## 2709 Quitting the Common- CHATTRA 16, 1890 (SAKA) Trade in Food-2710 wealth (Res.) <br> grains (Res.)

 स सत्ता घ्रपने हाप में ले ली है ।

उस लिए में चाहता हूं कि इस विषय पर काई बात कहते समय सरकार ₹स पसलियत को घपनो नजर के सामने रखे । भाज मी रोड़िया की प्राजादी के लिए लड़ने वाले सं कड़ों लोग सालिसबरी की जे लों में पड़े हुए हैं, जिन को सहारा देने बाले लोग दुनिया के किसी मी द्वलाके में, किसी मो मुल्क में, नहीं वने हैं । भ्राज घ्रावश्यकता इस बात की है कि उन लोगों को सहारा देने प्रोर भर्फ का की जनता की भ्राजादी की लड़ाई में उस का समर्यंन श्रीर मदद करने के काम में हिन्दुस्तान श्रौर श्रधिक गतिशील हो श्रोर पन के लिये नये कदम उठाये ।

इन शाब्वों के साप में चाहतता हूं कि मेरे स प्रस्नाव को मन्डूर किया जाये । काप्रेम के जिन मदस्यों ने मेंे प्रस्ताब का प्रपन्नं: नकरोरों में समर्यंन किया था, वे प्रपने विसागें को ठोंस रूप देने के लिए भ्रब भी इस प्रस्तान का पूरा पूरा समर्यन कर्रे प्रीर सरकार को यह ताकोष फरें कि हम कामनझंत्थ से बाहर निकल श्रार्यें पोर प्रफीका, प्रोर ब़ास तोर मे तोड़े शिया, की श्राज़ोदी के लिए लड़ने वाले लोगों का पूरा समर्भन करें ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will now put the Amendment of Shri Bibhuti Bishra to the vote of the House.

The question is:

```
"That in the resolution,--
        for "quit the Commonwealth of
        Nations forthwith in view of
        the inaction of the British
        Government against the ille-
        gal minority regime of lan
        Smith."
substitute_
        'press the British Government
        to use all possible means,
        including total economic
```

sanctions to terminate this illegal regime as well as to urge the Security Council to act under Chapter 7 of the UN Charter and Impose total mandatory sanctions against the 8mith regime in Southern Rhodesia." (1)

The motion was adopted.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I will now put the main Resolution as amended by Shri Bibhuti Mishra's amendment.

The question is:
"This House condemns the exesution of freedom flghters in South Rhodesia by the illegal regime of Ian Smith and urges the Government of India to press the British Government to use all possible means, including total economic sanctions to terminate this illegal regime as well as to urge the Security Council to act under Chapter 7 of the UN Charter and impose total mandatory sanctions against the Smith regime in Southern Rhodesia." (as amend.)

The motion was adopted.

### 16.34 hrs .

RESOLUTION RE. TRADE IN FOOD-
GRAINS
MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall now take up Shri Mohan Swarup's Resolution. The time allotted is one hour. The next Resolution is also there and Food Debate is coming. I am not inclined to extend the time as far as possible.

SHRI S. XAVIER (TIRUNBLVELI): Time should not be extended. Otherwise, I may not get my chance to move my Resolution.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The discussion on the Demands for Grant of the Food Ministry is coming.

SHRI S. XAVIER: I will have some time to move my Resolution if the time-limit is strictly adhered.

AN HON. MEMBER: There is another Resolution also.

श्रो मटल विहारो कजपेयो ( लरामपुर): वह्ह भी फूड के दारे में हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: If that has also secured the ballot, what can I do?

घी मोहनं स्थव्प (दीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं :
"इस सभा की राय है कि श्रनाज के ब्यापार का तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये ।"

माप जानते हैं कि देश के $5,58,000$ गांयों मे [रहने वाले श्रधिकांश लोग खेती करते हैं ग्रोर

श्री भ्रटल बिहारो बाजवेयो : उपाध्यक्ष मुोंदय, इस प्रस्ताव का सम नध खाद्य श्रोर क्षणि मत्रालय से है, लेकिन इस मंत्नालय का कोंई भी मत्नी सदन मे उपस्थित नहीं है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He will be coming in a minute.

SHRI M. A. KHAN (Kasganj): There is no quorum.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The bell may be rung-The bell may be rung a second time.-Now there is quorum.

Shri Mohan Swarup.

बी मोहन स्वएप : उपाध्यक्न महोदय, में यह्ह फह्ह रहा या कि जहां के 5 लाख 88 ह्जार गार्मों के घ्रधिकाए लोग खेती का वद्यसाय करते हौं प्रोर खंती से ही भ्रपने जीवन का निवर्वद्ट करते हीं तों जाहिर हैं कि बह्र पपनी उजज को ब̀ेेंगे घोर माने बाले

पैदे ले भ्रणना काम चलाएंगे। लेकिन घ्राज तो ठ्यापार की ध्यवस्या है इस वक्ज वृ्र एक श्रजीबोगनीत्र है। ब्यापार कुष्छ ईसे विशेष लोगों के हार्यों में है जो कि गल्ले को श्रपने मनमानी ढ़ग से बेचते है घंर उसको ₹्डोर करते हैं। उसकों जत चाहे. तत्र बंचते हैं, जत्र चाहें तत्र खरीदते हैं। तस्कगी करते हैं उस गल्ले के, उसमें मिलावट करते हैं श्रौर नुनियां भर का ऐसा कौन सा काम है, कौन सा पाप है जो कि यह्त ठ्यापागे नहीं करते ? जत्र चीन घ्रोर वाकिस्तान के साथ संबर्ष चल रहा था सो मेरी कांस्टीट्यूएसी में कुछ लोग़ों ने चीन को नेपाल के द्वारा चोनी श्रोर गल्ल बेचा । उपाध्यक्ष महोदय, श्राप समझ सकते हैं इससे श्रधिक श्रोर देशद्रोह क्या हो सकता है ? श्रभी हूरल क्रेडिट कमेटी ने एक सर्वंक्षण किया था 1950-51 में तो उन्होंने बताया था कि गांव के लोग़ों के लिये 750 करोड़ रुपये की श्रावश्यकता होगी ॠण लंने के सिलसिले में । उसके बाद वह ग्रावश्यकता फिर 1000 करोड़ श्रौर 1200 करोड़ से ऊपर ढ़ गई 1958-59 म श्रौर श्र तो शायद वह 2000 करोड़ रुपये से ग्रधिक है । श्राप समझते हैं कि किसान या तो श्रपने गत्लं पर श्राधारित है या ऋण कहीं से पाये उस पर श्राधरिरत है । तो ऐसी स्थिति म जर कि उनका इस तरह से शोषण हो रहा हो, श्रोर यह जो व्यापारी हैं इनका एक ही काम है कि किसान से सस्ते मूल्य पर गल्ला खरीदें, ज ं किसान पास गल्ला होता है तो दाम गिर जाते हैं ग्रोर ज किसान के घर से गल्ल व्यापारी के घर चला जाता है तो श्राहिस्ता श्राहिस्ता उसके मूल्य ढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो उनका एक ही काम है कि सस्ते दर पर गल्ला कि.सान से खरीदें श्रोर उपभोक्ता को महंग़ं दामों पर दें। इससे न तो किसान को ही राहत मिलती है भ्रोर उपभोक्ता का गला श्रलग से कटता है। जाहिर है कि खाद्याम्न में मुनाफा 5 प्रतिशत से भधिक नहीं होना चाहिये । उनका जो सचर्व ह्रोता है, लाने ले जाने का, ₹टोर करने का

भौर बो कुछ उसनें षाटा हो जाय, चूहे बा जायं या भीर तरह से नुकसान हो जाम्य उसको निकाल कर 5 प्रतिशत से म्रहिक मुनाफा नहीं होनां बाहिये। लेकिन भाजकल वह 50 प्रतिशत भ्रोर कभी कमी तो सो प्रतिशत तक घुनाफा कमते हैं। 70 रुपये की बोरी तोहूं की बरीदी गई सन् 66 में भौर सन् 67 मे म्राकर 150 रुपये पर बेची गई । तो करीब करीब सो प्रतिशत तक मुनाफा यह कमाते हैं। ऐसी स्थिति मे दोनों का शोषण हो रहा है, किसान का भी श्रौर उपभोक्ता का भी। इसलिये सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिये। मैंने सुक्षाव दिया हैं कि यह ब्यापार इनके हाथ से ले लिया जाय घौर एक ऐसी सस्था बनाई जाय जो कि इस कायं को श्रपने हाय में ले सके। खाद्याम्र का जो पिछलन साल गुजरा है वह बड़ी परेशानी वाला गु जरा है । इस साल बाद्याम्न की स्थिति कुछ भुषरी हैं। इस साल 90 मिलियन टन से से कर 100 मिलियन टन तक गल्ला इस देश में होगा। ऐसी स्थिति में हम श्रपनं बाडाम्र क जो कारोबार हं उसको म्रगर श्रच्छे ढंग से चलायें जजाय इसके कि हन लोगों के हाथ में यह रहे तो बहुत कुछ हालत सुधर मकती है।

श्राप जानते हैं कि बाजार तीन चार तरह के होते हैं। एक गांव का बजजार होता है जिसमें कि हफ्ते में एक या दो बाजार होते हैं। इसके बाद कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो घोड़े से या गाड़ी से गल्ल ने जाते हैं भ्रोर फिर मंडी होती है। मडी के बाद एक होलसेस मार्केट होता है जो कि जिले के स्तर पर होता है । हन सारी चीजों में शुखू से लेकर ग्राबीर तक करप्शन चल रहा है । जब होलसेल माकेट में किसान गल्ला ले कर जाता है तो वहां श्राढ़तिये होते हैं, दलाल होते हैं। दलाल श्रपनी दलाली वसूल करते हैं, प्राकतिये भ्रपनी प्राढ़ती वसूल करते हैं, तोलने वाला भलग घ्रपनी मजदूरी बमूल करतं है । हस तरह से कारों तरफ से उसका वहां पर घोषण होता है जुल़ से लेकग

प्राबीर तक। प म समय पा गया है कि उसको बत्म करना चाहिये।

१ J सम्न्ध में कई चिजें हमारे माम़ं प्राती हैं । पहलो बात तो यह हे कि एक नेश्नल संत्षा ऐसी बनानी चाहिये प्रोर एक बकह स्टाक बनाना चाहिये । ऐप्रीकल्बर प्राप्त्ज कमीशन की रिपोटं घ्रोर एक फूड प्रेन पा.लिसं। कमेटी की रिपोर्ट श्राई है जो 1966 में हुई हैं प्रंर वह 1967-68 में घ्रभी हाल ही हुई है । इन कमेटीज की रिषोटें हमारे सामने आ्राई हैं। इनके भनुपार यह कहा जाता है बफर स्टाक हमारा बनना चनिए प्रोर मिलियन टन का कम से कम होना चाहिये । इसके बाद कहा जाता है कि प्रोक्योरमेंट भी होना चाहिये। प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं कि 8 भिलियन टन हर साल हो जाना चाहिये। वह् कहते हैं कि डिकेड्न्तक, काफी प्ररसे तक गल्ले का भाव इस तरह से रहेगा तें उस क्षेत्रनें प्रोक्योरमेंट होना चाज़्ए। उसी के साथ साथ इन्टर-स्टेट मूवमेंट मी एक पवश्यक बात समझी गई है। लेकिन उस में मी रकाबट पड़ रही है क्योंकि फूड कारपोरेशान एक हैं हमारे यहां। वह काम ठीक तरह से नहीं कर रहा है । म्रोर उसी के साथ साब जंांनिग सिस्टम है जिस की बजह से इन्टरन्ट्टेट गल्ले का मूवमेंट नहीं हो रहा है। पभी मधी उत्तर में एक बड़ा जोन बनाया है लेकिन दक्षिण़ में बा मध्य भारत में श्रोर कहीं भो बड़ा जोन नहीं है। उत्तर प्रदेश को भी जो बड़ा जोन प्रभी बनाया है पंजाब हिमाघल प्रदेश हरयाणा वग़र रह का उस में नहीं लिया गया है। तो इस तरह से भी जो छन्टर स्टेट मूबमेंट है गल्ले का उस में रकावट पड़ रही है, जोनल सिस्टम की वजह से इसके बाद एक प्राइस फिक्सेतन कमेटी बनी हुई है फूड मिनिस्ट्री के घ्तग्रगंत जो कि प्राइस का सवेक्षण करती है प्रोर कीमतों का निर्षारण करती है। लेकिन बह़ भी कुछ सक्रिय तरीके से कार्यवाही नहीं कर रही है। तो यह जो कीजे हैं बिन की भाज प्रावश्यकतायें हैं उन की पूर्ति करने के लिये
[ Sf मी मी
कोई एक संस्था ऐसी नहीं हैं हमारे पास जो इन सारे कामों को इकद्वा कर के सामूहिक तरीके से कर सके। मेरा सुमाव हैं कि हमारे यहां जो फूर कारपोरेशन है उस का कार्यक्रम विस्तृत किया जाय । दुर्भाग्यपूर्ण वात है कि उस का द्त्तर मक्रास में है जो कि देशे के दूसरे सिरे पर है भोर उस की जो कार्यंशैली भब तक रही है वह विफल रही है । तो में चाहता हूं कि उस को ठीक तरीके से कार्य करने के ढ़ंग पर लाया जाय। उम का दफ्तर चाहे मध्य भारत में या उत्तर भारत में जहां कहीं मुनासिब हो वहां रखा जाय, देश के एक सिरे से हटा कर बीच में रखा जाय तो बेहतर है। इस के साथ साथ में चाहता हूं कि जो सारी चीजे मेंने बतायी इम सारी कायंवाहियों को करने के लिए उस को उत्तरदायी बनाया जाय। में चाहता हूं कि उस का दफ्तर जोनल दपतर बने । हर राज्य में बने प्रोर उसी के माथ साथ हर जिले में उम को विस्तृत कर के उस का दफ्तर बनना चाहिये । उस की कार्य घललो इस तरह की होनी चाहिये, जैसी कि गश्ने के महफमे की होती है। गष्षे का जो विभाग है, वह गषा मी देता है, किसानों को कर्जा भी दे ता हैं, साथ हीं साथ वह् गष्षे को ले कर मिलों को मी देता है, ये तीन काम करता है। इसी तग्ह का फूए कारपोरेशन का कार्य होना चाहिये, बह किसामों से गल्सा बसूल करे, उन को मुनाध सिब कीमत्त दे, उपभोक्ताश्रों को भी मुद्रामिब रों पर गल्ला मिल सके इस बात की वह गार्टी करे। इस के लिये फूड कारपोगेगन को सर्रिप बनना होगा ।

मै चाहता हूं कि इसी के माथ माथ जो नेफनल मीड कार्पोरेगन है, उस को भी इसी में जोड़ कर इन की एक संस्था बना दी जाय। फूर कारपोरेशन श्रोर नेशनल सीड कारोोंश्चन दोनों मिल कर इस कायं को उठायें। मू सभम्रता हूं कि भ्रगर इस तरह की ख्यवस्था होंजाय तो जो बातें मैंने यहां पर पेश की हैं, चांद प्रोक्योग्मेंट का सषाल है, बफर स्टाक का

सबाने हैं, इन्टर स्टेट मूबमेंट का सबाल है इन मषं के लिये इस प्रकार की संस्था प्रज्डीं तरहें सें काम करे सकेगी।

एक थीज प्रौर है जो कि बिचारणोय हैं। प्राइस फिक्सेशन बोड भ्राज नक कोई नहीं बना है । यह् बहुत ही प्रावश्यक है कि इस तरह की संस्था बने जो कि गल्ले के मूल्य का निर्षारण करे इस में किसानों के भी प्रतिनिधि हों, गवनंमेंट के भी प्रनिनिधि हों, प्रोर चूंकि हम नेशतलाइज कग्ने की बात कर रहे हैं, इसलिये नेकनल सीड कार्पोंशेगन ग्रोर फूड कारोरेश्रन के भी प्रनिनिधि हों ग्रोर वे बेठ कर तीन महीने के हि ाब से गल्ले के भूल्य का निर्धारण करें कि मई-जून, जुलाई में यह भाव होगा, उस के बाद श्रागेो श्राने वाले महीनों में यह् होगा, क्योंकि गल्ले के माथ सप्लाई एण्ड डिमाण्ड का प्रश्न भी ग्राता है । उस के बाद गत्ले का ग्रेंडंग किया जाय-कर्म्ट, संक्रेन्ड श्रोर थर्ड-नीन प्रेडिग होंगे, इमके प्रनुसार जब गल्ले के भाव का निर्धारण हो जायगा, तो किसान इस बातके लिये बड़ी बुणी मे तंयार हो जायेगा कि वह प्रपनी उपज को बतों से ले जा कर फूड कारपोरेशन को जो कि जिले में होगी, दे दे ।

इसी के साथ साथ रिबेट की भी व्यषस्था होनी चाहिये : किसान को दो पग्सेन्ट या तीन परमेन्ट रिबंट गल्ले पर मिल सके । इस से उस को प्रोस्साहम मिन सकेगा पौर वह बड़ी खुणी से गल्ले को दे सकेगा। मैं समझ्नता हूं कि गल्ले के व्यापार को श्रगर हड़ रत्तर पर लाया जाय, तो प्रोक्योरमेन्ट का जो न्वाल है, वह ह्ल हो स त्ता है, बंकर स्टाक बने सकता है, किसान को भ््चा मूल्य मिल सकता है थौर साथ ही साथ उपभोक्ता को भी खाने के लिये गल्ला ठीक दामों पर मिल सकता है। इस क्यषस्था से, भाज ओो शोषण हो रहा है, जिस की वजह् से सारे लोग-चाहे उपभोकता हों

या किसान-पीज़्ति हैं, परेशान हैं, बह दूर हो आयेगा ।

उपाष्प्क महोदय, में प्राप को बताकं कि किमान ही एक ऐमा व्यक्ति है जो श्रपनी उत्पाषित की हुई वस्तु का भावं स्वयं निर्धारित नहीं करता है, बल्कि उस का निर्धारण बरीदार करता हैं। 'गाज जो चीजें मिलों में उस्पादित होती हैं, चाहे बक्स बनते हों, चाहे जूते बनते हों, वहां पर निर्माता उन चीजों के दाम निष्षारित करना है, लेकिन किसान भपनी उत्वारित घीजों का दाम स्वयं निर्षारित नहीं कर पारा है, यह बड़ी दुर्मायपूर्ण बात है। प्रव इस का प्रम्त होना चाहिये । जो बातें क्रिटिश जामनकाल से श्रब तक चली प्रा रही हैं, उन कं: बलम कर के ए़क नई मूरत कैदा करनी चर्वािये जिग से कि हृमाग देण तरपकी कर सके ।

गल्ले के बारे में यह् बहुत में महत्वपूर्ण है। मैं समक्षता हुं कि मरकार इसको स्वीकार करेगी घ्रोर इस के राष्ट्रीयकरण की तग्फ सकिय पग धतायेग़ी ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Resolution moved:
'This House is of opinion that trade in foodgraing be nationalised immediately."

As I have said, one hour only has been allotted for this because the subject of the next Resolution is also almost the same. Therefore what I suggest is that we will accommodate a few speakers on this and a fow on the next one. Frach Member will have just five minutes.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would begin by saying that the title of this Resolution is incorrect because, as our hon. Member proceeded to explain, his idea of nationalisation is 4 million tonnes of buffer stock and 8 milliton tonnes of foodgrains supply to the public. This
is a little more than the present syatem and our friend, therefore, has not really advanced as far as the Communist to suggest total nationalisation of trade. But even this partial trade in grains has dome no goed to anyone. One has to inquire which olass has benefted from Government's purchase of foodgrains. As far as the cultivator is concerned, though I do not see many representatives here, they have the grievance that they are paid only a fraction of the price at which Government sells and at which the market sells the grain which is bought from them. Is it fair, as our hon. Member considered that he is speaking for the cultivators, that they should be deprived of a proper price?

The second class consists of the traders. He has very rightly condemned them. I do not know how many traders are represented here.

SHRI SHASHIBHUSHAN BAJPAI (Khargone): Only you are there.

SHRI LOBO PRABHU: I am not a trader.

SHRI SHEO NARAIN (Basti): You are their advocate.

SHRI LOBO PRABHU: I am the advocate of honest traders and of honest people.

The question is, if today the traders are dishonest-they are-it is because there is no competition. Government itself is to blame that has reduced the quantity of food supply coming to the market. Government itself is to blame that prices are always rising. So long as prices rise there is a tendency to hoard, to profteer and even to blackmarket. So, if there is anyone to be blamed for the dishonesty of the trade, it is the Government.

The third is the class of consumers. Consumers can be placed in two cate-gories-the rich like our friends and the poor like our friends there.

SHRI SHEO NARAIN: Are you poor?

SHRI LOBO PRABHU: There are no rich men here.

As far as the rich are concerned, controls do not touch them very much because they are able to purchase whatever they want; they are only corrupted. Controls corrupt the rich because they give a scope, a free play to the power of their money. As far as the poor are concerned, I would like people to understand what it means to stand for hours in a queue which one could find at any time in the past when there was genuine scarcity of grains. For them to lose a day, sometimes even more, for a handful of grain, I think, is one of the tragedies of our administration, something about which the Food Ministry should be thoroughly ashamed that not only have they got to wait that long and pay a price much higher than what has been paid to the cultivator but they have to get grain which in a good part is not grain at all but is sand and stone. So, the poor are the sufferers here again.

Therefore, if our friend thinks that nationalisation is going to do good to anyone, he is not thinking of any people in this country except perhaps the smugglers and the corrupt government servants.

He has, luckily for this House, proposed the abolition of zones. He has proposed also that inter-State movement should be free. That is certainly an advance on the thinking of Government on this subject. Government has only enlarged one zone. Government should enlarge all zones. Shri Somani, no doubt, will speak more about it. But I would just like to ask this of Government: What is the beneft of these zones? Is it their interest to create pockets of scarcity, vacuums to which the grain is sucked at a rate and at a price which is always rising? If the idea of Government is to raise prices, then zones and inter-State bans have a purpose. If
not, they are only in favour of smugglers who, at every border, are able to bring the grain, pay the police and get sometimes, as in my district, across to Kerala, a price twice or thrice that they pay for it.

17 hrs.

Let us just think in terms of abolishing the zones. If prices fall, zones will become redundant because there will be pressure, I have no doubt mv hon. friend, from Haryana, will press for abolition of zones because they are unfair to the growers that the prices should be restricted on one side of a line. If prices fall, zones will go. It prices do not fall, zones will stay and prices will rise further. I for one see that the prices will fall and the fall in prices is going to have consequences which have not been considered in this House. If Government keeps a large stock, and they are providing Rs. 720 crores for the grain trade, if the prices fall by anything like 10 per cent on the prices paid by Government, there will be a loss of Rs. 72 crores. This loss to the Government is a loss to the people. Governmen: pays nothing from the pockets of Minısters. Government pays from the pockets of the people. Therefore. whether the prices rise or fall, controls are bad. Nationalisation of trade is bad. Free competition is the passport to a better order of things.
17.02 hrs .

## [Shru G. S. Dhillon in the Chair]

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Mr. Chairman, Sir, I would like to bring to the notice of the hon. Minister at least some points on which I would like to be enlightened.

The Food Corporation of India is do ing a very good job. But I would urge upon the Minister to let us know this. In recent times, there has been some thing going on in the Food Corporation itself which was brought to
the notice of the public by its exChairman. Today, the Food Cornoration cannot afford to function itself as a body dominated by certain bureaucrats because it is now competing with a large number of private traders. During the last so many years, the private traders in foodgrains have exploited the producers of foodgrains which my hon. friend, Shri Mohan Swarup, has tried his best to bring to light by moving this Resolution

The Food Corporation's activities have been expanded and it has gone over to as many as 14 States. It is a good thing. In Haryana, in the last few months, there was a distress sale of wheat. In the beginning, the Haryana Government did not like to invite the Food Corporation. But in. later period, when there was a distress sale, when the wheat prices in Haryana which varied between Rs. 100 to Rs. 115 a quintal at the time of the harvest and which were expected to rise further to Rs. 124 a quintal, when these crashed immediately during the lean period and came down to Rs. 70 to Rs. 75 a quintal, the Haryana Government sent an SOS to the Food Corporation asking them to enter the market immediately. Then, the Food Corporation entered the market and saved the situation.

Here, the question arises that the Food Corporation, according to the present calculations, would require a working capital of nearly Rs. 200 crores at the peak operation during the season. The Food Corporation had fixed a target of procuring 6 million tonnes this year, and the procurement target was fixed at 5 million tonnes by March, 1968. We would like to know from the hon. Winister whether really this procurement target, by March, 1968, of five million tonnes has been fulfilled. I know that it has not been fulfilled. I have got reports from certain State Govern-ments-and I can bring it to the notice of the hr.n. Minister -that the procurement has falled. Let me cite the instance of that fiovernment, which is run by the lrarty
of Mr. Lobo Prabhu, i.e., the State Government of Orissa, where Swatantra is ruling. The hon. Minister will please let us know whether the hon. Chief Minister of Orissa has already informed the Government if India that the procurement in Orissa is not progressing satisfactorily because the millowners are not cooperating with the Food Corouration there. I hope, the hon. Minister will agree at least that such a ietter ha: come from the Chief Minister to the Ministry here. If this is the position then we would like to know what steps Government of India are taking to activise procurement in that State and in such other States where the millowners are not co-operating.

One more point and I will have finished and that is with regard to one anomaly that we have. India is trying to win the battle of economic independence on all fronts and also on the food front. But I am completely surprised over this. India was importing 11 million tonnes of foodgrains when there was drought, and India is now importing nearly 8 million tonnes of foodgrains when according to Government of India this is one of the bumper crop years in India and that the production has gone up from 95 nillion to 100 million tonnes. How is it that the more the production increases, the more the inport also increases? How is it that a procurement, in a bumper crop year of 95 or 100 million tonnes, has been fixed at only 5 million tonnes by March, 1968 whereas the Agricultural Prices Commission suggested a procurement target of 8 million tonnes? I do not want to take much time of the Housc. I would request the hon. Minister to enlighten us on this, and I hope that the hon. Minister will try his best to help the Food Corporation of India in expanding its activities. Whatever difficulties or whatever deficiencies may be there, it is because that the Food Corporation has come in, that at least the producers are getting a better price today. A total trade in foodgrains of about Rs. 2,600 crores is controlled by private traders, and I would
[Shri Chintamani Panigrahi]
urge on the hon. Minister that the Government of India should gradually increase the scope of the Food Corporation of India, so that in the near future, the trade is nationalised. This is one of the ten points that the AICC has accepted; the Congress has given a promise to the people that, in the near future, more and more trade will be nationalised, in the sense that it will be in the public sector, and the profteering, hoarding and blackmarketing resorted to by the private traders, should end and the producer should get the reasonable price for his produce.

घी बेएीशांकर शार्भा(बांका) : सभापति महोदय, जिस समय दो वर्ष के सूखे के बाद घौर भुखमरी के बाद देश में कुछ घम्न पैदा हुपा है म्रोर लोग यह श्राशा करते हैं कि रीजनल जोन्स हटा दिये जार्यंगे जिनकी वजह से श्राज देशा के लोगों को जितना घ्रम्न मिलना चाहिये वह्ह नहीं मिल रहा है, उस समय श्री मोहन स्वल्प जी का यह प्रस्ताव कुछ ऐसा है जिसका कोई घर्य समक्ष में नहीं क्षाता । उन्होंने फष्हा है कि हमारे 5 लाख 58 हजार गांवों में चायास हम किस तरीके से पहुंचायें यह एक समस्या है। लेफिन मेरे वह मिन्न यह भूल गये कि ये गाव ही हैं जहा भ्रम्न पैदा होता है । म्रगर हम भक्न के क्यापार का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो सारा भम्भ गांबों से बिच कर शह्रों में भायेगा जिससे लोगों की तकसीरें घटने के बबसे बढ़ जायेंगी ।

भभी देश में पार्शियल कंट्रोल की स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं कि सरकारी गोदामों में पड़ा हुपा घनाज किस तरह बर्षाद होता है धोर लोगों तक महीं पहुंघ पाता। कलकते में हमने देखा है मौर भमृत बाजार पतिका में ुुछ विन पहले बह्ह रिपोर्ट निकली बी कि बाहर से घमरीका से बो गेहूं भाता है उसका करीब-करीब 10 प्रतिमत: हिस्सा $\varepsilon x_{n}$ दी र्रेस बला जाकर घर्यष हो जाता बा । इसका

कारण यद्र खा कि वहां क्रेणों को उसके प्रति मोह नहीं था । सरकारी क्मंबारी जोकि उसमें फाम करते थे उन्हें हसकी कोई थिस्ता नहीं थी कि घमाज सड़ ब बर्षाप हो रहा है । उन्हें उसके द्वारा नुक्सान होने की कोई किन्ता नहीं बी बर पर्षाह्ह नहीं षी कि यह नुकसान किसका हो रहा है ।

घ्रनाज के राष्ट्रीयकरण की भाज जो हाउस में चर्चा हो रही है भ्रगर इसकी मांग धी बनर्जी करते तो वह् समक्ष में का सकती थी । कम्युनिस्ट मिन्न भी ऐसी मांग करते तो में उनको भी समत्न सकता था क्योंकि दे लोग सभी कीजों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं। उस्पादन का राष्ट्रीयकरण हो, भ्रष्न के ठ्यापार का राष्ट्रीयकरण हो, कपड़े के ब्यापार का राष्ट्रीयकरण हो, सभी थीजों का राष्ट्रीयकरण हो लेकिन में दस तरह के एक ऐसे पाशिएयल सष्ट्रीयकरण की बत्त को नहीं समक्न सकता हं क्योंकि छससे देश में कितनी ही परेशानियां बढ़ जायेंगी घोर इससे कितने लोगों के कण्ट बढ़ जार्येग जिसका कि कोई दिसाब नहीं हैं।

वांछनीय तो यह है कि कोई भी प्रस्ताब हो कोई मी फार्य हो उसमें लोगों का भ्रीर जनता का हित होना चाहिये । भ्रब मेरे माननीय मिन्न घपने इस प्रस्ताव से किन लोगों का हित करना बाहते हैं पह्ह मेरी समक्न में नहीं घाता है।

हम ने भाज कलकतें में म्रनाज की स्थिति को देबा है। कमफत्तें में फू क्र्ट्रोण है मरे जब हमारे पहां होटी का भभाव था तो सैंड होटल पौर मेट ईस्टर्न होटल के सामने 2,2
 हालत को क्वेख कर कले वा मुंह को प्राता था। मुसे इस बारे में एक फहानी याद का री है कि कोर्ई एक हमारे मिब्न कोकि यहां से जल गये चे जब वह्ट बहां एक इरी वम्पस्ति के परां गये घ्रोर उन्दोंने षर में मभीजूँ जक़षे से पूण कि जुम्तारे यिता बी कहां है तो उसने जबाब

दिया कि वह स्पेस में हैं। जज उस लड़के से पूछा मया कि उबकी अमता की कहां हैं वो उसले जबाब दिया कि बह रोटी सेने गई है ।
 प्रायेगा स्य़के ने जवांब दिया कि किता जी पहले श्रायेंगे माता जी पीछे प्रायेंगी । भब बस में जहां नेशनलाइजेयन का या राष्ट्रीयकरण का इतने बिनों से प्रबार हो रहा है मोर उस पर उ्यावहारिक रूप से भमल किया जा रहा है जब वहां यह प्रक्स्पा है तो हम लोगों की क्या उस हालत में क्या ग्रवस्था होगी यह मेरी समक्ष से बाहर की चीज़ है ।

सभापति महोबय, परी हमारे यहां कई केषों में राष्ट्रीयकरण ठुप्रा है। बिहार पोर बंगाल में बस द्रान्सपोर्ट का राष्ट्रीयकरण किस्या गया है । जो बसें बहां बलती हैं बे करीष-करीब सब राज्य के कंट्टोल के प्रन्तर्गत हैं। लेकिन भ्राज वहां करोड़ों छपये की सरकारी पूंजी लगा कर भी क्या उसमें भाय होती है पीर क्या उसमें बक्षत होती है ? में बंकाल की बात जानता हिहार की बात जामता हं। दोनों जगह खस बस ट्रान्सपोटें के नेशनजाहलेषान के थंधे में सरकार को नुकसान हो रहा है । पहां पर ग्रभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मोजूद नहीं हैं वह इस बात को बानते होंगे कि हमारे सरतार कसकते में पोर दूसती जगह जो बस कलाते हैं वहह $10-12$ हलार उपया साल में कमा मेते ये पोर पपने परिपार पमिक का पालन करते ये सेकिन जब से सम सरदार लोगों को हटा करके यह बहों का साद्दीयकरण किया गया बहां करीब-करीब $900-1000$ बसों का क्लीट बरी करोग़ों की पूंजी उसमें सरकार ने लगाई तो प्राज उसमें
 जफल देखिल्ये, बह टूटी फूटी हैं, किती की fिए
 की बहा पर हो दू़ी है। ऐती भबस्बा में भगर


मुसे यह कहने में कोई हिएविकाएट बहीं है कि लोग भूलों मर जायेंगे ।

श्रभी हमारे माननीय मित्र ने क्यापारियों में करप्पान को चर्चा की है। में छससे छंकार नहीं करता कि ख्यापारियों में प्रष्टाषार नहीं है। ठ्यापारियों में प्रष्टाचार है लेकिन उनमें उस प्रष्टाजार की वजह् क्या है क्याइस पोर भी श्राप ने छ्यान दिया है ? भ्रगर पाप यह कंट्रोल हटा वेंगे तो भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न हो नहीं उठता है। मुझे कहने के लिये क्षमा किया जाय कि हन 20 वर्षों में कंट्रोल्स की बजह से श्रपराषों की संख्या बढ़ी है बरना व्यापार वह नीज्ज है कि पगर द्रेड की कर दी जाय प्रीर कोई कंट्रोल न रहे तो व्यापारियों में एक फी ऐंड हैल्दी कम्पटीशन पैदा होगा प्रार वह कम से कम प्राफिय पर श्रपने माल को कंज्यूमर्स को बे चेगे ।

भाज भाप कहतते है कि ग़जस्बान में जना 25 हाये मन मिलता है जबकि हमारे पहां बिहाग में सतू बाने के निये लोगों को चने की घ्रावरूकता होती है तो वही क्ना हमारे बहां $80-90$ रुपये मन मिलता है। इस तरह से भधिन मुनाफ़ा कमाने की कुछ नोगों की हैंद्सी है उसका माप रांक नहीं सकते हैं। वहां राजस्थान में 25 हपये मन चना मिलता है प्रोग वह 25 के बबले में उसे बिहार में 88 स्मये मन में बैबते हैं। लेकित जैमा मैने कहा प्रगर भ्राप इसमें की कम्पटीशन, कर दें तो होगा यह कि कुछ लोग 25 रुये मन में कहां से लेंगे फौर ध्रपना बसी प्रादि मगा का उसे 35 रुपयें में वेर्रोगे, कुछ 40 रुपयं में वेर्चेगे जरह हो सकता है कि कोई पाई बत्रा तोर कुष्ब मुनाफ़ा लगाकर 38 ऊपये मन में बिहार में बन. दरे ' कुछ 36 छ्यये में, ही रेब वेंगे। पब सममें जहावार का मबाल कहां उठात है ? प्रष्टाचार वभी होता है जब भाप कहते
 उरीक्से हो तो उसे 25 ₹पये पर ही ₹बों महीं वे से हो । सलिये जाहिर कि कितने में

## 

उसने बरोदा है उतने में कैसे बह बेच सकता है ? उसका खर्वा लग जाता है प्रोर फिर वह घंधा जो करता है तो चार गेसे कमाने के लिये हो तो करता है। इसलिये जैसा मैंने पहले कहा प्रगर प्राप करप्शन को हटाना चाहते हैं त्रो सब से पहले कट्रोलों को हटाना पड़ेगा। स्वम्मी विचेकानन्द जो ने एक बार कहा था "यू कैन नोट लेजिस्लेट कोर वरचू" । ग्राप भ्रच्छे काम के लिये कोई कानून नहीं बना मकते हैं । प्रच्छे काम के लिये श्राप को एक वाताबरण तंयार करना होगा। ग्रगर श्राप बाद्याम्र के व्यापार से प्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तों सब से पहले श्राप को कंट्रोलों को उठाना होगा । सब से पहले जोनल मूबमेंट जो वगापार का है उसको हटाना हांगा फिर प्राप देबिये कि कहां प्रष्टाचार है ग्रोग कहां ग्रनाचार है ?

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): Mr. Chairman, Sir. I whole-heartedly appreciate the spirit in the Resolution and congratulate Shri Mohan Swarup for bringing forward this outstanding resolution. This is an old demand and age-old demand of the poor peasantry, who have been so much pressed and oppressed by vested interests, by feudal lords and big landlords since time immemorial. You must remember. Mr. Chairman, that peasantry in our country are a class of absolutely exploited people. They are the forerunners and yet they have always been relegated to the background and no avenues of development or progress were made available to them. In this era, when we are free, there is a genuine demand that the peasantry, the poor farmer, should be given the proper place. And that proper place can only be given if they get their due, for their produce. It is an admitted fact. Whatever the peasant is investing, he is not getting his proper return. This issue involves fundamental issues of justice, fairplay, equity and ethics also. Why should a man who puts such hard labour day in
and day out, in season and out or sear son, in chilly winter and scorching heat, who is down to the earth and who has done strenuous and hard work, be deprived of his labour? A man who is putting his labour must get due return for that.

It is very important that this particular sphere of marketing of his foodgrains should be taken note of by the Minister in charge of Food and Agriculture. It is good luck, Sir, that a progressive farmer is at the helm of affairs. Mr. Shinde himself is a farmer, and our Cabinet Minister, Shri Jagjiwan Ram is a farmer, and both of them come from Bihar, the core of the peasantry. I am proua of this, Sir. And much of our hope is pinned on them. It is high time that they appreciate the crying need of the country. They will go down in history as the saviours of the poor peasantry, by taking up the cause of nationalisation of food trade.

The marketing centres have become forums of loot, forums of exploitation and forums of butchery of the poor peasantry to deprive them of whatever they are entitled to. The middlemen earn not only 100 per cent but even 200 or 300 or 500 per cent of what they are investing as profits. These middlemen must go. I am not against the petty shopkeepers or the small people who are poor people. But I am referring to the class of hoarders which has come to stay. Their main job is to create scarcity in the country by acting as parasites on the blood of the poorer sections of society, and they are piling up huge profts.

My request is that the peasant must get his due return. So far as the prices are concerned, he should get better prices, and whatever e wants to .purchase such as cement, sugar, iron, cloth, fertilisers, electricity etc. should be made available to him at reasonable rates because he is boing
burdened with innumerable taxes, canal rates, chaara lagaan, local rates electricity tax and so on.

This is the time when in tree India people like the present hon. Minister are in power and when a party like the Congress is in office, whose aim is to bring about democratic socialism and this is the time when they should do something for the peasantry. 80 per eent of the population of our country is in rural areas, and it is heralded by the peasantry and they should be made citizen No. 1 in the country. 'iney should be affluent and they should be free from the scourge of want and exploitation.

I wholeheartedly support the resolu_ tion moved by my hon. friend.

SHRI K. M. ABRAHAM (Kottayam): The middlemen in the food trade are appropriating the bulk of the profits in foodgrains trade. They accumulate huge profits by purchasing foodgrains at a lower price and selling them at higher prices when the prices go up. The poor peasants who are the actual growers of the grains get lower prices and the consumers have to pay higher prices when they purchase from the market.

That is why we are demanding nationalisation of the food trade. The Central Government are not sincere in approaching this problem and solving it. They started the Food Corporation of India with a capital of Rs. 100 crores. But they have procured only 3 per cent of the needs of the total population of the country $a_{s}$ a whole. There has been no co-ordinated approach with regard to the implementation of the national food policy. They have been discussing about a national food policy for the last so many years but nothing has emerged out of it so far because they are not ready to purchase or nrocure the surplus food from the hoarders and swindlers who are having it in the surplus States. The result is that the deficit States are suffaring, and they are in an racute position and are in a starving condition.

The Centre is also using food at a weapon in politics. I am not going to argue about such things because this House has already discussed this on many an occasion. The instances of Kerala and Bengal have already been quoted here. I am not going into all that now.

If Government do not nationalise the food trade, immediately the people will think that Government are siding with the prafteers, blackmarketeers and landlords.

SHRI PILOO MODY (Godhra): The debate on this resolution must conclude at 5.30 p.m. There are two more resolutions after this.

MR. CHAIRMAN: This resolution was moved at 4.40 p.m. May I know how long the hon. Minister would like to take?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): About 8 to 9 minutes.

MR. CHAIRMAN: Now, Shrl Shashibhushan Bajpai.

श्रो शाशि भूषएा वाजपंयो (खारगोन) : सभापर्त महोदय, मैं श्री माहहन स्वरूप जी को, जो यह प्रम्ताव लाये हैं, मुबारकबाद देता हूं, खास तौर 'इसलिये कि पो०एस०पी० के एसे ही नेता सही नेतृत्व दे सकतें हैं। मुक्षे यह प्राशा हैं कि माननोय सदस्य इसी प्रकार के प्रस्ताव ह्मेशा लाते रहंगे तार्कि देश में जागृति बढ़े।

जहां तक इस देश में प्राढ़तियों की कल्बरल बैकप्राउड्ड का सवाल है, जब तक यह श्रार्मसंय लोग इस देश से समाप्त नहीं किये जावे तब तक वह कोई भी दूसरा काम करने के लिये तँयार नहीं होंगे। नतीजा यह होता है कि कई लाख लोग सिर्फ छसो बात में लगे रहृत हैं कि किस तरह से गाँव वालों को लूट्टे श्रौर किस तरद्ट से उनसे घनाज लेकर रख लें तथा महंगा से महंगा बेर्षें। उनके बर्षे पद्ने लिखने में मन नहों
[श्री-यशि .मूबक्ष बह्ञ्पेयी]

वाते । पढ़ने लिखने के बाद मी, बी० ए०० एन० एल० ती० बत्रमे के स्बाद, जाषटरी फास करने के बाल मी वह फिर श्रा़़तियों की दूकान्न पर प्राबर्वंत्र ज़से हैं। जब तक उबको 5स तरीके से नहीं मारा जायेगा तब सक हमारा

 में जक्षा गया घ्रोर माँ रोंदी लेने घनी गई। वह्ह रोटी के चकक में ही पड़े ग्रेंगे, घ्यंनfि्भ में कोई नर्दीं जा स्येगा । पगन द्व दे के बोमों को प्रंनवि्ज में भे उना है नो हैन लाखं। आदमियों कों त्क द्रसरी दिशा में लाना ह्रोगा।

गक्र्रियक्रण के लिये कुष्ड वीजें बहुत प्राब ब्यक हैं। जैसे हृमारी गाइम पमल्म हैं। स्वका गेशनलाड्रेंसन होना काहिये क्योंकि बह् उहुत काफी म्टाफ कग लेनी है, बैकों का मी नंब्बन्साइडेफन होना बहृत जारी है. स्योंकि बंक प्रनाज के किले बहुन वैसा देते हैं ल्रीर ग्रनाज रब्बबाते हैं। कर्ई बाए तो यह होता है कि जिन कीज्रों के लिये कह्टा काता क्वि कि बैक में हैं, जिस कीज के ग्बने की एन्ट्री होगी है किताबों में बह नहीं रबी जाती हैं, बल्कि दूमरी कीजें होती हैं। भ्राज जो बड़े बड़े जागीग्दाग ओर राजे महाराजे गौबों में हैं बह बड़े बड़े बेश्र हाउसेज तो नहीं बना मके, लेकिंन उतकी बड़ी बड़ी गढ़ियी हैं, उनके बड़े बड़े महल है, जो कि इस काम में श्राने हैं ग्रोग गांबों का सारा भ्रनाज उनमें रख लिया जाता है। गब तक इन राजे मह्राराजों की गकित कम नहीं की जानी हैं, तब तक हुमाश काम नहीं कस्मकला। प्राज की इस देण में श्राइतियों
 के कम्लों में बनने लगा है ।

- Mाज हुमाग बीय कारषोरेज़न बना हुप्रा
 मैन बनाये गयें। उसी तन्ह सं फूळ कारपोरेखन में लेग : क्रांक दिखों की द्का कर सकाते

हैं, उनको लाना चाहिये, क्योंकि श्राने वाले वक्त में फूड कारपोरेशन को एक ऐतिहासिक रोल.ख्यदा कग्ना है। इ्म तरह के जितने भी कास्खोरेशन हमाने वेश में .बनाये मये हैं, दुर्भगग्य से उन मब के सलाहकार प्राइषेट मेक्टर से ला कर रंवे गये । इसका नतीजा यह्त नुप्रा. कि पमिलक सेक्टर उतना नहीं बढ़ मका जितना कि बढ़ना चाहियं।

- साज कल जागीर्बारी प्रथा को समाप्त कगने के गम्ते में जो लोग रोड़े श्रटकाते हैं, वह यह भ्राढ़ती लोग हैं ग्रोर वही जागीरदारी के चोंीदान बन गये हैं क्योंकि उन लोगों की गत़ियों में आड़त्तियों को झ्यपना माल रखने का मौका भिल़ना है । मैं चाह्ता हूं कि फूड ज्ञान इस दे में बरम कर दियं जायें क्योंरिक श्रगर प्राढ़तियों को मौका दिया गया तो यह् लोग मबन्वमुच लोगों को भूखों मार देंगे । श्राज इन घ्रातीतियों के मूंह में मुनाफे का दतना खून लग चुका है कि यह नोग ख्युद भूख्यों मर लेंगे तेकिज प्रनाज जहरग गाड़ कर रख़ंगे । मैली ध्रोती पहनेंगे, मैली बनियान पहनेंगे लेकिन उनके पाम करोड़ों रुपया होगा। इसके बावजद भीप्रगर स्रनाज की कर्मी होगी नो उसको उन्होंने ग्रपने गोदामों में भर कर रखा हुपा. होगा । मैं चाहता हां कि इन लोगों से बषाने के लिये, गरीब जनता को बचाने के लिये एक गा्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया जाये । पम्ब़नियों का होना देश के लिये एक दुर्पाग्य की बात है। मैं चाह्ता हूं कि उन लोगों को सजा दी जाये जो इस तरह से होंडिग करके मास को भपने यहाँ छिपाये रखते हैं।

यौ इसहाक सम्भली (म्रमरोहा) : में इम प्रम्त्वब का पुग्जोर समर्थन करता हूं
 किया है। चूंकि बक्त बहुत कम है इस वास्तो .में हतनी हो गुज़ारिए. करता हूं कि गल्ले, की क्रेड प्रम़बतियों की सक्ल में एक सम्नत्त बल कर रह गर्ट है । एक तरफ तो ये- पाझती

किसानों को लूटते हैं मौर दूसरी तरफ कंज्यूमर्स को लूटते हैं । मैं गो यदां तक कह सकता हूं कि जित 71 जै कर्वर्ड एर्रिया हो जितने गरीब किसान हों उतना ही ज्यादा उनको सूटा जाता है। मंरी में घग्रग किनान गल्ला लगताद है तो बमोर घह़नी की दलाली से उस्रको कहा बेच नहीं मकता है। उसकी गГड़ो जब भाढ़ती के यहां पहुंचनों है तो भ्राप देबें कि उससे कितना हा पैसा षर्म ：हातों के नाम पर बसूल किया जाता है । कहा जाता है कि यह्र गोशाला के लिये खाता है यह मंदिर के लिये बताता है，यह विध्रवा धमं खाना है ग्रौर न जाने कितने नामों मे उद्होंने ये खसते बोल रो हैं। यह़ कहा जाता है कि विरला जी बड़े भागी दानी हैं या फला प्राढ़नी बड़ा भारी दानी है ग्रोर बहुत पुण्य करता है । लेकिन किस से पैसा ले कर यह पुण्य किया आाता है । हनके कैत्नों से हो तो यह किया ब्बाता है．इनका पैसा हो तो तुटवाया जाता है । मैं तो यहां तक कहूंगा कि उम पंमे से पोलिटिकल पार्टीज्र तक की मदद की जानी है । किसान को एक्सप्लायट करके जो पैसा द्कट्ठा किया जाता है वही पैसा तो यहां खर्व किया जाता है । कंज्यूमज्ये का भी．इसी तरह् से एकसप्लायटेशन हांना है ।

मेरे खयाल में मेरे भाई अपनी कांम्टि－ ट्युएंसी में जो थाड़ लोग कह्टलाते हैं जल्दी में उनकी बात को कहना भूल गये हैं। पीलीर्भोत आौर नेपाल की तराई में वे रहते हैं। इन बं बारे थाडुत्रों．के लिये ये पढ़्नी सिर्क मिट्टी का तेल म्रोर बाने के निये थोडा सा चावल छोड़ देते हैं बाकी．सब का सब उनसे वसूल कर लेते हैं। उनके बच्चे कर्जदार पैदा हांते हैं और कर्जदार मरते हैं। एक तरफ तो किमानों की यह सूट चलती है इन्र्णी वरफ से परेर जिसानों को वबाह हैर बरबाद्र जिन्दगो वर के लिये कर दिया जता है म्मोर दूमरी ब एक क्या होता है इसको मी प्राप दे ${ }^{\text {a }}$ । में घ्रप्ने जिले का बाका है कि 25 से 28 काये－मन चक्र हन साप़़तियों ने किकानों से गल्ला ख बादा ः प्रौर उसको ． 60 ．हुप्ये मन से

सेकर 66 रुपये मन सक्ते भम्रव पर बेषा । क्या इस बात को भुलाया जा सकता है कि जब जिला बनारस में－मुअफ्फरपुर में भौर विहार में लोग पूलें मर रहे षे एड़ियां रगड़ रगढ़ कर जान दे रह्हे घे उस बफ्त इ्न भाढ़तियों के मकानों में चाबल की बोरियां，घाटे की बोरिया छतों मे जातें कर रही यीं ।

इतना होने पर की घाज यहां पर इनको बमालत की जाती है । प् क्षात पर गोर कहीं किया जाता है कि दर्ते जािये से स् मुएक को किनना नुक्सम्भ हो रहा है，किसली तक्मी हो रही है। गल्ले का ब्यापार हैपारे मुल्फ का सब से बढ़ा घ्यापाए है । लमफग दस करोंड़ टन गल्ला इस मुल्क में चरीषा प्रौग बे चा जाता है जिम पर लगभग पांष्र प्रव रुपये से ज्याबा सुनाफा समाया क्षस्ता है। यह जो मुनाफा है．पह्．कीम के काम में घाना चाहिये।

मैं मानता हूं हि ख्टेट ट्रेंडिग काग़ोईेश़न में बहुन बढगई यां है बहुन ज्यादतियां हो हैं ब़े काम होते हैं बड़ा लाम होता । हमारे
 का हैं तो नुबमान होंना है। लिकितन क्रिं क्रना
 कमियां हैं，उनको द्रूर करना भी नो ह्वारा फर⿹丁口़ है । जब उसकी ख्वात जायेगी तो उसना मी हम सर्नी के साथ क्तिटिसाइ ज्र．करेंगे । उमको हम माफ नहीं फरेंगे। लंकिन यहु नहीं हों सकता है किं चाहे कोई मरकारी ददारा हो या गैग सरकारी तीम रुये नम नल्ना बरीद कर． 66 खपये．मन बेंचे या．इस इ इंतगार में रहे कि कब कल्ला महांगा हो प्रौर कात तेषा जाये । लोंग भूबों मरते रहें लेकिन बह्ह इस गत्बो को वबा कर बहठा रहे ।

मै दरुख्बास्न करना हूं कि इसको पार्टी के मुक्से नज़र से न देबा जाये । इस तरह से न－द्रेखा आये कि कुंबर मोहन स्वल़न जी जिस भर्टी．से नाहलुकः राते हैं उस पार्टी－मी वरफ

[श्री इस

लं जैल से ऊार उठ कर हम को इम प्रम्नात्र को एक गय से पास कर देना चाहिये । में यह भं चाहता हूं कि सरकार तेजं के साथ इस तरफ़ कदम बढ़ाये । श्रगर वह पेगा न करेगो जो एक तरफ तो कंज्यूमर्म को श्रोर दूसरी तरफ किसानों को लूट इसी नरह से चलर्जं रहेगें। मुझे तो कर् बार शुवहा होता है अ्रोर यह एक कुदरन्रों बान भिं है कि कहीं सरकार को भो उन व्यापारियों के माथ मिलो भगत तो नहीं है । इनलिगे मैं कहना चाहता हूं कि घश रेजंल्यूगन कों। इत्तिफाके राय से पास किया जाये प्रौर गल्ले की तिज़ारत को फोरो तं। पग नंगनलाडज़ किया जांयं ।


 جى



 أزهتى كسـانو كو لوتّغ هدي اور دوسرى


 هوى - اتس هى زياده • ان كو لوتا جاتا e



 "هرم كهاتون א نام هو

 وقهر دهرم ع للِّ كهاتا هـ اور زه جان
 ركه ههي - :ه كها جاتا هـ كه برلا هى


 كها جاتا هـ - مهي تو يها تكـ كهونعا






 ايلى كلسم"هتميونسى مهـ جه تها تها




 هاو! -








 er


 A) c

 بوريان چهتون ع باته - تهر.








 -




 لوبو برشهو ماحب ن


 دور كزنا همى تو هـارا فره ج
 سطهى S
 هو ..x
库




-هـ درخواست كرتا هو كه اس

 ك كهر, موهن سرون جس.





 اسُ طرن تدم برهانُ
 طرف تو كازيهومرز كى. ارر دوسرى طرنـ

 هرتا هـ ار
 بهابـإبون


[ 5 \%

 सभापनिन महीषय में एक किसान की हु मोर उयमीक्ता मी हूं मौर सरकार ओर ध्यापारी छोनों का शिकार भी हूं। जब चुएक में कमी होती है गल्से की तब तो दूसरीं घात है लेकिम जब मुल्क में गल्मे काभाव पिस्ट रूपये मन का प्रोर गलला ज्यादा पंदा होता बा उस वक्त सर्कार मे कहा था कि, मो रुपये मन के भाव पर वह मंडी में गल्ले को बरीदेगी। लेकिन उसने घादेग हे दिया कि. पांब तौ मन से प्रधिक बह नहीं बरीदेदेयी। जब किसान की गाड़ी मंडी में भ्राई तो लाला ने कहा कि \#ोधनी तुम्हारा माल सरकाए नहीं ले गती है यह जायेगा सात रुपये मन में । एक तो मरकार का यद हि्माब हमने देषा है ।

उसके बाद जाकर 1965 में जब हमने क्षेषा कि गल्ले की कमी है तो मैंने भपनी पलनी को कहा कि मुर्क को जलखन है बेब दो घंरे जाड़ों में जाकर मक्षा त्रीद में । मेरी पत्नी ने बहुत इन्कार किया कह्हा कि न तो यह़ बढ़िया मरकार है ग्रोग न है। बनि़िया क्वापारी हैं इस वाम्ते साल भर का तों कम मे कम बाने के लिए रब लो। लेकिन चूंकि मुल्क को जरूरन थी इस वास्ते उसकों मैंने बेच दिया। जब मकका निकला तो जितने रुपये मन के मात्र पर गेडुं बे वा गया था मन् 1966 के जाड़ों में मक्षा खरीवा तो उतने ही रुपये में तीम मेर मिला 1 गेहूं का तो मक्का हो गया घोग बजन में भी षट गया। यह काम ब्यापारियों ने किया :।

हालत यद्ध है कि जिस मुल्क में पंबा करने वाले प्रादमी को कम पैसा मिलेगा

घीर उसके उस्पादन के बेषने बके को पििक पैसा मिंसेगा उस मुन्सक में बुद्विमान भाषमीं मीं चुस्त घौर चसाक होगा पौर छच्वाद में नड़ी सरेणा, बेचो की तिकड़म में लग जायेगा । जिस मुएक की बु १े चने में बर्च होने लगेगी उस्पादन में महीं लगेगी वह मुए्क कंगाल होता चला जाएगा 1 वही भाज मुएक ही हासत छोती जा रही है। उस मी कोई काम तय किये जाते हैं तो किमान पौर उपभोक्ता दोनों की जो श्रमहाय वि्थिमि है उसका ग्रनुधिस नТभ उठाकर तय का दिये जाते हैं, परनलत्त लाभ उठा कर नय कर दिय जाते हैं। मरकार मी जब तय कग्ती है तब मी यही हिसाब लगार्ता है कि छतान मूल्य मिल आयेगा या नहीं मिलेगा ।उम की जो उत्पादन कीमत है उमकी जो गागत कीमत है उमका मी तो ह्सिसाब लगाया जाना चहिये लेकिन वह करी महीं लगाया काता है ।

ह्मारे जक संष काले पौर स्षनन्त्र पार्टी बाले दसको कुछ भाइड्यौंलोजिकल सवाल ब्ला 7 हे हैं। में नहीं ममक्रा हं कि यह कोई ध्राइ्ड्योलीजिकल सवाम है। जापान में मुक्त व्यापार है । वहां तो पूंजीवादी श्रर्थ व्यवस्था है। सेकिन भाप देखें कि वहां भी फूड की ट्रेड नेशनलाइज्ड है । भापकी फी ट्रेड का फी ड़ंटग्र्राहज का मब से बड़ा जो लकड़द्नादा यमरीका है वह्हां मी भ्यापारी पूरी तरह से इस ट्रेह्ड को नहीं से पाया है । क्षक मार कर बहां सर्कार को यह् काम करना पड़ता है कि इम सीमा से नीचे श्रगर कीमतें गिरती हैं तो लाखों टन गल्सन सग्कार खरीदती है ग्रोग ऊपर जब कोमतें जाती हैं तो उस गल्ले को केषेती ही । पूंजीवाद के द्वारा तो इस मसलें को हल किया ही नहीं जा सकता हैं। सरकार को तो बीच में ग्राना ही पड़ता है भर्रीका में भी घीर जापान में भी ।

इसलिए में चाहता हुं कि इस प्रस्ताज का सर्यसम्मति से ममर्षन हों श्रोंर क्राग भी इसको समर्षम प्रदान करें ।

MR. CHAIRMAN: The word lakad dada is not in good taste. Now, the hon. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): Mr. Chalrman, I thank Shri Mohan Swarup for moving his Resolution on a subject which vitully concerns the life of our people and I apprecinte the sentiments expressed by Shri Mohan Swerup and by many of the hon. Members who have expressed their views on the floor of the House. Shri Maharaj Singh Bharati just now referred to the fact that even in a country like Japan there is intervention by Government in food trade. Not only in Japan, but if we examine the trade pattern of many other countries, Italy for instance, we find the paddy trade in Italy is in the hands of the State. So, State intervention is there. Not only in the deficit countries but even in surplus countries like Canada and Australia there is the Wheat Board. Both those countries are surplus from the point of view of wheat production. But even then there is intervention from the State both in the internal trade as well as in the external trade.

SHRI LOBO PRABHU: No control; only purchase.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: In a vast country like that of India which is deficit to a certain extent in regard to food, I do not think we can allow laissez faire in regard to the food trade.

SHRI PILOO MODY: What is that?

## SHRI LOBO PRABHU: Let go.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: In fact, a number of expert committces,
which have examined this' aspect, have also come to the same conclusion. For instance, after the tracedy of 1948 of the Bengal famine, the then Government of India appointed a farrine commission to go into the food problem. I do not think even friends of the Swatantra Party or the Jana Sangh will allege that at that time the Cooternment was having any ideolofical inclinations. But even then the Famine Commission, which submitted its report in 1945, came to the conelusion that to provide food is mainly the responsibility of Government and that Government must interverte' in the food trade if it is to provide protection to the people.
$\mathrm{SO}_{0}$, as far as the point whether Coorernment should interfere in the thed trade or not is concerned, it is the primary responsibility of Government to see that foodgrains are made available at a reasonsble price to the people at large. Therefore Government must necessarily intervene in the food trade. So, I do not at all agree with the views expressed by Shri Lobo Prabhu and Shri Sharma of the Jana Sangh.

But, at the sume time, there are various other aspects of the problem too. Some hon. Members have referred to the problem from the point of view of how the farmer should be assured of a reasonable price. That also is a very important point. The usual phenomenon of trade in this country has been that in the immediate post-harvest period prices get depressed and farmers are left at the mercy of the trading community and as soon 93 the lean period comes the consumers have to purchase the same foodgrains at a very high price and they are left at the mercy of traders. This is a phenomenon repeated from year to year.

SHRI LOBO PRABHU: You have the powers to acquire and licence grain. What are you doing for acquiring the hoards of foodgrains with traders? Please explain that. The fault is yours.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: Not only from the point of view of Government's responsibility or of Government intervening in the food trade but even from the point of view of assuring, remunerative or reasonable prices to the farmers and, at the same time, ensuring availability of foodgrains to the consumers at reasonable prices, I think, Government owes some responsibility and in our :ountry we have to develop public sector agency which will take care of this.

So, as far as the general sentiment expressed by hon. Member Shri Mohan Swarup is concerned, I am completely in agreement with him. But I do not share the sentiment of some hon. Members who from the ideological point of view say that everything should be nationalised. I do not agree with that view also; but, at the same time, we should not have an allergy as some Swatantra Members are allergic. Whenever the word 'nationalisation' or 'socialisation' of food trade comes in, they are very allergic.

SHRI PILOO MODY: The very fact that you mention that the Government must interfere is in itself a very unfortunate choice of words. What you should say is "regulate" and not "interfere".

SHRI ANNASAHIB SHINDE: But we have to take a practical view in this matter. In our country we must proceed on the assumption that we must develop a public sector organisation and to see that the public sector organisation gets a commanding position in the food trade. That is why the Government of India established the Food Corporation of India and the Food Corporation of India is for the first time in a very big way in the food trade. We have been assurIng the farmers now that we shall be prepared to purchase foodgrains not only at the minimum price or the support price but we shall be purchasing foodgrains at the procurement price.
assurance to the farmers that you will not reduce the procurement price?

SHRI ANNASAHIB SHINDE: May I assure Shri Gupta, this House and the farmers of this country that we stand firm by this that we shall be prepared to purchase any quantity offered by farmers at the procurement price. That is why the State Bank of India has placed about Rs. 120 crores at the disposal of the Food Corporation of India. Moreover, in addition to that, Rs. 39 crores have been advanced to the Food Corporation of India by way of loans, and in this Budget also which is before the House, about Rs. 40 crores have been provided so that, as and when it requires, the amount may be made available to the Corporation. So, we should see that the Food Corporation really gets a commanding position in the food trade. But the difficulty in this country is that we have to see that public opinion is educated so that the public sector organisation really gets necessary cooperation from the various State Governments from the public bodies and from the various parthes as such.

I would appeal to the House arid to the Members of the Swatantra Party and Jana Sangh, particularly, that they should not have ideological bias against this because the Government do not proceed on the assumption of any ideological bias as such but take into consideration the vital interest of the mas ses and the farmers and the food ect. nomy of the country because stabilisation of food economy is very important. I hope all the Members of the House will give necessary cooperation to the Government of India and see, in times to come, that the Food Corporation plays a very important role in our country, I wish to extend the same appeal to the various State Governments.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Can you give the firm
reason why you disagree with my proposition? I put a very clear proposition. You create artificial scarcity, you create high prices and you are the cause of the food problem in the country. Please answer that question.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I have already covered his point. Free trade was having full play in this country. There was no curb on free trade and that led to this phenomenon. That is why if the Food Corporation comes more and more in the food trade, all these things can be eliminated.

SHRI SONAVANE (Pandharpur): It was because of the free trade that these people fleeced the farmers and the consumers.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I would appeal to the hon. Member to withdraw the Resolution, not to press for it because I have expressed my views and the Government shares his sentiments. At the same time, it is not necessary to press this Resolution because it will not serve any purpose. I do not think the stage has come when we can really do anything more than what the Government is already doing in the field.

भी इसहाफ सान्मली : वह्टाइम कब श्रायेगा, जब लूट-खसोट बन्द को जायेगी ?

श्री मोह़न ₹वहूप : सभापति महोदय, में श्रपने दोस्तों का बहुत ग्राभारी हूं, जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का समर्थन किया है। साथ ही साथी दूसरे दोस्तों के प्रति भी भाभार प्रकट करता हूं , जिन्होंने इसमें भाग लियाचाहे वे छस तरफ के हों या काँप्रस की तरफ के लोग हों । हर श्रादमी यह् पसन्द करेगा कि कीमतें बढ़ने से रोकीं जाए, साथ ही साथ यह भी चाहेगा कि बाहर से हम गन्ला श्रायाता न करें ——चहे लीतो प्रभू हों या दूसरे लोग हों । हर श्रादमी श्राज यह भी चाहेगा कि किसानों को उसकी पैदावार का,

उसकी उपज का उचित भाग मिले । लेकिन मैं कह सकता हूं, सभापति महोदय, जो स्थिति इस वक्त चल रही है, जसा कि मेरे दोस्त ने यहाँ पर नकशा खींचा, में समय के श्रभाव के कारण वह नहीं कह सका । इस स्थिति में भी किसान को कुछ मिलने वाला नहीं -है । किसान एक एसी भेड़ के समान है, जिस को जो चाहता मूड़ लेता है ।

दूमरी बात--किमान इस वक्त देश में संगठिन नहीं हैं उस को संगठित होने से रोका गया है। चाहे कोई भी ज़माना ग्राया-ग्रंग्रजों का ज़माना श्राया या काँग्रम का जभाना श्राया-किसान को संगठिन होने से सदैव रोका जाता है, क्योंकि सरकार डरती है कि श्रगर ये संगठित हो गये तो वह एक ऐसी ग्शक्ति होगी, जिसके सामने कोई टिक नहीं मकेगा । लेकिन घ्रब वक्त श्रा रहा है, किसानों में चेतना ग्रा ग्ही है श्रीर श्रब वह़ समय दूर नहीं है जब्तक वह संगठित हो कर रहेगा । जंगा मैंने श्रभी श्रर्ज किया था-किमान ही एक एसा बदनसीब तबका है इस समाज में, जिस को कि ध्रपनी उपज का मूल्य निर्धाग्ति करने का स्ववं श्रधिकार नहीं है। लेकिन श्रब वह समय श्रा रहा है, शायद बहुत जल्द भायेगा, जब कि किसान संगकित होंगे भ्रोर उन को श्रपना पेट भरने का, श्रपनी रीट है सिल करने का हक उनहें प्राप्त होगा ।

जो वर्तमान स्थिनि चल ग्ही है उस से काम चलने वाला नहीं है 1 मै जिडे साहब मौर सरकार से प्रनुरोष कलंगा कि वे राष्ट्रीयकरण की तग्फ पग बढ़ायें क्योंकि यह् केंमर जंसी पुरानी बोमारी हो गई है जिसको काट डालने के मिवा प्रोर कोई चारा नहीं है । में ज्यादा समय न ोेकर केषम

2748
[玲 मोध्हन स्वसा]
यही घ्रनुरोध कलांग कि जो मेरा प्रस्ताव है उसको स्कीकार करने करं कृषा करें म्रोर उसे कार्यान्वित करेने की बात सोचें, तर्भ। किसानों घ्रोर उपभोक्ता दोनों का लाभ हो सक्तं है।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: I appeal to the hon. Member not to press his Resolution.

MR. CHAIRMAN: Is he willing to withdraw his Resoltuion?

## समाप्पति महोवप : क्या ग्राप प्रस्ताव

 को वापिस करना चाहते हैं ?श्री मोइन संवहुं : मन्त्री जी के इस श्राश्वासन के बाद कि वे गम्भोरता से इस पर तिचार करेंगे, मैं इम प्रस्ताव को वरपिस लेता हूं।

MR. CHAIRMAN: Has he the leave of the House to withdraw his Resolution?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.
The Resolution was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The next Resolution is that of Mr. N. K. Somani.

About the fourth Resolution, I want to make this clear. The Second ResoIution was started, at 4.40; even if it had been completed within one hour, the Fourth Resolution could not come because now Mr. Somani's Resolution is there and then at 6.30 we have got a half-an-hour discussion.

Syiri S. XAVIER: I shall just move Ht, Sir.

Mr. CHARMAN: Unless Mr. Somani's Resolution is disposed of, how can that be taken up?

SHRI LOBO PRABHU: He may just be allowed to move his Resolution and he can continue on the next
oceasion. That is an important Resolution.

MR. CHAIRMAN: But Mr. Somani's Resolution has to be disposed of and then only it can be taken up.

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur): After my Resolution, you may allow him just to move.

SHRI PILOO MODY: If Mr. Somani's Resolution is finished by 6.25 P.M., then Mr. Xavier can be allowed to move his Resolution.

MR. CHAIRMAN: Even if it finishes at 6.30 , I have no objection to Mr. Xavier' moving his Resolution. I do agree that it is a very important Resolution.

Now Mr. Somani.
17.52 hrs.

## RESOLUTION RE: REMOVAL OF ZONAL RESTRICTIONS ON MOVEMENT OF FOODGRAINS

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur): I beg to move:
"This House is of opinion that in view of increased food production during the current year, zonal restrictions on the movement of foodgrains be removed forthwith."

We have heard from almost all the speakers who participated in the previous Resolution that food is an item or a subject of discussion which should not have any ideological barriers or should not have State or party barriers. But unfortunately from what we have seen and from what has been the experience in the last few years, one is constrained to come to the conclusion that even in regard to such a vulnerable, such a needy, such

