प्राये हैं सभी कृषि प्रधान देश बोल रहे है, दो दर्षंन सदस्य छघर हैं घंर आ्राषा धर्जन उधर बहो है 1 कोरम के बगैष विचार नही होना चाहिए।

MR. CHATRMAN: Are you raising the question of quorum?

भी कचलल्मल हेमराज बनल की हा, मैं कोरम कां सवाल उठा रहा हृं ।

MR. CHAIRMAN: All right. Let the quorum bell be rung....Now there is guorum. Shri Bhagat Ram.

की भणन राम (फिल्लौर) : समापति महोदय, हृषि मंन्नालय कीं जो रिपोर्टम पेश की गई हैं, उनको देखने से ऐसा लगता है है जैसे मब कुछ घ्रच्छा है श्रोर किसी जगह कोई भी कमी नही है। में कहना चाह़ता हं कि मौजूदा सरकार की कृषि नीति वही है, जो लगातार पिछसे तीम सालों से काप्रेस चलाती रही है । यह् नीति बहे-बडेड जामीरदारों को लाम पहुंधाने, उनकी उमीन की रका करने श्रोर छोटे किसानों तया बेत-मअदूरों को सब्ब बाग दिखाने की मीति है । हम नीति मे बनियाढी तोर पर कोई फर्क नही पड्डा है मह्ह बही नीति है, जो कात्रेम के समय चलती खही है।
[धी भगत राम]
हमारे देश मे भृभि-सुषार होंग मान्र बन कर "ए गये है। कानून पास किये गये हैं, लेकिन उन्हे भ्रलमारी मे रखा हुपा है-कही भी उनका इम्प्लीमेंटेशन नही किया गया है। हम लोग देखते के कि घ्रभी भी 5 परसेंट लोगो के पास्त लगभग 40 परसेट जमीन है। यहा का हलवाहक श्रोग खेत-मजदूर भूबा मरता है। न तो बेत-मऊदूर को जमीन मिली है घोर न लैडलैस को। बतिक बेत-मजदूरों को मिनिमम वेज भी नही दी गई श्रोर न उन्हे मिनीमम वेज देमे के लिए कोई प्रबध्ध किया गया है।

बेशक पैदावार बवती जा रही है, परतु हम देबते है कि पर कैपिट कनजम्पान लगातार घटती जा ग्ही है। हम यह भी देखते है कि किमनो को उनकी १ैदावार की रीम्यूनरेटिव प्राइस नही मिल यही है। मै कहना चाहृता हृ कि यह नीति बडे-बडे लंडलार्डंज, श्रमीर किसानो, बडे-बडे ह्यापारियो, छलंक-
 जानी है । विमानें की लगातार लूट हो रही है। किसान लगातार पिमते घले जा ग्रे है । उपभोक्ता को धी डसका कोई लाभ नही० पहुचता बलिक उनकी बुरी तग्ह से लूट की जाती है।

चूकि समय की कमी है, हसलिए मै भीर प्राबनम्ज पर नही बोलना वाहना हू। मै सिर्फ पैद्धाराग की कीमत क कारे में जिस उग से किमानों की लूट हो रही है, एफ०मी० प्रार्द. की प, बर्शानग भ्रों उस क मुलाजिमो के बारे में बोलना चाहता हू।

गषे के उत्पादन की श्राप जानते है लगातार लृट होन्नी ग्ही है । पिछले साल श्रोर इस माल भी यू॰ पो० मे उन का क्या हाल रहा है ? यहा तक कि गम्ना वहा पर लोगो न जभायो। उन दे गने को शुगर मिल के मालिको ने नही बरीदा। यहा तक हालत

है कि जो गफे का फालरू माल है चारा या बोरे जो जलाने के काम मे घाती है उस की कीमत पन्द्रह पन्यूह भोर चोषहत्ह चोपह रपपे रही है प्रोर गभे की कीमत केबल 6 रुपए, 7 रुपए रही है। लोगों ने म्रपने गने को जला दिया है। इसी तरह से पजाब मे भी हाल है। पजाब मे बेशक गके की इतनी बुरी हालत नही है लेकिन फिर मी जितना गबा वहा पैदा होता है उस को मिल उठाती नही है। जितना गन्ना पेदा होता है उसका 15 प्रतिशत गक्षा मिले लेती हैं, वाकी गसे का या तो किमान गुड बनाता है या पशुमों का चारा बनाता है या प्रोर किसी काम मे ले प्राता है। पजाब की सरकार ने सेटर से दरख्वास्त की है कि बहा उन को 6 चीनी की मिले भोर लगाने की इजाजत दो जाय। लेकित कहा जाना है कि. ल्थानिग कमीणन उन की मजूरी नही देता घ्रीर कई तर्ह के बहाने बनाए जाते है। में कह रहा हू कि जो पजाब गवर्ममेट की माग हे वह बिलकुल दुरग्त है। इसी तरह से यह भी पिछके समय में मालूम हुश्रा के कि यहा जो गभ्ने मे उत्पादक है उनकी किस तग्ह से लूट ₹ई है। जो कीनी मिलां के मालिक है उन का उन्हे लूटने की खुली छूट दो गई है। चोनी पर एनभाइज ड्यूटी को कम किया गया है भौग चीनी की कीमत को बहाया गया है। इस न मुक्राबिले मे जो गमे के उत्पादक हे उन का कम पिसा मिला है । यद मब श्राप के सामने है । हसलिए मै मनी महोंदय को मुभाव देना चाहता हू कि जितनी भी पुरानो मिले है चिनी की उन को माडर्नाइज किया जाय भ्रोर जितनी भी चीनी fमल है उन मब को नेशनलाइज किया जाय। जो भार्गंव कमीशन की रिपोटं है उस पर श्रमल किया जाय ।

इमी तरह से उनक निर्वान पर सहितडी दी जाती है । विछने साल 28 करोड़ काये की संविपही दी गई है । उन मतिपहो का नि यति

पर बन्द कर के जो उपसोक्ता लोग हैं या किसान हैं उन को दी जाय ताकि उसका कम्बन्पश्न दे में हैं बहे । देश मे जो बीनी का उत्पादन है उस को देशा में ही कन्जूम किया जा सके । हसी तरह चीनी को बे चने की जो घबल नीति है खुले मे बे चने की घोर कट्रोल की उस को भी खर्म किया जाय । सारी चोनी को कंट्रोल के अरिए बेचा जाय।

यह भी देबा गया है कि किसानों का करोडो रुपया मिल मालिकों की तरक बकाया है । बह दे नही रहे हैं । उस के लिए भी कोई न कोई प्रबन्ध किया जाय । चाहे उन के ऊपर उबल या उससे ज्यादा ठ्याज देने के लिए उन को मजबूर किया जाय या श्रोर काई उदाय किया जाय।

कपास का भी सारे देश में यही हाल रठा है । बाम कर के पिछले साल कपास बाने वालो को रेमयुनरेटिव प्राइस नही मिली है । हमारे पजाब म प्र्ल इडिया का 17 प्रतिशत क्षेत्र बोया जना है ध्रोर 17 प्रतिशान कपास पिदा होता है। जैसे कि बाको देश मे हो रहा है बैसे हो पजाब मे भी जा इडस्ट्र्र्यालस्ट्म हैं, बडे-बडे वापारी या जा बोच के बिन्चोलिए है उन्होने कपाम उगाने वालों की लूट की है, उनको रेम्प्ररेटिव प्राइस कवास की नही मिली हैं। उसको मजबूर्न हा कर यहा क्रा कर घरना देना पडा है, फिर भी उन की बात नही मुनी गई है। पजाब सरकार ने यह माग की है कि जो कपास की पैवावार किसान करते है उन को बठाबा देने के लिए सवाट प्राइस 450 रुये होनी चाहिए। कपास को बरीदने के लिए काटन कारपोरेशे बनाई गई है। वह काटन कारपोरेशन सारी कपास नही खरोदती। उस के पास वरिगग केपिटल बहुत कम है। भ्रांकह से पा चलता कि 1976 में

उन के पास जो बकिग करिटल वा वह 124559 लाख या जब कि जों देष से कपास की पैदावार होती है उस की कीमत लगभग 900 करोष रुपये होती है । उसके बिना सन् 1976 मे हस कार्पर्रेमन ने जो कपास बरीदी है बह सिर्फ $4,66,000$ बेल्स 762876 लाख रुपये की है जिस मे दूसरे बर्च की गानिल हैं जब कि सारे देश मे लगभग 60 लाख बेल्स की पंदाबार हुई थी। इसी से पता चलता है कि काटन कार्पोरेगन के पास वर्का केपिटल की कितनी कमी है जिसकी वजह से बह इतनी कम कपास खरीद सका । एस तरह से किसानों को ठयापार्यो थोर इडम्ट्रिलिम्ट्स की लूट पर छोड दिया जाता है। मे मिनिस्टर साहब से भपील करना चाहता हू कि काटन कापरेश्रन के वरकग कंपिटन को बढाया जाय मोर बिर्चोलियो कों काटन को बरीद से से निकाला जाय । घ्रगर काटन काप्पोरेशन कवाम को ग्ररीदे नो किमानो की लूट बन्द हो मकनी है ।

हमी तग्न से जो जूट के उत्पादव है उनको रेम्युनरेटिव प्राइसेज नही मिल रही है। उनकी भी बुरी तरह से लूट हा ग्ही है। तम्बाक की मी यता पर बडी चचर्त हुई है। नम्बाकू वा जो उत्पादन करने चले है उनकी भी लूट हुई है। इसी तरदे से हमने देखा है वेंडी भीर गेहू के मामले में मी जब फमल की कटाई का समय हाता है उस वक्त चूकि किमानों को पंसे की जरूग्त हाती है, उन्हें बैका का घ्रोर साहूक ररा का कर्जा देना हैता है इर्मलिए के भ्रपनी मारी फसल को बेचनें के लिए मण्ड़ी मे ले जाते हैं लेकिन उस समय एफ० सी० भाई० भोर द्रूसरी सरकारी एर्जंसिया वहा भाती नही है इर्मिए किसान को सपाटं प्राइस भी नही मिल पाती है। पिछसे समय में वंषी

## [หी मगत र म]

иोर गेनू के मामले मे किसान की बडी लूट हुई है 1 हारे देश में ऐमा हुपा है । इनीलिए है इमकी иोर सरकार का вगान दिलाना काहता है। पहले जो जंन बने हुए थे उनको तोड कर भी प्रु्छा काम नही किया गया है 1 इमसे ह्यापारी किसानों की लूट करेंगे । जो उपभोक्ता हैं उनको भी ज्यादा प्राइस पर गेहु मिलेगा घ्रोर ज्यादा कोमत पर पंडो मिलेगी। इसका फायदा सिफ ब्यापारियां, सटोरियो घ्रोर बलंकमाकेंटीयमं का हो मिलेगा । भ्राज भी उन्ही को लाभ मिल रहा है। इॅलिए में कहना बहना हू कि जो जोन तोडे गए है उसका लाभ छोटे किसानो को नही हागा । जो बडे बडे लंखलार्ड है जा वि घ्रपने पाम भ्रपनी पंदावार रब मकते है उन्ही को इसका फन्यदा हो सकता है या फिन क्यापारियों को फायदा होगा । छोटे किसान पोर कज्पूमर का इसस काई भी फायदा हाने वाला नही है । यदि भाप उनको फायदा पतुचाना चाहते है ता उसके निए लाजमी है कि जो जोन ताड गए है उनका वापिस लाया जाये, पहले की तरह जोन कायम किये जाये ।

इसी के माथ-माथ में यह भी सुसाव देना काहना हू कि हमारे देश मे बा पर-कपिटा कजन्पशन है, जाहे गुणन के लिए, चाहे प्रनाज के लिए या दालों के लिए वह लगातार कम होगी जा गही है जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारो इणटर्टल मार्केट मिकुउती जा रही है घोग म्रगर बाहर एक्मपोंट्ट करने के लिए हम पैदावार करेगे नो बाहर की मार्केट वा हम मुकाबल नही कर मकते है। इमलिए यद्रा पर इम तग्ह मे लंण्ड रिफाम्मं करना होगा जिय से भूमिहीनो को जमीन मिले प्रोट दूसरी पालि भी बनानी होगी जिससे

कि लोगो की कम श्रित्ति बदे ताकित यहां की मार्केट बडे घोर कुछ अरूरी बसतुएं ही बाहर भेजनी प्डे ।

सभापति महोदय, एक० सी० भाई०के एव्पलाइज यूनियन ने एक मेमोरेंउस दिया है जिसमे एक० सी० भ्राई० की ठीक फकपानिग के लिए बडे मष्छे सुमाब दिए है । उन्होने यह मी कहा है कि चगर उनको नही माना गया तो के एजिटेट करेगे। क्यो एमर्जेसी मे जो समझ्नीता तोडा गया, जिन को नीकरी से निकाल दिया गया, उन को वापस नही लिया गया है। मि भाप से प्रार्थना करुगा कि उन्होने जो सुक्नाव दिये है उन का मान लेने से एफ० सी० श्राई० भच्छी तरह से फद्यन कर सकती है । मै पाच मिनट धोर लूगा. . .

MR CHAIRMAN: I have called the next speaker, please resume your seat. I would request the non Members to please cooperate with the Char There are a large number of Members who would like to speak. I gave two minutes after the first bell and if you still ask for five more munutes, it will be impossible to get through this very important subject. A large number of Members come from rural const1tuencles and they would certanly luke to participate Therefore, I would request the hon Member to cooperate

भी भगत राम : जो टाइम हमे मिला है, उस से कम टाइम ₹ने लिया है 1

MR. CHAIRMAN: The time allotted to your Group is already over. I have given you extra time Therefore, I request you to cooperate

SHRI S NANJESHA GOWDA (Hassan): Madam Chairman, I am happy that at least now, after waiting for
some time $I$ sot a chance to apeak on the Deturnds. I rise to mupport the Demind of the Ministry of Aspiculture and Irrigation. On this occasion, I would Hise to congratulate the Janata Covernment and also the ministers 8. 8. Earnala and Shr Bhanu Pratap Stngh, for their earnegt attempt to do something good in the agricultural gector. I am very hapoy that they themselves being the larmers, have taken lot of interest and the Government has also given the highest priority to agriculture with a view to give sufficient protection to farmers in the country. In this respect, I would like to say that many of the Members have given their valuable suggestions in the agricultural gector to the Ministry. I thank them. I do not want to go into details of those suggestions but 1 would like to highlight certain points in this sector regarding the development of agriculture in the country.

I would like to speak a few words in my mother tongue so that I can put my feelings and the suggestions in a proper way. Madam Chairman, I rise to say a few words on the Demands for Grants of the Ministry of Agricultuse for 1978-79.

At the very outset, I would like to emphasise the need for greater attention to be paid by the Ministry of Agriculture to the problems of reasants in our country. It is being bruited about in the Annual Report of the Department of Irrisation that 800 Irrigation Projects are dotting the country. It is understood that 450 irrigation projects have been completed and 350 projects are in various stages of execution. Some projects were started 20 years ago and some others 15 years ago and till now they have not been completed. The ariginal entimates were about Rs. 100/or Ra. 100 crores and meagre amounts of As. crores or Re. 10 crores were being provided year after year for there projects. The slow pace of worl and gtrityent monetary proviwion have led to inordinate delay in
the completton of theee projeets. tyow, I am sure that their cont of construction must have gone up hy leape and bounds. It might be in the aegion ot 400 crores of rupees now. The garkcity of irrigation facilities has led to non-utilisation of cultivable iand. Consequently, we are unable to augment our foodgrains production. By the time these irrigation profect me completed, the people's back would be bent with the beastly burden of ancreased expenditure.
I ap not generalinding: I am having the personal experience of one urio gation project in my District which was started some 20 years ago and I am afraid that 10 mose years may elapse before it is completed. The pace of execution of this project can be conveniently compared to mall's pace. You add to this the wastage of national wealth in water. Euch inordinate delay in execution is "urther aggravated by inter-State water aisputes. I demand that irrigation pro. jects must be completed expeditiously and that inter-state water disputes must not be allowed to linger on for any length of time. We cannot afford to have our agriculture as a gamble on monsoon.

I would now come to the question of rural development. It is said that 40 per cent of this year's budget has been allocated for rural development. It is also stated tnat amriculture and irrigation have been given lion's share in the budget. In our Grose National Product of 69,047 crores, 47 ver cent is contributed by agriculture. Naturally, it is within bounds of propriety to demand that 50 per cent of the budget must be allocated to agriculture.

Here I have to any that the ofincort drawing a lat salary of Rs. 2500 a month must move out of their alrconditioned ivory towers and go to villages to acquaint themselves with the problems of peasants it is nol encuigh to formulate plans in their cosy onice rooms. The stendand of Itving of an agriculturim in worse than

[^3]
## Iflari S. Naujesha Gowda]

that of a IV Grade public servant. Who is able to wear good clothes, - Who is able to educato his wards and ano it assured of two equare meals. The farmer is not sure of his sext measly meal. He has to expose himsede to the sun and showers, in his torn clothen. He is being roasted alive in the fire of poverty. 30 years of independence have not improved his postion. It is not the responsibility of any one political party in ine country. Whether it is Janata Party Pr the Congress Paxty, all the poll tical parties have to apportion this hleane to therpselven. We, no doubt, make sood apsectess on the pitiable pight of our cultivators, but we have to prove our cansuderation for them $i_{n}$ concrete action.

I am sure that my iriends on 'he Qther aide will understand me as I apm speaking in Kannada. I am tnankful to the Secrotariat for the introduction of interpratation ervice tr m Kannada into English and Hindi.

### 18.00 mps

The agriculturists are not getting remunerative prices for their product3. They do not have marketing facilities at the door-steps and, in consequence, they are being exploited by middlemen. They do not got adequate credit facilities for agricultural operations. I refer to this kind of callousneas of all of "us even when agricul. ture is the backbone of our nation's economy, becausp I am amilous that we start bestawing our best attention to agricultural growth in the country.

We have the Agricultural Prices Commisaion to fix the prices of agricultural commodities. They have not dipne justice to the farmers in the cquantry. I will give you one instance. While working out the cost of agricul. tural products, they have not considered the actupal cont of cultivation. some detall. Wke operational cost being Be. 1994, total operation being Ra. 3129.85, have been given. But the cost of irrigation per bectare has been
gryen as Ra. pis. Is it pomible to Irrigate one hectare at a cost of is. 9.85. It is just an absurdity. I am a farmer myself. It is impoguble to irrigate one hectare of land at a cont of pe . 9.85 . There are so many such abturdities which I can go on enumerating. The Agricultural Pricep Commission is not reprenentative of farmers' interests. The blg officers may be experts in their own Helds. But they do not know the problems of farming at all. Since they are not acquainted with the day-to-day problems of the farmers, how can they come to a correct decision about the cost of cultivation? The entire atruc. ture of the Agricultural Prices Commianion must be changed. The farmers' representatives must be on th.s Commiasion. There are Farmers' Federations, Associations etc. They must be invited fo give their sugges. tions betore fixing up prices of the agricultural commodities.

How do we fix the price of an industrial product? The cost consiousnews in the industrial sector has enabled the producers to price the commodities on a profitable basia. The Agricultural Prices Commission nust have on it the representatives of farmers, who are conversant with the costs of inputs in agriculture, end such other matters. Then onlv the farmers will be able to get remunera. tive prices.
MR. Chairman: Kindly conclude, Mr. Cowda.

## SHRI B. NANJESHA GOWDA:

Madam. I have many relevant points to say. Yet I obey your command and reame $\mathrm{m}_{\mathrm{y}}$ seat. Betore I do so. I demand that the parity orice must be fixed for all apricultural commodities based on the recommendations contalned in the book written by hon Member. Shri Charan Singb antitled "Economic Policy ff tadis" whith has eiven velurpble promedtions for imoreving thememic conditions of tre farmers th the counterv. I aupport the Demands of the Agriculture Min tatry.
-


 रही है थोर किधते तोग कितो से बल रही

 fिजिए के बोल तो लिरोष करते है हैं उनका कास है आासन की दृध्या निकासना लेकित जवता पादीं के सामतीय सबस्सो के की बो माष्ष दिये हैं क्ने च कहो सुगों हैं बहिं होते समय तो कहते हैं कि हल इस मकन्लय की मावो का समर्षंन करते है, चोर घन्ब मे की सभर्षन करते हैं, लेकिए बीच हे पूरे बस्तष्प का घवर घम्षपन करे तो कारो तरक से इसकम विरोष हा रहा है। तो हमारा कहना हैं कि ज्ञाज देस्स मे कृषि सिबाई की बो भाग कल रहो हैं इस पर घहा आितने कम्तम्य का रहे हैं मुक्षे ऐसा लग रहा हि कि की चूनाब को समा मे लाय भाषण हे रें द्र कि हमका काल बोट मिलेगा कि नही वेश को चाजावी ते समप अससब्या 36 कराह थो, भाज 63 करोष अतता का भनाज मिल रहा है हमारे देश मे तो इतनी घालादी बकोे के बाब मी देश से घनाज की कमी है घीर हम एक बस हूँ रहे हैं घोर किसान बिल्कुल जमीन वर नही है। वहु सारी बातें मुफे घच्जी नही लग रही हैं। हने वह कहात बाहिए बा दाषे के साप हतना काम ठुमा है, इतना बकाया है चौर उसको हमे बुलाक स्व स करन है।
 लटेटिष कमेटी का सबस्प रहा होर मकालयद की तरफ से तो, कार क्नह का कर रिसर्ष

 तो जहीं है कि इक साल से रिसषं हा गहा वा गई बरतार के जाने के रिसमे करालो की 1 के हिसमें केत्र हैं बौर बाता को


 तक पहुणानी परेगी उसका विस्तार करना होणा कीर उपयोग करणा होणा । से तरह से फपने केष की उपज को ज्ञारे बका सरकेते 1

जब हम फलकीे णये, मधसी पालत
 विसे के भांकह बताये कि किस्य मे भारत का प्रषम स्वान रिसर्ष मे काया है चोर धमरीका का वितीय है। उटीसा हे हमले वेष्टा कि मछती पालन केन्टन में
 लिए घШकी ब्यस्षा को आा रही है । क्षणर यंही व्यवस्षा मंती महोंबय हुणाइ सतप हे करा कें, को पर्यक्ने है उतकी द्रा करा दे भीर गाब गाष मे किसाण की समस्या को दूर कर दें तो वरासल मे हमारे वेश्र है किसी जात की कमी नहीं होगी। लोकित भाज इस तरह की बात बल रही हैं कि हमारा दे बरातल मे का रहा है कोई म०छा काम बोल का कबस नही हो रहा है। हम केषल घालोषनाए करना काहते हैं।

मत्री महोष्य का याद होगा कि विध्रे 10 साल मे हमारे देका मे का बार धकाल पाता, पनाण की कमी हुई विदेतो से क्रमाज भणाभा परा, लेकिम हमारी बरकार है उस भ्राज्त के अकाल की बजह से ओो राहत कायं बोले उसमे लिखाई के लिए पाती की क्यवस्पा रही को। तो हो र हत काप्य हुए उसमें सिकाई योलनापों को लाना काहिए था, तालाब, बनाने काहिए षे लेकिन विछली सरकार ने उनके स्वाम पर क्या जनलाया, उसो सर्कें धनषाई । चारिए तो राहत कार्य मे पानी भोर


भालय घी इम बस्ट में ेे कि सउक निषस मे चितना भी घखको का



## 

के लिए जोर वही-ती सहतो के fिए रा गया ।

मही महोबय इस बता की तरक ध्यान वे कि जनता पार्टी के लोगो ने जनत्र से वायक्ष किया है कि गाष मे गाडी ती का सफला पूरा करे, गाल मे सिखाई की क्यबस्बा करेगे, दोर सुचिधाए देंगे, सरकें बमायें । धगर हस तरह ध्याम नही दिया गया तो बडी कठिनाई होगी। गारो मे छोटी सिकाई योजनायें जो $2-3$ लाब से बन सकरी हैं, जैंसे तालाख बन सकते है, उन्हें प्रार्यमिकता दी आये। उससे बेरोजगारो को मी काम मिलेगा मीर सिषाई के साघ्बन भी उपलग्ध होगे।

इसी प्रकार एक बहुत बडा विभाग है फूह काप्वंरेमन घाफ प्रिया। मैं यहु नही कहता कि वहह सुणार स्वप से नही घलता है, लेकिन साथ ही उसमे कुछ पनियमितताए है। उनको ठीक करना जलूरी है। खवालिटी चैक करने के लिए वहा विभाग है। हमारा एनेलिसिस है कि जब भनाज लिया जाता है तो उसकी पूरी आय होती है, लेकिन जब बह गोबामो से fिलीवरी मे दिया जाता है पोर उपभोक्ताभो को दिया जाता है, उस समय उस घनाज की क्वालिटी मे बहुत बहा फर्ष घाता है । इस पनियमितता को रोकने की तरफ मबी जी तुरण्त ध्यान वेगे, ऐसी नै उमीद करता हू।

घ्रमी जानकारी मिली है कि फू कार्षोरेश्रन प्राफ र्विया ने विछले साल, जब कि ना सरकार बती, उही बिनो इस बहां पर्गियामेट से भाषे ें, हो क्बाए से प्राबत प्राद, सारे जूट मिल के मालिक किस्ला रहें亠े कि हमारा बारदाना बरीषा आये। उस समय बाराले का हैट 300 र्पषे था, सेनिम घापक सजालय के चही बारदाना 300 के बजाय 400 के भाष है बतात्रा

उसमा फयो

 ऐती सिति कहीं होणा चहिए 1 का किसाल का माल भाषँट हों भाता है उस
 किसानों को बौर कानगरौं को धाम हिलै। विष्ले काल की जी बारताने की चरीद हैं है, उसमे मेरी चुली आतेकारी है कि 10 करोह ₹पये हमारे च्रासन का ज्याषा लगा है। 1975-78 और 1976-77 औौर 1977 के बाद जो धापने बरीब की उसमें पटसन पौर बारदाने के रेट 100 हुपये सैकहो ज्याबा धाम पुकाये कीर लाबों कपये का बारदाना लेकर पूरीपतियों को लाम पहुषाया है। ऐसा कहीं होना चिए परो पैसे के भपष्पय को रोकना काहिए। हम एक एक रुपा बतायें मीर उसको गीवों की उर्षति पर लगायें, जिस का हम ने षादा किया है। घपते ह्वदय घौर भार्मा से वह बात नही मान सकता हू कि हमारे देश्र मैं कृषि की उसति नही हुई है, या पिछली सरकार ने दस बारे स्र कुछ नही किया है, या भाज की सरकार उसकी उरति नही करने जा रही है। लेकिन जिस माब्रा मे यह काम करते की धापस्यकता है, उसको दृष्टि में रब कर हम सब लोगो को एक लक्य बना कर जुट बाना थाहिए भौर काम घुल कर वेना बारिए। भाज केषल भाषण कौर प्राश्वासन से काम नही बलेगा।

हम को ठर लण रहां है कि वह स 12 तरीब को समाप्त हो रहा है, तो हम
 बाल की बतेगे या मही। क्या उत्रा कें हम ध्यकी जमता की? स्मिए कंती महोष्य से मेरा घमुरोष है कि हलने को वारे किंये है, बहु उल को दूरा करो की

 बतालय को कानों का समसा करता है है




SHRI AMRIT NABLATA (Pali): Madem Chairman, I want to draw the attention of the Minister of Agriculture and the House towards the problems of the Indian desert, which sprawls over ten districts of Rajasthan, two of Haryana and one of Gujarat. During the last thirty years, more than Rs. 500 crores have been spent over the Indian desert. This Government is going to spend some more money on desert development, some money on drought-prone area programmes and some money for providing drinking water; another Rs. 500 crores will further be spent over the Indian desert in the coming ten-fifteen years and yet, I am sorry to state that the desert is where it was. This is because, I am afraid, there is no awareness of the real problems of the Indian desert in the administration here or even in the States.

A hundred years ago, we did not have any desert on our soil; a hundred years ago, this region known as the 'thar' was covered with lush green vegetation. There was adequate rainfall to cover this whole landscape with busheries, fodders and grasses and it was essentially a pastoral landscape. About eighty years back, the British Government ceded this part to the erstwhile states and these princely States distributed these lands to feudal landlords. These landlords started inviting farmers from all over the country to come, settle and cultivate here, because they wanted more revenue. From the day the plough invaded this region, the process of desertification started. It is the plough and the greed of man which has oter the years disturbed the total ecological balance of this retion. Today, the situation is that not an inch of land has been spared. The plough has invaded the whole
soll; the vegetation has been uprooted; the upper six zach layer of aoil which is the fertile part has been loosened by the plowigh and that fertile part of the soil kas boen swept away by the winds which awoep the region. There is, thus, total land erosion and even when there is good rainfall, the sand yields nothing. Its productivity is suished and there is no green todder. This region is famous for the best breed of cattle and the three well known cattle breeds, that is Rathee, Tharparkar, Kankrez, have deteriorated; the cattle wealth hos boen depleted. For an open grazing, a cow needs ten to twelve bighas of land. Today this desert of ours cannot afford to give even two bighas of land per cow for grazing and there .either crops can grow nor foder can grow.

Then there is another problem in the desert. That is drinking water. Hundreds of crores of rupees have been spent. Some tubewells have been sunk. About 35-40 per cent of the villages are today being supplied with drinking water through pipelines but I am afraid that in the coming $10-15$ years these sources would dry up because these tubewells are just water mines and we are mining for water. Some lakes have formed geologically and water accumulated in these places is being taken out over the years. They would dry up and our people will have no source of drinking water. This whole desert of ours along ous western bonden which perhaps tis the most active border even today and where our army is stationed at various points will be left with no drinking water. Jodhpur, the second largest city of Rajasthan may have to be evacuated during the coming summer because there is no drinking water.

Now, the question is how to restore the ecological belance of the desert. Nowhere in the world and nowhere in the desert crop husbandry has been

## [Shri Aprit Nappal]

## allowed, whether it is Iaraal or Cali-

 forma or Jardan or Australia. Crop husbendry is a contly luxury which a desert cannot affiord. If today the ecological balance of the desert is $t_{0}$ be restored, the entire economy will have to be transformed into a milk economy, wool economy and a fruit economy. But even for that purpose we need water and for drinking we need water. Our desert is rich with certain minerals and for development of industries based on these minerals we need water. As is known, water is a precious commodity in all desert because it has to be brought from long digtances and it has $t_{0}$ be used in the most economic manner. The only source of water avallable to the Indian desert is water from the Himalayas which would flow through the Rajasthan Canal. If the waters of the Rajasthan Canal are not used to restore the ecological balance of the Indian desert, then the desert would continue to pose challenges to us, human and ecological, while the waters which we are b:ming from the Himalayas to the तesart would be used in a most wasteiul mannerThe second stage of the Rajasthan Canal envisages irrigation for agricultural purposes along our borders in this desert. It is estumated that the second stage of the Rajasthan Canal will irrig ite about 8-10 million hectares of land. Now. I want to warn the Minister here This second stage of the Rajasthan Canalits blueprint was made without any survey of this landscape and I challenge that this assessment made is baseless. The wecond stage of the Rajasthan Canal as its stands today, will never be able to irrigate more than 2 million hectares of land because the whole landscape is a very difficult terrain. Huge sand dunes are dispersed and 'there are small patches of valleys in between which can be lerigated....

## AN BROM. MPMBMOM The Minder is not hearing.

SHRI AMRIT SAARARA: The Minister does not bother. He will read my speech, I know. This complacence mariss not only the Ministar but his whole Ministry and the administration.

I was saying that when the blueprint of the Rajasthan Canal was framed we were in a hurry because we wanted to divert the waters from Pakistan and therefore, just an aerial survey was made and hurriedly this blue-print was made-let us confess it-because we wanted to use all these waters but a detailed survey was never made. Even now 1 can challenge the Agriculture and Irrigation Ministry if they can prove that they can be able to irrigate so much of land in the second stage of the Rajasthan Canal. They cannot.

Secondly, even if I assume that they will put these waters to their optımum use and irrigate 8 million hectares of land in the second stage for wheat and other crops, the rest of the Indian desert would continue to starve. We will live in an oasis of affluence in vast desert of poverty and want and deprivation. Famine will continue to stare us in the face and the cattle wealth will continue to be depleted and people will continue to starve and face thirst, whle these waters are more than adequate to solve all the problems of the entire Indian deserts.
Instead of using water extensively for crop husbandry, this water should be used intensively. It should be dispersed widely all over the desert for growing green fodder and fruits and drinking purposes and industrial purposes.

As a matter of fact, agriculture of crop husbandry has been banned all over the world in deserts. And, agriculture of crop husbandry should be banned even in our desert, but that
can't be done unleat altaraative economic and proflable occupations are made available to the people. That can be made avallable to the people it, the waters of the Rajasthan Canal in its second stage are dispersed widely through lift canals and through pipelines.

Now, Madam, the second stage of the Rajasthan Canal runs parallel to our borders. About 250 mile long border is still left. Let us not forget that this Canal will also be a Defence Canal. If it is extended right up to the end of the border, Bakhasar, then the whole of this border is secured. There is not much of lift involved; either. For a very short distance a small amount of lift is involved; otherwise the whole area is a natural gravitational slope. So, it is my plea that this carsal should be extended right up to Bakhasar which would als? serve as a defence canal all along our border.

Secondly, nowhere in the second stage of the canal should crop husbandry be allowed. Besides the main canal running right upto the end, we should have six or seven canals through lift or pipeline running across the desert from north to south. Thus we will have seven stretches of green belts and wind-breaks On both sides of the seven lift canals and on both sides of the matn canal let people grow fodder 'and fruits The entire population in the desert could be settled by means of these seven or elght lift canals Then the whole economy could be converted into milk economy, fruit economy and wool ecc. วəny, as I said earlier! Then, millons and millions acres of land would be liberated from the plough over a short period of 10 years The entire region would again be covered with green vegetation, Jush vegetation, that would open up grazing areas for sheep and cows. This is the only method by which we can utilise the water to the optimum use. Otherwise, the drinking problem gannot be solved and the ecological problem cannot be solved.

Our people are prepared to pay more. I do concede that it would be costly. You can collect double the charge from the uitt. We are prepan ed to pay double charge. We see that the additional cost would be about Rs. 140. All right. Take it from us. The desart people are prepared to pay even Rs. 200 or Re. $\mathbf{3 0 0}$ or Rs. 400 per hectare for this water because for them this water would be nectar. Let it be metered. People are prepared to pay. For small patches of land, let water be metered and used only for fodder and frumt. The whole economy will change. The ecological balance will be restored and the desert population will be permanently insured against recurring drought.

There is no other solution, no other alternative to this. Otherwise you will only go on spending money over drought-prone area programmes, you will go on spending money over desert-development programmes, but nothing will come out of them, because, human greed and human aggression through the plough has gone to such an extent that there is no alternative.

Therefore I would urge upon the hon. Minister to discuss thoroughly this problem of the second stage of the Rajasthan Canal in much great detanl and then decide what is to be done regarding the second stage.

I have only two more points to deal with.

Madam Chairman, there is a talk about land army in our country. I do not know what is the concept of it? But, I want to suggest a proposal to organise a land reclamation army. In our country, we have about 7 milhon hectares of saline lands; they are barren; nothing grows there. Now, the scientists have proved that a direct application of gypsum will rectify these lands. This is a very simple thing. We have an inextians-

## [Shri Amrit Nahata]

tible reserve of gypsum in our country. It has to be mined and it has to be pulversed and to be applied to those lands.

Then we have about 11 million hectares of ravine lands all along the banks of the rivers in U.P., Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat. These lands are only to be levelled. We need only bulldozers. Let this bulldozer, a symbol of oppression, during the emergency, be used as a symbol of youth power. Can't we organise the youth army which will reclaim these millions of hectares of lands and settle them there to cultivate these lands?

I would request the Minister for Agriculture to give a thought to it. Lastly, the other day, my senior colleague, Shri Dwarka Nath Tiwary was giving some figures about the agricultural yield in Japan and Taiwan. The Minister of State for Agriculture was saying that because there is a very high rate of investment in those countries, the yield is high. But, he again missed the point. Now, it has been established that the smaller countries of the world are the most advanced in farm technology and agronomy. It is not the Soviet Union or America. They are the most backward countries, as far as agronomy is concerned. But Japan and Taiwan, South Korea and North Korea are advanced in this field. The smaller the country the more advanced it is. Ours is also a small country. We have more population on lands than many other countries have. Now, it has been established that even in our country the optimum size of landholding is 5 acres. Beyond that, the land will go on giving diminishing returns. This is so.

With the present farm technology that is available; when it improves further; the size of the optimum plot will be reduced further. In our country, the conditions are ideal for
intemalve kype of taryntug. The maller the country, ereater would be the yield it would bring. So smaller the holding yreater would be the yield. Other thing being equal, with same amount of investment and technology, if there is one man who owns hundred acres of land and if there are ten men who own ten acrea of land each, the yield of the land held by ten men will be more than what a singleman holding hundred acres of land can get. This has been scientifically ostablished. There is no other solution to the land problem of our country; there is no other solution to the problem of rural unemployment in our country. The entire emphasis on agriculture and farming would mean only another ristortion in the economy, unless and antil land-reforms are implemented in a true spirit.

One last sentence and I have done. There is no question of money. We have invested in citiqs. But what has happened? Have the cities become rich? There is as much poverty, squalor and deprivation in cities as in villages. We have, of course, palatial buildings, air-conditioners and cinema houses in the cities. If we want, well, there may be some airconditioners and some palatial buildings in the villages also. That is not the meaning of rural development.

If the money is going to be invested and if development is really meantingtul to thie people in the countryside, land reform is a must and there is no escape from it.

SHRIMATI V. JEYALAKSHMI (Sivakasi): Madam, Chairman, I thank you very much for giving me this opportunity to participate in the discussion.

As you said, I represent the rural constituency and so, I hope, you will be a little considerate to me.

MR. CHAIRMAN: I hope you will also be a ittle considerate when I ring the belll

ERHADATI V. JEYALAKSHMI: You'wald that the rural area membera will get more time.

MR. CEFATRMAN: I am sorty you have misunderitood me. I said that a large number of Members come from the rurel areas. Please cooperate with the Chair. When I ring the bell, you have two minutes more.

SHRIMATI V. JEYALAKSHMI: 1 would like to finish my speech within the time allowed.

Madam, Chairman, the cultivable area in India is 161 million hectares and 27 per cent of it is irrigated; 19 million hectares of land are irrigated by river water. Tanks, and wells including tubewells and other water resources irrigate 24 million hectares. This shows that 118 million hectares of land is dependent on the mercy of weather. The Estimates Committee in its 12 th Report on page 8 says:
"The Committee note that at present the average annual flow of the various rivers or groups of rivers in the country is estimated at 180 million hectare metres and utilisable flow is about 70 million hectare metres. Of this, only 25 million hectare metres has been utilised at present. The Committee consider that to meet the food and fibre needs of the increasing population of the country, it is of the utmost importance that high priority is given to the utilisation of the utilisable flow of the various rivers or groups of rivers in the country."

The same Committee recommended:
"The Committee consider that for the proper management of the rivers and waterways as also for optimum utilisation of the utilisable water in the overall interest of the country, it is but appropriate that the Central Government should play an active role in the davelop. mant and use of water resources. For thim purpose, it may aleo be
desirable that a National Water Policy is evolved in consultation with the States. The Committee would like Government to saek the cooperation of the State Governmonts in this regard and examine the question of enacting suitable legislation under Fintry 56 of the Union List of the Constitution."

Madam Chairman, unless and until the government enacts a suitable Jegislation or amend the Constitution, you cannot utilise the natural resources like water and power and the various inter-State river disputes which are pending now camnot be resolved. The basis of agricultural self-reliance is irrigation and none can deny this fundamental factor.

No doubt, our ICAR has considerably contributed te country's agriculture. But my impression is that the Government has failed to popularise the research work and technology among the farmers. That is why in India the yield of rice is one tonne per hectare whereas it is four tonnes in Japan, Taiwan and Korea. The requirement of rice in our country is 120 million tonnes and the production is only 74 million tonnes.

As regards the procurement policy, our farmers are very unhappy. The Agricultural Prices Commission which was constituted in 1965 needs to be re-constituted. The economists in that Commission are mostly urban elites and they are interested only in the urban consumers. The officials in the Commission sitting in their airconditioned rooms in Delhi-without any practical knowledge about agriculture-are fixing the prices. I request the Minister to set-up a tripartite commission consisting of officials, consumers and the farmers. It should be done not only at the Central level but also at the State level. Then alone justice would be rendered to the farmers in the country.

Madam Chairman, another disheartening factor is the paddy pro-

## [8hrimati V. Jeyalakshuai]

curement policy. We have no grudge against the wheat growers. But why this disparity in prices should exist. The price of wheat is Rs. 112 per quintal whereas it is only Ra. 77 per quintal for puddy. While intervening in the debate the Minister of State, Shri Bhanu Pratap Singh ssid that it was a traditional one and has been there for the last 30 years. Heaven won't fall if the tradition is broken. If it is so, why the Janata Government had hurriedly reduced the traditional subsidy for foodgrains? In 1977 the subsidy for wheat, millets and rice per quintal was Rs. 24.14, Rs. 13.39 and Rs. 1.85 respectively. In 1978 this was reduced to Rs. 23.99. Rs. 13.24 and Rs. 0.04 respectively. The reduction of subsidy in the case of wheat and millet was 1 per cent whereas in the case of rice it was 97 per cent. Why is it so? Is it because the wheat lobby is powerful and paddy growers have no lobby at all. I would like to quote from your report:
"During the financial year 197677, an amount of Rs. 508 crores including Rs. 106 crores on account of arrear for the previous year was paid to the Food Corporation of India as subsidy on foodgrains transactions. During 1977-78, an amount of Hs 480 crores had been provided in the Budget provisionally."

In this amount of Rs. 460 crores. I do not know how much aubsidy has been given to the paddy growers and the rice eaters.

I want to bring to your notice regarding the remark made by Dr Kissinger He said: "Food power is mightier than Nuclear power". Here I would like to quote Mr. Bhanu Pratap Singh who had once said in a Seminar.
"The Agricultural Economics Department of the Punjab Agricultural Ualversity has made a
thorough atudy of the impats of indirect taxes on agziculture in Punjab.

According to them, the burden of indirect taxes on various agricultural inguts as percentage of total original value was as follows: Fertilizer,-41.99; Pesticjdes-95,00 Oil Engines-9.31; Electric Motors26.73; Tractors-44.74; Tractors Parts-20.83; Diesel Oil-74.47; Moblle Oil-30.14. Those who insist that the prices of agricultural produce should be kept low, because these are essential commodithes, should also realise that those inputs, which go into agricultural production, are more essentiaן than the essential commodities.

Even in enhancing direct taxes on land there has been no sparing of effort. During the four years from 1971-72 to 1975-76, direct taxes on hand were raised from Rs, 106 crores to Rs. 190 crores i.e, by nearly 80 per cent."

While the Government insists that the agriculturists should contanue to supply agricultural produce at the old rates or only marginally increased rates, it in itself unable to provide services to agriculturists, such as supply of power and irrigation at the old rates"

So, Mr Bhanu Pratap Singh was very sympathetic towards the farmers, but I pity that his voice was a lone vorce and nobody in the Cabinet supported him. I will agan quote him what he had said in the seminar.
"In a democratic set up, unfortunately, the governments are more susceptible to pressures of public opmion than to reason and justice. In our own country, public opinion is judged not by what most people think or feel, but by what most vociferous elements of society are able to project. The cause of the agriculturists, who are largely disorganised, and are not in the habit of staging demonstration etc. has

> gone by default, Agriculturnate wall have to or yenise and made their voice heard."

So, now the tarmers of Tamul Nadu have raised their volces. I will not blame the Chsef Minuter of Tamil Nadu While your procurement price for paddy was Rs 770 only, the Tamil Nadu Government has fixed it at $\mathrm{Rs}_{8} 970$ per quintal and because of the policy of the Government of Indsa, we are suffering Simularly, three operational Rice Research Centres are to be set up $m$ the floodprone and pest endemic areas of Orissa and West Bengal Why can't such centres be set up in Tamil Nadu and Andhra Pradesh?

Now, coming to cotton, I would lake to quote the reply given to the Unstarred Question rassed by one Rajya C 'hi Mimber as also by Mr D D Desai in Lok Sabha I will read c the Question

> "Will the Minister of Commerce and Civil Supplies be pleased to state
(a) what $2 s$ the present market price of raw cotton produced in the country and imported from abroad, and
(b) what are the reasons for the difference in the prices?

The reply given by Shri Mohan Dharia is as follows
(a) A statement is attached
(b) International puices of cotton have been higher than prices of Indian cotton because

The reply is as follows
"(1) World prices are governed by natural market forces
(ii) World rarry over stock at the beginning of the season was low and the good demand during the season maintained the trend of hagh pricen,
(iii) Governmpant of Induy have been taking steps to keep the prices of cotion in the country at a reasonable level "

The Minister had decided to keep the price of cotton at a reasonable level. How" They are importing lakhs of bales from abroad in the name of losses the Government of India have pard to the Cotton Corporation of India more than its 200 crores It is fantastic and regrettable to note that the foreign farmerg have been given subsidies for cotton and oll seeds Do you want to crush the local farmers? Why not give 200 crores of that sabsidy to the Indian farmers so that they can also get an incentive and Lenefit by that subsidy,

With regard to chilly cultivation, Andhra Pradesh and Tamil Nadu are first in the list of its cultivation They dre trowing it as a main commercial crop Buit there is no price guarantee and the farmers are at the mercy of a few merchants who have export lucenses There is always price fluctuation also I request the Minister to arrange for the purchase of chillies through NAFED
I) $t$ ne kdi et it is mentioned that more money would be spent on rural development But quite contrary is the case and I would quote only from the report of the Estimatec Committee

MR CHAIRMAN You should try to conclude now and cut out quotations

SHRIMATI V JEYALAKSHMI T is pointed out

The credit-deposit ratio in rural areas worked out at 574 per cent d, against 10249 per cent in metropolitan centres at the end of 1976 The branches of banks in rural areas are acting as agents for diverting funds from villages to cities The Government had fixed an overall targit of lending to the priority sectors at 338 per cent of the total advances for 197879 but thll 1977 the advances to this sector had reached only

## [Shrimati .V. Jeyalatromi]

26.9 per cent. Conaidering the slow pace in the previous two years, it is doubtful that the target will be achieved by the end of the current financial year. The Estimates Committee of the Lok Sabha in its eighteenth report, has pointed out that owing to the lack of absorptive icapacity, the deposits renerated in rural and rockward areas find their way to urban areas and accentuate economic disparities. To arrest this, deposit moblisation schemes for rural and under-developed areas should go hand in hand with the formulation of development schemes so that the funds mobilised in these areas may be utilised for their development."

I request the hon. Minister to pay more attention to cattle insurance and farmers in drought prone areas, irrespective of categones should be covered by that policy. More schemes for dairy development should be taken up districtwise and chilling centres and milk processing units should be set up Like Amul and Mehsana dairies, units should be encouraged in all the states. Cattle feeds and medicines for livestocks should be provided to drought prone areas at subsidised rates

MR CHAIRMAN I have got a large number of speakers, will you please conclude now?

SHRIMATI V. JEYALAKSHMI: I shall conclude within two minutes. The reduction of excise duty on tractors upto 30 horse power should be considered, so that technology is taken to the farmers to modernise agriculture which will provide more employment by multi-cropping system. Finally, I should like to say a few words about fisheries. South India with its vast coastline has wide scope for fiahing industries. Under the suise
of improving, moderalsing and promoting exporte poor thermen have boen diecriminated. Only bis people with their mechanised boats are entering the industry. I underatand about the scandalous purchase of Mexican trawlers. Allotment of thene trawlers has been made to big monopoly houses by the officials of the ministry in Delhi without consulting the concerned coastal states. They have completely kept out of the Marine Products Exports Development Agency, which is exclusively dealing with the flshing industry.

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat. I am sorry. I am calling the next speaker. Dr. Periasamy.
*DR. P. V. PERIASAMY (Krishnagiri): Madam Chairman, after 30 years of independence, after having implemented five Year Plans, it is really regrettable that the rigours of livelihood of 80 per cent of our people have not been lightened. We have 1900 'akh acres of cultivable land out of which only 190 lakh acres are getting riverwater arrigation The waters of wells, tanks and tube-wells wet 240 lakh acres. It is not appalling that only 20 per cent of the cultivable land in our country gets irrigation in our country and the remaining 1470 lakh acres of cultivable land are dependent upon monsoon. It is not, in these circumstances, far from truth to say that in India agriculture even today continues to be a gamble in monsoon. The agriculturists are battered by the vagaries of weather and they continue to scan the sky for rain-bearing clouds. It is unfortunate that while the northern parts of our country are ravaged by swirling flood-waters the area of arid zone in southern parts is on the increase on account of acute drought year after year. No lasting solution has yet been sound for this lingering problem.

Madam, I will substantiate my con-
-The Original speech was deliveredin Tamil.
tentina that frimatim ts belag may lected by the fuxtalling allocation in
 tion projects.

| Eecond Iive Year Plan | $8.1 \%$ |
| :--- | ---: |
| Third Five Yeat Plan | $6.79 \%$ |
| Fourth Five Year Plan | $7.3 \%$ |
| Fifth Five Year Plan | $7.8 \%$ |

How do yau expect to cover more acreage under river-water irrication if such meagre allocations are made in the Five Year Plans for major, minor and medium irrigation projects?

Similarly, the allocation for agricul ture is also getting cut in each Five Year Plan.

| First Plan | $36.9 \%$ |
| :--- | :--- |
| Second Plan | $20.3 \%$ |
| Third Plan | $20.5 \%$ |
| Fourth Plan | $23.3 \%$ |
| Fufth Plan | $20.6 \%$ |

In this set-up, is agricuiture going to progress or going to recede? I do not know in which century the lot of agriculturists in our country is going to be improved. The price of chemical fertulisers, as compared to 1873, has fone up by more than $50 \%$ in 1978, just in five years.

| Urea | $43 \%$ |
| :--- | :--- |
| Ammonia Sulphate | $\mathbf{5 8 \%}$ |
| Calcium Ammonia | $58 \%$ |

I would like to know whather the jrice for the agricultural product has jone up at this rate during the past live years. How do you expect the ugriculturist to raise his output in luch a bleak environment?

The gituation geta alarming if you wee the invidious distinction in the cate of aubsidy being given to wheat and paddy. In 1977 sor whant the aubaldy per quintal was Ra, 24.16 and in 1978 It was reduced to 23.39 rupees. In 1677 the mubaddy for paddy wal Ra. 1.3 and it was reduced to four paise in
1978. Can the Agricultural Minietas. contradict that the cone of production. tor paddy in hiceber than that of whent? As if to add innult to injury, the procurement price for paddy is much lower than the cost of oulitivation, while for paddy it is substentially higher. While the rate of reduction in subsidy or whent is just $1 \%$, it is. about $97 \%$ in the case of paddy. Is it because that the rice-cultivators have not voted for Janata Party? I would like to know the argument of the Minister of Agriculture for such a. variation in the rate of subridy between two food-graing.

Chillies and bananas are being exported from Southern States, particularly from Tamil Nadu. The Banana Corporation is not encouraging ith financial terms the banana cultivators. in Tamil Nadu. I demand that a separate Corporation must also be gat up for Chillies so that their export can be augmented. The Central Government must energise the working of Banana Corporation so that it can be more helpful to banana cultivators.

Sir, the sugarcance cultivator in North gets Rs. 180 per tonne, while his counter-part in South gets only Rs. 80 per tonne. The recommendations of Agricultural Prices Commission and the Bureau of Industrial Costs and Prices are shoved aside by the Government. I would like to know the basis on which the price of sugarcane is fixed for different areas in the country. I don't think the Minister can take exception if I say that North is nourished and the South is depleted

Like the Rural Hlectrification Corporation under the aegis of the Agriculture Ministry, I demand that a separate Rural Water Supply Corporation must be canstituted so as to enable the villagers to get regular supply of water for cultivation. This Corporation must engage itnelf in the construction of percolation tanks, overhead tankg, mall and large tanks etc., for storing water. This orsanisation mhould also concentrate on exploring and exploiting underground water
[Dr. P. V. Periasamy]
resources in the country. This question assumes serious significance in view of lack of riverwater irrigation facilities. Here I would refer to the undersirable hurdle of providing ground water clearance certificate, which is hampering agricul. tural production in the country. There is also the restriction of 800 ft . and 600 ft . between two wells. This dampens the enthusiasm of small agriculturists. A cultivator for his 3 crops with the help river-water irrigation facility spends only Rs. 150 an acre, while with an oil engine he has to spend Rs. 1000. With electrification one need spend only Rs. 250 per acre, while an agriculturist depending on his cattle has to spend Rs. 1000 per acre. While the agriculturist with the facilities of assured power supply can deepen the well to the extent he likes, with minimum of expenditure, the agriculturist with the oil engine or with his cattle is at a disadvantage; his expenditure gets doubled up. That is why I demand, in the interest of increasing agricultural yield, the regulation of distance between one well and another well must be repealed. You take the case of a family of four members owing 5 acres and each one will be tilling 1.25 acre. How do you expect them to observe this regulation of distance and also submission of Ground-water clearance certificate? In other countries where 1000 acres are cultivated in one stretch by one set of people, such a restriction may be necessary. In India, it is meaningless and unnecessary. When we are unable tn supply adequate water for irrigation, why should such hindrances be put on the way of already harassed agriculturists? This system must be abolished forthwith. In fact, more incentives must be given for exploiting underground water resources by providing electric motors and pump-sets at subsidised prices. Similarly. insecticides and pesticides must also be supplied on time at minimum prices.

Here, I would also like to point out that the farmers do not get fair price
for their produce. For instance, the groundnut is sold at Rs. 50 a bag, which does not even meet the cost of production. But, at the time of sowing season, the seed-groundnuts are sold at Rs. 200 a bag. The seed-1 groundnuts are supplied in bulk to some middlemen on whose whims and fancies the cultivators are to depenit I suggest that the distribution of seed groundnut must be through Panchas yat Unions and it must also be ensured that the supply is regulated acre-wis cultivation. The price of seed-grounit nuts must also be reduced to the level, of procurement price at least, if not lower than that.

While thanking you for the opportunity given to me to say a few words I conclude my speech by appealing to the Agriculture Minister that he should minimise the hardships being undergone by the agriculturists and maxin mise the supply of in-service facilitie for them.

शी सुरेन्द्र विक्रम (शहजहांपुर ) सभापति महोदय, कृषि मंत्री जी ने जो श्रनुदानों की मांगें पेश की हैं, मैं उन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुग्रा हूं।
17.00 hrs .

किसान का हृदय बड़ा विशाल है । दुनिया में जितने उद्योग हैं, वे सब चारदीबारियों में हैं ग्रौर सब का इनशोरेंस है। लेकिन सिर्फ़ किसान का पेशा ऐसा है कि उस की बेती का न कोई इनशोरेंस है, न प्रकृति से उस के बचाव का कोई तरीका है। किसान ग्रपने खेत में जाता है प्रोर देखता है कि गेहूं की फ़सल बहुत श्रच्ठी है। खुदा-न-ब़ास्ता रात को ग्रोला पड़ जाता है । सुबह् को किसान देखता है कि उस की फ़सल म्रोले ने बर्बाद कर दी है। तब वंह अ्रपना मन मसोस कर, अ्रपने बच्चों को समझा कर, फिर उसी खेत की जुताई, बुवाई ग्रोर उसको पानी देते भें लग जाता है । हमारे किसान भारत के सात लाख गावों

में बसे हुए हैं। -उन की उवेक्षा कर के हम भारत की तरक्की नहीं कर सकते । मैं कृषि मंत्री जी को फिर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बजट में कृषि उत्फ़दन की ग्रोर घधिक ध्यान दिया है। ग्रभी तक पिछलो सरकार की तरफ से यह क्षेत्न उपेक्षित रहा है। उसी का नतीजा यह रहा है कि हमारे पिछले प्रधान मंत्रो कटोरा ले कर रूस ग्रौर ग्रमेरिका से भीख मांगते रहे हैं । यह्ह इतने बड़े कृषि प्रधान देश के लिए शर्मनाक बात है । शब यह शुभ लक्षण है कि कृषि की नई स्कोमों के लिए 150 करोड़ हपये का प्रावचान किया है।
17.02 hrs.
[Shri N. K. Shejwalkar in the Chair]

मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा प्रौर कुछ बातों की ग्रोर मंत्नो महोदय का ध्यान बाकाषित करना चाहूंगा । एक तो किसान की काप का दैवी ग्रापदाम्रों से इंश्योरेंस बहुत जहारो है क्योंकि उस के पास ग्रौर कोई चारा नहीं है । सरकार उस की इतनो ही मदद करती है कि लगान अ्रौर अ्राबपाशी स्थणित कर देतो है लेकिन वह बाद में उस से घसूल को जाती है तो वह कहां से लाए ? 7 लाब गांवों में बसने वाले जो किसान है उनके पास न रहने के लिए मकान है न ग्रपने बानवरों को बंधने के लिए कोई जगह है । बह्ह धीरे धीरे कर्ज से लदता चला जा. जा रहा है । इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत के किसानों के लिए जो कुछ भो सुचिधा। हो सके वह दी जाय ।

बड़ी बड़ो इकीमों के बारे में मं मंत्री जी से यह कहना चाह्दूंगा कि उनका उपयोग झ्यैर उन का फायदा बड़े बडे फार्मर्म तो जरूर उठाने है बेकिन छोटे किसान तक वह फायदे नहीं

पहुंच पाते । इसलिए किसान के लिए प्रशिक्षण केन्द्र हों ग्रौर उन के लिए उपयोगी वस्तुएं जगह जगह चिकास क्षेत्र के स्तर पर या ग्राम समाज के स्तर पर सहकारी स्टोर खोल कर उन्हें उपलब्ध करायी जायं। एक ग्रोर बड़े दुख की बात है कि किसान के उपयोग्र में ग्राने वाली चीरें चाहे वह ट्रैक्टर हो, हल हो, मेस्टन प्लाक हो चाहे श्रेशर हो, इन सब की कीमत दिन दूनी रात चौगुनी हर साल बढ़ती जा रही है। जिस हिसाब से इन चोजों की कीमत बढ़ती जा रही है उस हिसाब से किसान को श्रपनी. उपज की कीमत नहीं मिल पाती है । किसान दिन रात परेशान रहता है। जहां किसान का लब्ज ग्राता है वहां में छोटे किसान की बात करता हैं मैं छन बड़े बड़े फार्मर्स की बात नहीं करता हूं जिन को कि सारी सुचिधाएं प्राप्त हैं या जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो ग्रपना इनकम टैक्स बचाने के लिए किसान के नाम पर थोड़ी सी जमीन ले लेते हैं ग्रीर उसमें इतनी उपज दिखाते हैं जितनी कभी हो ही नहीं सकती है । मैं उन छोटे किसानों की बात करता हूं जो गांवों में बसते हैं ग्रौर -परेशान रहते हैं ग्यौर जो ग्रभाव से हमेशा पीड़ित रहते हैं।

इस चक्त कृषि राय ज्नंत्रो जी यहां पर नहीं हैं। घह रहते तो झ्रच्ठा था क्योंकि वह मेरे साथ यू॰ पी० झ्रसेम्बली में दस पन्द्रह साल तक रहे अ्रौर किसानों के लिए हमेशा फोरम ग्रादि बनाते रहे जब कि वह्र प्रतिपक्ष में बैठते थे। लेकिन सरकार में ग्राने के बाद उन की उस तेजी में कमी जहरू ग्रा गई है । पता नहीं उन के सामने क्या मजबूरी ग्रा गई या क्या चश्मा उन्होंने लगा लिया जिस के कारण उन्हें किसान की परेशानी दिखाई नहीं देती है। किसान की बति तो उन्होंने बहुत की ग्रोर किसान के लिए उन्होंने बहुत सी स्कीमें भी बतायीं लेकिन जब वह मर्वनमेंट के बाहर थे तो किसान के
[श्री सुरेन्द्र विकम ]
लिए बहुत कुछ कहा करते थे, श्रब उतनां उत्साह्ट उन के ग्रन्दर नहीं दिखाई वेता । या तो उन के सामने कोंई प्रशासनिक मज़बूरी हो या मंत्रिमंडल के स्तर की मजबूरी हो, उन की तेजी में कुछ कमी जरूर ग्रा गई है। मेरा उन का तो बहुंत साथ रहा है, सन् 57 से ले कर 74 तंक यू० पो० अ्यसेम्बली में रहे हैं। वह हैमेश किसानों की समस्यांभ्रों के प्रति जागरूक रहते थे।

किसानों के लिए पशुपालन का भी बड़ा महत्व है। छोटे छोटे गांवों में पंशुपालन, भुर्गी पालन अ्रौर ग्रच्छे किस्म के जानवरों का पालन, इन के लिए भी प्राबधान होना चांहिए। दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि बहुत से पशु पक्ष्ती भी खिती के लिए अ्यनिवार्य हैं लेकिन उन का भी बैलेंस धीरेघीरे बिगड़ता जा रहा है, कुछ तो शिकार के कारण ग्रौर कुछ एभंसपोर्टं के कारण । बहुत सी चिड़ियां यहां से एक्सपोर्ट कर के बाहर भेज दी गई । बन्दर बन्द कर दिए गए । बहुत सी चिड़ियां खिती के लिए उपयोगी थीं इस माने में कि एसे जो बहुतस से कीड़े मकोड़े होते हैं जो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं उन को वह खा जाती हैं। एक मर्त्तबा सन् 46 में चीन ते फैसला किया कि गैरैया नाम की ओ्रौर मैकबाइ नाम की चिड़िया जो हैं उंन को मार दिया जाय, वह सोरी फसल खराब करती हैं। वह्ट सारी चिड़िया मारे दो गई । लेकिन बादद में वहां एसे कीड़े पैदा हुए जिन को वह चिड़िया खा जाती थी । उन्होंने सारीं फेस़ेल ख़ा डोलो। तब ज़नंको ग्रपऩा फैसला बदलना पंड़ा - घ्रौर फिर दूसरें देशों से वह चिड़िया उन को श्रपने यहां लांनी पड़ी। इसी त्रह शि़ार के बारे में में कहुना चाहूंगा, बहुत से जानवर घ्र्रोर चिड़ियां ऐसी है जिन का बन्द सीज़न में भी शिकार होता है ।.

## मैं इस सैंबन्बन्ध में एक की मिसॉल देने

चाहूंगा । हमारे उत्तर प्रदेश के देहरादून के इलाके में दिसम्बर, 1977 में विदेश़ राजनयिकों ने शिकार खेला । पहली घात तो यह है कि इंन्होंने कोई ग्राजा वन विभा - से या विदेश fिभाग से नहीं लीं जो कि नियमानुसार उनकं लेनी चाहिए थी। वे निश्रा राज, नविक थे ग्रौर उनके लिए पर्मोशन की कोई दिक्कत नहीं थी फिर भी़ उन्होंने कोई ग्राजा नहीं ली। बिना श्राजा के ही वे शिकार के लिए गए अौर स्पटेत्र डीयर का शिकार किया जब कि वह क्लोज्ड सीज़न था। उत्तर प्रदेशे के बन विभाग के ग्रधिकारियों ने उनको पकड़ा लेकिन चुंकि वे विदेशी थे इसलिए उन को बन्द करना श्रपनी सभ्यता के विरुद्ध समझा। उन्होंने विदेश मंत्रालय से शिकायत की। इसी सन्बन्ध में मैं ने भी एक प्रश्न किया था तो उसका जबाब यह दिसा गया-० भी लिखित नहीं, चुपके से बुलाकर--कि उनसे हमारे सम्बन्ध बड़े श्रच्छे हैं। लेकिन श्रच्छे सम्बन्धों का मतलब यह नहीं है कि वे हमारे यहां डकतती-डाल दें । ऐसी बातों के चलतें ग्रगर सम्बन्ध बिगड़ भी जाये तो भी कोई बात नहीं है । नेहरू जी के ज़माने में हमाये सम्बन्ध चीन के साथ बहुत ग्रच्छे थे, वे हिन्दी चीनी भाई भाई कहते थे लेकिएद्यु उन्होंने हमारी ज़मीन हड़प ली ग्रौर हमाओे देश्न पर हमला भी कर दिया.। तो मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस बात पर विशेष ध्यान दें।

दूसरी बात यह है कि दिल्ली, बन्बत्रक्ष लखनऊ जसे बड़े शहरों में बहुत से होटलँफ में तीतर बटेर क्लोज्ड सीजन में कहां से मिल जाते हैं ? वह कहां से ग्राते हैं ग्रगर उनकते पकड़ कर लाया नहीं जाता ? ग्रगर नियम के विरद्ध काम होता है तो श्रापके पास मर्षोनऱ्ऱ है जिसके जरिए से ग्राप इसको चैंक कर सकते हैं । भग्रार कोई नियम बना हुंद्रा है ती उँका पालन होमा ही चाहिए चांहै उसका उल्लंघन किसी भी क्यां व

हो । कानून का पालन न किया अखे-यह् बड़ी अंीब बात है ।

जहां तक fंसचाई का सम्बन्ध है, इसर्मं
 हिए। । जो बड़े किसान हैं वे तो श्रपना बवेल लगा लेते हैं लेकिन जो छोटे किसान हन्तों को परेशानी उठानी पड़ती है । अलिए ग्राप सारी सुविधायें छोटे किसानों के निए उपलब्ध करायें । सीलिलग की मो बात है उसकी मूं ताईद करता हूं अ्रौर ाहता हूं कि उसका पालन होना चाहिए । एखिनों तथा पिछड़े लोगों को जो ज़मीन『ंवित की गई, जो श्राज भी श्रावंटित की जा रही है उन ज़मोनों पर उनको श्रगर फला मिलता है तो उनकी फसल उजड़ बताती है । ग्रगर उनको ज़मीन पर कबजा भी:मिल जाता है तो वे उस पर खेती नहीं कर जाते हैं

गन्ने की जहां तक बात है, उत्तरหदेश में उसकी बड़ी दुर्देशा हुई, गन्ने का नाश हो गया स्रौर अ्रभी भी गन्ना खड़ा हुग्रा है। मैं स्वयं ग्रपने गन्ने की बात बताता हूं कि मैं बरेली में फरीदपुर सोसाइटी का 1943 से मेम्बर हूं, एम० पी० हूं, लेकिन वहां पर इतनी बंर्गलगग हुई कि मुझे भी शिचयां नहीं मिलीं। मेरी परियों पर दूसरों का गत्ना सप्लाई कर दिया गया । यह बड़े शर्म की बात है । मैंने उत्तर प्रदेश के मुछ्य मंती को लिख रखा है लेकिन गन्ने की द्बूर्दशा हो रही है।

एक मेरा सुझाव यह है कि जहां जहां पर ऊसर है, जहां पर उत्पादन नहीं होता है वहां पर बड़े बड़े तालाब बनाये जाय प्रौर तननें मछली पालने का काम शुरू किया जाये । ग्याजकल जो बड़े बड़े कारखाने हैं उनको बनाने के लिए खेती योग्य बढ़िया ज़मीन ले ली जाती है। मेरा सुझाव है कि जो तमाम अस्सर ज़ीनें पड़ी़ हैं उन पर कारखाने लगायें

जायें। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की बहुत ज़मीर्नें पड़ी हूई है। दिल्लो लखनऊ लाइन पर ही सडाला स्टेशन के पास हजारों एकड़ ज़मीन ऊसर पड़ी हुई है जहां ग्राप ने तो फारेस्ट लगा सकते हैं न कोई फसल पैदा कर सकते हैं । ग्रगर कारखाने लगाने हों तो उनको चहां पर लगाया जाये। इस के ग्रलांता चहां पर बड़े बड़े तालाब बना कर मंछली पालन का काम शुरू किया जाये ।

श्रीमन्, शाहजहांपुर भें गन्ना ग्रनुसन्धान केन्द्र है । पिछले साल में इस केन्द्र ने बहुत अ्रच्छा काम किया है, गन्ने की नई-नई किस्में निकाली हैं ग्रौर यू० पी० भर को सप्लाई किया है । मैं चाहता हूं कि केन्द्र इस को श्रधिक सहायता दे ताकि इन का काम ग्रौर ज्यादा श्रच्छी तरह से हो ।

ग्राज धान के बतरे में एक प्रश्न किया था 1 मंतो जी ने जवाब दिया था कि कुछ क्षेत्रों में फटटलाइजर का उपयोग ज्यादा बढ़ने से धान का उत्पादन कम हो गया है । मुझे इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि जो हाई-इल्डिग वैराइटीज़ का धान पैदा हो रहा है, वह खाने में ग्रच्छा नहीं है। अ्याप कुछ इस किस्म का. एक्सपेरिमेण्ट करें कि बासमती टाइप 9 की तरह की हाई-इल्डिग वैराइटी पैदा करें, इस को लोग ज्यादा पसन्द करेंगे।

हमारे यहां देहातों में श्रच्छी नस्ल के गाय, बैल अौर भैंसों की कमी है। यह तो: ठीक है कि झ्राप ने जो नई परियोजना चालू की है, उस के झ्रन्तर्गत बहुत सी श्रच्छों नस्ल की भैस खरीदवाई हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में ग्रच्छी नस्ल के जानवरों की बहुत कमी है-इस झ्रोर श्याप को ध्यान देना चाहिए ।

ट्रैक्टर की कीमतों के बारे में बहुत चर्च हुई है । चेग्र्रमैन साहब: अाप के

## [री सुरेग्द्र बिकम्य]

द्वारा माननीय मंबी जी से हाष जोड़ कर मेरी प्रार्षना है कि इन की कीमतें कम की जायं तथा जो छम्प्लीमेष्टस है उन के दाम भी कम किये जायं।

थी मनोहर लल (कानपुर) : ठाकुर हाष कीसे जाडता है ?

भी सुरेण्ड किणम : मभ्यता से हाथ जंटने में कोई बुराई नही है, नवजाना पच्छा है। दज्जन मे नकं मिने नं भर्छा है, बेदज्जती से स्वर्ण मिले ता उन व्वर्ग की ऐसीन्तंसी।

## मै इनता हो निबेदन कग्ना चाहता

 था ।SHRI K. SURYANARAYANA 'Eluru): There can be no two opinions in this House that agriculture is not a political matter, that it 15 an economic issue concerning the entire country. Eighty per cent of our population is still depending upon agriculture. whether it is the agricultural labourer or the kisan This as well as the previous Government have not been considering their problems in a proper way, in the way in which they should have been considered. They appoint committees of experts, consisting of people who have no experience of agriculture. The committees give some reports, and out of them, only whatever suats the Government s accepted, while the real difficulties faces by the agriculturists are ignored. For instance, much has been said by our friends regarding paddy levy prices, but I will come to that later.

Now I want to deal with sugar. For the last 15 years Government had iseen stating that the sugar industry shoill be developed in the rural sector by the growers themselves on cooperative basis. Beheving this, so many growers have themselves constructed co-operative sugar factories. Their fate is very miserable now. You may ask why
only the co-operative sugar factories should grumble and not the other sugar factories. The other sugar factories have their own methods pf manidulating their accounts, they have got other industries also to depend upon, whereas the co-operative sugar factory is owned only by the innocent farmers. They cannot manipulate their accounts, they cannot cheat the public and the consumers. They are the cane producers, they are the manuacturers, and they are also consumers.

So, three types of people are involved in the cooperative sector. When 1 brounght the disparity to the notice of the Government, they said that the northern people are suffering pecause the yield is low and the recovery is also low and that is why, they should be helped. Then I told the Minister: "Why don't you ask them to grow wheat?" When you are giving only one price to the entire people, why do not you adopt the same policy to all the factories and to all the growers?You are not considering all these things. For the last four years. I have been demanding to appoint a committee to enquire into the affairs of cooperative sugar factories. One Mr. Marathe, an economist of the Bureau of cost and Prices made the study some time back. I say that this is a mis-calculation by the Tariff Commission which is headed by one Mr. Sampath. He has to get some favours from the previous Government and that is why, he has increased the price from Rs. 149 to Rs. 440 and for Andhra it has come down from Rs. 149 to Rs. 117. There is no basis in the calculation. 1 asked this question from the Government but uptil now there is no answer to that. When I asked a question from Shri Barnala, he answered on 14th November, 1977:

[^4]
#### Abstract

of their performance characteristics in place of the current geographical zoning. The report has also made recommendations regarding relief to sick units, prevention of diversion of sugarcane to its less efficient use in the manufacture of gur or khandsari, sharing excess realisations on the sale of non-levy sugar with the sugarcane grower etc. Government have accepted the recommendations relating to levy sugar prices being based on the minimum notified price, but have decided that each factory should be individually considered for the purpose of fixing the price of levy sugar."


I want to know whether they considered all these things. They are increasing the price to the factories in nothern India only. I wrote a letter to the Prime Minister and he replied to me on 4th February, 1978 saying:
"I have received the memorandum signed by you and eleven other Members of Parliament from Andhra Pradesh in which you have referred to the state of the sugar industry in Andhra Pradesh and have urged for fixation of levy prices at the level recommended by the Bureau of Industrial Costs and Prices. Levy prices are fixed after careful consideration of all relevant factors, and I doubl if any revision is justified."

But they are justifled in case of these people. Give them one thousand rupees, I am not bothered. But give us whatever we have to get on the same basis the remunerative price. Several States have represented to you. On what basis did you increase their price? Somebody said on the basis of recovery. In Andhra Pradesh, the recovery is 9.24 and our price is from 117 to 157 whereas in Bihar, the recovery is 9.24 but the price is 237 to 292. The same case is applied to other places where the climate does not suit the sugar crop. Why don't you not prevent them from growing sugarcane?

The Government says that in the entire country the cooperatives should be encouraged. Mr. Morarji Desai has worked in the cooperatives. He has confidence. But in spite of all these things, we are losing heavily in cooperatives.
The other day, I also received a telegram from my factory at Bhimadole. This is the fourth year that they are losing. This is the telegram I have received:
"Crushing upto Fifteenth April One Lakh fiftytwo thousand eight hundred eighty metric tons. Expected Cash loss 1977-78 season Forty lakhs loss including depreciation Sixtyfour lakhs. 1974-75 season profit of Rupees Six lakhs. Loss including depreciation Sixtysix lakhs. 1975-76 season cash loss Twentyone lakhs Fiftysix thousand. Loss including depreciation Fiftytwo lakhs fiftyfour thousand. 1976-77 season Cash loss Thirtyeight jakhs sixtythree thousand. Loss including depreciation Sixtythree lakhs fortyseven thousand. Total Sixtythree thousand. Loss including depreciation Sixtythree lakhs fortyseven thousand. Total Cash loss till 197778 season Ninetythree Lakhs ninetyone thousand loss including depreciation and development rebate Tuo hundred fortyfive lakhs fortysix thousand."
This is the state of affars of the cooperative sugar factory.
We have borrowed from the Union Bank. I am also a share-holdet I have paid Rs 4,000 . They have given me a loan of Rs. 6,000 Now, they have sent me a notice that I owe them Rs. 10,300 because whatever I paid is wiped away by interest. I did not get a single pre as dividend. Rs. 73 lakhs were borrowed from the bank by shareholders and credited towards the share capital. Who is getting all the profits? There is no reply from the Government. I told the previous Government also about it. I am now telling the present Government. The share-holders are now thinking to have a satyagrah.

## [Shri K. Suryanayana]

The Government is always saying. they are for the farmers. The previous Government also said it. But the farmers cannot wait for ycars and years.

What is the price that is being in other States? I have got the Statewise figures. In Punjab, it is Rs. 232; in Haryana, it is Rs. 187. In Andhra Pradesh, it is Rs. 159 which is lowest. This is the fate of sugar factories in Andhra Pradesh. We have encouraged the poor farmers to grow sugarcane. They have borrowed from the banks. They have formed cooperative sugar factories. Not only in Andhra but in the entire Deccan area, in the south, they have got cooperative sugar factories. All the sugar factories are losing heavily. Now, you want to penalise them for their efficiency in northern India. There is no possibility of growing more sugarcane. They wanted to grow more sugarcane. If this is the state of affairs, we will convert our sugar fields into wheat because there is no need for any investment. We have invested several lakhs of rupees there. We have borrowed from the banks. The banks are now giving notices to stnall farmers.

Coming to other crops, particularly, ise, the price fixed by the Government in Andhra Pradesh is only Rs. 70 or Rs. 75 per quintal of paddy whereas in other States, in Punjab and Haryana they are paying Rs. 112 per quintal for wheat. There are no purchasers of paddy in Andhra Pradesh. It is fantastic that disparity is being done in the case of Andhra farmers. Why is this difference even in prices? In north, there are also growers. In South, there are also growers. Why should they get Rs. 112 per quintal for wheat and why are we being paid only Rs. 75 for paddy. There is a disparity in subsidy even in the case of foodgrains. For wheat, the subsidy is Rs. 23.39 per quintal but for rice, it is only 4 paise which is an unrealistic policy. Are all these things happening because wheat is not grown in South India? The mind of the

Government is working like this. I would request the Government to give due consideration to all these things. The Agricultural prices commission or other commissions are not giving a reasonable consideration to our point of view. Since you are in the Government, they wanted to show some favour to North India. That is why they are doing all these things. I request you to give due consideration to South India also. We are also growers of all the crops as they are in the north. We are developing like anything. Therefore, I request you to give full and sympathetic consideration to our growers also in South.

Lastly, I would request you to expedite financial assistance for the completion of all the irrigation projects which have been sponsored by the Andhra Pradesh Government. There are projects like Godavari Barrage, Srisailam, Pochampad and Nagarjuna Sagar. We need several crores of rupees to complete these projects. The Andhra Pradesh Government has requested you to give financial assistance for the completion of these projects in the interest of the entire country. As you know Andhra Pradesh is a big agriculture-oriented State and Government should give due consideration for these projects which have been sponsored by the Andhra Pradesh Government.

The Government must give due consideration to appoint a committee for all these things regarding the construction of sugar factories. They must enquire into the affairs of the construction of sugar factories. Otherwise, the entire industry in the deccan area will be ruined. As far as north is concerned, these people are very near to you. They come here and sit over you and you are showing some favour to them. I also request you to give due consideration to our side also. I want to request Mr. Barnala to appoint a committee to go into the affairs of sugar factories, enquire all these things and then rectify the wrong ones, because we are also developing in a scientific way. Do not penalise us. We have developed with-
out any assistance from you. Please give encouragement to agriculture in Andhra Pradesh also. We are also having an agricultural industry and that is the only industry in rural areas. There are only sugar factories and rice industry in rural areas of Andhra Pradesh. If something good is done in northern India you should not feel happy that the entire country has become great, has become prosperous. Then I request Mr, Barnala to take one or two cases personally and look into the whole thing, as far as Andhra Pradesh is concerned, or in Maharashtra. We are not capitalists. We are having all cooperatives. Ninety per cent of the old sugar factories in northern India, 4050 years old sugar factories are managed by private people. But in Deccan area, more are in cooperative sector with latest machinery. Even the previous Government had ignored our views.

As far as Bihar and U.P. people are concerned, they have been given higher prices for sugar industry for sugar per tonne because they are near to you whereas we in South India are being paid less price, whigh is unrealistic, uneconomic. If we start growing wheat in the South will you give this much price, will you give remunerative price? As far as we are concerned, our climate does not suit this wheat crop. If you do not give due consideration to all these things, then we are going to change our crops; we are going to take to other crops which will give us some help. some food. My factory at Bhimadole in West Godavari district, for the last four years. has been working almost to full capacity. It was constructed by me after waiting for the licence for twelve years. There, the people are grumbling because they are not getting a remunerative price for the crop and a reasonable price for sugar. People there know my sincerity and honesty. That is why they are obliging me by electing me; this was the fourth time that they had elected me. Otherwise, they could
have necked me out of my constituency. I request Mr. Barnala to appoint a committee to inquire into all these things that I have pointed out.

The Bureau of Costs and Prices which had been asked to inquire into the sugar industry, have fixed six zones. Government have agreed to only those proposals which have suited them and they have not agreed to the other proposals which are beneficial to the farmers.

The previous Government also had not done well. I had charged the previous Government also because, first and foremost. I am the representative of the people. Though I have been clected on a Congress ticket. I have been elected by the people and I represent those people: therefore, I should help my agricultural community.

What is the Government's policy? Do they want to ruin all those cooperative sugar factories in the Deccan area? Do they want to favour only those capitalists in U.P. and Bihar. the owners of factories in U.P. and Bihat which are very old? There is no time for me; otherwise, I could bring several things to the notice of the Government.

Please have a Committec of persons who are interested in cooperative sugar factories including private factories, and inquire into all these things.

Government are comparing all those rotten factories which are 40 years old with the new factories that have come up, mostly in cooperatives, in the Deccan area!

I have already given one example, the economics of Bhimadole sugar mill. Government have penalised me. J want to make a humble request to the hon. Minister, Mr. Barnala. The previous Government had harmed, and this Government is also harming, the interests of cooperative sugar factories without knowing the real difficulties of the poor people.

One factory in my constituency has been constructed by me at a cost of

## [Shri K. Suryanarayana]

Ra. 3 crores. Factories with the same capacity with the same machinery have come up in other States at about the same time; 20 factories have been constructed, factories with the same capacity as mine, at a cost of Rs. 4 to 6 crores. Government have fixed a formula that whichever factory has spent more than Rs. 4 crores will be given all the concessions. I have also constructed my factory with the same material. It is not that they have constructed their factories with sliver or gold. They have constructed with steel; mine is also steel. But how is it that they have spent Rs. 4 to 6 crores? This should be inquire into I have constructed my factory at a cost of Rs. 3 crores in an area of 130 acres 1 have been penalised. I have been deprived of the concessions. In fact, I had negoliated the cost from Rs. 4 crores to Rs. 3 crores. After 12 years I got the licence. Now it is working with almost full capacity. I do not want to deprive the farmers of their rights. In my factory, the Managing Director is a Deputy Collector. Simply because they had spent lesse money, they should not be given all these concessions which are being given to the factories who spent more. After all, how did they spend more? They managed to get the same machinery at a higher cost, Rs. 2 to 4 crores. I demand from this Government that it should be inquired into. I had demanded the previous Government also. They are no longer in office. I would ask the present Government to inquire into these things. Last year Mr. Barnala had promised me; the Finance Minster also promised me that they will certainly enquire. How could the other factories have been constructed at Rs. 4 to 6 crores. It is a fraud. It should be inquired into. I want to make this appeal to Mr. Barnala. because he is also an agriculturist. I want to request him to appoint a Committee to inquire into all these malpractices in the sugar industry and help the farmers who have pat their earnings and burnt
their fingers in the sugar industry, particularly in Andhra Pradesh.

MR. CHAIRMAN: I would request Hon. Members to cooperate. Otherwise, they are taking the time of their own colleagues.

बी उमलेन (देवरिया) : सभापति महोंद्य, उबर के माननीय सदस्य ज्यादा ममय ले लेते है।

समायति मापेय : बह उन का भ्रपना समय है । श्रगर कोई माननीय सदस्य ज्यादा समय ले लेत है, ता उन के दल के प्रोर कोई मदस्य नही बोल पायेगे । घ्रगर श्राप भी वही चाहते है, तां क्याप भी ऐेसा ही कीजिए।

घो बटेशबर हेमराम (दुमका) : सभापति महादयय, मै कृषि मन्नालय के घ्रनुदानों के समर्थन मे खडा हुषा हूं। मुझ से पहले बालने वाले मब वक्ताश्भों मे यह् इच्छा प्रकट की है कि कृषि का कार्य श्रधिक से प्रधिक प्रागे बढे । लेकिन हम जानते है कि भारत मे केवल एक प्रकार के किसान नही है । उन मे से सब से छाटे किमानों की हालत बहुन ही बूरी है। बडे किसानों की हालत भ्रच्छी होनें के कारण व कृषि के लिए नमचाई का प्रबन्ध स्वयं कर सकते है । लेकिन छोटे छोटे किसान, जिन की जमीन बहुत कम होती है, ऐ सा नहीं कर पाते है । भारत मे ऐसे स्थान भी बहुत है, जहा कोई फ़मल नहीं होती है । ऐसंस ज्रमीन भी है, जिस पर लोग केवल बरसात के भरोसे ही खेती करते है । उन लोगों कां साल मे ग्राठ महीने बैठ कर खाना पड़ता है । नतीजा यह होता है कि धीरे-घीरे उन की परिस्थिति बहुत खराब हो जाती है 1

जिस क्षेत्न में सिचाई का किसी प्रकार का प्रबन्ध नहीं है, वहां पर लोगों की हालत इतनी छ़ाराब होती है कि काम की बोज में उन्हें भूषे रहना पड़ता है। हुमारे क्षेक्ष

में ऐसे बहात से किसान हैं जो पहाप़ों में रहते हैं प्रोर जो केषल बुरांी के जरिये बेती करते हैं। पहले जंगस उन लोगों का भरोसा कों। जंगलों से सूष्बी लकड़ी काट कर भासपास्स के बड़े गांबों मे बे घना हन का पेषा था। घब, जगलों को सरकार ने भपने फब्जे मे को लिया है। कन्झो में लेने के बाद जंगल के पेड़ों का कटना तो बन्द नही हुषा, वहद घोर ज्यादा बढ गया, लेकिन उन लोगों की जो रोजी यी वह छिन गई । हस का नतीजा यह्हु्वा कि उन लोगों की जनसष्पा घीरे धीरे-समाप्त हो रही है । जितनी जनसंब्या उनकी थी उस से श्राधी भ्राज हो गई है । पिछली सरकार ने बहुत कोरिश्र की कि उन लोगो को काम दिया जाय लेकिन काम के सम्बन्ष मे कोई विचार नही किया। उन लोगों को ऊपर से नीचे उतारा। वहा पर घोपडी बना दी लेकिन उन के लिए काम का प्रबन्ध नही किया। उन के लिए क्या धन्धा होना काहिए, क्या रंज्ञगार होना चाहिए, उन्हें जमीन देनी चाहिएं या नही देनी चाहिए इस सम्बन्ध मे उन्होंने कोई विचार नक्षी किया। इस का नतीजा यह हुपा कि जितने भी स्थानों में मकान बने थे के सारे के सारे मकान ध्राराभायी हो गए । एक भी मकान मे वह लोग बस नही सके । भाज उन की हालत इतनी बराब हो गई है कि उन का शरीर भी धीरे धीरे कमजोर हों गया भौर भोजन न मिलने के कारण नाना प्रकार की बोमारी मी उन कां होती है । यही कारण है कि उन की सख्या धीरे धीरे समाप्त हो रही है। सरकार के जिम्मे मनेक प्रकार के काम है । माज जगल लगाने का काम सरकार कर रही है लेकिन बह ऐसे जगल लगाती है जिस की फसल कुछ नही होती घोर जिस से जलाबन का भी काम नही होता है। बहा पर जो जंगल ये उन जगलों को काट कर लोग समाप्त कर रहे है । मे मती जी से निषेषन करना चाहता हू कि ऐले इलाके के भ्रंदर जो पेड़ लगाए जा रहे है वहा ऐंसे वेड़ लगाए जायं जिस की

फस्ल बा कर वह लोग जीवित रह सकें। भगर ऐते पेड़ सगाये जायें जैसे भाम है, यमरुद है, कटहल है तो निर्षित रूप से वे लोग उस की रका मी करेगे धोर अंगल भी बहां लगेगे । भाज जो जंगल लगाए जा रहे है उस मे एसी लकडी होती है जो किसी काम की नही होती है 1 यही कारण है कि बह जंगल धीरे धीरे समाप्त हो रहे है ।

दूसरा मेग निवेदन यह है कि सरकार भ्राज जिन दलाको मे धान की फमल के पर्यतरिक्त कोई फसल नही होनी है वहा दूसरी फसल लगाने का विचार कर गही है । हम जानते है कि विहार के ऐसे बहुत से इलाकों मे सरकार की घोर मे यह काम होता है । यदि सरकार की इच्छा हो जाय तो उन लोगों की परिम्थिति ठीक हो सकती है, सुधर सकती है श्रोर उस के लिए भैसा देने की भी कोई जलग्त नही है। सरकार तो पैसा देती ही है। लोकिन योजनाबद्ध तरीके से सरकार पैसा नही देती है। सरकार ऐसे लोगों को पैसा देती है जो खुद इम काम को नही करते । कई विभागों के द्वारा यह काम होता है। एक तो जो जमीन कट जाती है, खण्डित हो जाती है, वह उपजाऊ मिट्टी बह कर समुद्द मे न चली जाय. उस को पेड बना कर रोकने ेे लिए पैसा देती है। लेकिन सरकार ऐसं लागों को पैसा देती है जां कि ब्बुद उस जर्मान को बनाते नही है बत्कि दूसरे लोगो। के द्वारा बनवाते है । जो ठेकेदार ठेका ले कार बनाते है वह जितना वैसा मरकार देती है उस के भाधे से थी कम वैसा बर्च कर्ते है । भाज उस क्षेत्र मे हमाने विहार प्रान्त में बहुत सें ऐसे लोग है जो बाहते है इमे कर्ना, जिन की जमीन है बह चाहते है कव: सर्कार हम को पैसा दे दे तो जितना वैसा मरकार खचं करती है उसी पैसे मे हम जमीन भी बना लं । यदि दे उस जमीन का बना लें तो उस के समतल बनाने के बाद सरकार उस में सिबाई का मी प्रबन्ध कर सकती
[भी बटेश्वर हेमराम]
है धोर उस के बाद उस मे फसल भी लगाई जा सकती है । लेकिन ऐसा न करने के कारण बह पैसा बरबाद होता जा रहा है तो मेरा निबे दन है कि सरकार इस पर भ्रादेश दे कि ।तहा की जनता म्युद ध्रपनी जमीन को बना कर मिट्टी की रक्षा गग्ना चाहती है बहा खुद जमोन वाले का पैसा दिया जाय ताकि वह जमीन बन कर के तैयार हो जाय अ्मोर उन लोगो की हालत मी सुधरे । ऐसा समय भी भ्राता है कि जिम ममय उन लोगो को बाम नही मिलता है। उस समय से यदि उन लोलो को काम दिया जाय नो खुद वे खेत बना मेते । बढ़ा पर जमीन इतनी छोटी छाटी हो गई हे कि हालाकि लोग चाहते है कि हम बि मानों की मदद करे लेकिन छोटी छोटी जमीने होने के कारण वहा पर कोई फमल उगाई नही जा सकती है। किसान चाहता है कि हम उस जमीन पर गेंहु की फमल उगावे लेकिन वह फसस चर जाती है। यदि उस जमीन की चकबन्दी कर दी जाय नो उस पर फमन लगाई जा मकती है। इमके लिए सरकार का याजना बनानी चाहिए। जब तक चबबन्दी का काष नही हागा, नब तक किमानो की हालन मुधर नही मकती है।

दूमरी बात यह्ट हे कि श्रगर हृ इस देश मे गरीबो की रक्षा करना चाहने है तो उन की जमीन देनी होगी । भ्राज जो लाग खेती करते है उन के पाम नो जमीन नही है ने।नन दूसरी नरह तेमे भी लाग ह जो कभी भपन ब्बेन पर नहीं जाते, जिन्हाने जमीन देखी नही, उन के पास बहुत सारी जमीन है । जमीन के भरित्क्ति उन के पाम रोजगार भी है। इस लिए में निबेदन कग्ना चाहता हू कि घ्यगर आ्याप गरीबो की भलाई कग्ना चाहते है-नो एक प्रादमी के पास एक नोकरी या एक वेष्शा होना चाहिए। जमीन जोतने वालो को जब तक जमीन नही दी जायगी तब तक उन की हालत करी मी

नही सुष्वर सकती है । इतना ही कह्ट कर मैं भप्नी बात समाप्त करता हू ।

थी जरत बार्या (जबलपुर ) : समापति महोदय, मैं कृषि मत्रालय के श्रनुदानों के पष मे बोलने के लिए ख्बडा हुश्रा हू । मब मे उच्च मामला यह है कि इस देश के गाव की बेती के ऊपर कितने लोग अपने जीवन को निर्भर ग्बते है । यदि यह दृष्टि मिलेगी तो सारा भामला माफ हो जायगा । 70 प्रतिशत सैकडे से भधिक लोग इस देग मे कृषि पर निर्भर है। दस देका की 35 करोड एकड कृषि भूfि में 10 करोड एकड भूरि सिंचित है भौग बाकी 25 करोड एकड गैर-ससचित है । बन् 1945 मे जब देश्र भाजाय हुप्रा था तो 5 कराड एव्ड जमीन fसचित थी। विछले 30 साल मे श्रोर जनता पार्म के शासन के एक वर्ष को मिला कर इस अ्यवधि मे 5 करोड एक जमीन पर fसचाई की व्यवस्पा हा सकीं है। इस का मतलब यह है कि 150 वर्षों मे हम इस देश की सम्पूर्ण बेती को सीच सकेगे। एव मवाल को मे निर्तैर रबना चाहता हू कि इस देश के लिए पानी कितना जहरूी है । मभापति महोदय, भ्राप भी तो उस चम्बल वाले इलाके से है, भ्राप का मालूम हामा कि मुरैना जिंल मे जब तक पानी नही भाया था, तब तक वहा मेत मजवूर की रोजाना की मजदूरी कितनी थी-सबा रुपया या उेढ रुपया लेकिन श्राज उन को कितना मिलता हैप्रति दिन 9 रुपंये । भ्रगर बेत बहुत कमजोर है-तो 7 रुपया। मे प्राप के माष्यम से मती जी से वहना चाहता हू वि उन के पुरखों ते ह्रगर सब से बडा पुरषार्य किया था -पजाब मे, तो वह पानी ही था । उसी पानी के इलाके से भाप प्राये है। मेरी दृष्टि मे एक बात नही जम पा रही है कि हम बहुत सी चर्चाये घलाते है लेनिन इस देश की जो सब से बुनियादी बात है, बह पानी ही है । पजाब घोर हरियाणा

ऐसे प्रदेश है, जहा पार्वभियों के चेहरे बिले हुए हैं। बहां पर एक बेत मखदूर की रोष की मबदूरी क्या है ? धाज सब में ज्यावा द्रांजिस्टर की खपत बही पर है। सब से ज्यादा सड़के घ्राप को वही मिलेगी भौर प्रति व्यक्ति सव मे ज्यादा वूध भी श्राप को बही मिलेगा । किसान इस देश में सब से ज्यादा बिजली की ख्वपत वही पर करते है । पानी जब जाना है ता विस्रन जाता है, टैक्नालाजी जाती है होग गताब्दी उस पानो के साथ बह कर जाती है। इस देश का ₹तिहास भी पानी के बाज़ में ही करबट बदलता है। गगा-यमुना का इतिहास पानी के बाजू मे ही है । थानी पानी इस देश की सब से महती जबरत हैं। यद्र जनता सरकार किसान के गर्भ से निकली थी, किसान से वायदा करके भाई धीमें, सभापति महोवय, गाव से चल कर प्राया हू, मैंने घपनी मा के घ्राबंत मे पानी के लिए तैरते हुए श्रम्मानो को देखा है । भाज किसान की सब से बही चिन्ता बादल है, पानी की चिन्ता सब से बडी चिन्ता है, भ्रगर पानी न बरसे तब भी बिमान बिलसना है धोर ज्यादा बर्स जाय तब भी किसान विजबता है। ब्बेत से पानी का मम्बन्ध जोरु घोर मरे का सम्बन्ध होता है।

पिछली सरकार ने पानी के लिए कितना बजट रखा था- 1,032 करोड रुपया, लेकिन भ्राप ने क्या ग्रा है ? जिनके पुरखे पानी वाले थे, उन की श्रकल पानी से नही बुली, में भाप पर पेसा प्रारोप लबाना चाहता हू, ट्होंने कितना प्रावधान किया-केबल 1,166 करोड रुपये। माप शब बतलाइये -काम कसे चनेगा ? पजाब श्रोर हर्यिाणा मे श्राज मब में ज्यादा रोबनार है, वहा पपेक्ष हन्कम बती है, इन्सानो के षेहेते वहां बदले है, 70 फीसदी भावमी बेत पर निर्मर है। पानी के मामले मे आफसरणाही ने मब मे ज्यादा घच्छा कास किया है। हम भ्रफसरकाही पर बहुत

नोहमते लगाते हैं, बहुत सी बाते उस के बिलाफ कहते हैं, मि तो अफसरमाही के बहुत बिसाफ हूं भीर जानता हू कि वह पंभ्रेजी का दीवार के नीचे बेठी हृई है, जिस दिन मंप्रेकी की दीवार हट जायगी,उस को सबक मिल जायगा । लेकिन उसी घ्रफसर्शाही ने यदि सब से घ्षचछा काम किया है, उस के काम के यदि कही श्रछझे नतीजे निकले है-तो बडे कारबाने, छोटे कारबाने, इन् मे नही निकले, सिर्फ पानीवाला मामला ऐसा है जिस मे उस ने प्रच्छा काम किया है। उब प्रादमी कोई पुल बनाता है, पुलिया बनाता है, उैम बनाता है, तो उससे एक डर रहता है कि यदि यह कमजोर बनेगा, तो इस से हजारों लोग मर जयेगे, उस के भ्दन्दर का मनुष्य जागना है, उस को डर लगता है कि इसके टट जाने मे उसकी नौकरी को खतग पैदा हों जायगा। इर्मनिए मै कह सकता हू कि पिछली तीस सालो मे fसबाई के मामले मे 5 करोड एकड हम ने जो जमीन सीची है, उस में मब से कम प्रण्टाषार हुपा प्रोर उस का सब मे घ्रच्छा परिणाम पजाव में निकला । पजाब मे सब से ज्यादा छोटे उद्योग फनपे। श्राज हिन्दुस्तान मे साइकिलो की सख्या कराडो मे है। कितने बडे उद्याग हैकारो से लेकर ट्रैक्टर तब ठेलो से लेकर बसो नक, बाहन उद्योग में जिनने मजदूर काम करते है, उस के चौगुने मजाूर साइकिल उद्धोग मे लगे हुए है घौने छस उद्योग का ज्वादा हिस्मा पजाब मे है। प्राज मरकार छोटे उद्धोग को बठावा देना चाहती है-लेकिन जब तक उम का बेम नही बनेगा वे कैसे पनप सकेगे।

प्राज हम ब्बेत मबदूरों की बान क्गते चै। भाज नवमलाषट केंमे पैदा होता है बडे जमोदार घ्राज कहा जिन्दा है ? नडे़े जमीदार प्राज भाप को मत मे ज्यादा बिहार में मिलेगे, निर-fसचित हलाको मे मिलेंगे। भ्राज भगर सब मे ज्यादा खेत

जोर जमीन की लडाई होती है तों उस मे को कोन निकलेगा, वह्ही कगाली का मारा, गरीब बेत-मजदूर निकलेगा। याद रखनाबह देश, यह् ससद् श्रोर इस के लोगो के दिमाग कभी भी ठीक नही हुए है। यह कगाली का समुद्र, जो भाज हिन्दुस्तान मे बनु रहा है, ये सामान्ती-टापू याद रखे, ये ज्यादा दिन नही बचंगे, ये उस मे निश्चित रूप से बहेगे, । लेकिन यह देश इतना कूर हा गया है कि जिस तरफ ध्यान देना चाहिए, उस तरफ ध्यान नही दे रहा है । श्राज हिन्दुस्तान के झ्रादमी का तन पाच हजार साल से पिथलता है। यह तीस वर्षों का राज, जो म्राजादो का रजज रहा है, गाधी जी की कुर्बनियां का राज था, भगत सिह की कुर्बानियो का राज था, उन की कुर्बनियां के बाद जो राज वायम हुप्रा, उस का दिमाग श्ररी तक दुखम्त नही हुग्रा है, वह भ्राज भी श्रजीव तन्ह मे, हर तरह से मजबूरी बतलाता है। अभी हमारे स्टेट मिनिस्टर कह रहे थेगम्ना ज्यादा पैदा कर लिया, क्यो पैदा हुप्रा ? भाप षे किस तरह की योजना बनार्ह जो ज्यादा पैदा हा गया? कल गेहु ज्यादा पैदा होगा- तब भी इसी तरह की बात कह देना । भ्राज कृषि मत्नी जी के एक जवाब से मै चौक गया-प्याज श्रौर लहमुन इस देश में कितना पैदा हुश्रा है, इस की उन को ख्बर ही नह्ी है । ज्यादा वैदा हो जायगा, तो फिर भूनेे-सच्चे ग्राकडे छकट्ठे करेगे, फिर देश को कहेगे कि ज्यादा मत पैदा करो ।

इस देश का किसान सब में ज्यादा नुर्फलिम किसान है । बहुत से हमाने काथी यहा पर बहुत सी बात कह चुके हैं, हर्सलए के घहुत ज्यादा नही काूगा लेकिन यह कहना चाूरा कि फसल के मीके पर जों भाष तय होता है, 112 रुपये 50 पैसे प्रति किवटल इस सरकार ने गेहू का भाव रखा है घौर

यह कहते है कि बह पार्टी किसानो की पार्टी है, किसान के गर्भ से पाई है। मुदे तो ऐसा नही लगता लेकिन भगर भाई है, तो बेईमान, कमूत घोलाद है, कुजात पोलाद है । में चह भारोप लगा रहा हू । इन्होने जो 112 रुपये 50 पैसे का भाष रबा है, इस पर बाद म बहस करूगा। 7 संफला, फसल मे जो षैद्वा होता है, वह गोदामों में रखा जाए भौर सैकडा बैक उस को लोन दे दे, यह काम भाप कर सकते है। कृषाष के लिए बैंक है पौर भापने कई तरह के बैक खोले है लेकिन सै भाप को यह बता द् कि कृषि के लिए 1976 मे 432 करोड रुपया स्टेट बैक ने दिया है घोर 796 करोड रुपया भ्राप के जो सरकारी गष्ट्रीयक्रत बंक है, उन्हांने विया है भौर बडे उदोगो को 5383 करोड करपया दिया गया है । श्राप देखे कि केसा उलट खापडा है हम लोगो का। इम देश का 70 संकडा श्रादमी, जिस कृषि पर जीता है, उस के लिए क्या लोन दिया जाता है भ्रोर जो बडे उच्योग है, उन का कितना मिलता है घ्रों बहा पर कितने लोगों को रोजगार मिलता है । उन से इतने कम लागों का राजगार मिलता है घोर उन कां हमने 5,383 करोड रुपया दे दिया । यानि कितना पलट ख्वापडा है ? यह देश किसका है । बह देश कुछ सम्पस्न लोगो का ही है प्रोर हमाने जैंम जो लोग यहा भा गये है, के तो छ्रले जा रदे है। हमको तो ऐसा लगता है कि हमारी जिन्दगी यहा घूठ के भाधार पर जीती है, हूटे बहानो पर जीती है। मजबूरी तो है भोर बह हर भादमी के सामने होती है। भ्रगर बह न होती तो भ्राप की जहूरत न होती, भगर देश कगाल न होता, तो प्राप की जरूत न होती मोर जनता श्राप को चुन कर सरकार न बनाने देती । तो मजबूरी का सषाल उठाया जाता है हौर मजबूरी न होती तो है सब को बादर मोढ कर देश में सोता चाहिए था। सकल्प चाहिए। प्राप कहते है कि 10 पर्ष में बेरोजगारी समाप्त कर देगें। मैं कहता है कि इस देश्र का सारा मामला रका तुषा हैं,

सिषाई के बतैर। धाज सिचाई की बहुत कमी है लेकित उस के लिए बहुत कम वैसा भाप ने दिया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि प्याप कहते हैं कि 10 बर्ष में रोजगार देंगे। मैं फहता हूं कि रोजगार बरसेगा। मैं भाप को टैषनोलाजीकली बता रहा हां। घ्रगर इस देश मे पानी की, सिचाई की व्यषस्था ठीक हो जए, तो इस देश में रोजगार बरसेगा । जमीन की कमी का सबाल नही है। जापान में एक व्यक्ति के पास कितनी जमीन है। वहा पर एक प्रादमी के पास 0.05 हेक्टेयर जमीन है ब्रोर हिन्दुस्तान में एक व्यक्ति के पास 0.32 हेक्टेयर जमीन है यानी यहा पर घहा के मुकाषले में 6 गुना जमीन एक ध्रादमी के पास है लेकिन जापान की क्या म्थिति है। वह fिटेन से, यू० के० से चार गुना ज्यादा पंदा करता है, ध्रमेरिका से 10 गुना ज्यादा पैदा करता हैं पौर रूम से 16 गुना ज्यादा पंदा करता है। इस का मतलब यह है कि हमारे पांस जमीन की कमी नही है। हमाञे कुछ साथी डेजर्टे की चर्चा कर रहे हे यानी सैकेन्ड नियर लगाए बती? थर्ड गियर लगासं। कैसी मूर्बता की बत्र है, हमारा दिमाग पेसा हो गया है । बात भ्रागे बढ़ न पाए, उस में पचास चीजें जोड़ देते है घ्रोर किर से कंगाली के छेरे में । यह् हमारा दिमाग है। जब भी कोई सबाल भागे बठता है, तो हम चालाकी से उस सवाल को रोक देते है । तो मै यह कह रहा था कि जमीन हमारे पास है प्रोर जापान से ज्यादा हमारे पास जमीन है लेकिन जरूरत हमारी संकल ग राष्ति की है। हमारी संबल्य शक्ति कमजोर है 110 साल में रोजगार देंगे, यह गोल-गोल बाते होती है मोर गोल-गोल श्राश्वासन होते है । में कहता हूं कि 10 वर्ष मे भाप रोजगार देने की बत् कर रहे है, लेकिन भगर भाप वानी का इन्तजाम कर दें, तो इस देग की एक एक इंच जमीन को हम सींच कर रब देंगे मोर फिर भपने भाप रोजगार का इन्तजाम हो आाएगा, भ्रपने भाप सड़क्तें पहुंब काएंगी, ध्रपने भाप पानी पहुंष जाएथा;

भपने भाप विजली पतुंच जएगी, भपने प्राप विजान वहुंष जाएगा धोर भवने काप टेक्नोलाजी पढ्दुंच जाएगी। हमारा देष कूर देश है। 20 बीं घताब्दी में यहृ जिन्दा है लेकिन 20 वी शताष्दी ससद तक ही है, बिल्ली के कुछ पोश होटलों में, कुछ पोश मकानों में है लेकिन सडको पर हम निकलेंगे तो घताय्दी बदल जाएगी। भागे बठ जाएगे कगाल के छलाके में चले जाएगे ध्रोर प्रोर पागे बढ जाएंगे तो शताब्दी घटती चली जाएगी। हमारा हिन्दुस्तान ऐसा मुल्क है कि जहा पर जगदलपुर में इंसान नगा रहता है, यहा जा गताइ्दी चल रही है वह जगली गताब्वी चल रही है। हमरा सिर भर्म से नही द्रुकता है। हम वकवास करने से बाज नही प्राते है । इस कास्ते fमचाई बाला जो माभला है जो रुका पड़ा है उसकी रूकाषट को भाप दूर करे धीर उसकाँ सर्वोचन प्राथमिकता दें।

सरकारी भ्राकडों में क्या गड़बड है प्रोर भफसरशाह किस तरह से घोबा देते है हसकी एक मिसाल मे भापको देना, चाहता हू । यह सब जनता को धोबा देने के लिए किया जाता है । जो जनतंत्न हमारा चल रहा है इसको भ्राप देबें । तीन मंत्रालय तीन तरह के घांकड़े बेत मजदूरों के बारे मे दे रहे है। श्रम मंत्रालय कहता है कि हिन्दुस्तान मे श्राठ से नौ प्रतिशत इनकी मंब्या है । कृषि मंन्नालय जिस के ध्रनुदानों की मागों पर बहस चल रही है कहता है कि वे 16.7 सैकड़ा है प्रोर गृह मंत्रालय कहता है कि 21 संकड़ा है। तीन मंब्नालय घ्रोर तीन तर्ह के भाकड़े। कहीं तो हम संजीवा हों, कही तो हमारा मन गंभीर हो। क्यों नही ऐसा हो रहा है। प्राप दस बरस में बेरोजगारी समाप्त करने की बात कहते हैं, एपुकेणन की बात कहते हैं, घतायदी तोग़ने की खात कहते है मी कहना चाहता हूं कि यह सब कुछ हो सकता है मगर पाप सिच्चाई बाले मामले को सब से कंबी प्रायोरिटी दें । यदि किसानों के वास्ते भापके बिल में बर् है तो वह कीज भापको करनी ही होगी ।
[श्री शरब या:प]
यहा का किसान पुछाषार्थी है, सब कुछ जानता है, उसका इससे विषेक, उसकी बुद्धि, उमकी विद्या सब कुछ जगेगी। उसी से उसकी उस्नति होगी। उसी से जमीन का बटवारा भी हागा। भ्राज तो इस बटवाने की चर्चा ही बन्द हो गई है। कण मृक्ति की चर्चा, स्बेती के मुधार की चर्वा भ्राप नही करेगे तो मुल्क की गरीब जनता करेगी, जहलर करेगी। उनसे बडा इसान देक्ष मे कोई नही है। उनकी बडी मब्या है। उन पर ध्यान नही देगे तो वे झ्रपने भाप श्रपने ऊपर ध्यान देगे। पानी वाले सवाल पर सब से ज्यादा आ्यापका दिमाग माफ होना चाहिये। पानी से देश की बुधि विषेक, विझान, टेक्नोलोजी, देग का केहग, एव्रेज इनकम सब कुछ बदलेगा। उमी पर श्राप मब से कम ध्यान दे रहे हैं, उसी पर श्राप सब से कम पंसे खचं कर रहे है। श्राप कहते हैं कि चालीस संकडा पंसा इस बार श्रापने उस काम के लिए गखा है । लेकिन इस में फटिलाइजर बनाने के लिण ज्यूट, चीनी श्रोर तमाम चीजो पर जो रिमचं होगा, उसके लिए जो काम हागा, जा उस पर खच होगा, गामिल है। उसको भी घ्रापने इस मे जरीक कर लिया है।

एक स्वामीनाथन साहब बंडे हुए है विज्ञान औीर टेक्तालाजी के विशेषज्ञ। कृषि के जानकार है। कई बार उन्होने धूठ दे कर इनाम भी ले लिए है। उनके रहते दो वैजानिको ने सुवेसाइड कमिट कर लिया है। देश की सेवा करने के लिए वे कहते है कि जिन्दा ग्हने से मरना मचछा है । जहर खा कर वे मर गए है। उन्होने सुवेदाइड कमिट कर लिबा क्वै।

भी एक० रास गोषम्न रेद़ी (निजामाबाद) यह सही नही है।

थी शरस याक्ष मरने के तोन विन पहले उन्होने जो स्वामीनायन साहब को पत्रिएा उसको भाप देबे। भापको ब्या नही भाती ?

भापकी बया मालूम पउता है कि सूब गई है। उाइए हिक्लेरेगन उन्होने जो दिया हैं उसको भाप नही मानेंगे ? जिन्दा भादमी की बात्त को धाप मानेगे लेकिन जो मर गया है हौर जिस ने डाइण छिक्ले रेश्रन दिया है, उसको भाप नही मानेगे? पहले हो मेटेय मे उन्हांने कहा है : "My dear Dr Swamrnathan, It has become mpossible for me to bear the happenings around me in the recent pasi" fिटेन से में बताता इ कि उन्होने क्या क्या कहा है । एक-एव कर्के उन्होंने दिया है और भाप कहते है कि गलत है । क्या यह रिश्तेदारी की बात है ? Adminstrative bottlenecks are so many and often humiliating एामलेक्टा जब्द का उन्होंने इम्तेमान किया है । उसी वास्ते ता मुबेसाइड होता है । क्या काई मरता है ? क्यों कोई जिन्दा नही रहना चाहता कै ? जब कादमी का हयमिलिक्णन का माभना कग्ना पडता है नां दमसं श्रष्छा बह मर्ना पसन्द करता है। मग्ने बाला डाइग डिसलेरेशन दे, दा दिन पहले जा कुष उसन लिखा है उस पर भ्राप विश्वास न करें तो डसका मतलब यही निलकता है वि भ्राप मे द्या मूख गई है । ऊपर के माइड से ही घ्राप पेमी बात कह रहे है जो ठीक नही है। वैज्ञानका के गान्ते मे भ्रगर कोई बडा वैज्ञानिक रकाबट पैषा करता है तो विजान वार्य अ्रवरु हांता है। मै हजीनियर हू, में जानता हू, जब हजारों वैलर्गनक नगते है किमी काम मे तो ही कोई बहा टैक्नोलाजिस्ट पेदा हाता है । एक बैजानिक से कोई टैदनोल्नाजिस्ट पैदा नही होता है। में चेतावनी देना चाहता हू । वह घ्यलग होने वाले है। उनका कायंकाल भमापत हो रहा है। देश में बेराजयारी है। हजारो साइटिस्ट हमारे देग में है। उनको एबसटेग्रन नही दिया जाना चाहिये । क्या हिन्दुस्तान की बुद्धि बिक गर्ई है ? क्या घ्रकेले उनको ही रब कर हमाग काम चल मकता है उनके वगँग नही चल यक्ता है। भगर उनको सेवा करनी है तो बिना एक्सटेशन के घर मे

बेंठ कर भो कर सकते हैं । हजारो लोग बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा हैं जो कि पंडियन एक्सप्रेस में ध्राया है कि मेरा छथना है, मेरे को रबने के लिए मत्वियो, मुक्य मत्रियों, पना नही किन किन लोगो ने कहा है иौर कौन कौन लोग कह ग्रे हैं । प्राप ही बडे काबिल भादमी वैदा हुए * भ्रापके रहते दों भ्रादमियो ने घ्रात्म हत्या कर ली। तो टेक्नोलाजी के क्षेत्र मे जिस तग्हु से भ्रापने उनकों 10 जगहों पर वैठा रखा है घौर वह भी प्रभावगाली जगहो पर, वहा से उनकाँ तकाल हटाना चाहिये । यर्दि रिटायर हो रहे है नो उन्हे हटाना चाहिये । यह्द देश बाक्न नही है । इमम बहुन में वैज्ञानक लोग है ।

इन घाद्दों के माथ मं भ्रापको धन्यवाद देता हृ कि कुछ थोडा सा समय भ्रापका मैने ज्यादा ने लिया।

सभापति महोबय . कुछ एडजस्टमेट के लिये मदस्यों ने प्रार्थना की है तो मै माढे 6 बजे एडजस्ट कर ल़ गर।

धी राम सागर (सेदपुर) माननीय सभापति जी, नि सदेह हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कृषप के क्षेत्र मे हमारे देश को बहुन कुष्ठ दिया है। हम उनको धन्यवाद देते है मोग कृषि मंत्री जी द्वागा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते है, घ्रोर समर्थन इसलिये नही करता हू कि मै जनता पारी का लोक सभा का सदस्य हैं । उसमे खास बात यह है कि लगभग 31 साल की स्वतन्नता के डतिहास मे यह पहला बजट है जब हमने घहरों में गाव की तरफ भागे बढने के लिये कदम बढाये है। हमारे बजट का 40 फीसदी देहात में रहने बाले 80 प्रतिगत लंगों के लिये निर्धारिन करना यह द् बान का सवून है कि यदि जनता पाटी की सरकार ने बिल्लुल ईमानवारी से काम किया मोर जितना बजट इन्होंने निर्धार्ति किया है उसका सदुपयोग किया, नीकरसाही के ऊपर नियंत्नण रखा, उसमे प्रष्टासार

न पनपे इस पर कंट़ोल किया तो निस्चित रूप से हमारे देक का बह किसान जो र्सदययों से बरबादी की चक्की में पीसा जाता रहा है वह भ्रव भ्रागे बढेगा। जिस देग का किसान गरीब रहता है बहा की सारी श्रंय-चयवस्था चौपट हो जाती है, भौग fजस देग के किसान की भ्राधिक श्रबस्पा भह्छी हांती है, पंसे वाला होता है उम देश में हु कीज मार्केट को प्रोवाइड करता है । भ्रगन किसान के पास पैसा न रहे तो देष्श मे बिरी प्रबान के उद्यांग धधे नहीं चल सकते है । भ्रगन उसके पास पैसा है तो देश के मांे उद्घांग धधे बलेगे । श्रगर उद्याग धधो मे माल तैयार होता है भ्रौर देहात का घ्रादमी गरीब है तां तैपार हुभा माल जहा का -हा पडा चहेगा झ्रोर वेसे के घ्रभाव मे वह गरीब बे चारा परेशान रहेगा। इसलिये जितना बजट जनता पार्टी की सरकार ने निर्धारित कि,या है मैं मत्री मह़ंदय में निवेदन कहंगा कि केबल बजट का निर्धारण कर देने माक्न से ही हमारे देश की तरक्की नही होगी। उसका ठीक ठग से उपदेंग होना चाहिये, घ्रोर उसके बाद ही हर खेत को पानी, हर हाथ को काम इस किस्म की व्यवस्या होगी तब हमारा देश निश्चित रू से तग्वकी करेगा ।

बडे श्रफसरस के साथ कहना पडना है कि हमारी पिछली मरकार ने किमानों के लिये हरित क्रात, जय विसान का नाग लगाया था, लेकिन जब बजट के भ्रलोटमंट का प्रश्न श्राता था ता fिfग्चन न्प में बगले क्षांकने लगते थे । इसका नतीजा यह हृ, द्या कि 30 साल के म्बतन्नता के 士fनदास में दे की हर मुसीबन मे ज्भने वाला किसान का शेटा भिखारी रहा श्रोर पूजीपनि जिन्हाने कभी भी किसी मुसीबत मे श्रागे प्रा कर माथ नही दिया, लबपनि में कगेडर्षात मीन करोड्पनि से बरबपति होता ซमा गया। यह हमारे देश का ध्राधिक नियोजन है । में कृषि मदी जी से कहांगा कि दरख्रसल मे भ्रगन भापने 40 फीसदी बजट का निर्धारण देहात की

## [श्री राम सागर]

तरक्षी के लिये किया है तो हमे निश्चित रूप मे जैसा माननीय परद यादव ने कहा है सारे देश की एक एक हच जमीन को एक निश्रित पवधि मे पूर्ण रुप से सीचने की घोषणा करनी चाहिये । भोर भगर धरती की प्यास को हमने बुक्षा दिया तो हम दुनिया मे श्रपना सर उठा कर चल सकते है। कृषि की व्यवस्था ठीक न गहने के कारण, fसचाई की ब्यवस्था ठीक न ग्रने के कारण ही हम दुनिया के बाजारों मे मिक्षा देहम भिक्षा ढेहम कर के भिक्षा मागते है। लेक्नि से कहना चाहता है कि घ्रगर सिचाई मत्री जी ने, जनता पार्टी की मरकार ने र्मानदारी से बाम किया तो दरश्रमल म भ्र के मामले मे म्वावलम्बी ही नही वर्विक दुनिया के दूसरे देशो को भी म्र दने में सक्षम होगे, यद हमारा पूरा विश्वाम है।

मैं श्राक्डो की तर्फ न जाकर कुछ नीतियों को तरफ fमचाई व कृपि मन्नी का ध्यान ग्रार्बषित कग्ना चाहता हू। पिछली सग्कार ने गेहू का भाव 105 रूपे किवटन निर्धारित किया था ग्रापने पिछलने साल 110 रुपये तय किया घौर इस माल 112 रुपये 50 पैमे वर्ण विया। मे निवेदन करना चाहता है कि जब किसानों की फमल तैयार हो जाती है ना उस ममय भाव की घोषणा करना f₹सान के लिये द्वितक्न नही होता। किसानो रि फमल का वायदे मे पंसा मिने, डसके लिये बम से कम 6 महीने पहने यानी ग्बी की फमन के निये व्वरीफ की फमल के समय ग्रोर च्वरीफ की फमल के लिये ग्बी की फसल के गमय दामों की घोषणा कन्नी वाहिये ।

भ्राभ देखेंगे कि 112 रुपये 50 पैसे निमाना के गेह की कीमत निर्धाग्ति कर के अपनी पीठ थपथपाना कोई वाहवाही नही हाती । भाज हिन्दुम्तान के किसी क्षेत्र मे देबिये किसानो की बेती पर जो लागत भाती है, पानी. बजली, ख्वाद घोर उसकी

मेहनत fिलाकर 115 रुपये किषटल से लेकर 120 ऊपयें बिबटल तक लागत भाती है। यह्व उसकी एवरेज भाती है। ऐसी हालते मे 112 रुपये 50 वैसे गेहह का दाम निर्धारित कर देना यह्ह किसानो के लिये कोई सुल्ब-सदेश्र देने बाली बात नही है ।

हम निवेदन करना चाहते है कि भगर किसानो की तरककी श्राप करना चाहते है, भाप चाहते है कि बहा उद्योग धंधे फूले फले, हम शहरो से देहातो की तरफ बढे, देहात मे गहने बाले 80 फीसदी लोगां की तरक्की के लिये कदम बढाबे तो इस 112 रुपये 50 पैसे से कास चलने वाला नही है । किसान के गेहू की कीमत 125 रुपये क्वटल होनी चादिये । अ्रगण इससे कम श्राप देगे तो किसान के साथ बहुत बढा विशबामघात हागा । श्राप खरीद की घोषणा तो करते है लेकिन हम देखते है कि खरीद केन्द्रा की बडे रूप मे म्थापना नही की जानी है । किसानो को भले ही कम दाम मिले, ल्लाकन उनके गेहू की बरीद के निये जब मरकारी ग्ररीद केन्द्र भी नही होते तो उलका बडी कठिनाई हेरती है जिसकी बजह से वह ध्रपना गेशें मस्ते दामों पर भी नही बेच पाता। ख्यीद केन्द्रों की मख्या बहुत कम है।
₹मारी उत्तर प्रदेश को मग्कार ने घाषणा की कि गन्ना बहुत बडी माना मे है, ग्रगर मिल नही लेगी तो किसान श्रपन घए में गुड तैयाग कने ह्म गुड की खरीद करेगे। 112 रुपये क्वटल गुड की ग्र्रोद की कीमत निर्धारित कर दी गई, लेक्नि कही भी गुड ख्वरीदने के केन्द्र नही ख्लुले । इस प्रकार की घोषणा से क्या लाभ होता है। भापकी घोषणा केवल कागज पर ही सीमित न गहकर हिन्दुस्तान की धरती पर जाये, किसानों के बीच मे जाये, तभी उनकी तरफनी हो सकती है, घन्यया उनकी कोई तरक्की नही होगी ।

इसके घलाषा घाप देबेंगे कि हिन्दुस्तान में दर चीज छन्स्योर्ष है । कहीं चाग लग जाये या कुछ हो जाये, जिनका माल छ्वस्योर्ड है, उनको पैसा मिल जायेगा, लेकिन खुली जमीन के नीचे तपती धूप में, जाड़ों की ठंडक में चौर बरसात के पानी में खून-पसीना एक कर के, सिर पर कफन बांध कर किसान जो र्येती करता है, उसके खेत में भाग लग जाये, पाला पड़ जाये, घ्रोले पड़ जायें श्रीर उससे उसकी फमल नष्ट हो जाये तो उसकी उपज की बोमा का कोई उपाय नहीं है । श्रगर जनता पार्टी श्रोर माननीय कृषि मंत्नी की नियत साफ है तो किसगनों की फसलों का निश्चित रूप से बीमा होंना चाहिये ।

हमारे पिछनी सरकार के भाई लाग भूमि-सुधाग की बातें करते है, लेकिन ए्मर्जन्सी के जमाने में लोगों को भूमि देने का इतने जाए से बिढढोरा पीटा गया, जिसकी हद नही, लेकिन हम लोग जां फोल्ड वर्कर है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता है जब हिन्दुस्तान में धूमे ग्रौर देखा तो पता लगा कि 75 फीसदी जमीन लोगों को ऐमी जगह् दी गई है जहां नदी का पानी भरा हुआ्मा है, टीलों पर दे दो है, बिल्कुल ऊपर पट्टी दे दी है जहां कि कभी कुछ पैदा ही नहीं हों सकता । कई जगहै मुसलमान भाइयों के कतिस्तान दे दिये गये है जहा कि मुस्लिम दंगे भी हां सकते थे । जों कुछ्छ भ्रच्छी जमीन लोगों को दी गई है, वह श्राज भी उन भमिहीन गरीबों को नही मिली, उनके हाथों में नही पहुंची बल्कि बड़े-बड़े भ्रिमवनि उस पर कठजा कर के बंढे है ।
18.13 hrs .
[Mr. Speaker in the Chair]
सन् 1972 में उत्तर प्रदेग की बात मं बता रहा हूं कि किस के पास कितनी जमीन है, सीलिंलग के बाद कितनी नाजायज जमीन किस के पास रही, इसका पता लगाने के लिये माननीय श्री मंगल देष विशारद की घ्रष्यक्षता

में एक कमेटी बनी। श्री विशारद 1967 में संबिद सरकार के मंनी थे चौर गरीबों के बड़े तपे-त्रपाये नेता थे । उन की घ्रध्यक्षता में गठित कमेटी ने हर तहसील घौर परगना में जा कर, देहात में पैदल चस कर, पूरी स्थिति का मुभायना किया घ्रोर उत्तर प्रदेका के बीस बड़े भूमि-पतियो को पकड़ा, जं बड़े बड़े चंर है, जो समाजवाद का नारा लगाते है घ्रौर हरिजनों के नाम पर घड़ियाली श्रांसू बहाते है। भ्रगर श्राप की इजाज़न हो, नो मैं उन के नाम पढ़ देता हैं 1 (घ्यक्धान)
(1) मजीठिया परिशार, गारग्बतुपुर : 3131. 71 एकड
(2) गणेश शूगर मिल्स, श्रानन्दनगर गोरख्बपुर . 808.19 एकड
(3) बहेडी णुगर धक्यं, बरेली : 2129 एकड
(4) श्रपग ทै जजज़ ग़ागन मिल्म, ₹ यांद्टार जिला बिजनाँ : 3336 एकड़
(5) गमगढ़ फ़ार्म्ज शंड दंडस्ट्रीज कलकत्ता (जो उत्तर प्रदेश में म्धिन है) : 5539 एक्ड
(6) मवंश्री माहनलाल, जभृषण लाल, जितेन्द्र लान, मत्यंन्द्र लाल, जुत्र श्री बनार्मी दास, ग्राम भीरु नाला, जिला बिजनोग • प्रन्येक市 पाम 634 एक्र
(7) तर्यरफर्चग्ल फार्म गृगर मिल, धामक्र, जिला दिजनोए:
1256 एकड
(8) गजा भगाती fिस, गमगढ़, जिखा छलाहावाद : 1444 एक्ष
(9) कुंबर चन्द्रशेख्र प्रसाद सिह्, इलाहाखाद : 4522 बीषे
[ श्री राम सागर]
(10) राजा युवराज सिह, प्रायल बीरी 251096 एक्र
(11) शिन्दुम्नान घ्यार मिल गाला गानणनाय ज्रीरी 276631 пाँ
(12) वनवत्ता फाम एँ फारेम्ट निमिटेश खीरी 395605 एक
(13) म₹दार जागेन्र्र सिह निवामा गगहा जिला बहगाइच 226070 Tテ弓
(11) गनी चद्राबती देवी fनवार्मी वाट पयामगुर जिला बहगाइच 124247 एकड
(15) एसकाट फाम लिर्मिटड वाशी पुर जिना नैनीनाल 138217 पइड
(16) गजा दिनश fमह कालाषाव* प्रतापगढ 760 ान्य
(17) कुषर उदय भगह भदरी प्रतापगळ 9n1 तन
(18) गजा गबवन्न्र प्रताप fमह मनकापर गाइए 2128 एFड
(19) महाराजा बटश्वर्वो प्रसाद fसह बलगमपु गाड 285344 एकड
(20) यद है हमार मन म बए भमाज वादी गरीवा ₹ नाम का तढारा पीटन नाल-س्पश्त वमलार्पात त्विपरी। दक्षिणाचन मे गपालपुर फाम fिजापु, 4532 एवड

भ्रन्त म मे दृषष मवन्री म निवेदन करुगा वि चह मगलदेव किशान्द कमेटी की रिपाट का पभ्षयय वर घोग उम उत्तर प्रदक्ष मे लग करबायें। उत्तर प्रद्वेश की हालत का मुधारन

के लिए कोई भौर कमीभन नियुक्त करो की भावश्यकता नही हैं 1 (४यक्तान) में भाप का धन्यवाद देता हुका है।

SHRI SAUGATA ROY (Barrack pore) On a point of order Is it Par hament or a place where some people anc watching wrestling match?

MR SPEAKER There is no point of order

श्री रामधारी चालत्री (पदरीना) श्रध्यक्ष महादय मै कृषि मवालय के प्रनुदानो का ममथन करन के लिए स्बडा हुप्रा है ।

इस विषय का सीधा सीधा ताल्लुक कन्याकुमारी स ल वर काश्मीर तक प्रोर श्राभाम स ले कर गुजरात तक फेंने हुण लाखा गावा म रहन वाले इम दश के 80 प्रतिशत वागा से है। इस दश के 45 कराड लाग बेती पर प्राधार्ति है। पिछले तीस घर्षों म उन की क्या स्थिति ग्ही है होरा भागे यह मरवार उन के वार मे क्या करने जा रही है डम की प्रार मैं कृषि मत्री घ्योर सरकार का ध्यान श्राकषषत बरना चाहत्ता हु । यह सही है हि हर साल के बजट में कुछ न कुछ पैमा दृषि पर खर्व हुभा है मगर उस की काई दिशा नही रही है। हमारे यहा बराबर यह क्षगडा चला श्रा रहा है-गेहू और गुलाब वा। गेत से मनलब हमाग गावा स है घ्रोग गुलाब से हमाग मतलब शहर से है । इमेशा मे यह क्षगडा रहा है । मग्वार की जा दिशा घ्रब तब रही है बह गावा पर भ्राधारित शहरहा की तरक्की की रही है जजम का ननीजा यह है भाप का श्राश्नर्य द्वागा वि 1951 में दृषि पर निभंग रहन धाले प्रति व्यक्ति की भ्राय 19750 पैसे थी जो घट कर के 1955 पंमे 1977 मे हा गई है। आ्राप म्रन्दाजा लगाए कि 1951 में 197 कुपए 50 पैसे कृषि पर निर्भर रहन वाले प्रति व्यक्ति की प्रामबनी 2 रुपये से षट कर के 1977 में 1955 क्से हा गई है। इसी तरह उधोग में देबें 1951 में उदोल

पर जालारित उइो बाले प्रति च्यक्ति की Wमियी 399 सये की पो 1977 में घंक्रर के 811 रुया हो गई । छसी तरह से भाष रेषेशे कि 1951 में गांब मोर जहर की चाल्बी में एक चौर हो का घनुपात बा, मगर तीस बर्यों की तरफली के बाए जिस की कि हमारे बिरोषी साषी बहुत तींय मारते है, एक सीर बार का धनुपात हो गया है। गाबों में एक रपये की भामबनी है एक धाबनी की तो शहरों में 4 उसये की बह हो गई हैं। गाष पीर घहर के बीच इस तरह एक बड़ा भारी घंतर कैषा हो गया। बहु क्यों हुमा ? भाप इस को देबेगे तो पता लगेगा कि जितने ये नेशनाइज्ड बैंक 咅 जिन के लिए बड़ा बिबोरो पीटते हैं कि गांब बालों को कर्ष चैलें, सारे करों का केषल बस प्रतिशत कृषि पर ऐख्वांस हुषा है। नेशनाइण्ड बैकों का केषल दस प्रतिभत रुपया कृषि पर बर्च हुमा है ।

इसी तरह से भाप देखों कि 1947 मैं 19.7 प्रतिशत जो बेत से बह fसंचित हे थौर तीस थ्वों में उन की पौसत बढ़ कर 29 प्रतिशत हुई है । तोस धर्षों के काप्रस के राज में केषल दस प्रतिशत जमीन घौर โिचाई में भाई है। बिजली का हाल देखे। बिजली जितनी इस देग में पैदा होती है उस का केवल 14 प्रतिघत कुषि को मिलता है। बाकी सारी विजल शहरों मीर कारखानों को मिलती है, बिरला घौर टाटा को मिलती है जिस के बारे में माने चल कर में बताऊंगा। यही नहीं, जितने डाकटर हैंदेश में उस में से केवल 20 प्रतिशत डाष्टर देहातों में है पौर जितने बेउस हैं हास्पिटल्स में उसका केबल 30 प्रतिशत देहातों में हैं भोर बाकी 70 प्रतिपन घहरों में है । जितना रुपया बाटर सप्लाई पर खर्ष हुमा है उसका केषल 31 प्रतिशत बेहातों में बंचं हुभा पौर बाकी सारा का सारा घन शहरों में बर्ग ठुमा हैं जिस के कारण पाज हम इस प्रघोगति को पहुंचे हैं।

मेरे एक मिल्न ने फहा कि यह जो पनाज में माल्म-निभर्भरता काई है पह जनता सरकार 05 LS-15

की जबह्ट से नहीं, काषेस सरकार मी वजहु से आाई है । उसका हुषाता थी देष सें, 1925 तक हिन्दुस्पान बहार के वेलों को धमाष मेग्ता षा। लेकिन 1943 में जब बंगाल का भकाल पड़ा उसके बाद से बराबर हिन्दुस्तान में घनाष की कमी पड़ती रही थोर यह कमी कब तक पढ़ती रही ? 1975 में 2 लाब पषास हणार टन भनाज भकेले कैनाता से भंगाना पड़ा था। मेरे मिन्न यह देब लें जो बुद ही घपनी पीठ धपथपाते हैं कि हम ने बड़ी तरक्री की। 1975 में 2 लाब्ब 50 हुजार टन बाधाम्र कौनाता से मंगाना पढ़ा था 1

भी जंता साठे (भकोला) : 1925 म घाबादी कितनी थी ?

भी रामधारी यास्थी : बह प्राप पद लीजिएगा ।

यही नहीं, पक्लिक सेक्टर के बारे में हमारे ये मित्न रांज कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर से यह सरकार पीछे हृट रही है। उस की क्या कॅफियत थी बह भी देब लीजिए। भ्षाप ने जितना बर्च किया पहली योजना पर उस का 37 प्रतिघत कृषि पर ब्वं किया लेकिन उस के बाद दूसरी योजना में घट कर के बह 17.3 हो गया। उस के बाद किर कभी वह 23.4 प्रतिशत से क्षाष पर खर्व बहा नहीं है किसी भी पोजना में। सारा हिसाब लगाएं तो यह हांगा कि कांपेसे के राज में 22 प्रतिकत से ज्यादा टोटल खर्च कृषि पर कमी हुपं नहीं। जिस का यह नतीजा है कि 197475 तक जहां उद्धोग का विकास 12 परसेन्ट हुमा, बहां बे ती का विकास केषल 3 परसेन्ट हुभा । यह है—सारे गांब प्रीर भहरों का लेखा-जोबा। इस लिये में मंती जी से निवेष्न करना चाहता हूं कि यह् ठीक है-पाप ने भांकड़े दे दिये, जिससे लगता है कि 40.29 प्रतियत बेती पर बर्चा होता है, लेकिज भगर उस को बारीकी से देरेंगे तो केषल 1754 करोश् रुपे का सीषे कुषि के लिये

## [ शी राम घारी घस्त्री ]

प्राषघगन किया गया है, जो कि नोड्घूदा खब्त का केबल 11 प्रतिघत होता हैं। छस प्रकार से जनता सरकार की जो दिसा है-पहह मी चहों की पोर है, गाबो की पोर नही है।

जहा तक बिजली का सम्बन्ब है-हमें 14 प्रतिशत विजली सिचाई के लिये मिलती हैं। $1970-71$ में बेती के लिये बो विजलो मिलती थी, ஏह्ह 15.78 पैसे प्रति यूनिट को दर कें मिलती थो, जब कि उघोगो को 10 अेसे प्रति यूनिट पर मिलती थी। 1972 73 में उदोगो को प्रति यूनिट विजली साढेग्याग्ह पैसे मे मिलती थी मोर बोती के लिये 2647 पमे प्रति यूनिट पर मिलती थी। इसी प्रकार से 1975 का भी हाल हैजब 14 वैसे प्रनि यूनिट उद्योगो को मिलती थी, बेनी के लिरे 30 पैसे प्रति यूनिट मिलती थी। यहीं नही, हमारे निय मजबूरी है, चा हे टयूब वेल चलाये या न चलायें, लेकिन प्रति हार्स-पाबर 18 रुपये के हिसाब मे 180 रुपये वेने ही पडेग । इम में कमी की काई पुजाइण नही है, चाटे एक घन्टा चलाये या दो घटे चलायें। मेंरे कहने का मनलब यह है कि कार्येस मरकार ने जो तरीका श्रम्नियान कर रबा था, शहरो का खिल।न के लियं गाबो का म्राधार बना रखा था, वही तरीषा भाज भी बना हुप्रा है। जिस प्रकार से भ्रगेजो के जमाने में रईमो के शिकार के लिये कुछ जगल गहते घे, उसी तरह मे भाज भी यह् समझ ग्बा है-पाहरों के शिकार के लिये उन के ऐंश-्राराम के लिय गाव बने हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हू कि पगर यही खवा बना रहा, ता गाव भ्रपना घैर्य खो बढेगें।

इसी तरह मे भाप हसिभा की हालन देखिये -गाब में माक्षरता 24 प्रतिशत है, जब कि घहरो में 53 प्रतिशत है 1 भगर किताबो का हिसाब सही है तो जितने भाइ०सी०एसे

 रहोे बाले है।

हन के ब्रलाषा बो ठाँ-बाट की बिस्यक्ष गुकारने बाले हैं बौर बके पादों पर हैउन में 20 प्रतिषात गतो के हैं घौर 80 प्रतिकात घहरों के हैं। वह है-खां बरे चहरी का हिताब, जो काषेस फी षरकार ोे भब तक हमारे साब सुणुक किया है ।

भरी भाप ने गेहू का भाष तय किया : इस सम्बन्ध मे एक छषि मूल्य पायोग बल हुपा हैं। मुके पता नही उस में बेहोम्न लोग है या बान्होश लोग हैं पीर उन का बुदि से कोई ताल्लुक नही । माननीय अंब्री जी ने एक कान्फेस बुलाई थी, जिस मे हरियाणा के मुष्य मनी ने कहा कि 125 रुपया षिबटल गहू का दाम हाना चाहिये, उत्तर प्रदेश के मुख्य मवी ने कहा कि 125 रुपयं होना चाहिये, पजाब के मुब्य मली ने कहा कि 125 रपये होंना चाहिये, मध्य प्रदेश घ्रोर राजस्थान के मुख्य मत्निया ने कहा कि 120 रुपये होना चाहिये पत नगर यूनिचसिटी ने जो श्राकडे दिये है, उन के श्रनुसार एक क्विटल गेहू पर 111 रूये की लागत भ्राती है-प्रगर इसी को हम मान ले तो किसान जो कर्जा लेता है, उस पर 15 परसेन्ट का सूद देना पडता है, कम मे कम रम सिद्धान्त के घ्राधार पर घ्रगर पिरटिी-र्राइम न मी दे सकें, तो भी 15 परसेन्ट का माजिन तो मिलना ही चाहिये, ताकि किसान भपनी भगली फसल की तंयारी कर सके, लेकिन अ्रफसास यह है कि प्राप ने 112-50 रु fक्वटल गेडु का भाष्त तय कर किसानो की जिन्दगी के साथ खिलधाड किया। भगर गाव का भादमी मर भी जाय, तो उस को कौन पूछता है, न घहा टेलीधिजन जा सकता है, न प्रख्वबारो की दृष्टि जा सकती है पोर न बहां पर पनुचने के लिये सडकें ही है। कन्सेशन देणा हुभा तो किस को दिया ? रेफीजर्रेटर को विया, एभर

कघणीजनर लगाना दो तो चस पर हैक्त्त चहीं समेगा, लेकिन तेती के नाम पर जीतेे षाली बनता सरकार ते कमी नहीं सोषा कि छोटेछोटे ट्रैक्टर्स बनाये आायें, कृषि के थीजारों पर छूट दी अरय, विजली कोर पानी पर छूट दी जाय, ताकि किसान भपनी बेती को विकसित कर सके।

इस लिये में कहता काइता हू-पगर बेती को fिकसित करना चाहते हैं तो बाप को बिजली, पानी पौर बाद को लागत मूल्य वर देने का एलान करना चाहिये । मैं भुक्त नहीं मांगता हूं, किसान कीष नहीं मांगता है, बेती की विकसित करने के लिये लागत भूल्य पर दिंय जाने की मांग करता हैं।

प्राज देश में गहै की जो हालत हुई हैइस सरकार का सब से बड़ा दिवालियापन आायद यह है कि भाज गत्रा जलाया जा रहा है । तीन रपंदं बिबंटल में भी कोई लेने के लिये तैयार नही है मोर यह गलती सरकार की है। एक्साइज ड्यूटी की छूट ही षंषणा भक्तूबर में की जानी चाहिये थी, लेकिन नवम्बर में की गई, जिस का परिणाम यह हुप्रा कि मिल दिसम्बर में चालू हो सकीं। बाण्डमारी में छूट की घोषणा तब हुई जब दो महीने तक कारखाने बन्द रहे। मरकारी भांकड़ों के भनुमार हमारे यहां केषल 15 प्रतिशत गन्ना ज्यादा था, याद सरकार की कार्यवही समय से हों जाती तो इस को बपाया जा सकता था, लेकिन श्राज लाख्बों मन गक्षा जलाया जा रहा है। यदि यह सरकार जनता की सरकार है, किमानों की सरकार है तो जिस तरह से मिलों को मूभाबज़ा देती है, उसी तरह से किसानों को भी जो दाम तय कर रखा है, उस दाम पर मुभाबजा दे । भफसांस इस ब्बात का है कि प्राज कृषि के क्षेत्र में दंशोरेंस। की ब्यबस्पा भी नही है। हर क्षेत्र में छंशोरेंस. की व्यवस्था है, स्कूटर का इंशारेंत होता है, हर चीस का छंशोरेंस होता है, लेकिन किसान के भरतों की फसल बरखाव हो जाय, उस के

इंकोरेंस की ब्याल्या महीं । 1 बी संक्रा में छंयोरेंस की क्ययस्था है, इमारे यदां व्वपस्ता नहीं है। में बाहता हूं कि करफार "थुरी प्राहत" की व्यकस्ता करे, लम्बत्र भूल्य वर किसान को कीषें बी जायं, किस्तांगं के प्रतितनिस्ति मूल्य-सायोग में रबे जायें भौर कणि

 भूल्य पर वें-तब कणि चलेयी, वब यह् केण जलेगा। भपर कृषि महीं चलेयी हो के थी नहीं चलेगा, उस्षोण की वहीं चलेवा जकाष
 हैताल फर सफते हैं भीर माप उन्हें बोनस देंग, तो फिर किसान भी प्रपनी फसस जलाने पर मजलूर हो जायेगा, क्योंकि उसे अ्रण्डा दाम नहीं fमलेगा, तो वह् बंती कयों करेणा।
SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Mr. Speaker, Sir, at the very outset. I congratulate Shri Barnala for having taken right ateps at the right time. Had he not increased the levy price for sugar by Rs. 15 a bag and Rs. 18 a bag to the sugar mill owners, the whole sugar industry would have been destroyed by this time. He has also offered khandsari mills concession in the matter of excise duty. So, the factories are in a position to purchase more cane. I would, therefore, say that the Minister should insist on all the factories that they should crush to the last stick of sugarcane that is standing in the field. If more concessions are required, I would request him to give them. because the cane has already grown and it is standing in the field. There is no distress sale. He should punish all those guilty industrialists who are trying to dupe the cultivators.

The jaggery prices have come down. He has made several statements that the FCI is going to purchase some jaggery. But in several places they have not opened the depots to purchase jaggery. In my own place, Nizamabad, jaggery is being sold at Be. 60 per quintal. The minimum

## [8hri M. Alam Gnpai Reddy]

price should be Rs. 80 so that they may erow more sugarcane next year also. If the cane grower are not helped this yeer, they will not grow sugarcane and there will be a sugar famine in two or three years time. This is the experience of all previous years. The area under sugarcane should not be allowed to be reãuced. Previously there used to be shortage of sugar every altornate year only because of the reduction in the area under cultivation of sugarcane.

Now that sugar stocks have been built up, I request him to export a minimum of 15 lakh tonnes of sugar. Enven if Government has to incur some loss, of say Rs. 30 or Rs. 50 crores. it is worth it and it must be done. Previously also, Government exported sugar and suffered a loss, but the days are coming very shortly when by sugar exports we will be able to earn over Rs. 800 crores. However, though the Ministry has taken a decision to export five or six lakh tonnes of sugar, not much of it has moved out of the country. So, it should be started immediately. The STC must be given full authority to export sugar, irrespective of the price.

The rates for transport and other things for the FCI were fixed in 1965 and so far they have not been changed. This must be looked into.

Turmeric must be exported. In fact, all the agricultural commodities which are in excess in the country must be exported, so that the kisan may grow them in larger quantities.

Since my time is over, I shall not go into other things. I shall write a pletailed letter to the hon. Minister and I request him to look into it.

जौबरी बलतार सैल (होणिगारुपर) : मैं बरनाला साहब को मुवारकबाद देता हूं कि उन्दोंने घपनी तवग्जह थोड़ी रुष्र दी है बौर सरकार की पालीली को घहरों से वे $े$ हातों

की तरक्त नोग़ने की कोलिख्य की द । क्रेत तो उच्होंने क्घा है कि 40 प्रतिपत एकीकलत्तर पर बँ होगा, लेकिन उस में योड़ी होरा-फेरी है बह 40 प्रतियत नहीं है, कुछ षीर धांकरे़ पागिस्ल कर के 40 परसेन्ट बनाने की कोषिश्त की है लेकिन सब से बड़ी बात जिस के लिए में बरनाला साहब को मुबारफबाद केना चाहता हूं बह थीन गैम के लिए है। 100 करोक्र रपया पाकिस्तान को पानी का खिया था थौर राती के पानी को हिन्दुस्तान को र्ट्रेमास करना था । पैसा हम ने पाकिस्तान को दे द्धिया या लेकिन 13,14 साल से सरकार फ़ैसला नहीं कर पाई धी कि किस ठंग से छस पानी को तकसीम किया जाए। मैं बरनाला साहब को भुवारकबाद देता हूं कि एक साल के भन्बर भन्दर इन्होंने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पोर राजस्थान में कैसला करवा कर थीन उम को बनाना शुरु कर दिया । इस के लिए सिर्फ 5 करोड़ रपये हस साल रबे हैं जोकि मिं समक्षता हूं कि बहुत योग़ा वैसा हैं। हस पंसे को ध्रोर ज्यादा बढ़ाना चाहिए जिस से थीन डंम का काम जोरों से चलना गुएू हो जाए। भागर यह जल्दी बनना शुखु हो जएएगा, तो पानी को हम रोक सर्केगे घोर उस से बिजली भी ज्यादा पैदा हो सकेगी। दूमूरी बात यह है कि ब्यास लिक प्रोजेषट भी बत्म हो गया है पौर उसके भुकाम्मिल ह़्रेने से चहां के लोग बेकार हो गये हैं। उस सारी की सारी लेबर को थीन हैम पर लगाया जा सकेगा। इस के प्रलाषा जो लेबर माबड़ा छैम में लगी हुई थी, बह् भी रिट्रेँच हो रही है थौर हम ने उस से बायदा किया था कि हम तुम को रिद्रैच नहीं होने देंगे। भगर थीन ठैम का काम पौर तेबी से शुस करें तो fिलनी भी लेबर अ्यास लिक प्रोजेक्ट से रिट्रेन्ब हो रही है, बह बहां पर खपाई जा सकती है । बहां से हमें च सिर्फ पानी मिलेगा यस्कि बिजली भी ज्यादा मिलनी चुए हो जाएगी मीर पिछले 30 सालों में बो भीष्ब माग कर हम भमाज मंबाते रहे हे, हम कुनिया को पंनाज वेना पुक् कर वेने। दुनिया को थनाज केत

का जहा वक्ष स्षात्र है, भै ज्राप को यार विला
 बी, उस चक्ता उस भाप ने वह ऐलान किया बा कि हिन्दुस्तान प्रक भनाष एक्सपोटं करेगा, तो बरनाला साइ्य धाप ने बुद ही बताया बा कि हर वेश का जो नुमाइन्दा था, बह माप के पास बड़ी इज्जत से मिलने के लिए भाया धौर उस ने इस की बहुत तारीफ की योर उन्हींने यह् कहा कि हिन्दुस्तान जो लगातार प्रब तक घनाज मंगाता रहा है, वह भब भनाज बाहर मेजने की स्थिति में हैं । बहां पर कुछ लोगों ने यह् कहा था कि पिछली सरकार ने जो काम किया है, उस का यह नतीजा है ।

भाप पिछले श्रांकड़ों को देबें। जब पंजाख में फंट की मिनिस्ट्री थी तब बहां रिकारं पदाषार हुई थी। 1975 जो एमरजैसी का साल है उस मे पैदाषार कम हुई। भ्रासमानी भाफतें इसलिए धाई कि पहले इंदिरा गांधी का कोप रहा भौर भब इन्त्र देषता का । उसके बाषजूद भी हमारे यहां भ्र रिकार्ड पैदाषारा हुई है। इस के लिए मैं मंनी जी को मुबारिकबाद देता हूं

नें कहना चाहता हं कि किसान को भाप भिक्षा न दें। खाद, बिजली भादि जो भाप कहते हैं कि भाप थोड़ी सस्ती किसान को दे रहे हैं वह भाप मिक्षा समक्ष कर न दें । लेकिन भाप किसान जो चीज पंदा करता है उसका पूरा मोल उसको दें। जें, चीज़ उसको लेनी है उसका भाप सही मोल लें। इसमें कोर्द हर्ज नहीं है । भापने गेहें की कीमत 112 रुपये 50 पैसे मुकर्रेर की है । लेकिन पंजाब की जो लुधियाना की एपिकलचरल यूनिर्वसिटी हैं उसने कहा है कि यह भाष 125 होना चाहिये। जितने मुब्य मंत्री हैं उनका भी यही कहना था कि किसान को यह भाब मिलना काहियें। लेकिन भापने 112 रुपये 50 पैसे किया है। उस में जितना किसान का बर्य भाता है उसको भ्रापको देबना थाहिय। उसके बक्षे, उसकी मीरत,

उसका सारा लमवान षमी घपनी लेषर से कर भनाज पैषा करते है। इसको ध्यान में रबते हुए भ्रापको पाहिये था कि भाष उसको 125 रुपये देते ।

भ्र् भाप कहते हैं कि खीनी ज्याप्षा हो गई है, इस बास्ते गष्भे की पैदाषार कम की जाए। पहले नारा दिया जाता था प्रोष्डूप्त भार पेरिए। भब नारा उलट गया हैं । भर्य हो गया है प्रोब्यूस एंख वेरिए। कैब करो कौर बतम होते जाभो। मैं पूछना चाहता हूं कि कि मंत्री महोदय ने कांप्रेस बालों की जबान कयों पढ़नी शुल कर दी है। भाषके दूसरे मंनी ने कहा है कि पैटर्न बदल दो पैदावार का। तीस साल तक यह नारा लंगता रहा है कि बाने का गैटर्ट बदल दो भनाज के बजाय केले बाने शुरू कर दो । एक बजीर भाए उन्होंने तो चूहे बाने के लिए कहना शुरू कर दिया। भाप कहते हैं कि गबे के बजाये कुछ भौर पैदा करना मुलु कर दो । इसका क्या नतीजा होगा ? भगले साल फिर गभ्ने की कमी हो जाएगी । फिर भाप कहेंगे कि इसकी जगह कोई पौर चीज़ बोनी स्युए कर दो। भाप का वह जो सोचने का उंग है इसको बदलें । जो चीज किसान पैदा करता है उसकी बपत का इंतजाम भ्रापको करना है। चिदेशों में भेजें या कुछ भी प्राप करें लेकिन किसान जो भैदा करता है, उसको भ्राप उस में प्रोर्साहन दें, उसकी पूरी मबद करें।

मि सिर्फ सज्शंज्ञ दे कर समाप्त करता हूं । किछली साल भी मैंने यह्ह सजी भन दी थी 1 मनाज फूड कारपंरेशान जमा करती है। उस पर 32 रुपा स्टोरेज का खर्च भाता है। भगर सरकार दूमने लोगों को इसको गोडाउंज्य में रसने के लिए ठेके दे दे तो वह्ट बर्च 32 रुपयेके बजाय 15 रुपथे से मी कम भाएगा। धगर भाप श्रने तोर पर रबेंगे तो यह्ट 32 रुपये भाएगा। इस बास्ते सरकारी बंग मे भाप न रह कर दूसरों को इसकोंटखने के लिए" कांद्रूस्ट दे वें।

【. बौष्टरी बलकीर fसंह]
दूसरी मेरी सजैपन यह है-
MR. SPEAKER• No, no I am calling the next speaker.

चौधरी बलकीर सिह सिर्फ दो मजंशंम थोडे मे मै दे देता हू ।

MR SPEAKER No, no Mr Hande
भी बी० जी० हांडे (नासिक) टृषि के बारे में कत्रेस सरकार की जा नीति थी घहो नीति जनता सरकार की भी है। उसी का उमन भी चाल् रबा है। मार पेसा कहने बा कारण है कि काप्रेस ने कभी वृषि का उद्धाग नही माना । जनता सरकार भी कृषि का भ्रभी उद्योग नही मानती। इसका कारण यह्ह है कि उव्वाग होता तो उद्योग में जो पैदा होने बली चीज़ है उसकी कोस्ट भ्राफ प्राइकशन क्या घ्राती है बह देखेना बहुत जलरी बात है । कुषि की पहली प्रोबलम कौस्ट पाफ प्रोउनशन देबना है । काप्रेस सरकार ने 30 साल तक सकोटे प्राइस दी धौर चह ऐसी थी कि मार्केटट में कमी भी उस प्राइस पर नही ख्रोषा गया। बही प्रवो भी चल रहा है। जनता सरकार ने इलेक्यन मेनीफेम्टो में रेम्युनरेटिब ज्राइस की घोषणा की। लेकिन जो पर्षं नीति का सुमाब दिया है, प्न्नाष पास किया है उसमें एसा है कि कात्रेस की मरोट्ट पाइस वाली बात घापने नय की है। क्या सपोर्ट प्राइस से वृषि का विकाम होने बाला है? कमी नही। नीब्षोगिक माल जो तैयार हाता है उसकी प्राइस तय करने का ओो तरीका है बही तरीका बेती के लिये भी भपनाना चाहिये। जो भाप नही कर सकते है । 1974-75 में शासन ने गेह का दाम 105 रु० प्रति किसटल तय किया था। तब से महाई 37 परसेंट बही है। लेकिन मापने उसका ध्यान न रबते हुए गेह की फीमत 112 र०० 50 पे से प्रति किषटल तय कर दी । यानी केषल साडे सात परसेट

दाम बढ़ाये। बस्त्तुस्थति यह है कि 107475 में जो प्राइस किसानो को मिलती यी चस्तुत भाज चह भी नही मिलती है। फिर यह जो सब मामला चला है चह ऐसे ही चलेगा । भ्राप बतायें बेती में पैदाषार केसे बढ़ेगी? भीर जो सरमायेवारो का भर्यशास्त है, जो काग्रेस सरकार हमेशा वह्व रही थी कि बेती पैदाषार की प्राइस बहेगी तो महगाई बढेगी वही घर्य-घास्त्व की नीति सरमायेदारो षाली जनता मरकार भी चला रही है। यह नीति प्रापको बदलनी चाहिये ।

बेती एक उद्योग है। घगर श्राप कोस्ट श्राफ प्राउकशन के श्राधार पर उसका दाम नही देंगे तो बेती का कमी भी चिकास नही होगा पोर देक का विकास भी नही हागा तथा देश मम्प्रन्न नही हागा ।

प्रघ्यक्ष महोदय इसके बाद एक दूसरा सषाल है जो मे कृषि मनी जी से पूछ्ठना चाहता हु कि सब देश गेशे के लिये भापने एक क्षेत्र बनाया, एक कीमत तय की, भ्रच्छी बात है । लेकिन चीनी पौर गसे के लिय क्या सब देश एक क्षेत्र नही हा सकता है ? सब देश का किसान एक है, सब की एक ही समस्या है, यह्ह संचना बहुत जरूरी है। लेकिन भ्रघ्यक्ष महोदय, गल्ने की प्रोर चीनी की नीति में हमें यह सोचना चाहिंये कि भमी यह् साल जो चीनी के भाष तय किये है, दक्षिण बिहार में, जजाब में, किसानो का जबर् देना चाहिये, हमें उस पर एतराज नही है। दक्षिण बिहार में ह० 29263 पैसे पर बिबटल, उतर बिहार में रु० 25527 पंसे प्रति किवटल पजाब में कु० 23278 पंसे प्रति बिकटल पूर्वी उत्तर प्रदेश में रु० 22094 पंसे प्रति बिबटल, राजस्थान में रु० 21717 पंसे प्रति किषटल । लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में पोर भान्ध प्रदेश में दरे कम हैं। पान्ध प्रदेश में 15999 पंसे प्रति किवटल, महाराष्ट्र में 173.49 प्रति मिस्टल । गरे का कास्ट धाफ प्रोक्मयन महाराष्ट्र में सल

प्रतोते से उ्यादा हैं। सब घाकरे बताने का समय नहीं है। कास्ट भाफ प्रोठकशन गसे की देग में सब से ज्यादा महाराष्ट्र योर भान्ध्र में है । फिर मी उष्र माव कम, प्रन्य प्रातो में ज्यादा दिये । यह ठीक नही है । महाराष्ट्र में घोर भ्रान्ध में किसानो पर भन्याय हो रहा हैं। हनका बाव तय करने का कोई साइंटिफिक मंथड नही है, प्रार्बीट्रेरीले भाव बढा दिये हैं।

गन्न के लिये fिचाई के रेट प्रति हैव्टेयर इस प्रकार है-पजाब के लिये गमे का जो इरिशेशन गेट है चह 66 से 81 रुपये परहैक्टर है, बिहार बा 98 रुपये से 122 रुपये पर हैक्टेर है । उत्तर प्रदेश का 34 रुपय से 97 रुपये पर हैक्टेयर है। राजस्थान में 29 रु० से 37 रु० तक प्रति हैक्टेयर है । महाराष्ट्र का गन्न का ससचाई का गेट 750 रुपये घंर जिक्षा सैस घौर ईरिगेघन संस मिल के 1200 रुपये पर हैक्टेयर है। महाराष्ट्र में बिजली का रेट उबल है, कास्ट श्राफ प्रोडकगन सबसे ज्यादा है किर महाराप्ट्र को रेट कम क्यो ? महागषष्ट मे जा जुगर फंक्टरीज है, देश मे जो चीनी पंदा हाती है, उससे $1 / 3$ महाराष्ट्र मे पैदा होती है। मब को-भापरेटिष किसानो की है जो कि बहुत भ्रच्छी चलती है। एक एकड धाला किसान जो गभा बेचता है सहकारी मिलो का, वह 65 परसैट छोटा किसान है। इसलिये अभी बो गल्ना भीर चीनी का प्राडस दिया है बह छ्तना कम है कि महाराष्ट्र में किसान को गศे का भ्छचा भाव नही मिलता है ।

औै ऐसा सुलाव देता हा कि सब चीनो का नियंजन रद् करो, नहीं तो सब को एक भाव दो 1 इसलिये के कहना चाहता हू कि कम-से-कम विजली के लिखाई के रेट्म तो उु क्राउट इडिया एक होने चाहिए।

मैन सिसाई थीर फुषि मब्नो से यहा निवेष्न करता है कि सब रेट एक कर दो पौर किसान की किषायती मूल्य दो।
 अष्यक्ष महोदय, 号 पाप के माध्यम से कृष मक्रालय की fिमांड्स पर सिचाई मबी का ध्यान पाकाष्त करना चाहता हू । मिं सिफ दो मिनट लूगा ।

हमारे राजस्थान के गगानगर जिले मे ऐसी जमीन है जो वि पधरी, भच्छी जमीन है जिस के लिये 1952 मे भूतपूर्व सरकार ने कई बार सवे किया भ्रोग उस के बाद बारम्बार यह विश्वास दिया कि इस गगानगर जिले मे नौहर फीठर घ्रोर सीदमुख नहरे जल्दी से जल्दी निकाली जायेंगी। क्योंकि जमीन भच्छी है । परन्तु भाज तक उन नहरो पर कोई ध्यान नही दिया गया । इस से हजारों मन भ्रनाज पैदा हागा , ऐसा रबवा बहा पर है, किसानो के पास थोडी थाडी जमीन है ।

गगनगर जिले मे नौहर घ्रोण भादरा दा तहसीले ऐसी है कि जिन के वई गावो मे पीने के लिये पानी नही है। जब हमारी सरबार ने यह बात कही थी कि हम पीने दे लिये पानी देगे तो मैं निबेदन बएँगा, कि हमारे प्रधान मतो यहा विराजमान है, वह हन दोनो तहसीलो के गावा मे वीने का पानी उपलव्ष कराने दी ब्यवस्था करे ।

इस के भ्रलावा नौहर फीठर फौर सीवमुब नहरो को जल्दी से जल्दी निकाला जाये ।

राजस्थान में तहमील रार्यमिह नगर मे भीभपुरा गाब है। उस क्षेब मे सिकाई के लिए पानी नही दिया गया है। पाष्स्तान से भाये हुए रिभ्यूजी वहा बमाये गये है । उन को जमीन मिली है, लेकिन पानी के लिए नहर नही निकाली गई है । बहा 27 गाब हरिजनो के मी है। 1977 मे केन्दीय सिचाई मल़ी ने राजस्थान के सिचाई मती को भादेक विया था कि मीमपुरा माइनर को जल्दी निकाला जाये । परन्दु राज्य सरकार गे उघर कोई घ्यान नही विया है। केन्दीय सिसाई मबी बुद किसान है पीर कृषि के जानकार हैं।

## Re. Law and Onder stituation in the Country

## [ श्री बेगा राम थोहान]

परन्डु राजस्थान के सिषाई मंत्री सिकाई के सम्बन्घ मे कुछ नही जानते है। शी बरनाला से मेरा निबेदन है कि बह राजस्थान मे सिचाई के काम को जल्दी से जल्दी पूरा करें ।

भी घुषेन्य सिहु (सतना) - श्रष्यक्ष महोदय, कृषि मन्नी ने कूषि मन्नालय के सम्बन्ध मे जो घ्यनुदान प्रस्तुत किये है, मैं उन का समर्षन करता ह । में जनता पार्टी की सरकार को विथेषकर कृषि मंत्री जी को बधाई देता हू कि जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो वावा किया था कि सत्ता मे भाने के बाद वह कुषि को सर्वोंग्च प्रायमिकता देगी, उन्होंने उस वायदे को पूरा किया है ।

पिछले तीस वर्षों के दौरान विछली सरकार ने भ्रनेक प्रकार की बाते की-उस ने हरित कान्ति का नाग दिया श्रोर गरीबी को दूर करने का नारा दिया, लेकिन उस का परिणाम कुछ भी नही निकला ।

जहा तक भूमि सुषार का सवाल है, जिस छलाके से मे घाता हू, वह मध्य प्रदेश का सब से उपेक्षित इलाका है-विन्ध्य प्रदेश। बह इलाका छोटी छोटी 36 स्टेट्स को मिला कर बनाया गया है। प्राज भी वहा वही पुराना लगान कायम है घौर भाज भी वहा का बेचारा किसान परेशान है। जब जनता सरकार ने भपनी धोषणा के श्रनुमार कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकना दी है, तो सब से बडी भावए्यकता यह है कि हृषि की तरक्री के लिए सब जरूरी काम किये जाये ।

मध्य प्रदेश के उस इलाके मे ससचाई नाम की कोई चीज नहीं हैं। मै भ्रपने जिले की बात करता हू । बहा सोन नदी है । सरकार ने घोषणा की है कि उस पर वाणसागर बाष बनाया जायेगा, जिम से सतना धोर सिदी जिलो के साथ साथ उत्तर प्रदेश मीर विहार के क्षेतों की मी सिषाई होगी। किन्दु इससे उस क्षेत्र की अनता मे बहुत

भसंतोष है। इस बसि के कारण सकना fिसे की धूमि हूर्गेगी, परन्पू उस का लाभ हूतरे क्षेतों को होगा भाज अब हम वहां चाते है, तो कहा जाता है कि हमारे क्षेब में कोई विकास या निर्माण कार्य नही होणा, क्योकि सारे गाव उूबने वाले है । हम इस बाष्र का विरोष नही करतें है लेकिन मैं चाहता हं-प्रधान मती जी हस समय सदन मे उपस्थित है- कि वह निश्चित कर दिया जाये कि बहा के कितने गाव डूबने वाले है प्रोर इन गाबों की जनता को मुधावजा दे कर उसे बसाने की व्यवस्षा की जाये ।

घ्रष्यक्ष महोदय, मैं कल जारी रबूगा ।
थम्प्र महोब्य : भ्राप कल बोले।
19.00 hrs.

## MOTION RE LAW AND ORDER SITUATION IN THE COUNTRYContd.

MR. SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shrt C. M Stephen on the 20th April, 1978, namely:-
"That this House do consider the law and order situation prevaling at preesnt in different parts of the country which is causing concern"
along with the substitute motions moved.

The Home Minister is not well; therefore, as a special case, I have consented to Prime Minister continuing the speech. But, this will not be taken as a precedent

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): We wish the Home Minister speedy recovery.
THE PRIME MINISTERR (SHRI MORARNI DESAI): Mr. Speaker, Sir, I am very sorry that my colleague has been taken suddenly 111 and he is


[^0]:    With regard to allocation of waters of the major rivers there has been a dispute between the three StatesKarnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh-over the allocation of Krishna waters. They had failed to reach an agreement among themselves and ultimately it was referred to a tribunal and the tribunal gave its award in December 1973. In that award, it has been stated that the surplus water will be made

[^1]:    "For historical reasons Andhra Pradesh has been enjoying the beneff of river Krishna to an extent which might appear to be disproportionate, but it has entered into the field much earlier than other States and has been able to buald up its economy by bringing large tracts of land under irrigation by hard labour and valiant efforts of the people and at great cost. It is no fault of Andhra Pradesh that it has undertaken to build the economy of the State much earlier than other States."

    Therefore, this is the actual state of affairs that is prevailing and I would only request the Hon. Minister again to take this fact into consideration.

[^2]:    *Not recorded.
    *Ther original speech was delivered in Bengall.

[^3]:    The original ppeech wat delivind in Kannada.

[^4]:    "The two main recommendations made by the Bureau are (i) calculation of levy price on the basis of the minimum notifled price and (ii) grouping of sugar factories into price zones on the basis

