[धी ब्त्ज भूष्ण fिबार्।] समाबार से वह जात होता है कि माननीय खी पुर्वोत्तम फोशिक मंबी, नागर विमानन एवं पैैटन, भारत मरकार ने भपने तथा पद के सम्मान एवं मर्वादा की गक्रा के लिये तथा उन मानस से किसो प्रकार को प्रान्ति न हो इसके लिये जो केन्द्रोय जाच क्योग की माग को थी, उसकोमध्यत्र क्षे को सरकार ने स्वत्वोछृत कर विया है। इस प्रकाशित समाचान के प्रनुसार श्री संतोष कमान नाम के एक ब्यक्ति ने मंबो महोबय के नाम का उपयोग कर बहुत मो धनराषि छस्ट्ठा करने का प्रयल्न किया बा या इकट्ठर किया भी षा, ऐसा प्रनियोग उस पर लगाया गया है। मामले की पुष्टि के लिए मंबो महोबय के लेटरहेड भादि की सर्बा की गई्रही पोरयह्रमी कहा गया है कि परियुक्त ने ऐमा षक्तष्य पुलिस को विया था, जिस का उस ने बाद मे बण्डन किया, जिषसे मतो महोदय के ऊपर कलक या लाछन कीछाया पडती है। भारत सरकार के किसो मंत्रो के ऊपर लाछन मारे सदन एष देश के लिए विचारणीय विषय बन जाता है होर $\begin{aligned} & \text { मर } \\ & \text { मत्रो महोदय ने स्वय }\end{aligned}$ केन्द्रोय आंख ब्यूटो पारा जाच कराने का मुलाव दिया या तो वह सरकार, सबन एब हमारी परम्पराभो को परिमा के भनृत्र षात,जिसको प्रदेश को सरकार को प्रनिवार्यंत्र मान लेना चहिए था। म्ं समक्ता हूं क्ता तारा सबन मंब्रो महोबय के सुसाब की सराहना करेगा पौरर साथ हो साथ सरकार से पाश्रह कोेया कि वह दुक्ता पूर्वक मंक्षो महोदय के सुकाष्व को मानके के लिए राज्न संकार को सलाह के ।

 वेकर क्थिति की साल करें ।

### 14.31 hrs

DRMALIDS FOR GRANTS, 1970-80Conta.
Mindsmin of Abriculitura amp Irmuation-contad.



परियोजन की चर्का कर रहा था। बह्ह परियोजना 107 किलोमीटर बम्ती, बं भर मरी के बाए छोर पर कल रही है। हस से 80 ह्वार हेक्टेपर केत्र को लाभ षहुषेणा। पाब बर्वीं के घन्दर, यानी 1978 तक उस स्कोम को पूरा हो जाना चाहिए बा, fिम्तु दुर्भाय्य है कि सभी तक इस मे एक तोथाई भी काम नहीं हो पाया है। इस इलाके को हर वर्ष बाठ से $40-45$ करोड रुपये की क्षति होती है। इसलिए मेश सरकार से काषा है कि एकनदो बर्वों ने भ्रन्वर हस को पूरा कर दे तांक्ष लोगों को सीध्र कायद्रा वहुण सके भौर वहा काफी माब्रा मे उपज हो सके।

5स हमाके मे जहा बाप्ष बत ग्रा है, वहा सिचाई का ध्रभाब हो जएगा। इसकिए मरकार से मे रा यह भो प्रात्रह्ह है कि इस गंया नदी मे जो भ्रबाह कल प्रवाहित ही रहा है उसका सदुपयोग किया जाए। बस्तर से कोहलबन, किर मनेण से पटना तक तटबध बनाया जा गहा है । गमा कौर रेलबे लाइन के बीच की भूमि में गगा नदो से हाई पाबर पीिग सेट लगा कर पानी लिया आत सफता है मीर बहा मШ्डी गेंमबाई की क्यवस्षा की जा सकती है। इसलिए सरकान से क्षाप्रह है कि इस क्षेत मे सिखाई के लिए कीज समुक्ता हौर पौक्र अ्यबस्था करे।

उपाध्यक्ष महोदय, 击 कह्षल सेमा के कारे मे कहला कहता हैं। वर्टाक कस बीमा की योजना लायू चहीं हैंती है स्ता तेक किसानो को क्यार कति होती रहेी । इस
 मसूर को बर्वां घोमे एवं साही है क्रिओ लिति


 -




 जीवना कालू की गी ही द्रोरेशको बहा लागू

 बती की साभ पहुष चहा है । हही तै है स्तरकार
 को सारे देक्ष में च्रतिशीज लागू करे । यह फी चुती की बात है कि 1978 के प्रथम 9 भहीमों मे लगभग साढ़े भाठ लाख्ब पसुआों का बीमा किया गया है। यह उस्साह्रर्षक बता है । लेकिन यह मिर्म एक इलाके में, एक क्षेव में ही दुभा है। इस को सारे मारत में लागू करना चाहिए।

उपाष्पध्र महोड्यय, मैं पालू के सम्बन्ध मे भी चूक्ठ कहुना काहता हूं। बर्षी, लाही धीर भौर घोले के बम्बूह हस देश में क्षाल की उल्लेबमीय उस्बा हई है 1 ग्राल पत्वा सलत्वा हो ग्या है कि किसानों का खर्या की दूरा महीं हो रहा है। उसस्रवेश के

 हर्याजा घोर fिस्ती के चलत्यात के केतम में 35 से 40 क्पये प्रति fनखंटल है।












 टन कमष रबने की क्षसता है वहा पदा हुरा है 20 च्वाब टन तो बतास्यें कहा रख्या जायेना ? मलू सड़ेगा, घोर निरिषता सूप से सह रहा है। मेरा यह मनूरोध है कि सरकार इसक सम्बन्ध मे कृछ उषाय करें। उपक्य क्या हो सकते हैं ? कोल्ड स्टोरेज
 जाये इससे सरकार को इसमे कोई ध्रति नही होगी।

द्रारे, र्रस पर समषंन मूल्य निर्धारित्त कीजिए। मुले उस दिन सुलकर बहुत हु.ख हुभा जिस विन योजना की वहास पर प्रध्रान मनी कह रहे थे कि भब समषंन मूल्य थ्रधिक नही बक.या ऊरयेगा, उसकी कीमत् चौिक नही बदेनी। कारबानों व्वारा उस्पादित बीजों के मूल्य बछ गए है हौर तेली से बड रें है लेकिन भभागे किसान द्वारा उस्पादित फसल की कीमतें बट रही है।

तीसरा उपाय है ए.सरप टं का। मेरा कहला है कि भानू का किर्यात कीजिए, इसकी बहुत देशों बी अनुरत है। घमी भाप चहुत कोजा ता निर्थात कर रहे हैं।
 ठीक कीजिए, बंसे ली ही मीर जी कों की एक्तषोटें करना चाहे, उनको जमाप लाहसेंस की छूट दीजिए। समवा एक एक्सपोट्टं का किण बनाइये, बो ऐंती चीजों के लियहित का घंषा भरितयार करे ।

इब की कोमत बो मिस करालक
 मे भी ही कु कहना काहता है ।
 उसके बचुकार सरकार काहीत है कि किसानों




[₹ी चन्द्रव्र्व प्रमार वमी] प्रतिशा तक किसानों का बाकी रहगा तो सरकार उन पर कारंवाही नही करेगी। मान लीजिए ति एक गुगर फैबटरी 1 करोड रुपये की ईंब खरोदना है, यदि वह 10 लाख हुगा किसानों का रब ने या समय पर नही दे तो प्राप कोई कायंवाही उस पर नही रेगे। क्या यह भन्याय नही है ?

श्रमी 2 भ्ररब रुपाविमानो का $f$ लमालिकां के यहा बाकी है, यह क्या कम श्राश्चयं की बात्र है " दु ख्य की बात है कि बिहार मौर उत्तर प्रदेश मे जो चीती मिल है, उसमे किमानो को बर्षा धघिक पउता है जियन 干ाररा वह ईं की खेती बन्द वर देना चाहने है बह हूतरे तरह को उपज करना चाहने है । मरा माप्रह है किएक दूनग बिल लाईム, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाम हो सके औीर समय पर ईब फायदा। की कीमत मिल सक।

हम लोग गुजरात में गये ध दुग्ष न्तहकारी समिवियों को दखने के लिये। वहा मियम यह है हि प्राम को दूष बेचिए जौर सुग्ह वंसे ले लीजिए भोर सुबह द्रष बीिए, गाम को पंस ले लीजिए। क्या ईब उपजाने वाने किसान - माथ यद्ध fियम लानू नही हार मकना है ? बया fमल मालिक घब तरह्र पैभा नही दे सकत है ? क्या सरकार इन्हें निश्चित समय पर कीमत चुकाने क लिए कार्यबाही नही करेश। ? लरकार को इस बारे मे निश्चित रूप से कार्यंग्डी करनी चाहिए, ताकि किसानों का समय पर पंसा fिल भष।

राबां मे इक्वियन लक रिमर्च छस्टीट्यूट साह क लनुसकान के विषय से कण्छा काम कर रहां है, इसय कोई बा राय नही है। लेकित वहात बो यवुसधक्न होता है, उससे बहा

पर लाह की खती करने बाले छोटे लोगों, निरिज्नां पोर धर्गबिस्तियों को को लगक नही हा रहा है, क्योकि इस धनुमध्रान कायं से उन्हें भपनी ख्री का उत्पान करन से कोई सहायता नही मिल रही है। हम सरकार से यह भ्रापह करेगे कि ऐसी ख्यबस $T$ की जमंय, जिससे ये लोग इस मनुसषान -कार्यं मे लाप्र उठा सके।

लाह के बाजार का कुछ कविनाइयों का समाना करना पह रहा है। हूसरे देशा का लाह हमारे देश की लाह की निस्बत सस्ता है। इस लिए भाई० सी० ए० आार० को ऐसी व्यवस्था $\mp$ नी वाहित कि नम खर्च मे लाह का ज्यादा उत्पादन हा मक। उदाहर्या वे लिए थाई्घलंड का लाह बहुत हा मस्ता है । हम घपने लाह का विदेशा म भेजते है, जबकि भयने यहा उसकी जहरत है। लेक्नि यहा पर उसका उपयोग नही हो पाता है। लाह क उपयोग रेलबे कोचिज्य, जहाज्ञ, पेट, वार्रानिए बिद्युत के सामान मौर खाद क कारखाने हो सकता है। लेकिन सरकारी विषाग इसका उपयोग नही कर रहे है। इसकी जगए दूसरी चीजों का घ्यवहार करते है जो ज्याद महगे हैं इस लिए सरकार से श्यात्रह है कि बह छस भोर यीप्र ह्यान दे ।

वलाल भौर मिच्लमेन लाह की बती करँचे बाजो से लाहू ले लेते है मोर बाज़ार मे घमिक दाम पर बेबते है इस लिए सरकार का साह की बेत करने बाले छोटे ठोटे नोगा, भादिवसिया, षो इन हक्लतो से घ्युकारा बिलाना काहिए। यदि पुरालोर उग से काम हो तो छोदानागपुर के घर्वििवसिलबें का काल्भण हो जययेमए।

[^0][^1]claimed that the production of foodgrains and appreciable crops have recorded an appreciable increast which will strengthen the economy of our country. It is not doubt true that a new record in food production has been established. During 1977-78, the country had produced 1256 million tons of foodgrains and the Government is expecting to reach a higher figure during 1978-79. It must also be said that the Government have stopped the import of foodgrains and they are today having a big reserve of 19 million tons of foodgrain in slock. The Janata Government have professed that they would labour for the economic upliftment of the rural people and the rural economy. If it comes about it would be a very welcome thing but I do not find that they are really progressing in this direction with a pace as they ought to. I say this because despite the recort food production in our country. the lot of the rural poor has rot taken any turn for the better. Nearly 80 per cent of the population of our country live in villages and they depend on agriculture, if we analyse the reality of the situation then we win find that none of the rural poor has been benefited as result of this bumper crop because the life of the rural people and the rural economy is inextricably linked with system of land distribution. The 6th Plan document issued by the Governpment of India last year for the geriod 197883 frankly admits of many mistakes and fundamental failure of the past. The document has also tried to paint a rosy pleture of the economic plight of the future but I have no hesitation to say that when $\$ 5$ eome to aetual policies and progrommes we are disappointed to find that this Govermment like the earlier Goyernment is pursuing the kraditional methods and their ofrtiook continues to be more of lape the anme. There has been mo rationel elpange, in the poilscies or the proyrnammas of the Giowernment to achilese the objectives of a hriyit ant uinppit stitury tor the

erty stagnation and fnequalities are countinuing unabated,

Mr. Deputy Speaker Sir, under the prenent budget the Government have imposed a levy of Rs 665 crores out of this 90 per cent comprise of indirect taxation measures and Rs. 1300 crores is the deficit. Under these rircumstances it need not be emphasised that the total tax burden of the year's budget will fall on the common man and this will have an adverse impact on the rural economy. The immediate result of this measure, in my opinion would be the increase in employment and the more and more rural people who were having a agricultural land and were dependent on agriculture for their living would be forced to sell their land and join the lank and tile of the ever uncreasing number of landless agricultural labour. Indebtedness of the rural people will also increase. In fact, the whole peasantry in our country is groaning under the burden of indebtedness, During 1951-52 the Reserve Bank of India had made a survey of rural credit. At that time they had estimated the total debt burden of the rural people as Rs 750 crores. Ten years later, in 1961-62 the Bank conducted another survey and fonnd the extent of indebtedness to be Rs. 2400 crores, Although I do not have the latest figures I have no doubt that the magnitude of the problem coatinues to be the same. And according to some experts the figures by now must have reached the astronomical figures of Rs. 6000 grares. This by itself indicates how the rural people are being exploited hy the moneylenders. On the one hand, the production of foodgrains has increased but on the other hand the burden of indebtedness has also increased. The net reeult of this phenomena is that the number of people who remain halksed and under nourished is increatipg steadily and alarmingly too. The per capita consamption is less tham hall when comperred to the penpentave of cansumption in othes eoryptatem. We conalitie
［Shri A．K．Sahe］
62 Kg per head per year as compat－ ed to 37 Kg for European countries， and 42 kg ．for American eountires． Etien with record production of food graing the per capite net availmotility or cerreals and pilses in 1978 was 4tris grams per day w．e less than 480.2 grams recorded for 1945 and barely equal to 468.7 grams recorded tor 1961．In other words today an aversge India is eating as much as he did 17 yeuts ago and less than what he did 18 years ago．Despite a very good production of sugar this year we are consuming only 14 Kg ． per head per year which is half the quantity consumed by the people of the other countries of the world This is just one side of the piotute．Let us now look to the other side of it． Ar I have already stated unemploy－ ment and indebtedness is increasing But atongwith the the most depres－ sing phenomena preveding in the ru－ ral ared is the ever growing concen－ tration of the land in the hands of a few．According to economic surver report，whereas 20 yeats ago 5 per cent of the top latsd owners owned 35 per cent of the cuitivable land today eccording to the agricultural census 4 per cent of big land owners still owthed 31 per cent of oultivated latd while to tof the tartuers own less than 1 acre of lend．Ferhaps mare signi－ ficant than the Agures on land distri－ eution are the 日gures of assot tistri－ bution which win also tmolleate that assets in tural arseas afe in the hands of a limited few whioh means that only a few we vieturelisy controlling thee stivings of ectavativy in the rumal wea．The powerte mank of Inalia had conducted a stuthy on this gubjeot in 1811－72 Accorting to the report the top 4 per cent of yural heusehold hrad more thent 50，000 of anset hold－ inges The top st per cetat owned more than half of the total，and the bottom 20 yer cent＇of rural house－ hild had lem thin its 1000 of amet Hefliting whitote wal evily 1 per sent of



centration of economic power，pover－ ty and untexployment are also movint－ ing．Acconding to one aetimate，the number of those below povetty time increased from 290 million in 1900 to 250 mullion in 1970 and to 375 milition in 1976．Even the eth Plan docu－ ments admite that 200 millton people of India are living below the peverty lune of which 160 milion are actuality earning leas than 75 per cent of the national poverty figures i．e．they are even failing to meet their bare phy－ sical survival needs．Even though the FCI and the Agricultural Price Com－ mission fixed price of agricultural crops yet the beneflit does not really reach the growers．These Govern－ ment agencies are not able to make full purchase of the crop directly from the cultivators and as a result the middle men appear in the scene and they corner a good portion of the profit which ought to have gone to the cultivators．Today when the cultivator produces more he is pun－ usbed because he has to sell his produce willy nilly at a much cheaper rate than the price flxed by the APC or the FCI．A Iittle while ato an hon Member was saying that be－ cause of bumper erop，potato is sell－ ing for 30 to 40 P．per Kikg．Stutiatily in Weat Beagel jute is veliting for Rs． 50 as against the price of the． 178 per quintal fixed．Cotton is adiling at Rs， 250 es against Rs， $400 /$ ．

Obviously the middiminen are maling a rich mirvoot of proats outh of st．The
 cides ahd alesel have woer the yeass trexeasea ty to gor ant，to gers ment and 90 per cent reapeetiveloly buat these increases have not lumpt peos with the prices fared 垨 the thopermment for the dituerent enopl．The very gul－ tivator when the glome to the maritet to buy thinin＂s of diny metis ha is＂ astornitiod to and thot emens thing costs himen very higs．thenw the cultivifiots in indilu lowes twiph when
 Wly telutgs sof whem Itrece 等ie mationt。


xadical land reform system. The gixth Plan paperg have also anggeated it and I.L.O. team that visited madia have the same opinion. The Depurty Prime Minister, Shit Charan Stingh, recently addressing the tarmers in Orissa stressed upon the villagers not to concerntrate on land tuit to find out other means and thus ignored the question of land reforms. Unfortunately, the Janata Government in the Centre and also the Janata Goernment in the States are indifferent to the issue. The Orissa Government has in fact tried to set at naught the progress howsoever Httle made in this direction by trying to introduce per head ceiling of agricultural holdings. In 1909, the Thahalanobis Commibtee estimated that if the ceiling limit was fixed at 20 acres, 63 million acres of land would be available for distribution. According to the latest ecenomic survey 4.6 million acres had been declared surplus which is about 1 per cent of the total cultivated land of the country. This cleatly shows the commitment of this Government to land reform. As I have already sta\%id, in Orissa and Gujarat, the Janata Glavernments have even moved backward and attempted to revive some of the relative progressive provisions of the existing Act.
sit, I would now conclude by say-
 Weat Bengal. This year as you all suetw, Sir, there was a devantating grout which wis feel wha becturee of the faulty planning of the Damodar Valley Projut and the Ipwier Kansabitit Projects. Banitura which is my combetituremoy, in a dioughat groley area and in order to mitigate the alficalWo of the people particilarty the
 We Upper Kinnsmbati ziver srefuct should be taksen in all enrnestness and climpieted ediriy. Untortunatoly only

 tor priparatian ata 4 mare ane yet



gal and make available to them the necessary funds to eomplete thin project which will not only make Bankura a fertile land but also help to control floods in the 8 tate.
 उपाध्यक महोवय, 青 भाज कृषि मंबालय भौर उस बंबालय के माल्नीय संवियं को घन्यबाद देता हां-ध्राज 32 वर्षों के पर्षमत्व किसानो की उर्नति घौर ग्रामीण क्षेत्र की उभ्नति की बिन्ता उनके दिलो-दिमाग मे हैं नषा उभके प्रयास की सरोहीये हैं कि किस . तर्रीके से किजाई की बक़षाबा दें, कित्र प्रकार से वे बीज की उर्भति के लिये प्रक्लरील ₹ घौर किस तरीके से कान के बबले घनाज की योजना सला कग 垏 उन्होंने वेहात्रों में बेकारी घीर षरीजी को टूर करने की चेष्टा सी। इसके साष ही पैदाबार की अव़ाने के लिये जो नानाश्रकार की योजमारें कलू कीउन सष्व के लिये बे व्वन्यक्षाद के का हैं। मे भांकडों मेंनही जरता, बाषिक रखिये करे सामने है-जोंबह्डात प्रमस्तनीय है ।

 के कल्पाण के लिये घापने ये तमाम प्रक्ल किये-स्या कित्ताम ज्रापके हन घबजनों



 ती क्यनीय सम्च्था मे है। याँद उसमीकीर







[^2][धी हैंम प्रवाश स्यागी] मिल-मालिको ने जानबूझ कर उसका गत्रा नही खरीदा, क्योफि उस टाइम पर कुछ जगहो मे चीनी 2 रुपये 15 पंसे fक्वटल पर बिक रही थी । किमान को ऐसी स्थिति मे लकही के भाव मी गत्ना देना पडा । लेकन भ्राज ॠ्रचानक उस भा दाम इतना बक गया है ।

एक मानल यं सबस्म भ्राज लक्ड़ी भी घहुत महुगी है । 20 रूपये क्वीटल के ऊपर उसका द्राम है ।

क्षा दोम प्रकाहा र्याग उध्र श्राप यह्ह दखिये कि चीनी के दाम चयानक 3 रुपये प्रत्त किलो हो गये घोर छस तरह मे मिलमत्लिको ब लूट सुरू कर दी है मीर म्राज वे मालन-माल हो रहे है । लाखो रूपयो का उन्होने मुनाक्रा कमा fलया है । में जानना चाहता हू कि म्यच।नक यह्ट परिवर्तन क्यो घ्राया है ? डसमे मिल-मार्लिको मौर खाण्डसारी बालो का कौन सा षड्यन है जो ग्राज चीनी तीन रुप्ये ज्रति किल्बो बिक रही है ।

- पब में गुछ्ड पर भाला है । इस दश मे किसानो ने गुछ्ठ बनाया मीर पएले उनको उसमे लाप हुभा था लेकिन जब शुत्ड बनाया चो तमाम फमल के दिनो में गुद्ध 16 रुपये मन बाजार मे मिलता रहा क्रोर क्र जब कि गु ${ }^{5}$ की पैदावार बन्द हो गई, तो 52 रुपये मन के हिसाब से वह बिकने लवा कौर व्यापारी एक ही रात मे लब्बपनि हो ग्ये। यह लीति क्या है, यह कै आनना घाहूगा । धाप आतू को ही ले ले । इस बार साख्बो टन मालू वैदा त्रुजा है, घोर येरे षर मे ही 6 हुार मण भालू पंवा कुषा है मौर मेरी क्यक्ष मे नही भा रहा है कि हम उसका क्या करें। बाजार में जाते हैं तो उसकी लागत्त नही मिलती जैर कोल्ट ₹्टोरेच में रबले के लिए जाते हैं



सरकारी रेट 13 रुपये है, तो उस पर 8 रुपये घ्रीर ब्लंक में के रहें हैं श्रोर उनके यहा भी घ्रालू रबने के लिए जगह नही हैं । इस प्रकार से 20,22 रुपये फी बोरी श्रोर उसकी लागत ग्रा गई है। इतना खर्च करने के बाब क्या ₹मे बाद मे इतना दाम मिनेगा, यह पता भही है।

यही गेहू की स्थिनि है ₹म देश मे घौर बह इघर उधर मारानाग फिग रहा है । उस सम्बधध मे मे ज्यादा कुष्ध नही थहना चाहूगा, लेकिन मैं यह्ह जानना चाहता हू कि यह सक्य क्यो हो रहा है, गेया क्यो हो रहा है भौग श्रगर सरकार किमानो की वोई महायता करन्ना चाहती है, तो वह समय पर उनरी महायता क्य। नही करती । विछली बार भी भ्राप मे कुछ छूट खाणडसारी वालो वो एक्माइज ड्यूटी वगैरह मे दी थी जिसमे कुछ फ यदा किसानो को हो सके लेकिन मैं धापवो बताना चाइता है कि समय पर नीति मे परिबर्तन न होने के फारण किमानो को फायद्र नही हो रहा हे । घगर भ्रापको किसानो की कोई सहायता करनी है, तो समय पर सहापयता कीजिये। मेरा जो पनुभव है, उस के धाषार पर मै म०्कार को यह बताना चहता है कि किमानो को उनके उस्वाबनें. का उचित मूल्य क्यो नही मिसका भोर उनको भ्रपनी लग्ल भी नही मिल रही है, ऐसा क्यो है ? 当 समक्षता हू कि इसका एकमान्न द्रोषी घणर कोई है, तो बद्ध धापका व्लार्तिण कमीशन है, योजना भायोग है बो यह तमाम बड्यन्न कर रहा है मोरे वह इस लक्षय को लेकर बल रहा है कि बो बती से पैद्ा होने बाली बस्तुएं है, उनमें महगाई न बढ़े मौर वह सोबता है कि किसानों ब्वारा उर्गवित बस्तुपो के भूल्यों को कैसे जिराया बाए । उसका एक मतन





ध्यान नही देता है। बह चाहता है कि उसको उ्यादा लाम मिल जाए लेकिन किसानो के दारा पैदा की जाने बाली बस्तुभो को धौर उसका कोई घ्यान नही है मौर उसी कारण बह परिणाम हमारे भामने ध्राया है ।苪 यह्र कहना चाहता हू कि प्लर्गनिग कमीशन हमारी गबर्नमन्ट की पाल सी ग्मारी पार्टी के प्रस्ताव, हमारे मैनीफेम्बो के खिलाफ भ्राचर्ण क₹ गहा है। इसको रोका जाना चाहिए । उसको घ्रगर सर्कार ने नही रोषा श्रीग श्रपनी नीति में सुधार नही किया, तो भापका जो लध्ष्य किसाना को फायदा पहुचान वा है, वह भी पूरा नही होगा । इस सग्नार का, हमारी पार्टी का प्रस्ताव था-

> "Government should take all neceessary measures to fo fix agricultural prices according to the prnuple of parit, that is mainnenance of balance between the prices recerved and the prices paid by farmers"
> इनना ही नही, हमारे मैनीफेस्टो मे यह भी है । हमारी पारी ने यह भी घोषणा की बी कि -

> "The fammers must get remunerative price based on a principle of parity that balances the prices at which he sells his produce and the 'wrice he pugs for the goods he buys if the rural sector is to grow and flourish it must be accorded favourable terms of trade * a matter of overell national policy. The tarmer must be assured of mputs at resonable prices"
> पहान्यु उपाख्यक्त कहोवय, धलस्था एसके
डी ल्थिति है, बो धाइसिज मे छम्येलेंस है,
उसके बारे में बोलार घहों कहना कहूगा।
हारे यहां गुद्इ की कीभत हैं 1349 , खहां
fिसाइपर किजिणो को मिलता है 1759

पर । सम्बाकू बर दाम है 1374 घोर प्रापण्डनट का दाम है 142.8 जब कि झलेष्ट्रसिटी 2074 पर मिलती है । इनी तरीके से पेडी 1574 घौर पाब० 2520 । इस प्रकार से भौबोगिक क्षेत्र की मभी बस्तुमों के दाम म्राकाथ को हू ग्रे हे चौर जो बीजे काप्तकार पैदा क्गता है उसका उसकी लागत का भी म्य नही मिलता है। इस वारे मे गवनंमेट पालिसी चंज बरे ।

उपाष्यक्ष महोब्यय, किस तरह से सग्बार के भाफिसर्स इनके सारथ नानकाष्भाप्रेट कर रहे है, इनका सहमयाग नईी द ग्रे है, षडयत्न रच रह है । मुले श्रानम्द डेयरी के बारे मे मूचना प्राप्त हुई झे भौर उसके लिये मिने मोटिस दी \#-

Is it a fact that the Indian Ambassador in Copenhegan has brought to the notice of the Government that there was an attempt by forefen personnel working under United Nations in Indas to purioin the design of the bulk suilk vending machine $\frac{\text { m- }}{}$ vented by NDDB and successfully running in Delhi?

Is at alao a fact that as a result of the enquiries canducted one UN off olial was runoved tum Bombay and the other Mar. Westerdunn was traneferred from India?

Is Gevernment aware of the fact that Mr. Westerduin came to India again and met those offioers in SKrabi Bhavan who were carrying on propaganda agatmost Operation Filood Scheme and the National Dairy Development Board?

And if so, what action sovernment propose to take against such officers in the mainiotery of Agriculture who are trying to sabotage the Ministry's own scheme?"
[凶ो घोम त्रकाल स्यानी]
 बन्व का बताष हेग 1
' उदाध्यक्त महीवप, हैं एक कात और

 में मर छुष क्षेत्र में वैदा होने वाली बस्तुलों के मूल्यों में बहुत बडा भन्तर चल रहा है । उसध्यक महोबय जहा 1971 तो घोरोगिक क्षेत्र की बस्तुभो के मूल्ग 80 प्रविस्य बढ़ चले हैं वहा गें के yूर्प मे $1970-71$ के 76 एँपये प्रति fिंगंड के गुकाबले मे गामूसी वृद्धि हुद्री है । उसका भूल्य आजकल 110 या 115 ज्ये परि बिबंटल है। बीजो-
 माजकल ${ }^{140.60}$ रपये होगा चरिद्रि 1 वह्र डिस्पेरिटी बसों है। वरफार के फलितिकिक बस्तुपों और च्चवि





इस समब बेहात के सौलों की स्विति
 वेता चाहता है ' काष उताज के कुष 4
 निलियन है जोर प्रशित्वसित थाय 5




 उमिश प्रविषित पाय है 13.33 । रेलबे





बंमानोर में 22.80 है 1 इस प्रकार से 24 रुपये तक प्रतिबिन प्रतिद्यकित प्राय है मोर् गाष्व मे कात्र करमे बाले जाधली की भाय 5 रुपये प्रतिबिन है । ₹ढनी टिस्रविरिटी द्रस द्वा में बल रही है, इसे कौन रोकेगा गवतंमेट के भ्रलाबा? मैं सरकार से प्रार्षना करता है कि इस सिख्रंरिटी को रोकने की कर्fिया की जाये।

में यह कहला चम्रता हा कि हमारे फमीम्नन के फंसले वेटी से होले है । भाज क्रिसम की फसल, गेदू कट रहा है। भ्राज तक विसान को पता नहीं है कि सरकार किस प्राइस पर उनषा गेश आ्रारीक्षे के सिमे तैयार है, स्सांटं प्राइस कबता है। क्या मुसे घी भानु प्रताष सिह कर जी जरमाला की खह बतायेगे कि घाल लक्र वहीजए फो ऊही एनाउन्स की गई ? घापकी तमाम कीजों की स्थिति यह है कि पाष देरो मे करने है

मेरा सूषाष है कि जष निसान फस्षल






 होत्प है 1 गार कि हौमत त्वय कर्री
 फपनी फलस को क्षमुत्र में फेंक पायेषा ?









 मिन को इसक्ड करों fि तुष बरोदो वन्विकि सरकार के पास नेक्र रबंमे से

 दिया है ।
 य्लािए कमीध्य का रीच्ता चैज कीजिये मोग फसल बीने के त्षमश्र पर ही घ्राप ज्रली ज्ञवोर्ड आइए घोषित कीजिषे तराक्ष किसान नाषषान हर्दा
 बरीद के के रबे है जदां किसक्न w वरी धकवा है
 मउू होगा है । में भापसे प्रत्रंना


 गत

 इसणी Pant \% \% \%
 द्होगो में ? दर थाष कौर देशाष के मंडार होगा बादिये, लेकिज बरखार

 की रण सी $t$ सा तो सरणा उसाबत्र






समुक स्षानों बर तार बनाये घहा रहे


 चिला वही है ? शेरी कास्टंट्युप्या


 रहुमे बाले है, मगर कात वही हुलाई उक्षा कंब हो गरे है।

बोष्ररी बरण निंट्ट ने बहुव ही कृपा करके ठीजाल फर से कुछ ह्यूटी कम कर दी है, लिकिले हुई स्वाड क्वंतल की प्रूटी को कम मही किया गयकी है।
 ट्रासकोटं च इसीमाल होता है 1 जगर
 माल होता है। केरी सहमी साहै है आात-र्वत हुद घीर उन्होंने कह्रा कि पम्ब सेट्स में लो स्वति तीचल इस्तीकल होता है 1 इस 割 में 25 लाब वम्ब

 है कि सरफार घमरंका की तरह सहाँ





1
जब तन लिंपात की अपवस्ता है
 किसानों को कोई लग नही होगये "।
 है नियकत नाँ किसा जाता है 1 हारे

 है, लैकिन जिन ब्राय पदार्ये का निर्पारत होता है, उन पर एकतनोटं ड्यूटी सबमाँ

[बी धोम प्रकाश ल्याली] बाब पदार्यों के निर्यात में मी सबसित्री दी। आनी घाहित्या सरकार यदों पर सिल्थेटिक फाइसर लाई थौर उसने कपास कां जीषट कर दिया 1 बहु यहां पर इतर्न भधिक माता में केल लारंद्रै कि तिलहृ, बौने बाले घौर क्षेल के ख्यापारी तथा मिस-मालिक सब च्रोषट हो गये हैं । मालूम होता है कि कृषि मंन्री और ब्यापार मती मे कोई कोधाबिनेशन नहां है 1

में मंत्री महोदय से प्राषंना करुग कि कास्तकार घपनी बेती के लिए जिन इनपुट्स का इर्तीमाल करता है, बहु उत्र पर पर से तमाम एसाद्रण ड्यूटी माप कराये, ताकि किसान बो बस्तुरें बरीदता द्ट उन की प्रोर उसकी फस्सल की कीमत में पैरिटी हो सके ।

मंती महोबय जानते है कि किसानो के पास होर्डिडज बहुत घोटी़ रहु गई है बौर इस लिए घण बहे ट्रैष्टर से का पर्यां नहल सकता है । धुर्मार्य से ट्रैष्टर की कीमत घमरीका में कम है दौर हिन्दुस्तान में ज्याबा है । यद्धु स्थिति गबर्वरेंट की एकताइज ह्यूटी के कारण है, चिस्ट की बजह से यहों पर ट्रैप्टर की कीमत बकी ही है । न निबेष्न कल्गाग कि कास्तकार के द्वित उसके इस्पेवर्ल में काने बारी औीकों पर से एस्ताइज ड्यूटी को कान किषा जये, कमिक द्वारे बे में तोती को श्रोस्साहल मिस स

SHIRI V. ARUNACEATAM ALIAS 'ALADI ARUNA' (Tirumelveli): Sir, I would ilke to say a few, words on the Demands of the Ministry of Agriculture and Irrigetion placed before the House by the Elom Minister for Agriculture.

There is no difference of opinion
about the record of achievement in foodgrains production. Our hardworking farmers have opensd an era of surplus in foodgrains. The entire country is indebated to them for their relentless service and remaricable successes. This is the first time in our history that we have not imported even a modicum of foodgrain from other countries. Our production in the agricultural sector reached the stage of take-off astounding the developing countries and even the socialist nations.

Because of this unparallelled record in production, the consumers are widely benefited. Because of this achievement the rural economy has changed. Because of this achievement, we see peace and calmness in urban life. Because of this success. the party in power is reaping the political harvest in bye-elections. All are complacent and even comfortable except the farmers who tilled the lands with sweat and tears and hoed the crops bearing sum-strokes.

If we compare the meagre income and poor standard of living of the farmers with the other mections of the people in our society, then we can realise their deplorable state of affairs. According to the latest figures available, the total number of farmers in India are 146.6 million. Their average income per year is Ris, 200 p. In other words, the aversage incomeof a farmer per day la Ese. 5.80 which is less than the minimum wage of any section of workers' in our country.

We axe boastfully claiming that India is a major agriculturnal power. But here the Hife and tmeome of the farmer is worse than that of tam other section of the pecple in the nation. The most alatming facter it that the number of people bellow the poverty ling in cural axea it inperomosing. It has gone up from 50.8 per neat in 1960-61 to to. 9 per ceat in 10vis.7. it is ra :1 it its ugly head in this yeare also.

If we take the farmers norm, the number of people below the poverty line has gone up from 88 per cent to 42.8 per cent. Despite the increased production, improved methods and institutional methods and facilities, the growth has not been accompanied by social justice.

With care and caution if we analyse the pathology of poverty among the farmers, we will find that one of the empirical causes for this position is unremunerative price for their products. The support price fixed by the Government does not even equalise the cost of production and other expenses.

In fixing the supprot price for the agricultural products the methodology adopted by thig Government is corrosive and obsolete. The capability of the consumer is mostly preferred rather than the cost of production, transport charges and interest met by the farmers.

In spite of repeated demands from the entise south to fix equal price for paddy and wheat, the Centre is still refusing to accept equal price for paddy and wheat. Stil it is giving false reason to the entire nation. Still it is adamant not to enforce the principle of parity. This House may be kept informed that the price of rice is far lower in India than in any other rice producing countries in the world. If we take the year 1970-71 as the base year the price of rice in 1976-77 in Indonesia was 173. South Korea 188, Philippines 187. Thailand 218. Sri Lanka 237 and in India it was 117. We welcome the sale of food grains at reduced rate but not at the axpense of poor fazmers.

Owing to the non-availability of air-conditioned storage facillties and Government agency facilities, there is steep fall in the prices of vegetables Tive potatoes, prions and carrots. Sir, the ftuall tharmers with the limited sonurces of water, are accustomed to 250 LS․ 11
cultivating their vegetables. Now, the price of the vegetables has hit the lives of the small farmers.

The position of sugarcane growers | is far from satisfactory. The sugar mills are becoming sick units which -are not able to give fair price to the farmers. While the Government introduced decontrol in sugar supply, it failed to protect the interest of the sugarcane growers. Now, most of the sugar mills are running in loss. Unle $_{\text {BS }}$ the Government take adequate measures against the loss, there will be serious consequences of dec3ine in production. So, the reaponsibility of the Government now is to help the sugar mills. But what is the pitiable state is that even in helping sick units, this Government $i_{\mathrm{s}}$ following the policy of discrimination It is reported that this Government has granted a loan of Rs. 20 crores to sick mills in Uttar Pradesh. But, at the same time, in spite of the repeated demand from the Tamil Nadu Government, the Central Government refuses to give a loan to the tune of Rs. 10 crores to the sugar mills in Tamil Nadu. We are not able to understand this policy of the Government.

The rationale of remunerative price for agricultural products has been realised by all people but we notice that there is some reluctance in implementing it.

The hon. Minister may defend the policy of the Government by explaining how this Government has increased the support price for the agricultural products as compared to what was being paid by the previous Government Here I would Hike to remind the hon. Minister that even though the support price fized by the previous Government was low, the open market price' in thowe days wag attractive and romunerative. Now, due to the increased production following two successtivl moascong, the open market price is very often lene that the support price. Therefore, the farmers are forced to fight against
[Shri V. Arunachalam]
the erroneous policy of this Government. Fortunately for this Government, the farmers are mostly gcattered and least organised. The leviathan is still sleeping. When it wakes up, I remind you, Sir, the entire country will be disturbed.

The House may agree with me that the exports of agricultural products are deemed essential for preventing price crash and for sustaining the tempo of production. The production of rice, oil seeds, groundnuts and cotton increased by 28 per cent, 14.2 per cent, 15.4 per cent and 21.6 per cent respectively. The rasping factor $i_{g}$ that there is no corresponding increase in export of these products. The most alarming factor is, cantrary to our expectations, the Government have reduced the quantum of export. In the year 1976-77, the export earning from important agricultural products was Rs. 1,144 crores. But, in the year 1977-78, despite the increased output, the earnings declined to Rs. 826 crores. The restrictive export policy of this Government has not only reduced the export earning, but has also caused a heavy depression in the open market prices, thus adversely affecting the farmers.

Affected by the imprudent and unwise policy of this Government, the farmers in some of the States have come to the streets to fight against the Governments of the States, which can in no way be held responsible for this state of affairs. In Tamil Nadu some of the farmers have refused to repay the co-operative loans. They have adso refused to remit the electricity charges. In Tamil Nadu the kisan leaders have called for a no-tax carapeign. The volcano of economic discontent will soon begin to burst forth with turbulence. The State Glovernments are forced to face the trouble for the faulte and obnoxious policies pursued by the Centre.
Before I conclude my speech, it will be appropriate if I remind the
maxim of Mahatma Gandhi to this Government "where agriculture is not profitable, life itself cannot be profitable". I appeal to the hon. Minister not to be a party to disrespecting this maxim. If this Governfails to realise this maxim, and orerates against the interests of the farmers, I remind you, Sir, the consequences will be serious and catastrophic in future.

प्रो० चिजिलनाल सक्सेमा (मह्राराजगज) : माननीय उपरडयक्ष जf, में सन् 1930 से चींनी के उघोग से, उनके मजदूरो की समस्याभ्रो से घौर किसानों से ःव्यन्धित हूं । उत्तर प्रदेश मे हन् 1937 में 73 चीनी मिलें थी और भ्राज 80 हैं 1 स्तारे देश की चीनी मिलों की नीन चोथाई पह्ले उत्तर प्रदेश में थी घ्रोर श्रब एक घोथाई गह्रु गई हैं। वही हाल बिह्तार का भी है। बिह्रार में 37 चीनी मिलें थी श्रीर भ्रब करीष उतनी ही है जबकि सारे देश हें चfनि मिलों की संख्या बढ़कर 300 के करीष हो गहे है । इस मे स्पष्ट है कि उसर प्रदेश श्रोर बिहार में, कर्षष-करीव पूरे उत्तर भारत में चीनी मिलों के आार घ्रन्याय किया गया है ।

### 15.30 Mrs.

## [SHRI DHIRENDRANATH BADH in the Chair]

एक मुगर-केन-रिसर्ष सैम्टँ र कोपम्बतूर , में 1950 令 बनाया गया था, बही एक सिन्टर है जो गके हे रिसरे करता है घौर स्पेशलाइए तरीक के गफा पदा करता है । उत्तर घारत हें ऐक्षा कोर्ट सेग्टर नदीं घनाया गया 1 करीष तीर
 स्टेगन काने की कीसित्र की चाही, उस के fिये बस्या किष्त जया ओीकम जुते


साल चुजर गये उसरिसं स्टेशान को बनाने झ को प्रगति नहीं तुर्ं हैं वहा पर कोई काम नही ही पा रहा है। में जानला चाहता दू-कि उत्तर मारत में जहां कमज मी हारे दिन्दुस्तान की भाषी चीनी भैब होती है, जब कि पह्ले तीन-चीबाही होती थी, बह्टा पर शुगर केन रिसर्ज स्टेभन भमी तक क्यो नही बनाया गया । बेवरिया के रिहुर्ष स्टेश्रन को मोध्र पूरा पूरा किसा जन ।

विछले 50 सालो में उत्तर भारत ' मे गब्रे से बीनी की रिकवरी बजाय बठने के घटी है । सन 1937 में बह् निकवरी 10 परसेन्ट थी, लेकिन श्रब 9 परमेन्ट रह गई है । जब कि दक्षिण में बहृ 11 परमेन्ट से बठ कर 13 परसेन्ट हो गई है। पह्ट डीक है कि घ्रभी भी बहुत से बेंरो मे, बहुत से फामों में रिकवरी 13 परसेन्ट श्ञाती है, लेकिन उष्र पार्त हानान नही दिया जाता हैरिकवरी को घठाने की तरफ कोई प्रचास नहीं होता है। ये स्वव ऐसे काम हैं जिन से पैदाषार छठ सकती है मीर किसानो को भी काबदा हो सकता है, सतथ ही कन्ज्यूमर को भी लाभ पहुष्च सकता है मैं भापते कहना काहता हू-यदि इस तरफ सीध घजान नही बिया गया तो उत्तर भारत के किसानो पोर बह्ब की तिगो मिलो की हालत घोर जदादा बराए हो अयगी ।

कुछ बिन ज्रा गबनंमेम्ट की वरक से एक नार्व विरा क्यक बा, अासद 1970 मे विया गया बा कि उत्तर प्रबेल की जीनी किलों का राष्ट्रीजकरण दोला, 1979 क्रा गसा, फ्रवण्य 10 सम क्रे घये, न उन का राल्रीयकइण
 खद्र्रीयक्रण कीं किया खोलेगा 1 wक

से सरकार की तरफ से राष्ट्रीयकरण की पालिसी का ऐलान किया गया है, प्राइवेट चीनी मिलवालो ने भपनी मिलों मे इन्वेस्टमेन्ट करना बन्द कर दिया, नतीजा यह हुमा कि वे बिलकुल अक बन गई है। वहा चीनी पैदा करने मे रिकवरी भी कम घाती है मौर पैदाबार भी कम होती है 1 में चाहता हू कि सरकार साफसाफ कहे-कि हम नेशनलाइ्र करेगे पौर साय ही उन का नेशनलाइजेशन कर दिया जाय, म्रन्यया साफ-साफ ऐलान कर दिया जाय कि हम नेशनलाइजेशन नही करेगे । भगर मामले को फाइनलाइज कर दिया जाय भौर ऐलान कर दिया जाय कि नेशनलाइजेशन नही होगा तो बहुत से मिलवाले उन मे इन्बेस्टमेन्ट कर के उन मिलो को सुधार सकेंगे, इस से किसानी को भी फायदा होगा औौर मजदूरो को भी फायवा होगा।

चीनी के साथ-साथ खण्डसारी का का सबाल मी बहुत महत्वपूर्ण है। बण्डसारी विशेष रूप से परिषमी उत्तर प्रदेग वी इण्डस्ट्री है, लेकिन उस की हालत बहुत बुरी है। यह बीजिए-काटेज-इण्डस्ट्री के बाद देश की सक से बढी काटेज इण्डस्ट्री है, लेकिम ह्रालत बहुत बराब है 1 महात्मा जी ने कहा था कि बो खाउसारी है बह जानी जाहिए धरर फूषर की है वह पायजन है लेकिन बाउसारी के साय जो ख्यबहार हो रहा है, वह्ह बहुत बराष है । में चाहाण कि छम की तरफ ज्यान विया जाए धोर बाड्कारी पर से टैक्सो को हटा लेना बाहिए भौर इस को क्रारम केता बाहिए।

गेह धोर चाबस हमारे देक की मुध्य वैंदाबार है। भब तो हमारे वेश मे ऐेे बीज पैष कर लिये घये हैं जिन से 50,60 जीर 70 मन तक होतों

के जन्बर पैबाबार कर सकते हैं। इन बीजों को निकले हुए कई साल हो गये हैं मेकिन क्रफसोस इस बात का है कि wभी सारे हिन्दुस्तान के भम्बर ज्न का इस्तोमाल नही किया गया है 1 भाज एवरंज हल्ड धान की जो है, वह बहुत कम है। यह बेजा ज्ञात है। यह बहुत च्राबर्पक है कि जो हम्पूर्ह बेराहटीज सीड्स की हैं उन को तेजी के साष हम फैलाएं, जिस से सारे हिन्दुस्तान के धन्बर वैदावार बढ़े घौर गाबों के किसानों को फायदा हो ।

हम सब लोग परेशान हैं कि विनोषा की भनशन करने जा रहे हैं गौरका के लिए। हमारे देश में यक्रपि सब से बड़ी संख्या गायों की भौर केटल की हैं लेकिन उन की हालत बहुत दबंनाक है । ठेयरी इम्यूबमेट, केट्ल इम्पूवमेट कोई नही हुणा हैं । हमारे देक में जहां गायों की पूणा होती है, बहां पर वह हालत हो, में समक्षता है कि यह बड़ी चड्वेनाक बात है । इस के ऊपर सब से खाया बर्ष होना चाहिए। कैट्ल रिसं होगा कारिए कीर गाबों के लिए वास्वर सैह होने बाहिए भोर उमके सुघारने का काम होगा कारिए पोर उनके लिए प्रज्डे कोडर का धी हन्त्ताम होना बाहिए । धार्ष तो हान वह चत्यते हैं कि पास्बर सैंह नही रह मये हैं घीर सारे के क्षारे पाल्बर बल कर खिये गये हैं औौर वहा पर सिकान बती फरते हैं । ऐसा कोई इन्तजाम नही है कि पास्तर हैँ हों। 1 मै वह कुसाँ्यू दूगा कि करकार ऐसा कानून बनाएं कि गाबों के घम्बर सरकार की घोर से कुछ सैंड पार्तर के लिए छोड़ी जरए जिस्ष से मेंती बहां पर बर सकें ।

भ्ष तो जहा वेतो, वहां काय ही पौने को किलती है 1 माप कहीं खते

जाए, भाप को चाय किलेनी होर हूल्र नही मिलेखा। मँ बाय नहीं पीला मौर दूष मिलता नही है। इस केण में जहा गाय की पूरा हो, बहां हूप्त न मिले, वह बहुत ही शमं की बात है । एक तो गाय है नही हौर जो हैं की, तो उनसे ज्यादा वूष्र नहीं मिकेता है । ऐसी ख्यक्स्था होनी चहिए जिस से बच्बों कों दूघ मिल सके घोर इस घोर विसेष घ्यान दिया जाए कि हमारे ओो $11,12,13$ मोर 14 साल के बच्चे है, उन को कुछ दूघ्व तो कम से कम पीने को मिल सके । इम के लिए सरकार की ह्रोर से प्रबन्ध किया जाए । तमी यह संमब है कि गायों की देब्ब माल की जा सके। उन के चरने के लिए पास्षर सैह छोडी जानी चाहिए ।

हमारे यहां लकडी ज्यादा नहीं हैं। गका तो किर भी 12 रुये $\mp$ ीीटल मिल जाता है लेकिन लकही 16 रुपये भ्रोर 20 रपये बवीटल मिलती हैं । यह बह़े घफसोस की बतात है । हमारे यहां फोरेस्ट की हतनी कमी है लेकिम किर मी उन को बुरी तरह तो काटा जा रहा है जिस की बहुण से लकड़ी का निलना बहुत भुर्किल हो भया है । मै चाहता हूं कि कोरेस्ट्स के ब़रे में एक नीति निर्षारित की जाए जिस से सकज़ी का सवाल हल हो संक । कोरस्ट्स के काटने से और की समस्पएं वैबा हो जाती हैं । बाढ़ इसी का एक अषकर परिणाम है, जिस से देश को कहुत कुक् साम होता हैं । है कौहता हैं कि कोरस्ट को तरफ विरिष ध्यान दिया जाँें।

देहरापूंन में हमारी एक कौरेस्ट सेसम





संस्या बनाया जाए 1 हस के घब एक बहुल ही चतकरार काम fिक् है 1

हमारे वेत्र में मलले का काकी संढार 'त्है 1 रुणकी भुजे घ्रसफता है 1 सेकिल हभारे यहां कितना गलो का नुक्षान होषा है ? हमारे यहां स्टोरेज का पूरा इंज्ञाम नहीं हैं। क्ष जब पम्लिक भम्डरटेकिण कमेटी का मेम्बर बा तो ซमेटी ने एक० सी० घ्राई० की पूरी आंख की .की। उस आर्ष की वक्त से वता कला कि गल्मे का कितना जुकसान हस संख्या के बारा होता है। घल्से का स्टोरेज से नुक्तान होता है वर्पा में नुक्तान होता है। गल्ला कीग कर सऱ जाता है। वह हालत एफ० सी० भार्म मे है। इस्लिए एक० सी० पार० की तरफ विस्येष घ्यान विवा आते घोर जो तुक्षान उसके द्वरा होता है उसको रोका आवे ।

एरीकरल्वर रस क्षेश का सह के बत़ा क्षवसाय है लेकिन इसकी रिसर्य पर बितना खर्ष होगा चांटिए उतना खर्या नहीं छोण है । एम थार्ती० एक जार० पर ती धुछ छमया बर्ष करते हैं केकित दसके मुकबसे में हूत्ररे केतों भी रिसर्ष इस्टीट्ययांस पर हम घुत ज्यादा ख्यया तर्म करते है। एरीकल्कर की रिस्र में हृम बहुत्त कम क्षया ख्यं करो हैं । 并 बीन उिडरी कालेय बला रहा हू कौर हने उनमें एगीकल्बर विषय को पशांे के लिए यूनिब्बसिटी को एक्णाई किया था कि हल कालेओं को सम्बदला
 त्रे क्रत्याँ की परमीबन कहीं बी गयी ।
 रित्र के fिए घीर से कालेखों में






> पल हमारे किये एक घणिसाप है हमने धरी रक कोई ऐसी सीरम नहीं बलायी बिन ते कि इनको रोषा का सके 1 हमारे यहा समी नदिया नेषपल से निकल कर षाती हैं घौर तेषाल सरकार हमारे द्वाष धुग्मनी का बताष कर रही है । 1955 में राप्ती नदी के कंट्रोल के लिए अलकुज्ती परियोषना बनी बी लेकित नेपाल सरकार से धा तक इस, के बारे में कोई एकीमेंट नही हो सका क् । घसी तर्इ हो करनाली प्रोजेष्ट पर मी चुछ नहीं किषा गबा है । हनको 25 साल बीत यदे हैं बाकों से हमारे यहा बती़ कति होती है। सरकार हल पर विभेष ध्याब देंते चौर चेखाल ते भाग की जबे कि वह इस बारे में सहयोग करे ।

हन शान्दों के साष्ष है इल चांमों का स्यर्षन करता हे ।

SHRI P K. KODIYAN (Adoor): Mr. Chairmata, Str, the Annual Report of the Ministry has clatmed a very satisfactory position in regaxd to agricultural production. It hat claimed that a new peak has been achieved in food grams production. I do not dispute the claims of increased production of commercial cropis as well as foodgrains. But this alone is not the picture of agriculture $i_{n}$ our country today. There is another picture which shows some disturbing trends. I want to refer to that.

[^3]
## [Shri P. K. Kodiyan]

Now, one of the shortages relates to commercial crops, more specially cotton and oilseeds which together constitute the bulk of the commercial crops in our country. The recent increase in foodgrains production has been largely achieved at the cost of the commercial crops, that is, more and more land under commercial crops has been diverted to food crops. As a result of this though the growth rate of production of commercial crops has just maintained, the growth rate of total agricultural production has fallen. While the growth rate of production from 1949-50 to 1004-65 wag of the order of 3.6 per cent per manum, with the advent of high-yielding varieties and the consequent diversion of land from commercial crops to food crops, the growth rate of production from 1964-65 to 1970-71 has fallen to 3 per cent per anthum and during 197677 , it has further fallen to 2.1 per cent.

Apart from the imbalance between the foodgrains crops and the commercial crops, another significant shorlage appearing within the foodgrams basket is in respect of pulses. As in the case of commercial crops, the profitable cereal crops like wheat have been taking away land under pulses. Within the cereal basket itself, the imbalance have emerged between the growth rate of production of superior cereals, like, wheat and the growth rate of production of inferior cereals, like, jowar, bajra and ragi. For example, from 1960-61 to 1972-73, whereas the wheat production increased by 13.4 per cent per annum, that of bajra increased by 3.46 per cent only and that of jowar just increased by 0.88 per cent. The cultivation of iaferior cereals, like, jowar, bajra and ragi, $a_{s}$ you know, is mostly done by emall and marginal faxmers and that too in the arid and semi-arid areas in our country, in almant wholly unirrigated axeas.

Within the superior cereal also, the imbalapee has appeaved between the growth rate of production of wheat and the growth rate of production of rice. From 1960-8II, the rice production increased by 2.9 per cent whereas the wheat production increased by 13.54 per cent. If you take a hother aspect of our cultivation, we can find that only about one-third of the area under rice has got irrigation facilities whereas nearly threefourths or 80 per cent of the area under wheat has irrigation facilities. Since the rice crop requires a vast amount of water or a particular water level, there is a margin of risk invoived in rice cultivation due to droughts and floods. Therefore, a vast area of about 28 million hectare $_{g}$ of rice cultivation where irrigation facilities are very little continues to be one of the most vulnerable areas in agricultural production.
Now, if you take another aspect, i.e the geographical distribution of growth, you can gee that the growth is concentrated in a lew areas or a few regions. Broadly speaking, the disturbing aspect of our agyicultural production is that while wheat dominated areas are marching ahead, areas dominated by cereal ${ }_{g}$ like rice and lower cereal crops are lageing behind.

Now, within the wheat growing region itself, there are imbalances, Punjab recarded an average production of $2.201 \mathrm{k} . \mathrm{g}$. per hectare while Uttar Pradesh recorded chly 993 kilograms per hectare. Now if you take, the rice producing areas, Tamilnadin and Andhra Pradesh account fir one-sixth of the rice producing area in the whole country. Together they * account for 40 per cent of the total production of rice. On the ather ens treme are the rice-growing sitatios in the eastern region like Weat Beatial, Oricse, Bthar, the eastern part of Uttar Pradesh and Madhyn Pradegh which together acctunt for 00 yier cest of the area under stow aditivntion. Thelr share in ineromued, sice production is only muindand.

It you take irrigation alao, you see this kind of tmbelances. In certain States like Uttar Pradeah, Bihar, Went Bengal, Andhra Pradesh etc., two-thirds of the total arees is under canal Irrigation. But, on the other hand vast areas in the central part of the country aggregating 44 per cent of the total area under cultivation, are hardly covered by any canal system. While 61 per cent of the holdings in Punjab are wholly irrigated, in Madhya Pradesh only 4 per cent of the holdings and in Maha-- rashtra only 8 per cent of the holdings are wholly irrigated.

These are the disturbing imbalances - that have emerged in our agricultural production. Therefore, Government has to pay attention to these 1 m balances. And as $I$ have pointed out at the very outset, unless effective steps are taken these imbalance are likely to create more problems.

Now, increased production has been claimed by Government, and nobody disputes it. But, increased production for whote benefit? Who have benefited from this increased production? A handful of rich persons, a hand-ful of landiords, big traders and speculators have profitted. The vast majority of the agricultural population, particularky the working petsiantly, the small and marginal farmers have been denied the beneft of increased agricultural production.

The other day the Hon. Prime Minister was saying that remunerative price is always a controversial issue and there could be not agree-

* ment as to that what should be the quantum of remunrative price. Now, what I want to agk is whether even the floor price or support price or procurement price which the Government has fixed is available to the farmers.

It is not a fact that a vast number of our farmers, after the harvest, are fonced to sell their produce at throwaviay prious? What is because they afe not able to withboid their prom slyes wating for the price to in-
crease. They have to sell their produce immediately, get the cash and meet their other requirements. Therefore, what is happening today is that the agricultural population, the farmers, in our country are subjected to a double exploitation. That is, they have to sell their produce at throw-away prices. Also, while the prices of agricultural produce are falling down, the prices of industrial products are either stabilised or going up. That is why, I say that they are doubly exploited-- as producers and as buyers. Unless this situation is drastically changed, I do not think that the farmers of our country can get any beneft.

One example is the sugar price. The price sugar has gone up, recently, from Ris. 2.60 to more than Ris. 3 per kg . The reason was this. There was an inadequate relpase of quota of sugar from the sugar mills. The sugar mills have formed a Steering Committee. It is the Steering Committee which decides the quota to be released, and for the month of April they have deliberately reduced the quantum of sugar with a view to create shortage and thus increase the price. That is what the Steering Committee has done. And what is this Government doing? I should say that this Government has been responsible for this. This cannot shirk their responsibility here because this Steering Committee consists of representatives of not only consists sugar mills but also co-operative sugar mills as well as State sector sugar mills.
I want to mention only one more point, and that is about rural development. One of the basic defects of rural development is that this Government is trying to effect rural development without bringing abour any structural changes in the agrarian relations. Without breaking the concentration of land, without effectively implementing land reforms and without wiping out the expioitative relations that exist in agriculture in the rural areas, I do not think that the rural development programmes can be zuecestully implemented.

## [Shri P. K. Kodiyan]

Another defect is that nowhere is the rural development programme sought to be implemented with the active participation of the real beneficiaries, that is, the weaker sections: the agricultural workers; small farmers, etc. Therefore, I request the Government to give a high priority to the problem of implementation of land reforms and also to participation of the real beneficiaries in the formulation and implementation of the rural programmes.

With these words, I conclude.
16 hours.
MR. CHAIRMAN: Shri Gananath Pradhan-not bere. Shri Iqbal Singh Dhillon.

SHRI IQBAL SINGH DHILLON (Jullundur): I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and Irrigation.
' Although we have executed the target of 120 million tonnes of foodgrains and we have also produced enough of commercial crops like onions, potatoes; jute, cotton, etc. I want to inquire from the Government whether the farmers are the beneflciaries in increasing the production? Sugar cane is lylng in the felds and there was a news two days ago that in Punjab the Navshahar Co-operative Sugar Mills and the Jagjit Sugar Mills, Phagwara have refused to buy sugar cane because they say that it is at a fermented stage. What will be the plight of the farmersyou please imagine. They have been waiting to sell their cane and they were standing in line for swo days. The temperature is very high and some fermentation is there. Mills refuse to buy the cane. In UP last year most of the area could not be harvested and some dejected farmers burnt their crop and the sarne condition is prevailing this year also.

In potatoses the same story is there. Our alm is to ret things for the consumers at proper prices and the far-
mers should get a remunerative price for their crop. We boast we have increased the production of potatoes from 7 million to million tonsea. If you go to the ruxal areas of Punjab and Haryana, you will and people there are not going to dig out the potatoes because the cost of digging is much more than the price it will fetch. In UP and Weat Bengal we are hearing that all the cold storages are full and in the market there is no buyer because there is more production. Even gunny bags are not available. The cost of the gunny bag is Rs. 5 and potato is being sold at Rs. 8-10 a bag but the producer has to supply the bag This is the poor plight.

So, I would say that the Government has totally failed in its duty to give any support price not only for potatoes but I would say even for tobacco, sugar cane, foodgrains, and other vegetables.

I want to make one observation. In order to give support price to the farmer and to make it more effective, we must modernise the markets in the country. By modernisation of markets, I mean there should be mechanical graders, there should be mechanical dehydrators, there should be hydro-maters to check the mointure percentage of the grains and the grains should be properly graded and the grains should be properly brought in a desired dried condition. There should be huge storage space near the markets in order to avoid loss in transit and losses reduced to the minimum. Modernised markets equipped with sufficient storage space and other upto date and modern facillties are the need of the hour.

It would be only then that the buyers, may be the Food Corporation of India, may be the state Aguncles or may be the Coop agencies, would be able to by tha produce in a titandard torm, in a peraded tasta. For the perishable unt basi-perimatigit commodities, we have 解 inglement
the processing aystem. Mariceting is most essential for perishable and semi-perishable commodities Hise potutoes, onion, fruit; etc. Uniess marketing of potato, etc. is not made the intagration past by strenghtening the processing facilities, it would be difficult to develop production on economic side. I shall enquire from the hon. Minister for Agriculture as to whether he has ever considered setting up of the one Potato Board, when the country is producing eleven milhon tonnes of potato. This Board should be empowered to conduct the research work to carry on the development work. It will consider the domestic consumption as also how much potato surpluses could be exported and in which form it could be exported. Whether in ondginal form or some desired processed form, There are many different processing plant for potatoes. At present the following steps could be taken:
(i) Buy surplus produce and convert it into dry product (dehydrated from). It can be stored in ordinary stores. Chats (small tubes) cut and green tubes should be converted into cattle feed and microhial proteins;
(ii) after potato season say May onward, the dehydrated product can be converted into commercial forms like granules, flour, etc.
(Hii) consumption stage. Flour can be converted into commercial used on breakfast table, just luke corn-flakes, white oats, Saboodanajust like "kheer', potato starch in the shape of tarina

In Daurala Regional Potato Farm: (U.P.) the National Warehousing Corporation has constructed a country atore for keeping potato and they keep the potato in stare for two monthis. The charifes are hardily yrom Re, 1/- to Rs. 2/- for two manthes. In the lewn period when mont of thie atockic is abment, at least (a) theee two to three, monthes the
country store could be properly utilised and we can meet the demand of potato for two months To meet the demands from July onwards till October-November, we should have refrigerated cold-storage system. Our retriferated system is very costly these days. Although State Governments have tried to have some control over these cold storage rates, in Punjab they have fixed at Rs. 11.50 per bag; similarly, in Haryana, from the last year; they have, by an Ordinance, imposed a ceiling of Rs. 10.50 per bag whereas, if you come to Delhi, you can sce the cold storage people in the market charging Rs. 20 per bag. I have also come to know that in West Bengal, the rates are more than Rs. 18 to 20/-; in Maharashtra the rate is Rs. 20. I appreciate the steps taken by some State Governments. But, have we ever thought about the running of cold storage? What is the cost of it? Sir, I have practical experience as I am running sold-storage for the last twenty years. I know the cost for electricity that we have to pay; I know what the labour costs are; I know what the cost of ammoala Freeon gas is; also I know what the cost of machinery is, I know what the cost of material is-such as steel, timber etc. All their costs have gone ug by two times within the last two years. As a practical man I would say that by charging at the rate of Rs 10 and 11 a bag the ownery of cold storage will not be in a position to have any good earning. It would only be nominal and it won't fetch a good proft. I wish we increase the production of fordgrains, agricultural crops and other vegetables. I also wish the Second Flood Scheme of milk which is for five years fulfils its purpose

I wish it should increase from 27 million tonnes to 85 million toanes a year. But have we considered how can this scheme be affected? I will take flrot of all milk. At present cow milk is selling at a very cheap rate and $w_{0}$ are aiso jmporting
[Shri Iqbal Singh Dhillon]
dry skimmed milk from outside. If we go on importing dry skimmed milk will it be possible to encourage farmers to have cow stocks? Will we be able to improve the indigenous cow breed Sabarwal and Red Sondhi? We will be able to gradually replace the buffalo which is not so economical. I doubt if we go on importing the dry skimmed milk and if we go on paying more for the buffalo milk we will be able to encourage the farmer to have improved cow herds. This policy would not work. We have to give encouragement to the people to have cow herds. We should give encouragement so that they should have hybrid cows-crossed breed We ahould encourage the farmers to grow more vegetables. But this can be done only if we have a Nationa; Horticulture and Vegetable Processing Corporation which should know the total production of fruits in Northern Indla, North-Eastern Region, in the Southern Region, position of garden crops, that is, fruit vegetables, etc. The excess quantity of this produce should be processed in time, de-hydrated and exported and for export purpose we should know the taste of the importing countries. So, we should proceed on a long-term basis rather on ad-hoc basis. This vear the production of potatoes is more and, as such, we have allowed export. Next year the farmers will get discouraged and production will be less and then we will ban the export. Last year, at the end of the year one million tonnes of potatoes were lying in the cold storage which could not be used and those were moved from northern India to Bengal, fron Bengal to Maharashtra and from Maharashtra to sea for dumping but we kept ban on export of potatoes and onions. So, are we making proner une of our production? Althnugh our Gross national income has incyeased more than 48,000 crores out of it 4 per cent, was earned from agricultural sector-yet I tear the net income of the farmers has not in:creased. I will give one example
from Punjab. Sir, aboui eighteen years back we used to proiluce 12 lakh bales of cotton. Now we are producing 22 lakh bales of cotton.

The income of the farmers then was more than what they get now, although we are producing 22 lakh bales. In order to enforce remunerative price, I feel that the adninistrative and the official machinery policy maker should not be consulted in fixing the support price and for its implementation. Rather, Parliament and Legislature alone should do it by legislative enactment. This support price has to be lixed in consultation with the actual growers. You can have people from the universities who have conducted extension work, who are working from laboratories to the field projects. Then only, Sir, it would be possible to give effective and remunerative price to the farmers and in this way we will be able to help the farmers.

I will now say a word abrut the tax structure on the inputs It is a healthy measure and it is a good announcement that has been made, saying that the excise duty on fertilisers are reduced. But Sir, the excise duty on agricultural machinery, fuel and pesticides is the same. There is great need to reduce them also. Are we really interested in reducing the price of agriculvaral commodities? That is the question. Or, are we really interested in increasing the prices of factory and industrial commoditles? Siv, everything is being done to help the factory production. The cost of a tractor is nearly $\mathbf{6 0 , 0 0 0}$ to 70,000 rupeas.

Since my time is over I will say only one point now. This is regarding the Capital Gains Tax on agricultural land. The posit.on here is this. When ends are taken over or acquired by the Government without the consent of the farmgrs. These people are deprived of their laid. They do not want to part with thels lands, but those people are punished both ways, by the capital galms tax on aequisition of land and deprivetion of land, By thees sorelble
actions taken by the Government the farmars are being ruined and deprived of their land. I wish that the whole tax structure is reviewed. When ceiling on land has been imposed, is there any idea of imposing Wealth Tax on the land? That is what I would like to know. With these words I conclude my apeech
*घ्यो घोट्रूभर्मा गामित्त (माण्डबी) : माननीय घष्यक्ष महोदय, घापने मुक्ने चषि व सिसाई मंबगलय की 1979-80 की मांण पर घ्रवे विचार व्यक्त करने का मौका विया है, इसलिए में घापका भाभारी हू। में घपने भाषण मे विशेष रूप से ग्राम विकास, कृषि विकास तथा बेत-मज्नूरों थौर मादिवासी व हृरिजरों तथा किसानों के विकास, उनकी समस्याओं घादि पर धपने बिचार धौर सुक्ताब भापके माष्यम से ध्यक्त करना चाहता辰 1

भारत छः लाख गांबो से बना हुप्रा एक खेतो-प्रधान देश है । इसकी कुलजनसख्या का 70 प्रतिशत जाप गाबो मे रहता हैं। इनमे से 80 प्रतियत लोग बेतीबाड़ी करते है। इसलिए यदि हम भारत के ग्रामीण क्षेत्र घौर कृषि अर्षंतन का बहुमुत्री विकास करेंगे तो हमारे देख की 70 प्रतियत जनसख्या की हालत में सुधार होगा मौर देश समृद्य होगा। इसमे कोई घका नही है ।

घष्यक्ष जी, हमारे देश की स्वतन्नता के बाद, उसके विकास के लिए पंचवर्षीय योणनाओं तारा ध्रयास किषे गये । लेकिन, मामनीय मध्यक जी, स्वतंज्ता प्रप्ति के 30 बर्ष तथा नियोजित विकास के 28 वर्ष के बाद, भाज घमीर भौर गरीब तथा घहर जौर गाबो क बीच मधंतुलन बढ़ ता ही गया है। इसे फसास्वस्रप भारत के व्रामीण क्षेत्नों मे बोग गरीबी घोर बेरीजगारी से कुचले जा से हैं, जिध के कारण हैमारे बे का विकास जींश्रोपाया है। इस प्रकार मसंतुलन, गरीकी जौर बेरोबणारी दे के के विकास में रकाषट बन领 1

इसके साष ही घहरों के बभूद्ध घौर साधनविहीन दो वर्गं मोजूद है । उस्री प्रकार गांबों मे भी धनिकों घौर साधरविहिन लोगों के दो बर्ग है मब तक क्षुषि घौर ग्राम विकास का लाभ गावो के धनिक किसानों को ही मिला है, जबकि इन योजनाफों का घधिकाषिक लाभ इस क्षेन्न के छोटे व सीमान्त किसानो, भूमहीन बेत मजदूर, हरिजन, माविवाखी भादि पिछेके वगं को ही देना फ्रत्यन्त्र भावस्यक था । किन्तु वे लोग ग्रामीण कार्यकांं से बचित रह गये ।

इस बजट को प्रस्तुल करने से पहले भोर प्रस्तुत करते समय, बजट को किसाबों भौर गावों का विखाने का होल पीटा बया षा। लेकिल समुषे केत्रा मे सामान्य अनता क त्वारा घोर पबबारों ने बजट पर जो मालोषणा की है उससे साफ हो गया है कि बह् बक्ज योंों तथा किसाना का हित करने बलार नहीं है ।

हमारे देश मे धनिक किसान, के.वल 4 प्रतियात ही हैं लेकिन उनके पास कुल भूमि का 31 प्रतिथत भाग है। उनक ह्वित क लिए बजट मे घनेक सुविधाएं बी गई है, किन्तु देश क छोटे व सीमान्त किसान, जिनकी पिनती कुल सब्या का करीब 70 प्रतिशत है, उनके पास कुल धूर्म का 21 प्रतिमत ही है।
4.75 करोษ भू।महन बेतमजदूर है, उनका मार्षिक व सामाजिक विकास तेजी से करने के लिए बजट मे कोई बिशिष, कारगर कार्यक्रम तथा धनराशि का प्रबंध नही किया गया है। भाज तक गाबो में रहने बाले छोटे किसान, खेतमजदूर धादिबार्ष। हरिजन घादि को जिस प्रकार का लाभ मिलना धाहिए, नहीं मिल रहा है ।

यदि म्रब भी श्र/मीणविकास कौ रकिसानों के विकास क नाम पर घू घनिक किसानो कोही लाभ विये गया तो काबों पर गरीज वक्ष


The original apeech was dellvergd II Gujarati.
[धी छेंनू माई गासिन]
बें गरीवी चौर बेरोजगारी से कमी की नहीं छूट पएंगे। $\overline{\text { े }}$ म की ₹च्वतंबता के तीस बर्षं के बाब मी गाबों के गरोष लोगों को स्वतंवतनपूर्यक रोगार छुरकर, ज्रानम के गुजारा करने की कोई सुविधा नहीं मिलेगीं तो ये लोग भव मर घ्रधिक समय तक घांति मौर छंर्यं ते बँठे नहीं र हैंगे । कृषि मकालय के इस बच्ट में इस परीव वर्ग की उचति का कोई फ्राणास तक दिधाई नही बेता । इलसे समूक्ष आमोण क्षेत्र में किस नो घोर बेलअजदूरों के तीच बार-बार संबर्ष होते रहे है। बरे किसानों ने हीरिज घंर घावियासी लोगो की होषषिषा जलाई हैं, जस प्रकार की

 बासेत्रें, तो छोटे ब सोमान्त्र रिकान, ल्वरिजन तथा म्विस्यितिबो के बिकाष के लिए कोई बोस
 चापस्यक हैं। इतरे लिए भूभि का घलंकुलित बंटलारा मिटाना होगा। जब तक यह नहीं होषा त区 तक गांबों की गरोबी मोर बे रोज्यारीं समाप्त नहीं हो सरेनी । हस लिए माननोय घष्यक्र ही, मेँ अप्पे द्वारा कृषि मंली जी को हुनाब देना चाहतारं कि हमारे देश में शूमि का जो चरिसर शंटारा है, उसे समाप्त करो के लिए चूमि-सुणार तबा भूटि सीमा संबधी कमून्नों को तेती से च संत्ती ते लानू करना होला । यदि बे लाणू नहीं होगे, तो वाबों के छेटे व स्रोमन्त किसान तया बड़े किसान, सखमं त区ा गरीब हरिखनों एक काष्विसियों के बीं जो मसंतुलन है, बह कभी स्रमाप्त चहीं हाना

माननीय ॠकरक्न महोवय, जबसे जनता पार्टीं ने मासन सम्भासा है, विलेष हल से

 उतनो, पूमि सोबा सांजकी फलनूलों को उठाकर
 में कांत्रेष्ष क्षरकारने पूलि कीमा बीर पट्टेवाती
 में कलता सरकार ने सता में माकर षूषि धुकार के नाम पर भूमिं भायोष का गठन किया क्रोर उन कानूलों को वाक पर रब विया बो तुज्य बात हैं।

माननीय घकुपष्त जो, मैं सापके बरा माननीय कृषि मंत्री से नियेवन करना चाहत" हूं कि बे गुजरात में जो भूनि तीमा के संबंब में कतिकारी कानून बनाये गये हैं, उन पर सबती दे सीज चमल कराबें घोर बहां की जनता सरकार को रोकें जो उन कानूनो को नाकामयाब करने के प्रयास कर रही है।

भांघ प्रक्षेग के एक मूतूूर्व नरेग की हणारं एकढ़ भूमि, भूरि सीमाकानू न से फलम रबने के लिए कन्त्रोय सरकार ने एक उच्स पदासीन व्पक्ति के छारा प्रयास किये गये सें। वह मामला कुछ समय पहले सारे देश के लोगां जोर सबवारों में कर्य का किषय बना षा।

इन उदाइरषों से पता चलता है कि जस्ता सरकार भूमि के घसंतुलित बंटबारे को समाप्त करने के लिए कानूनों को सखती से लागू करने के लिए जो कारंबाई गंमीरतापूर्षंक करनी चरिए, नही करती है ।

यदि हम घपने वेल में बास्तष मे च्रि - प्राम बिकास करना बाइते हैं, तो निम्न कार्यकम की घोर सरकार को हवान वेला होगा -

##  याल fिजा

कृि विकास, शाम विकास कमसबमसं में
 के कार्यकमों पर तैज्जी से घमल करलारोगा। कृषि विकास से ही क्रामीण क्षेलों की काई माय बहाई जा सकती है क्योंकि योतों हें
 ही करते हैं ।



करोे के लिए समूके वेथ का मास्टर-प्लन तैवार फर के तालामों त्रका छोटे दटे़े बांधों का निर्माण करना काहिए।

किसानें को भपनी पैदाबार का उष्ति भूस्य मिलना काहिए। छहि ब थम्य उसरतों के निए किसान। को उषित समय पर 2 से 4 प्रतिषत की मालूमी व्याज की दर से पर्याप्त क्रण मिलना चाहिए। किसननों को उब तक कम ब्याज की दर से छछ नही मिलेगा, तब तक उनकी हालत मे सुष्षार नहीं हो सेंगा। किसानों को भाज सहकारी बैंकों से जो हण मिलता है, उसके लिए 10 से 14 प्रतिशत तक क्याज वेना पफ़ता है। इनके स्यान पर कम व्याज की दर से कण मिलना चाहिए ताकि निष्घन किमानों को पूरा पूरा लाभ मिल सहे ।

## 2. बलू प ला I शा जिकास

गाबों की उक्षति करने पोर रोजगार बढ़ने के लिए पशुपालन का काफी महत्व है, क्योकि गाबों मे कृषि के साथ ही पगुपालन एक पूरक ग्यक्वसाय है। गाबों मे रहने बाले कमझोर भाषिक स्थिति के छोटे ब सीमान्त किसान, बेत-मकूूर, ग्रामीच कारीगर तषा भल्य बेरोजणार लोणो को इससे लामकारी रोजगार्राप्त हो सेकेग। गुजरात का हनुभव है कि जहा डे यरियों का विकास हुका है, जैसे मेछसाणा, सूरत, भाणंद धादि स्बानों पर, स्सके कारण बह्रा के भ्रामीण लोणो को मखकी ज्ञाय प्राप्त हैर है ।

पज उप्वसम की निए सहकारी हूष सयिनिमें का मठन करना कारिए। सदस्बों को हो कृषाँ फम्यू बरीवने के, लिए यामूली व्याज़


चाबंों हे हेपरी मु ज्यालयों क्षक हैष से जाते के लिए क्रीए के भार्षो को चुरन्त पक्का करना बहरी है ससके लिए सरफार को कोरी कायंक्म बनामा काइिये।
$\therefore$ जान विकास सहा रोजगर \& किए जाती पालोधोग ब क्षीवि चलतबों वर चावारित्त उस्षोणों का महूल

किसानो को अपनी उत्पाधित बीलों का उचिति मूल्य नही मिलता है ब्योंकि कृषि ते उत्पावित कीजों का उपयोग करले बाले उह्षोण भमी तक गाबो से बहुत कम हैं। ये उदोग गांबों के विकास मे उपयोगी हो सकले हैं, हरहिए चाबल की मिले, धायल मिले, विभिक्ष प्रकार की कृषि से उत्याडित कीजो पर बो स्वान्तरित करने बाले उखोग है, उसका निर्माण करके, उसका विकास करना चाहिए। इस प्रकार के उरोबों का विकास हमारे देस मे नही हुभा है फलस्बस्प किसानों को फपवे उत्पादो का वह्ह मूल्य नही fिलषा जो मिलना काहिए ।

बेत-उत्वाद तथा बादी ग्रामोषोग भादि का हम जितना धधिक विकास करेंगे उत्रा ही किसानो को बेती के साष्साष थधिक रोजगार तथा उचित मूल्य मिलेगा । गाबों मे जो बेरोजगारी है, वह हूर होगी ।

माननीय मह्यक्ष जी, ने भ्रापना माषण, माननीय मही महोधय से यह धतिम निबेदल करके समाप्त करंगा ।

भाज सरकाण व्वारा "काम के बबले भनाज" जो योजना कलाई जा रही है, उसमें सार्वअनिक विकास के लिए रास्ते, तालाब भादि निर्माण के कार्यं किये जाते हैं सथा ब्वले मे घनाज बिया जाता है। इसके साथ ही भाबों मे रहने बाले काषिकासियों फिरे हरिजनों के लिए धाबास-निर्माण तो प्रयल्न किये जाएं, तो चधिक थचछा होया ।
-shri raj krishina dawn (Burdwan): Mr. Chalrman Sir, our country is primarily an agricuitural country and becauise of that our Ministers and most of our leadera address the tatrusers at fre time of taking votes. But today wten we
[Shri Raj Krishna Dawn] are diacussing the demands of the Agriculture Ministry and discussing about the conditions of the Farmers who constitute 85 per cent of our entire population and this country virtually belongs to them, at this time we see that only a handful of officers and the Chairman and the Minister and a few other mombers are present in the House who hope for getting a chance to speak. All others have left. This only shows the extent of our real concern ice the farmers of our country. If $t$ ' $s$ is published in the press, then we will not $b_{e}$ able to show our faces outside. Sir, we have seen that if some atrocities are committed on factory workers then the answers are given either by the Minister of Labour or the Minister for Industries. If there are disturbances in the University Campus and if some students die then the Education Minister answers the charges, The Defence Minisuer answers for disturbances in the Defenc Services. But if atrocities are committell on the farmers or agricultural workers who constitute 85 per cent of our population or if there is firing on them then who answers for them? It is not the Minister of Agriculiure but the Home Minister who generally answers for an assortment of subjects. Our Constitution also dues not spell out the responsibility for their protection. This calls for an amendment in our Constitution. Steps must be taken at the earliest to look after those millions of people who actually own this country. Therefore I will say that if atrocitles are committed on the farmers, the Minister of Agriculture should come forward to attend to it and he shoull take the responsibility. Today they are not getting proper price for their potato crop, the agriculture Minister should look into ft . The poor tarmers depended on him while producIng the crop with thelr blood, Betore I take up the struggle before the farmers take up the etruggte, Mr. Barnala should take it up. The poor fermers whe are under his charge, are not getting proper price for thetr produce, they are in distreas and looking up to him for relliel.

He will have to take up the struggile against George Fernandes who is purchasing jute at a cheap price from the farmers and re-selling it to fnem at an exorbitant price. I will come to that later. Although this country belongs to the farmers, a few intellectuals in the cities are ruling this country through the power of their intellect. The result has been complete misery in the villages.

Sir, the rationing system was introduced in the British days, but for long 32 years we have seen who have got the benefit from this system. It is the city dwellers, the urban ceople who have benefitted. I belong to West Bengal and I have experience of that State. Ration is distributed there at three urban centres only viz., Calcutta, Asansol and Durgapur. There is of course a reason for this. The reason is that the urban people can take up cudgels against the Government. They can agitate strongly and can warn the Governmeis, that unless their demands are met the Government will be removed from power and the Government is afraid of them. Therefore to appease and please the city people, the farmers are forced to part with their produce (rice) at a nominal price of Rs. 77 a quintal whereas the cost of rroducing that comes to Rs. 125 a quintal. The farmers are threatened with guns. they are put behind the bars and their produce is snatched away from them againgt their will. This is what we have witnessed in 30 years of Congress rule. But this year we have seen a good development for the flrst time. Sir, the Agicicultural Prices Commistion had rcommended a price of Rs. 92 per quintal for paddy, but the Government have gone beyond that and have decided upon a higher price of Rs. 85 per quintal. Even this is not wholly remunesative but the Central and Shri Barasla Certainly deservas our thanka for fixing a price higher than that recommended by the A.P.C. Sir last year our groos national inoume was $\mathrm{R}_{\mathrm{s},} 78012$ crores of rupees. About 55 percent of this comets from astieuliture. But it is matior of weg-
ret that last year this income from agriculture had fallen by Rs. 5000 crores. The reason is that farmers have recieved lower price for their produce. Only a few days ago our Minister for Steel, Shri Blju Patuaik announced in the Lok Sabha an increase in the price of steel by Rs. 400 a tonne, with one stroke of his pen. This was done because he has to nurse a public undertaking which is nothing but a white elephant. Rivery year a huge amount has to be spent to nurse this public undertaking and the rural people are bning taxed to meet that expenditure in this city the bus services are subsidised, in Calcutta the tram services are subsidised. All these subsidies are given for pleasing the city dwellers, the organised workers who can form unions and take up cudgels and challenge the existence of the Government and for that the poor Kanai Santhals and Hari Bauris in the villages are taxed who whll perhaps never come to the cities to enjoy a bus ride or a tram ride. The village people are paying throuh their nose to sustain the city people. Sir, I come from West Bengal. Do you know what the farmers are called in West Bengal? The two termas are very common One is progressive and the other is reactionery-who are called the progressive minded? Those who get fat salaries and get plenty of bribes in service, those who have no connection with land, those who can buy Hilsa flsh at 25 rupees a kilo, those can afford superior rice at 4 rupees a kilo, those who buy milk at 4 rupees a kilo, those who can take their wives to the movies every evening, they arse called the progressives. Who are called the reactionerjes in West Bengal? Those people who grow their own vegetables, eat coarse rice grown in their own fields, drink milk from their own domestic cows, get fish from thelr own ponds, they are the reactioneries and are called JJotedars'. If the hard tolling farmers are detmened and looked down upon in this manmer and if the bigger farmers are called 'kulalcs' and efforts are made
to creatus a climate of hatred againgt them, then I do not see how any improvement in the field of agviculture can be effected in this country which is primarily agricultural. This situation cannot be allowed to exist. A few rogues in the cities ars exploiting and ruling over this country through the power of their intellect and craft. This is going on for centuries. They have created vested interests which have to be crushed.

Sir, we hear talks about distribution of land on the one hand it is said that all the grazing and pasture lands may be distributed for ploughing on the other hand our respected Vinobaji is agitating for complete ban on slaughter of cows and eating of beef. There is no provision for growing fodder for the cows, the pastures are being abolished for growing food for mon, the old and useless cows cannot $\mathrm{b}_{\mathrm{e}}$ fed or sheltered. Even the young and milk yielding cows do not get enough to eat. In this situation agitation for banning slaughter of old and useless cattie is absolutely unrealistic But even then a team of Ministers rushed to Vinobaj: to persuade him not to resort to fast This is a total waste of time. This sort of unrealistic attitude should not be given any encouragement. Our Ministers should rather rush to the farmers of West Bengal, Punjab and UP. where they are in distreas and are not getting proper price icr their potato. Millions of tarmers are Inoking up to you for some relief. Wasting time on Vinobaji is not at all desirable in this situation. Not only that Sir. the Government of Iadia received a loan for the I. D. F. apounting to Rs. 569 crores till last year at a nominal rate of interest of $3 / 4$ percent. The Government is giving that money to the Agricultural Refinance Development Corporation at a rate of interest ranging between 6-1/2 per cent and 7-1/2 per cent finance Development Corporation at The Agricultural Refinance Development Corporation is agsin lending that money to the Land Development

## [Shri R. K. Dawn]

Bank at $71 / 2$ per cent to 8 per cent rate of interest. The land Development Benk is in their turn giving leans to farmers at 12 per cent to 13 per cent rate of interea. So you see that the money which World Bank is gnving at less than $1 \%$ interest is ultimately given to the farmers at $13 \%$ interest. I do not think there is any greater example of usury than the Government of India. This practice of usury will have to be stopped in the interest of the farmers. This is sheer explortation. Moreover, the World Bank gives the loan on term of $\mathbf{5 0}$ years. But when a loan is given to the farmers from that money, he is told to repay the loan within 9 years. A further condition is put that unless he repays 65\% of the loan in any year, he will not get any further instalment of coan during that year. No consideration is shown if his crops are ruined by floods or drought, if there is hailstorm or cyclone. Repayment is mercilessly insisted upon. Otherwise no fresh leans are given to him. This system has to be changed.
[Shri N. K. Sherwalkar in the Chair].

### 16.40 hrs .

Mr. Chairman Sir, our country need about 5 million tons of fertilzers every year but our dumestic production cannot meet that demand. Why is it so? This is because our fertiuver units are not worked to full capacily. Politios have entered our fertilizcr factories and this has resulted in short fall in production. There is no cropping plan. Today we sed abundant production of potatoes, matar cane, jute etc., but there are no buyers, the farmers are ruined.

Mr. Chairman, Sir, with your permission I will now. present before you a new device through which the puor farmers are being exploited.

Mr. Minister please see. This is the Potata Container and it weighs only 280 deam and this is selling in the potato field at Rs, 300 . They are purchasing raw jute at only 0.80 palse
per Kg. and they are selling at Rs. 12 per Kg. This kind of exploitation 18 going on in India. You are the protector of the agricultural people and you are responsible for this. You should protect the agricultural people. I am submitting in front of you. This kind of thing is going on in India.

Is it not astounding that jute purchased at .08 paise per $\mathbf{X g}$. is being sold to the farmers at Rs. 12 per Kg.? This sort of blackmarketing is resorted to by the Government. Mr. Chairman, I want more time. I am narnating this matter of 85 per cent of people in India, not 10 per cent urban people. So I want more time

MR. CHAIRMAN: You take two minutes inore, you have taken ifteen minutes aiteady.

SHRI RAJ KRISHNA DAWN: Now, Sir, I come to crop insurance. Ours is an agricultural country. We see in the field of business that the godowns of blackmarketeers are insured. In case of mishap he gess full compnnaation whether there are any goods really stocked or not. But during last year's floods I have seen in West Bengal that all the crops of farmers were washed away. His dwelling and cattle were completely washed eway. He was totally ruined but there was nothing to compensate hum. But thosc brave people took up the challenge they staked all their energy in rassing new crops. Last year 18 lakh totis of potato was produced in West Bengal but Mr. Harnala do you know that this year inspite of the floods, 23 lakh tons of potatoes have been produced in West Dengal. What was their expectation? They could not raise 'Aman' paddy so they wanted to make up the loss by raising potatos. 'But it is a matter of great eorrow that the prices have crashed to such an extent that the farmers cannot even mect the cost of transporting the potatoes from the flelds to their home. Mr. Miniater you are citting hare Ministérs can waste sime for savitity Vincbath, butt they have no time to go to the thachs of distressed farmers, to bring onme reliet to them. They do not theder to be concerned about the uraiman
pricina of petatos, fute and augarcmate Which have ruined millions of tarm meere I am drawing your attiontion to this.

One worl about chemical pesticides, Sir, pesticides are no doubt very essential for crop protection. But in this House I raised this question and gave a sample of paddy corn which had been withered by pests. The farmers are applying pesticides for protecting the crops that they have produced with the blood of their hearts but it is ineffective as they are heavily adulterated This 15 nothing but rape of the paddy crop by the adulterators. No action has been taken on this. The adulterators must be hanged who are playing havoc in millions of poor families and some day our entire crop of the country may be destroyed by pests due to adulterated pesticides. Prompt atzention should be pard to this, otherwise even if God almighty takes the place of Shri Barnala, he will not be able to save this rountry.

Sir, when a bicycle is manufactured in a tactory who decides upon its price? The price is fixed by the Managing Director of the factory, the industries Secretary and the representative of the Minister etc. But who fixes the price of agricultural crops? It is fixed by the I.C.S. Officer, the Minister who never visit a field who do not know what a potaio looks Hike, who do not know the intricacies and cost involved in the inputs. Sitting in an air-conditioned chamber with a bottle of Coca-cola in his hands, he declares that the price of paddy is fixed at Rs. 77 a quintal, and that price stays. This system has got to be changed. The farmers must be consulted while fixing the price. The Agricultursi Prices Commission should be gerapped. It is only a den of the corrupt and crafty people. They have all along recommended unreelistic prices for agricultural produce without going in the depths of cond structure. Uniems this "den' is demalinhed, the gameris of this country can never ate better days.

Now, Sir, I will say a few things about rusal banka it a bantis is opened in any village there is great rejoicing. But what are these banks really dong? They are simply exploiting and sucking the villages dry. It is done in this way. The momey deposited by village folk in these banks are transferred to the Head Offices in the cities. The Head offices loan this money to big industrialists like Birlas, Tatas, Dalmias etc. In this way the money from the villages are going out to the cities through these banks. Therefore, some legislation should be framed whereby the money collected from the villages must be investigated in that very area for the betterment and prosperity of the villages. Under the pretext of providing employment to some people these banks are simply exploiting the rural areas.

I am tnlling the hon. Minister that I have seen working of the milk diary at Durgapur. There is total chaos and maladministration. A contractor has been engaged to supply milk to the factory. A lorry has been engaged to bring only 2 cans of milk trom Burdwan to Katwa, a distance of sixty miles. Now 2 cans of milk contain only 30 Kg . milk. For bringing 2 cans of milk a full lorry is travelling sixty mules every day. This is a gross wastage and the Durgapur factory is showing a loss all the time. I will draw the attention of the Minister to these wasteful ways.

Now, Sir, I come to the storing of foodgrains. The poor farmer grows his crop with his blood and sweat, he protects his crop against pests with pesticides and chemicals, and perhaps is not able to provide medicines to his own siling children because of this. But it is a matter of shame that the Government does not have proper storage facilities for his crops. Today lakhs of tons of potato, wheat, sugar etc. are rotting away for want of storage facilities. The Governmant that cannot provide storage for the crop raised by poor farmers, with their
[Shri R, K. Dawn]
blood and sweat, has no right to stay in power.

Now, I come to market facilities. Today we have no facilities for marketing the abundant potato crup. The Government have no competence to export our potatoes to foreign countries. If a farmer wants to sell his potato outside, he cannot do that. But the Government should find ex'port markets so that the farmers may get adequate price. Mr. Barnala, you are the protector of the farmers. You should endeavour to find export markets for our farmers. Why potatoes cannot be sold in foreign countries? You have to find the market.

I will urge upon the Minister to have a stricter control on the agrobased industries. The example I showed you is very alarming. The cash crop jute is purchased from the farmers at controiled rate of .80 paise per Kg. But the jute mills are selling it back in the form of socks at Rs. 12 a Kg. The Government is a silent spectator. This sntuation cannot last long. You have to take up this issue. I do not say that you pick up a quarrel with other Ministers but what I say that you and your Ministry have to be more alert and active to see that the farmers are not exploited in this manner. 85 per cent of the people are under your charge, they are looking upto you for relief. 85 per cent of the population are behind you in any steps you take to prevent their cxploitation. You represent them. So you have to come forward.

Sir, one word about agricultural loans. The process of granting loans have to be simplifled. The poor and illiterate farmers are lost in a maze of rules and regulations and they have to cross many hurdles before they get a loain. Therefore the processing has to be made simple so that the tarmers may get loans speedily and in proper time.

Sir, socialistn cannot come by putting celling on rural Iand holdings alone. Ceiling must be put on urben
land. In the cities people peswers eeveral grand buildings worth crores of rupees. They construct multistories flats and earn thousands of rupees. Ceiling must be put on urban property if socialism is desired. There is no control in the cities but in the villages if one persoa possesses 25 bighas of land for cultivation. You call him Jotedars and what not and they are hated. This has also to be reviewed. You have to change thas system. If you do not do that yourselves, the people will not sit quietly. One day they will force you to change it. That day is not far away.

About income tax, what is this system you have introduced If a man earns 8000 rupees in business, he is exempted from income tax. But in the case of agricultural income, if the income exceeds 3000 rupees it is taxed This type of disparity has to be ended. This is absurd.

I have a word of praise for the hon. Minister of Agriculture because in this budget he has really tried for the well being of the farmers. Although the overall expenditure on Agriculture is less by 21 crores this year as compared to last years' budget. The hon. Minister comes from an agriculturist family of Punjab, the State which is practically feeding the whole country today. Therefore, you rightly know the value of a farmer. I will earnestly request you to save the poor farmers from the exploiters, They are looking up to you.

I had shown this piece of gunny cloth produced by the jute mills to the Prime Minister. Hon. Prime Min1ster spoke to Shri Mohan Dharia who said that the 弦e comes under my charge but the gunny eloth produced from it is under George Fernandes. This muItiplicity of control is harming the tarmers and is responsible far their exploistition at the hands of maill owners. I will request you to talite that charge to gee that the exploltation of tarmers is atoppedi

In the end I will urge upon the Minister to attend to these dificulties of the carmers. He should introduce crop insurance. Some pension scheme should also be introduced for the agricultural labour. Sir, 1 will retire after 5 years but will enjoy a pension sitting at home. The hon. Ministcr will retire and enjoy a pension. The officers of the Government, the engineers etc. will all enjoy pension after service. But the agricultural labour who provided you with food for saxty years or more will not get anything when he is no more able to work. Therefore, I will urge that some scheme for pension or gratuity for them may be introduced. With $t$ hat Sir, I support the demands of the Ministry of Agriculture and conclude my epeech.

घो च्बन्न fिसह (कैराना) सभापति जी, प्राप समय देबकर दीजिए, सभी मुन्ताजर है बोलने के ।

MR. CHAIRMAN: It is upto the hon. Members to follow. I can ring the bell here and they should follow it. 17 hrs

घो नायू राम सिर्धां (नागोर) सभापति जी, कषि मंबालय एक महात्वपूर्ण मंबालय है। छस मंब्रालय के मंब्री कौर राज्य मंत्नी दोनों ही कृषक हैं । (घ्पषषान) इस मंत्रालय में बैठने बाले हमारे मंबी की मौर राज्य मंज्री जी दोलों क्रेक 责 प्रौर क्रषक जगत की मीर कृषि की सारी समस्पाम्रों से घच्छी तरह से परिथित हैं। बब ते जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछले दो सानों में इन्होंने जो काम किया है, इन्हेने किसान, बेव घौर गांब के विकास पर बोर देने की बता कही है । हस का एक बतातवरण की बनाया क्षौर छस साल तथा पिछके साल के जो बलट इन्हुंने पेक्श किये, उनोें घनुद्रान कों जो मांपें रहीं, उन में निकिष्ब ब्ल से छषि मंतालय से उोरा होने चासे विभाओं के घनुरान बतार्ये करे हैं । लेकिस घर्तो काषि बकाना एक खात है दीर उस राधि का सही चयलीज करके fिसात

अगत भौर देश की-समस्पाम्रों का निपटारा करना दूसरी बात है। पाज की मुने एक ऐसा वातावारण नखार ध्रत्ता है-इस सरकार मे-कि छसकी कोई निप्चित नीति नहीं है कि जिन के द्वारा किसानों तथा खेती में क्राने वाली समस्याभों का हल निकल सके ।

इन्होंने एक किताब छपाई ह- "ध्रनाज के मोर्च पर विजय"। बहुत खुरी की बात है। इन्होने लिखा है - इतने दिनों तक हम लगातार बाहर से घ्रनाज मंगाते रहे, श्रब हुमने मगाना बन्द कर दिया भौर यहां तक गर्वोभत होकर कहा है-मागे भी शायद हुम को कभी भनाज मगाने की ज़ुरत नही रहेगी। इसी पुस्तक में मैंने पढ़ा-कृषि क्रायोग ने देश्र में घाने बाले बर्षो मे बढ़ने वाली जनसंख्या का ख्याल रख कर सT् 2000 तक की खाधार्ष की माग का ध्रन्दाज़ा लगाया है भ्रोर उनके घनुसार साठे-बाइस करोड़ टन भनाज की जरुरत पडेगी। भाज का उत्पादन, जो उन्होंने बतलाया है, साढ़े-बारह करोड़ टन त्वुमा है, इस का मतलब हमें दुगनी मजिल तक पहुंचना है, तब उस वक्त हमारी जल्रत पूरी हो सकेगी । मैंने एक दूसरे मंबालय की प्रोप्रेस रिपोर्टं को देखा-जिसमें कहा गया है कि इस देश से गरीबी घौर बेकारी को मिटाने तथा लोगों की भ्रारिक स्थिति को ऊंषा करने के लिये हमे दो तरफ से हस मोर्चें की तरक चलना है। एक तरफ जनसंख्या पर कारू पाने की बात है श्रौर दूमरी तरफ़ उत्पादन बढ़ा कर, उस का सही वितरण कर ज्याना से ज्यावा लोगों को काम पर लगाने की बात है । ये दोनों मोर्चं काज जिस स्थिति मे से गुजर रहे है- मूझे उसमें थोडी शका है । जहा तक ध्राबादी के घटने का सवाल ह——डस मोर्चे पर यह सरकार बिनकुल फेन हुछ है। ग्राप इनकी परफामैम को देखिये। पिछले दो क्षालों मे इन्होंने जो लक्ष्य निध्रंशित किया, उसका 15 या 20 परसेंट भी पूरा नही किषा। फँनिली प्लार्ना प्रोप्राम का नाम बंबल कर भी ये उस मोर्षे पर नाकामयाव रहे।
[नी गापूनक लिर्धा]
एक तरफ मापकी पाबादी बद़ती जा दूी है, दूसरी तरफ थाप टारयेट की बाँ कर ग्हे है कि साढ़-बाइस करोह टन प्रनाज वैदा करोगें। उस समय भाबादी के लिए कहा गया है कि 94-95 करोड के लगभग हो जायगी, क्योकि इम समय यह रफ्तार हजार के पीछे 33 है । जिसको श्राप छठे प्लान के श्रन्त तक 28 करना चाहते है । हमने भ्रन्दाजा लगाया था कि 24 या 25 एक हजार के पीछे पैदा हांगे ती इस 2000 सन् तक हमारी भ्राबादी 94,95 करोड होगी म्रोग उनके लिए हमको इतना भ्रनाज चाहिए। हमने कृषि भ्रापोग मे बैठ कर मब चीजो का भन्दाभा लगाया था कि इतनी डिमाड होगी घ्रोर इतनां। सप्लाई 1 कितना सीरिय सली मध्नी जी ने छस पर गोर फरमाया है। मूक्ष घ्रफसोम है कि इस कृषि श्रायोग की रिपोर्ट के बाने मे हतनी चर्चां इस मदन मे हुई, क्या अभी प्रापन यह सोचा कि कृषि आ्यायोग की रिपोटं, जिमकी प्रतिया सभी लोगो को बहटी जा चकी है, पर ₹म सदन मे दो, चार दिन बैठ कर चर्बा हो घ्रोर सब लोग उस पर बिचार करे भ्रोग उसके बाने मे स्रग्कार का क्या रूब है, उमको ममश्न मके। मैंने एकाध बार भ्रापसे इम जिपोटं के बारे मे कनसलटेटिव कमेटी मे पूछा था, तो भ्रापने जबाब दिया या कि 2233 मिफार्शिों मे से करीब 1200 सिफारिशो पर हमने कायंबाही की है । मूले यहा तक मानूम है कि प्रापने जो राजT सरकारो को इमके बारे मे पद्न लिबे है, वे रद्री की टोकरी मे पहे हुए है । कृषि प्रायोग की रिपोटं ऐसा डाकूमेट है, जिममे श्रागे धाने बने 50 सालों मे जी कुछ करना है, वह उसमे बिया हुभा है कंसे बेकार पही हुई भूमि को सुधारा जाए, किस प्रकार उत्पादन के लक्यों को पूरा किया काए, सिखाई को बढ़ाने का काम कंसे हो, पथू धन को कैसे बद़ाया जएए, समुर्र के घन मत्ल्य को केसे बकावा जाए,

वनो को कैसे खकाया चए, चलों के जारे में क्या मीति हो, हस त्रकार के बहता से विष्यों के बारे मे 38 बोल्यू म में लिखी हुई बह तिपोर्ट हैं प्रोर बह सापकी चलस्कारी मे बेकार पडी हुई है। जिम प्रकार से गम्भीरत्ता के साए उस पर कार्यवाही होनी थाहिए, वह कार्यबाही मुसे पाज नजर नही भाती है। उस निप्रोंटं मे भह्दम कौर गहन मुसाव दिये यये है। धन तो प्राप प्लानो मे उठाते चले जा रहे हैं पर योजनामो को लागू कर्ने के लिए सिफं घन ही काम नही भाता है। योजनाग्रों को लाग करने के लिए मत्नालयो का भापष मे समन्वय, गज्य सरकारो श्रोग केन्त्रीय सरकारों का तालमेल होना जसरदी है। इमके लिए उपयुक्त वातावरण, मामन के भन्दर काम कर्ने बाले णामनकता की प्रणाली, उम का एर्ममनिम्ट्रेटिब स्ट्रक्वर भ्रोर उसके साथ साय जनता का माहौल หौन जनता की इम्टीट्यृशन्म के साव मम्र््न्ध जोड कर योजना के श्रन्दर जो गति क्षाती है, जो गिजन्ट्म निकलते हे, क्या वह वातावरण इन पिछले दो मालो मे बना है ? क्या उस वाताबरण की हम उम्मीद कर मकते है जिमके जरिये उत्पाद्रन बबा कर किसानो के साय न्याय होगा और देश मे बेरोजणारी मिटेगी? प्रधान मती जी ने माषण दे दिया भौर बडे गोग्न के माय कहा कि हमने इसकी शुस्सात कर दी है ग्रीर वे ऐसा मानते है कि हम 10 साल के श्रन्दर बे रोजगारो मिटा देगे। श्री ममन गुह ने एक मवाल पूछ था, उनका एक नान-पाफीजियल रेज्योलूपन था कि उसमे क्या प्रग्गत हुई है हिन दो सालों मे। तो प्रधान मती जी ने बताया कि हर साल या दो सालो के बाद प्रगति नावी नहीं जा सकती है। प्रग्रात नावेगे एक साय । मेरे क्याल से कमी वह्ट नपेगी नहीं पौर कितनी प्रशति हुई है, इसका कुछ पता नही है, कोर्दा इसका एमेममेट नहीं है । बेरोजणसी किट्टाने के लिए छुषि घायोग ने कुछ सिकारिर्यें की द्ं कि गासों मे किन कामों पर जोर खिया बाए। । किन कामो को करषे बढ़ाया काए।

क्वा उनके बारे में घाज तक, वो साल ही गये
 विषार किया है 1 सेरीकल्बर, रेशम के बारे में मावने विभार किया है ? 30 करोड रूपेये का घाप एकमपत्टं करते हैं । 300 , 400 करोह रुपये का उसका पोटेंभियल है । कई जगह उसका उत्पादन हो सकता है । सिएक बोर्डं बैठा हुमा सो रहा है पोर कोई काम उसका नहीं है। उसमें एम्पलायमेंट का कितना पोटेंशियल है, इसके बारे मे भावने सोषा है। 2 एकड़ के श्रन्दर भ्रगर गेकाम का उत्यादन किया जाए, तो कम मे कम 10 हैजार रपये की नेट इन्कम हो सकती है। क्या इस बात पर भागने गहराई से विचार किया है ? मधु मकिखयां पोलीनेशन में इम्पोट्टेन्ट रोल धदा करती हैं । वे शह्व देती है । क्या उसके बारे मे भ्रापने म्राज तक गहराई से सोचा है। छन सारी चीजों के बारे मे श्राजकी क्या नीति है ? श्राज बन धड़ाबड्ड कटते जा रहे है। मैनमेड फांरेस्ट्स की जो रिवोरें है, उममे यह है कि भनम्रो्रोचिलि फीरेस्ट्स को एश्रोचेबिल बनाया जाएगा उसमें भी लोगों को एम्पनायमेट मिसेगम। सढ़कें बनेंीी। उसके बार में फारेद्ड काट कर के, जो पुराने हो गये हैं, उसके बजाय नया घलटेशन किया जाए। श्राज कितना काम हो रहा है ?

चन्ती जी, सबसे बड़ी चात्त है है कि क्टरनेक्रलज एकेलीज की जो काइलोसिक
 नेश्नल कमीप्न की सिकारियों को पलन कर भगर अलप काल करो सो भाषषो क्षण की कमी
 - सकतन हैं 1 हल्वको केत जवर निसेड करी है, रिसर्ष बेत्त मजर्यूत करना है। मनर इल बीजों को फोन सोबता है ? צाष्यी सरफार में ह्न बीजों के बारे में सोष्टो की सीरिप्सलेस हरीं है ।

[^4]हैं। इन चार मे से बीन लोता माषेके वास्त्र हैं। ब ख नही है । उंगल, अमीन जोर पहु मापके पास है 1 प्रापने बी कुछ मी उत्पाबन बक़ाया है, उस पर भ्राप महम करते हैं कि हमने बहुत प्रच्छा काम किया हैं। है सीचता हैं कि दोतीन साल मानसून धच्छा हो गया, बरसात भष्ठी हो गयी तो यह सब हो गया । जब बरसात होती है तो ठीक है फ्लड घाता है लेकिन उससे जमीन में पानी होता है, कुभों में पानी होता है, नबियों में दानी होता है, बांघ भरे होते हैं। उनसे सिबाई के साधन मिलते ह, प्राउ क्शान बढ़ती है । इस साल का बेस लेवल प्रोउ्रशन 125 मीलियन टन है । इसको हम देश का बेस लेवल प्रोडक्रन नही मान सकते है । जब हमारा प्रोडक्शन 108 मीलियन टन तक पहुंचा था तो हम 104 था 105 बेस लेवल प्रोउकशन मानते के । भाज भापका बेस लेबल प्रोछ कशन 110 या 112 मिलियन टन से ज्यादा नही हैं। इस तरफ बैठने वाले लोलों ते श्रापके पास काफी स्टाक छोड़ा, विदेेशी मुप्रा का काफी भंडार छोड़ा । भ्राज घाप उसको किम तरह से खर्च कर रहे है ? भाग ही भालबागों में निकला कि कितना हम्बेलेंस हुभा है क्योंकि फालतू चीजों को ध्राप भागते जा रहे हैं प्रोर जिन कीजों का एवसपोर्ट होना चाहिए वह नहीं किया जाता है। कृषि के बारे में वहां धाक़ज़े बिये गये, में उनको रिसीट नहीं करना चाहता । कृषि की बाहर चाने बौली वाली कीजिं को घापने बाहर भेजना बंच्द कर विया या कम कर बिया। जापने वह पृष्टिकीण लिया है कि कृषि की बीरीं को Шहाहर नहीं जाना चहिए । व्याज, मानू, कल, हलिती, जीरा, धनिया बाहर नहीं आनाना कारिए। इससे क्या हुजा ? किसान पिटा। जब उसकी हल चीषों की पैदाबार उ्याबा हुई ती उसने चबवंस्ती करके दुकानों में क्लला मोर कीयि ने भपनी मर्जी के वाम उसे दिये 1 मपपकीं क्ष




[ को नगयूसम निखर्]
बाहर भेज रदे हैं ? क्या षापने कोई छण्टर नेग्रनल कारिटट का सरें कराया है ? क्या भापने एर्रीकल्बरल प्रोड्यूस के लिए कोई लोंग रेंज पालिदी बनायी हैं ? हमारे यहां गांबों में कहाबत है कि जब टट्टी लगी तो लोटा हूंदों । इस प्रकार से ग्राप करते हैं कि हल्बी ज्यादा हो गयी हे प्रब हसको बाहर भेजो । 15 सी रुपये की ध्वापने एक्साइज ड्युटी बाहर भेजने पर लगा दी। जो कमाये तो बनिया कमाये। श्राप की सारी नीति fिसान को लुटवाने की है, मिठिलमेन को फायदा पहुंचाने की है। मापकी जो नीतियां हैं उनकी वजह से धाज किसान परेशान हैं। उसकी उपज की चीजों के दामों में जो उतार-बड़ाव क्षा रहे हैं उससे वह् परे ज्ञात हैं। धगले साल वह गक्षा सोच-समक्न कर बोयेगा । पाज गत्रा बोने वाले किसान की क्या हालत है ? देग में तेल कि कमी रही तो बाहर से भा जायेगा। दस-बारई टन तेल बाहर से मंगा लिया ताकि बनिये की बोपड़ी ठीक हो जाए, किसानों की भी बोपड़ी ठीक हो जाए। ये सारी भ्रापकी एड्हाक नीतियां हैं। इनसे क्षेश के किसानों का कोई भला नहीं हो सकता है ।

धन्त में में भापसे धाम्वासन चाहता हूं कि क्ंबि मायोग की रिपोट्टे पर कास हैस सबन को कम के कम तीन चार ब्रिन तक खुस कर बहस करने का धबसर रेंगे। जो योक्का बनती है उसके ज्रन्बर इक्र उष्र थोड़्द बहुत मेंगिकिकिमन क्रोे से काम नहीं बलेभा, बंसिक गेंबज्ब होगे चारियें 1 साथ ही सेंद्रल जौर स्टेट र्रिलेक्षनशिए में तालमेल रकम जाना बाहिये । बेश में भयीब साब्नलीतिक साईोल बन सा है, भाषकी पार्टी का की कही़ जाल है 1 हाज्य सरकारें घपने हिछ्ञाए से बल रही हैं घौर काप मपदे हिएाल से कलन हे जल





प्रवघानों का विसमार भौर जबबती में बमं किया जाता है फ्रोर फ़रबरी सांस में हो बर्चा होता है पता नहीं चौर सेबिग कितनी बता दी जाती है उसको भी प्राप देलें । दिममत की सफाई होनी वाहिये, मन्न्रालयों का भापस में तालमेल होना काहिये, राज्यों होर केन्द्य के बीच तालमेल बिठाया जाना चाहिये, पार्टीं भौर सरकार का वातावरण खुद्ध जब तक नहीं होगा तब तक देश की गति ती़्र नहीं हो सकती हैं, विकास देश का नहीं हो सकता हैं। उस भ्रबस्था में भापके नारे नारे मात्न ही रह जाएंगे घौर इस देश के प्रन्दर बेकारी फलली चली जाएगी, पढ़े घोर भ्पपढ़ ज्वादा बेकार होंत चले जाएंगे, देश्श में भपान्ति का जो वाताबरण बना हुमा है बह श्रोर, भी विक्ट होता चला जाएगा, भौर उस चीज़ को समेटना कोई भी सरकार जो बाद में भाएगी उसके लिए मुम्किल हो जाएगा ।
©Tप इन संख बीजों पर गहगई से विशार करें घंर नीतियों का सही निर्धारण करे, यही मेरी क्राप से प्रार्थना है ।

योते महो लाल (विजनोर) : सल तो पहले में यद्ट कहना बाहता हू कि बीनी पर से कंट्रोल हटा करके घ्रापने कघ्टाबार की जो समाध्ति की है चसके लिए भाप बषांक के पम्न है ज्ञार क्ष भापको बधाई वेता हूं। यह्ं सही है कि घल सनी कह्रों में लीगों की उुछ
 दबता में क्षा कर पुत्त कीजी पर लियेख लागू करोे की बता पाष प्रोशे। इसका आग वा प्रेगा रि सहाती
 गका उत्वाकी को समे कल हWन 土ित्व मिल ख़केता।

म साब्ट्र के उत्ती मान है थमत हू चक्षा किसान की पष्ट वमलबता का भाषार गक्रा दो कला चमल किसमे



 जों उबातीजता विब्बो' रहीं है उस उदासीनता की जल्दी है जल्दी दूर किया जाना बाडिये ।

गणा क्षेतों में विकास के fिए नई बोजों के लिए चीनी मिला को बडे बड़े फामं भाप ने दे रबे हैं। पिछले तीस साल में कोई नया रिसरें शूगर कैस्ट्रीज के फार्म्ज ने करके नहीं दिखाया है, कोई उपादेयता एंसी नही हैं जिससे यह कहा जा सके कि बह भूमि जो भाज मिल मालिक सम्भाले बरंके हैं उसका कोई सतुपयोग हुभा है । किसान घ्रपने तरीके से नई नई बोज कर रहा है । यह हमारे लिए सौमाग्य की बात है कि राष्ट्र का भविष्य उसकी बजह से उऊ्जबल है । बिना पह़े लिखे किसान ने पपने खोत को एक रिसर्ष स"टर बना रबा है । वहृ मिक्स्ड क्रापिंग भी कर रहा है होर गले के साप साप गेंह धोर दूक्षरी तोसरी कीजें मी पैष कर रहा है। यह किसान की वेन है मोर हमें उसका पाभारी होना बाहिये । गफे की रिसर्ष फार्म्य पर विछले तीष्ष साल में नहीं हुई है, कोली नही बोण करते उन्मोंले नहीं दी है 1 वस्ते चूपर कैब्ट्रीब के पान
 उस हे वसिस के जिया काण काहिये मोर उस पूमि को चूमिहीन क्षेत कबहतों में-्यूविदीच किसाण में 告 उन सल को यतिभिज करता हें fिए के चास घयती एमीन हो था च हो लेकिन हे ऐती का नाम करो हैं-बाह विभा काना कारिये। इस बरोगों के चक्त तही मार्नें में भूरि चूती खाले

[^5]जालंघर का जो गषा धनुसन्धान के के है उसमे की एक लई ग由े की बोण कौ है, उसको मेरे प्रवेष की सरकार ने मान्यता महीं बी है। मैरे प्रदेश में पंजाब से जो किसान जाकर बसे हैं, उन्होंने गुषे बताया है कि यक्षे की रिकबरी 11,12 परसेंट तक है, प्रति एकड़ पं दावार भी प्रच्छी है, सेकिन हमारे उत्तर पवेस की सरकार उसे मान्य्या देने को तैयार नहीं हैं।

एक मानलiv ससस्य : एर्रीकषषरल यूनिवर्वसटी भी है ।

जf महीजाल : में भालन्कर के रिसर्ष पनुसंधान केन्त्र की बात कर रहा हूं। मै क्या बताऊं, मूमें तो तकलीक है घोर मै यह कहने को मजलूर हूं कि केन्द्रीय सरकार की नई-नई योजनाभों की हमारी प्रान्तीय सरकार ने पह धुर्षंशा कर दी कि भन्बे पीसें, कुते बारें । घच्छी से घच्ही योजना जाती है, लेकिन उसको गु?़ु-योबर बनाकर हमारी स्सरकार ब्बराब कर देती है।

बाद़्पी़ितों की सहायता लिये उत्तर प्रवेश सरकार को 50 करों़ रुपये विये गये घे, जिसमें के हृतारी प्राल्तीय चरकार ने के बल 2 करोट़ ₹पया बरे किया है। जो 2 करोक्ष रपया खाप्ती़ितिt को बनटा की गया है, जायद उसमें हे 75 लाब ही बाढ़यीज़ितों को कांषा हो, बाकि तो हमारे करफाती सिकारियो
 होंणी ।

भैंते माननीय कृषि मंजी को द्वाक्त दी की कि मेंे खाएनी़ित क्षे में कलिये। उद्होंने घुछे वारीब की ही बी, लेकिन न मालूल कौन ता जार कररी काम उन का निक्या धाया, fिसकी उनहूँे

[却 महीलाल]
मेरे बोता में काने का लोगल कसिल कर
 वीजितों को संटा गया है ।

इसलिये में घनुरीष कर्बना कि जो कुछ्ठ भी घनराशि दी आये, चरे फोरेस्ट के लिये हो, गये के लिये या बाषपीड़ितो के लिये हो उसका भूल्यांकान करने की कोमिक्ष की आये, पध्ययन बल्ल भेजा जाये घौर घनुमान लनाया जाये कि जो घनराशि भारत सरकार देती है उसका कितने प्रतिशत लाभ किसान को पहुंचता है, गरीब को पहुंचता है प्रोर किताना प्रतिकत हमारे बो प्रधिकारी घ्रोर क币ं बारी है, उनकी बेबों में रह जरता है क्षोर कितने प्रतिशात संप्स हो जाता है। ऐसी सिखित में भारत सरकार को दून: प्रान्तीय सरकार के साष अपले संबंधों पर बिचार करना होगा भोर सीथिय सरकार को fिबार करना होगा 15 बिन यंत्रतालों के fलये रुपया fिया जता है १रे उस वर बतं करे । चजर वह ह्यर्ष न कर सके हो जारत सरकार को सीज्रे विलास के कायों के लिये बर्ष करण बहिये ।

में फलां के सिलकिसे में आनकारी की हैं घाज बारे घंबक, पंजाल या राज्ताज के कोई की माबमीय स्त्स कुष्ब करें, लेकिम कह पूपि के पुर्नषित्ण की भावाल को नहीं षथा सलो, जए राब्द्र सौट कर बते फलवों की तरक नहीं जा सकता । मुज्ं गृ फहाे में बतनिक भी संकोष नहीं हैं कि भाज सातारण जनता में जनता सरकार के धन-पापुलर गे का सबते बत्र कार यह है है नूल्ति के पुपनित्तरण की योजना को जिलनी तारत देनी चाहिये बी, चिवनी क्षगन के सार्य करला चदिते बा, चसने बह्द नहीं कित्या रही की वसह हो जाज सरकार के प्रहि घंरंपो है ।


 है कि में भाज ही घम्ने बेत्र दे लोटा है जो कि बिना पकेलिस्यों का क्षेष्र है, भाननीय मंबी जी को भी यह आनकर बुमी होगी कि जनता ने सरकार की सराबनल्दी का स्वागत किया है।

हमारे पश्षिमी किलों में किसन का गक्षा फूगर मिलों में कम जा रहा है भोर अंडसारी की इकाइयों में ज्यादा जा रहा हैज्यादा गया है; भब तो बह् करीब-करीब बत्म हो गया है। बंड्सारी की इकाइयों का रेट 6 रपये से 13 इपये तक पहुंचा हैं। जिन लोगों का-चौषरी बन्दन fिसह जैसों काभणा मिलों में जा रहा है, उन्हे तो दो रपये प्रति-किष्वटल घनुदान दिया जायेगा, लेकिन जिस छोटे किसान का गसा कशर, खंडसरी इफाई में जा रहा है, उसको कोई भनुदान देने की योलना सरकार की नहीं है। भाषिए ' यहि विषमता क्यों है खंछ्सारी की इकाइयों को घौा त्रज्ताई करने बाले के लिए धनुदान - गों नहीं है थौर मिलों को मचा सम्साई करने बाले के लिए घनुदान क्यों है ?

 महोबय के प्रालीक्य त्वरकारों के दिये हैए परकल़ों को तहरा विया । चेकिन क्या केनीस सरतार के स्तर पर की़ नुल्यक्षण समिसित बती है, बो मीके पर जाकर जाए करे कि सीलैल के समू होने है कितनी



 नाम तीलिग की मूसि का wलाटन करो लिया । सरकारी भfि कारियों घीर कमं षारियों।


 पह्टी को बतुपर नहीं बना समसे। जार बहा स्थिसि चसती रही, हो जनता पाहीं के प्रति खात्र fिर्पल बराँ मे की भसतोष है, उसको वह नहीं मिटा सरूंते। इसलिए मँ दृक्षापूर्वक निन्रेवस करना चाहता हूं कि भू मिभाबंटन के कार्य को बरीयता देकर, सही मानों में बो किसनल है, उसके हाय मे भूमि दो जाये ।

यहा पर दोनों तगक हरिजनों के नाम पर रोया जरता है प्रीर हम सब हरिजनो के प्रति बहो सहानुमूति दिखाते है। में कहना वाहता हू कि हरिजनों को समस्या एक धर्शियक समस्या है, घोर बह भूमि की समस्या है। भगर हरिजनों को उनकी तादाद के भनुपात मे भूमि दे दी जाये, तो मेरा निश्चित मत है कि हरिजनों पर होंने बाले भल्याषार एकचोयाई रह जल्येगे-कीन-बोषाई भर्याबार भूमि के वितरण के बाद समाप्त हो जायेंगे । भूमि के केंत्र में जो विषमता है, वह निर्षल वर्ग के लिए सब से ज्यादा फष्टवायक है । जो भूपति है, या चूपतियों के नौकर पौर सन्बन्धो हैं, उन्होंने हो गाबों में निर्षल बर्य के लोणों के चीबन को नरकमय बना रखा है। निर्षल बर्गे के लोग कुछ उठना वाहते हैं, मपर ते उन्हे द्या कर वहीं रबना काहते है, भोर यदिसंस्व का कारण है। हैं पुन: निबेष्न करना कारता है कि कणर जनता सरकार चही \#नगों में हरिजनों का हित करना चाहती है——मीर मुक्री कोर संवेद्र नहीं है कि बह्ह उनका हित करना पाइती है, उनहें उठाना चहती है- तो उनके उस्याग के लिए एकमान्र योषला धनकी संख्या के धनुपत्त हैं उलकी पूरि का घार्यंतन है।

चबर सरफार क्रे चोलों की समीन छीच



योग्म बनाईई जा सकती है धीर उसका वित्रिण
 ज्ञात कहता है। व्रमंमेंट की 18 करोफ़ रपये की मशोनरी, जिसमे बड़े बड़े खुलडोषाषर मी है, भासमान के नीचे पडी हुई है। बे बुलडोणर प्डे सह रहे है, खर्यवद हो रहे हैं, लेकिन उनसे उमीन को समतल करने का काम नहीं लिया जा रहा है। जिस काम के लिए हमने वह मशीनरी क़रीबी थी, वह काम तो हमसे पूरा कर लिया । धब हम उस मथीनरी से दूसरा काम घों नहीं ले सकते ? बे बुलडीचर रामगंगा बाध पर पडे हुए है। क्या हम उनके द्वारा चम्बल चाटी की जमीन को षौरस नही करा सकते है ? लेकिन श्रधिकारियों का ध्यान उबन नहीं जाता है। मोर क्यो जाये? वे तो एयर-कन्डोशन्ड कमरों मे बैठते है, सरकारी गाडिया उनके पास है, प्रोर गाडियां मी एयरकन्डीशान्ड हैं । उनको क्या तब्सीफ़ है ? क्या उन्होंने तकलीफ दे ${ }^{\text {an }}$ है ? जिन लोगों को तकलीक है, क्या उनके प्रति उन्दें सहानुुूू है ? सहानृवूति घोर बिम्मेदारी हमारी है, जो जन-प्रतिनिधि हैं, भौर मंख्यिन्मंडल के सदस्पों की है। वे घपती बिस्नेवारी को देख मौर निकावें । है यह्ह बात नहीं मानता है कि सरकांरी धघिकारी या सरकारी कमंबारी काम नहीं फरेंगे-पगर हमरे मंती यंज्य होंगे। सरकारी मसीनरी धोडा है हौर हमारे अंसी सबार हैं। सबार धगर धमाती है तो बोड़ा सबारी नहीं देवा मीर सबार योग्य है तो बौहे की सबारी ले लेगा चाहे कितना ही जिकड़ा बोड़ा क्यों म हो। तो जो हुछ हमारी योजनामों में क्रा विफलता है उसका कारण बया है .....
 का है ?

ची बही जाला वहा किसी कर्ल का फलों न हो, वह्र सबार के ऊपर निलेर करता है कि स्षबार में कित्वनी वर्कित भौर सोप्यता है।
［भी मही लान］
घण्ठा सवार होगा तो चाहे वह किसी मस्ल का घोड़ा हो उस से बह्ह सवारी ले लेगा ।

फगली बात मै यह्ह निवेदन करना चाहता हूं，घनेक बार मेरे मिनों ने भाप से कहाहोगा अौर धाप भी जानते होंगे，रिख्बं बैंक हमारे कोम्मापरेंटिव बैकों के जरिए किसानों को कर्षा घेता है। किसान की जमीन लिखी जाती है लेकिन उस को नकद पैसा नही मिलता । कहा जाता है कि केश नहीं देंगे， काइंड में देंगे इसलिए कि मिड्रिल मैन का पेट बीच में भरता रहें । किसान की जमीन लिखी जाय，किसान मय सूद के कर्जा श्रदा करे म्रोर व्यापारी उससे लाभ उठाए। क्या माननीय मंब्नी जी से यह बात छिती है，उत्तर प्रदेश के तोन एकड़ तक के लगखो किसान भूमि विकास बैंकों के द्वारा बेदखल किए जा रहे है। बे वखल हो चुके है श्रोर जमोन नीलाम हो रही है । किसलिए？हसल़िए कि उस को कैस्म र्पया नहीं मिला। पाबन्दी लगा दी कि फलां धायल इंजन बरीदा जायगा，फलों पम्पिंग सेट खरीदा जायगा । पम्पिम सेट बेत तक पहुंखा लेकिन पानी की एक बूद किसान को नहीं मिली। कहीं कहीं पर्म्पग सेट भी नईी है । चेक कट रहा है दुकानदार के नाम ते घीर जमीच लिखी जा रही है किसान की हौर घाज भी किसान की जमीन नीलगम 贾 रही है। हम देख रहे है हैंत्रें बंते । हम बेबस पा रे हैं घयने को। उस्त की रका नहीं कर पा रहे है घौर कहते है कि ह्रम उनके प्रतिनिधि हैं। रिजर्म त्रैक या हूतरे बैक जिन के माध्पम से कोषाषरेटिब बैकों को बोन विया का रहा है फ्या उन की ऐसी परम्परएं हैं जिन को हम तोष़ मां सकते， मबे नियम नही क्या सकते？नियम कानून ₹ंसान के जिए है हैं，रान कानूनों के लिए कहीं है। भाज मूक्षे तकरीफ होती है। किसी खिम का फलाँतर उचर प्रदेक का बली चही होता जिस्ह में रोलाभ होने बाली एमीनों क्री सूरी घंक्षित च हो।

हृषि के चन में गुने बह बहलते हुए त्रकलीक होनि है कि धाजायी के बत हम कोई इस तरह का ठोष काम नझीं कर अके कि जो उक्षोक्ता धौर जत्पावक के बीच मे जो विखोलिये हैं बो सब से बड़े हिस्से के मालिक होते हैं，उन के मुनाफे की बर को कम कर सके 1 जाज उत्पादक किसान है श्रोर उपभोक्ता साधारण लोग है । लेकिन उत्पादक को पूरा मूलंग नही मिल्लता क्षे घौर उद्धं क्या की जेब से ज्यादा जाता है। बोच में ख्यापारी वर्ग बराबर मोटा होता चला जा रहा है दोनों का खून पी पी कर । माननीय मन्नी जी योग्य वकील भी हैं घ्योर शायद छोटे किसान भी घ्रपने को बताते है छ सात या घाठ एकड के घ्यौर हिन्दुस्तान मे ही नही，बलिक दुनिया मे एक धकछे किसानों के प्रान्त पंजाब मे आाते हैं। में उन से पह्ह उम्मीद कर्माना कि मिडिल मैन का जो फायदा हैं उस का रेट कम किया जाय ； ऐसे रस्ते निकाले जायं जिस से मिकिल मँन जो बेकार बैठे है，ओो सिफे धपनी बुदि लगाते हैं श्रौर हमें इस्तेमाल करते है，हमारी जंबों को फाटते हैं，एयर कंडीशड कमरों में रहते है，कंनी यद्दियों पर बंठते हैं घीर सई के यह्दे की घगह घन इनलप विलों विछाते हैं उन के मुनाफे की बर में कुछ बमी हो। उस के लिए ऐस्र रास्ते कह निकालें । वृब बह किसानों का हिद्ध कर क्रकेंगे ।．．．．． （घलियान）．．．इन्वम टैयस खो बी देते हैं जन सें घायद एक दो प्रकिशात हों जो सही रिटर्न मरते हों। यह तो हासारे पूरे समाज का दोष है।

एक बार 带 यद्र कहना पाूमा घए－ पीड़ितों के लिए बो नखियों के किनारे हैं। बही नाबों एकड़ अभीन बेकार पडी है । कार⿱ सरकार कमे बादिए कि



वह कारेस्ट का प्रतिभत बढ़ाना बाहते हैं बेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनका साय नहीं दे रही है । वे खपया देते है, स्टेट गवर्नमेंट उसको ब्वर्य वही करती है। । मैं तो हस नतीजे पर पहुंबा हूं कि वह भ्रगर सही माने में बनों का विकाम काहते है तो नदियों के किनारे की जमीन पर वेड़ लगवा दें । मै मी उन पीड़ितों मे मे एक हूं, इसलिए उनकी भावनाओं को यहां पर घ्यक्त (कर रहा हू । иापकी थोड़ी कोशिए हो जाए तो वे श्रपनी जमीने क्रापको दे देंगे । घ्राप उनको 70 कीसदी श्रच्छी जमीन ही कही बाहर देकर बना दें । एस प्रकार से हर साल बाढ़ पीड़ितों की समस्या को लेकर जो हाहाकार मषता है उससे भी, भापको मुक्ति मिल जायेगी।

भ्रन्त में मै बिनोबा जी के विचारों से घत प्रतिशत सहमति व्यक्त करते हुए कहना चहृता हू कि भारतवर्ष में गोरक्षा मनुष्य के जीवन की रक्षा है। पश्यु सम्पत्ति के संरख्रण की मोर जितना घ्यान सरकारो का जाना चाहिए था उतना ध्यान घभी तक
 के लिए कुछ रूपये का प्रावधान किसा है लेकित उससे काम बलने बाला नहीं है । धभी त्रक किसान के नाम पर रूपये का दुरपयोग किया गया है। किसानों के नाम पर ख्यापारियों ने रपया निकाला है । किसानों के नाम पर ट्रैंक्टर के लिए घोर बड़ी बती़ं मलीतों के लिए चया निकाला वया है। 1 माष क्षा करके ऐती ख्यबस्था करे कि छुषि के क्षेत्र में छोटे छोटे लोमों को प्रोल्लाहित किया जाय, उन्हीं के नास पर क्ला निकले प्रार उन्हों को गाय तथा मतने की बायें । हमारे मंधी बी इस बात्र को प्रकी तह से से जनलते हैं कि क्षोटे किसान की वाप निती ड्रताइ दोती है



को भ्रपने परिबार का एक सदस्य मानकर उसकी सेवा करता है लेकिन बड़े किसान के पास उस प्रकार से उसकी सेवा नही हो सकती है 1 मेरा सुपाव है कि गोषन के संरकण के लिए प्राप पुतः एक कमेटी का निर्माण करें जो कि इस बात पर विबार करे कि किस तरीके से गोषन की रका तथा बिकाम किया जा सकता है। हमारे देश्र मे गोघन की रक्षा के बिना बेती चल नहीं सकती है। विना बैलों के बेती नहीं की सकतनी है । भ्राप मशीनरी को जितना इन्द्रोडयूस करना बाहते है करें लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या का बह कोई इलाज नहीं हैं । यदि मशीनों को धापने ज्यादा बढ़ाबा दिया तो इस देश के बहुत से हालों को प्राप बेकार कर देंगे। इस देश में बेती का सहारा बेल ही रह सकते हैं । इसलिए बैलों के विकास के लिए जितना ज्यादा से ज्यावा काम हो सकता है वह होना चाहिए । भाप घच्छे से घच्छे सांडों की व्यवस्था करें धौर सुरकित बरागाह बनायें । गोष्षन के विकास के लिए पूरा पूरा प्रयास किया जना काहिए ।

सलाबतित मझोब्ल : घब च्राप समाप्व कीजिए ।

घी मही जाल : एक ही बात निवेदन करना बाहवा म्रें कि किसालों की जमीनें नीलाम की ाा रही हैं, काष मेहुखाती करने काइल्ह की जो चाबन्दी है उसको हटाइये थौर क्षैश में विलबाएये। भाज कोलापरेटिव तथा भूमि विकास क्ष किसानों की जमीनों को नीलाम करा रही हैं। जमीने छोदे किसानों के हाषों से निकल कर बड़े किसानों के पास जा रही हैं ।
 (कोप्यांक) : बेबरमेन स्वाइत, चैि मन्वलय की भागो पर बी खरां हो

रही है उसको मैं घ्यान से गुन रहा था। में तीज जार बातों की जोर भापने माव्यम से घंती महोष्य का घ्यार बिलाम जाहता हों। पहली बात तो घह कि बेत मजूूरों के लिए को ठोस प्रोप्राम भापको बलाना पह्रेगा । गाबों से जिस प्रफार से छोटे किसान है उसी प्रफार से बेत मजपूर मी है । उनकी हालत बहुत बराब है। भाप जो मेम्बुरें चिब प्राइस की बात करते है उसके पन्तरत बेत मबतूर को भी जारिल किया जाना काहिए । जित प्रकार मे प्राप एक इूल्टस्द्रियल बर्कर की मबदूरी का हिसाब लगाते है उसी प्रकार से केलुुकेट करोे बेत मउदूर की मजदूरी मी निर्षारित की जानी चाहिए। तब रस प्रकार का घमढ़ा नही उठेषा कि बेत मअधूर को कितना वैक्षा विया आये, कितना न fिया जाये पोर बेत मजदूर को दार ठीक किलेगा।

द्वूलरी बता वह है कि इस देश मे हर साल बाँे जाती है। जंता कि यहां पर कहा गबत, 30 करोष में केबस्ल 2 करोए ही बंरं किया गया 1 मेरा लिषेबन है कि इस देष में भनाज काफी पैषा हुणा है जिसको रखने की समस्पा बनी रही है। कुछ धनाल हम एक्सपोट की कर दो हैं । घनाज यदि जल्व इस्तेमाल वहीं किया जाता तो उसके नष्ट होने का रर है। एसलिये जहाजहु केरोजगारी ज्यादा है, उस के हैंसाब से जैसे महाराप्द्र में एम्लायमेन्ट गारर्टी एकौम बली, पी० एल० 480 में "फूह 'कार-बके" सीम बली, उसी तरह की सीम भनाज के बारा बलाय । बाल हमें नदियों पर बांघ बनाने हैं, नहरें बनानी है, पा्ट कंदोल करना है- हैमारे पास नकब केसे की कमी है, हु घनाज ए कर उल रकीमों को जला सकते हैं

जरे एस तरह से पनपम्वलाभमेन्ट गाल्टी का काम करे सकते हैं। हमारे यहीयू० नी० मोर विहार में ऐसे बहुत से पलकि हैं जहां इस तरह के काम मकदूर लीग कर सकते है मोर उन को भ्रनाज विवा जा सकता है पोर बेरोजगारी मिटा सकते हैं ।

भव में दूरिगेशन की बात कहना काहता हं- हम बोटे किसानों को रिम्पू नरेटिव प्रादस बेना जाहते है-पह बहुत भच्छी बात है, लेकित जिन के पाम पन-रकानारिक होलिक्जन्न है उन की कीमत को केंते तय करोगे। जो छोटा किसान है उस को केपिटल-पक्तवेणिब्धर तो पूरा करना पडता है. लेकिन उतना भंसा बर्ं करने के बाद जो चितनं घ्राती है, वह कम है, उस की कास्ट-्राफ-र्रोउसभन बढ़ जाती है, चहा तक कि गिग्मूनटेटि प्राइस्त से मी ज्यादा हो जाती है। इसनिए मैं निवेष्न करना चाहता हों कि छोटे किसानों को माप जो लोन केते है, वह विवभाउटइन्टरस्ट दें मोर उस की रिकबरी 5 या 10 साल में नही, बलिक 25 माल मे होनी चाहिए, ऐसा कर के ही हम छोटे किसान को बता सकते हैं। मेरे बनाब क्षत्त में लोन वेने का काम कल द्या है, लेकिन सफ्निती ज्षोर लोन का वैंक पोर गबलंमेंट एँंन्तीज से तालमेल नहीं बैठता है। जद ही०षी०ए० वी० का गेपरी का प्रोश्राम लागू करते हैं भोर उस में 3000 क० की जन्रत है तो उस में उस को 1000 रुया विवा आता के- पकी प्रपया वह कहो से लानेगा, न्तीजा यही होता है- जिस तरुद से पहले यह हपया बाने-ीजने में बला काता था, कैसे ही भाल भी कला जाता है। है चाहता है कि भिष इस सीकीम पर पुर्नाविकार करें। जो पी सकीम बनाईई जाती है-उस को सारे देश के लिए एक ही पर्टंन पर बना वियो जकाता है, लेकिन हर उनंह की एयो सलापमिटि कणनीमान व करटत फलनसमतथ हीती हैं।


एस्ट्र, चणमटक के लिए कमे चल सकवी है प्रोर यड़ो कारम है कि छमारी ₹कीषे ठीक तर्ह के चर नही रही है । एक तरफ मनहकानामिक होलि्हिग है, दूसरी तरक रेन-फेड एरियाज है जहा नहरे नही हैऐसे चलाको के लिए विद-माउट-इन्टरेस्ट लोन देने से उन को राहत मिल सकती है। मैं सहिसडी का दिया जाना बहुत घ्रच्छा नही मानता हू, क्योकि हूस मे 500 रुपया दिया जाना है, 200 तुम ले लो, 300 मुझे दे दो, किसान को पूरा र्पसा मही मिलता । यदि विदश्राउट-इन्टरेष्ट लोन देंगे तो उस का परिणाम श्रच्छा निकलेगा ।

एग्रीकल्नर कंडिट की जितनी जल्रत है, उतना नही मिलता है। पूरा वंसा न मिलने के कारण किसान जो केषिट उत्पादन के लिए़ लेता है वह उस मे नही लगता, कमी उम की लडकी की घादी मे खर्यं हो जाना है, कमो द्सरे कामो मे खर्च हो जाला है । इस निए कत्ज्ञ्वटिब-काइनेन्स केडिट क पर्टर्टन को बदलना चाहिए। इस के लिए इन्द्यि्रेटेड उवलपमेन्ट एश्रोब होना चाहिए। जब तक इम वृष्टि से इस को नही देबेये तब तक कुछ नहो बनेगा। जिस तर्ह से भाष इ्ह्हस्ट्रीज को लोन देते है, उसी तरह्ह से किसानो का मो इन्टीप्रटे उ एश्रोच को अ्यान के रब कर फर्जा वेना काहिए।

चक्ष मैं नैबुरल कलेमिटीज की तरफ घाता इू-घाक घाती है, सूखा घकता हैकिसान क्या करे ? मेने बुना है गुकरात मे घौर महाराष्ट्र मे काष-पथोरेस के बारे मे कुछ किया जा रहा है । हिन्दुस्तान की स्वतल्बता जाने के पहले से हम लोग कम्व-
 समष जनरक छलोरेक्ष कम्पनी ते जो बबनंमेंट की समिती है, कास-Шाफ का हैलेख गुत्र किया हैं, कापर का की क्रोंस करसे



वह बे कान हो जाता है। रत लिए कम से कम उन एग्यिाज मे भाप को क्रापनछगोरेस की सकीम को लागू कग्ना काहिए । मै यह उचित समझ्रता हू कि स्टेट घौर सेटर दोनो का० छन्म्योरेम कानून धाप बना दे क्योकि ऐमा हुम्र तो उम मे दोनो की हिस्मेदारी होगी। क्रगर ब्वाली सेटर का कोप दूर्सयोरेस कानून भाप बनाते हैं, तो स्टेट उममे कुछ न कुछ गडनडी करेंीी घौर फ्रुठ हिमाब बना कर ज्यादा पंमा लेंगी। सूबे मोर बाढ वा गिकारं टीक नहीं रखेगी। छस लिए स्टेट भौर सिन्टर दोनो मिल कर कोप इन्ज्योगेन्म का कानून बनाऐ, तो मेरे ख्याल से यह किमानो के लिए म्न्छा होगा ।

एग्रीकल्वण कोमोडीटर ज की प्राइसेज के बा? म मेरा सुक्षाव यह है कि नेशनल कमीमान भान एग्रीकल्नर प्राइमेज पमरनेन्ट पौर लीगल बाही हानी चहिए भ्रोर यह नही होना चाहिए कि हमारे दिल मे भ्राया तो कुछ रिकमेन्डेगफ को मान लिया श्रौर दिल मे नही श्राया ता न माना । प्राप ने देबा कि गल्भे के बारे मे एग्रीकल्वर प्राइसेज कमीशन ज्यादा कीमत देना चाहता षा लेकिन गवनेंनेन्ट कहती है कि इस से इनफूलेशन बत़ेगा। हिन्दुस्तान मे हमेशा यह्रहा है कि जब भी एश्रीकल्चरल इनपुट्म के दाम बकते है औौर उसके बाद जब भी एप्रोकल्चर की प्राइसेज बढाने की बान भाती है , तो यही कह दिया जाता है कि इसले जबर्दंस्त इन्म्लेगन बकेषा मौर यह् ममस्या हमार सामन क्रा कर बडी हो जाती है । इससे विमान को भरती नुकमान होता है।

दूरसी तरफ कभी टंक्सटाइएक्ष की बार भाई तो कंश सबसीडी, जूट वृन्बह्ट्री की बात भाई तो एव्सवोर्टं सक्सीडी दे दी बई के किन जो जूट को पंदा करने बरला किसान है, उस को क्या मिखता है ? अव्य एच्ट्री की बात जारी है कह सिया आता है कि पतार हवने ऐसा किया सो wमएम्वलनयमेन्ट ख्वाद्वा खंया परीर निनिस्टर्ं का किर जेशाब होषा, एस०
[घों बालानतिब विब्े पाहिल]
वी० का बेराब हो जाएगा भोर भ्रधिकारी वरंग का घेराय हो जाएगा लेकिन हमारा जो किसान है बह संगठित नही है। इसलिए मेरा यह कहना है कि किसान के लिए नान-पोलीटीकल भार्गेनाइजेशन हिन्दुस्तान मे नही है । ध्रगर किसान संगठित हो जाए, तो किर बह गवनंमेन्ट नही चलने देगा। वह प्रसगठित है, तो उसको जब रेम्यूनरेटिव प्राईम देने की बात घाती है, तो कह दिया जाता है इमसे इन्फ्लेशन बढ जाएगा।

मैने शुरू में ही एरो-स्लाइमेटक कंडीशन्स की बारें कही है। हर एक स्टेट मे वे भ्रलग भलग है। इसलिए हर स्टेट में एक स्टेट एतीकल्परल प्राइसेज कमीशन बनाया जाए भोर सेन्ट्रल एग्रीकल्वर प्राइसेज कमीशन से कोभार्डीनेशन कर के यहृ देबा जाए कि कास्ट भाफ प्रोउक्रन भगर ज्यादा है, तो कंसे उस को सहूलियत दी जाए, शन्ट्रेस्ट के फार्म में दी जाए या इून्सटालमेंट्स के फार्मं में दी जाए या किसी भोर दूसरे तरीके से वह हो सकता है। उत्पादन ज्यादा हो, तो क्या किया जाए। भभी पंजाब में हम ने देबा कि भालू का ज्यादा उत्पादन हो गया तो कोई प्राएक लेने बाला नहीं हैं 1 घगर उत्पादन कम होता है तो ईखवर क्षे प्रार्थना करते हैं कि सूषा न पड़े। भगर सूबा पढ़ जाता है तो कीन से किसान हैं, जिन को पैसा मिलता है। जहां नहरे है, जहां ट्यूबवेल्स हैं, बहीं के किसानों को यह्ट मिल जाती है । जहां का किसान बरसात पर हिपेग्ड करता है, उस को क्या मिलता है ? उस को तो मष्टरीती ही करनी पड़ती है लाचारी में । हिन्दुस्तान में जो बेकारी बक रही है, उस बेकारी के साष लाबारी की बढ़ गई हैं। यह गंभीर समस्या है हैस से कोई रेबोल्यूयन होने वाला महीं है। एकोनाभिक प्रोप्राम को कोई छम्पलीमेंट करने वाला नहीं हैं। एकोनोमिक प्रोश्राम को ले कर कुछ्छ ठोस प्रोपाम करें ती कोर्टे रेल्यूूल ही सकता है। समाबबाब पौर परीती, मुंत्ते यहे सगता हैं, सिएकं भाषण के विषय रह्र भये है, काम के

विषय नहीं रह गये हैं। काम के लिये चली बात बताते हैं। दुनिया धुकती है, धुकाने वाला चाहिए। जब सब पोलीटीकस पाटीं वही काम करती हैं, तो हम को क्या सोषना है ? हम क्या चाहते है, हम कहां तक जाना काहते हैं, यह हमें सोचना काहिए। ये जो रीजनल इम्बैले सेज हैं, ये केसे मिटायेंगे। इस वक्त पर एकझ़ कास्ट डैम क़ी कही 10 हजार रपये भाती है धार कहीं 2 हजार रुपये माती है। इस तरह के हुम्बलेसेंज को दूर करने के लिए ज्यादा वैसा देना पछेगा थोर जहां पर पैसा नहीं है, वहां पर भाप फूछ फार बर्क का प्रोग्राम क्यो नही लगाते । जब तक एग्रीकल्बर प्राइसेज के बारे मे भाप कुछ ख्याल नहीं करेगे, कुछ देखेगे नही, तो मेरे ख्याल से धाप कुछ नही कर सकेगे। जहां तक एग्रीकल्बरल इनपुट्स का सवाल है, भाप ने 50 परसेन्ट रिठक्षन कर दिया, बडी घचछी बात हो गई लेकिन रेल के किराये को बढ़ाने से जो छूट मिली, बह एक रुये बोरी की ही मिली। रेल का किराया काफी बद़ गया भौर हस का भसर एग्रीकल्बर उलपुट्स पर भी पक़ा। एत्रिकर्बर च्नपुट की कीमत कम होती काहिए। सेन्टर के कानून से इलेषिद्रिसिटी घोर्₹ बना है। उसको नुकसान महीं होने बिया अना है। त्रि घाप से यह पूछ्ना चाहता हूं कि ज्य फiँ घंस्ट्र्री बालों को सस्ती किजली बेते के किसान को सस्ती इलेखिद्रिसिटी क्यों महीं मिल सकती है। माप इंब्ट्री को घुख में दो साल तक 50 परसेंट कंसेथन पर क्जिजली बेते हैं फिर किस्दान को द्वो-रील साल सर्ती विजली क्यों नहीं बेते ? किसाल को वो या तीन साल प्रेष्ट थीरिय किजली में बेना काहिे । भाप उसे सस्ती विजली दहलिए नहीं केत्ते कि उसका कोई बोलने वाला नहीं है। एल पकों से चुन कर पाये है। वह्र बहृत से सोष किसानों के बेंडे हैं। किसान हमारे पाज याब में परु





घभी हमारे बोस्त ने कह्रा कि किसान की जमीन की नीलामी हो रही है। हमारा शेकिट हाहन पूरा कोर हो गया है। इस के बारे मे हूंमें गंभीरता से विचार करना काहिए। उनके बिलाफ कोई लीगल कायंबाही करना मे पसद नही करता। जब छन्ड्ट्ट्रीज से पैसा वसल नही होता तो हम कहते है है कि कारबाने वाले को रि्हेबलिटेट करो, उसके कारबाने का माडरनाइजेशन करो। क्यो? क्योकि वह पैदा फरता है। क्या किसान पैदावार नही करता है ? जो करोड़ो रुपयो का इकम टैक्स, सेल्स टैकम छिपाते हैं उनको भ्राप शाबाशी दें, उनके लिए इम्पोटं प्राइस, एक्सपोटे प्राइस फिक्स करें। बेचारा किसान जो भूख्या मरता है उसे जिन्दा रहने के लिए रेम्युनरेटिब प्राइस नही देगे। यह कोई भापके लिए गीरब की बात नही है। इसलिए मं चाहता हू कि जो छोटे किसान है, जिनकी पनइकोनोमिक होल्हिम्स हैं उन पर से सब कर्जा, लगान माफ होना चािए। किसी भी हालत मे उनसे कानून के मृत्तबिक कोई रिकबरी नही होनी चाहिए। किसान को फपराधी मत समकिये। हम किसान से चुनकर धाते हैं, हम किसान के साथ काम करते हैं। हमें किसानो के लिए सोचना बाहिए।

इस साल जीनी का जिकट्रोल हुम्रा। किसान को गफे की कीमत घुर मे खण्डसारी के लिए पाच-छ: उपये क्षिंटल निली। ध्रब बीनी का बालंटरी रिलीज का किजेनाइजेयन हो गया है। मू 12 ख्यये बिषंटल बाम है। भ्रगले साल बीनी कार बा पांल रुपये किलो से कम नही fिकेगी बयोंकि पालिसी ठीक पही । ये छन्ड्ड्ट्री बाले घापस में किल कर थार्टें कियेट करते है। ज जक से सटरंज किजेयेट करते हैं तो उन को ख्याबा दाम fिलका हैं। के दे बहते है कि प्रोग्रमान ज्याषा होगे है उनलो मान्न का
 होगी तो ज्याबत क्सेस्स किये जैर मुन्मका मी


अब बरसात हो गयी ती किसेाभ ने बोना गुए कर विया। जब गसे की ज्यादा कैदावार हुँ तो गक्षे का दाम षट गया। सरकार घ्यान नही देती किसान उसका स्टाक मी नही कर सकती है। जब कभी बरसात नही होपी, को सूबा पड जाता है भोर सूबे के कारण उत्पादन कम हो जाता है धोर बीनी का दाम बद जाता है। सरकार को इस बारे मे काई लाग टर्म पालीसी बनानी चाहिए, यह जो एउहाकिज्म की पालिसी चली पा रही है हरंसे किसान को धाटा होता है । सन्नत कमंटी का इन्सैम्टिव कहा बे-पत्ता हो गया, क्या फैसला होगा ? उ्यादा चीनी का उत्पादन होगा तो सरकार ने फैसला कर बिया क्रभी नए कारखाने नही बोलेगे । कब भगले साल मे चीनी कम पंदा होगी। म्ब सरकार को चीनी मिल के लिए नए लाइसेतेंस देने पडेंगें ब सरकार देगी। ऐसी हाक्रहालेंः व एह्हाक पालीसी से देश्र का भौर किसान का हित कंसे होगा ? लाग-टर्म पालिसी होनी चाहिए।

प्लानिंग कमीयन ने बो रहल उबलपमंन्ट, इन्ट्रेटिट्ड क्रल उबसपमैन्ट, ख्याक उवलपमेन्ट की स्कीम बनायी है उससे चांवों का पूरा विकास नहीं हो सकता है। इससे साल से बहुत कम किसानो का भी विकास नही हो सकता है। यह हाफ-हार्टिए पालिसी है। में धापको बताना चाहता हू कि प्लानिग कमीक्न ने बालिन्द्री एजेन्सीज को एम्प्लाए करने की रिषमण्डेशन की है जा कि स्साक का च्वलपमेन्ट करेगी 4 हस स्कीम को द्पम्पीमीन्ट करने के लिए भाप बहुत सारी वालिन्ट्री एजेन्दीज को वैस्रा देने जा रहं है ।

भाष तो भापने बालंन्ट्री एणेन्सीज को भी कहा है कि ते घाने धाये मौर हस तरह के कामों को करे। सरकार स्ववं हन कानो के करने मे क्यो भसमर्ष है हीर बासैन्द्री एजेन्सीज को घ्राने लाने की क्या जहरत हैं उसको में समस नही पाया हू । वालैटरी एजेन्सीज घाप
 पाप को ेेना पड़ेगा। पैसा सरकार का होगा
 जौर काम उन का ब्येबा 1 प्रापको स्वर्ष दूर्ण बलन करिए। भापके पास एयमिमिस्ट्रेटिब भमीनरी है मौर एउमिमिस्ट्रेटिब मयीनटी होने हुए मी क्या कारण है कि जाप स्वस में ूूर्ण नही है थौर बालेंट्री एषेन्सीज स्ट्रोब्यूयू करने की क्या जहरत यी। अ्रगर माप स्वयं में दूर्ण नही है ता भाप को पूर्ण बनना काहिए। लयर सरकार पपने कार्यकमों को इम्पलिमेंट करने के मामले में दुसरीं ऐज्ञेस पर निर्मर करेगं। तो देश का भविच्य उजजछल न्हो हो सके गा घांर प्रगति पर्षाक न्ही हो सके गो घ्रोर इस干ए नतीजा यह्ट होषा कि गरोब गरोब रहेगा घौर उसका उसार नहें। हो सके गा।

हन घब्दो के साष मे धारा करता हं कि मंने जो भुलाव दिए हैं मीर जो कुछ कहा है उस पर मंबी महोदय गम्भीरता से विबार करेंगे पीर अहां तक हो मकेगा, उन को स्वीकार करेगे।
 है जैसे बिरोधी बलों ने जब कृष्डि की मांगो पर चर्षा हो वही थी तो सबन का बहिफ्कार ही कर ग्बा है। एक भी बिरोष्षी द्यल का सदस्य स्तामने मौधूद नही है। कृषि के प्रति ये कितने उदासीम ले क्षका दूससे पता लग आता है 'तर ग्ही कारण है कि च्ञाज वक कृषि का बकास वेक्र में नहीं हो सका है। चदि स्येक्षल कोटे बिल पर बहस होली कोर हान को भमुमति होती लो ये थौर लोगों को क्षर उसके बेटों को की से घाते ।

कुषि के विकास, किसान की उस्षति के किए कुछ महात्वपूर्ण गुद्दे के जिन पर म्रापको ध्यान बेना होगा । सडानूपूति के बो घब्द कह

 के वसीने करे पौछा नहीं का सक्रा है। जब तक घूर्तनूप्त के साष काम नहीं लिया जएया वेश का भला नहीं हो संकेगत, किक्रन का सला नहीं हो सकेगा। हुमारा कषि प्रक्षान देश है। वहली भावस्यकता कुषि को सुधारने के लिए सिचाई की होती हैं, दूसरी बेती के काम में माने वाले साषनों की कीमतें कम हो, यह होती है भीर तीसरी यह होती है कि किसान को उसकी पैदाबार का उषित मूल्य मिले । हन तीनों पर ध्यान दिया जाए तो किसान की दशा भासानी से सुधर सकती है, कृषि का विकास हो सकता है। देश्र मे 140 करोड़ हैक्टर मूमि ऐसी है जिस मे सिखाई हो सकती हैं। लेकिन भाज तक तीस साल की भाजादी के बाद भी केवल 34 करोड हैक्टर में ही हम संसाई कर पा रहे हैं। यह सह्दी हैं कि दे से में माल भ्रष की कमी नही है। लेकिन जो हम यह चाहते है कि हुमारी घरती सोना उगले वह यह केसे उगल सकती है जब तक यह् प्यासी रहती हैं। हमारी धरती प्यसी है औौर भधिक से भघिक सिचाई की सुविषा उपलण्ब करके हम यह भाम्शा कर सकते दे कि बह सोना उगले । इसके लिए सब से वहलली ध्राल्यकका हस बात की है कि गांवे मे बिजली का विस्तार हो, पम्प सैंड लमे पोर छोटे छोटे बांक्ष बना कर उन मे से नहरे निकाली जएए। तमी कृषि का विकास हो सकता है।
 आरी रें -
The Lok Sabha then adjourned tild Eleven of the Clock on Wednesdau, Aprit 11, 1999/Chatora 21, 1901 (Saka)


[^0]:    *SHRI A. K. SAEA (Vishnuppar): Mr. Deputy-Sipeascer, Sir, the Government in itw ofilicial veppost an the Ministry of Agriculture hats

[^1]:    The origtnal apeech was delivered in Bemgrk

[^2]:     प्यु
    

[^3]:    Very eerious imbalances have emerged in the agricultural sector. Unless effective remodial measures are taken without further delays, these imbalances are iftely to result in gerious shortage of essential commodities creating distress to a vaat number of people, purticularly, the weaker mections of the cultivatars, the sinali and mancrinat tarmera.

[^4]:    
    

[^5]:    
    

