MR. SPHAKER: Under what rule is he raising it? The point of order must be on a subject. Will he tell me on which part of the agenda he is referring to?

## वंध मेंलहू प्रसाब : 197 के घन्तर्गत।

 चार बिन हुए मंने एक घ्यान दिलाने वाली सूचना का नोटिस दिया था। प्रधान मंन्नो जी छसी 20 तारीख को गोरखपुर में फरटिलाज़री फंक्ट्री का उद्षाटन करने जा रही हैं । वहां पर एक सिनेमा श्रभिनेनी का नाच होगा । उस भवसर पर तीन लाख रपया खर्च किया जाने वाला है । वह बड़ा गरीब इलाका है । तीन लाख उस श्रायोजन पर खर्च होने जा रहा है । पधान मंनी वहां जा रही हैं । प्रबन्धक लोग नर्चनिया वहां बुला रहे हैं।MR. SPEAKER: He has said whatever he wanted to say. Now, let him resume his seat.
12.37 hrs .

## DEMANDS FOR GRANTS, 1968-69Contd.

Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation-contd.

MR. SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants relating to the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. Day before yesterday the discussion had just started. Since the time allotted is 10 hours and tomorrow being non-official day, it will continue next Monday also. Shri Shivappa was speaking. He has taken 16 minutes. His party's time is there.

SHRI N. SHIVAPPA (Hassan): Mr. Speaker, Sir, yesterday I was just touching on the question of taxation on certain inputs like implements. fertilizer etc. and I had suggested that all these articles should be exempt from taxation for the beneflt of the agriculturists.

### 12.38 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair].
Now I come to a very salient point
which has been lost sight of by the Central Government. I do not know how the Central Government have allowed the State Governments to introduce the levy system by which a portion of the agricultural produce is compulsorily acquired by the gtate at the price fixed by the State.

Suppose an industrialist, an official or a labourer asks for increased returns by making a hue and cry, that request is immediate granted by allowing a rise either in price or dearness allowance. Dut, what is the position of the poor agriculturists? I would like to know what is the constitutional power under which the State Governments are authorised to ask the agriculturists to pay to the State some quota of the produce grown in their lands. It is a question of natural justice which is at stake. What is the justification for the levy? How can you allow that? Does it not effect the fundamental right of the citizen? I will give you an analogy. Suppose you ask an industrialist that he should give to the State 25 per cent of his production at 2 rate fixed by the Government, will the industrialist keep quiet? Can such a scheme be successful? No. Then, why is it that the Centre is allowing the States to confls. cate a percentage of the production by the agriculturists? What is the constitutional provision which justifies it, I want to know. I want a categorical answer in this respect. This is as good as robbing Peter to pay Paul; it is nothing else than that. How can they rob the peasant?

My learned friends, coming from the leftist organisations and even the so-called extreme section of the Communists, are arguing only on behalf of a certain class, the labour class. They are exploiting them. 66 per cent of the peasants have not been cared for by them also. They have not advanced any arguments for them. My hon. frieds are arguing at length about socialism. But what is their socialism? Is it socialism to confiscato everything of Peter to pay Paul? Can

## F.,A. Comm. Develop. $33{ }^{10}$ and Coop.)

[Shri N. Shivappa].
they confiscate 25 per cent or any percentage of articles of an industrialist or any other person who has got any worth? How is it that the Central Government can be silent when there is the Constitutional guarantee about the liberty of a citizen?

I am very happy to note one instance where some Members of Parliament recently visited the Punjab area and studied the question of prices. It is very good to observe that of late at least our MPs. whether they come from the Treasury Benches or from the Opposition Benches, have given ventilation to their feeling that the ryot has given perfect statistics about the cost of raising foodgrains on his land. For an acre Rs. 71 is the cost for raising the produce. His cost of production is Rs. 71 but the Government has fixed the price at Rs. 71 to Rs. 81. How strange is this? After investing this out of his own pocket and that too excluding his own labour and that of all the members of his family, toiling from mornng to evening under all kinds of weather conditions without benefits of housing and so many other things, the poor fellow is going to take only a price of Rs. 71! What he has invested is the price that the Central Government has given for the unfortunate major population of the country, the ryot. I want that the Government should reconsider the question of fixing the price in favour of the ryot. He expects some thing. If he is given only an income of Rs. 5 or Rs. 10 , how can he live and pay the number of taxes that the Central Government, the State Government and all other people demand?

So, the parity of prices is the necessity of the day. The Central Government have only a chance to go into operation; it has no existence. I do not know how the Central Minister has got a chance under the Constitution. It is not a concurrent subject under the Constitution. The State is absolute; that is the power of the State so far as agriculture is concerned. But. anyhow, the Ministry here is going to give some technical know-how and
is having some connection with the industry-tractor, this or that-whether in the private sector or in the public sector. So, the Central Government in the Ministry of Food and Agriculture must at least revise the prices of commodities that are raised.

The USA, West Germany or Japan are rar in advance. There from the day of seeding to the day of realising and selling the produce the Government is subsidising. I want you to give an assurance that the Government will announce the prices of all articles that are to be raised by agriculturists. But in all these 20 years this is what the Government has given so far as prices are concerned. This is the very pathetic position of tha ryot in this country.

Coming to the movement of foodgrains and how it has affected the interests of the ryots at large, I am going to give you one instance. Very recently the Ministers of Punjab, Madhya Pradesh, Delhi and Rajasthan and the Central Food Minister participated in a particular conference to discuss about the liberalisation of the zonal system and broaden the zonal system so that foodgrains could be transported from one part of the country to another part and thereby the agriculturist would get certain benefits. The price of one kilogram of kadalai or gram in Rajasthan is 50 paise whereas in Mysore. Andhra and other southern States it is Rs. 2. It is only because the movement of foodgrains has been checked. The ryot who has raised this with very heavy investment cannot realise a proper proft. The Central Government or the State Government will not purchase it when he is ready to offer. When there is scarcity, these people will go and introduce the levy system and say, "You must give". They want that the ryot should be a prey to them. When abundant produce is raised by the ryot they are not prepared to give the proper price.

How is it that this kind of disparity in the prices is going on and ryots are silent? There is a concrete reason for that. They are
uneducated and innocent. They have no organisation. If there has so far been a ryot's organisation, it has been no other than the Bharat Sewak Samaj which has been for catching votes or some such thing and even to pool their money for the sake of some political leader or political agent. These things are going on in the country. Who will have to pay for all these things? One day the ryot will organise himself. The psychological outlook is changing. He will teach us a lesson irrespective of being members of this party or that party. It is for all of us to see that the ryot is educated and is given his due. It is on account of the Centre that democracy will stay. If they also take the law into their own hands, as so many things are being done in this country, gherao and all that, under the auspices of so many political leaders, it would be a different history. So, I want to warn this Government. Liberalisation of the zonal system should be done immediately or it should be scrapped once and for all. If gram costing 50 paise a kilogram in Rajasthan were allowed to come to Mysore, the Mysore consumer would have got it at 80 paise or Rs. 1.20 paise extra for taxation or some other thing-which would have been a reasonable price and, at the same time, the Rajasthan ryot would have got 80 paise.

This parity of prices has not been maintained by this Government. Of course, the State Governments are very adamant. They are not caring for the Central Government. I am going to quote an instance where deliberately the State Government violated the consensus arrived at the meeting and the order of the Central Government that was issued in this respect. At the Chief Ministers' and the Central Minister's Conference on the 28th March this consensus was arrived at. The jurisdiction had been extended and they were allowed to export. On the 29th March 160 trucks were carrying various commodities from a place in Rajasthan. At Bisansi checkpost near Sidhwa on the Madhya Pradesh-Maharashtra border all these
trucks were hauled up. There is no law permitting them to haul them up. The Central Government has, after that consensus, given that direction. They have agreed on that. They wanted these articles to be liberally transported to other parts to give benefit to the States as well as to the people. How are the ordinary checkpost people stopping them? All the trucks are there ever since the 29th. March. People have had correspondence with the Central Government and the Central Government has not redressed the thing. Such a huge quantity is goine to waste. What is the position and respect for the law which was laid down by the Central Government? I want the Minister to give a categorical answer that he will give relief in this connection.

The Central Government should see that parity of prices is maintained and zonal system is scrapped early because there is ample food in the country. It should be allowed free movement; thereby the public, the consumer, will be benefited and the person who raises the crops will be benefited.

Now I come to the question of community development. Here I am going to substantiate what I say. I am not making comment for the sake of comment. I am going to make comment which it really deserves. Most of our friends have done this all these years not becausc of the fancy for comment but because they wanted to draw the attention of Government to it so that they should rectify the defects. They did not do it for their cause or for their party's cause but for the cause of the country, for the betterment of the condition of our people, for greater safety of democracy and for our constructive prosperity.

In one paper community development has been explained like this:-
"It is a cesspool of corruption, nepotism, favouritism and a bottomless pit where public money is poured in under the

## [Shri N. Shivappa].

patronage of Government. CD is a instrument to fetch votes for the party in power."

It is nothing else. Are they going to institute a high power committee in every State to go into this? I am going to show and prove that not even 2 per cent of the money that has been advanced to the community development programme has reached the ryot. It $i_{S}$ only the Taluk Panchayat Board President and some of his followers who have taken that money.

Sir, in the fleld of minor irrigation, though I am a non-technical man, I can, however, say that our Agricultural Department is not doing everything possible. As a matter of fact, practically in this country, they are aoing contrary to the public weal. What is going on in the country? Though the Revenue Officers' main job is to collect revenues, but he is given the work of levy collection, he has to implement the minor irrigation scheme and he is to implement famine relief work also. I am going to tell you one instance which, I think, is not beyond the knowledge of the hon. Minister for Agriculture if he has some feelings for the agriculturists. I want to tell you that during the last Election, on the eve of the Election. Rs. 4 crores has been given as a grant in favour of the D. P. Mishra's Government in Madhya Pradesh. They spent Rs. 26 lakhs in one particular village. Which village I am not going to say because it is a matter get to be substantiated. However, this thing should be brought to the notice of the people-Rs. 26 lakhs were spent within 24 hours or perhaps within 12 hours. This one village got all the relief.

THE MINISTER OF FOOD AND AGRICULTURE (SHRI JAGJIWAN RAM): While making some allegation, I am sure, the hon. Member will produce, according to the Rules, the document in his possession to substantiate his allegation.

SHRI N. SHIVAPPA: I am making an allegation and I want a categorical answer.

MR. DEPPUTY-SPEAKER: As the hon. Minister has rightly pointed out, you have made a serious allegation and you must have some evidence in your possession. You may kindly pass it on to him so that he can contradict it.

SHRI N. SHIVAPPA: I will pass on the information later. Now I have got this particular allegation.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): Without substance how can the hon. Member make an allegation?

SHRI N. SHIVAPPA: I have got substance. Are you going to deny that this Rs. 4 crores has been made as a grant?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Making wild allegations without any substance is not fair. The hon. Member will have to produce some evidence in support of his allegation. Otherwise, he will have to withdraw it.

SHRI N. SHIVAPPA: It is reported. Sir. Anyhow I am making a general allegation that these things have happened. (Interruptions). I have got certain data which I can produce.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now he has corrected. It is a hearsay, a thing which is reported.

SHRI N. SHIVAPPA: Sir, I have certain information and I have to collect further details to see that this allegation is substantiated. But, Sir, this question of corruption and nepotism in the Community Development Department cannot be denied by the hon. Minister because if he is going to appoint any high-power Committee

State-wise, am going to prove that all the money that you gave from the Centre to the States has been misused and has been utilised to their personal advantage.

Sir, now I am coming to one important aspect, that is. land reforms. The so-called land reforms which are supposed to establish a socialist society have not really improved the conditions of the rural people. All land reforms are intended to reform the law in regard to land holdings. But in reality they are not reforming the conditions of the agriculturists. When we see the land reform legislation undertaken by the Government, in every part of the country, irrespective of which part it is, these land reforms are only creating a sort of litigant tendency in the minds of agriculturists. It is unfortunate that 66 per cent of the people of this country have been perforce driven litigant and as court-going people by the Government and the ruling party and by their method of introducing land reforms. However. I invite land reforms. but not in this shape. We want land reforms. The country needs certain reforms to defne the legal position about the land-lord and the rights of the tenants. It is not to create strained relations between the landlord and the tenant. It is not to create lawlessness among them. They are going to be driven compulsorily to go and fight the lendlords. These laws are there for the past 10 years. For example I am going to give an information to our hon. Minister. In Mysore Mr. B. D. Jatti's land reform is there. He introduced certain land reforms. Subsequently 6 lakhs of landlords have been given rights to land and these 6 lakhs of people were thrown out of their property. Sir, they have not introduced land reform only to make the landiords and tenants quarrel in the village. Every man is in debt. The present-day judiclal process is very costly. Any hon. Minister, if he is there as a cllent in the court will know the position in this respect. The judicial process is not speedy. I would suggest that this land reform sulject should be studied by a
new committee, appointed by the ('entral Government and it should not be left to the State Governments. The new Central Committee may work out the feasibility of land reforms which is a very important subject and this subject should not be allowed to remain part of State politics. I therefore suggest that a central Committee may be appointed to study the feasibility of the introduction of land reforms whish suits the condition of the various parts of the country and the agriculturists.
I now come to the last portion of my speech. So many research institutions are being mentioned. But what is the use? Where are they functioning? There may be a Pusa Institute. I am glad that such researches are made in this country. But how is it spreading? How far do the benefits of it reaching the common man? All this should be looked into and more of such Institutions are to be started in this country, State-wise.
Then, Sir, about cooperation between the Education Department and the Agriculture Ministry, I would say that there is no coordination and cooperation betwe?n the Deptts. of Education and Agriculture. In Germany, every school has got agriculture as a special subject. It is a dire necessity in India and if agriculturists are educated like that, implementation of modern methods of agriculture would have been easier. But they want to create some university without this specialisation in the school level. If e6 per cent. of the people are given higher education in agriculture as in West Germany, I think this country would have got constructive and prosperous development and it would have been a great success for democracy. I want to appeal that this amount of Rs. 53 crores given to 66 per cent. of the people is absolutely insufficient. More amounts must be made available and the Demands are to be revised. The Finance Department must come forward and give more economic benents to the agricultural departments to improve agriculture in all its indu! needs like tractors, pesticides, implements, and other Inputs, etc.

F.,A. Comm. Develop. 3318 and Coop.)

SHRI BRAHM PRAKASH (Outer Delhi): This Demand of Food and Agriculture itself is a very big Demand and with that now is tagged the Community Development Department and the Department of Cooperation. Just a few minutes back I heard my hon. friend speaking against the Community Development Department. I was somewhat surprised to hear of corruption in the Community Development Department. I would say that the Community Development Department and the Cooperation Department are the only two agencies in India which have some connection with the rural population of this country. And very little amount had been spent for the Community Development. With that I don't know how much amount can be misused in that department. I cannot say that there are not many drawbacks or defects in the implementation of that scheme, but to say that it is all a misuse, is not to say the correct thing and drawing unnecessarily too much of personal motives in it.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi): May I remind my hon. friend that the Programme Evaluation Committee of the Planning Commission has found that the Community Development Department has wasted large sums of money?

SHRI BRAHM PRAKASH: I have not the time to go into it. I only repeat that the Community Development Department is one of the 'musts' which should remain and which should be strengthened. That is the only link with the rural population and this vast country if that is to make some constructive beginning in the rural areas. I would also say, on this occasion, that, by and large. we have spent almost 75 per cent. of the budget in the last Plans and, no doubt, in the last analysis, it is for the development of the country.

MR. DEPUTY SPEAKER: The hon. Member may continue after lunch.

## 13 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.
(The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock).
[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]. DEMANDS FOR GRANTS, 1968-69— contd.

Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-opera-TION-contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Brahm Prakash, to continue his speech.

SHRI BRAHM PRAKASH: I was speaking on the importance of community development and co-operation in the field of agriculture. In the First, Second and Third Five-Year Plans we gave a great importance, and I think correctly, to these two aspects because whatever investment you make in agriculture or in villages, you must have a machinery to implement them, to take the extension services to the villagers, to take finance to the villagers, to bring about a certain coordination in the economic development of the villages. Therefore, the wise men of the Planning Commission and in the Government gave all importance to it. But, unfortunately for some time past, and particularly since the death of the late Prime Minister Pandit Nehru, these two departments are being downgraded continuously. Their allocations are being cut. Their departmental personnel are being reduced in number. I could understand if the policy had been laid down by Parliament or in the National Development Council that we did not need community development and co-opetion. On the contrary. the resolutions of the National Development Council, report of the Planning Commission and the resolution of this House are there on record that we need these services and that their importance has been realised. Yet, we find that these departments are being denied of their rightful place and also their rightful purpose.

I was one of those who had thought that perhaps the bringing in of these two departments under the Ministry of

Agriculture would enhance their importance and usefulness. From the very beginning, I have been emphasising that in today's context. community development and co-operation are very much needed for increasing agricultural production and we should, therefore, do everything possible to strengthen these wings, and our attitudes should also be conditioned by this one main idea of having greater agricultural production. In that context, Imphal thought that the bringing in of these two departments under the Ministry of Agriculture would certainly enhance their importance and usefulness. But what I find is that their place is continuously being downgraded.

Formerly, in the Department of Community Development we had an additional secretary. There was a Secretary in charge of the Co-operation Department. Both these posts have now either been abolished or are not being filled up. The number of some other officers has also been cut down. It appears that all the economy reasures have come down heavily on these two departments which are of great importance to agriculture and to the rural areas.

Of course. people talk of misuse of power and so on. But they forget the misuse is restricted to a very small amount only here whereas at cther places the amount involved is much more. In this sphere, we have hardly spent a couple of hundred crores of rupees and yet we are talking of misuse; where we have spent thousand crores of rupees in other departments, people to not think of economy. gilthough thev sneak is usual about the existence of cormintion etc. There also. I do not sav that the departments should be removed or down graded. But I would submit that these two departments should be given their due and oroper imnortance because these are the sure aopncies for the development of agriculture in the rural areas.

There are other countries which have done substantial work and contributed something towards increasing agricultural production and towards improving the well-being of the community as a whole and they have adopted certain good principles which we could sollow in the field of agriculture. I might mention the instance of Denmark or Japan or even the U.S.A. In these countries, a lot of work has been done in the field of agriculture. In these countries, community development and co-operation have been mainly responsible for agricultural development. Taking advantage of this experience and after going into all aspects, we have developed these two agencies.

Now, one word about agriculture. As far as agencies are concerned, I have already mentioned about them. Everybody-even Government-accepts that we have neglected this important sector in the last three Plans. I am glad that there is a realisation of it on the part of everybody concerned now. That has come because the country, the economy and industrial production have suffered. But we should not forget one thing that this industry, agriculture, requires a continuous effort and continuous investment in material and manpower. Even countries like the USA even today are investing a lot in their agriculture, though agriculture is done by hardly $10-12$ per cent. of their people. Even in Denmark where it is hardly 10 per cent. they are investing a lot in that sector. But going on the advice of some economists sitting in ivory towers or some intellectuals sitting in the cities or people like that, we sometimes neglect this important aspect and start following polisies which in the long run work to the detriment of agricultural production and therefore to the detriment of the development of this country.

So while I welcome some of the steps taken to create more inputs and better extension service, much more is needed to be done. Above all, one thing is very important in agriculture. the price question. It is the kingpin

## F.,A. Comm. Develop. and Coop.)

## [Shri Brahm Prakash]

of agricultural development and it is going to remain so for all time to come, at least as far as I can envisage in the distant future. It is not enough to speak of an economic price or support price; it is necessary to adopt a policy of incentive price to the farmer. Agriculturists as a whole should feel secure and safeguarded in this respect; they must not be made to feel that they have to come across always not only the vagaries of nature or monsoon, but also the man-made misery in the matter of price, in the matter of inputs and other technical help and guidance.

I have also to say something on couperation; actually I wanted to dwell un certain aspects of it first. We have accepted in our plans and proposals that co-operation is one of the rrincipal means of production. It is our principal means of service and extension methods. So far as the ideology and theory is concerned, we have actually gone far beyond even the originator of the co-operative movement envisaged at any time in the world. It is a very fine work, but we have not brought about the financial arrangements, the administrative machinery and education which are the primary factors in the spread of the co-operative movement in every country of the world, whether socialist, communist or capitalist; almost 99 per cent. of the development of the agriculturist, the small man, the small industry man has been on the basis of a strong co-operative movement. We in India reallse thet the co-operative movement is very necessary, but we have not given the movement that framework which is necessary. Unfortunately in India, this movement was initiated by Government and still continues to be sustained by it. We have a very large membership. We have a large number of co-operative socielies. We have some good results also In some States to the credit of the mavement. But that is not enough. Some changes are very necessary, because we are working within the same framework of co-operative development as we did. say, in pre-British
days. The framework has not changed. In the matter of finance, it works all the time under the rigid control of the Reserve Bank. In the matter of administration, it is at the mercy of the administration. Edducation, which is one of the four fundamental ;rinciples of co-operative development, has been almost to ally neglected. Aftar 1967 many State Governments have stopped or slashed the grant for this purpose, and even the Government of India is not coming out generously for this purpose. So, this field of education is being neglected, while every report. starting from 1895 till the Mirdha committee report the other day has emphasized the importance of educating the members, leadership and cadre of the movement. The Government of India should come forward to invest a big amount in the education and training.

As far as the finances are concerned, I have no doubt, and co-operators in India have no doubt, except those who have developed some vested interest in the Reserve Bank, that the Reserve Bank is the most incompetent authority to be the financier of the agricultural and co-aperative movement. They are a bankers' bank, they cannot be fully relied upon to act courageously and with imagination for this important devejoument. Therefore, I am of the view that we should develop a National Bank of Agriculture and Co-operation as has keen done in about 25 countries. in Javan, United States. France etc. Whatever amount is needed should be channelled through that National Bank. I am not talking of a Federal Bank of Co-operative yet. That stage may come after 25, 30 years. This National Bank should be there mainly financed in the beginning by the Government of India. There is no need for Re-finance Corporation, Agricultural Credit Corporation and even a Warehousing Corporation. We have created these small corporations with Rs. 5, Rs. 6 or Rs. 10 crores; they are almost useless in tackling this huge task of agricultural development.

I also suggest to the Government that while they give all importance to the programme of education and training, they should take concrete measures to develop the cadre in the co-operative field, they should come forward with funds for that purpose. I am not so much for subsidy, I am for a grant for long-term development. That I lnink is very necessary.

The co-operative law is becoming more and more a cumbersome affair, it is becoming a sort of disincentive. It requires to be looked into, and I would urge upon the Government to appoint a committee to go into the law and remodel it for the guidance of the co-operative movement, particularly in the light of the International Co-cperative Commission and the report that was submitted by the International Co-operative Alliance.

Co-operation should not be considered as one of the agencies in the field. The Government organisations should work in close co-operation with the co-operative marketing societies and consumer societies and organisations of export and import trade. Unfortunately, it does not happen. Today the Food Corporation of India is working rather in opposition or competition with the co-operative marketing societies. They are working against the integrity of the co-operative movement on the convenient plea that such and such co-operative society in a particular village did not function well. They are more or less hobnobbing with the private trade. It a a curious thing. You want to eliminate the middlemen and give beneft to the agriculturists. At the same time, through the Food Corporation of India, you are approaching the private trade. Both of them try to kill co-operative marketing and cooperative trade. Co-operation has a social content; it has the seed which can develop into socialist democratic society. It should not be forsaken.

In the same way, there is the State Trading Corporation which is the last organisation to take cognisance of the
existence of the co-operative movement in export-import trade. They will try to go everywhere through private trade.

In co-operative movement, unlimited nominations cannot go on. The policy that there should be restricted nomination had been accepted. You are creating a large number of super markets in the name of co-operative movement; they are registered as co-operative societies. Their boards are nominated by officers. This is against all co-operative principles and policies. A nominated board is neither here nor there. If you are not prepared to trust the people, you are welcome to have your departmental stores, but please do not run them in the name of the cooperative movement. Because, I am quite sure the departmental stores or co-operative stores run by nominated boards will incur heavy losses and money will go down the drain; the name of the co-operative movement will be tarnished. This fascination for nominated boards should go, particularly because the Government of India have themselves accepted the principle that only one-third-three at the most -of the directors will be Government nominees and the others will be the nominees of the people. I suggest that the Government should take steps in this direction.

श्री य० ब० ग़ार्मा (ममृतसर) : उपाष्यक्ष महोदय, खाब के सम्बन्ष में प्रकृति घोर परमेश्वर की कृषा से हस बार जो हमारी भ्रच्छी फसल हुई है उसके कारण घोड़ी सुविषा भोर भाशा का वातावरण देश के घ्दन्दर बना है । परन्तु छसके कारण सरकार प्रपनी उन नीतियों में, गतिविधियों में भ्रोर कार्यकमों में किसी प्रकार की कोई ठिलाई लाये, जिनकी पिछ्ले वर्ष से छस सरकार के द्वारा इस सदन के भन्दर चर्चा की जा रही है, मं समक्षता हूं कि यह उचित नहीं होगा। हृषि मंब़ी महोडय इस बात पर ध्यान देंगे कि हमारे देश के ध्रन्दर पिछसे दो वर्ष तक जो सूख्षे का बातावरण बना रहा उसके कारण देश्र के घन्दर ओ बाद्य
[श्रीं य० द० शमf]
मंकट भयंकर हप में ग्राया उस समय हमें एक ग्सी स्थिति का सामना करना पड़ा जिस प्रकार से श्राग लगने पर कुंग्रा खोदने की स्थिति पै दा होती है । मं ममझता हू कि प्रकृति ने हमें श्राज एक ग्रवसर दिया है। यह जो सुविधा श्राई है निस्संदेह् उसके श्रन्दर सरकार की कुछ गतिविधियों का योगदान रहा है, परन गु ख्मधिक श्रेय प्रकृति को जाता है ।

हम श्राज भी श्रॅने देश के श्रन्दर खाद्याल्भों की स्थिति को संबारने के लिये कितनी ही कडिनाइयों का ग्रनुभव करें, मैं यह महसूर करता हूं कि हमाेे देश के श्रन्दर हमारी ग्राथिक व्यवस्या की गीढ़ की हड्डी हमारे देश का कृषि उत्पादन है ग्रोर उस कृषि उत्पादन के मम्बन्ध में उसको जैसी प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी वह नहीं दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के श्रन्दर जिस प्रकार से उसको प्राथमिकता दी गई श्रौर श्रागे चल कर उम प्राथमिकता को ह्टा कर कृषि उत्पादन को टूसरा दर्जा दिया गया, उससे देश की खाद्य स्थिति को धक्का लगा है। में समझता हूं कि हम भ्राज इस बात को श्रनुभव करें, प्रोर माननीय वित्त मंत्री ने बजट के सम्बन्ध में दिये गये भाषण के श्रन्दर इस बात को स्पष्ट श्रनुभव किया है । उन्होंने हमें इस सम्बन्ध में कुछ दिशायें भी दी हैं। लेकिन मुक्षे लगता है कि उनके वे श्राश्वासन तथा हमारी श्रर्थ नीतियों में कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में दी जाने वाली प्राथमिकता कहीं केवल किताबों में न र्ह जाय, कहीं केवल कथनी के श्रन्दर ही न रह जाय । वह व्यवहार में भी श्रानी चाहिये, क्योंक हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग कृषि के ऊपर निर्भर करता है । हमारे देश की राष्ट्रीय श्राय का लगभग 48 या 49 प्रतिशत भाग हमें कृषि उत्पादन द्वारा प्राप्त होता है। हमारे देश के निर्यात का, जो चीजें हम बाहर भेजते उसका करीब 55 प्रतिशत हमें कृषि उत्पादन से ही प्राप्त होता है। उसको ह्म बाहर मेज कर घ्रपने देश के मिये विदेशी मुद्रा ला पाते हैं । इस

दुष्टि से हमारे श्रौद्योगिक धन्धे भी चाहे वह टेक्स्टाइल के हों, चाहे श्रायल-सीङ्स के हों, चाहे बनस्पति के हों, चाहे जूट के हों, घ्राज देश के श्रन्दर कृषि पर निर्भर् करते हैं।

भं केवल इतनी संक्षिप्त भूर्मका के साष कहना चाहता हूं कि श्राज कृषि को प्राथमिकता देने की श्रावश्यकता है। जब प्राथमिकता की बात कही जाती है तो उसके सम्बन्ध में भं कुछ विशेष मुद़ों की श्रोर सरकार का ध्यान बींचना चाहता हूं। श्रापके माध्यम से मैं कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि श्राज कृषि के उत्पादन के सम्बन्ध में, जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा था, हुें खाद्य की समस्यात्रों पर व्यावहारिक दृष्टि से विचार करना होगा। जहां तक किसान की ग्रावप्यकताग्रों का सम्बन्ध है, उसको समय पर बीज चाहिये ग्रौर श्रच्छे बीज चाहिये । मंन्नी महोदय को इस बात की मूचना है कि किद्धले वर्ष बोवाई के समय में किसानों को गेहूं का बीज 40 या 50 र०० प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया गया श्रौर किसानों को बरीदना पड़ा है । म्रब भ्राप विचार कीजिये कि किसान को इतना महुंगा बीज बरीदने की स्थिति में ग्राना पड़ेता है । इस कारण से क्या वह प्रपने खेत में यह् बीज डालने में सहायक हो सकेगा ? जिस तरह से बड़े बड़े फामें वाले खरीदते हैं, बड़े बड़े सरमायेदार जिस तरह बरीदते हैं, उससे हमारे उपभोक्ता की समस्या हल नहों होगी । वह तो शायद हम को मार्कर्टग सप्लंम दे नहीं पायेंगे। यह काम स नान्य व्यक्तियों द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि मास प्रोठषथन ही समस्या को हल नहीं कर पायेगा । प्रोठकशन बाई मासे ज ही श्रसल में समस्या को हल कर सकेगा । विना श्रधिक उत्पादन हुए देश की श्र्र्य ब्यवस्था में कोई सहूलियत नहीं भ्रा सकती है । इस तरह से भ्रमीर प्रोर गरीब के बीच की बाई घ्रोर मी चोड़ी हो जायेगी । यह खर्दू तभी दूर हो सक्रोगों जब वह भाद निभपना उत्पादन लेकर मंडीं में जायेगा जो मुनाफे डोरी का गिकार नहीं है। उसके भ्रन्दर भपनी धावस्यकताभ्भों

को पूरा करने के लिये श्रपनी फसल को जल्दी से जल्दी मंडी में ले जाने का क्याग्रह होता है । इस दृष्ट्ट से हमारे सामान्य किसान को सस्ते से सस्ता बीज हमारी सरकार दे । सस्ता बीज पाने की व्यवस्था उसको प्राप्त हो, इसके लिये कोई एक निशिच्चित प्रोर सुन्दर व्यवस्था नहीं है । माज माप़ की जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है वह लूली है म्रोर लंगड़ी है । जो छमारे सीठ्ठ फार्म चल रहे हैं उनके घम्दर मी जिन बीजों का डत्पादन होता है वह मी किसी अ्मच्छी व्यवस्था द्वारा प्राप्त नहीं होते ।

एक श्रोर सर्वव्यापक रोग हमारे देश्र का है, मौर वह है ध्रष्टाचार का, जो कि सभी जगहों पर खड़ा है । उसके कारण सारे क सारे बांचे के भन्दर जो छोटे-मोटे दोष हैं उनके कारण सामान्य व्यक्ति की पहुंच के घ्रन्दर कोई बीज नहीं घा पाती। जब प्रायमिकता की बात भाती है तब मैं कहना चाहता हूं कि हमको खाब्य के सम्बन्ध में सैनिक स्तर पर प्रयत्न करना चाहिये ताकि हम धपने पावों पर मजबूती के साथ खड़े हो सकें । में देश के सासकों से श्राग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि जहां घच्छे बीजों के उत्पादन के लिये हम सीड्ड फार्म्स को भार्गेनाइज्र कर रहे हैं वहां से किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिये बीज दिया जाय घ्रोर सस्ते दामों पर तथा समय पर दिया जाये। वह किसानों के पास पहुंचाये जा सकें ऐसे ढांचे वर सरकार को पूरी तरह विचार करना चाहिये श्रोर देश का पुनरुद्धार करना चाहिये।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमने बिहार के श्रन्दर कुष्ठ कुएं खोदने की कोशिश की । हमने श्रपने देश के श्रन्दर मल्टीपरपज़ रिवर प्राजैक्ट्स बनाई है लेकिन उनसे कुछ्ठ बना नहीं है । उनसे समस्या हल भी नहीं हो पायेगी। श्राज कितनी बेती के लिये हम पानी दे पाये हैं ? बहुत ही थोड़ी भूमि के लिये हम सिचाई की सुविश्रायें उपलब्ध कर पाये हैं। 20 या 25 प्रतिशत भूमि को ही हम सिचाई के नीचे ला पाये हैं। हतनी कम भूमि में जब हम सिचाई 265(Ai) LSD-6.

की सुविधा दे पाये है तो कैसे हमारा काम चल सकता है ? बाकी भ्रस्सी प्रतिशत जो भूमि है उसके लिये हम सिचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कर पाये हैं । घगर हम चाहते हैं कि सिचाई का लाभ ज्यादा से ज्यादा भूमि को उपलव्ष हो तो हमको छोटी-छोटी योजनायें लकर बलना होगा, उन पर हमें श्रधिक ध्यान देना होगा । छोटी-छोटी योजनाम्रों पर हम भधिक जोर देना होगा। मैं चाहता हूं कि छस सम्बन्ध में सरकार कोई कान्तिकारी नीति घ्मनाये। छोटी-छोटी सिसाई योजनामों को वह बढ़ावा दे । भगर कहीं किसी किसान ने घपने पुरुषार्थ से ट्यूब वैल लगा लिया है तो उसको उसके लिये बिजली नहीं मिल रही है। पंजाब की तो यही कहानी है । जहां तक दूसरे प्रदेशों का सम्बन्ध है मुझे वहां का गहरा घ्रनुभव्य तो नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि छस प्रकार की शिकायतें वहां से भी मिलती ही रहती हैं। पर्पिग सेट्स जहां पर लगाये गये हैं वे काम नहीं कर रहे हैं। कुएं खोदने के लिये पाज जिस प्रकार से तकावी लोंज़ लोगों को मिलने चाहिये नहीं मिल रहे हैं । में समक्नता हूं कि सधु सिचाई योजना से दोहरा लाभ होगा । जहां हमारी सरकार भ्रपने साषनों का सदुपयोग कर पायेगी वहां क्राज भ्रगर किसान को बढ़ावा मिले घौर उसको पता चल जाये कि मेरे खेत में कुंग्रा लगने वाला है तो इससे वह भी प्रातमनिमेर होगी, ह डिपें ऊेंट होगा । उसे सिचाई व्रिभा $I$ के या किसी भ्रन्य विभाग के भ्रष्टाचार का fिएकार नहीं होना पड़ेगा । उसे नहर विभाग के पटवारी से लेकर ऊपर तक के जो घधिकारी हैं उनके पैरों के तलबे नहीं चाटने पड़ेंगे जिस प्रकार से भाज उसको घाटने पड़ते हैं ।

मंत्री महोदय दृसको श्रण्छी तरह से जानते हैं कि घ्राजकल किसान को उसका पसीना निचोड़ करके पानी दिया जाता है । प्रगर लघु सिचाई योजना भाप चला पार्यें तो बह भारमनिर्भर होगा । भाज हमारी सरकार कितने ही कारणों से घ्रपनी घ्राधिक स्थिति में
[सी य० द० शर्मा] कुछ्ठ कठिनाई श्रनुपब कर रही है। लेकिन श्रगर नघु सिचाई योजना के ऊपर भ्राप्रह किया ज़ायेगा, इन पर जोर दिया जायेगा तो इससे हम श्रपनी राष्ट्रीय सम्पत्ति का यानी जनता के घन का भी सी़ उपयोग कर पायेंगे श्रोर किसान को भी सिचाई को दृष्टि से श्रात्मनिर्मर ब़ना देंगे ।

खाद का मी सवाल ग्राता है। मैं समझता हुं कि ग्राज भी हमारे देश्र के प्रन्दर खाद की बड़ी कमी है । श्राज मी हमें काफी खाद विदेशों मे मंगानी पड़ रही है। । श्रलग म्रलग प्रकार की ब्वाद हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि जहां तक किसान को ख्राद देने का सम्बन्ध है देश म बनी हुई खाद विदेशी खाद की तुलना नें महंगी दी जा रही है । परन्तु यह जो खाद हम बड़ी तेज़ी से मंगा रेे हें इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना होगा। इसके साय एक श्रोर बात का भी घ्यान हां रखना होगा । जो उर्वरक खाद है, जो फॉटलाइजज़़ हं हनके ऊपर यह हीक है कि हमारा श्राप्रह बढ़ा है म्रोर यंह भी सही है कि हमारी भ्रावश्यकताओ्रों के श्रनुनूप श्रभी बह नहीं उपलब्ध द्दो पाई है लेकिन श्रावश्यकता से श्रधिक इन खादों पर हां जोर नहीं देना होगा। गोबर की खाद या शरीर से उत्पष्र होने वाली खादों को " हम दृष्टि से श्रोमल न करें । ऐ़्रा हम करते जा रहे हैं। श्रार्गेनिक मिन्योर यदि हम बेत के घ्रन्दर तुलनात्मक रीति से, प्रोपार्शंनेटली पूर्गी नहीं उालंगे ग्रोर फटिलाइज्रा के ऊपर हो श्रपने बेत को निर्मर रबेंगे तो भाने वाले कुछ समय में. हम देबेंगे कि हमारे देश की जमीन की उत्पादकता कम हो जायेगी ध्रोर इन उर्वरकों के उपयोग के कारण कई प्रकार की बीमारियां खड़ी हो जायेंगी, जमीन कल्लर बन जायेगी । इस दृष्टि से में समझता हुं कि यह बहुत मावश्यक है कि जितनी मात्रा में हम बेतों में उर्वरकों की बाद देते हैं उसी माश्रामें हम पशु जन्य बाद मी उपयोग में लाते रहें क्योंकि भूमि की जो भूल शंक्ति है वहृ तो पश़ जन्य बादों के द्वारा

ही बनी रहेगी। भगर भापने ऐसे नहीं किया तो जिस प्रकार से मार के हर से घोड़ा तांगें को दौड़ाता है उसी तरह से भूमि में से श्राप उपज ले सर्केंगे या काय के प्याले से बेशक हम सब दोड़ते हैं लेकिन चाय का व्याला प्रन्ततोगत्वा हमारी मूल शक्ति के श्दर वृद्धि तो नहीं करता है, थोड़ो देर के लिये वह् टोन क्षप जरूर कर देता है लेकिन जो स्टोमिना है उसको कम्यम नहीं कर पाता है। भूमि की उत्पादकता को बनाये रखने के लिते पशु जन्य ख्वादों की भ्रावश्यकता निविवाद है। गोबर भ्रादि की ब्बाद की श्रोर वनस्पति जन्य बादों पर भाज मैं देख रहा हूं कि माप्रह कम होता जा रहा है। किसान को भी इसके बारे में हम बहुत कम प्रशिक्षित कर पा रहे हैं। एक मोह नें फंस कर एस वक्त पैदावार वढ़ाने की एक दोड़ दोड़ी जा रही हैं। लेकिन इस मोह के कारण पेसा न हो कि बुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद हां किसी זभे संकट का सामना करना पड़े। इस वास्ते में कहूंगा कि समय रहते सरकार ड़स सम्बध में सावधान हो जारें।

ग्रभी एक पूर्वं वक्ता ने कोत्रोप्रेटिज्ञ की बात कही है । किसानों की जो विविष्ध प्रकार को घ्रावश्यकतायें हैं उनकी पूरति नहीं होती है श्रोर इस दृष्टि से हों प्रपने देश मे सहकारिता भान्दोलन चला रहे हैं। हमने श्रपे देश नें सहकारिता संगठन बनाया है प्रौर सारे विष्व में भी सढ़कारिता प्रार्गेनाइजेशन काम कर रहे ? 1 हमारे देश में दनको बढ़ावा देने के लियं सरकार ने कुछ प्रयत्न श्रवश्य किये हैं। । में मांग करता हूं कि जो प्रगति इस क्षेत्र में हुई है उसका लेखा-जोबा लेने के लिये सरकार एक कमिशन की स्थापना करे । देश के श्रन्दर सहकारी सस्थाग्रों द्वारा बेती के सम्बन्ध में जो कुछ कार्य किया गया है, उसके प्रन्दर कितने धन का व्यय हुग्रा है प्रोर उसके क्या फल निकले हैं, कितना उसका लाप हुमा है, लक्ष क्या रषा गया है, निशाना क्या रखा गया था प्रोर वह कहां तक प्राप्त हुपा है, इस सब का पता लगा ं। के लिये एक कमिशन की स्थापना धावस्यक

प्रतीत होती है। वह भी पता लगाया जाना चांहिये कि किक्तान को हम सहफारी स्थ्यामों द्रारा कितना लाभ पहुंचा पाये हैं, उसित रीति से कितने किसानों को लाभ मिसा है। मैं तो समर्बता हैं कि च्रिकांक्र रूप में किसानों की सेखा करने वाली सहकाडी संस्थायें कम है, व्यावहारिक दृष्टि से कारंय करने बाली सहकारी़ी संस्थायें कम हैं भौर राजनीतिक स्वस्प उनका प्रघिक है। ये संस्थायें पोलिटिकल कोग के घहहे बन गई हैं । गांव के जो मोले भाले लोग हैं उनकी पाड़ में दो, चार, दस श्रादमी ही हैसे लाभ उठाते हैं। किंसी एक राजनीतिक दल को लाभ पहुंबाने बाले ही व्यक्ति स्थान स्थान पर खड़े हुए हैं । जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको लाभ नहीं मिलता है। राजनीतिक उद्देश्यों के साष साथ इसका भपने स्वार्य की सिद्धि के लिये मी उपयोण किया जा रहा है । सामान्य किसाम का कोई विषार नहीं किया जाता है । घन का जो दुख़्पयोग किया जा रहा है, किस प्रकार के लोगों के हाथों में ये कोश्रोप्रेटिक्ज है घ्रोर किन उद्देश्यों से श्रोर किस तरीके से हनको चलाया जा रहा है, कहां तक हनका मिसयूज़ किया जा रहा है, इन सारी बातों का ब्यौरे वार पता लगामे के निये एक कमिशन बिठाया जाना चाहिये घोर विचार दस पर होना वाहिये । घ्रगर ऐला किया गया तो एक भ्रत्यन्त निराशाजनक खिन्र हमारे मामने श्रायेगा ।

मैं यह मी समझता हूं कि श्राज देश में इस द तत की भ्रावण्यकता भी श्रनुमव की जा रही है कि जिस प्रकार से उद्योग घंधों को लाभ पहुंचाने के लिये एक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना की गई है उसी प्रकार से एक एमिकल्नरल फाइनेंस कारपोरेशन की भी स्थापना की जाये जो किसानों को सस्ती दरों पर पोर लम्बे समय के लिये कलें देने की व्यबस्या करे । हन कर्जों को देते समय एक प्रोर : ति का मी ध्यान रबा जाये । बाज क्या हो ता है ? बैंकों वरा या इस प्रक्तर की जो दूसरी कर्जे देने वाली संस्थायें हैं जन

उनके द्वारा कजॅं विये जाते हैं तो मूल सम्प्पति,
 हनी दिये जाते हैं। लेकिन माप देबें कि हमारे देस के $80-85$ प्रतिभत किसाब इस प्रकार के हैं कि जिन्के पास पनइक्रोनोमिक हो लिज्ज्र हैं, उनके पास प्रपनी पावश्यकताम्मों के प्रनुसार भूमि नहीं हैं मोर इस बजह से उनको उस भूमि के भग्रोन्ट्ट कर्जा नहीं fिल पाता है । सूंकि उनके पास षैसा नहीं होता है दस वास्ते वे उस्पादन को उत़ा भी नंहीं पाते हैं। इस वास्ते क्या सरकार या सदन हस बारे में विन्वार नहीं कर सकता है कि किसान को उसकी भूमि की उत्पादकता का विचार कसके कर्जा दिया जएए। जितनीं हमारें देश में टैक्नीकल प्रगति हुई है, जितना हमने צ्रपने भ्रापको टैक्नीकली डिवेलेप किया है या दुनिया के भ्रन्दर जितनी वेंशानिक प्रगति घस सक्न्ध में हुई है उसको श्रगर देखा जाये तो बक्त का श्राज तकाज़ा है कि सरकार को हतना भरोसा तो हो ही जाना चाहिये कि एक किसान की जो भूमि है उसकी उस्पादकता कितनी है। जितनी सुविधायें हैं किसान को दे पाये हैं उसको देबते हुए इसका कुछ घ्रनुमान ती श्रवश्य ही सरकार लगा सकती है कि न्यूनातित्यूनं इतनी पैदावार तो उसके बेला में होगी ही । लेकिन इसका मी भ्राज सरकार को भरोसा नहीं हैं।

भ्रगर देषा जाये तो प्राज भी किसान उसी रोति से बेती करता है जिस रीति से वह् म्राज से बीस साल पहले किया करता था। थोड़ी सी संख्या किसानों की जो है, घोर जो प्रगतिशील किसान हैं, उसकी ः त तम में नहीं कर्ता हूं । भगर भ्राप गांवों में जा कर देर्बेगे तो श्रापको पता बलेगा कि 50 से 60 प्रतिरत्र किसान भ्रोर पिछड़े हुए तथा दूरवर्ती क्षेतों में $70-80$ प्रतिमत किसान इस प्रकार के है कि जो भाज से बीस साल पहले जिस प्रकार से बेती करते ये, जिन साधनों से बेती करते वे, जिन्न स्थितियों में खेती करते थे, उनका फ्सीना जिन स्थितियों के भन्बर घयता बा, भ्राज भी वही स्थितियां संकट के स्प में या
[श्री य० द० शर्मा]
सुविषा के रूप में उनके सामने खड़ी हैं । हमारी सरकार कहती तो है कि उसने यह किया हैं प्रोर वह किया है लेकिन में कहना चाहता हूं कि श्रगर दों वर्ष वारिश नहीं होती है तो देश में घ्रम्न के लिये हाहाकार मच जायेगा। इस वास्ते सरकार को सोचना होगा कि वास्तव में हन कहां पर खड़े हैं । प्रछृति ही हमारी सहायक भाज मी है। किसान को हम मिनिमम एक्योरेंस दे सकें, उसकी प्रोउष्टिध्यि को, उसकी उत्पादकता को किसी मिनिमम लेवेल तक झ्रगर हम एश्योप्रर कर पायें तो उसके भरोन्स्ट उसको कर्जा दिया जा सकता है मौर उसको भपने पांवों पर खड़ा किया जा सकता है।

इसके प्रतिरिक्त में समसता हूं कि फ़सलों की बोमे की ग्यवस्था मी होनी चाहिये। श्राज सरकार की नीतियों के कारण देश की सा सीमायें, चाहे बे बंगाल मोर भ्रासाम में हों प्रोर चाहे पंजाब श्रोर हिमाचल प्रदेश में, भ्रा. शिच्चत हो गई हैं प्रोर चारों प्रोर संकटपूर्ण स्थिति उत्पस्न हो गई है । इसका परिणाम यह है कि बार्डर पर बंठा हुग्रा किसान भीति के कारण, फ़ीयर काम्पलेक्स के कारण, श्रपने बेत में बीज बो नहीं पाता है प्रोर श्रगर बोता भी है, तो पूरी चेष्टा प्रोर उत्साह के साथ नातनो पूंजी श्रोर साधन लगाने चाहियें, बह नहीं लगा पाता है । श्रावश्यकता इस बता की है कि उसको इस बात का भरोसा दिलाया जाये कि वह साहस के साथ श्रपने साघन लगाये ; वह जो कुछ भी इन्वेस्ट करेगा, इन्योरोंस स्कोम के द्वारा उसकी रक्षा होग़ी, उसको घ्रथने पसीने के दाम भ्रवश्य किजिंगे भोर उसको किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा।

पंजाब में भ्रमृतसर जैसे नगर में, घ्रोर सीमान्त पर स्थित प्रासाम तथा बंगाल श्रादि प्रदेशों में, जहां सदा संकट बना रहा है भोर घचतु भाकर हमारे किसानों की फसल काट ले जाते है, सरकार इस स्कीम को लागू नहीं

कर पाई है। में भात्रहपूर्ण यह मांग कहलंगा कि सरकार सस बारे में विषार करके निश्चित रूप से कोई भरोसा दे ।

श्रभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कोश्रापरेटिब्त्र को श्रण देने के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को बीच में नहीं श्राना चाहिये । में समझता हूं कि धन देने के लिये रिज़र्व बंक के प्रतिरिक्त कोई दूसरा साधन हीं नहीं है। इसलिए रिज़र्व बैंक से ही को-प्रापरेटिण्ड को पैसा देने को ख्यवस्था होनी चाहिते । इस काम के लिये किसी भी प्रकार के द्रसरे बैंकों को खड़ा करने की श्रावश्यकता नहीं है। जैसा कि मेंने आ्रभी कहा है, एक एप्रीकल्वरल फिनांस कारपोरेश्र कायम किया जाये, जिससे किसानों को लाभ हो।

जहां तक सरकार की वितरण नीति का सम्बन्घ है, सरकार ने फूड जोन्ज के सम्बन्घ में कुछ विषार किया है प्रोर बाजरा, मक्का प्रौर ज्वार के सम्बन्ध में एक क्षेत्र निश्चित किया है। में समझ्नता हूं कि भ्रगर देश में श्रश्न का उत्पादन बढ़ गया है, तो जोनल सिस्टम ब़ात्म होना चाहिये था, क्षेत्र के कठचरे समाप्त होने चाहिये थे। भ्रभाव की स्थिति में तो इस प्रकार की व्यवस्था एक हद तक समझ नें श्रा सकती थी। परन्नु श्राज जन देश में उत्पादन बढ़ गया है, तो यह केवल व्यापारी के ही हित में नहीं है, बल्कि किसान म्रोर उपभोक्ता के हित में भो है कि इसप्रकार के कठषरे श्रोर बंरियर्ज समाप्त कर दिये जायें प्रोर देश में श्रम्न का वितरण सुविधापूर्वक बिना किसी प्रकार की रोक टोक के, सवंत्र हो।

इसलिए यह जोनल सिस्टम ख्म होना चाहिये। इस सिस्टम को बनाये रबने से हानियां ही होंगी। इसके कारण किसान को पूरा दाम नहीं मिल पायेगा। सरकार ने जांर, बाजर पौर मवा के लिड राजस्थान, पंजाब भ्रौर हरियाणा को मिला कर एक जोन बनादिया है। महाराष्ट्र में भी इस प्रकार के भ्र पैदा होने हैं; बे वहां ही

रके रहंगे। हर एक क्षेत्र में कुष्छ न कुष्ष भम विशेष हूप से पैदा होते हें। हमारे जो नार्मल मार्केट घैनून्त्य हैं, ध्रगर हम उनको पूरे तोर पर भौर सुविधापूर्वक चलने की प्राजा नहीं देंगे, तो किसान को उचित दाम नहीं मिल पायेगा। भ्रगर हमने देश का उत्पादन बढ़ाना है, तो हमे किसान को उधित दाम पाने की गारण्टी देनी पड़ेगी, लेकिन इस प्रकार के बैरियर्ज्ज के कारण देश में यह स्थिति नहीं श्रायेगी।

श्रन्त में में यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में ग्रस्न की समस्या न तो किसी पार्टी की समस्या है घ्रोर न किसी वर्ग की समस्या है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। इस लिए इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना बनानी चाहिये। सरकार सभी दलों को भरोसे में लेकर उस राष्ट्रीय योजना को कार्यान्वित करे, सारे देश को एक मान कर, इकाई मान कर, उसको कार्यान्वित करे।

ध्रो क० ना० लिबारो (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पंजाब भोर हरियाणा के छोटे छोटे जोन्ब कां बट्म करके एक बड़ा ज़ंन बना दिया है भ्रोर दिल्ली को भी उसमे शामिल कर दिया है । लेकिन जब हमारा प्रोठषशन 95 मिलियन टन होने जा रहा है, तो उस हालत मेरी में समष मे नहीं भाता कि इन जोन्ब्य को बनाए रखने का क्या भोषित्य है घौर सारे देश का एक जोन में न बनने देने मे कोन सी बाषा मौर कौन से लोग बाष्षक हें ।

पंजाब करीब दो लाब टन भनाज देता था। इस साल की प्राख्रशन में से करीब एक मिलियन ध्राज बहां से मिलेगा। वह पनाज मार्कटट मे पा जायेगा। सरकार ने बाजरा, मक्की होर दूसरी कीजों का

बन्धन भी तोड़ विया है । इससे दूसरी जगहों के लोग पंजाब मौर इरियाण से बे बाजरा मौर मक्की बरीद सकेंगे भौर वहां के किसानों को उसकी भच्छी कीमत मिल सकेगी। लेकिन हमारा एक-तिहाई बाजरा महाराष्ट्र में पैदा होता है, लेकिन वहां पर इस बारे में बं घन रहने से वहां के किसानों को बहुत कम कीमत मिलेगी। पंजाब श्रोर हरियाणा दोनों मिल कर जो दो मिलियन टन भ्राज देंगे, उस को सरकार मार्केट मे छोड़ सकती है। लेकिन श्रगर सरकार ने यू० पी०, बिहार वगेरह का एक बिग्रर जोन नहीं बनाया, सारे देशका एक जोन नहीं बनाया, तो नतीजा यह होगा कि उनको कम कीमत मिलने लगेगी श्रोर मार्कटं का लेवल बराबर नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जोन्ब के सिस्टम को खर्म कर देना धाहिये।

एक तो हमारे बड़े प्रफिसर्ज जोनल सिस्टम के पक्ष में हें, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी सत्ता बनी रहे श्रोर उनकी पूछ होती रहे। बनिये भी इस सिस्टम को बनाए रबना चाहते हैं । जब कमी जोन हटने की बात होती है, वे हमारे पास भ्राते हें भौर कहते हें कि जोन हटने बाले हें; प्रगर हमको कोई परमिट वगेरह मिल जाता, तो प्रच्छा होता। पुलिस वाले भी जोनल सिस्टम को तोड़ना नहीं घाहते हें । इस प्रकार बड़े श्रधिकारी, ख्यापारी भ्रौर पुलिस वाले जोनल सिस्टम को तोड़ने के विर्द हैं।

जोनल सिस्टम से देश की एकता की भावना को भी भाषात पहुंचता है । किसी डेफिसिट एरिया का ध्रादमी यह कील करता है कि उसको बाने को पूरा नहीं मिल रहा है। जहां ज्यादा मष्र कैषा होता है, वहां के किसानों में यह भाबना होती है कि उनको भ्ष्ही कीमत नहीं मिलती है।

मंनी महोप्य द्न सब बातों पर विथार करें भौर जब नई कसन था जये वो सब बालाषों के लिए जिधलें के की
[बध्री कब न० तिनारी]
निमिल हो, सारे हिन्दुस्तान का एक जोन बना दिया जाये, जिससे सब लोगों को बराबर का हिस्सा मिल सके भ्रोर लोगों की परचेंजिग पावर बढ़ सके। प्रगर किसानों को कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा घौर उनकी परचेजिय पावर बढ़ेगी, तो नतीजा यह होगा कि वे कारखानों में बनी चीजों को ख़रीद सकेंगे, जिससे मार्केट की मन्दी भी दूर हो जायेगी घौर हमारी छण्ड़्ट्रीज भी बढ़ सरेंगी।

मंन्री महोदय ने कहा है कि इस साल 95 मिलियन टन घ्रनाज पैदा होगा। उन्होंने यह यी कहा है कि जो स्टैप्स उठाए गए है, उन से उम्मीद की जाती है कि ग्रागे भी हमारी पैदावार श््वच्छी होगी ग्रोर देश मे श्रत्र की कमी नहीं रहेगी। लेकिन में निवेदन करना घाहता हूं कि यह एक पेचीदा सवाल है जो सोक्यित लिट्रेघर हमारे पास ग्राता है, उस म हुमने पढ़ा है कि :-
"At the same time, we realise that much work still remains to be done to implement the decisions on agriculture taken by the Twenty-third Party Congress and the Pleasary meeting of the Contral Committee in May, 1966. This $i_{s}$ a big job. It requires the efforts of the entire Party, of the entire people."

वहां पर एक हूसरा सिस्टम होने के बावजूद वहां की गवर्न मेट पचास बरस के बाद भी इस काम को नहीं कर सकी है। मंत्री महोदय को तो इस बात का हमसे ज्यादा ग्रनु भव है कि डेमोक्रेसी मे किस तरह से काम होता है। वह एग्रीकल्चर मे कामयाबी हासिल करना चाहते हें। लेकिन डेमोक्फेसी जिस तरह कछुए ध्रौर चींटी की चाल से घलती है, उस को देखवे हूए उन को कामयाबी केसे मिलेगी, जब तक कि इस मे फुल पबिलक को-प्रापरेणन नहीं होगा घोर जब तक किसानों को (4) विश्रास नहीं होगा कि उनको इन्सेम्टिब प्राइस मिश रही है ? वह उम

का समुट जो होता है, जो बलं सफ़्रा है उन का पानी पर, फॉटलाइड़र पर, बैंस के बरीबने पर ममीर हर तर्ट का लो लागता लगाना पड़ता है, वह इस के जहीं सगा सकते। इस लिए मेरा क्याल है कि. जिस मे किसानों को भब्छी प्राइस मिल सक, :बन्सेन्टिव प्राइस मिल संक, हस का भ्रापको इन्तजाम करना चाहिए। इस के सम्बाध्ध मे भ्राप ने एगीकल्पर प्राइस कमीएन बनाया। लेकिन यह बड़ा रीऐकशनरी कमीक्रन है। इतना बड़ा रोऐक्शनरी कमीशन है कि यह् किसानों के हित की बत्त कमी सोचता ही नहीं। यह्त तो कन्ज्यूमर्स घोरियेन्टेड है, यह ऐम्रंकल्बर श्रोरियेंटे नहीं है । छस मे किसान है ही नहीं घोर यह किताब्बों को पढ़ कर द्रोर जो भ्रबबारों में एजीटेशन होते हें, जो कन्ज्यूमर थोरियेन्टेड पक्लिसिटी होती है उस से छन्फलएन्त्ड हो कर प्राइस को फिक्स करते हें। प्लार्तिग कमीशन को भी हम नहीं समझते कि किसानों के बारे मे कोई जानकारी है। उन को खेत मे छोड़ दिया जाय तो हम नहीं समझते कि किसी भ्रन्न को वह पह्रान सरेंगे कि यह गेहूं है , जी है, या मककी है, या तीमी है । इन को खी वही बुक नालेज है, भेक्टिकल नालेज नहीं है। इसलिए यह दोनों कमीशन जो हें छन के बारे मे हम लोगों के ऊपर घौर किसानों पर यह छाप पड़ रही है कि यह दोनों एन्टी ऐग्रीकल्यरिस्ट्स हैं। मेरा ऐसा र्याल है, श्राप ऐत्रीकल्बरिस्ट हैं भौर भाप इन चीजों को समझते हें। इसतिए भ्राप एस तरह से भाव को रखिए जिस मे कि किसानों की पाकेट मे पैसा हो । भाज यह पैसा उसके पास नहीं है ।.म्रमी माई लोग कह रहे थे नेशनलाइजेशन भाफ बैंक्स के बारे मे। में भाप से एक बात पूछना चाहता हां कि जितने घ्राप के बैंक्स है, छम्पीरियल बैंक है, स्टेट बैंक है, दुनिया भर के बैंक हें इन्होने कितना रुपया एकीकह्वरिस्ट को दिया है घोर कितनां उन्होंने बड़े बड़े कारबाने वालों कौ, विंग निज्जेस हाउसेच

को दिया है ? इसलिए मौंउटलुक में जब तक चें नहीं होगा तब तक घाप नेशनलाइपेल़न कीजिए, सोल्सलाइजेशन कीजिए, जो मन भावे म कीजिए, लेकिन कोई फई पड़ने वाला नहीं है । हसलिए पभी जो सवाल सामने है वह यह कि इन्युट्स की जो कमी है हस को भाप देखिए कि कैसे उन को बह पूरा मिल सके। इस में सब से दिषकत यह होती है कि इतना काम्प्लीकेटेड उस का सारा सिस्टम है कि किसान को कुछ मिल नहीं पाता । भाप ने लैंड मार्गज बंक एक ख्योला है, किसानों को लोन दिलाने के लिए। हमें मी उस के मेम्बर हृए लेकिन भप्लाई किया बोन के लिए, भाज तक 7 वर्ष हो गए, हमे तो नहीं मिला 1 बह्ही यू० पी० का एक किस्सा घुनते थे कि किसी ने 500 रुपये के तोन के लिए भप्लाई किया जिस में सा़े़ जार सौ खपये उस के खर्च हो गए। 50 रुपया बचा तो वह मिनिस्टर साहब के पास गया भौर कहा कि यह लीजिए भाप रबिए। उन्होने कहा कि यह क्या? उस ने कहा कि सब ने घपने भपने हिस्से ले लिए। श्राप भी भपना हिस्सा ले लीजिए। तो मेरा कहना पह है कि हस को भाप सिम्पलीफाई कीजिए जिस में किसान को पैसा मिलने में हननी परेषानी न उटानी पड़े। एक महीने के भ्दन्दर या दो महीने के प्रन्दर बह सारा कम्पलीट हो जाय प्रोर उस को पैसा मिल जाय 1 किसान से 48-49 परमेंड नेशनल इनकम भ्राप को मिलती है और श्राप की जितनी इंड्ट्र्रीज हैं, चाहे शूगर द्ठन्ट्री हो, चादे जूट ₹ंड्स्ट्री हो, श्रायल इंड्ट्री हो या काटन ₹ंस्ट्री हो, कोई मी हो, यद्ट मब इंख्ट्टीज ऐप्रीकह्नर के ऊपर बेस करती हैं। इसलिए भगर किसान को फेयर प्राइस नहीं मिली तो यह सारी दंड्ट्र्रीज बन्द हो सकती है। प्राप को धन्यबाद है इसका कि इस साल भाप ने घूगर में जो पालिसी ली, हमारे बहता से माई कहते है, पीछे बात करते हैं तो हम उन से कहते हैं कि भाप समत्र कर

तबतुात कहिए, भगर उस प्राबसम को जानते हैं तो उस बारे म कहिए नहीं तो ऐसे ही गाली देना है, तो सुबह से गाम तक यह भाप का काम हैं, करते रहिये। शूगर की पालिसी को जो भाप ने बनायी उस से चार, पांच, छ: रुपये मन तक कीमत किसान को मिली है 1 भगर यह पालिती न बनाते तो किसान को यह प्राइस नहीं मिलती भोर भाप का प्रोठक्या जो है वह 12 या 13 लाब टन से ज्याबा नहीं होता । हमारा तो सुभ्षाव है कि भगले साल मी जब तक भाप का टार्गट पूरा नहीं हो जाता तब तक इसी को कायम रबिए। यह जितनी कोमापरेटिव भूगर कैष्द्दूयां है महाराष्ट्र में या भोर जगह पोर ज़ो दूसरी फैष्मक्ट्टियां हैं वह इस में राजी हैं कि जो पालिसी भाप की है उस को प्राप कायम रबिए। जब भ्राप का फूल प्रोठ्रयन हो जायगा तब सोचियेगा कि क्या करना चहिए ।

जहाँ तक ब्वाने का ताल्लुक है 95 fमलियन टन जो पैदा होता है उस के प्रलावा भ्राप के पास इतना रुपया नहीं है कि प्राप माँंट से 6 मिलियन टन या 8 fिलियन टन खरिद सकें? इस के बाद श्राप इ्प्पोर्ट का गें हैं, मेरा कहना है कि भ्राप जितना इम्पोर्ट कर रेे हैं उतने का बफर स्टाक बना कर गंजिए प्रांर बाकी का भो बफर स्टाक बना कर र्गिए। लेवर का जहां तक सवाल है बिलाने का में ममझ्नता हूं की बह एक सेंभसटिव ज्वाइंट है। उस का ह्तजाम भ्राप रबिए। लकिक बड़ं बड़े घहरों में जहां बड़े बड़े लोग लख्वरी ग्रंर करांड़पति रहते हैं, चूंकि बह बड़ें शहुग में रहने हैं, एँक लाब की प्राबादी में रहते हैं , तां उन को मो कन्ट्रोल रेट सें भ्राप दें भोर देहात में जो गरेत्ब है, उन को कन्ट्रेल रेट से कोई चीज न मिले यह कहां तक उचित है ? इसीक्ता मेरा ब्याल है कि मभी तक जो कंट्द्रेंल भाप रंद्यु हुंट हैं बड़े बऱे घहारों, में लेवर एरिख्या को छोड़ कर बाकी
[श्री क० न० तिवारी]
दूसरी जगहों से उस को हटा लीजिए जिस - मे कि लेवल बराबर हो जाय, हरएक म्रादमी झ्रपना खरीद फरोखत कर सके श्रोर श्राप की भी बदनामी न हो। गॉधी जी ने भी कहा था कि कन्ट्रोल के साथ में सारी बुराड़याँ भा जाती हैं जिस में बुराई करे कोई श्रोऱ बदनाम हो यह सरकार। इसलिए मेरा भ्रपना ख्याल है कि श्रब टाइम श्रा गया है माप को जोन तोड़ देना चाहिए श्रोर जो कन्ट्रोल रखे हुए हैं, सिवाय चावल को छोड़ कर बाकी कन्ट्रोल ध्राप हटा लीजिए।

घी जगजीवन रान : गंहूं भी उस में जोड़ दीजिए तो ठीक रहेगा।

भी फ० न० तितारी : नहीं, गेहूं के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। गेहूं के लिए हम लोग चाहते हैं कि उस का ज़ोन ग्राप तोड़ दीजिए। यह कोई माने नहीं रखता कि के रल के लोग यह महसूस करें कि हम को तीन घंस मिलता है, हम भी इसीं देश के वासी हैं झौर दिल्ली वाले जो हैं वह 11 श्रोंस श्रौर 15 क्रोंस खा रहे हैं। इस को ग्राप तोड़ दीजिए। जो जहाँ से होगां श्रपना मंगाएगा घौर खाएगा।

ऐग्रीकल्चर में सब से बड़ी बात जो कही जाती है, बराबर रिपीट की जाती है, जिस को माप भी जानते हैं, वह है पानी चाहिए, फर्टलाइजर चाहिए घ्रौर इन्सेक्टिसाइड्स चाहिए। यही बतें हैं। वही धूम फिर कर के चाहे चाची कहिए, चाहे काकी कहिए, भाखिर मतलब एक ही होता है। जहाँ तक फटिलाइजर का सवाल है श्राप के यहाँ ठिमांठ ओो है नाइंट्रोजस फटिलाइजर 2 मिलियन टन, फास्फोट 2.05 मिलयन टन मौर पोटास 0.5 मिलयन टन की डिमाँ है। नाइट्रोजस का भाप के यहाँ 1970-71 तक इन्तजाम-हो जायगा। भाप के यहाँ प्रीठ्म्सन केषेश 2.82 लाब टन है। बामि घ्राप बाहर से मंगाते हैं ; छम के लिए मेरा

श्रपना सुसाव है कि जितने कारखाने भ्राप लगा रहे हैं, सभी डेवलपिम कन्ट्रीज लग़ाते हैं बाहर से पैसा .. लकर, तो फर्टलाइंजर के लिए ग्रगर कोलोबेरेशन श्राप को मिलता
 या जिस भी सेक्टर, में हो, जिस में ग्राव को फारेन एक्सचेंज ज्यादा खर्च न करना पड़े: ग्रौर किसान को फर्टिलाद्वंजर टाइम से मिल सके, वह ग्राप को करना चाहिए ग्रोर यहाँ ज्यादा से ज्यादन ड़स का उत्पादन होना चाहिए। जहाँ तक सवाल रा-मेटःरियल का है, राजस्थान में रा-फास्फेड काफो मात्नां में मिला है, मसूरी में, देहरादून में भी fिला है। लेविन इस का ऐसा झमेला पड़ा हुग्रा है, जिसफी वजह से इस का फुल यूंटिलाइजेशन नहीं हंं रहा है। मेरा सुझाव है कि रौन्द्रॉ गवर्नमंट को इस श्रपने हाथ में लेता चाहिये ग्रोर प्रान्तीय सरकारों को समझा देना चाहियें कि इस के लेने से देश को फायदा होगा उन के प्रान्त को फी फायदा होगा ।

15 hours.

एक बात ग्रौर कह कर मैं ड़स को खत्म करना चाहता हूं श्रोर वह यह है कि जितने बिग-प्राजेक्ट्स हैं, जैसे बिहार में 13 लाख: टन की कमी है, लेकिन श्रगर वहाँ गण्डक प्राजेक्ट को पूरा कर दिया जाय, तो 26 लाख: टन पैदावार बढ़ जायगी, हम सेल्फ सफिशियेंट हो जायेंगे श्रोर बाहर भी दे सकेंगे। श्राज किसान क्या करता है। श्रगर उस का कोई मुकदमा है घ्रोर उस के यहीँ किसी की शादी भी है, तो वह शादी को एक साल के लिये रोक देगा, दूसरे कामों को करता है, लेकिन पहले मुकदमे को खत्म करने के बाद करता है। । गसर्नमेंट केंजितने काम है, ऐ सें लेकर जै तक सब एक साथ श्रुल किये हुए हैं। फंमिली प्लार्निग से लेकर प्राप के एग्रीकल्चर तक म्रोर दूसरे कामों में हतता काया बरं: हो जाता है कि जो इर्मोटिंट काम हैं, वे एक: जाते हैं। इस लिये मेरा सुक्ताषं है कि भापके:

जितने बिग प्रोजैष्ट्स हैं उन को सब से प्हले प्रंयोरिटी दीजिये, जिसमें धापकी फूइ प्राउक्श़न बढ़ सके। भर्र पानी नहों मिलेगा तो जितना फटिलाइजर भ्राप देंगे, उस का पूरा इस्े़माल नहीं होगा। इस लिय हिन्दुस्तान में जहां भी विग प्रोजेक्ट्स हैं उन को कम्लीट करने के लिये श्राप मेहरबानो कर के फाइनेन्स मिनिस्ट्री पर दबाव डालिय प्ररे छवर उधर से काट कर उन को पूरा करने की कोशिश कीजिये।

SHRI C. CHITTYBABU (Chingleput) spoke in Tamil.

श्रंनतो झारदा मुखन्वां (रत्नागिरि) : यही रिकाडं पर कस्से जायगा, ध्या श्रापने इस के ट्रांस्लेशन का इन्तजाम किया है ?

SHRI C. CHITTYBABU: I would request the hon. Lady Member not to interrupt me. I know English, but I do not want to speak in English because I want to emphasize.

MR. DEPUTY SPEAKER: It is for the hon. Member to decide.

## SHRI C. CHITTYBABU*:

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for the opportunity given to me to participate in the discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation. I am going to speak in my mother tongue Tamil, because I feel that all the languages should be translated simultaneously in this House, which is not being done. In order to emphasise the necessity of translation of speeches simultaneously I am going to speak in Tamil.

The hon. Food Minister, Shri Jagjiwan Ram's name implies this. Jagam
means the worid; Jeewan implies Mfe; Ram means the caretaker. It means that he is the care-taker of the world. Although his name personifles the care of the world, really speaking, the people of our country are dying without food. (Interruption). Please do notr disturb me. I have every right to speak in my language.

First of all, I would like to say this to the Food Minister that, to whatever party he may belong to, food problem is not a political problem. Whatever party may be there at the helm of affairs in the Government, they should realise that the food problem is not a political problem, but a human problem. I say this because we have been told abain and again that the seasonal rains have failed and that is why it has not been possible to increase food production in the country. This is what the Ministers say. For twenty long years the Congress party has been in power in this country and for twenty long years they have given the excuse of failure of rains as the reason for not increasing food mpoduction in the country. In our country there are many parennial rivers. It is a pity that for twenty long years we have been told that due to failure of rains we could not increase food production. The same Congress party has come to power again at the Centre and they are repeating the same excuse now. The very fact that the Congress party has again come to power means that the common people of our country have not still understood the effectiveness of their voting and democratic rights.

Sir, India is a country of parennial rivers like the Brahmaputra, Narmada, Godavari. Krishna and Cauvery. So many parennial rivers are flowing through the plains into the sea. What is it that they have done for twenty long years? Have they done anything to inter-connect all these rivers so that the watery flowing into the sea from the plains could be harnessed for the purpose of increasing the food produc-

[^0]
## [Shut C. Cbittrbabu]

tion of the country? They have not done anything of that sort. If only they have inter-connected these rivers by constructing necessary canals, this pitiable and lamentable state of affairs of being dependent on rains would not have arisen and we would not have been in such a pitiable position in which we are living today.

Sir, if you look into the pages of world history you will find that lack of food is one of the important causes of revolutions throughout the world. What happened in France? The history of France is a monumental example of the fall of monarchy which tumbled down due to the upsurge of the masses rising in revolt for lack of food. The French people rose in revolt, brought down the monarchy, guillotined and chopped of the heads of their kings. Why? It is because of lack of food and it is due to hunger and starvation that they have done a'l these things.
There is a proverb in Tamil which says: 'When hunger comes all the finer instincts of man will vanish.' When a man is in hunger, you cannot preach to him the gospel of our freedom or the need of restraint. What he wants is enough food to eat. If his wife, his mother and his children are all starving, what. will he do? He cannot have any contentment. The position now i: this. For twenty long years this Congress Government has miserably falled in its attempt to increase the food production. There is not enough food in the country. In the name of Agriculture and Co-operation they have not done anything worthwhile; and the result today after so many years of Congress rule is that the penple are miserably starved and underfed. Nobody is contented. It is because the Congress party has not done onything worthwhile in the direction of increasing food production that we are finding outselves in the potiable condition of going to countries like America for cur prime need, namoly, food. We have gone to all the countries of the world with a bogging bowl. If America has
not given us food aid in the form of P.L. 480 from their 'Akshyapatra' there would have been many more starvation deaths in India. In the American continent there is thick ice in their fiefds for nine months in the year. In spite of that they have overcome all these difficulties and they have grown et:ough food, and they have given us food aid. In this country there is no thick ice covering the flelds. There is no such difficulty in our country. But still we are not able to do enough in this direction and achieve self-sumclency in food. Instead of that, we are having to face this famine, hunger and starvation.

What has happened to the planning formulated by the planners of the Planning Commission? All our planning has failed and this is evident by the condition of the masses today. Their planning is only on paper; and they have not done anything in the direction of increasing food production in the country. Those who are in power today are always looking forward to America for helping us in the matter of food.

In this connection, I would charge this Government of not having done anything in the matter of developing the fishing industry and catching fish in deep seas and developing other marine products. This Government has formulated three Five-year plans. But they have not done anything wort! while in this direction. They could have made necessary arrangements to catch enough fish not only for the purpose of meeting the demands within the country, but also for the purpose $\sim$ export, but I am sorry to say thial this has not been done. In the Third Five-year Plan, their target was to catch 100 lakhs tons of fish, but so far. not even 15 lakhs tons of fish have been procured. There is a shortfall of 85 lakhs tons in their own target. I could understand that in respert of Agriculture a man would need plough, agricultural implements, cattle, fertiliser, water and capital and also he nceds time to harvest the crapa. In
respect of catching fish, if the Government had provided the fishermen with necessary Ashing boats, nets and other tacllities.' the fishermen would have given food not only to his country but also to the entire world.

So, this Government has not done ansthing worthwhile in the matier of developing the fishing industry and developing the marine products which could be secured from the sea.

I know the idea which is in their minds. We in South India are surrcunded on all the three sides by the cceans. On the eastern side there is the Bay of Bengal, on the southern side there is the Indlan Ocean and on the westein side there is the Arablan gra. There are three big oceans surrcunding the southern part of the country and if they had made necessary attempts to catch fish in sufficient quantities, the name of India as a debtor countriy would have been erased and India would have been self-sufficient in the matter of food. The simple point is this, that they have not done it so fàr. If necessary steps had been taken in this direction, south India would have got a pioneering name in respect of fishing industry and it would have earned us much needed foreign' exchange. It is because they do not want to give this ploneering position to South India and want to push up North that they are not taking enough care in this direction.

They say that they are going to encourage poultry. They say that they are going to encourage the growth of cattle. What is the result? We fiid that the price of a hen is Rs. 8 and the price of an egg is fifty paise in Delhi They have miserably failed in the matter of providing food, clothing and shelter. The taik of creating 'Ram Finjyb' in the country which has been volced by the Corigress ministers in The past is a hoax and a deceipt on the common man.
I would Uke to ask the Government, in respect of deep-sea fishing how far have they succeeded? They are estabHishing big factorles and mills in north

India. At the same time what have they done in réspect of encouraing deep-sea fishing in the Indian ocean, in spite of the help given by the American people in the form of subaldy? They could have taken suffictent steps to catch fish and export them to forelen countries. By repeating the plea © scarcity of food in the country they are dependent upon the foreign countrics for helping us with food, and at the same time they are not taking efforts to improve food production. If this situation continues the people of this country will not hesitate to overthrow this Government. I will make this susgestion to the hon. Food Minister that he should not waste the wealth of the sea around our land. Government can take efforts to catch fish and preserve them in tin contalners and these tin containers can be exported to forelgn countries. I wish that concerted eflorta are taken in this direction and I am sure if such stepe are taken the Food Minister will succeed.

The hon. Food Minister is having a good heart. So many other Food Minister have been there for one year so and they have been swept away by poiltical currents and they had to leave their jobs. Our hon. Food Minister. Siri Jagjiwan Ram is continuing to be the Food Minister. He is very anxious to see that all the different Stales in the country get enough food. But in bringing his desire into practice, he is not able to achieve the desired result because of this reason. He does nct have the portfolio of Irrigation and fower. It is my desire that the portfolio of the Ministry of Irrigation ard Power should be given to him. Fond portfolio alone is not enough. The charge of the Irrigation and Power Ministry should go with the charge of the Food Ministry. In case he has the control over the Irrigation and Power Ministry, he need not walt for any particular file to get the approval of the Irrigation and Power Minlstry. Whatever is necessary for Agrlcultura, he will $e$ able to do it himself in case be has gharge of the Ministry of Irrigation and Power.

## [Shri C. Chittybabu]

Now, Sir, the Congress Government has been hesitating to use the sea in respect of developing the fishing industry. I do not know why they should be so very hesitant in this direction. They should have taken greater attention in this respect.
The Government of Madrds have been asking the Central Government for Rs. 10 crores as subsidy and they have stated that they will be able to provide food to the neighbouring States. The Chief Minister of Madras. Snri C. N. Annadurai has made some suggestions and the hon. Food Minister has not given a reply so far. If an amount of Rs. 10 crores is given as subsidy it will go a long way in solving the food problem of the country. instead of wasting our resources in buying food from the foreign countriss we should be able to help our own States to increase food production.
I know that the Food Minister Shri Jagjiwan Ram has a good heart. I wish to refer to the Ennore Thiruvattiyur constituency in Madras State where a joint collaboration scherne is taking place in respect of the constructicn of diesel marine boats by Messrs. Yamen and Company, with Japanese coliaboration. This scheme was formulated in the year 1960. It is not a private sector undertaking, but Government is thinking of taking it over. This scheme was visualised in 1960 and till 1967 it has not been finalised. So, I would state that this scheme of construction of diesel marine boats should be taken up without any further delay.
My last point is this. This is regarding the Andaman and Nicobar islands. These are the two islands which belong to India. The seamen from China go there and catch fish near these islands, but our Government is afraid of catching fish in those areas. Who? The Government has no interest in developing the fishing industry. Our Government is fearing that the Chinese are spreading their communist ideology I say communism will nut grow if the Government takes proper
steps to see that starvation and hunger goes out of this land and adequate: opportunities and facilities are given to cur countrymen to stand on their own legs. If the Government is not able to provide the needs of the con:mon people, the people will be livirg in hunger and starvation, and they cannot remove communism from the land.

I sincerely believe that the hon. Food Minister will not say No to the request of the Madras Government for subsidy. and I hope that he will give as much as possible to the Madras Government.

Lastly, I wish to say that the came farilities should be given to the children of the fishermen as are being given to the scheduled castes and scheduled tribes. The fishermen go into the sea and it is not known when they will return. Such is the dangerous occupation of the fishermen. Therefore; I would make this appeal that the Fishermen community should get alr the facilities that are available to the scheduled castes and scheduled tribes.

In my constituency there are various places like Kovalam, Thirupporur, Mahabalipuram and Koovam which are near the sea shore where the fishermen are living. These are fishing centres and they get plentiful catch of fish in these shores. They should be encouraged in the matter of supply of facilities like boats and nets and also cash in easy terms and necessary grants may be given to them and training centre started there. With these words I thank you very much for this opportunity which has been given to me to participate in this discussion.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE (Ratnagiri): The news item in this morning's newpapers about the state of affairs in regard to wheat stocks in the ration shops makes one think that the problems of plenty are no less serious than the problems created by shortages. The position is this that due to there having been a glut in the mariket of wheat in Elaryman,

Punjab etc., the price of wheat in the open market has fallen below the controlled price in the ration shops.

Now it is with much distress that wne realises, that for a country which thas had to rely so heavily and for so long for its staple food on foreign aid, we have to admit that even today we have not been able to sink our regional differences, we have not been able to pull together and evolve a national policy.
15.16 hrs .

| brcmaty | "Larshmateantamiga the Chair] |
| :---: | :---: |

We have had committees etc. to consider this. But it is a problem which obviously cannot be tackled by the Central Government on its own; State Governments to whatever party they belong should also realise that they have to adjust their demands and requirements in the larger in:terests of the country. Therefore, it is essential that all the States together with the Centre evolve a national strategy. There are two essential points of this strategy. First, an incentive price to the farmer for increasing his production. In the industrial field, we make an assessment of the market requirements and license industries so that there should not be a glut; and we assure the industrialists in many cases that they get cost plus 30 per cent profit so that 10 per eent is given as dividend to the shareholders. We also make it poosible for them to have investments, to have loans and all other sort of facilities. On the other hand, we find that when the farmer works hard and when nature favours him and there a surplus production, he does not reap the reward. After all, nature comes to his help not as a regular feature but every few years. There is a cycle. When nature and the farmer work together and his production goes up, prices fall.

For instance, in Haryana and Punjab, Government has a purchaee price of Rs. 75 a quintal for wheat.

Eut today the price of wheat there is ruling between Rs. 60 and Rs. 65.

SHRI JAGJIWAN RAM: I would like to purchase it.

SHRIMATI SHARDA MUKFRREEE: There is the report in the Statesman today of quotations in the market of foodgrain prices: Rs, 72 is the market price quoted in the Statesman today. Gover ${ }^{\prime}$ ment says that it will purchase at Rs. 76.

## SHRI JAGJIWAN RAM: The reference may be to the Merican

 variety.SHRIMATI SHARDA MUKERJEE: I do not say that the Government is not trying. It is the unfortunate fate of the farmer that while prices fall in his area, higher prices for the same commodity in other regions do not always benefit him. These are the imbalances which one wants to correct. I do not want the Minister to misunderstand this. I want to eay that it is only with the foodgrain stocks which the Centre controls and the foodgrain stocks which are with the States are pooled together that you will be able to bring into effect the balancing factor and be able to bring about some kind of a remedy whereby the farmer gets an incentive price without the consumer having to pay a lot.

I quoted the price of wheat as reported in the Statesman today on its last page, namely Rs. 72. Let us assume that the wheat was bought at Rs. 75 because that is the price proclaimed by Government as the purchase price. Suppose it is Rs. 75 or Rs. 78.' From Haryana and Punjab, cartage and other charges will probably add another Rs. $8-10$ per quintal to the price. It would mean, therefore, that for one million tonnes of wheat brought from Punjab or Haryana. The cost could be considerable as far as the Government is concerned, but the people, on the other hand do not even lift thowe stocks from the ration shops. What will be the total over-all loss to the
[Shrimati Sharda Mukerjee]
Government? Would it be about Rs. 12 or Rs. 13 crores?

Further, unless a determined and concentrated effort is made to free ourselves from dependence on foreign aid-and this can only be done with the co-operation of the tarmer, by making facilities available to him for financial investment, fertilisers, marketing facilities and other such things-we really cannot say that we are self-sufficient in any field, because this is the very basis of our existence, of our national pride.

It is a stupendous problem. By merely standing up and making a speech it can not be solyed. Unless we all pull together and we do not make capital either out of surplus production in a certain State or deficit in another State, there can be no splution. What has happened? We had the zonal system. Under the zonal system, as it happened, surplus States very often, it is very difficult to check the figures, reduced the surpluses and the deficit States increased the deficits. There was the Central Government which had the responsibility of seeing that equitable distribution took place, but unless the Central Government is in a posin tion to impose discipline on the States, the zonal system cannot work. I am glad, therefore, that there has been a partial de-zoning, that wheat has been dezoned in Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Jammu and Kashmir, and so also the coarst grains, jawar, bajra and so on.

SHRI DEORAO PATIL (Yeotmal): Only in three States.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE: It is not controlled all over. But jawar which is produced in Maharashtra is not allowed to be exported to other parts of the country. I wish there were a total co-zoning of wheat, because the position is that $99 \%$ of What the Central Government diotributes is from impofted foodgrains. Last year, out of 10.1 million tonnes
of wheat grown in the country, the procurement was only about 200000 . tonnes. This is in your own report.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEYELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): It was more. That was in 1966.

SHRIMATI SHARDA MUKXHREE:
I am glad that it has gone up. Anyway, what is the virtue of controlling and having these food zones if you are not able to lift it and have proper distribution?

SHRI ANNASAHIB SHINDE:
The Maharashtra Chief Minister, is not agreeable to the export of jawar.

SHRIMATI SHARDA MUKERJE:
I am coming to that. You should have a long-term policy on this. The Government should say that they will procure $50 \%$ of the indigenous production and then have this food zone. Then I would say: all right. But since it is not possible due to certain conditions, perhaps a better method would be to see that the licensing of traders is properly controlled. A better method would be not to obstruct the ordinary channels of wheat movement or obstruct ordinary channels whereby fond is stored in pockets because we have not yet got even storage facilities which we should have. The report of the Agriculture Ministry commission mentions that we have storage facility for 1.2 million tons or so, whereas the Agricultural Prices Commission recommends that seven million tonnes of wheat should be procured. Where is it going to be stored? Facilities for storage, for communication, investment, etc. are needed. The result of it all is that wherever there is surplus there is a sudden drop in the price of grains and the agriculturist suffers.

In the First Plan period, we had given top priority to agriculture. In the second plan period unfortunately we switched over and we gave industry a higher priority. In the evo-
lution of society, agrarian revolution usually precedes industrial revolution. By switching over and giving industry priority over agriculture, we did bring about economic dislocation. I am not going into all that. A quiet revolution is going on in the agrarian sector and the same kind of imbalance we are experiencing in industry may take place in agriculture; somebody says it is taking place. Because, we have not been able to implement the land reforms, the rich man is coming in and acquiring land. The same trouble that you are experiencing with economic, concentration of wealth in industry, will come about in the agricultural field. Then, the Government will have a stiff time because the small agriculturists or farm labourers do not constitute a united or organised labour force. We seem to have gone in the reverse direction and what we wanted to avoid seems to happen. The rich man, the man who has money in the cities, or who wants to evade incometax, is finding his way into agricultural sector. As somebody said, the co-operatives are becoming a political ground and the man with money can get hold of co-operatives. This is a very dangerous thing. Therefore, the small farmer must be helped through Government agencies and he should be provided with seed, fertilisers, inveṣtment and water facilities.

I want to say a few words about the sugar industry. Here again both the consumer and the cane-grower seem to be at a disadvantage. Admittedly the sugarcane growers get much more for their sugarcane than what they got before, but a new sort of industry has come up: the industry which is manufacturing liquor. I have nothing against it: whether it is a proftable thing or an economic thing. But what does it do to the whole economy? That is what we have to consider. Today, the sugar prices in the market have gone up to Rs. 5.50 and may even go higher, but apart from gur and khandsari it has also been turned into the manufacture of liquor.

Lastly, I would libe to conclude by saying just this: that I join my colleagues who have apoken before me in saying that the food zones should be removed, that some measures must be taken so that reasonable prices are ensured to the farmer, that the availability of foodgrains to the consumers must be ensured because one finds that especially in the backward areas, in spite of all the measures taken by the Government, there is a great shortage of food; the people are short of milk, short of foodgrains and they are short of all basic things. This is a thing which the Government should look into. I would also say that the old rice zones which existed in 1963 should be resumed because it made it possible for the rice to be moved into the adjoining areas.
Finally, what is facing us today is not only a question of imbalances in the distribution of food: but in the future we may have to face up to this. that the surplus States and the deficit States do not come to any kind of agreed decisions. This is the place where the Central Government has to and can play a very decisive role. After the last elections the picture of India has changed. Foodgrains are above party ideologies and party alignments. This is mainly and can become a regional question which, with the Central Government's right policies, and forwardlooking policies, can be tackled. If not, it will pose a problem far more serious than just the economic and industrial imbalances which we are facing today.

श्रो सरजू प नंड्य (गाजीपुर)
समापति महोषय, भ्राज जिस विष्य पग सदन में बहस चल रही है वह हमा देश के लिये बहुत ही गम्मीर सनस T है। स से हो ह़े दु:ख घरर पाग्र्वं की बात है कि भाजादी के बीस वर्षों के ब.द की हमरा देश खाब्ब के मामले में प्रार्मनिमं? न: नहीं हुणा, उस्टे मिखारी की दरा में बह़:
[श्री सरजू पाण्डेय]
है। मेरा भपना भन्दाजा है कि हमारे इतिहास में सारे देश पर ₹तनां बड़ा संकट कभी नहीं भ्राया जितना भाज है। लेकिन में गमक्षता हूं कि इसकी पूरी Iजिन्मेदारी इन कांत्रेस के घासकों पर है। मेंरा भ्रवना भ्रारोष यह है कि सरकार की कोई खाद्य नीति नहीं, देश में भ्रम्न का उत्पादन केंसे हो, इसके लिये सरकार :के पास कोई योजना नहीं। सरकार की योजना क्या है ? सूठे नारों से देश के लोग़ों को मुतमईन करना । भाजकल सरकारी पक्ष की घ्रोर से कहा जा रहा है कि 1972 मे देश श्रम्न के मामले में भात्म-निभ्मर हो जायेगा। दूसरी दात पासकों की श्रोर से कहो जाती है कि द्वेश में बच्वों की पैद्रावार बहुत प्रधिक :ढ़ रही है, इसलिये भम्नोत्पादन पर कम खर्च करके वह फेमिली प्लिंनिग भोर दूसरी चीजों पर भ्रधिक धन देती है। तीसरा उन का नरा है कि चूंकि बाधात्र की कमी है, भ्रम्न नहीं मिलता है इसलिये भ्रष्न की जगह सेत बाश्रो, गोष्त खाश्रो, मछली खाभो । चौथा नारा है कि गमलों में ध्रम्न उगाश्रो शास्त्री जी कहते थे कि किचेन गार्डन लगाश्रो घ्रोर हपो में दो दिन ख.नां मत खाप्रो। स से बढ़िया भ्रोर मजबूत नारा .ही पी० एल० 480 में घम्न मंगाने का। यह है सरकारकी नीति जो कि सारे देश की नजर में श्रा रही है।

पहले तो सरकार ने कहा कि पो०एल० 480 के भ्रन्तर्ग़त इसलिये श्रन्न मंगाया जा रह है fि देश में सुरक्षित भंडार की जहरत है, परन्तु वास्तविकता इंसे भिस्न है। भ्रांकड़ों को देखने से मालूम होता है कि 1951 से लेकर भाज तक 7 मिलियन टन से से हर 10 मिलेयनें टन तक भनाज हर साल छहहर से भ्राया है धौर कुल मिला कर

लगभग तीन हजार करोग़ रु० का श्रनाज भा चुका है। प्रमरीका के भबबार भ्रोर सेनेट हस ब्रत का प्रचार करते हैं कि कांज्रेस के पासन को कायम रबने के लिये भ्रोर ज्यादा भम्न दो। हालही में समसोता हुप्रा है श्रमरीका से म्रोर ज्यादा श्रनाज मंगाने के लिये । इस तरह से कांग्रेस् गासकों ने देश की जनता को विल्कुल निर्मर बना दिया है दूसरे देशों के भम्न पर श्रोर घूने नँरों पर देश को फांसे हुए हैं। उनको जो काम करना चाहिये था वह उसको नहीं कर रहे हैं, यह मेरा भ्रारोप है।

सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय भान्दोलनं की यह मांग रही है कि जमीन जोतने वाली जनता को खेत दो। लेकिन भ्राज भी उनको बेत नहीं मिले हैं। किन्हीं किन्हीं राज्यों में सीलिंग ऐक्ट बने, लेकिन जो देश के पूंजीपति अ्रोर घक्तिशाली लोग हैं उन्होंने सीलिग ऐक्ट का मखोल उड़ाया। लगमग 2 करोड़ एकड़ जमीन जो मिती उंमें से 1 करोड़ एकड़ का तो बटवारा हुप्रा, लेकिन हाकी का नहीं हुम्रा। मुझे मालूम है कि खोरी, लबीमपुर श्रोर दूसरे जिलों में तथा भारत के श्रन्य प्रान्गों में कुल मिलाकर 40 लाख एकड़ जमीन है जो कि खेती के लायक है लेकिन बेती नहीं हो हो रही है।
SHRI ANNASAHIB
The SVD
Government at least
should have enforced the ceiling Act.

श्री तरजू प 0 ईेग : एस, वो, डो, भो तो भाप में से ही श्राया है । चः सिह हमारे नहीं हैं, वह ग्रापकी कांरेस से ही निकाले हुए हैं।

श्री संरजू पण हेष (बसरी) : घ्षारखंडे रंय तो तुम्हारे हैं।

धी :तरजू फाण्डेय : हमारे देश में भूमि - सुष्धार तो कुछ हुए, लेकिन सही मानों में खोती करने वाली जनता को खेत नहीं मिले घोर घ्रब भी जमीन का बड़ा भारी भाग उन लोगों के हाय है जो खेती नहीं करते, लेकिन फिर भी क्रपने -कछजे में रक्खे हुए हैं। वाद्यन लोगों को जमीन देने के लिये तैयार नहीं हैं जो खेतो कर सकते हैं।

यही नहीं, मेरे हाथ में सेकेंन्ड्र ऐप्रीकल्चर कमिशन की रिपोर्ट है, जिस में लिखा हुश्रा है कि लगभग 1 करोड़ 63 लाख लोग हमारे देश में खेतिहर मजद्र हैं, जिनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। न उनके पास रहने की जगह है प्रीर न खेती के लिये खेत हैं। लंगभग 96,000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी भी जमीन नहीं है । उन को खेती के लिये श्राप जमीन नहीं देंगे, सिंचाईई के साधन नहीं उपलषध करेंगे, खाद नहीं देंगे । प्राप तो सिर्फ नारा लगाते हैं कि लड़के पैदा करना बन्द करो नहीं तो तुम्में घ्रस्न नहों मिलेगा। मैं कहना चाहता हुं कि यह झूठा नारा है ग्रोर श्रपनी गलंतियों को छिपाने के लिये यह नारा सरकार देश को देती है। श्राज हमारे पास सिचाई के साधन नहीं हैं। श्रगर श्राप पूरे देश को देखिये तो मेरा श्रन्दाजा यह है कि सरंकारी श्रांकड़ों के ही मुताबिक चोथाई जमीन पर, जो कि सींचने लायक है, सींचनें का कोंर्छ इन्तजाम नहीं है। हमारे पूर्वी: उत्तर प्रदेश में 100 एकड़ में से 6 एकड़ ऐेसी जमीन है जिस में सिचांई के लिये पानी नहीं है। किसान पानी के बिना मरे जाते हैं। उनको कर्जा नहीं मिलता; घौर श्रगर कोई कर्जा लेने जाये घोर किसी तरीकें से उसको कर्जा मिल मीं जाये तो जितना उसकों कर्जां नहीं मिलतां उससे ज्यादा उस का खर्षं हो जाता हैं। सिचाई नहीं, बाद नहीं, खेंत नहीं, प्रब 265 ( Aj ) LSD-7.

भ्राप हों बतलाइये कि इस देश में भ्रत्न की पैदाबार कैसे बढ़ सकती है ? खाद प्राप देंगे नहीं, पानी भाप वेंगे नहीं, तो भाप भ्राखिर केंगे क्या ?

जहाँ तक सिचाई की सुविधारों का सम्बन्ध है, भापने देखा है कि पिदले दिनों उत्तर प्रदेश भ्रोर बिहार में प्रकाल पड़ा था। तब छोटी सिचाई योजिनलीं पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया थाi लेकिन यह़ाँ तो बड़ों-बंड़ी सिचाई योजनाम्रों की ही बात कर जाती है घौर "बड़ी-बड़ी योजनायें ही बनाई जाती हैं। किसाने रात-दिन छोटे-छोटे ट्यूबबैलों के लिए, सिचाई के साधनों के लिए बेड़ते फिरते हैं, वे मरत फिरते हैं, उनको सरकारे पैसा नहीं वेती है। घ्रब तो भ्राप देसे कि सरकार ने एक घ्रौर रेस्ट्रिक्श लगा दी है। जो भी किसान भ्रपने ट्यूबवैलों के लिए बिजली लेनां चाहते हैं, बेती के कामों कें लिए बिजली लेना चाहते हैं उनकों पूरे का पूरा छ: हजार रुपया या भाठ हजार रुपयां देना पड़ेगा। ऐसीं हालत में किसान की पानी की जो श्रावश्यकतायें है वे कसे पूरी हो सकती है प्रोर कसे ग्रकी दणा सुधर सकती हैं श्रोर देश खालाम्यों के मामले में ग्राएमनिर्भर हो सकता है ।
: देश में बाद की भीं कमी है। द्रेश में ही खाद बनाने के लिए दुनिया के इड़े-बंड़े पूंजीपतियों को श्रामंत्रित किया गया है;, श्रमरीका तथा दूसरे देशों से प्राईवेट पूंजपतिंयों को श्रामंग्रित किया गया है.
 के दाम बे मनमानें उंग से निधीरित करे : सकते हैं। यह् कहां तक उचित है इसे भी भ्रापको देंखना होगा ।

सूरतगढ़ फां की .हालत सुन कर प्रापंकोंभाशंकर्य होगा। यह कार्म हुमेशा से लास : में कल रहा हैं। हमारे पास को फिगंक है उनसे मालूम पड़ता है कि
[भी सरज् पाज्डय.]
1956-57 में दो करोड़ का लास हुम्रा था घ्रोर 1957-58 में पीच कगेड़ का कुषा था ...
 हुषा है। पढ़ किस लिये रहे हैं।

घी सरमू पाण्डेघ : रिपोर्ट्स से ही तो हमें मालूम हो सकता है घोर कहाँ से हो मकता है। पब यह मी मालूम हुग्रा है कि सूरत्तगढ़ फार्म के जो एम्प्लायीज हैं वे स्ट्राईक करने जा रहे हैं। मैं समझ्षता हुं कि यहु सरकार की फैल्योर नहीं है यह फेल्योर सरकार की ब्यूरो्रेसी की है। व्यूरोक्रेसी की गलती का यह नतीजा है। वह काम नहीं कर रही है। यही बजह् है कि भाज छन प्राइवेट संक्टर के लोगों को यह् कहने का मोका मिलता है कि प्राइवेट सैक्टर को बढ़ावा दो ताकि खूब मजे से ये खायें प्रोर गरीबों को लूटें । यही दनकी पालिसी है।

देस में जो जमाबेरी चल रही हैं उसके विरुद्य भी भाष कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं । जितने मष्न घोर हैं देश में या तो उधर बैठे हुए हैं या कुछ इघर बंठे हुए हैं 1 लेकिन सरकार छनके विरद्य कोई कार्रवाई करने के लिये तंयार नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूं । केरा के मिनिस्टर श्री के० एम० जार्ज के ध्रपनी पार्टी में तीन घक्तूबर को एक द्याम में कहा था .. . . .

सभापति महोबय : उषर भी चोर हैं मौर रघर भी चोर बंठे हुए हैं, केस तरह से कहाना कीक नदीं है ।

बी सरजू पाण्डेय : गसती हो गई । लेकिमि दकीकत यही है, मसहियत तो यही हैं ।

केराल के फूर मिनिस्टर ने बुलेमाम यह मारोष सगाया है कि केन्द्रीय सरकार जमाबोरों के किख्या डी० पाई० थार० का इस्तेमाल

नहीं करने देती । भाज भी जमाबोरों के बरों में पष्म पड़ा धुम्माहै ले किन उसको निकाषा नहीं जाता हुं। पुलिस की देखरेब में चोरियां होती हैं, भ्रनाज पास होता है लेकिन यद्ह सरकार कुछ करती नहहीं है । उनके खिलफफ कुछ मी घंतजाम नहीं करती है। सरकार केवल नारे ही लगाना जानती है, कुछ करना नहीं चाहर्तं है।

यहां पर मदन ने कई दरर कहा करो, श्रष्न के ब्यापार का राष्ट्रीयकरण करो। सरकार ने कहा कि पैसा नहीं हैं। सरकार ने फूड कारपोरेशन बनाया। क्ता नहीं उसका क्या ग्रसर हुप्रा। भाज भी म्रनाज की चोरी जारी है श्रोर भ्रनज सरकार निकाल नहीं सकती है । देश में जिन लोग़ों ने ग्रनाज होर्ड करके रखा हुम्रा है उनसे श्रनाज वसूल नहीं कर सकती है । उसको घ्रनाज हस वास्ते भी नहीं मिलता है कि मार्कट में जो भाव है उससे सस्ते भाव पर ग्रनाज सरकार किसानों से लेना चाहती है। सरकार ने तीन हजार करोड़ रुपया जो विदेशों से श्रनाज मंगाने पर खर्च किया है, वह श्रगर किसानों को दिया होता श्रोर किसानों में ऊंचे दामों पर मत्न खरीद कर उसको सस्ता करके बेचा होता तो देश में घ्रष्म का इतना बड़ा संकट न पड़ता जितना亏ड़ा पड़ा है ।

जहां तक कम्युनिटी डिबेलेपनेंट का सम न्ध है, ६सका कोई काम नहीं है। इस विभाग के लिये कहा जाता है कि प्लार्निग के तीन काम, नकशार, मीटिंग घौर सलाम । दिन भर मीटिंग करते रहते हैं, नकरो दनाते रहते हैं भौर दुनिया भर के नोकरों को इसने रख छोड़ा हैं । इसका कोई काम नहीं हैं। कोई मच्छर पकड़ता हैं, कोई मुर्गी पालन समसाता है, कोई बकरी पालन धादि । हमारा तो कहना हैं यह पजीत विभाग है जिसका कोई काम समस में नहीं भाता । पता नहीं देस का क्या बनने बाला है । सारे

का सारा केसा बेकार जाता है। यह चीज तो पष्की थी। लेंकिन उसका लही इसममाल होता तन । सरकारी नोकरों ने उसको प्रष्ट : ता रबा है ।इस वास्ते कम्वुनटी fिकेतेपवेंट का कोई लाभ नहीं हैं।

जहां तक को भ्राप्रेटिन्त का सम्बन्ध है, वे इसं लिये बनाई गई थीं किं जो वीकए सैंक्शंज हैं, जो गरी ₹ लोग हैं वे इनसे फायबा उठा सकें, उन्ये फज् प्राप्त कर सकें। गाडfंल साह्? का बयान हमारे पास रखा हुमा हैं। समय नहीं 1. कि में पढ़ कर सुनाऊं। उनका कहतना है कि हुनसे उन्हीं लोग़ों को कजे मिलते हैं जो ध्रनवान हैं, जो बलशाली हैं, जो पेसे वाले हैं। एक-एक कोश्रोपेटिव सोसाइटी में एक-एक परिवार के सात सात लोग मेम्बर बने हुए हैं, किया भी मेंन्बर है, बीवी मी मेम्बर है, चंचे भी मेम्बर हैं। वही सारा पैसा कोश्रोप्रेटिव का ले जाते हैं। मेरा कहना यह् हैं कि कोई एक कानून पूरे देश्र के लिये श्राप बनायें ताकि हस तरंह का जो घषष्टाचार है इसको रोका जा सके पौर जो वीकर से कमांज भाक दी सोसाइटी हैं उनकों कर्ज मिल सकें। भ्रगर ऐसा नहीं होता हैं तो कीम्भोप्रेटिऩ् बबनाम होंगी प्रोर स्वत्तव पाटी वाने भाई कहलंगे कि देख लिया ये हैं ध्रापकी कोमाप्रेटिन्त। ये फेल हो गई हैं। इस वास्ते हैने लूट की पूरी छूट बो। इस तरह से इनके विरुद जो भाबना है बह मंज्यूत होगी। में चाहत्ता हूं कि कोई कानून प्राप पूरे देश के लिये इनके बारे में बनायें।

जहां तक ट्रं क्टज़ का सम्बन्ध हैं देश के घन्दर छोटे-छोटे किसानों के लिये सस्ते ट्रेंक्टर तैयार करने की भ्राज जरूरत है । भाजकल तो 25 हजार, 30 हजार, 40 हजार, पचास हजार रुपये वाने द्रेष्टर बनाये जाते हैं, दूसरे देशों से मंगाये जाते हैं । दूसरे देशों के द्राव में भाकर, पूंजीपतियों के द्याव में भाकर यह सब चलता है। जो वे घाहते हैं करवा लते हैं। घाप फुछ कर नहीं सकते हैं। ₹ ड़े-ते़े पूंजीपति नहीं चाहते कि सस्ते ट्रैक्टर

देश में बनें। सोवियत रूस से जो ट्रंक्टर भाते हैं उनको लेने के सिये लोग लाइन में बड़े
 चार हुणार वाला बस हजार में लोग बरीबते हैं । लेकिन सरकार छोटे ट्वेष्टर यहां नहीं वनाती है ।

देग में भम की कमी हैं। सूठे नारे दे कर माप लोगोों को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। घ्रम्न का उत्पादन घढ़ाने के लिये पाव भूमिह्हीनों को भूमि दें। भूमि न भी दें तो कम से कम सिताई के लिये किस्तार को पानो तो दें ताकि उत्पददन ढ़े से। साथ ही साथ कम्युनिटी उिवेलेपमेट के काम में भ्रामूलवूल परिवर्तन करें। यह् द्वेश्र के लिये भाज तक कोई बड़ा काम नंहीं कर सका है।

श्रो वानित (महमबा दद) : पष्यक्ष मढ़ोदया, भूमि की जो सच्ची सक्स्प है, प्रोर जिसके ऊपर विनो गा भाबं जी ने भपना घ्याग एकाप किया है उसकी तरफ मैं बाष भव्वालय का घ्रोर सवन का ध्यान भ्राक्षषित करला जाहता हूं। विनोबा जी का एक वाक्य क्ये पढ़ा श्रोर उन्होंने उसको लिबा भो हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा धिर्य प्रपार है मेकिन वक्त का तकाजा रक नहीं सकता है।

SHRI PASHABHAI PATEL (Baroda): Please speak in English.

क्षो यान्तिक : पाप हिन्दी सम्नते हैं।
SHRI PASHABHAI PATEL: I don't.

श्रो य किन : उसका मतल / हमको ठीक तरह से समकना चाहिये । बह् भाज बिहार का तूफानी बेरा कर रहे हैं। छधर बाख्य की समस्या को हम सोचते हैं लेकिन सच्ची जो समस्या है उसके समाधान के लिये विनोगा भावे जी भ्राज सारे हिन्दुस्तान को जो प्रवृत्त कर रहे हैं उसकी तरक हमारा ध्यान कम होंता है।

## [घ्री ग्राजिक]

चन्द माननीय सदस्यों ने कहा हैं कि भनाज की देश में कमी है, जमीन तो भपार हैं। किसान भोर बेत मजदूर करोड़ों की तादाद में हैं। ता तकलीक क्या है ? तकलीक यह है कि जो ध्रिक हैं प्रोर मध्य र्गीय किसान हैं वे ज्यादा श्रपनी ताकत से बेती करना नहीं चाहते हैं। जो मज़ूर हैं, वह दूसरे की ज़मीन पर दाम लेकर काम करता हैं, ले किन वह पूरे दिल से काम नहीं कर सकता हैं। ज़मीन काफ़ो पड़ी हैं। सरकार के पास भी हैं। वह जोंतं लायक जमीन हैं। जैसा कि कई माननी i सदस्यों ने कहा हैं, एक करोड़ एकड़ से ज्यादा जामीन हैं । एक हाजू पर ज़मीन वड़ी हैं। दूसरे ब.ज़ पर करोड़ों बेत मज़दूर ग्रोर छ:ते किसान पड़े हैं, जो ज़मीन के लिये तरसते हैं उनके बीच में सरकार खड़ी है-सिर्फ़ केन्द्रीय सरकार नहीं, राज्य सरकारें भी खड़ी हें हम केन्द्रीय सरकार से कुछ पूछते हैं, तो वहु कहती है कि इस ने में सच श्रधिकार शज्य सरकारों को दे दिये गये हैं। राज्य सरकारों ं पंचायतों को श्रधिकार दे दिये हैं। पंचा वं क्या करती हैं ? पंचायतें धनिक किसान कें: तरफ देखती हैं श्रोर : ड़े उद्योगपतियों के i: ज़मीन :चा कर रखती हैं।

कांप्रेस सरकार ने ार ₹र वचन दिय है एभोरेंस दिया हैं कि सारे देश में जो खें लायक जमीन है, उस स का बंटवाएर हैं जायेगा गरीः बेत मजनदूरों, हरिजनों ख्रां: प्रादिवासियों में । लंकिन श्राज तक उं वचल पर श्रम्ल नहीं हुग्रा हैं। केन्द्रीय सर ,iit ने भी इस बारे नें कुछ तकलीफ़ नहीं की हैं भोर राज्य सरकारों ने भी उपेक्षा दिबाई हैं, हमारे देश की यह संमझता सरकार के $\varepsilon \pi T_{i}$ में नहीं हैं, ऐसी «ात नहीं हैं 1 केन्द्रीय सरक र भौर राज्य सरकारों ने हस बारे में कई विधेगक इनाये हैं, कई नियम बनाये हैं, कई रिपोर्ट तंयार की हैं।

कई साल् पहले बढ़ा घोर मचा था कि ती पीन जोतने वाले की होगी। यह श्रावाज़

सारे देश में सुनाई पड़ी। लेकिन भ्राज: तक उस पर प्रमल नहीं हुम्रा। कहा जाता था.कि भाग बटाई की प्रथा का नाए होगा, लंकिन हमारे गुजरात नें सरकार के कई विधान प्रोर कानून होते हुए भी का ीो बड़े पंभनिे 'iर भाग टाई चलतो हैं ।

जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने हत्ताया है, गह्रों की तरह देहातों में भी भार्यायक प्रसभानता काफी है। ।सरकार ने जो सीर्लगा का कायदा बनाया श्रोर सो, दो सो एकड़ पर सीलगग लगा दी, उससे कोई फायदा नहीं हुम्रं सब राज्य सऱारों ने इस बारे में कई किस्म के कानून बन'ये हैं। में जानता हूं कि गुजरात् नें जो सीललग का कानून बना, उससे लगभ I कोई फायदा नहीं हुम्रा । वह कानून इन तरह से ¢, नाया गया श्रोर इतनी चर्चा करं के ाद बनाया गया कि धनिक किसानों को श्रपनी जमीन का श्रपने कुटुन $\Gamma$ परिवार में ₹ंटवारा करने के लिये कात्री मोका fिल गया। श्राज देहात में उड़ी बुरी हालत हैं काकी श्रसंतोष हैं। एक बाजू पर धनिन किसान हैं; उसीी पैदावार घ्रोर कमाई. . रही है ; उसको बाद मिलती हैं उसके लिए पानो का भी बन्दोबस्त होता है ; उसकी हाल ; प्रच्छो है। नंकिन दूसरे बाजू पर जो प्रुजन संख्या है छोटे किसानों ग्रोर बेत भजदूरों की, जो कि क़ती जा रही है, उसकी हालत हुत बुरी हैं ।

हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, रोकिन गांधी जी ने इस घ्राधक श्रसमानता के झारे में रचनात्मक कांयक्रम की छोटी किता $i$ में सा $\overline{0}$ लिखा है कि श्रणर मालिक लोग श्रपन्नो बुशी .ते त्याग नहीं करेंगे प्रोर भ्रगर सरकार ऐसा नहीं करवायेग़ी, तो हिसक कान्ति होना प्रनिवार्य है । यह .त किसी कम्युनिस्ट ने, या मेरे जंसे किसी प्रादमी ने नहीं लिखी है, बन्कि महात्मा गांधी ने लिखो है । म्राज विनो iा उस बत का समर्यंन करते हैं। उन्होंने कहा है कि 1972 के बाद कुछ नहीं हों स्तोगा ।

उन्होंने समय की नर्यादा निश्रित कर दी है कि भभी तीन चार साल हैं; उन्वे, -्रार्यायक प्रसमानता का निवारण कर दिया जाये, नहीं तो बाज़ी हाँय से निकल जायेगी।

यह सोबने की ात है कि हम क्या करें। बहुत बातें होती हैं। बीज, सि याई, ब्बाद भौर फ़िनांस की बात होती हैं। हन सबके बारे में जो कुछ हो सकता है, वह सरकार करती है, भ्रदे छंग से श्रोर श्रपने तंन की मार्फत करती हैं। मगर जो बेसिक सवाल में, वह है देहातों मे श्रारिक श्रसमानता। श्रार्थिक श्रसभानता से चारों श्रोर श्रसुंगेष है । मलिकों को भी ग्रौर छोटे किसानों श्रोर बेत-मजदूगों को भी, स लोगोों को जो एक तरह का संतोष होना चाहिये, उनको जो सिक्यूरिटी श्रोर शं ति होनी चाहिये, वह श्राज नहीं हैं । देहातों ेें एक विए कोटक परिस्यिति हनी हुई हैं, जो कि घहरों में भी मोजूद टें हम नहीं जानते कि इस विस्फोटक परिस्थिति से का श्राग भड़क उठेग़ो ।

विनोबा जी ने सारे हिन्दुस्तान को एक गम्मीर चेतावनी दी है। वह तो भूदान श्रोर ग्रामदान की बात करते हैं, जो कि घायद हमारी गवर्नेंटंट को पसन्द मी है। कई लोग उसको पसन्द करते हींगे, कई नही़ीं करते होंग; कई लोगों की उसके प्रति भ्रद्धा होगी, कई लोगों की नहीं होगी। में उसका समर्थन करने के लिये यहां बड़ा नहीं हुग्रा हूं । में तो सिरें यह चाहता हूं कि जो सवाल विनोबा जी ने देश के सामने रखा है, उस पर ताकीद प्रोर जल्दी से सोचना चाहिये म्रोर छन तीन चार साल की मर्यादा में जो कुछ भी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें भोर पंचायतें कर सकती हैं, उन सब को वह जल्दी से जल्दी करना होगा, नहीं तों इस देश में क्या होगा, यह समक्षना मुश्किल है ।

कई माइयों ने कहा है कि हमको बाद नहीं मिलती है। । हमारे बाष मंधी ने मी एक

ठ्याख्यान देते हुए कहा कि किसान जागा हैं; वह बाद मांगता है मोर हम दे नहीं सकते हैं। मगर श्रभी एक माननीय सदस्य ने यह चेतावनी दी हैं कि जो खाद परदेश से प्राती है, हम जो कैमिकल मंन्थीर बनाते हैं, भ्रगर सिर्फ उसका इस्तेमाल किया गया, तो जमीन को नुक्सान होगा। में ब़ास तौर पर यह कहना चाहता हूं कि श्री जगजीवन राम, हमारी राज्य सरकारें, हमारी पंचायतें किसानों को क्यों नहीं कहती हैं कि देहातों मे उनके पास मनुष्य का मल है, पशु का मल है घ्रोर वनस्पति का कचरा पड़ा है, पत्ते या श्रोर जो कुछ चीजें हैं यह सब चीजें इक्ट्टी करो तो कोटि रपये की ख्वाद श्रापके पास देहात में मौजूद है, कोई उसने दाम भ्रापका नहीं लगना है । में भ्रदब से कहना चाहता हूं कि हनग्रार्गेनिक खाद के लिये श्रापको जो कुछ बनाना हो वह बनाप्रो, जो लगाना हो वह लगाश्रो, मगर में यह यकीन के साथ मानता हूं कि हमारे देश के ज्यादातर जो किसान है वह गरीब है भोर वह किसी हालत मे इनश्रार्गेनिक खाद को बरीद नहीं सकते हैं। उनको यह मिलने वाली नहीं है । उनको मिलने वाली यही खाद है कि जो भपने हाथ से श्रपनी मर्जी से देहात में वह बना सकते हैं। यह हमारे पास बड़ा धन है। हमारे देश मं धन क्या है ? हमारे देश में घन हमारी भूमि है घ्रोर हमारी मानव-शक्ति है। हमारे पास पैसा नहीं है मगर हमारे पास मानव शक्ति है। एक बाजू पर हमारे कोटि लोग रोते हैं कि उनके पास बेती करने के लिये जमीन नहीं है, दूसरी तरफ काफी जमीन पड़ी है, भूमि पढ़ी है, वह ग़्रोती है कि उसकी सेवा करने के लिये कोई किसान नहीं है। यह दोनों का संयोग होना चाहिये पोर इन दोनों के संयोग से काम हो, कोई भी करे, विनोबा करें या कोई करे, भूमिदन से हो या किसी भी तरह से हो, लेकिन यह होना चाहिये। इसके साप में बाल मंत्रालय से प्रोर ब्वाय मंती से विनती करता हुं कि यह एक बड़ी से बह़ी समस्या की भोर बिनोबा ने घ्यान दिलाया है । उसको ध्वज में. रखते हए जो कुष्ट जल्दी से जल्दी
[श्री यासिक]
हो सके बह करें ताकि छस समस्या का जल्दी से अल्दी निपटारा हो आप ।

## 16 hra

भो जु० राभपषो राब (करीमनगर) : सभापति जी, में छस मिमिस्ट्री की बनावट पर मुबारकबाद देता हूं। इस 广ें एक तरफ श्रनुमष भी है श्रोर साथ साष युवक भो हस नें हैं । घ्रमुभव को श्राप बाबू जी के स्वरूप में देख सकते हैं श्रोर युवक को ध्राप णिन्दे श्रोर गुखपद के स्वहूप में देख सकते हैं। छन दोनों इंक्तियों के सम्मेलन से मझे ध्राशा है कि इस खेती के मैदान में जो स्तब्धता है वह हट जायगी घ्रोर एक घ्रच्छी स्थिति इस नें ग्रायेगी। डस देश की श्राबादी का 75 प्रतिशत खेती पर निर्भर है। खेती उनके जीवन का श्राधार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा जो श्राम हो गई तो किसानों के बच्चे भी पढ़ने लगे। लेकिन इस पढ़ने का नतीजा ऐसा हो गया कि जब वसवीं या 12 वीं या हायर सेकेंड्री वह पास करते हैं, तो किसी प्राहमरी स्कूल के घ्रष्यापक बमने के लिये या किसी श्राफिस में एल० डी० सी० या यू० डी० सी० बनने के लिये श्रर्जी देते हें श्रौर वह्ह खेती पर भपने जीवन को निर्भर रखना पसन्द नहीं करते। जो टेकनीशियन्स हैं उनकी हालत तो पूछिये मत । वह तो जाते है तो बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर जाते हैं घ्रौर एक इमपरसेप्टिबल ट़ांसफार्मेशन श्राफ सेक्टर, ऐम्रीकल्वर सेक्टर से नान-ऐग्रीकल्चर सेष्टर में हो रही है। खेती के उत्पादन पर इसका बहुत ज्याबा प्रभाव हो रह है। एक जमाना ऐसा भा जायेगा घ्राप श्रगर इस एक क्डस को नहीं त्रोकगे तो, कि जसे विदेश जाने के लिये विर्धारियों को स्कालरशिप दिया करते हैं इसी तरीके से बेती करोे वालों को भी खायद स्काकलरशिष वेनी पड़ेगी धौर हतना ही नहीं बहित कौर छसका खेती के उत्पादन पर जो प्रभाब होगा उसके परिणाम में यह पी० एल० 480 जो है यह् तब काफी नहीं होगा, घौर इससे उबल पी० एल -480 पर घाधारित होना पड़ेगा। इसीिये इस एक्जई्स को

रोकना जहरी है । मैं समझ्षता हू कि बेती को इस मुलक में जो गोरव प्राप्त होना चारिये वह पाँन महीं हो रहा है हूसीलिये वह तऱजीहै देते हैं, सी रपये श्रोर उेढ़ सी रुपये की तनस्काह को, उको वह ज्यादा श्रच्छा समझते हें बनिस्बत बेती के। इस भयंकर स्वस्रंप को श्राप किसी तरह से रोकें। बह्ह जो तालीजयाफ्ता तबका है वस्ट घेती को मीची नजगें से देखता है। इस स्थिति को जब तक प्राप नहीं बदलेंगे तब तक उत्पादन भं वृधि में समक्तता हूं कि ज्या दा नहीं होगी ।:

फ,टटलाहजर का जहां तक सवाल है, खेती का ज्यादातर दारोमदार हस खाद पर है घ्रौर एक जमाना ऐसा था जब कि किसान को यह् समज्रा जाता था कि बहुत नदामत पसन्द्र है भोर यह खाद दस्तेमाल नहीं करता । जब तक कि इस खाद का प्रत्वक्ष स्वरूप बह् श्रपने चक्ष से नहीं देखता उसको तृप्ति नहीं होती घौर वह उसको छस्तेमाल नहीं करता। लेकिन श्राज हालत यह है कि जितनी भी खाद हम प्रोए्यूस करते हैं उससे उसकी ज़हूरियात उसा हृद तक पूर्रं नहीं हो रही हैं जितनी कि वह ह्स्तेमाल कर रहा है प्रोर 66 प्रंनशत उसका हमको ब्पंर्ट करना पढ़ रहा है। ड्त मुलक में फर्विलाइजर फैक्ट्रियाँ जो स्थापित हो रही हैं वह ग्रक्सर इन्पोरेँ ग्रमोनिया लिंत्रिड पर बेट्ड हुप्रा करती हैं। इसके बाबत मैं यह कह्ना चाहता हूं, यह पालिसी का मैटर है, ज्यादातर हंंडिजनस मैटर्स पर, कोल बेस्ड फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज भ्रपने यहाँ स्थपित होनी चाहिये। इम किलनिसे में मैं एक बात घंर कहना चाहता दूर कि रामगोंडम् में जहां पर कि कोल भी है, बाटर भी है, बिजली भी है, जहाँ ट्रांसपोर्ट की कोई समस्या भी नहीं है, द्स ह्रालत में वहाँ पर एक फर्टिलाइ्जर फैंद्ट्री कोल बे स्ड भ्रगर कायम की जाय तो मैं समझ्नता हूं कि किसानों को बहुत फायक्ष होगा घ्रौर उसकी खवत भी वहीं होगी।

समापनि जी, टिसचाई जो है, में लो इसको स्लेती का प्क हूसरा माम समझता हैं। लिखाई

के बगैर कोई सेतो नहीं है। ग्राज तक हमारी भारत सरकार ने बड़े बड़े प्रेजेक्ट्त बहुत से बनाये हैं जिसमें करोड़ों ऊुया खचां किया है, जिसमें समंय मी बहुत लगता है, टेकनिकल नो हाउ की थी जएँख होती है घ्रीर दस बारह साल के बाद बह छस्तेमाल में भाते हैं। फिर उसको संभालने मौर डेवलप करने में भी बहुत पैसा लगाना पड़ता है । छसके बजाय घगर माइनर इरोंशेशन की व्यवस्था भ्राप करें जैसे ट्यूबवेल्स हैं, कुएं हैं, कम से कम हर एक किसान को एक एक कुग्रां प्रोर एक पर्पिग सेट मीर बिजली का भ्राप इन्तजाम कर दें तो मुशे भाष्षा है कि यह जो ग्याज बढ़डी हुई भ्राबादी को बिलाने के लिये हमारे पास ग्रन्न की कमी है, यह समस्या दूर हो जायगी। f समझ्नता हूं कि इस बढ़ती हुई श्राबादी के चैलेंज को हम उसी वक्त एंक्सेप्ट कर सकते हैं जब कि एक एक किसान के लिये एक कुंभ्रा ग्रंरर एक पर्पिग सेट का इन्तजाम हम कर दें । यह् भापका नारा होना चाहिये। इससे भाप को पर्याप्त भष्त की प्राप्ति होमी।

एक दूस्ररी बात जो घापद इस खाय मंत्रासय के इल्म में नहीं है, उसकी तरफ में ध्यान दिलाना चाहता हैं। एक चर्ड काप मी है जिसको मई के महीने में तैयार किया जाता है। मई का महीना ऐसा महीना है कि जब पार्ना पीने को नहीं मिलता भ्रजर भाप उस वक्त पार्ना का इन्तबाम कर दें तो जहाँ दो एकड़ में जो पैदावार निकलती थी वह एक ही एकड़ में पैदाबार होगी। उसके लिये बाद के बषें की भी जरुरत नहीं है। केवल पानी भाप दे दें तो मे कहता हूं कि उबल पैदाषार भापकी हो जासेगी। खास करके बाबू जी की दृष्टि में वह माना चाहता हूं कि इस समस्पा को भ्राप बता दृष्टि से लें भौर ज्यादा से ज्यादा कादाब में कां बनाने के लिखे फंड्त एलाट करें । कुएं देने के लिये प्राप समितियों को जो पैसे दिया करते हैं, उनको पैका देने के बजाय ऐसी एसेन्सी कायम करें, सैसी कि इणउस्ट्रीयन सैष्टर में चर्प इन्स्द्रीयनिस्ट्त को मकान

बना कर देते हैं खोर बिबसी वेंे हैं। उसी तरह से भाप इनको कुएं बना कर दीजिये, पर्पिग संट्स बीजिये, विजली बीजिये। मैं भ्रापसे यह दरख्बास्त करता हूं कि भाप बत़े बड़े प्रोजंक्ट्त की तरक मत जाइये, बस्कि दर्गर्ष्षन के लिये ज्यादा फण्ड़स दीखिये, उनको कुएं बना कर दोजिये ।

प्राइत्रेज के बारे में मुर्दे एक बात कहली है। मान्ध प्रदेश में, अहां से में भरता है, बहां पर ₹स साल बसूसन मूंगफली, मिर्य, तम्बाकू की बम्पर काप है, लेकिन इनकी प्राइसेत्र इतनो षट गई हैं कि किसान की ज्रपनी बो मेइनत है, उसका ओो वैसा लगा है, उसके बराबर भी उसको कीमत नहीं मिस रही है। यहा एक बहुत भपंकर स्वस्प है। में भापको एक जिन्दा मिसान्ल वेन होंत्रोप बहां पर एक रुभये किलो किलता है, जब कि प्हां पर पाँच रुपे किलो मिलता है । प्रो््यूसर की
 चाहे वह मूंफफली हो, बिली हो या फोई भी चैल हो, उबते कासकार इस नतीसे पर प्हुंच गया है कि म्रागे घलकर अभय पायह मार्केट में इल कीजों की कमी पायेंगे, उस वक्त फिर घाप कुछ की नहीं कर त्रेंमे। एलकी चंबों की कीमत बढ़ाने के लिये कोई की नहीं सोचता है क्योंकि भाज का किसान भनषड़ है, डिसमार्गेनाइण्ड है, वहृ मापको स्ट्राइक का नोटिस नहीं दे सकता है, प्रोटेस्ट नहीं कार भकता है, डिमसटट्रेट नहीं कर सकता है, ख वजहा से वह् ने गलेक्टंड कम्पूनिटी बन गया है एँा नहीं मोबा जाना बाहिये ।

प्राज की दृनिया में यहां पर जों प्रे स बंडता है, उनके लिये दो घम्द भी लिब्बने की कोंशिए नहीं करता है। भन्तर्राज्यीय समस्पामों पर घनेकों छोटे छोटें पाटिकल्ब प्रष्वारों में निकलवे हैं, वियतनाम पौर होोई पर
 कीमतें किरने के बारे में कोई कहीं लिखता

## [श्री जु० रामपपीराब]

दिल्ली में घ्रगर डी० एम० एस वाले एक लिटर दूध की कीमत पर दो पैसे बढ़ाते हैं तो दूसरे दिन श्रख्बबारों में उसके खिलाफ़ एडिटोरियल्ज निकलते हैं, प्राइस रेज़िस्टेंस कमेटीज़ कायम होती हैं भ्रौर मेरे दोस्त बनर्जी साहब जैसे लोग उनकी सदारत करते हैं, लेकिन हस मामले में कोई भी प्रेस वाला कुछ नहीं लिखता । मैं उनसे श्रपील करता हूं कि इस खास समस्या पर एक-दो शब्द श्रवश्य लिखें।

पांज कलं के जमाने में स्माल कार प्रोंजेक्ट्स की बहुत चर्च होती है, मगर स्मालं ट्रेक्टरं यूनिट कायम करने के लिये कोई योजना नहीं हैं। जब तक श्राप स्माल ट्रेक्टर यनिट्स पब्लिक सैक्टर में कायम नहीं करेंगे, छोटे ट्रेष्टसं किसानों को नही पहुंचायेंगे, यहाँ पर खेती बढ़ नहीं सकती ।

हमेशा इसी सदन में जब कमी एग्रीकल्चर की डिमाण्ड पर बहस हुग्रा करती है, फाप्स की छंपोरेनेन्स के लिये हमेशा मुतहदा ग्रावाज़ उठाई जाती है कि काप घ्योर कंटिल का इंशोरेन्स करें। मुझ़े याद है जगजीवन राम जी ने कहा था कि छस सिलसिले में हम एक्सपेरिमेन्टल तीर पर देख रहे हैं, उसके बाद सारे भारत में छसका इत्तलाख होगा। में मंनी जी से ग्राशा करता हूं कि श्रपना जवाब द्येते वक्त वह इसके बारे में हमको सूचित करेंगे ।

श्राखिर में, में मापको किसान के दो शब्द घुनाना चाहता हूं-

छृषि सकल परिश्रमल् कीलू चील, सस्परिश्रम् वाणिज्य साधनम् बू । पखिल वाणिज्यमुलू श्री काट पटलु, भीय भोगोपलविकि जीवकर ।

I will try to explain it. Agriculture is the key to industry and healthy industry. It gives impetus to the trade and commerce. It is the trade
and commerce that brings wealth and it is wealth that brings peace and prosperity to the nation.

बाबजी, प्राप इन घाहदों को घ्रपने मंत्नालय में छन्सक्राइब कराइये । छतना ही नहीं, भ्राप चा़े खाद्य मंत्री रहें या न रहें, इसको भ्रपने टंबिल पर लिखा लीजिये, ताकि जो भी मंन्री. श्राये, उसको देश का इमेज प्रोजेक्ट करे कि यह मंन्नालय किसानों की भंच्छाई के लिये, बहुबहूदा के लिये काम करता है।

DR. KARNI SINGH (Bikaner): After some years, the food debate is being carried on in this House in a relatively happy atmosphere. I think 90 per cent of the credit for this must go to God....

SHRI PASHABHAI PATEL: One hundred per cent.

DR. KARNI SINGH: And 10 per cent must be shared by Shri Jagjivan Ram and Shri C. Subramaniam who laid the foundations, in my opinion,. .

SHRI JAGJIWAN RAM: The hon. Member is very unfair to the Indian farmer What about the Indian farmer? This shows the whole thinking.

DR. KARNI SINGH: All right, I shall correct myself and say that 90 per cent of the credit should go to the farmers and to the Ministers and 10 per cent to God.

In spite of a very good year when we have a bumper crop of 95 million tonnes, there is a shortfall of 7.5 million tonnes which will have to be obtained from other countries. I feel that we are very fortunate this year with good rains. But we should not be so complacent as to think that next year will also be an equally good one. Therefore, the preparations for creating buffer stocks should take place from. now onwards. I have a feeling that if we
do not take into account the phenomenal increase in population which the Minister in charge of Family Planning tells us will be approximately 13 crores in the next ten years, then in spite of bumper crops, a.time may come when we shall face famine conditions even in a very good rainy year. I feel that the Food Ministry and the Family Planning Department will have to work together to find out ways and means of increasing food production and also keeping down the increase in population.

It is a matter of great regret that even today, many years after Prime Minister Nehru gave an assurance to the House that India would be selfsufficient in food in a very short time, we are still extending our hands with a beggar's bowl before other countries for food aid. It is a matter of great shame for a free country like ours, for a self-respecting country like ours to depend on other countries to help us out of our food situation. I feel that any country which depends for food on another country must essentially make its foreign policy to some extent subservient to the giver-country. Let us be clear about this in our mind that no matter what a giver-country may have to say, they will always have some motive behind the help that they are giving. If America gives us food aid, it is perhaps to keep India out of the camp of the communist. But I feel that India must within a very short span of time become selfsufficient in food and gain her selfrespect which is her rightful due.

If we look at the agricultural potential of the country, 80 per cent of India's population is engaged in agriculture and allied pursuits, which means that about 400 million out of 500 million Indians are directly dependent on farming. 54 per cent of the national income comes from this source alone and the bulk of it is consumed within this sector, leaving a relatively small disposable surplus. This proves that the productivity of
this sector is appallingly low. I can quote some figures in this connection in ergard to the per capita arable land. Japan, in terms of hectares of arable land per person, is having 0.06, Netherlands 0.08 and India 0.35 which means that we have much more land at our disposal. But if we look at the national income per hectare in terms of US dollars, we shall find that Japan produces 1055 while India does only 90 . I feel that in spite of the fact that we have so much more land we are still not producing enough wealth. Therefore, I suggest that we should do something in this direction.

The question of solving the food problems is, I am sure, understood and known to everyone in this House today. But I do feel that we have to examine some of the figures placed before us both by Government and by various departments. Let us examine the figures in relation to irrigation progress. The irrigation potential created from major and medium schemes in 1967 was 43 million acres; area irrigated from major and medium schemes was 40 million acres; the gross irrigated area from all sources was 88 million acres and India's total irrigable area is only 187 million acres out of a total cultivable area of 480 million acres and area under actual cultivation of only 387 million acres. I agree and concede that the irrigated area has gone up by 57 per cent, which is very good, but I do feel that something more has to be done in this direction.

I feel that irrigation projects like the Rajasthan Canal, Narmada ana other projects will have to be given higher priority to see that more water is available so that the fertilisers can be put to better use.

Looking at the question of irrigation facilities, I feel there is a great deal of scope in our canal systems which can be given higher priorities. Tubewells in villages have proved a very great success. I can tell you
[Dr. Karni Singh]
that there is one tubewell that is found in Rajasthan somewhere around Jodhpur which is giving about $2 \frac{1}{2}$ lakh gallons per hour. It is virtually an artesian well. I feel that tubewell boring work has to be done there to see that more such wells are ha nessed to greater productivity of food.

Then lakes and bunds and perhaps at some future date the use of artithcial rain and the use of desalination as a result of which we utilise sea water for our irrigation purposes will have to be examined by our research teams.

I feel that perhaps one of the most important things which requires our attention is fertilisers. I have had the honour to serve on the informal commitee of the Planning Commission when Shri Lal Bahadur Shastri was our Prime Minister. I remember a very interesting discussion on food there when at that time Shri C. Subramaniam was the Food Minister who took up cudgels for intensification of the production of fertilisers and another Minister who at that time was a member of the Planning Commission strongly fought against it. But I am glad that the emphasis on the use of fertilisers in our country is now increasing. It is a very helpful sign.

### 16.24 hrs .

[Mr. Deputy-Splaker in the Chair]
I feel that we should have a look at some of the figures Government have brought out and also the fertiliser statistics compiled by the Fertiliser Corporation of India. If we look at the per hectare use of fertiliser in the country and compare it with that of some other countries of the world, we will realise that we are right at the bottom of the ladder. The Netherlands which leads in this respeet has 581 kg ., New Zealand 521 kg ., US 70 kg ., the USSR 24 kg and India, a bare 8 kg . If we analyse the per cappla use of fertilisers, the Netherlands is $\$ 5 \mathrm{~kg}$., New Zealand 160kg., the USSRs 24 kg ., the US 57 kg . and

India's, a bare 2 kg . If we take 3.4 kg . which is the figure now given to us, I can still say that it is not enough and a great deal can be done in this :egard.
If we come to the fertiliser production in the country, there are now 6 public sector and 4 private sector factories producing nitrogenous fertilisers with their total annual capacity at $7,61,000$ tonnes. These are not the actual production figures; I am not quite sure exactly how much we are producing-I am told it is about half. Two new projects have gone ino production in 1967 and 1968 and two more are due to be commissioned, which is, of course, a very happy situation. But I feel there are some other places where fertiliser factories can be set up, for instance, in Hanumangarh in Rajasthan where we have gypsum, coal and water very easily accessible. A factory can be set up in the public sector there.

## $16.25 \mathrm{~h}: \mathrm{s}$.

India is a country which has to go in for large-scale mechanised farming.

SHRI RANGA (Srikakulam): There are millions of peasants to be employed on land. There will be only unemployment.

DR. KARNI SINGH: I think if we have population control, unemployment will be solved very shortly.

In mechanised farming, the question of land ceiling has to be weighed against food production. This is a problem which I feel Mr. Jagjiwan Ram today and perhaps Mr. Ranga tomorrow will have to solve. In the Soviet Union, the people who started the communist movement had 27,000 tractors in 1928; in 1965 they have 16 lakh tractors. About 12 or 15 years back we were able to buy a tractor in this country for Rs, 8,000. Today the same tractor costs three times that price.

Coming to the question of yield, intensive cuitivation, it is important for us to see what we have achieved.

The question of producing more food from a small amount of land by intensive cultivation has to be very carefully examined by us. If we look at the flgures of yield per hectare, in rice and paddy for Italy it is 4,000 kg., USSR $2,600 \mathrm{~kg}$., and India, again right down in the ladder, $1,310 \mathrm{~kg}$; in wheat production we are somewhat better. For Italy it is $2,200 \mathrm{~kg}$.; USSR 850, which is a little less than India, and India 910 kg.

I feel that the intensification of cultivation with the use of these new seeds and oher means must be explored. While on this subject of new seeds like the Mexican wheat and hybrid bajra, I would like to mention that there was a report a little while ago about some rust or diseas that was found in hybrid bajra in Haryana and oher areas. This, I was told, is lethal or dangerous, and created a great deal of fear in the minds of people who consume this food. I sincerely hope the Minister will be in a position to explain to the House how he will be able to warn the country of the dangers from this poison.

I would repeat that the backbone of any country is food. We must solve our food problem before we can think of anything else. Over and above anything else, if India is to regain her self-respect in the rest of the world, then food self-sufficiency has to be achieved by us in the very near foreseeable future.

घो गा० बं० वेक्रमुब (पोरंगाबाद): उजाष्यक्ष महोदय, पाष देश्र के भन्बर हृव की समस्पाभों के बारे में जो चर्षा हो रही है उत्र के सम्ब्लक्ष में मैं बाल्य मन्तासय के मन्नी मझ्रेद्या पौर उसके साषिबों को बसाई बेता
 लीठरहिप है, बह ऐंते क्ती यहां पर बंढे

हुये हैं जोकि कृषि के प्रश्नों को समसमे वाले हैं, एक प्रकार से दिल की घड़कन को जानने वाले हैं। लेकिन इस साल कृषि की पैदाबार में जो काफी बढ़ाबा हुप्रा है, 95 मिलियन टन्स का जो हम घन्दाज करती हैं, उन्हीं रिपोटों में यह भी कहा गया है कि इसका कारण है इस साल की वर्षा, यानी नेषर के हालात को उससे सम्बद किया गया है । पाज र्भा हस देश की कृषि बहुत बड़ी माबा में नेचर पर निर्षर करती है । भाज देखा के प्रन्दर कृषि के लिये नये नये तरीके प्रपनाये जा रहे हैं घोर यह कोशिश्रा की जा रही है कि कृषि को साइंटिफिक रूप दिया जाये, एक ऐसा भाधार दिया जाये जिससे हम सेत्फ सफीशियन्ट हो सकें मोर सन् 1970-71 का जो टार्गेंट मुकर्र किया गया है वह धहीब हो सके। देश में इस क्षेत्र के घ्रन्तर्गत जो नये नये प्रयोग हो हों रहे हैं, जो संस्थायें काम कर रही हैं उनके काम को देखने से विश्वास मी होता है । मैं हाल ही में पंजाब कं: लुधियाना यूनिर्वस्टी विजिट करके क्राया हूं

में कर्नाटक छेयरी से होकर प्राया हं भ्रोर वहां के जो वेज्ञानिक रिसर्च का काम कर रहे हैं उस के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि उन्होंने दिल बोल कर जान डाली है भोर इस काम में बह सराइनीय प्रयत्न कर रहें हैं। लेकिन उस के साथ साथ सरकार को इस बात की मी व्यवस्था करनी चाहिए कि यह तो रिसर्च का काम होता है वह्र श्रिक्टिकी भाम किसानों के बेतों वक पहुंच सके। लेकिन मुमे लेद के साथ वह चीज कहनो पड़ती है कि जो एक्सटंसिव स्रबिसक हैं चाहे बह स्टेट की हों या सैंटर की हों वा ठीक बंग से काम नहीं कर रही हैं। वह डोण जो हमारे साइंटिस्ट्स पौर किसानों में पाया बा द्रा है वह जोश हमारी स्बिसज में केलने को नहीं मिस ख़ा है। यही कारण है कि धमी तक देश में फोई 5 क्रीसीी ही
[ध्र भ $\circ$ ० दा० देशम स]
ऐसे बड़े बड़े फार्म्स हैं जहां कि यह श्रार्गेनाइण्ड खेती होतो है श्रौर वहां यह न्यु टकनीक घ्रोर खेती करने का रीसैंट एंडवांस तरीक़ा पहुंच गया है लेकिन हिन्दुस्तान के भन्दर जो भाम किसान हैं घ्रोर वह बड़ी संख्या में गांवों में हैं श्रोर बहुत छोटे छोटे उन के खेत हैं यह न्यु टैकनीक श्रोर छम्प्रूवमंट्स उन तक श्रभी तक नहीं पढुंच पाये हैं । इसलिए हम दावे के साथ भ्भाज नहीं कह् सकते हैं कि हमारी कृषि में यह जो युग शुरू हुश्रा है, जो न्यु इम्प्रू०्ड टंकनिक दरियापत हुई है वह गांवों के किसानों तक पहुंच गई है । श्राज जहूत छस बात की है कि यह न्यु टंकमीक श्रोर इम्पूण्ड मैथड्स श्राफ़ कल्टीवेशन उन श्राम छोटे छोटे किसानों तक पहुंचाये जायें ।

जहां तक किसानों को उन की उपज के दाम देने का सवाल है वह उन्हें महज इंसेंटिव को ही दृष्टि में रख कर उनको उपज के दाम न दिये ज यें बहिक वह श्रायन्दा भ्राने वाले 10-15 साल का भ्रंदाज़ा करते हुए दिये जाने चाहिएँ' कि कंसे किसानों में स्थिरता लांई जाय। उन को हस बात का लिहाज रबत हुए फसल के दाम दिये जायें ताकि उन की नये नये साधन घोर घम्पूब्ड मिथड्स श्राफ़ कल्टीवेशन घ्रपनाने की क्षमता बढ़ सके, नये नये इम्प्लीमेंट्स, कृषि के उसत भोजार भादि वह बर्र द कर भ्रपना सकें। उन्हें उपज के दाम जो उन के द्वारा कृषि के लिए खर्चा किया जाना हैं उस से श्रधिक मिलने चाहिएं। लेकिन मुक्षे दु:ख के साथ यह कहना पड़ता है कि एप्र. कलचरल प्रइसंज़ कमिशन ने यह् दृष्टि भपने सामने नहीं खक्बी है भौर यह् कारण है कि भाज उस की वजह से किसानों का गला घुट रहा है। भाज हालत यह हों रहं! है कि भ्रगर किसानों की उपज के दाम दो, चार भैसे बढ़ देते हैं तो यह हीवा कैदा होती है कि बने बालों का क्या हो r ?

कंज्यूमर्स का क्या बनेगा ? मैं समझ्तता हूं कि दूसरे बहुत से ऐसे डिपार्टंमेंट्स हैं वे कुछ योजनाएं हैं जिन में करोड़ों रुपया जाया हो रहा है । भाज हम उन बाने वालों के लिए सबसिडी के रूप में कुछ सुविधा दे सकते हैं। यह बात यक़ै नी है कि जन तक श्राप किसानों को यथेष्ट प्रोत्साहन नहींदेंगे मोर उन्हें इस योग्य नहीं बनायेंगे कि वह दम्पूव्ठ हाई रिह सीड्स आ्रोर कृषि के नये इम्ल्लीमंट्स खरीद कर न्यु टैकनीक श्रपना सकें श्रोर उसके बाद भी उन्हें कुछ लाभ हो तब तक यह काम नहीं बनेगा । भब नेचर ने साथ दिया ध्रौर एक संल हमारी भच्छी: फसल श्रा गई तो महज इसी से हमें संतें स नहीं कर लेना हो $T$ भ्रपितु हमें कई सालों के लिए कृषि उत्पादन में उत्तरंत्तर प्रताति लॉने के हेतु किसानों में स्थिरतं पैदा करनी हेंगी । हस के लिए श्रायन्दा श्राने वाले $5-10$ साल का श्रन्दाजा करते हुए कि किसान्न नये नये तरीके बेती के कंसे श्रपना सकें, जो खेती के नये नये उ़्मत साधन हैं उन को बरीदने की ताक़त कीसे बढ़े, इस को ड्यान में रखते हुए हमें किसान को उस की उपज के दाम देने चाहिं प्रोर वह दाम उस के द्वारा किये जाने वाले उस सब बर्चे से ज्यादा होने चाहिएं। मुक्षे बेद के साथ यह स्वीकार करना पड़ता है कि श्रभी हम वह् स्थिरता उनमें नहीं ला सके हैं । भात्म निर्भरता का लब्य श्रभी हमें प्राप्त करना घेष है। यह पी०एल० 480 हमारे भारत देश के ऊपर एक नहूसत है भोर यह हम सब के लिए एक बड़ी बदनामी व घर्म की बात है । यह हमारे देश के उपर एक कलंक है भौर हम सब की यही कोशिशा होनी चाहिए कि इसे जल्द से जल्द हम मिटायें । मैं धी जगजीवनराम भोर fिंदे साहब से प्रार्यना कहंगा कि वह इस समस्या को जोकि घभंभी तक हल होनी शेष है कामयावी के साय हल करने के लिए सभिय फ्रिदम किसानों के दु:ब्ब, दर्द को दूर करने के लिए उठायें क्योंकि ऐक्षा किये बक्गर हमें फा.मयांबी मिलने बंती भहीं हैं।

किसान की सारी बेती श्राज निसर्ग पर.हैं, धृवा श्रोर वानी पर हैं। भभी हाल ही में हमनरे महाराष्ट्र में गुजिस्ता महीने कुछ्छ हिस्सों में एक, दो तारीब को घ्रोले (रसे थीः उसंके परिणामस्रूप करोड़ों रुप का नुक्सान हुप्रा। वहां किसानों ने फसल उसारें के हेत् ब्बाद प्रोर सिसाई पर काफी पैसर खर्षा किया था लेकिन ऐन वक्त पर वह फसल भ्रोले वड़ने से पर्बाद हो गई प्रार करोड़ों हुगये का किसानों वा नुकसान हो गया। गबनंमेंट को हस ब्ञारे में किसानों को कुछ प्रोटेकशन देने की व्यवस्था करनी 『णिये प्रोर ₹सके लिये कोव एँंय्योरेंस स्कीम की व्यवस्था कर्नी जरूर्ं है । श्रत्र इस स स जंसे प्राभतोर पर फसल श्रच्छो हुई हैं,वैंसे हर साल के लिये यहा नहीं कहा जा सकता हैं कि किसानों के लिये शानदाग समय काते वाला है। इसी ये किसानों को यह कोप इं ज्योरेंस स्कीम की भुविधा देनी चाहिये प्रोर इसे जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिये। भारतववर्ष का इतिहास इसक गवाह हैं कि कहीं तो फसल श्रच्छी होती है जः कि दूसरे प्रान्त में वहा गड़जाती हैं। एक खेत में घ्रोले पड़ जाते हैं जा कि दूसरे बेत ठीक रहते हैं । हमें इन तमाम संकटों का मुकाः का करना हैग प्रोर उसके लिये प्रावश्यक कदम उठने होंगे । यह एक ड़ी प्रहम सभस्या हैं जिसका कि समाधान हूमें जल्द में जल्द करनां हैं।

केषिटि फंसेलिटी के बारे में में कनन। चाहता हूं कि जिस तरह की केषिट केसिलेडीं ट्रेडि ा हंड्ट्र्रीज को भिलती हैं बंसी सहूनियत केषिट की किसानों को नहीं मिलती हैं । घंब्स्र्रीज को कई गुना श्र्रिक केषिट विया जाता है। इस के प्रलावा किसानों को यह केष्टि हासिल करने में 1 से लेकर 12 परसैट तक रेट:पाफ इंटररस्ट देना पड़ता है। सूंकि वह केषिट उन्हें सीषा नहीं मिलता है, बीच में कोरापरेटिम्स भी चार्ज करती हैं इसलिए वह रेट श्राक झंटरंस्ट रेशिट के बास्ते

बढ़ता जाता है। इस के भलावा उसे हासिल करने के लिए फारमेंल्टिज हतनी रक्षी हैं कि किसानों को ड़ी दिककत होती है घोर उस के तरीक्र को सादा हताने की जहरत है । किसानों को इस ठंग से केषिट दिया जाय कि वह उन तक प्रासानी से पोर कम व्याज की दर से पहुंच सके। वैसे में यह चीज साफ कर देना चाहता हूं कि में कोमापरेटिठ्स के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन कोभापरेटिम्स की स्कीम में एक चीज़ देखने में श्रा रही है कि किसानों में जो भ्रसरदार व्यक्ति होते हैं उन को ही यह लंन प्रादि मिल पाता है लेकिन उन हजारों छोटे किसानों को जोकि स्मोल लैंड होल्डसं हैं वह इस से वंचित रह् जाते हैं क्योंकि उन का श्रसर नहीं होता है प्रोर श्रफसरों तक उन की पहुंच नहीं होती है। इसलिए इस ता को देखने की रूरत है कि श्राज हस के डट फंसेलिटी से जो 70 प्रतिशतः किसान लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं प्रोर यह कि उन को यह कर्जा वक्त पर नहीं पहुंच पतता है भौर خेग्ट श्राफ इंटरंस्ट बहुत प्रधिक होंता हैं तो हन iब ब्बराबियों को सरकार को दूर करने की प्रोर पा उठाना चाहिए।

ऐनोमल हस्बैडरों के बारे में मुले यह्त् fिवेदन करना हैं कि हमें एक ऐसा ठंग श्रपनाना चाहिए तांकि हभ सीमन को कई सालों के लिए प्रीजर्व कर सकें। भ्रगर एक ही प्रज्छे वं तगड़े बुल का सीमन काफी अम्बे घर्े के लिए प्रीजर्ष कियां जाय तो वह् ज्यादा का दे सकता हैं बनिस त इसके कि हु ह्जारों प्रोर लाखों की तनाद में बुल रक्लें। जहरत हस घात की है कि वैंटीरैमैरी डिस्पेसरीज़ था जो ऐसी दूसरी संस्थाएं हैं वहा पर ठीक छंग से काम किया जाय श्रोर थह सीभन प्रोजर्ष करने का सही ठंग मषनाया जाय ।

हुस के घ्रलावा हमारे देग में सरकारी उिपार्टमंट्स्स भ्यलग भरता कम्पार्टैमैट्स की मानिन्द्ध काम करते हैं। जैंसे : ऐंग्रीकल़त्वरण

ज्विपटंटंटें है, कोग्रापरेगान जिवाटंमैंट है पौर उस के साथ वही हर्रीतेश्रन ऐंख पाषर है। वृषि मंत्रालय के साथ कों्रापरेटिव को जोड़ा गया वह " हुत मच्छी दात है, वैंटीरेनेंरी को जोड़ा गया । लेकित मेरा कहना है कि इन के बीच कोमारडिनेशन ठीक ठंग से होनाना चाहिए जोकि श्रमी मौजूद नहीं है। देश के श्रन्दर वह छृषि मंतालय योजना रखता है लेकिन लैंड रिफामं पालिसी भ्रगर ठीक छंग से न हो वहां पर धार्धलियां होती रहें तो हम उस को पूरा नहीं कर पायेंगे । लैंड रिफार्म के तहत जमीन का बंटवारा ठीक छंग से होना चाहिंए।

इर गोशन के : रे में में पर्ज कर्लगा कि एलंक्टिसिटी रेट हर प्रान्त में भ्रलग म्रल हैं पौर दूसरे वह रेट्स भी किसानों के वास्ते प्रहिक हैं। 25 đैसे से लेकर 30 पैसे की पूनिट क्षृषि के लिए वह पावर रण्खी गई है। भ्राज हम किसानों के लिए इम्प्लीमैंट्स, फटिलाइजसं श्रोर इम्पूळ्ड मैथड्स श्रांक कलटीवेशन की बात कर रहे हैं लेकिन प्राज यह र्च जें किसानों को ठीक दामों पर नहीं भिलती हैं पोर उन में बलंकमारेटिंग होती है -। घन यहां महज हन चीजोों के रे में बेल देना ही काफ़ी नहीं होता है बल्कि उस को प्रमली रूप देना भी प्रावश्र्यक होता है । जरुरत इस बात का प्रबन्ध फरने की है कि यहा चीजें उन्हें मुनासिब दाम पर मिलें मीर घासानो के साथ मिलें । हालत यह है कि घ्रगर किसान को एक ट्रेक्टर का छोटा सा पार्ट भी चाहिए तो वह डसे घासानी से नहीं मिल पाता है प्रोर मिबता मी है तो महांगा मिलता है। इस बारे में ऐसा प्रबन्ध करने की जाहरत है कि हु कि क्षेत्र में काम घ्याने वाली सभी चीजें, मर्शीनरी श्रादि किसानों को समय पर पौर सस्ते बामों पर सुलम हों। ₹म्पूक्ष सीड्स हार्षिथिं बैंाइटीज भी भगर किसानों को

समय पर ₹ fिलें तो वह ध्रपने काम में फेल हो जाते हैं । भगर पानो उन्हें ठीक समय पर न fिले तो भी वह भ्रपने काम में फेल हो जाते हैं। फिर वह गवर्नैंट को दोषी करतार देते हैं म्रोर कारपोरेशन की तरफ़ उंगलिया उठते हैं कि चृंकि हमें एदैंश्रियल चीजें महीं मिलीं इसलिए हम फेत्र हो गये । मैं चाहूंगा कि हमारे जो एक्सटेंशन आ्राफिससं हैं बह बाहा? फ़ल्ड में जाँय श्रोर योब्बल को ऐग्जामिन करें, सुम्रायल को टेस्टिंग बही बुद करें प्रोर किसानों को ऐख्वाइस करें । यह ऐक्सपर्षस लोग यहाँ दव्तरों में बैंड कर ही गाइए त करें, यहाँ रेडियो से हो स्पीच देकर संतोष न कर लें बर्कि, बह बुद फील में जाकर किसानों को डाइरंकट करें कि कैसे कोप प्रच्छो होगी। किसानों के साथ मोके पर यह ऐक्सपर्टस उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर बेत में बतलायें कि कंसा संहि हाला जाय तार्क उन्हें श्रन्छो फसल मिल सके।

रैम्पुनरेटिव प्राइस का जहीं तक सकाल है तो जाहिर है कि किसानों को इंसेंखिव प्राइस से श्रधिक fिलनी चाहिए तारिक उन में स्थिरता श्रा सके। गेहूं की भ्राज जो रम्यूनरेटिव प्राइस समझ्न कर प्राप पंजाब के किसानों को दे रहे हैं उस से ज्याबा देनी चाहिए प्रोर उन्हें 85 से लेकर 90 रुपये किंवटल देनी चाहिए। पंजाब के किसानों को गेतूं के लिए 85 से लेकर 90 रुपये का भाव नहीं दिया गया तो वहाँ के किसानों ने गेहूं की म्रच्छी फमल उगाने में स्पैशिलाइज्ता किया
 कर रहे हैं वह नाकामयाब हो जायगी, भागे के लिए बह मायूस व निराश हो जावेंगें। भ्रब भाप ही सोचिये कि धगर उस ते हस कांग को छोड़ दिया तो देश की क्या गति बनेगी ?

महाराष्ट्र के पम्दर हमारी घुगर दंडस्ट्री काफ़ी भ्के बंग से चल रहीं हैं।

वहां का घुगरे परसैटेज सारे देश के मुकाबले में पभ्रिक है। वहीं पर कोमापरेटिष सैकटर में शुगर फंक्रर्र जक के लिए गवर्रमैंट ने लोन देने से इंकार कर दिया है। महाराष्ट्र की गुगर इंड्स्ट्र में जो ब़ामियाँ हैं उन्हें मैं बतलाना चःहता हुं। बढ़ां इस तरह से इंडस्ट्री डेवेलप हो रही हैं तो क्या वजह है कि उन इंड्र्ट्रोज के लिये संक्षान नहीं दो जाती है । घगर संकश्रन दी जती है तो लोन नहों दिया जाता है 1 क्या किसानों के भन्दर यहा ताकत है किर 2 कराई रु० श्रपनो मामुली श्रामदनो से बचा कर घपने कारबाने शुरु कर सकें। भ्राज तक जो पालिसी हुकूमत की थी उस से उस ने क्यों ीीछे कदम उउया श्रौर इस लोन को रोका है ? मेगा चार्ज है fिनिस्ट्री के ऊपर कि वह कोप्रापरेटिव सेक्टर को जिन्दा नहीं रहने देती । यू पी की इंडस्ट्री देश के लिये चोनी मुहग्या नहीं कर सकती, बिहार की हुंड्ट्ट्री देश की चोनी की जरूरत को नहीं सम्भाल सकती। श्राज देश भर को चीनी की जहूरत है प्रौर बाजार में 5 रु० किलो चीनी मिल रही है तो क्या कारण है कि कोम्यापरेटिब सेक्टर को लोन दे कर इंड्ट्री को बढ़ावा नहीं दिया जाता ? में तो कहांगा कि गुगर दंउस्ट्री के बारे में यू पी म्रोर बिहार में स्पेशलाइजेशन किया जाय, वंजाब में जहां गेंहूं ज्यादा पैदा होता है मेहें के बारे में स्पेघलाइजेशन किया जाय, साउय में राइस कैदा होता है, वहाँ उस में स्पशलाइजेशन किया जाय । जब तक इस तरह से नहीं किया जायेगा तः तक हमारी समस्या खत्म होने बाली नहीं है ।

उपा।यक्ष महोदय, पाप ने मुने भ्रपने विचार प्रकट करो का मीका दिया इस के लिये में हाप को घन्यवाद देता हूं ।

SHRI BHAGABAN DAS (Ausgram): Mr. Deputy-Speaker Sir, in twenty years of Congress reign the hancling of distribution and production of food had been a fable of woe, and utter bungling.

We have sald it many times before as there are ample evidence befors us to show that this vital item of human living has been used as a political ton both by foreign country U.S.A. and cur own Congress-run-Central Govern:ment against 'Congress Opposed' SLate Governments such as West Bengal and Kerala.

The Congress Government has allowed itself to be a victim of political blackmailing on food front in the hands of American Imperialism. Under this pressure our foreign policy has been restricted and we have been stripped of our freedom there. Our trade relations with our far and near triendly socialist countries have teen cisco:ntinued and on many other spheres similarly we have been subjugated for mostly sub-standard grains supplied to us on sellers terms.

The huge amount which runs into several hundred crores (P.L. 480) thus accumulated in this country is being freely issued by the imperialist forces to subvert growth of democracy and socialism to which had been our gou!. For ail these lack of adequate food suppl; has provided the handle.

During the last one year we have seen most heinous activities of thls Congress run Central Government. They have been talking about formulating a National Food Policy and National Food Budget but so far in actual fact they have done nothing. All through there have been continuous and persistent demand from both the Houses of the Parliament. The reasons are quite clear. They are unwilling to. part with this precious political tec!. namely, distribution of food; because they are unwilling to impose anything on surplus states which are mostly Congress run. Under these circumslances how can the National integration remain intact? Areas adjacent to each other show tremendous disparity of prices for same commodily. The rice sells in Orissa at rupee a kilo but the same is avallable at the rate of rupees three and even more in West

## [Shri Bhagaban Das]

Bengal. Similarly, prices vary between Punjab, U.P., Kerala and Madras.

Siates like West Bengal and Kerala produce a number of items like jute, tea, stc. Keeping a vast acreage away from food production and earn major share of the country's foreign exchange earnings. That foreign exchange goes to Central coffer and ultimately consumed through a National Budget for a supposed nation building work. How far they have succeeded in that job is a different matter altogether. We heve no complaint against it but the Central Government has to take the fill and irrevocable responsibility in meeting the food requirements of the c'eficit states. They cannot snake off their responsibility in this regard under any circumstances. If this is not lone the Centre must allow us to import items of frod from abroad through normal trade channel. If this reasonable demand is not acceded to we have to rise in protest and agitate to obtain this essential requirement.

The food that we grow in this country if distributed properly can mect the minimum requirement of our population, but the hoarders and big jotedars and blackmarketeers have to be restrained as otherwise there will be perpctual shortage. This Congress Government can never do this. Thev are their henchmen.

In twenty years the Congress Goverximent has failed to give the land to the landless people. When the U.F. Government of West Bengal during their very short span of life of nine morths: had been vigorously proceeding in this direction the Congress of West Bengal had been quietly organising resistance through jotedars and landlords.

This year, although there have been bumper crops, because of timely rainfall, the common men in this country, specially in deficit States, are seeing no better days. State procurement in West Bengal has been ruined dell-
berately to give a chance to Congress henchmen in food business to reap a rich harvest out of starving millions.

Turncoat Mr. Kabir, a Congress confldent in toppling operation had emphasised that if the U.F. Government were allowed to continue and give the advantage of the bumper harvest and subsequent procurement operations it will ie impossible for all time to come to de-thione the U.F. Government. Sc the whole action was hastened. The U.F. Government took a target of $t \in n$ lakh ton procurement and the Congress P.D.V. Government immediately rereduced it to seven lakh tonnes. In fact, they have not procured more than two lakh tonnes. So again you have to go to blackmarketeers for your survival.

The Food Corporation of India under the personal direction of the Food Minister has done a wonderful job and in that they have procured no more than one-third of the target which was in the region of six million tonnes althougr the Agricultural Prices Commission ruggested a figure of seven million tonnes. The Food Corporation of India no ver hopes to procure more thar. 4.5 million tonnes. Although the Food Corporation of India has a wage bill of Rs. 2.25 crores and 11,500 employees with 20 officials getting more than Rs. 2,000 per month paying a godown rent of over Rs. 40 lakh per year. they could not do better. But behind this miserable failure political hards have played to serve the cause of big traders and hoarders. The Food Corporation of India has given more smukescreen than food.

The Government has served the producers and traders very well on the sugar front. Partial sugar de-contrcl has brought great prosperity on the sugar magnates at the cost of severe hardship on the common man.

On the irrigation plant the planning har been impractical and top-beavy. On the fertiliser project the less said the better. A peasant of the coutitry
paye the highest price for the fertiliser which is mostly sub-santdard. A lot mose could bo sald agatnit the focd pollicy.

SHRI ANNASAHIB SHINDM: What does he mean by sub-atandard?

SHRI BHAGABAN DAS: LOV standard.
 महोषय, 号 भाप के प्रति घम्रारार प्रकट करना चनता हूं कि माप ने नुझे बोलने का ध्रबसर विया ?

जैसा घाप जानते हैं हैमारे देश मैं लगातयर दो वर्षों तक सूखा पढ़ा घास कर उन स्थानों पर जन्हां के लोग रोंती पर भ्रधिक निर्भर करते सें, जैस उत्तर प्रदेश घ्रोर $f$ हार 1 उस सूख का वf णाम यह हुमा कि हमारे देश की प्रर्ष ब्यवस्या पर उस का प्रभाव पड़ा । लोग कहते हैं, मोर यह बात सही है मी है कि इस साल बम्पर भाप हुई है । उन्द्रोंे उसके लिये तक दिया है कि मानसून म्छच्छा था, यह् भी सही है ।

लेकिन साथ ही साथ में यह भी कहना बहता हूं कि हमारे यहां के किसान ने इस समय मौनसून श्रच्छी होने के बाद खेती में जो भ्रपनी लगन दिखाई है, तत्परता दिखाई है, साइन्टिफिक ढ़ंग से खेती करने के लिए सरकार ने जो प्रयोजन किये, उन प्रति उसने जो हझान दिखलाया, उसी का परिणाम है कि इस साल fिक फसल पैदा हुई । लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या घ्राज का किसान ऐसी स्थिति में है कि यदि फिर छस तरह का सूखा पड़ें तो वह् उसका मुकाबला कर सकत है ? एसी बतत नहीं है । भाज भगर कोई ध्रकाल की परिस्थिति भाजाय तो भाज के किसान की जंसी पहृले हालत थी, बैसी ही हालत हो जयगी । बसका कारण है 1 किसग्नों 265 (Ai) LSD-8.

को तो सुविषायें मिलनी ध्डिये ची, वे घत एक नहीं मिल पई हैं। भसलन संसताई को ही से लीजिये। सिर्णाई ऐसी कीज है-स्ी हम सोग पूसम सस्टी ट्रूट को देखने के सिए गये रे, वस देब्ने के बाद यह मालूम हैमा कि घग्रा किसान को ग्रांवों में सिचाई का सपद्न समुनित कंग से दे दिया जाय, तो किसन की पैदा करने की सक्तित्र बढ़े तायेगी। पंच दर्षीय य्रोज्रनामों को देखने से मालूप पड़ता है—यह बड़े दुर्भाग्य की बात है थरेश मुझे कहने में संकोच नहीं है-कि बह क्षेत्र जहां पर 70-80 फीसदी लोग बेती पर मुन्हसिर हैं, जहां पर सिच्चाई के लिये 70-80 फीसदी 'ानी मिल सकता है, सिसाई की जम सकती है, वहां पर योजनायें चालू नहीं की गई हैं । कहां पर की गई हैं ? जहां एसे प्रदेश हैं, जिनमें 20 फीसांप़ 25 फीसदी संसाचाई हो सकती है । से उत्तर प्रदेश, जो नडियों से परा पड़ा है, बिहार-जो नदियों से भरा पड़ा है, वड़ पर ऐसी बड़ी योजनायें नहीं बनाई गई, जिन से सिचाई की जा सके। में कहना चाइत्र हूं कि उत्तर प्रदेश ध्रौर बिह्रार में किसान को भगर बड़ी योजानश्रों के द्वारा पानी .म दिया जाय, भ्रगर छोटी योजनाएं, जैसे कुए हैं, बे दिये जायें तो उत्तर प्रदेक्र घोर बिहार ऐसे हलाके हैं, जहां सूखा पद्रम है, बाह माती है, उसका मुकाबला बद का किसान कर से, तो में विश्वास के साष कहु सकता हें कि सारे देश को घन्न । सकता है। सेकिन उसकी तरफ यहा ध्यान नहीं बिया कया, बह बदे दुर्पाग्य .की बम्म है 1

घमी हमारे पं० के० एन० तिवारी पर ने कहा कि प्लार्नग कमीशन परोर परीकल्चर प्राइ्त कमीशन के लोग एं हैं जो घ्रनाज की किस्मों को भी नहीं ज्रानते है, गेदे किसे कहते हैं, जी किसे कहते हैं। भगड़ यह बति सत्य है तो मैं उनसे बह्द्रा
[श्रो शाम्मु नाय]
चाहूंता कि भ्रालोचना करने से काम नहीं बनता । प्राइस कमीशन ने छस समय क्षेत्र -के बायाम्न की भाइस किष्स करने में जो योगदान किया हैं, वह किसी से छिपा हुभा भहीं है । उन्होंने छस तरह की भालोचाना की, लेकिन में उन से कहना चाहता हें कि वह बिहार से पाते हैं घोर ऐसे परिवार में पेदा हुए हैं कि जिनके फोर-कादसं से लेकर ग्रायद वह मी हस समय हल की मुठिया नहीं पाड़ना चाहते, वह हल षलाना पसन्द नहीं करते भोर पसन्द ही नहीं. बल्कि पाप मी समझ्षते हैं हल घलाना बुरा है। मै कहना चाहता हूं कि एस समय हमारे देश में भैदावार तभी बढ़ सकती है जबकि सिचाई के साघन हों प्रोर प्रोर साथ ही साथ भूमि में सुधार किये ब्राय । श्राप देखें-हमारे देश में जितने का किसान हैं, उनमें 60 फीसदी ऐंदे किसान हुं जिनके पास पांच एकड़ से मी कम भूमि है । ऐसे किसानों की क्या हालत है ? न तो उनके पास ऐसे साघन हैं कि उसके जरिये वे के हिट ले सकें, मृण ले सक त -बर्वा ले सकें, वह मजबूर हैं। ग्रापका कम्यूनिटी उदेलेपेमेंट का विभाग है बहुत मच्छा विभाग है लेकिन गावों में देबने में यह श्राता है कि ये जो 60 फीसदी किसान हैं, बे उस तक नहीं पहुंच सकते । उसका जो फायदा है, वह भ्रपर-मिडिल क्लास को मिला प्रोर जब तक छोटे किसान की श्रायिक परिस्थिति ठीक नहीं होगी. तब तक श्र्नन्न की उपज बकाने को बात कहना कोई बहुत ज्यादा सोजू बात नहीं है । छोटे किसानों की हालत यह है—हमारे उत्तर प्रदेश में यह हालत है कि वहां पर दो किस्म की उमीन है— एक भूमिदारी भोर दूसरी सोरदारी भूमि $0^{\circ}$ की मालियतवाले को 60 गुना तकावी दी जाती है प्रोर सीरदारीवाने को 25 गुना बी जाती है। सीरदारी जनीन उनके पास है बो गरीब हैं मोर भूमिदारी जमोन उनके पास है जो बड़े बड़े काम्तकार हैं।

होम बड़े बड़ें काष्तकारों को भूमिदार होने के नाते ज्यादा लोन मिलता है लेकिन छोटे किसानों को नहीं मिलता । मेरा कहना यह है कि किसी को उसकी माली हैंसियत से छण न दिया जाय। किसान को मालीहैंसियत से कृण देने से देश का 60 फीसदी किसान उस से वंचित रह जायेगा। बलिक इन्सेन्टिव यह होना धाहिये कि उस में कितनी उस्पादन शक्ति है उस में उत्पादन करने की कितनी क्षमता है उस के भ्रनुसार उस को भण देना चाहिये। इसको फसलीकरण योजना फहते हैं इस योजना के घ्रन्तर्गत उस को ॠण देना चाहिये । भ्भगर दस तरह से किसान को छण मिल श्रोर दूसरी सूविधायें मिलें तो मुझे विश्वास है कि ह्मारे देश का फगोड़ों उपया जो विदेशों से श्रन्म मांगने में बचं होता है वह् बच जायेगा भ्रोर हम चन्द ही दिनों में ज्रात्मनिर्मर हो जायेंगे तथा इससे हमारे देश की धायिक परिस्थिति मी सुषर सकती है ।

इसके साथ ही में यह भी फहना चाहता हूं कि श्राज गांवों की हालत देखने से यह मालूम होता है कि गांवों में एग्रीकल्चर लेबरसं जिनकी संख्या 20 प्रतिशत है रात दिन मेहनत करता है । उपाध्यक्ष महोद्यय श्रपपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि सूबह जबकि एक घन्टा रात रहती है वह उठता हैं भ्रोर तब से खेती से लियट जाता है म्रोर रात के 8 बजे तक कम करता है। बड़े बड़े किसान जिनका कि वह काम करता है है बहुत थोड़ी मजदूरी उन को देते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि बेतो में काम करने वाला मजदूर यह समझ्रता है कि उसे बेती की पैदावार से कोई प्रयोजन नहीं है । उसका लगाव उसके प्रति नहीं हांत हैं। ऩे़े किस'न, जि को कि बाने के लिये भ्रासानी से मिल जाता है , देखडे हैं कि जो पैदा होती ? उससे उनका काम चल जाता है, उसलिये उनको उसकी परवाह नहीं

होती । कहने का मतलब यह है कि एती़ी कल्बर लेबर्र की दशा जब तक नहीं सुषरेगी। क्योंकि वह बेती में काम करने वाला होता है-ममी जैसा कि तिवारी जी ने फहामें पूरे विशबास के साथ कह सकता हूं कि वह खेती नहीं कर सकेंगे प्रोर न उन्होंने कमी की है, उनका काम लेबरस करते हैं, इसलिये जब तक लेत्ररसं के दिमाग में, दिल में बेती करने की भावना पंदा नहीं होती भोर जब तक वह यह नहीं समक्षेगा कि यह मेरी बेती है, देश के लिये हम को भम्न पैदा करना हैं, छसमें भी हमको हिस्सा मिलंगा, तब तक श्रन्न की पैदावार नहीं बढ़ सकती। इसलिये बहुत जह री हैं, कि उन लेबरसं के प्रति सरकार का ष्यान जाय ।

भभी यहां पर सीलिग की बात श्राई। उत्तर प्रदेश में भी ए टाइप, बी, टाइप सी टाइप - तीन तरह की जमीन रखी गई है, जिनके लिये 30 एकड़, 40 एकड़ श्रोर 60 एकड़ तक सीलिग माना गया है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, में श्रापको बताऊं कि बहुत थोड़ी सी जमीन बची है भोर जो बची है उस को भी तिकड़म कर के किसी न किसी तरीके से लोगों ने हिथिया लिया है। गांव समाज घ्रोर गांव समा की जमाँ है, उस पर बड़े बड़े काश्तकारों ने, जिनका बेती करने से ज्यादा मतलब नहीं है, तिकड़म करके उन गरीबों को जमीन नहीं मिलने दिया, मुकदमा दायर करके, मैन्यूवर करके भ्रपने हाथ में से लिया हैं भ्रोर वह जमीन ज्यों की त्यों बन्जर पड़ी हुई है। छसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को बस तरफ ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये ।

हमारे यहा सिचाई के लिये 一जस्ता भभी लोगों ने कहा-मापको सुनकर ताज्जुव होगा-हमारे यहां संविद सरकार ने सिचाई पौर बिजली के लिये एसे कदम उठाये जिनसे उत्रा प्रदेश के निवासियों को बड़ा घकका

पढुंचा, बज़ा नुकसान ठुभा उन्होंने एक ऐसी स्कीम बनाई जिसके भन्तर्गत यदि किसान 8 हजार या 10 हजार क्पया जमां करे तभी उसे ट्यूबबेल मिल सकता है। प्रोर जो ट्यबवंल सरकार द्वारा लगाये गये हैं उनके द्वरारा सिचाई करने के लिये यदि किसान 20 रुपया की एकड़ दे, तभी उसे टाप प्रायरिटी दी जायेगी भ्रोर वह प्रपना बेत सींच सकेगा मुद्रे दु:ब के साथ कहना पड़ता है कि संविद सरकार का यह छस तरह का रवैया रहा जिसमें ट्यबबैल का बड़ा किसान ही उपयोग कर सकता है, कोई छोटा किसान उसका उपयोग नहीं कर सकता है ।

## 17 mours.

लेकिन भ्रब नूंकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है छसलिये में केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो हल्स संविद सरकार ने यु० पी० में बनाये थे उन पर पुर्नविचार किया जाय भौर जिस प्रकार की सुविधायें पहले मिलती थीं उसी प्रकार की सुविधायें फिर दी जायें ताकि किसानों को भ्रपनी पैदावार बढ़ाने में सहयोग मिल सके ।

एक बात में कोप्रापरेटिव के मुताल्लिक श्रोर कहना चाहूंगा। जो सहकारी समितियां भोर केडिट सोसायटीज बनी हुई हैं उनमें भ्रष्वलन तो राजनीति ने षर कर लिया हैं, राजनीति के चुंगल में वे संसायटियां फस गई हैं जिनके कारण काम चल नहीं पाता है तथा जो मध्यम वर्ग मोर छोटा तबका जो है उसको इन कोमापरेटिब सोसायटीज से कोई फायदा नहीं पहुंचता है। इसका कारण यह है कि उस तबके के पास न तो घतना घन है कि वह् उनका मंम्बर बन सके प्रोर न उनके पास एसे साष्षन हैं कि वद्ध उनमें कोई एकिटव पार्ट ले सकें। इस प्रकार से सम कोमापरेटिव सोसायटीज भोर केषिट सोसायटीष्ध से छोट किसानों को फोई फायक्ष
［防 \＃न्मु नाथ］
नहुं हैं। में सरकार से घ्पील करूंगा कि बह्टा इस्स तरफ घ्रवश्य ध्यन दे ।

भ्रत्त में 羊 घ्रापके प्रति श्राभार प्रकट करते हुये यह्ट कहना चाहूंगा कि सरकार खेती की तरफ，पानी की तरफ ध्यान दे मौर छोटे किसानों की तरफ विशेष ध्याम दे तांकि खाद्य का उत्पादन बकु सके श्रोर देश की तरक्की हो सके ।

धी शरकरे（पंजिम）：उपाध्यक्ष महोदय，कहा जाता है कि हर तीन रोटी में एक रोटी भमरीका से घ्वाती है घ्रोर हर तीन ट्रैक्टर में एक ट्रैक्टर रशिया से श्राता है । रोटी श्रमरीका से श्राती है इसलिये ：हां के कुछ सदस्य नाखुश हो जाने हैं भ्रोर तीन में से एक ट्रैक्टर रकिया से घाता है इसलिये भी कुछ सबस्य नाखुम होते हैं। पूर्व मौर पश्चिम का जो संघर्ष चल रहा है， तथाक््ति समाजवादी या तथाकथित साम्राज्यवावियों के बीच में जो संघर्ष रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है लेकिन जब तीन में से एक रोटी श्रमरीका से घ्राती है तो मुक्षे बहुत दु：ख होता है घ्रोर जब तीन में से एक ट्रैक्टर बाहर से भाता है तो मुझे खुशी होती है। इतना ही नहीं में तो यह भरंकहूंगा कि बह्ट ट्रैक्टर रशिया के बजाय श्रमरीका से ही घा जाते तो भी मुझे दु：ख न होता लेकिन जो हमें ट्रेष्टर दिये जाने हैं उसके बजाय घ्रगर ट्रैक्टर बनाने के कारक्राने दिये जाने तो मुझे बहुत बुली होती ।

उपाध्यक्ष महोदय，हमारे भारत के जीबन में ऐसा क्षण प्राया है ज। कि हमें यह सोषना चाहिये कि जो रोटी है ारे यहां बाहर से घाती है उसको हम बन्द कर दें क्योंकि हमारे यहां भराठी में एक कहावत है ：

मकमलीत सौभाग्यापेष्षां बकढकीत बैध्रन्यबरें ।

चिसकः पर्षं है कि माम के सोभाम्य से केष्रव्य क्याबा पष्जा है क्योंकि बत्र किस्ती मद्वान

कते वैधब्य भा जाता है तब वह् मपने बस्षों को लिये जो चाहती है，प्रयत्न कर मकती है लेकिन जस नाम की वस्तु，उसका पति रहता है तब वह कोई प्रयत्न नहीं कर सकती है। इसलिये भाज जो रोटी घ्रमरीका से भाकि है—जबकि हम समझत है कि उसको बचा सकते है－लेकिन हन उसी दृषिट से देखते静

उपाष्यक्ष महोबय，命 छोटे मुंह से बढ़ी बात कहता हूं，श्राप मुझे क्षमा करेंगे लेकिन हमारे यहां जो प्लार्निग होती है，मैंने बहु 7 देखा है，वह सदोष होती है । जिस गांब में भी मैंने प्लाई ग का कार्य देखा है वहा यही देग्रने को मिलता है कि हमारी प्लार्निम सदोष है । मैंने कुछ समय पहले माननीय कृषि मंत्री जी से प्रश्न किया था कि गोश्रा में जो श्राइरन श्र र भौर मंगनीज भं．र ट्रान्सपोर्ट होता है उसको ट्रान्सपोर्ट करने वाली बार्जेंज इतनी स्पीड से जाती है कि वहां नदिया के बंधाॅ टूट जाते हैं ग्रोर समुद्र का सारा खारा पानी खेतो में चला जाता है जिस से खंत बराब जाते हैं，काप्स खराब जाती हैं। दो वर्ष पह्ले प्लानिग कमीशन के दो मम्बर्स भी गोवा गये थे， एक पन्नकार की हेसियत से में भी गया था। मैने उन से प्रश्न किया था कि गोवा में जो प्लार्नग हो रही है उसके बार में भ्रापको बुनियादी बातें क्या हैं। गोवा का जो उवलेपमन्ट होगा वह कृषि प्रधान होगा या धातु प्रधान होगा। घ्रः कृषि प्रधान है तब नदिया किनारे की जो खेती है उसकी लेविल समुद्र के नीचे ही रहती है । उसका संरक्षण करने का प्रयन्न करना पड़ेगा । श्रगर धातु प्रधान है तो फिर छृषि को छोड़ देना पड़ेन $T$ धोर धातु के बारे में नय रनकरना पड़ेगा। हमारे छोटे से गोवा में घाइरन घ्र ₹ थोर मंगनीज भंर की जो हिपाजिटस हैं उनसे 40 करो की फारन एक्सचेंच गोबा घर्न करता है। इसलिए हमें निस्षित्व करना पकेषा कि गोवा का धो उवसमेंन्ट होग बा़ित्र

वह कृषि प्रधान हो ग्रथवा धातु प्रधान हो तो जब में ने कृषि मंत्री जी से प्रश्न किया कि बह जो बार्जंज खेती का विध्वंस करती है उसको स्टाप करने के लिये क्या उपाप किया जायगा तो उन्होने मुझ्ञ से कहा वी ग्रार वेरी हैल्पफु । टु गोवा। प्रश्न ऐसा है कि ग्राप हेल्पफुल तो हैं लेकिन नदिया के बंधार जो टूट जाते हैं उनके लिये लाखों रुपये की जरूरत है। बंधारे बराबर फूटते रहते हैं ग्रीर उन से लाखों रुपयों का बर्ता में नुकसान होता रहता线 1

में गोवा के बारे में एक बात ग्रोर बतलाふं। गोवा में जो कुटुम्ब पद्धति है उसमें श्रविभक्त कुटुम्ब पद्धति है ग्रौर विभ त कुटुम्ब पद्धति है। में ग्रविभक्त कुटुम्ब पद्धति का हूं लोकन गोवा में जो क्रिश्चियन्स है, इसाई हैं वे विभक्त कुटुम्ब पद्धति को मानने वाले हैं।

श्राप पूछेंगे कि यहां पर यह विभक्त या भविभक्त्त कुटुग्ब का प्रश्न ही कहां ग्राता है ? में बतलाना चाहूंगा कि वह सवाल यहां पर ग्राता है । ग्रब गोवा के ईसाई चूंकि विभक्त परिवार को विलौंग करते हैं तो जब एक क्रिश्चियन लड़का, जवान लड़का विवाह करने की इच्छा करता है तो पहले वह यही सोचता है कि हमारा एक घर हो। उसका जो नया घर व बंगला हो वह खुद की ज्जमीन में हो ग्रौर इतना ही नहीं बल्कि उस ज्ञमीन में श्रौर उस घर के पास उन का एक कुंग्या भी हो। गोवा में उन की जो योजना रहती है वह ऐसी रहती है कि वह पहले जगह बनाता है, जगह के ख़रीदने के बाद वहां वह कुंग्रा खोदता है ग्रौर उस के बाद वह घर बनाना तैयार करता है । हन सब से निबटने के बाद ही वह ग्रपना विवाह करने के लिए तैयार होता है 1 में समझता हूं कि उस में जो एक बुनियादी बात्त

उसे श्रगर हिन्दुस्तान में ध्यान में रकख्वा जाय ग्रौर उस के ग्रनुरूप यहां पर लोग भ्रमल करें तो हिन्दुस्तान के लंंगों फो बहुत लाभ प्राप्त हो सकता हैं।

उन के द्वारा वहां जो कुंएं बनाये जाती हैं, उस फा बैड तैयार किया जाता है तों वहां ऐसी जगह् बनाये जाते हैं जहां कि कुछ शाड़ श्रादि रहता हैं, नारियल श्रादि का शाड़ रहता हैं। श्राप यहु जानते ही हैं कि चूंकि पेड़, शाड़ वहां ग्यधिक रहते हैं इसलिए वहां वर्षा भी काफी होती है । लेकिन इस के विपरीत बिह्गार या राजस्थान में जहां कि में पिछले सप्ताह गया था, हम ने देखा कि वहां हर एक जगह में कुएं तो बनाये जाते हैं लेकिन उन कुग्रों के पास एक भी झाड़ी नहीं होती है। वह बेती के लिए पानी की तो मांग करती हैं लेकिन यह् झाड़ ग्रौर पेड़ श्रादि जो कि वर्षा होने में सहायक सिद्ध होने हैं उन्हें वहां नहीं लगाया जाता है। कुंग्रों के पास कहीं पेड़ श्रादि नहीं दिखाई देते हैं। इस के विपरीत गोवा का दृश्य बिलकुल दूसरा ही होता है । गोवा में जब हम लोग एक नारियल का पेड़ रोंपते हैं, बोते हैं तो उस के लिए गंवा में कहा जाता है कि वह् पेड़ उस के लिए नहीं बल्किक वह तो उस के बच्चों के लिए है। वह् तो उसे प्यूचर जेनरेशन के लिए लगा रहा है । यह श्राप जानते ही हैं कि नारियल का जो पेड़ होता है वह 10 वर्ष के बाद ही कोकोनट का फूट देता है । यही भावना हमें करीब करीब हर जगह् दिखाई देती है । बेती जो की जाती है या किसानों द्वारा वेड़ अ्रादि जो लगाये जाती हैं वह फ्युचर जेनरेश्र के लिए लगाये जाते हैं । कैश फ्रीप स्वयं श्रपने फ़ायदे के लिए लगाई जाती है बाकी पेड़ श्रादि लगाने श्रौर खेती के बगरे में ज्यादा ध्यान देने की जो हम बत्त कर रहे हैं श्रगर वह हमारे भाने वाले बच्चों के लिए़ होगी
[श्री शिकरे]
तो उस से बहुत ज्यादा फ़ायदा हमें मिल जाता था।

हमारे श्रक्न मंन्री गोवा के बारे में बहुत हैल्पफूल हैं । गोवा की सीमा पर मैसूर स्थित है जहां कि चावल का उत्पादन ज्यादा है। गोवा का प्रमुख खाद्य चावल घ मछली है। गोवा में जो चावल पैदा होता है वह केवल 5 महीने के लिए पूरा होता है । गोवा में भ्रमी तक सिचाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। लेकिन जसा में ने पभी कहा मैसूर में बहुत चावल है ।

मससूर के बोरडर पर जो सुरक्षा श्रधिकारी रहते हैं वह कभी कभी ह्रमारे ऊपर कोधित होती हैं तब बौरडर सील हो जाता है श्रोर उस के बाद गोवा में चावल 2 या ढ़ाई रुपये के हिसाब से बेचा जाता है । लेकिन जब वह्द हमारे ऊपर खुश हो जाते हैं तो वहां गोवा के जो ब्यापारी हैं वह उस में हिस्सा डालते हैं तब गोवा में कई हजार क्विटल चावल श्रा जाता है 1 मंसूर में जो चावल का प्रधिक उत्पादन करते हैं उन के लिए कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम ने ऐसा देखा है कि मससूर में चावल 1 रुपये 25 पेसे किलो मिलता है श्रौर वही चावल गोवा में 1 रुपया 85 पैसे मिलता है। उस का फ़ायदा बीच में श्राने वाले लोगों को उन स्मगलर्स लोगों को मिलता है । पोचर्गीज जमाने से गोवंस इस स्मर्गलग के लिए मशहूर हैं। हमारे गोवा के लोग द्धन घंघों में बहुत माहिर हैं। यह्ह ऐक्सपर्ट्र् लोग यह् धंधा छस रीति से करती है कि उन को फायदा मिलता है 1 लेकिन इस स्मर्गलिग के धंधे से न तो खेती फरते वाले किसान को फायदा होता है न हुमारे कंज्यूमर्ष का फ़ायदा होता है। उदाहरण स्वल्प है घ्राप को बतलाऊं कि पिछो महीने एक ध्यापारी वहां का मंसूर से 4000 नि्वटल चावल लाया। बह्ट लाया हो 125 इपये ीितटल के द्विसाब से थीर बहु लाकर

उस ने उमे बेचा 185 रुपये के हिसाब से । इस तरह्ह से वह्ठां चलता है ।

जोन के बारे में मेरा कहना है कि गोषा को महाराष्ट्र जोन में होना चाहिए था लेकिन उसे मैसूर जोन में डाल दिया गया है । मेरे छस ऐतराज को सुनकर लोग ध्राश्चर्य फरेंगे घोर मैं समझता हूं कि गोवा में मी बहुत से लोग भाश्चर्य करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं क्योंकि गोवा के मैसूर जोन में डालने से तो फ़ायदा ही है चावल जो छतना वहां सुलभ है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि गोवा महाराष्ट्र में जाना चाहिए घौर मैसूर जोन में वह क्यों डाला जाय ? यह ठीक है कि चावल की हमारी मजबूरी है श्रोर गोवा में चावल प्रोर मछली यहु वहां का मुष्य भोजन है लेकिन वह डाला महाराष्ट्र मे ही जाय । मुई्षे बोलने के लिए जो समय दिया ।या है उस के लिए के भामगरी हूं

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): Mr. Deputy-Speaker, Sir, seventy-ive per cent. of our population are peasants and eighty-two per cent. of thal population live in villages. Near about sixty per cent. of our national income is from agriculture. It is distressing that we spent hardly twenty per cenl. of our budget on agriculture. Whatever is said by my hon. friends from the opposite side has substance. The picture is very horrible, and also very lamentable. Something immediately should be done. What is satisfying indeed is that a man of kisan upbringing, a kisan by profession and out and out a man who is a kisan in the real sense of the term is at the helm of aftairs in this Ministry. And we know how much he is out and out for a kisan. But whatever is expected from him has not come. I would say with all emphasis at my command thal enough of water has flowed under the bridge. We have got near about 290 million acres under cultivation, and out of this 200 million acres, hardly 60
million acres is under irrigation. If we compare with other countries like U.K.. or U.S.A. or U.S.S.R., I think, that will not be very wise. What we have to do is to see that every drop of water is to be converted into a grain. Wo are not in dearth of water. Near about 1,350 million acre feet of water flows in our rivers, and we are able to harness only 50 million acre feet of water. This is very deplorable. The surface water bas to be conserved and underground water should be exploited. The other day I read somewhere, and I am sure that this must have come to your notice also, that the Indo-Gangetic plane has got the highest water reserves in the world. If only this water is to be exploited, we shall be able tc feed two worlds, and not merely one. What is distressing is that we have been able to collect and store or conserve only 50 million acre-feet of water. This is too little. The American storage is 600 million acre-feet of water. And so is the case with the U.S.S.R.

Now, I want to submit most forcefully and with the greatest humllity that I am capable of, that we ore to do away with luxuries. We should do away with refrigerators, with television, with record-players, with saloons and with lipstick and with unnecessary kinds of imports from abroad. We must spare everything that we have for the nation. Otherwise, what my hon. friend Shrl Yajnik had said would prove to be correct and we cannot say what will happen after 1972. The same thing has been said by Acharya Vinoba Bhave also, a person whom we take as a seml-prophet. What I have sald so far relates to irrigation.

Now, I would like to say a mosd abcut community development. Are we to develop this country or are we not to develop this country? This lo the very big question-marik before us. Are we to develop our rural frrigation or not? Are we to develop bur rural electrification or not? Whal

Is the agency through which we have to develop this? That agency can only be the agency for community development. Whatever system we have had in the bureaucracy is a legacy of the British. We have no faith in it The present officers in the bureaucratic system will not be able to do this. Here we find something very disappointing and distressing, namely that we have not so far been able to harness the enthusiasm of the people and evoke the enthusiastic participation of the people. I must say with all tha force at my command that there is definitely something wrong with the department concerned. The Centre should reckon with this department and deal with this department most serious'y, and the writ of the Centro should go round the country, and the community development departmens should be directly under the Centre. Parliament should be taken into confdence and whatever policy matters ard to be decided should be decided by this Parliament, the biggest forum in the country, and this Ministry should be in the forefront to do that.

The third thing that I would like to say is about agricultural credit. My propesal to the hon. Minister in this regard is very simple, namely that farmers with holdings of 20 acres and above should get loan from the commercial banks like the Punjab Natlonal Bank etc., while the farmers holding beluw 20 acres should get loan frum Goverament.

I would go a step further and request the hon. Minister to take note of this that there should be some sort of card system or coupon system so that all the inputs would be avallable to the farmers on the basis of these cards and coupons. They should be able to present this card or coupon al the co-operative shop or consumer atore opened by Government and get whatever they waint, whether it be fortiliters or agricultural implements and so on.

t.A. Comm. Develop. 3406 and Coop.)

## [Shri Randhir Stingh]

About tube-wells something hes been sald here. My specific proposal to the hon. Minister is this. At present they give a loan of Rs. 3,000 to Rs. 4,000 to a farmer for tube-wells. But what happens is that the farmer is actually fleeced, he spends about Rs. 1,000 by way of bribes. There is no point in giving loan to the farmer if he is zolne to be fleeced and reduced to an absolutely down-trodden man. I would suggest that a tube-well corporation, a small corporation, should be created for the purpose. If this is done, then the farmer would be saved from exploftation and he would not have to go like a shuttle-cock from pillar to post and from department to department. Further, such a corporation would minimise the delay that is involved at present. The farmer has today to spend about six months to three or four years for getting a tube-well. The preclous time of the farmer is wasted in this manner. If a corporation is set up, then the delay factor would be ellminated.

There is one other suggestion that I would like to make, which I made last year also but which I find has fallen on deal ears, and, therefore I am going to repeat it now. When you have an Industrial Finance Corporation for industries. Why should you not have an Agricultural Credit Corporation for the farmers? I say again and again: do not give step-motherly treatment to us, the farmers. They are number one citizens of this country. They are the masters of the country, who serve the nation and feed the nation. But the feeling among farmers ts that they are not beling reckoned as befng important, they are not being properly respected and they are beting treated as seconaclass citizens. So this is my forceful plea to the Minister to give the farmoces thietr due place in the country.

Another suggestion is about agricultural Implements. Let us do away with this antiquated relic of the feudal ifje, the wrooden plough. It is a vary bld and absolutely outmoded device for sacreastag cultivation. The farmer
should have an implement which will gave his labour and his time. Another suitable iron plough should be destened and developed and fabricated on a large scale in some village workshop in the village. There should be an implement workshop in the villages. Government should divert enough money for this purpose. Artisans and mechanics from the rural areas can also find avenues of empleyment if these workshops are put up in villages. Also the time the farmer has to take to go to the town on this account would be saved. So agricultural implements manufacture in village workshops is of great importance.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): In every village?

SHRI RANDHIR SINGH: In important villages in the centre of the village.

SHRI INDERJIT MALFOTRA (Jammu): No discrimination; In every village.

SHRI RANDHIR SINGH: Accepted. It is up to the Minister to decide in which villages he will want to put up these workshops and have an agroindustries pattern where these implement workshops would be set up in 'implement villages' as I would call them.

Another point is about fertlliser. Enough has been sald about it. I will only add what is relevant. Why not give subsidy to the farmers to purchase these fertilisers? This is not something uncommon I am sugigesting. It Is there in England where nearly 40 per cent. of the price is subsidised. The job of the farmer in India is much more inportant then that of his coolibterpart in tengtand.

No less limportant a person than Shri Hanumanthaiya, Chairman of the AKC, while forwarding his raport on public undertakings to the Prime Minlitar says that it is most unfortinate Ghat fertilisers in this country are the
costliest. This is something that should be taken note of by the Ministers concerned.

Then I come to improved seeds. We do not have good seeds in this country. Most of the seeds are diseased. Disease-ridden seeds should be properly treated, disease-resistant seeds evolved and proper machinery created for wide distribution of seeds. We have got the Pusa Institute which is distributing seeds only to Delhi State. But what about farmers in Haryana, Punjab and other States? Agencies are lacking, proper forums are not available for distribution of seeds.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: This is not correct.

SHRI RANDHIR SINGH: Another question concerns the price of seeds. My information is that the ratic of ordinary grain price to seed price is the lowest. In America it is $1: 11$, the highest, that is, if the ordinary grain costs Re. 1, the seed will cost Rs. 11. In U.K. it is $1: 5$; in India it is $1: 1 \frac{1}{2}$. If you give Incentive, you will be able to get better and improved seeds. If you do not develop seeds and give impetus, that will be the greatest obstruction in the way of the high yield crop programme.

Coming to plant protection and eradication of rats, it is my personal experience that rats are creating havoc. One-fourth of the crop of this country is being devastated by rats, pests and locusts. This programme should be given priority. The nature of this programme should be preventive and not curative.

We just distribute fertilisers without knowing the nature of the soil. So, there should be proper soil testing and the fertiliser should match the need of the soil. If we do that, the per acre yield would increase. For that I suggest that In every geographical, climatic region there should be soil fertility maps, and fertiliser recommendations should be made accordingly.

There is a very good offer from big farmers owning 200 or 150 bighas of land. They say they have got good seeds, tractors, up-to-date appliances etc., that if Government encourages them, they can make available these facilities to the neighbouring small cultivators. You may call a meeting of progressive farmers who are the people who would like to co-operate in this regard.

Our farmer is not given any incentive for reclamation of land as is done in other countries, and so he feels that he is not treated in the manner he deserves. You must give grants for reclamation of land so that the farmer feels that he is treated well.

In Punjab and Haryana there are certain places where there is waterlogging. I suggest that narrow cavity, grouted tubewells are put up, they will solve this waterlogging problem, and particularly in the khedra areas. it would be a very great help.

The hon. Deputy Minister went to Rohtak along with me, and he is convinced about mixed farming, including cattle breeding. We have the best species of cattle in Haryana and I suggest that you allocate funds, say Rs. 20 or Rs. 40 crores, to see that good buffaloes and cows are reared, which will give milk to your Delhi Milk Scheme also. This food is very necessary for the health of the nation and long span of life. The Deputy Minister saw it himself; he made a commitment before the audience in Rohtak that he would look into it. I remind him that the should do something in the matter.

I want fo refer to the Indian Agricultural Service. This is the department of agriculture but the IAS man or the IFS man is put on top of this department They should put their expert at the top. When the Ministry of Agriculture is manned by people other than the Indian Agricultural Service. people are not doing their job; they feel that they are dominated by the IAS people. There is a lot of overlapping.
[Shri Randhir Singh]
They do not have that much enthusiasm which they should have.

I am finishing in one minute. Farmers' tours should be arranged, not only within the country but abroad also. If you do not have forelgn exchange now, it should be arranged at least within the country. A Haryana farmer should be taken to Punjab, or an Andhra Pradesh farmer should be taken to Maharashtra or Haryana so that farmers actually go to these States and see the farming methods and practices adopted in those areas. Just as some Members $f$ Parliament visited Ludhiana and came back with a rich experience, there should be farmers' tours.

You gave me time and I am very grateful to you. I hope the Minister will consider my suggestions dispassionately and try to implement them. I have been repeating these suggestions in the last four or flve speeches but nothing has been done. Now, I pray to him on behalf of the peasantry, 400 million people of the country and say: do something before it is too late.

SHRI DEIVEEKAN (Kallakurichi): Sir, in his immortal book Poet Valluvar has sald:

Sevikkunavu illadhapodhu siridhu

## vayitrukkum iyappadum

That means that when there is not much feast of knowledge for the fear, the stomach will be fed.

But due to the language policy of the Government what we have been hearing these days is anything is buf feast for the ear. Hence I turn my attention to feed real food for the hungry.

The Food and Agriculture Ministry is, like the people of the country, one of most hungry Ministries. It has already earned the unique distinction of devouring the Minister in Charge, every two or three years. Unfortunately for the Ministry and lucichly for the country, we have in Thiru Jagjiwan Ram and Thiru Shinde Ministers
who cannot easily be devoured. But the Minister should not keep content with this achievement, if this can be called an achievement. Year after year we hear shortage of food. It is a chronic and national disease.

We have hunger, disease, malnutrition ana starvation here. After 20 years of rule we have earned pasi, pini, pagi that is hunger, disease and animosity, Kural says Ooru pasiyum Ovvapiniyum seru pagaiyum seradhu iyalvadhu nadu. That means only the country which does away with these three, is a real country.

Foodgrains have consistantly become an item of shortage. Year after year we hear a lot of speeches and assurances and comforting words. It words can quell hunger Sir, I can say that we are sure to win the war against hunger. We have wedded ourselves to the PL 480 foodgrains. PL 480 may mean besides Public Law 480, Permanent Loan To the Congress PL 480 appears to be the panacea for the continued shortage of foodgrains in the country. I recently came across one of the strangest explanations for food shortage in the country. A Cabinet Minister said that the shortage was due to the fact that people consume more these days. Sir, do you belleve that this explanation is anywhere near the truth? It is exactly incorrect. The wonderful discovery was made by the Minister with the golden heart, Mr. Morarji Desai. Probably he takes one meal on most of the days but you will agree with me that Mr. Morarji should not expect all his countrymen to follow his example. Every problem has two sides: the true side and the Morarji side.

I wish to bring to the aftention of the Government an important aspect should I say drawback, about this great omnipotent PL 480. For the foodgrains supplied under PL 480 we pay the U.S. administration in rupee currency. The U.S. government, even when it has to pay us dollars in respect of certatn of transactions pays us
in Rupee. That is our own money returned to us instead of dollars. In effect we are losing valuable foreign exchange. I think it is for the Ministry of Finance to tackle the matter. But the whole problem is due to the PL 480 assistance taken by our Food Ministry, which plans to import 3.5 million tons of foodgrains from U.S.A.

As long our agricultural economy is not improved, as long as we keep importing foodgrains PL 480 would be permanent feature and we have to dance to the tune of U.S.A. Valluvar many hundreds of years ago said:

## Idamellam kollthanaththe Idamillakkalum Iravollach chalbu

Even if there are very little means of survival for a country, it should not go about with a begging bowl to feed itself. This determination is something which is remarkably bigger than the world itself.

The Finance Minister in his Budget speech has admitted that the programme of building up a sizeabie buffer stock has remained unfulilled for long. I think some vigorous steps should be taken in this regard.

A couple of days back the newspaper carried photos of a happy farmer harvesting the wheat. The farmer was none other than the Prime Minlster. I was delighted to see the happiness and satisfaction in the face of the Prime Minister. But the question is: Is the farmer really happy when he harvests? Now he has hundreds of problems weighing on him. I may wish the farmers in the country are happy and contented. If the Government would approach the various problens facing the ordinary simple farmer and find ways and means to solve them, I am sure the country will nave record productirn. Sir, I feel that the time has come, In fact it is long overdue, for the appointment of a farmers' Commio sion with members selected from experts and Members of Parliament to go into the condition of farmers. The conditions of service for the farmers
should be made attractive and orcught at least on par with the Government service. The question of giving them pensionary benefits should alsc be considered The sons of farmers should be given preference in Agricultural Engineering courses.
> "The potential role of agriculture in the national economy and the scope which exists to realise this potential in a relatively short time are not fully appreciated even at this stage. Even the little awareness of the vital role of agriculture can be attributed largely to the disastrous consequences of two successive droughts rather than to any penetrating analysis of our economic or social structure". This view was expressed by no less a person than the Directer General of the Indian Council of Agricultural Research. I appreclate his boldness and the clarity with which he has spoken of this problem.

India has 2.2 per cent. of the words total of cultivable land area, but has 14 per cent. of world's population. While ou friend Dr. Chandra Sekhar is trying to bring down the flgure from 14, we should also try to increase the 2.2 per cent. to a certain extent. There are hundreds of acres of waste-lands where cultivation is possib'e if we plan and undertake a phased programme of bringing them under cultivation by providing basic amenities for production. Mother earth is there to feed us and nourish us. But if we do not utilise the generosity of Mother earth, if we think she has not much to offer to us. and languish the country in hunger. She will only derisively laugh at us. That was how Valluvar has seen the problem. He says:

## Ilamenru asaigi irupparaik kanin Nilamennum nallal nakum

I have a suggestion for the Government. The Government should evolve a scheme for supplying trectors ant other farm equipments to Panchayal Unions which will see that these ars utllised by the farmers of the Panchayat Unions to thedr best advantage.

## [Shri Deiveekan]

II learn that tre Govemment will emport nearly 8 milfion tons of foodgrains this year. But has the Gevernment given any thought of having more and improved silos? What programme has the Government got for twicking the rodenit menace? Str, it is the primary duty of the Government to provide food for people; if it fails in this task the Government may well tet out. Poet Bharathi has said:

## Thani oruvanukek kunaviltai enil <br> Chekaththinai azhithiduvom

That is: "Even if one man is to be deprived of food, the world should be demolished." He had viewed hunger as a problem that should be given top importance.

I do not know whether I can voice my concern about the shortage of fertilisers while speaking on the demands of the Agricultural Ministry. But still as fertiliser supply has a direct say in the production of food, I think I can put in $s$ word about the shortage of chemical fertilisers. We are to import nearly a million tons of fertilisers. But here is a piece of news from the Times of India which makes sad reading. About 1,000 tons of super-phosphates produced at the Zinc Smelter plant at Udaipur is lying without being distributed. There appears to be a big shortfall in fertiliser production. We have never achleved our targets. We just cover only half the fargets.

This is something quite deplorable. I can understand if we miss the target by 10 or 20 per cent. But it is nearly 50 per cent. every year. This calls for careful and simeere study and remedy.

I made a uttle study of the Demands for Grants of the Agriculture Ministry. Among the mase of figares I Sound with some dificulty that the Budget antmate. for' the hoad 'Fisherles' Is : wieathy diminished while the nactual amount epent turiog the rear 1966-87 was to the tune of 186 Ialchs. But the estinnate for the carreat jear is just around 90 lakhs. Fisheries is one of
the flelds in which we should concentrate move in order to solve the food problem. But unfortunately I find that the estimate is very low. If the Government is sincere in developing fisheries more money should be alictted to this head. Of course a part of the work under the head 'Fisheries' has been transterred to the Indian Council of Aigricultural Research. The Ministry admits that there was slow progress of certain schemes, non-purchase of certain equipments or postponement of purchase of fishing vessels. The Ministry has shown 'Savings' under this head. Quite an achievement, I wish the Ministry comes out of tts lethargy to act speedily on schemes approved and for which Budget provisions have been made.

After so many agricultural programmes, three five year plans etc. we have not attained self-suffictency nor we are anywhere near it. We still go about the world with a begging bowl-a bowl bigger than our country. If we are to survive, only by begging food, if that is the only way for our existence let us perish. Valluvar known for sobriety and high intelligence himself has angrily said 'If wo are to bel for survival, let the creator also perish.

Iruntum uyir vazhdal vendinparandu keduka ulagiyatriyan.
It is anger born out of sincerity and love for mankind. Let our aim at least be: Minimum food for all.
"Undi koduthor wyir koduthore"
He who gives food gives life. Let the Congress Government give food and al least tky to keap its life and Image unperished

SHRI LOBO PRABHU (UAPI): I am hearing so many eloquent speeches tn cluding the very literary one of the predecessor. I would tike to know whether we are discussing the ministries or the granits, whether it is a discuscion on the buadget whith will enabie us afterwards to reतluce the Firance Bill. We are only criticising the te-
partments and not a word is sald about the grants and on the huge volumes of fifures supplied to us. I would request you and the Minister of Parliamentary Affairs to so guide the discussion that it concerns the grants and not merely the ministries.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do realise that notice should be taken of the grants; my experience for a number of years has been, this is an occasion when members put forward the day-to-day difficulties from the knowledge of their experience about coramunitydevelcpment, cooperation, water shortage, etc. Apart from experts like you who deal with financial matters, 1 ain trying to accommodate some people who rarely speak in the House, so that they may put forward their genuine difficulties. Their experience is to be ventilated and they are to be made articulate. That is the main purpose.

SHRI ANNASAHIP SHINDE: Even the representative of his party, Mr. Shivappa, made a general speech. He should educate his party members first. Of course, I have no objection to the point he has raised. (Interruptions).

SHRI INDERJIT MALHOTRA: When the House is considering the demands of grants of a particular ministry, we have to discuss what the ministry has been doing th the past and give cur suggestions.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The performance aspect is also important. The financial aspect is not less important, but it is not possible for every member to go into each demand. You must realise their difflculties also.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): The work of the Ministry cannot be divorced from the Demands for Grants relating to that Ministry.

MR. DEPUTY-SPEAKER: As I have already explained, we have to know their oifflcultien and their experience. That would be beneficial in gulding our policy. I do recognise that the Grent aspect must be discuased.

SHRI LOBO PRABHU: Not one word has been sald about the Dapmands for Grants. We owe a duty to the country in seeing that there is mo wasteful expenditure.

SHRI INDERJIT MALHOTRA: Shri Lobo Prabhu is not the only hon. Miember who recognises that we owe some duty to the country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Businessmen like, Shri Kothari could be very well arqualnted with the Anancial side of it, but ordinary Members and peasants cannot be expected to be so.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor): Sir, we produce food and we know the difflculties. They only eat as parasites.

SHRI S. S. KOTHARI: Sir, on a personal explanation, let me say that 1 am not a businessman, I am a professional man, a chartered accountant.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then you are more acquainted with figures and the financial side of it.

SHRI S. S. KOTHARI: I only wanted to say that the work of the Ministry is inter-connected with the Demands for Grants.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shrl V. N. Jadhav.

घी वें० न० ज:षव (जालना) : उपाष्यक्ष मह्होदय, मैं फूठ ऐंड एवोकलबर मिनिस्ट्री की बजट डिमांड्स को सपंर्ट करने के लिए्ट बड़ा हुमा हूं। हमारे मुलक में पगर कोई सब से बड़ा परेशानफुन कोई मसला हो सकता है तो वह खायाष्न का ही मसला है । भाज तमाम जनता के सामने, तमाम देश वासियों के सामने किस तर्रiक से गस्सा हासिल किया जाय, किस तरीके से गल्मा कल के लिये महफूड रकबा जाय, यहृ समस्या है। बढ़ी हुई कोमतों का मुक्रबला किस तरीके त्र किया जाय यह मी एक बमस्या दिन्दूम्तान की जनता के सामने है 1 माम तोर पर गेर मुल्बों हे जो गल्ला पाता है उनल बहायों
[8ी वें० न० অधष]
के घंतबार में हिन्दुस्तान के श्रादमी बैठे रहते है। यह हमारे मुल्क में भाज गल्ले की हालत है। ऐसा क्यों हो रहा है यह एक सवाल किया जा सकता है। क्या प्यका कोई हल है या नहीं यह्ट भी एक सवाल किया जा सकता है । दन सवालों का जवाब हम को भाज श्रोर भ्रमीं यहीं पर मिलना चाहिए।

मैं ग्राज ग्राप के सामने चंद बातें कहना काहता हूं । मैं ग्राप की मार्फत हाउस से यह पर्ज करना चाहता हूं कि श्राज से कोई 70 साल केवल हिन्दुस्तान से कोई 10 लाख टन के फरीब गेहूं दूसरे मुल्कों को रवाना किया जाता या। यह बात घायद सुन कर भ्राप को ताज्जुब होगा घौर कुछ लोग यह भी कहेंगे कि फिर उस ज़माने में सूखा कैसे पड़ते थे ? लेकि.न मैं उन को बतलाना चाहूंगा कि श्रस्न पत्रंचाने के जरिये उस वक्त कम थे इसलिए सूखे वाले छलाके को घ्रनाज नहीं दे सकते थे। घ्रनाज ज्यादा घा लेकिन दे नहीं सकते थे क्योंकि पहुंचाने जरिया नहीं था । श्राज देश की क्या क्या हालत है ? देश में गिजा की कमी है । जंगल काटे जा रहे हैं। वारिश कम हो रही है 1 श्राबादी की हालत यह है कि रात दिन उस में इजाफा होता जा रहा हैं। हर साल 55 हजार बच्चें वंदा होते हैं जिनमें से बहुत से बच्चे मर जाते हैं ं्रौर काफ़ी संख्या में वह जिन्दा भी रहते हैं। इस तरीक से हर साल हमारी भ्राबादी में 1 फरोड़ 30 लाख की बड़ढ़ोनी हो रही है । भ्रब जाहिर हि कि यह्ह बढ़ने वाली ज्यादा श्रत्न श्रोर ज्यादा गिजा तलब फरती है जिसकी कि वजह पे 宽 मसला श्रोर ज्यादा पेचीदा होता धा रहा है । इस का नतीजा यह हो रहा है कि हम हर साल 10 लाख टन गल्ला दूसरे मुस्कों से मंगा रहे हैं । सन् 1966 में बोई 523 फरोड़ रुपये का गएल बह्हर से मंथवाया गया मोर उस के लाने के श्रष़राजात कोई 1 : करोड़ रुपये हुए। उन जहाजों

के जो कि विदेशी गेहूं लाते हैं उन के घेंतजार में हम हिन्दुस्तानियों को खड़े रहना पष़ता था 1

### 17.45 hrs.

[Shri G. S. Dimmon in the Chair] हिन्दुस्तान में कहीं 20 घंच बारिए होती है तो कहीं $400-500$ भौर 600 दंच तक भी वर्षां हो जाती है । यह्ह एबे रिश साल में वकफे वकफे से न हो फर तीन धार महीने के दोरान हो जाती है । यह्ट सारी बारिश चूंकि तीन छार महीने के श्रंदर ही जाती है, ६सलिए भी हम को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । हिन्दुस्तान की तकरीबन् 43 फीसदी जमीन पर काएत होती है श्रोर उस में हिन्दुस्तान के तीन चोयाई लोग जुटे हुए हैं। लेकिन इस के बावजूद भी जितना गल्ला हमें मिलना धाहिये उत्तना गल्ला नहीं मिलता। बेतों से जिस कदर पेदावार होनी चाहिए वह पैदावार उन से नहीं होती हैं । दे के मुकाबले में दूसरे मुल्कों की श्रगर श्राप्र पैदावार देखेंगे तो ध्राग को ताज्जुब होगा ।

में हस भवसर पर जापान देश का उदाहरण देना चाहता हूं । जापान एक छोटा सा पहाड़ी मुल्क है । उस इलाके में सिरंक 16 प्रतिशत जमीन पर काष्त होती है लेकिन उस के बावजूद जापान दुनिया में सब से श्रघिक चावल पैदा करने वाला मुल्क है । वह चावल में सरप्लस है । श्रमरीका की भी यही हालत हैं। श्रमरीका का एक किसान 25 ग्रादमियों के लिए खुराक पैदा करता है श्रोर वह भ्रपना श्रनाज दसरे मुल्कों को भी रवाना करता है । हि हुस्तान के लोगों को श्रमरीका का शर्रगुजार होना चाहिए कि भमरीका उन्हें श्रनाज देता है । इसी तरह से इज गय भी काषी उम्नति कर गया है। उ हॉने रेगिस्तान को एक बाग़ में तबदील कर दिया है । उसे गाङंन बना दिया है । वह्रां पर 7-8 एकड़

से ज्यादा जमीन किसी किसान के पास नहीं हैं । लेकिन सब से बड़ी बात जो द्वरायल में है वह यह है कितीन, तीन प्रोर जार, चार मील करके के प्रष्दर किसानों को जिन चीजों की, जिन वस्तुपों की ध्रावश्यकता होती है वह तमाम फराहम की हैं । उदाहरण के लिये मशीनरी हैं, बाद है या माहिरों का भशविरा है, वह सब उन्हें बहां पर सुलम है, तमाम किसम की बाद वरंरह वहां पर मौजूद है ग्रोर किसानों की जो पैदावार होती है उसे इजरायली सरकार बाजार में फरोषत करके उस का उप्रया किसानों को दे देती है ताकि किसानों को सहूलियत हो। इजरायल ने यह तरक्री की है । फारमूसा की भी मिसाल द्स सिलसिले में दी जा सकती है। फारमूसा एक छोटा सा जंजीरा है। फारमूसा की हालत यह है कि वहां किसानों को श्रौर भ्राम जनता को जिन कीजों की जरुत है उन पर ब्यान दिया गया है । दस के विपरीत हम ध्रपने देश में क्या देखते है ? जनता की जो बुनियादी जहरतें हैं। उन की तरफ भ्रगर छमारे यहां ठ्यान दिया जाता तो श्राज हमारी दुर्दश्रा हुई हैं, वह न हुई होती। फारमूसा के जराम्भत पर ज्यादा जोर दिया श्रोर जनता को जिन चीजों की भ्रावश्यता है उन पर ज्यादा बोर दिया ग्रोर उन का नतीजा यह है कि कारमूसा मे बहुता प्रग्गति कर ली है प्रोर उस की हालत भौरों के मुकाबले कहीं म्रच्छी है । कारमूसा हर साल 60 मिलियन गलर के किले श्रोर 60 मिलियन डालर की घाकर घकेले मुल्कों को रवाना करता है। वहां हर किसान के पास रेफिरीजरेटर है, मोटर है, रेठियोंसंट है प्रीर उन के बक्षे कालिज में जालीम पाते हैं। ऐसा क्यो हो रहा है ? छन्होंने जिन चीजों को पहले श्रहमियत दी जानी चाहिए थी, उन को भहमियत दी, जब कि हमारे पहां ऐसा नहीं हुमा। हुमारे बहली पंचवर्षीय योजना में बेती पर ज्यादा

जोर दिया गया। पह् एक भ्रष्छी बात की गई लेकिन दूषरी पंचचवर्षोय योजना में बेती को भ्रहमियत न देते हुए दंडस्ट्रीज व कारखानों को महत्व दिया गया। गुजिस्ता सत्र में मंती जी मे कहा चा कि हम 1970-71 में बाद्याप्र के मामले में मात्मनिर्भर हो जाने वाले हैं। भब पह तो नही बात हुई कि दिल के बह्लाने को गालिब पह् बयाल भच्छा है। जहां तथ इस लं्य की प्राप्ति का सवाल है वह एक घुम भोर स्वागत योग्य धॉज है लेकिन मुझे शुबहा है कि जिस रफ्तार से हमारा मुल्क चल रहा है उस में यह काम पूरा होने बाला नहीं है । वैसे में प्राप को बतला दू कि में नेचर से पेसेमिस्टिक नहीं हूं, भौप्मनिस्टिक हें लेकिन छस के वाबजूद में श्राप को सापर कहृ देना चाहता हूं कि यह् काम होने बाला नहीं है ।

फिसानों को बाब सस्ता नहीं मिसता। हिन्दुस्तान का भगर कोई हंग्लिस्तान से मुकाबला करे तो इंगिलस्तान में प्रमोनियम सल्फेट की कीमत 671 ऊ० फी टन है भोर हिन्दुस्तान में 1752 ऊ० की टन है । द्सी तरह से सुपर-फासफेट की कीमत हिन्दुस्तन में 1519 र०० की टन है श्रोर द्वांगस्तान में 552 रु० की टन है। यह में कोों बयान कर द्वा हूं ? एक तरफ किसानों को जिन चीजों की श्रावश्यक्षा है ज्यादा पेदावार करने के लिये, वह ज्यादा कीमत में मिलती हैं भोर दूसरे मुल्को में यहु चीजें सस्ती है। इस लिये हमारे किसान ज्यादा उपज नहीं कर सकले ज्यादा गल्ला पैदा नही कर सकते। इसक T नतीजा यह हो रहा है कि हम लोग भानाज के लिये दूसतों मुल्कों के दरवाजे बटबटाते फिरते हैं भोर हुपय में मीब का कटोरा ले कर फिरते है। पह बहुव दुरी बात है । में इस के लिये मिलती कोई सबत लफृज इस्तेमाल नहीं करना चहात। पही कहूंगा कि यह बड़ी बुरी हामत
[श्री वें० न० जाधव]
है हमारे लिये आोर हम को इस पर सोच विवार करना चाहिये।

## 10 hrs.

fिती मझ्नतीय सब्स्य चे कहाँ कि हुमारे देश्च में घोबर बहुत बरबाद होता है। बम्त रही है। जो भी केमिकल या कीमियाई पदें हैं, वह् बाहर के मुल्कों से भ्याती हैं। हुपरी जो कापूसयक्तन है बह 1970.71 तब लगभगः 20 लाब टन के करीब हो उस्ेगी। लेकिन हम श्रपने देश्र में चूंकि इसको तैयार नहीं छर सकंते दसर लिये बाहर से मंगवाते हैं। में गासन से गुणारिश नलंगा कि बह प्राइवेग या पब्लिक सेकटर में ही किसी तरह $\dot{8}$ के मिकज खादों के कारखाने केष्य में कायम करें जिस से आ्राज की जो हमारी जलरत है वहु पूरी हो सके। साथ ही किसानों को यहु चीज सस्ते दामों तर मुहैया किये जांये । प्रगर इंध्रन के लिये दूसरी चीजें मुहयया की जायें तो जो गोबर की शक्ष में जलगया जाता है, वहु बच जायगा। जो कि करोड़ों रुपये की उम्दा खाद है । इसी तर्ह शहरों में जो मेला पानी होता है, गम्दी नालियों का पानी, वह् बेहततरीन बाद है । गन्दी नालियों का पानी पवित्र नदियों के पविन्त पानी को प्राज गन्दा कर रहा है। यह बहुत बुरी बात है 1 सके सिलसिले में हुकूमत पहले कंशिश कर के वेबे कि इस गन्दे पानी का किस तरीके से जबीरा किया जा सकता है आ्रोर उस को किस तरह से खाद के काम में लाया जा सकता है। भगर हम इस पर संजीदगी से संतें तो जहर रास्ता निकल सकता है पोर घस निकलने वाले रास्ते से हममरी बेती की पैषाबार बढ़ सकती हैं।

इस के भातावा में पह कहना चाहता हक हिन्दुस्त्सन एक बहुत बड़ा मुत्क है, एक बरेपाजम की हैंसियत रबता है। हत मुलक में इहुत सी जगहों पर कई तजुर्बं हो रहे


काम हो रदा़ है.। हस बड़े मुल्क में ह्र ज़्नह की जियोष्षेफिक्क कंडीशन्स :्रलग-ब्रलग: है। दक्षिण में राइस. ज्यादा होता है, महास्तष्द्र में बाजरा भौर चाकल की होता है, कवास घोर ज्वार ज्यादा द्धोती है। किर में पंजब घ्रोर हृरियाना में ज्यादा होता है। इस लिये मेरी गुजारिश यह है कि हृकूमत मुल्वः के मुष्तलिफ हिस्सों में ऐसे तजुर्बाण्त्र कायम करें जहां पर मुख्तालिफ चीजों के बारे में तजुब किये जायें । मसलन कीड़े मकोड़े रोकने के बारे में, जो पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में रकाक्ट डालते हैं, चूहे हैं, इस तरह् की चीजों के बतरे तह्कीम्र यत का काम हो । इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान एक गरीब मुत्क है प्रोर उस को पैसों की जहरत है। श्रोर जगह जगह पर इस तरह के काम नहीं नहीं हो सकते । लेंकिन मेरी गुर्जारिस यह है कि यहां पर जो सायंस कालेज हैं जिब में बाटनी किपाटंमेंट हैं जुलोजी डिपाटेमेंट है, माइकों बाय लोजी डिपाटरमेंट है, उन को एक एक प्रोजेक्ट दे दी जाय । किसी को चाहे मारते की प्रंजिक्ट दे दि जाये किसी को गेहूं में जो कीड़े पड़ते है उस को मारने की प्रोजेक्ट दे दी जाय, किसी को कपास में जो रोग दहया होता हैं उस के सिलसिले में तहकीकात का काम सॉपा जाय । ग्रनर इस तरह से किषा जाये तो यह काय बड़ी भासानी से हो जाथेग्र घौर बिना ज्यादा खर्च किये ही हो जायेगा ।

बी हुणस कृत कस्दाय (उज्जन ) : मक्वी मारमे का काम सरकार करे।

भी वें० न० जाषव : भाप तो वह मी नहीं कर सकते ।

में ज़िस छलाके से भाता हूं वह महाराष्ट्र का हल़ाका है । बहां पर गुजिस्ता फरवरी के प्राषिर में प्रोर मार्च के मुए में बहुत पषिक वर्षा हुषं कोले पदे कोर हूफमल म या । फिर कड़ाके की सर्दी पती़। (नतीजा


तबाएँ हो गईं भौर खत्म हो गईं। चुनाचे मह्राराष्ट्र मस्रेम्बली में वहां के रेवन्यू मिनिस्ट्र घ्री बालासाहुब देसाई ने बयान दिया था कि बेस्टर्न महाराष्ट्र मौर विदर्भ में तकरीबन 1 लाख 59 हजार एकड़ जमीन पर पैदावार बिल्कुल तबाह हो गई श्रोर बरबाद हो गई। इस में 967 मौजे बेस्टर्न महाराष्ट्र मौर विदर्भ के मुतासिर हुए जिस से करोड़ों कुपयों का नुक्सान हुपा 1 बैसे तो में मराठवारड़ इलके से माता दूं शौर जो फिगर्स मंने बतलाये है. उन में मराठवाड़ी खामिल नहीं है । लकिन वहां के कमिश्नर ने एक बयान दिया चा । जो नवर्शक्ति नाम के ग्रख़ार में 20-3-68 के श्रंक में छपा हे, कमिश्नर श्रो सुन्दरराजन जी ने यह बतलाया है कि उस्मानाबाद जिले में, जो मराठवाड़ा का है, 1004 गांव मुतासिर हुए श्रौर तकरीबन $2,64,599$ एकड़ जमीन की फसल बरबाद ह्ं गई । इसी तरह् से श्रौरंगाबाद जिले में 584 गांव मुतासिर हुए ग्रौर वहां 1,20 , 902 एकड़ जमीन की पैदावार बरबाद हो गई । यही नहीं, बल्कि बीड़ जिले में 426 मौजे मुनासिर हुए श्र้र उन में $1,80,224$ एकड़ की फसल बरबाद हो गई । इन मौजों की मालगुजारी ग्राज बिल्कुल माफ होनी चाहिये । महाराष्ट्र पहले से ज्यादा गल्ला पैदा नहीं करता, उस इलाके से गल्ला महाराष्ट्र में ग्राता है । इन हालात में नं खाद्य मंत्री महीदोदय से प्रार्थना करूंगा कि महाराप्ट्र को जो गल्ले की कमी पड़ेगी उस को वह मुहैया करने की कृपा करें । इस सिलंमिले में में एक घेर कह कर खर्म कर द्नंगा :
> "यह दस्तूरे जबंबन्दी है कैसा तेरी महफिल में,

यहां दो बात करने को तरसती है जबां मेरी $1{ }^{\prime \prime}$

यहां बोलने का मोका ही नहीं मिलता ।
285 (Ai) LSD-9.

शी मोलूू प्रकाष (बांसगांब) : सभापति महोड़य, म्राखिर यहां भाषण तो राग़न पर ह्रो रहे हैं, भ्रोर भाषणों से राश़न की समस्या क़ा हल निकाला जा ऱाहा है । लंकिन सही मानों में श्रगर हमाऱी ख़्य समस्या का हल निकाला ज़ाये तो स्टेट्द्स में तमाम श्रफसर श्रोर भपसरायें मऱ ज़ायेंगी क्योंकि घ्राप जिन योजनाम्भों में कृषि उत् पादन बढ़ाने के लिये धन देते है उस का सारा धन सिफ भ्रफसतों की एयागी के विये खर्च किया ज़ाता है 1 मतलब उत्पादन बढ़ने के लिये एक भी म्राप की योजना नहीं बन रही है । सारा रालाराव का सिलसिला श्भर् योजनायें एयाशी घ्वौर फैसनपरस्ती ओर फुजूलखर्ची के लिये बन रही हैं।

श्राज़ हमारे यहां योजनायें चल रही हैं। योजना का मतलब होता है जोड़ना, लेकिन जितनी भी योजनार्यें बनाई गई वह जोड़ने के लिये नहीं बनीं। वस्ट सब बकार साबित हो गई । जहां पर साधऩ श्रोर साध्य क्रा सम्बन्ध कायम हो जाये, उस का मतलब होता है योजना । लेकिन हमारे यहां गोज़ना गोजना में बदल गई जैसे बच्चा कलम श्रीर कागज ले कर खचीना बनाता है, जिस में से कोई घब्द नहीं बनता है, उसी तरह से भाज हमारी योजनायें ह्दो गई हैं। उन को गोजने से श्रधिक कुछ नहीं कहा जा सकता । इस योजना का मुंह है किधर ? वह बना दिया गया है नगूयार्क की तरफ। उस का मुख्य लक्ष्य यह है कि हर पंचवर्षीय योजना के द्वारा 50 लास लोगों को श्रमरीका के स्तर पर पह्हुंचाना 1 तीन पंचवर्षीय योजनाभों में छस हिसाब से छेढ़ करोड़ लोग श्रमरीका के स्तर तक पहुंचा दिये गये । बाकी साके 48 करोढ़ लोगों के लिये भगर हुस तरह की योजनायें बना ली ज़ायें तो भाप घन्द्धाजा लगाइये कि किस तरह से वेश्र का विकास होगा 1 उन का उदेएय है विल्स्री को न्यूयार्क बदाना, बम्बई की वासिग्टन बनाना, तब ल़बनक बम्बंई बनेगा। लेक्रिन
[ श्री मोलहू प्रस.द] तब तक गांबों का कचूमर निकल जायेगा । योजना का मुंह जब तक गांबों की तरफ यह सरकार नहीं धुमायेगी, तब तक गांवों का विकास सम्भव नहीं हो सकेगा । भाज तक जितनी भी योजनायें भ्रापकी चलीं, वे घहरों तक ही सीमित रहीं, गांवों तक नहीं पहुंच पाईं।

सभापति महोदय, गांवों में, क्षेतों में ब्लाक बने हुए हैं, जिनको बीं० ही० सी० कहते हैं इन में सब चालाक बैठ गये है । इन के बारे में यह लक्ष्य तय है कि ये क्षेत्र के बीच में बनने चाहियें, लेकिन यदि ग्राप्र हिन्दुस्तान भर में निगीक्षण करें तो श्राप देबेंगे कि ये सब ब्लाक क्षेत्र के बीच में बनने के बजाय किनारे पर बने हुए हैं, ताकि 5 मील की दूरी से जा कर बूब टी० ए० डी० ए० बने प्रोर उस के हलाक कर्मचारियों का काम चले । व्लाक्स में बर्क केवल ग्राम-सेवक करते हैं, बाकी पलटन वेतन भत्ता पाती है । इस तरह से यह साग़ी योजना निकम्मी सिद्ध हुई है म्रोर इस से कोई भला होने वाला नहीं है ।

दूसरा काम है-खंती । करे कोन ? खेती का पेशा करने वाला तो इस देश में नीच माना जाता है । इस देश में श्राम तोर पर जो कुछ काम नहीं करता, उस को हुजूर कहते हैं भ्रोर जो काम करता है उस को मजूर कहते हें 1 यह हुजूर-मजूर का देश है । जो मौज करता है, ऐश करता है गुल-छरें उड़ाता है, उन को हुजूर कहते है, वे बड़े बड़े पदों पर हें, बड़ी बड़ी पोधिया लिख लेते हैं भाषण भी तैयार कर लेते हैं भ्रोर काम करता है मजूर। हस देश में जमीन किस के पास है ? जिनके पुरसे सदियों से बुलवुल नषाया करते थे, भंड़ें लड़ते थे, घोड़े नचाते थे, र्रिक $\nabla$ लेलते ये, उन्हीं के पास भाज मी जमीन पड़ी हुई है । हस का नतीजा यह हुपा कि जब खुद खेती नहीं करते भोर न करना

चाहदे हें वही लोग पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी सरविसिज में धुस कर हुजूर बन रहे हैं बेती की श्रामदनी श्रोर नौकरी की श्रामदनी दोनों को मिला कर राजनीति में हावी हो रहे हें, इस तरह से यह भामदनी इन्हीं परिवारों में सिमटती चली श्रा रही है ध्रोर बेचारा मजूर वहां का वहीं है, इन्हीं लोगों को कमा कमा कर के दे रहा है । सभापति महोदय, यह मजूर वाला देश्र है, लेकिन मजूरों के लिये इस सरकार की कोई योजना नहीं चल रही है । मजूर कमाता है श्रोर हुजूर खाते हैं।

गांव में खेती वही भ्रादमी कर सकेगा जो स्वयं बेती करने वाला हो, क्योंकि योग्यता के प्राधार पर इस देश में सब काम का बटवारा नहीं होता है । इस के लिये भी कृषि श्रनुसन्धःद परिषद जैसी कमाऊ-बाऊ संस्था को इस का श्रन्दाज़ लगाना चाहिये कि खेती करने लायक गांव में कौन सा परिवार है, जो खेती जानते हैं उन के पास खंती जानी चाहिये । श्रब योग्यता के श्राधार पर सब काम हंंता है तो उसके श्रनुसार देखा जाना चाहिये कि किस परिवार को खेती मिलनी चाहिये, जो खेती नहीं करता है, उस के पास सेती नहीं रहनी चाहिये । जसे श्रन्धे श्रादमी को चश्रमा लगा दीजिये, उस का कोई फायदा नहीं है, नपुंसक भादमी की किसी स्त्री से जादी कर दीजिये.

संसब-कार्यं तया संचार मंत्रो (उा० राम सुभग ससह, : ख़ारे ध्रन्ध चश्रमा लगते そें.......

भो मोलू प्रसाष: श्रब ठाक्टर सनहव भी एसा ही कह रहे हैं । में कह रहा था कि नपुंसक भादमी की स्वी से घादी कर दीजिये, तो वह भौलाद पैदा नहीं कर सकेगा-उसी तरह से यदि ऐसे ध्रादमी के हाय में लैती साँप दी जायगी, जो उस काम को जानता ही नहीं, तो मष्न की पैदावार कहां से होगी ।

पम्न कौन पैदा करता है-खेत का मजदूर भो $\Gamma$ उस मजदूर की क्या हारत है-धाज उस का भ्रपना घर मी नहीं है । लेखपाल के खेसरे में लिखा है कि वह तो बन्जर है, बन है थौर उस के लिये वही भंयेजों का बनाया हुपा, लार्ड कार्नवालिस का तंग करने वाला काला कानून 109 मौर 110 लागू है—हल जोतने वाला। उस में सारी जमीन जमीदार के पास हैं, वह कम पैसा मजूर को देकर हत जुतवाता है प्रोर नतीजा यह है कि उन के घगीर में दम नहीं है कि व मेहनत कर पार्यें, उन का पेट भरता नहीं है, उन के परीर में खून नहीं है कि खंती की पैदावार बढ़ा सके ।

जिनके पास खेती है, उन के लड़के पढ़-लिख कर चले जाते हें नोकरी करने के लिये श्रोर जो बेत मजदूर है उस का लड़का मी पत्यर काटने कोयला निकालने, रिषशा चलाने थौर भ्रन्य कामों में चले जाते हैं । तो भ्राज बेती पर कोन है ? बूढ़ा खेत मालिक भ्रोर बूढ़ा हरवाह-यही दोनों हैं । बूढ़ा खेत मजदूर का लड़का पत्थर निकालने, कोयला निकालने, रिक्शा बींचने के लिये चला जाता है भ्रोर खेती के मालिक का लड़का चला जाता है मलेरिया विभाग में घंस्प्पक्टर बनने, 150 रुपये की नोकरी करने चला जाता है। लेकिन इन जवानों में से कोई मी खेती बुद नहीं कर रहा है, क्योंक बेती का पेश घाटे का पेशा बन या गया है ।

श्रमी कुछ दिन पहले सन् 1960 में भापने सीलिग का एक्ट बनाया। खेती पर तो सीलिग का एक्ट लागू कर दिया, लेकिन उद्योग पर लागू क्यों नहीं किया ? बैंकों पर सीलिग एक्ट क्यों नहीं लागू किय ; उस पर भी तो सीलिग लगाना चाहिये था । भकेले बेती पर सीलग लाग कर के प्रापने किसान की कमर तोड़ दी 1 भाप ने जो कानून बनाया है, वह गलत है, क्योंकि जिस वरह से भापने बेती पर लागू किया है, उसी तरह से उयोगों पर लगना चाहिये, बंकों पर लगना चरहिये, ल.गों को भामदनी

पर लगना चाहिये । लेकिन घापने भकेले किसान को रगड़ा, नतीजा यह है कि किसान भौर खेत-मजदूर को रगड़ रबा है मौर इस तरह से इस देश में सारे मामले गढ़बड़-सड़बड़ होते चले जा रहे ह । इस लिये यहां पर. भाषण देने से कोई काम नहीं चलेगा

भमी उत्तर प्रदेश में-उपाध्यक्ष महोदय, म भापको सूचना के तोर पर बता रहा हूंसरकागी जंगलों की जमीन है । बहां की सरकार ने एक योजना बनाई कि जितने जाली पट्टे हे उन को तीन साल के इ. .द्दर प्रंदर ब्बारिज किया जाय, लेंकिन भ्राज तक किसीं मी जिला ध्रधिकारी ने उन जाली पट्टों को खारिज कर के भपनी रिपोर्ट सरकार के पास नहीं मेगी है । इस लिये हम को ऐसा भ्रनुभव हो रहा कि है 20 वर्ष से यहां पर लोकशाही काम नहीं कर रही है, भ्रफसरशाही काम कर रही है 1 क्योंकि लोकशाही में मंन्री लोग पोर नेता लोग क्या करते हैं-कम्प स्ट से लेकर बांध तक का उद्षाटन करते हैं, सरकागी फाइलों पर केवल दस्तखत करते हें,उनको कुछ मी पता नहीं रहता है प्रोर सारी योजनाये भफ़क लोग कलाते हैं जो इस देश के सारे कामों में गड़बड़ वैदा कर रहे है । मेंने भमी भापको एक उदाहरण दिया- 1 प्रक्तूबर का यह प्रादेश ज री किया हुमा हे, लेकिन भ्राज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई मी रिपोर्ट कार्यवाही की सरकार के पास उपल॰्ध नहीं है । इस लिये उत्तर प्रदेश के भूमिहीन किसान भगर भूमि लेने के लिये, बंजर जमीन, जंगली जमीन, पड़ती-जमीन पर कब्ञा करने के लिये म्रान्दोलन करते है, तो यह सरकार उनको दबाती है । जब घा न्तिपुर, नैनीताल के इलाके के किसानों ने ऐेसी फालतू जमीन पर कब्जा किया तो पुलिस ने उन को उण्डों से मारा, ट्रं क्टरों से उन की स्रोपड़ियों को रौद दिया गया, फूंक दिया गया भोर पाज वक ब जेल में बन्द हैं। मंने चार दिन से काल-प्टेश्यन नोटिस दिया हुप्रा है, लेकिन
[श्रो मोल्हू प्रसाद]
यहां धी यही मामला चल रहा है, उन खेती मजदूरों का मामला तो उठ ही नहीं रहा है । ऐसी स्थिति में श्राप बताइये इस देश में पैदावार कोन बढ़ायेगा। जो खेती करता जानते हैं, उन के पास खेती नहीं है, खेती उस के पास जानी चाहिये, जो खेती की पैदावार को बढ़ा सकता है ।

मंबी मह्रोदय ने ध्रतारांकित प्रश्न सं० 1089 के उत्तर में 5 घ्रप्रैल, 1968 को बताया कि सरकार के पास 5 लाख एकड़ सरकारी भूमि के धवैध कब्जा कियें जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है । सरकार को बन विभाग की नैनीताल, बिजनार, पोड़ी, गढ़वाल की कुछ दन क्षेत्र की भूमि पर घ्रतिक्रमण की सूचना मिली है, लेकिन स्थानीय बन-प्रधिकारियों ने पुलिस की सहायता से प्रबंध घ्रतिक्रमण हटा दिया है। ये जो जंमली श्र्धिकारी है, उन जंगली झ्रफसरों ने पुलिस की मदद लेकर उन को हटा दिया है ।亠े लोग पड़ती-जमीन को ग्र्रेती करने लायक बना रहे थे, खेती कर के देश की पैदावार को बढ़ाना चाहते थे, देश की श्रन्न समस्या को हल करना चाहते थे, लेकिन श्राज वे जेलों में बन्द हैं। उन को इस लिये ध्रान्दोलन करना पड़ा कि भ्राप के पास उन के लिये कोई स्कीम नहीं है, श्राप उन के लिये कोई स्कीम नहीं बनाते हैं, ये श्रफसर लोग ही स्कींमें बनाते है श्रोर वे ही उस को चलाते हैं। उत्तर प्रदेश की संदिद सरकार ने पिछ्छी दफा इन धफसर शाहों का गर्मी के सीजन का प्रोर्राम खरम कर दिय। था, हर साल वे भ्रफसर-प्रकसरायें गमीं के दिनों में नैनीताल श्रोर फ्रिमला हवा खाने जाते थे, उन्होंने उन के उस प्रोग्राम को रद्द कर दिया, नतीजा यह हुप्रा कि हन भफसरकाहों ने जम कर संबिद सरकार का ऐसा विरोष किया कि वह्ट सरकार बहां न रहने पाये घौर उसकी एक भी स्कीम को छन लोगों ने नहीं घलने दिया ।

इस निये, उपाष्यक्ष महोबय, म कहना चन्हता ; कि इन भ्रफसर-पफसराधों के

लिये भ्रगर भस उत्पादन बड़ेया तो ये भफस़रभ्रसूर मर जायेंमे, भ्रगर हन प्रफसरभफसराग्रों को जिन्दा रखनः है तो इस आ्यक्र समस्या को हल मत कीजिये । लेकिन यदि बास्तव में श्राप हस को हल करना चाहते हैं, तो इन प्रसफर-मफसराभ्मों के रंग्ये पर ध्याव रखिये घौर दूसरी योजना हूस ढंस से बनाइये कि बेती उस्स के हाय में जाये जो उसकी पैदावार को बढ़ाये । पैदाबार के लिये यहां पर भाषप देने से कछछ नहीं बने मा, यह सब बेमतलब है, यह तो सिर्फ नाटक है, तफरीह के लिये भाषण दे दिये जाते है ।

डा० सूझोला नंयर (झांसी) : सभापति महोदयय, सब लोगों की तरफ से एक बात बहुतु साफ कर दो गई है श्रैर वह यह् हैं कि समे चाहते हैं कि देश में हम श्रन्न के माःनले में श्रात्म-निर्भग्र हो सकें ग्रौग विदेशों से अनाज न मंगाना पड़ । में 19.9 में जब श्रमरीका में पढ़ती थी उस समय पं० जवाहर लाल ने हरू वहाँ पर ग्राये थे, तब उनसे लोगों चे सवाल पूछा कि श्राप यहाँ ग्रनाज माँगने के लिये श्रायं हैं क्या? उन्होंने कहा हीगिज़ नहीं । उन्होंने कहा कि ग्रगले साल ंत हम ग्र अने यहाँ श्रत्न के मानले में श्रार्मनिर्भर होने जा रहे, हैं। किसी ने कहा कं स्मगर ग्राट्म-निर्षर चहीं होंय तो क्या करेंग, तब उन्होंने छाती ठोंक कर कहा कि भूब्रं मरेंगे लेकिन किसी से माँगंगे नहीं । इसके बाद श्राज सन् 68 श्रा गया है । श्राज जब सभी लंग कहते हैं कि देश भर में बहुत श्रच््री फसल ढुई है तब भी 6,7 या 8 मिलियन टन गल्ला बाह्र से लेने की बात होती है । यह् श्राज की हालत है । सोचने की बात है कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है प्रौर इसके बया उपाय होने चाहियें ।

मैं प्रांकड़े देख रही थी। पहले प्लान के भमय हमने बड़े जोरों से कहा कि खे़ी पर जोर वेंगे । बड़े बड़े बाँधर बने, भाखड़ा नंगल बना, सब काम इसीलिये हुये कि किसानों को पानी मिलेगा क्रौर घह्न उपजेगा। पहले
'्लान में जितना हमारा खर्चं था उसका 15 प्रतिंशत बेतो के सेक्टर पर खर्च किया गया । दूसरे प्लान में, प्लान का साइज तो बढ़ गया लेकिन खेंती पर जो खर्च करना था वह कम हो गया, 12 प्रतिशत रह्ह गया। तीसरे प्लान में फिर घोर गुल हुग्रा तो फिर 15 प्रतिशत हो गया ग्रौर पिछले साल 67-68 में जब इतना बड़ा सूखा श्राया झौर दुनिया भर में ह्मको भूख मिटाने के लिये हाथ फैलाना पड़ा तो उस समय हमने हायस्ट प्रार्यर्टि खेती को दी। लेकिन कितना रुपया उसके लये सैदशन किया ? डेत्रलपमेन्ट एक्सपेन्डीचर का 17 परसेन्ट। सरकार के दिये हुए कागज़ ह्माने पास श्राये हैं जिसमें बताया गया है कि परसेन्टेज ग्राफ टोटल नेशनल इनकम कहां कहां से होती है। उसमें बताया गया है कि $50-51$ में 51.3 परसेन्ट खेनी से ग्रामदनी हुई, 1964-65 में भी 51.3 परसेन्ट खेती से ग्रामदनी हुई श्रौर उसके बाद भी 50 परसेन्ट से ऊपर ही हमारी खंती से ग्रामदनी होती जा रही है। इसके बावजूद जब उसपर खर्त्र्न करने की बात होती है तब हम श्रपना हाथ खींच लेते हैं, उसके लिये प्री तरह से पैसा नहीं देते हैं। श्रोर हम जो पैसा देते भी हैं वह पैसा जहाँ पहुंचना चर्टिये, वहाँ तक पहुंचता भी नहीं है क्योंकि उसके रास्ते में बहुत सी घ्रड़चनें हैं। जिम तरीके से कृषि के लिये रुपया दिया जाता है उसमें मल्टिपिल एजेन्सीज हैं जिसके कारण किसानों तक उस पैसे के पहुंचने में बड़ी कठिनाई ग्राती है ।

प्लानिंग कमीशन का प्रोय्राम हृवैलुएशन श्रार्गेनाइजेशन है, उसका कहाना है :
"Case studies indicate that no single agency, panchayat samitd, cooperative society or the department concerned seems to be effective in meeting the various types of credit needed by the cultivator. Distribution of loan funds to difierent departments has not done away with either inefficient utilisation of credit er delay in sanctiontag $\mathrm{n}^{2}$ ".

फिर वह कहते हैं कि सब तरह की एजेंस्सीज तो हैं लेकिन उनमें भ्रुसन्बान नहीं, मेल नहीं। वही रिपोट्ट कहती है :

> "In the districts where multiple agencles operate in the distribution of credit to cultivators, there is no evidence to show that a working plan is drawn up for co-ordinating the loan activities of different agencies".

इसलिये सबसे बड़ा सवाल श्राज कोम्भार्डनेशन का है । सब म्रलग म्रलग खिचड़ी पकाते हैं ग्रौर किसानों की भावश्यकतायें किस तरह से पूरी करनी वाहिये, इस की तरफ कोई तबज्जह नहीं देता । इसके लिये मशीनरी भो नहीं कायम की गई।

सभार्पति महोबय : माननीय सदस्या समाप्त करें।

जा० लुझोला नंयर : श्रमी तो 5 मिनट भी नहीं हुये ।

सभापति महोवय : में देब रहा हूं 5 मिनट हो गये हैं।

गा० सुझोला नंमर : कम से कम 15 मिनट तो प्राप वेंगे ही, ऐसी में भ्राशा रखती हुं क्योंकि कहने के लिये मेरे पास काकी चीजें हैं 1

तो मैं प्रापसे धर्ज कर रही थी कि सबसे महास्वपूर्ण कीज्र कोर्भार्गिकेमन है। उसके लिये इसी रिपोर्ट में कहते हैं कि हमारे पास एल्फोर्समेन्ट के लिए जो एकीजिषन्ट मशीनरी होनी चाहिमे, वह्ह नहीं है। कम्पुनिटी डेबलफ्मेंट इसी भाजय से बना या कि किसान के बर तक पहैले में एक एगेन्ती के द्वारा ही त्रारा काम ही लेकिन जिनको हमने वह काष करने को रूप उमके हुप्षक्चन की तरफ मौर उनसे किक काम 领 की तरफ पूरी स्यण्ज नहीं

उसको भ्रगर बचा लिया जाये तो हम श्राज फूड में सेल्फ सफीशियन्ट हो सकझे हैं, चाहे हम प्रोर श्रनाज न मी पेदा करें।

भ्रब मैं लैंड रिफार्म्स की बात फहना चाहती हूं । इस देश का किसान ज्यादा इसलिये नहीं पैदा करता रहा कयोंकि वह जानता है कि हससे उसे कोई फायदा न त्रं होगा, उसका फायदा कोई श्रोर हो ले जायेगा। जमींदारी प्रया के समय सबसे कम पैदावार होती थी । यू०वी० श्रोर बिहार में जमींदारी प्रया सबसे ज्वादा रही। वहां श्राज मी सिद्वान्त में तो जमींदारी प्रया चती गई है लेकिन हीकीका में भ्राज भी मालिक कोई ग्रोर है प्रोर मेहनत कोई ग्रोर ही करता है। लिह्ढाजा जो इन्सेंटिव किसान को होना चाहिये, वह उसको नहीं मिलता है। वास्तव में तो जो जमीन को जोते उसकी ही़ जमीन होनी चाहिये। यह ग्रगर हम कर सईें तो रमस्य। हल हो सकडी है। जापान में दा एकड़ की बेडी़ में एक परिवार सुखी रहता है, वह श्राने पास मोटर कार श्रोर रेफ.जरेटर रख सकता है । वही हमारे यहां भी हो सकाता है। ऐनी बात नहीं है कि हमारे यहीं नहीं हो सकता है। मेरा कहना यद्ट है कि सही श्रर्य में लंड रिफान्म्ं को इम्ल्लीमेन्ट किता जाये, केवल कड़ने के लिने नहीं वह्किक ही मीक़ में वहु चोज होनी चर्णिंय।

शुगर शाटँज की बात की जाती है घ्रोर चीनी के दाम किनने बढ़ गोे हैं, यह सत जानते हैं। लेकिन में पूछा चाहती हूं कि हमारे देश में इननी बड़ी संख्या खजूरों के पेड़ों की है, पाम ट्रोज का जो पंटेशल पड़ा है, उनका रस लेकर गुड़ ग्रोर शाक्कर कमों नहीं बनाई जानी है । मेरे पास एक रिपोटं है मद्रास की कि तामिल नाउ में 4 करोड़ पामीरा ट्रीज हैं । उनमें 40 लाब ट्रीज को टेप करके जैगरी, शुगर मोर कैन्डी, इस प्रकार की चीर्जें बनाई जाती हैं। प्रभी तक सिर्क 40 लाब ट्रीज ही टेप किये गये

हैं जिनमें दो लाख लंगों को काम मिल रड़ा है । इसमें लिखा है:
Rs. 6 crores worth of faggery and Rs. 4 crores worth of other products are now produced in Tamil Nad and this has accordingly become a major cottage iddustry in the State.

मैं पूछता चाहीी हूं कि यह् नीरा या रस जराब बनाने में क्यों बर्बाद किया जा रहा है । बजाय उसके, श्राज जो देश में शुगर की कमी है उसको पूरा करने के लिये इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता । सभापति महोदय, भ्राप जानते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश से पंजाब द्वारा शराब बनाने के लिए बेतहाशा गुड़ खरीदा जा रहा है । श्रब बहां तो लोगों के लिए खाने को गुड़ नहीं है । शराब बनाने के लिए गुड़ सप्लाई किये जाने का रास्ता शकों खोल दिया गया है ? क्यों उनको हजाजत दी जाती है कि इस तरह्र से इन पेड़ों का रस श्रोर गुड़ बर्बद करें। लोगों को तो गुड़ खनने को न मिले श्रोर दूसरी तरफ़ शराब बनाने के शिए वहु दिया जाय तो यह् कह़ं की बुद्धिमता श्रोर तर्कसंगत बात है ? इस से जनता की बर्बदी नहीं होगी क्या ?

श्राज सब से बड़ी प्राबलम देश में कंश्रारडिनेशन की है । खेती करने वालों को मिलने वाली मदद का कोष्रारडिनेशन ठीक प्र,कार से होना चाहिए। जाहिर है कि श्रगर हम को सैल़़ सफिशिएंट होना है, घात्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना है तो उस का रास्ता यह्ती है कि हमारी श्रपनी जि गनी शक्ति है उसका हृम ूूरां उपयोग करें भ्रोर कहीं पर भी किसी खाने की चीज़ को हुम बर्गद न होने दें । कितान को हम यर्थेष्ट इंनेंटिव दें ताकि वह खाद्याम्न का श्रधिकाविक उत्पादन करने के लिए प्रेरित हो सके । जो किसान पैदा फरें उस को वे सुरक्षित रख सरें, स्टiरैज श्रादि की भी पर्याप्त श्रोर समुचित ख्यवस्या होनी चाहिए ताकि वह् म्रस्न बर्बद न होने पाये । खाने की जगह, गुड़ घक्कर की बाह घराब न लेने पाये ।

18-31 hours.
*OPERATION OF AIR SERVICE BY A PRIVATE COMPANY

भी मषู लिमये (मुंगेर) : सभापति महोदय, मैंने 1 मार्च, 1968 को श्रो कर्ण सिस्ट को जो सवाल पूछा था उसके उत्तर में से यह बहस निकली है । सब से पहले में 22 दिनों के भन्दर मंत्री महोदय के छारा बो इस सदन में उत्तर दिये गये उनमें कितना फर्क भाया है, वह में बतलाना चाहता हूं।

जब मैंने 1 मार्च, 1968 को उन से सवाल पूछा तो मुजे बतलाया गया कि घौडयूल्ड सर्सिसेज चालू करने के लिये जो हमारा कानून है उसके सेषशन 18 (ई) में सन् 1962 में .तबदीलो की गई थी। छउताई लःः के प्रनुसार केन्द्धीय सरकार को यह पर्रिकार प्राप्त हुप्रा कि निजी क्षेत्र में जो भापरेटसं काम करते हैं उनको शैड्यूल्ड सरिवेज चालू करने के लिये इ जाजत दी जा सकती है । मिंने पूछा था कि क्या किन्हीं लंगगों को इसके वास्ते छजाजत दी गई है तो मुने जवाब मिलता है :
"so far no permission for such scheduled services has been givem to any party."

उसके बाद नौन घौडगूल्ड के बारे में मुजे यह् इंत्तिता दो गई है कि "फिलहाल सात कम्पनियों को नौन घंड घलने की इजजत है। 20 फर्वरी 1968 को जमंर कम्पनो को दिल्ली से जोषपुर तथा राजस्थान के श्रन्य घहरों के दरमियान ये नौन शंड्यूल्ड सरवसेज चालू करने की इजाजत दी गई है ।"

उसके बाद मंत्री महोदय को एक सवाल 22 मार्व को पूछा गया था। उसके उत्तर में म्राप परिवर्तन देबिये । इसमें किसी को मी ज्ञाजत नहीं दी गई है ऐसा कहा गया है । उन्होंने इजाजत मांगी थी इषका कोई जिक नहीं है, लेकिन 22 वारीब के जबाब में कहा जाता है :

[^1]
[^0]:    *The original speech was delivered in Tamil.

[^1]:    -Half-An-Hour Discussion.

