## DEMANDS FQR GRANTS (1867-68)contd.

Ministry of Food, Aariculture, Community Development and Cooplra-TION-contd.

Mr. Speaker: Coming to the debate on the Demands for Grants in respect of the Ministry of Food and Agriculture, about three hours are now left. No member from the PSP has spoken so far. There are also other friends who have not spoken; I have got the names; for instance, the Swatantra Member, Mr. Gadilingana Gowd, has to speak. The Jan Sangh has also got about 18 minutes or so. The other parties also have got some time; the SSP has got about 4 minutes. The Congress men also have got some time; three or four Congress members will also speak. But not even one member from tht PSP has spoken so far.

Mr. Lakhan Lal Kapoor.
बी तुलशीबास जाषष (बारामती) : भ्षष्यक्ष महोदय इस फुछ एगीकलचर, कम्युनिटी ठेवलपमैंट एंड कोमापरेशन पर जो किस्कशन चल रहा है उस में दो राज्य मंतियों ने ही छेक दो घंट से भ्रधिक ले लिया है इसलिए मेरी प्रार्षना है कि इसं पर समय बढ़ाया जाय ताकि कम से कम हर एक प्रन्त के प्रतिनिधि को बोलने का मोका मिल सके ...

Mr. Speaker: Will he please sit down I have heard him.

बी वुलन्कीयास आषब : मेरी प्रार्यना वह है कि इस पर बहुत से बोलने वासे हैं इसलिए इस पर दो दाई घंटे का समय पोर बढ़ाया जाय। हम में से बहुत सारे लोग हस पर भ्यने विषार प्रकट करने के लिए वियोष रूप से बाइर से यहां इस मौके पर आाये䔲. .

Mr. Speaker: It is clearly understood. Yesterday alao he mado that
point. Only to make speeches, if he wants an extension of two hours, he will lose the debate on the Demands in respect of External Affairs Ministry and other Ministries. It is not the Speaker who will lose anything, but the members will lose the debate on the Demands of External Affairs Ministries and the other Demands.

Mr. Lakhan Lal Kapoor.
भी फ० ना० तिबारी (बेतिया) : भ्ष्यक्ष महोदय भमी यह यहां की परिपाटी $i$ रही है कि घगर कोई डिरेलमैंट हो जाता था तो रेलवे मिनिस्टर महोदय उस बारे में हाउस में स्टेटमेंट दिया करते थे

Shri P. K. Deo (Kalahandi): He is raising it just to elimite information. I do not know why you are giving him indulgence.

Mr. Speaker: Mr. Tiwary may please sit down. That is a point of information and not point of order.

Mr. Lakhan Lal Kapoor may start speaking.
\&ी लबण लाल कपूर (किशनगंज) : पष्यक्ष मह्रोदय सुनने में तो यह्ह बढ़ा ही मघुर लगता है कि भारत कुषि प्रधान देश है परन्तु दुख हस बात को देख कर होता है कि खेतों में लगे 76 प्रतिशतः जनसंख्या वाला भारत कुल जनसंख्या के 6 प्रतिशत: तेती करने वाले देश घमेरिका के सचिबालय के दरवाजे पर बारों मास मीख की कोली फैलाये बड़ा दिखाई पड़ता है ।

भष्यक्ष महोदय, स्वाधीनता को माप्त किये बीस वर्ष का एक लम्बा भरसा गुजर गया पर भाज तक हम किसी एक मामले में भी घात्मनिर्भर नहीं बन पाये । हम किसी एक भी समस्पा को हृल नहीं कर सके हैं।

जहा तक सिषाई का प्रश्न है सिषकाई की योलनामों पर धभी वक जिवना क्या

बनं किया गया है वह नाकाफी है मोर सित्वाई के लिए मी हम प्राज तक भात्मनिर्रे नहीं हो सके हैं। विषली तीन पषषवर्षीं पोजनाथों में कृषि पर जो खपया बरं किया गया है वह मी नगय्य हैं । घमी तक सिंबाई पर कुल 1250 करोग़ रुपया बरं किया गया जबकि तीन योजनामों पर 18000 करोड़ खुया बरं किया गया है। में समझ़ता हूं कि तीन योजनामों के फलस्वल्प जो हमारे सामने नतीजा पाया है उस के पन्त्सार करीब करीब 12 कीसदी हपया कृष ज्रोर सिचाई पर बचं किया गया है। वह तो वही हुपा कि ज्यों ज्यों ब्वा की मजं बबता गया

जहा तक पूमि मुधार का प्रश्न है मुमे पह समस्त में नहीं प्रत्रा कि प्राजादी के 20 वर्ष हो गये हैं घोर हमारे सामने बाय की समस्पा एक मोत बन कर बड़ी है लेकिन किर मी हैम ने मूर्म मुघार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। भूमि मुषार के घन्तरंत जहां तक घरती का बंंवारा है उस धरती के बंटवारे के सम्बन्घ में घाज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है जर्वकि नेशनल स्वम्पुल सबं के कषननानुार भारत के मन्दर बेतों में लगे 75 फीसदी लोगों के पास कुल 10 प्रतिशतः घरती है। 50 फीसदी छोटे किसानों के पास तो कुल 3 प्रतिरत: घरती है जरकि 20 प्रतिशत भमीर किसानों के पारस 75 प्रतियत: है। ऐसी हालत के मौजूद रहते देश में जो पयंकर गरीबी ब कृषि संकट है उस का हल नहीं निकल
 तक वह सामाजिक न्याय होगा ? उन गरीवों को उमीन फब मिलेगी ? फब ता भूमिहीनों को जमीनों का प्रधिकार मिलेगा ? वेतिहर मउद्रों को मि ल्लकियत कब मिलेगी? वह दो तरह की नीति कब तक चलती रहेगी कि कुष लोग इस तरीके से इस देग के गरीबों की कमाई पर गुलखर्ं उताते रेहे पोर


बह इस तरीके से क्षामे-बाले को महताज रहेगी ? कब तक रस का कंसला होगा ? मैं समक्षता हां कि पाज देग के मनर एक कान्निकारी भावना पेदा हो रही है घल सकट को लेकर मूल्यों को लेकर पोर मंहगार को लेगर, जोर एक पयकर कान्ति की भावना देश में फंल रही है मोर यदि घमी से उस भोर ज्यान नहीं दिवा गया तो किर उस को सम्भालना नुरिक्त हो जाया।

जहां तक भूमिहीन पोर बेतिहर मजत्रों का प्रश्न है एर्रेरियन रिकाम्म कमेटो ने मन 1950 में कहा षा कि हृषि सुधार की किसी योंजना में बेतिहर मजूूटों की उपेक्षा करनी देश की कृषि अ्यसस्पा में एक रिते पाव को बहते रहने देना है। किन्तु भमिहीन किसानों की हालत यह है कि तगरण 16 प्रतिशत: बिनकुल बेकार रहते हैं। $1951-57$ के बीच उन की भ्राय 11 र्रतिपा: गिर गई है ज्वकि परिबार के उ्यक्तियों की संब्या 4.3 से बद पर 5.4 हो गई है। पिछती तीन योजनामों में उन के बताने के लिए 1.5 करोज़, 5 करोड़़्रोरोर 8 करोग़ रुपया दिया गया । (सत तरह से कुल मिला कर देबा जाय तो इन 15 वष्षों में कुल 18.5 करोड खुया हुप्रः बो कि बेतिहर मजनूटों को बसाने के लिए रख्बा गया पा। हत तीनों योजनाश्रों के लगवग 18,000 करोड़ खपये के बरं में लगभग 0.1 प्रतिातः दरम्रसल बंनें किया गया है। इस तरह में सममता हुं कि न तो गरीबी का भन्त हो सकता है पीर न ही जो बाय के उत्तादन की श्रक्ति गरीबों में हैं उसके साथ में ही कोई न्याय हो सकता है। इ सलिए हलत न्याय को करने के लिए सरकार को तुस्तन सक्रिय कदम उठाने होगें।

इस सम्बन्ध में मैं विहार का उदाहरण देना चाहता हूं कि बिहार के भ्रन्दर 30 भिलियन एकह़ ज्ञात के लायक भूमि है जिसमें केबल 20 fिलियन भूरि में बेती होती है। बाकी 10 रिलियन एकह़ जमीन परती
[श्री लषण लाल कपूर]
पर्ड़ा हुई है। उसी बिहार में करीब $30-32$ लाख ऐसे बेतिहर मजदूर हैं जिन के पास रहने लायक भी जमीन नहीं है । श्राबिर जो जमीन परती पड़ी हुई है उस को बेतिहर मजदूरों में क्यों नहीं बंटवा दिया जाता है ? घगर यह्ह भूमि किसानों को दी जाती है तो ऐसा करने से उत्पादन में बृधि होगी।

इस के घ्रलाबा सरकार के मामने एक योजना होनी चाहिये कि जो घन्न संकट देश्र के सामने है उस को एक घ्रौबोगिक नीति बेती के सम्बन्ध में बना कर हल किया अये । बेती को घोयोगिक घ्राधार पर बलाया जाना चाहिये। इस के लिये एक भूमि सेना का निर्माज करना चाहिये घ्रौर रेलबे fिनिस्ट्री, किफेंन्स मिनिस्ट्री प्रोर फारेस्ट डिपार्टमेंट के भन्तर्गत जो जमीन हैं घ्रोर परती पड़ी हुई हैं, उस को ले कर वहां पर कोमापरेटिव फार्शमग इस भूमि सेना की मार्फन की जा सकती है ।

जहां तक किसानों को उषार देने का प्रश्न है, उस के भन्दर उन को पैसा नहीं मिलता है । जो लोग मरकारी कर्ज लेते हैं उन को $500-1000$ रुपयों के लिये भी दर्जनों भाफिसर्स के पास जाना पड़ता है घोर महीनों दोड़्ना पड़ता है। उस 1,000 उ० के बेने में उन को 200-300 क० घमपने पास से खर्ष करने पड़ते हैं। उन्हें सहूलियत से कर्जं नहीं मिलता है, इस लिये वह बेती पर पूंजी नहीं लगा सकते हैं। जहां तक बैंकों का सबाल है, उन्हें बैंकों से मी पैसा नहीं मिलता है। इस लिये बैंकों से तो घनाज का व्यापार करने वालों घ्रोर सट्टेबाजों को ही पसा मिल पाता है । बिहार में 196364 में किसानों का बैंकों से 3 फीसदी कर्जा मिला वहां उसी वर्ष में उद्योगपतियों को 57 फीसदी कर्जा मिला है । इस तरह की श्रीघोगिक नीति चला कर हृम देश का उद्वार नहीं कर सकते हैं । इस लिये किसानों को

बैंकों से रुपया दिलाने की ब्यवस्था की जानी चाहिये, घ्रौर सरकार की तरक से जो पैसा दिया जाता है उस के लिय मी कोई सीधा सादा उपाय होना चाहिये कि किसान एप्लाई करे घ्योर उस को तुरन्त पैसा मिल जाये । इस से उन को कुछ राहत मिलेगी ।

मैं चाहता हूं कि सारे देक्स के लिये एक नेगमल फूड पालिसी बनाई जाये । नेशनल फू बजट होना वाहिये । साथ साथ फूड का ट्रेड एक कारपोरेशन के माध्यम से सारे देश में चलाया जये । साने देश्र में यूनिफार्म तरीके से रार्शनिंग लागू करना चाहिये प्रौन ज़ो जोनल सिस्टम है उस को खर्म किया जाये । में नही समझ्नता कि जब यहां किसी पार्टी को कोई ग्रापत्ति नहीं है, किसी दल को श्रापत्ति नहीं है जोनल सिस्टम को खत्म करने पर, तो उस को लागू रखने से क्या फायदा है। इस से तस्कर ब्यापार बढ़ता है, करप्शन बढ़ता है योर जो डेफिसिट प्रान्त हैं उन को कठिनाई का सामना करना पढ़ता है। क्लाथ का कंट्रोल होना चाहिये घोर काप घ्रौर कैट्ल इस्योरेंस होना चाहिये, जिस से लोगों को राहत मिल सके ।

भ्रब मैं कुछ चीनी के बारे में कहना चाहता हूं । भाज बिह्रार में बीनी उषोग संकट से गुजर रहा है । करीब करीब 12 फैक्ट्रियां बन्द होने वाली हैं। उस का जो भाव भाज दिया जाता है वह बहुत कम है । इस की बजह से श्राज बहां के किसान घौर दूसरी चीजों का उत्पादन करना चाहते हैं। में चाहता हि सरकार इस पर ध्यान दे श्रोर गन्ने की कीमत कुछ बड़ाये । कम से कम 4 ₹०० प्रतिमन गन्ने का दाम करने से कुछ सहुलियत किसानों को मिल सकती है । इस से जो गन्ने की मिलें हैं वह चालू रह सकती हैं घोर यह संकट दूर हो सकता है।

इसी तरह से पाट के बारे में कहना बाहता हूं। पाट के ऊपर पाज मिनिमम प्राइस किक्स करनी चाहिये । पाज जो उस्पादक हैं उनके सामने संकट हैं.्रीर किसान लोग पाट की बेती छोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन को उचित कीमत नहीं मिलतो। बे बड़े उध्रोगपरतयों के शिकार हो रहे हैं। उस की मिनिमम प्राइस कम से कम 60 रु० सरकार की तरफ से फिक्स होनी चाहिये । तभी पाट का काम श्रागे चल मकता है ।

जहां तक विकास खंडो का मवाल है, मैं नहीं समक्षता कि उस से ग्राम का विकास होता है। ग्राम विकास बंड श्राज राजनीति के मर्डे बने हुए हैं। जितना भी रुपया इन के ऊपर पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाश्रों में बर्च किया गया है, में नहीं समक्षता कि उस से किसी तरह का लाभ ग्राम-जीवन को पहुंचा है। उन के द्वारा किसी तरह का बिकास तुष्रा है यह मैं नहीं मानता हूं। इस लिये उन को खर्म किया जाना बाहिये । जितनी जल्दी वह समाप्त होते हैं उतनी जल्दी ग्राम-ब्रीवन सुखी बन सकता है श्रोर प्रगतिशील बन सकता है, नहीं तो उन का जीवन टूभर होने जा रहा है ।

13 hrs.
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.
[Mr. Deputy-Speaker in the Chair.]
DEMANDS FOR GRANTS-contd.
Ministry of Food, Agriculture, Community Dtvelopment and Coopera-tion-Contd.

श्री तुलशीडास जाषच : उपाध्यक्ष महोदय, श्रभी स्पीकर साहब से हमने बात

की है। प्राप से प्रारंना करना काहता हू कि इस फूइ की बहस का जो समय है इसको भ्राप भाज छ: बले से सात बले तक बढ़ा वें । बहुत से माननीय सबस्य बोलना काहते हैं । 22 तारीब तक ये fिमांड्य बलने बाली हैं। भागर भाज भाप वह फंसला कर वें कि छ्ठ: बतें से सात्ता बले तक भोर इस पर बहस बलेगी तो एक बंटा प्रोर मिल जाएगा प्रोर इससे कोई प्रन्तर भी नहीं पड़ेगा । बाकी डिमांड्त के लिए जो समय है वह भी कम नहीं होगा।

भी शिब नारायण (बस्ती) : मैं भी बहां मोजूद था । स्पीकर साहष ने कहा था कि प्रगर भाप लोग छ: बजें से सात बजे तक बंठना बाहें तो मुक्षे कोई पवराज नहीं हैं।

Mr. Deputy-Speaker: The private Members' business will conclude at 5.30. There is half-an-hour discussion. I will convey your request to the Speaker and if I get his concurrence, I will follow it. The question of quorum will always arise.

Now, Shrimati Nirlep Kaur-absent. Shrimati Jayaben Shah.

भीमती जयाबेन ज्ञाह (भमरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, फूर बिबेट पर तीन दिन से बहु घल रही है।

उआध्यक्ष महोबय : बस मिनट में बत्म करें ।

भर्रोमती जयाबेन ज्ञाह : पंष्हह मिनट तो दें। फूह प्राज हमारे लिए सब से ज्यादा चिन्ता का विषय बन गया है। सारे देश में फूड पार्टेंज है। इस गारेंज का क्या कारण है ? इसकी तफ्सील में, इसके कारणों की हमें बोज करनी होगी। हमें सारे देश की एप्रिकलषर की जो हालत है उसको देबना होगा। में कहना वाहती हूं कि हमारे देश में जो छोटे से छोटा किसान है उसकी
[श्रीमती जयाबेन माह]
क्या हासत है, इसको हमें देखना होगा, क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, इसको हमें वेबना होगा । कितना उसको हम मजबूत कर सकते हैं, इसका उपाय हमें करना होगा 1 भगर हमने इसको किया तभी हमारे देश में पैदावार बढ़ सकती है भ्रन्यया नहीं। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा हमें सोषना होगा भोर काम करना होगा।

पह बात सही है कि बिहार प्रोर उत्तर प्रदेश में भ्रकाल पड़ा हुम्रा है मोर लोग मूबों मर रहे हैं । लेकिन हमें देबना होगा कि यह हामत पैदा क्यों हुई । यह कहा जाता है कि दो साल से वहां ड्राउट पड़ा हुभा है। यह सही मी है । लेकिन वास्तविक जो स्थिति वहां की है उसको भी हमें भ्रांबों से भोज्सल नहीं करना धाहिये । वास्तविक स्थिति यह है कि वहां पर हाफ नेकिछ, हाफ स्टार्बं लोग रहते हैं। वहां लोगों की हालत बहुत बराब है । वहां की जो बेती है वहह बहुत पिछड़ी हुई है। वहां पैदावार बहुत कम होती है । किसान को वहां बहुत कम मदद मिलती है।

लेंड रिफार्म की जो बात है वह बुनियादी बात है ! वह सब से बुनियादी छीज़ है । भ्रगर हम प्रोउदशान को बढ़ाना चाहते हैं तो सारे देश में हमें लंड रिफान्जं के पीछे पढ़ना होगा। जब तक किसान यह भ्रनुमव नहीं करेगा, जब तक उसको इस बात का एहसास नहीं होगा कि जो काम वह करता है, उसका जो परिणाम है, वह्ह उसको मिलने बाला है, उसका जो लाभ है वह. उसको प्राप्त होने वाला है मोर वह जिस जमीन को जोतता है क्ह उसकी जमीन है, तब तक वैदावार का बढ़ना बहुत मुस्किल है। में इसको एम्फेसाइज करना चाहती हूं कि सारे देश में इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया आना वाहिये ताकि जो छोटे से छोटा किसान है, जो मजदूर हैं उसकी बेती घच्छी हो सके ।

यह बेती की ही बात नहीं है बसिक हर क्षेत्र में ऐसा होता है कि जो तगड़ा होता है, जिस के पास पैसा होता है, जिस के पास साघन होते हैं, वह प्रागे बढ़ जाता है, उसको भोर मी सहूलियतें मिल जाती हैं, उसको प्रोर भी कर्जा मिल जाता है लेकिन जो गरीब होता है वह पीछे रह जाता है, उसको केडिंट नहीं मिलता है । जो छोटा किसान होता है उसको या तो केडिट मिलता नहीं है प्रोर भ्रगर मिलता है तो बहुत कम मिलता है । जिन के पास कम जमीन हैं वे पगर भपंर्ना जमीन को माटंगेज कर मी दगे तो उनको बहुत कम केडिट मिलेगा । मंबो महोदय ने बतलाया था कि वह केडिट फेसिलिटीज देने के बारे में कुछ कर रहे हैं। भगर ऐसा हो जाता है तो में उनको घन्यवाद दूंगी लेकिन प्राज हालत यही है कि जो 65 परसंट किसान हैं वे ऐसे हैं जिन के पास पांच एकड़ से कम बमीन है घ्रोर उनको कोई केडिट नहीं मिलता है। सीड की हालत यह है कि यह तब दिया जाता है जब बुवाई का मोसम घला जाता है, जब बारिश हो चुकती है । कमी सीड मिलता है तो बैल नहीं मिलते हैं, केषिट नहीं मिलता है भ्रोर भरगर केषिट मिल जाता है तो सीड नहीं मिलता है। भ्रगर ऐसी हालत रहेगी तो एक्रिकलचर की तरक्की हम नहीं कर पायेंगे, जो पैदावार हैं उसको हम नहीं बढ़ा पाएंगे। हमें वाहिये कि हम छोटे छोटे किसानों की मदद करें ।

हमारे शिन्बे साहब ने फहा हैं कि 1971 तक हम फूड के मामले में सिल्फसफिशट हो जायेंगे। में उनको घन्यवाद दूं गी प्रगर हम ऐसा हो सके तो । हम इस काम में उनको पूरी पूरी सहायता मी देने के लिए तैयार हैं। फिर मी में याद विलाना घाहती हूं कि जो बड़ा, भसली प्रोर बुनियादी सवाल है उसकी प्रोर से हमें भांबें बन्द करके नहीं बंठ जाना घाहिये। जो पाउकल हालत है उस में फ्रगर पाप जाहें

कि देश की पैवावार बक़े तो यह पसम्भव बात है। में जितनो भो स्टेट गवनंमैंट्स हैं बाहे वे कांग्रेस की हैं या भ्रयोजीशन पार्टीज की हैं-स में पार्टी का कोई सवाल नहीं है—जितनी मी स्टेट्स हैं चाहे बिहार है, बंगाल है या उड़ीसा है, सब को जल्दी से जल्दी यह तय करना धाहिये कि किस तरह से छोटे किसानों की हालत को सुधारा जा सकता है। प्राज उनकी हालत बहुत बराब है। में समझती हं कि उनकी हासत को सुधारने का एक हो तरीका हैं, कि भूमि सुधारों को लागू किया जाए, लैंड रिकाम्सं को लागू किया जाए। ऐसा करके ही उनकी ताकत को बढ़ाया जा सकता है 1

जो मी पैदावार होती है उसके बाद सवाल डिस्ट्रोब्यूशन का प्राता है। मुफे बार-बार यह कहना पड़ता है कि जोनल बन्दी से हमें बहुत नुक्सान हुम्रा है । हमारे देश के जो किसान हैं वे मी बोलते हैं भ्रोर मैं भो बोलती हूं। मैं समझती हूं कि किसानों को इस बोनल बन्दी से बहुत क्यादा नुक्सान हुप्रा है। महारानी पटियाला ने कहा था कि उनके यहां माव बहुत नीचे चले गये हैं जिसकी वजह से किसान लोग मजबूर होते हैं कि कंटल को ठहीट बिलायें । इस जोनल सिस्टम से देश की एकता को भी बतरा है। हमें श्रगर रिम्युनरेटिव प्राइस किसान को देनी है तो इस जोनल सिस्टम को हमें बर्म करना होगा । वह जोनल सिस्टम चल नहीं सकता है। हससे भारी नुक्सान है। में भापको गुजरात की बात बतलात्ती हूं। वहां कुछ मनी काप्स होती हैं। यह कहा जाता है कि उनको न उगा कर घ्रनाज़ पैदा करो। हम इसके लिए तंयार हैं । लेकिन भगर ऐसा किया गया तो क्या हालत होगी ? प्राउंड नट, काटन प्रादि ऐसी चीजें हैं जिन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। प्रगर जोनल सिस्टम का मतलब यह हैं कि कुछ लोग, कबब्ब प्रान्तों के लोग भूबों मरें तो चह हो

नहीं सकता है। ईससे बराबी ही पैदा होगी। कहीं पर तो तीस मौर पचास रुपये क्विंटल का माव हो मोर कहीं पर ठेढ़ दो सो तो वह चल नहीं सकता है । यह केवल जोनल सिस्टम की वजह से है । इघर उधर के काम करने से काम नहीं होगा । बुनियादी बातों की तरफ भ्रापको ध्यान देना चाहिये। तीनों मिनिस्टर बदल गए हैं। उनके पीछे हम लगे हैं। जो किफिसिट स्टेट्स हैं उनको हम लाचारी की हालत में नहीं छोड़ सकते हैं, उनकी लाबारी मे हम फायदा नहीं उठा सकते हैं। हम मिब्यमंगों. की सी हालत में रहना नहीं बाहते हैं । कोई नहीं रह सकता है । सारे देश को इसके बारे में सोचना होगा। इतने मान से काम महीं घल सकता हैं कि नीफ मिनिस्टखं की मीटिगें बुला लें प्रोर प्रोर भपने कत्तंब्य की इतिश्री मान लें। मैं इस क्षेतीय घ्यवस्था का विरोष करना धाहती हूं। किसानों कों इससे बहुत भारी नुक्सान पहुंचा है, वेश का एकता को भारो हानि पहुंचती है। इसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए।

में fिस्ट्रिघ्यूशन सम्बन्धी एक जस्री बात की तरफ मवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहती हूं । गवर्नमेंट को हर एक व्यक्ति को खिलाने की जिम्मेदारी घपने ऊपर लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए जिन किसानों के पास वो, चार, पांच़ एकड़ जमीन है, उन को फेयर प्राइस थाप्स से भ्राज नहीं लेना चाहिए। इस बारे में स्टेट गवनंमेंट्स को यह कह्ह देना चाहिए कि जिन किसानों के पास जोतने की जमीन है, उन को बिलाने की जिम्मेदारी गबनंमेंट नहीं ले सकती है प्रोर न ही लेनो चाहिए। इस के यमिरिक्त जो लोग इनकम टैंक्स देते हैं, गवनंमेंट उन की भी जिम्मेबारी न ले, क्योंकि वे लोग बाहर बाजार से पनाज बरीबने में समरं हैं। भाबिर गवनंमेंट देश के सब पषास करोड़ लोगों की जिम्मेदारी केसे ले सकती है ? घ्रगर यक्र पालिसी तय कर दी जाये, तो
[र्रीमती जयाबेन काह]
किसान प्रपने लिए बुद ही कृछ न कुछ पैषा कर लंगे पोर पनाज के सम्बन्ध में सेल्फ-सफियेट बन आयेंगे । इस समय जो व्पसस्था है, उस के घन्तर्गत कितनी श्रक्ति प्रोर धन धनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोट्ट भ्रादि पर बचं किया जाता है । मेरा मुझाव हैं कि मंबी महोदय हस प्रश्न पर बिनार करें।

हम बहुत मे काम भ्रपमे हाथ में ले लेत हैं, जिस के कारण हम बहुत गड़बड़ में पड़ जाते हैं । भावस्थकता इस बात की हैं कि सब कामों की प्रायट्रों निश्चित की जाये म्रोर इस बात का पूरा ध्यान रष्षा जाये कि जो प्रोप्राम बनाए गए हैं, उन में से कितने सक्सेसफुल हुए हैं। भ्राज एप्रीकल्चर के सम्बन्ध में ज़ो दिककते हैं, उन की तरफ घ्यान देना चाहिए। इस देश में जितनी जमीन जोतने लायक है, हम अ्रमी तक उस को ज़ात नहीं मके हैं । ममी भी कितनो फेलो लंड पड़ो हुई हैं।

हमारा यह भी पनुमष हैं कि जब भी हम कोई इमारत या कारबाना भ्रादि बनाना जाहते हैं, तो उस के लिए म्छच्छी से म्छछो एप्रंकल्वरल लंड ले लेते हैं। यह नीति तय कर देनी जाहिए कि फूड एंड एरीकल्बर मिनिस्ट्रीज की इजजत के बिना एक इंच भी कल्टीवेबल लंड किसी प्रनुस्वादक काम के लिए नहीं ली जायेगो। हम ने यह भी देबा है कि जहर से जरा हूर स्थित ऐसी जमीन को तो नहीं लिया जाता हैं, जहां भ्रनाज नहीं पैदा हो सकता हैं, लेकिन शहर के करीब की भ्धच्छी लंड को, जहां बेती हों सकती है, टेक्सिकल घ्रोपीनियन का हवाला दे कर ले लिया जाता हैं। जंसा कि मैं ने घभी कहा हैं, पकरे तौर पर यह फैसला हो ज.ना काहिए कि जब तक हमारे देश नें भ्ल की कमी है, तब तक एरीकल्बलर लिड को दूसरे कामों के लिए कम

से कम देना बाहिए। प्राज सारे देश में वह स्थिति हैं कि भ्रच्छी से प्रच्छी बेती को जमीन भ्रनुत्पादक कामों के लिए ले ली जाती है। यह बुरी बात है । मंबी महोवय को इस के बारे में सोचना चाहिए ।

प्राज देश में बड़े बड़े खेत बनाने की बहुत चर्षा की जाती हैं। हमें यह बात श्रपने दिमाग से निकाल देनी वाहिए। हमारे यहां जो भ्रसंब्य छोटे छोटे किसान हैं, उन को हर प्रकार की सुविष्षा देने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें श्रपने देश में इन्टेन्सिब फार्मिन्ग पर ज्यादा जोर देना चाहिए। हम को हर एक बेत में कुंए की घ्यवस्था करनी चाहिए प्रोर किसान को पानी घ्रोर सीड घादि की हर प्रकार की सहूलियत देनी चाहिए । भ्रगर हम इस काम के दीछे लग जायें, तो उस का रिजल्ट देबने के लिये हमें 1971 तक नहीं रकना पद़ेगा, बल्कि हम उस के रिजल्ट बहुत जल्दी देब सकेंगे।

जहां तक फ़रंलाइज़र का सम्बन्ध है, हम उस पर ₹तना पैसा खर्व कर रहे हैं प्रोर उस के कारखाने लगा रहे हैं, लेकिन फिर मी हम उन की मांग को पूरा नहीं कर सके हैं। मैं यह जनना बाहतो हूं कि हमारे यहां भागंनिक मैन्युर के बारे में क्या काम किया गया है । प्रोपाम तो तैयार कर के छपप दिये जाते हैं, लेकिन मेशा भनुभव है कि उन का पांच परसेंट काम भी नहीं होता है। घगर हम ने भ्रपनी बेती को बढ़ाना है, उस में जान डालनी है, तो हमें ध्रागंनिक मेन्युर की तरफ ज्यादा घ्यान देना होगा। भ्रमरीका के लोग मी भ्रब यह महसूस करने लगे हैं कि केबल सिन्येटिक फर्टाइाइजर से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन के साथ भ्रार्गनिक मैन्युर को भी जोड़ना पड़ेगा । उन्होंने इतने सालों के बाद यह प्रनुमव प्राप्त किया है, लेकिन जो चीज हमारे देश में मीजूद है, जिन का शुए से ही एस्तेमाल

किया जाता रहा है, हम उस को क्यों नहीं श्रपनाते ? बाहर सें फ़रंलाइज्ञर लाने पर जो फ़ररेन एक्सचेंज बर्च किया जाता है, जो फेट लगता है, भ्रगर वह रुपया पानी, सीक्, मैन्युर घ्रोर कम्पोस्ट के लिए दिया जाये, तो हमारी बेती में बहुत तरक्की हो सकती है ।

भूगर के बारे में कहा जाता है कि चूंकि उस का उत्पादन कम होता है, इसलिए उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है । श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हम सीमेन्ट को डीकंट्रोल करने जा रहे हैं ं्रोर उस को डीकंट्रोल किया गया। उस से क्या ठुश्रा ? कोई बास नुक्सान नहीं हुम्रा। श्रगर घूगर का कंट्रोल खल्म कर दिया जाये, तो मेरे खयाल से हमारे देश में शूगर के बगरर कोई मरने वाला नहीं है। इसलिए मेरा मुकाव है कि शूगर को डीकंट्रोल किया जाये ।

श्राज किसान के सामने श्रपनी बेती के सम्बन्ध में कितनी ग्रनसरटेन्टी है । भगर बारिश ज्यादा होती है, तो उस को नुक्सान होता है श्रोर श्रगर कम होती है, तो उस को नुक्सान होता है । कमी उस को श्रच्छा बीज नहीं मिलता है भ्रोर कभी किसी घोर कठिनाई का उस को सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे देश में काप इन्शोरेंस बिल्कुल जहरूी हो गया है। भ्रगर हम श्रपने देश की बेती प्रोर किसान को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें इस दिशा में घ्रवश्य कदम उठाना चाहिए । मुके भ्राशा है कि इस बारे में जल्दी से जल्दी कोई बिल लाया जायेगा।

Shri N. Sreekantan Nair (Quilon): Mr. Deputy-Speaker, Sir, we have passed through two years of very serious food crisis. During this period we extended our begkar's bowl to all countries in the world and even the nursery children handsomely responded to our call of distress.

Shri S. Kandappan (Mettur): We cannot live without t , because we are so used to it.

Shri N. Sreekantan Nair: Yet, in spite of their generosity, vast areas of our beautiful land have been devastated by famine and lakhs of our people and our cattle perished.

After 20 years of independence and three five year plans we have to depend upon heavy foreign imports to feed our people. We indulged in tall talk and played with grandiose plan, but we failed to recognise the fact that food is the primary and basic need for existence. We freely borrowed from international markets and supplemented it by deficit financing. We wasted all that wealth on splendours and fineries. We ignored the demands of the peasants and now the county is starving and we are deficit in food.

The cost of living has gone up and the poor man's life has become unbearable. He is finding it difficult to make both ends meet. In October, 1965 the price index of all cereals was 141. It shot up to 195 in March, 1967. The price index of rice during this period went up from 141 to 184. Since then, the Government of India have thrice increased the prices of fuodgrains, twice to reduce the food subsidy and once to counteract the increase in prices consequent upon the devaluation of the rupee. Thus, Sir, the common man now finds it difficuls to pay for his meagre rations. At the same time, the quantity of rice allowed has been going down. To purchase rice from the black market at Rs. 3 per kilo is beyond his dreams. Therefore, the condition of the common people all over the country, especially in Kerala, has changed from bad to worse.

Last year, the Government of Irdia imported 10.36 million tons of foodgrains at an estimated cost of Rs. 523.31 crores. The loss in the food distribution is expected to be Rs. 130 crores. Therefore, by reducing dras-

## [Shri N. Sreekantan Nair]

Wcally the subsidy on foodgrains and by removing the entire subsidy on fertilizers, the Government of India went to break even on their expenditure account on the food front. Sir, I consider this attitude a blatant betrayal of the people of this country.

Again, with 10.6 million tons of imported foodgrains and 3 lakhs tons of sifts, the Central Government could not maintain a steady supply to meet the needs of the deficit States. This is mainly due to the fact that the surplus States did not allow the Government of India to procure food as they used to do in the past. The Central Government's purchase of rice fell from 15.6 lakhs tons in 196465 to 6.6 lakhs tons in 1965-66 and to 4.84 lakhs tons in 1966-67. The Governments of the surplus States do not allow the Food Corporation of India to purchase direct from the peasants. These Governments purchase the grains on their own initiative and sell it on their own terms. They diseard and ignore with impunity the directions of the Government of India!

During the last three months the Kerala State did not receive even 60 per cent of their allocated quota of rice, which we were assured we would be getting by the Food Minister and other Ministers on the floor of the House. The rationing system in Kerala has broken down. The poor people of Kerala have been furced to subsist on 3 ounces of rice per day per adult. You know, Sir, that 3 ounces cannot feed even a chicken. While the people of Kerala get only 3 ounces of rice per day at a high price, the neighbouring State of Madras supplies one measure of rice per rupee. Is this not discrimination? How could you expect the people of Kerala to put up with this discrimination?

[^0]Annasahib Shinde): Is that the only ration?

Shri N. Sreekantan Natr: We get wheat. But we are not accustomed to taking wheat. Then why don't you give stones? It is as good as eating stone, so far as we are concerned, because we are not accustomed to eating wheat.

The Central Government refuses to give a proper or reasonable price for the rubber which we produce. They take away all the foreign exchange we earn from our cash crops like pepper, cardamom, tea and coffee and fish. Yet, the Central Government plead their inability to direct the surplus States to sell their surplus production to Kerala. Though we pay through the nose, we are treated as beggars and some State Governments take a ghoulish glee in delaying our supplies and tormenting us. They put impediments on our path and make our people suffer much. I do not know why, but it is there.

Is it any wonder that the people of Kerala have begun to regret the part they played in the struggle for independence and the unification of India? Is it any wonder that the people of Kerala have lost all faith in the promises of the Central Government? Now the people of Kerala feel that they cannot take the word of the Government of India and cannot rely on the assurances of the Government of India.

Sir, the spokesman of the Swatantra Party accused the Government of India on six counts. I condemn the Government on six counts, from an entirely different angle, on six other counts. Sir, I condemn this Government for their failure to achleve selfsufficiency in foodgrains and sugar even after 20 years of independence.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): The Kerala Government?

Shri N. Sreekantan Nair: Not the Kerala Government; the Central Govornment. How can the Kerala Government do it? Secondly, I condemn this Government for their failure to evolve a national food policy. Thirdly, I condemn this Government for their failure to give the land to the peasants. Fourthly, I condemn this Government for their grandiose planning which ignored the minor irrigation projects and fertilizer production. Fifthly, I condemn this Government for increasing the prices of foodgrains and fertilisers. Sixthly, I condemn this Government for pampering the surplus States and consigning the defficit States to food riots.

Now, Sir, I have six demands to make on the Government of India. They are the following. Firstly I demand that the cuts on the food subsidy and the fertilizer subsidy should be restored. Secondly, I demand that the Food Corporation should be directed to finalise the conditions of employment of the employees of the Food Department and ensure that the deputationists and new recruits do not get preference over them. Thirdly, I demand that the Central Government should take direct control over the levy and the distribution of the excess grains of the surplus States. Fourthly, I demand that adequate loans be made available to the deficit State of Kerala to expand their food production to the utmost limit. Fifthly, I demand that one of the fle State farms to be set up with Russian help should be located in Kerala. Lastly, I demand that adequate rice supplies should be rushed to the State of Kerala to prop up the rationing system, which is now in utter collapse.

As for the plea that there is overall shortage of rice in the world market, may I bring to the notice of the House -I can even lay it on the Table of the House-a letter to our Food Minister from Mr. William J. Drought to supply the necessary rice from USA provided we are prepared to give the money?

Mr. Deputy-Speakor: You may pass on that letter to the hon. Minister.

Shri N. Sreekantan Nair: Yes, Sir. Now I seek the intervention of the hon. Minister, through the Chair, to see that the poor State of Kerala receives the badly needed foodgraina without delay.

भी रघुवर्व निहह आार्त्रीं (बागपत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब बेती भोर श्रनाज पर चर्षा होती है तो सब से पहले देश के किसान की तस्वीर हमारे साभने प्राती हुई दिखाई देती है। कुछ लोग किसान को एक वर्ग के रूप में भी कहते हैं। पर्तु मेरा कहना यह है कि किसान तो राष्ट्र है, वही जनता है क्योंकि उस की 85 प्रतिशत म्राबादी देश में बसती है । वर्ग 15 प्रतिशत में कोई हो सकते हैं। 85 प्रतिशत को वर्ग कहना उस के साथ ग्रन्याय है।

श्रीमन, इस के साथ में यह मी कहना चाहता हूं कि किसी मी राष्ट्र की दो म्रादश्यकताएं होती हैं-एक भोजन, हूसरी सुरक्षा। इन दोनों श्रावश्यकताग्रों की जिम्मेदारी किसान भपने ऊपर लेता है भोर कहना तो यह मी होगा कि श्राज हमारी भूबी श्रोर कृषकाय राष्ट्रमाता के लिए दो पदार्थो की जसरत हैबून श्रोर पसीना। श्रोर किसान ही वह सच्चा सपूत श्रोर बीर है ; बही ऐसा बफादार है कि जो भ्षपना वसीना मी वेतां है भ्रोर खून भी देता है । ाांति के समय में किसान बेत में खड़े होकर हल मीर फावड़ा हाथ में लेकर भ्रपना पसीना बहाता है प्रोर लड़ाई के समय वही किसान रणभेत्त में जा कर भ्रपा बून भी बहाता है। ईस भ्राषार पर में यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर किसान का सम्मान देश में होना चाहिए श्रोर किसान को सब से बड़ा प्रिविलेज्ड क्लास देश में समक्षा जाना चाहिए। परन्त्व यहां उलटा हो रहा है भ्रोर हो यह रहा है कि प्राज देश में सब से ज्यादा किसान की उपेक्षा है । सरकार की घ्रफसरणाही
[भ्री रष्वीर fिंह एास्त्वी]

किसान को बहुत नोची निगाह से देबती है। दफ्तरों में उसे घके लगते हैं भौर सरकार की बात श्राती है तो किसान तो यह प्रनुभव करता है कि देश में कोई सरकार ही नहीं है, देश में कोई कानून ही नहीं है, कोई भ्रदालत नहीं है, कोई लोक तंत्र भी नहों है । श्रगर देश में कोई तंन है तो पैसा तंज है। देश में कोई सरकार है तो भैसा सरकार है। देश में कोई कानून है तो पैसा कानून है। देश में कोई भ्रदालत है तो पंसा श्रदालत है। उपाह्यक्ष महोदय, में श्रापके माध्यम से कहना चाहता हूं कि घ्रगर हम सब यह चाहते हैं कि देश का सम्मान रहे तो किसान का सम्मान करना होगा । घ्रगर किसान का सम्मान नहीं करेंगे तो देश के सम्मान पर ठोकरें लगती रहेंगी। श्राज देश के बड़े बड़े लोग विदेशों में जा कर मुटठी मुट्ठोभर श्रनाज मांग रहे हैं। क्या यह देश का श्रपमान नहीं है ? इस श्रपमान को किसान बचा सकता है म्रोर किसान तभी बचा सकता है जब किसान का देश में सम्मान हो ।

इस के साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि मंब्रालय की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि सिचाई का रकबा हर साल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन में कहना चाहता हूं कि यह जो कागजों में दिबाया जाता है है सिचाई का रकबा, इस में fिचाई का पानी तो बढ़ता नहीं है। रक्रबा बढ़ने का मतलब यह है कि सिचाई का कर बढ़ जाता है । सरकार के कोष में श्रधिक वैसा जसर म्राने लगता है लेकिन सिचाई का पानी नहीं बढ़ता। में श्राप को श्रपने तजुबँ के श्राधार पर कहना चाहता हूं। पूर्वी जमुना नहर हमारे यहां है। वहु उत्तर प्रदेश के सहारन पुर, मुजफ्फरनगर घ्रोर मेरठ तीन पश्चिमी जिलों को सींचती है । यह् नहर सिकड़ो साल पहले बनी थी श्रोर उस समय की श्रावश्यकताभ्रों के श्रहुसार बनी थी। उस समय की प्रावश्यकता यह थी कि मूब्बे से बनाव के लिए नहर

निकली थी । सषन उत्पादन के लिए वह नहर बिलकुल बेकार है। उस समय बहुव थोड़ी जमीन पर बेती होती थी।

इस के साय साथ में यह मी श्राप के कहना चाहता हूं कि छन सैकड़ों सालों में सिचाई का क्षेत्र बहुत बढ़ गया, रकवा बहुत बढ़ गया, सिचाई के रेट कई गुना बढ़ गए, सिचाई विभाग के जो प्रधिकारी प्रोर कर्मंचरी हैं उन की लूट खसोट भी जमाने के साथ पहले से बहुत ज्यादा हो गई, यानि श्रपटूडेट होगई मगर कुछ नहीं बढ़ा है तो वह पानी नहीं बढ़ा है। श्राप को सुन कर श्राश्च्चर्य होगा कि हमारे यहां सिचाई विभाग के श्रधिकारी जिस गांव में सारी फसल भर पानी नहीं मिलता वहां से भी सिचाई कर वसूल करते हैं। एक गांव के लोगों ने बताया कि हमने नहर के श्रधिकारी को चैलेंज किया कि जब से हम ने बीज बोया है श्रोर जब काटा है, इस बीच श्रगर राजवाहा श्राया हो ? श्राप श्रपना रिकार्ड देब लें । एक बूंद मी पानी श्राया हो तो सिचाई कर वस्सूल कर सकते हो, लेकिन जब पानी आ्राया तो सिचाई कर क्यों वस्लूल करते हो ? लेकिन श्रधिकारी ने कहा कि ऊपर का भर्धार हैं ह्म वंसा जरूर लेंये घ्रोर सारे गांव से fिचाई कर लिया गया जब कि सच्चाई यह है कि सारी फसल भर एक बूंद भी पानी नहीं श्राया। तो ईस से बड़ा घ्रत्याचार ग्रोर व्यूरोकी श्रोर क्या हो सकती है ?

इम के साथ स।थ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब हमारे यहां स्वतंजता का श्रान्दोलन चल रहा था तो स्वतंन्नता भ्रान्दोलन के हमारे मंचों से कांग्रेस कार्यंकत्ता प्रोर नेता बह़े जोर जोर से गला फाढ़ फाढ़ कर कहते थे कि हमारी गंगा श्रोर ज़मुना,फिर पैसा किस बात का लिया जाता है ? हमारी ही नदी, हमारा ही पानी, पैसा किस बात का? भ्राज वहु किसान बड़ी संब्या में जीवित

हैं भोर उन के कानों में हतन नेताश्मों के पह पान्द गूंज रहे हैं प्रोर वह कहते हैं कि यह जो भंश्रीज जमाने के गंगा प्रोर जमुना के पंडे से वह प्राज के नये पंडों से बहृत बेहतर ये। बह दक्षिणा लेते ये तो पानी तो देत पे। लेकिन क्षाज का गंगा प्रोर जमुना का वंडा हम को पानी मी नहीं देता म्रोर हम को लूट मी लेता है । दक्षिणा मी कई गूना बढ़ादी। द्वाज हमारे यहां की वह फीलिग है ।

भ्रब दूसनी बात सुनिये, हमारे यहां के लोग वह महत्रूस करते हैं कि भ्राज कल सरकार फंमिली प्लानिग पर बड़ा जोर दे रही है, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि फैमिली प्रानिंग के साथ साथ क्ताल-प्लानिंग मी हो रही है। हमारे यहां की जो नहर हैं, वह सूबी होने के कारण बोल्श कहलाती है । भ्रमी कुछ दिन पहने हमारे उत्तर प्रदेश में एक भ्रीमती जी मुख्य मंती थीं, जो पेराशूट से हां उतार दी गई थीं, हालांकि वह उत्तर प्रदेश की रहने वाली भी नहीं थी। उस समय प्राने ब्याल के लोग हस नहर के प्रश्न को लेकर तरह तरह की बातें कहा करते ये। में यह कह रहाहं कि हमारे यहां नहर है, लेकिन सूष्बी है, बिलकुल निकम्मी है हमारे यहां के मुजफफर नगर जिते के जो काप्रेत के कायं करता के, उन्होंने एक दफा मि० के० एल० राव को प्रपने पहां बुलाया था। मि० राव यहां नहीं बैंे हैं, में निवेदन करना चाहता हुं कि फब मी बाद मंतालय पर बहस हुपा करे तो कम से कम सिषाई मंत्री को यहां पर भवर्य उपस्थित रहना चाहिये। भिच्छा तो बह हो कि हत दोनों विभागों को मिला दिया जाय, लेकिन घ्रगर मिलाया नहीं जा सकता जात तो कम से कम उनको यहां प्रवश्य उपस्थित रहना चाहिये था। तो उनको वहां बुलाया गया, एक लाब किसानों को वहां पर इकहा किपा गया, राव साहव के साथ का़़ी रोतात्पीटना हुणा, हमारे उत्तर पदेश के सिषाई मंत्री पोर बीफ़ इंतीनियर मी बहां पर उपस्थित कें, उसके बाद राव साहव

बहां पर कुछ बायदे करके चले भ्राये, लेकिन पता नहीं उसके बाद उनके कानों पर जू मी रेंगी हो, या उनके बायदों की कोई प्रतिक्रिया हुई हो। एक प्रतिक्रिया जहरं हुई-जो बहां पर कांपेस के नेता थे, जिन्होंने कि राब साहव को बुलाया था, इतना रुपा बचं किया था, किसानों को इकहा किया था, उनको बाद में किसानों से निबटना मुरिकल हो गया प्रोर बाद में स्थिति यह बनी कि उनको कहता पड़ा कि हम इस कांपेस में नहीं रहना जाहते प्षोर वे कांप्रेस छोड़ कर हमारे पास श्रा गये। इसते हम को तो फायदा हो गया। में केवल यह बताना चाहता हं कि हमारे मिनिस्टजं जाते हैं, लोगों से वायदे कर भ्राते हैं लेंकिन उसके बाद करते कुछ मी नहीं हैं। यही हालत यमुना की श्रन्य नहतों की हैहरियाणा, उत्तर प्रदेश प्रोर हिमाचल प्रदेश से इनका बड़ा गहरा सम्बन्ध हैं, इसलिये इन क्षेतों की जनता का सामूहिक हित इसी में हैं कि पहाड़ों में किसाक नामक जगह पर यमुना का घीर्प एक बांघ बनाया जाय । उत्तर पदेश्ग सरकार की भोर से उसका श्रारम्भिक सवैक्षण हो कुका है, उत्तर प्रदेश सरकार इस काम के लिये 150 करोड़ छुपा केन्द्र से मांगती है, इस लिये मेरा भुनोध हैं कि केन्द्रीय सरकार को इस राशि की व्यवस्था कर के हस योजना को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिये।

उपाप्यक्ष महोदय, एक बात मुन कर भ्रापको भ्रवम्भा होगा कि नहती क्षेत में सरकार विजली के कूएं नहीं लगाने देती हैं । इस पर सरकार ने फासले की पाबन्दी लगा रबी है। पानी प्राप दे नहीं सकते, नहतों से पानी देने की प्राप गार्टी नहीं दे स्रकते प्रोर किसान घ्रगर बुद पानी की व्यवस्था करना चाहे, तो उसको मी प्राप करने नहीं देते । प्राज के युग में ऐंती बातें चलें-पह बड़ी क्षाग्नयंजनक हैं। किसानों को च्वतंत्रता होनी चाहिये कि वह जहां मी विजली के कूएं बनाना चाहता है, उसको बनाने दिया जाय । में
[श्री रबतुबीर सिंड शास्त्री]
चाहवा हूं कि यह पाबन्दी हटाई जानी काहिये।

सरकार के जो ट्यूबवेल्ज लगे हुए हैं, उनकी दुरंशा की मी भ्रापको जानकारी होनी चाहिये। कई कई दिन तक वहां बिजली नहीं भाती है, मोटर का एक पुर्जा बराब हो जाता हैं वो महीनों ट्यूबवंल बराब पड़ा रहता है। मेरे छलाके में ऐसे श्रनेकों ट्यूकवेल हैं जो वर्षों से बराब पड़े हैं म्रोर उनकी मुरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।

श्रब में एक नीति सम्बन्धी बात कहता हूं, हो सकता हैं कि मेरे सायी कुछ राजनीतिक लोगों को यह बात भ््छी न लगे। श्राजकल लगान बन्दी का श्रान्दोलन चल रहा है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ राजनीतिक दबाव में ध्रा कर लगान बन्दी की घोषणा की है । मैं उत्तर प्रदेश के श्रपने जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए कहता हूं कि हमारे किसान इस बात से चिन्तित हैं-वे कहते हैं कि लगन माफ करके वे उसका दूसरा विकल्प क्या करेंगे। जमींदारों के शोषण की जो बात कही जाती हैं, वह भ्रब वहां नहीं है, ज़मींदारों का मोषण वहां समाप्त हो चुका है, वहां पर कोई मी बड़ा किसान नहीं है । सरकार ने सीलिग लगा दी है कि 12 एकड़ से ज्यादा ज्यीन किसी किसान के पस नहीं होणी । सरकार ने तो 12 एकड़ का सीलिए लगाषा है, लेकिन कुद्रत तो इस सीलिग को श्थोर नीचे ले जा रही है। एक मी किसाज ऐसा नहीं मिलेमा जिसके पास 10 एकड़ मी जमीन हो। प्षगर किसी के पास्स है भी, तो उसके चार-प्पांच बेंटे छन्तजार कर रहे हैं कि वह कब बंटने में भ्राती है । लगान बन्दी की बात एक राजनीतिक बात है, देश के राजनीतिए लोष भोर सरकार के लोग जरा सोच-समश्न कर कदम उठायें । किसान चाहता है कि मुस्न से लगाब चाहे एक का दो रुपया से लो, लेकिन सुविध्याें

दो, पानी दो, श्रच्छा बीज दो, बाब दो । भाज उसे हर चीज़ रिएवत से, ख्लंक मार्केट से लेनी पड़ती है। पानी ब्लंक में लेना पड़ता है, बाद अ्लक में लेनी पड़ती है, ट्रेक्टर मी स्लंक में लेना पड़ता है। बम्बई श्रोर कलकत्ता के लोग दिल्ली से ट्रिक्टर बरीद कर फिर ब्लंक में बेचते हैं। में एक छोटा सा किसान हूं, बहुत बड़ा किसान नहीं हूं, मेरे यहां एक कच्चे बीषे में 6 मन गेहूं पैबा हुश्रा है, 300 रु० मुके एक बीष से प्रामदनी हुई है, घ्यार 300 कै में से 1 रुपा सरकार ले ले, तो कोनसी बड़ी बात है । इसलिये में चाहता हूं कि लगान माफ़ न किया जाय, किसान लगान देने को तैयार हैं, लेकिन उस रकम को किसानों पर ही बचं किया जाय, उसको सुविधायें देने में खर्बं किया जाय । किसान के खेत में पैदावार हो तो लयान उसे नहीं श्रब्रता।

उपाष्यक्ष महोदय, श्राप घंटी बजा रहे हैं, मेरे ख्रुप के 15 मिनट हैं, वे मुक्ष पूरे मिलने काहिये।

उपाध्यक्ष महोबय : एक मिन्ट से ज्यादा नहीं है।

We have to finish this today. Juat one more minute. That is all.

जी रदुतर fाँह भालिी : सरकार की रिषोटं से पत्ता बलता है कि ठेरी का बहुक धिकास हो रहा है, हतन दूष का चूरं क्न रहा है, घक्षन बन रहा है, लेकिन, उपाष्यक्ष महोदय, डेरी विकास का मतलब यह मालूम पड़ता है कि दिल्ली जैसे भहरों के भास पास संकड़ों मील दूर तक जो देहात केले हुए हैं, उनके किसानों के बन्चों के मृंह से त्वघ छीन कर दिल्ली लाया जा रहा है । में कहता हूं कि सरकार शहर वालों को दूष पिलाना चाहती है तो पिलाये, लेकिम सरकार घ्रपनी गऊशालायें बोल कर पिलाये, स्वयं दूष के पणु काले, वहां के लोगों का दूष्व यहां ला कर ब पिलाये।

एक बात में गष्ने के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। गष्ने का मूल्य जो किसान की दिया जाता है वह बहुत कम है। ध्राज लकड़ी का मूल्य की गे से बहुत खास है, हमारे यहां हर चीज़ बड़ी तेज़ी से मंहगी होती जा रही है, निबिग द्नेक्स बढ़ता जा रहा है लेकिन गस्से का मूल्य पहले जो प्राइस थी, उसी के श्रास पास रखा जाता है। इस पर फिर से श्रापको विचार करना होगा तथा गस्ने का मूल्य बढ़ाया जाना चाहिये । कम मूल्य होने के का रण इस फसल में मिलों को गक्षा नहीं मिला ।

एक बात मैं खाद के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । हमारे यहां रसायनिक खाद का प्रयेम बढ़ रहा $\stackrel{1}{*}$ । रिपोर्ट से पता चलसा है कि यह कई गुना बढ़ा है। लेकिन में कहना चाहता दूं कि किसान को श्राज पता नहीं है कि किस मिट्टी में नाइट्रोजन चाहिये, किस में फासफोरस चाहिये और किसमें पोटाश चाहिये । इसमें श्रन्ध धुन्ध खाद डालने से बड़ी हानि होती है। इसके लिये लेबोरेट्रीज़ खोलनी चाहिये, जो किसानों को सलाह दें। जब तक लेबोरेट्रीज़ नहीं खुलती हैं, तब तक एग्रीकल्चर कालेजज़ की लेबोरेट्रीज़ को काम में लाया जाना चाहिये।

गोबर की खाद की तरफ़ भी ष्यान दिया जाना चाहिये । गांकों के लोगों को वैकल्पिक ₹ंधन-कोयला वगी रह दिया जाय । कोयला गांब में पहुंचेगा तो गांव के लोग गोबर जलाना बम्द कर देंगे। जब कोई चीज़ जलाने के लिये नहीं मिलेगी तब गोबर ही जलायेंगे। सरकार को इस तरफ़ ध्यान देना चाहिये तथा गोबर जलाने को श्रनुत्साहित करके कोयले का जो ₹ंघन है, जो बैकल्पिक छंधन है, वह उनको दिया जाना चाहिये।

Mr. Deputy-Speaker: I am sorry, I cannot allow today.

भी रघुषीर सिह जास्र्री : एक बात मैं पंचायतों के सम्बन्ध में कहना चाहता था ।

श्राप श्राशा नहीं देते हैं, तो यहीं पर समाप्त करता हूं । धन्यवाद
Shel Gadiningana Gowd (Kurnoof): I do not know Hindi, nor do I know English so well as to express my viewe with all the force that the subject needs. Nevertheless, with a view to seeing that the majority of the members of this hon. House understand me what I submit to you, I venture to speak in English alone.

I have heard one of the hon. members of this House submit to you that, in America, in spite of only 7 per cent of the population being farmers, they produce foodgrains not only to feed the people of their own country but also to send them abroad. But in our country, where 70 per cent of the people are farmers, we have not been able to produce enough to feed at least 70 per cent, the agriculturists themselves. What are the reasong for this state of affairs in our country? My leaders have submitted to you during the general discussion on the Budget and also on the Demands for Grants that it is due to the faulty food policy of the Government. Now I want, by giving instances, to prove that it is wholly on account of the inadequate assistance to the farmers and on acoount of the ineffective implementation of their schemes that the present food scarcity has been created by the Government themselves.

Now we have to examine this. There must be either of these reasons for this state of affairs: either the ryots are not willing to produce more or the Government's schemes are not properly implemented. I am a farmer myself, and I have been cultivating my lands myself with the assistance of some employed labourers. So, I know their difficulties. It is human instnct to earn more and to be very happy by producing more and earning more. But what is to be done? The Government policies to beneft the farmers are not reaching them at all. I shall illustrate this point by taking item by item.

## [Shri Gadilingana Gowd]

Government have constructed several projects after spending crores of rupees, as for instance, the Tungabhadra, project, the Nagarjunasagar project, the Bhakra-Nangal project and several others. In the First Plan, they had spent Rs. 6159 lakhs, in the Second Plan Rs. 15,266 lakhs, in the Third Plan Rs. 40,275 lakhs and in the year 1966-67 they have already spent Rs. 15,580 lakhs on schemes to increase food production. But I would submit that even after they have spent crores of rupees, there has not been complete development. You will be surprised to know that the Tungabhadra project was completed in 1954, but although it is now thirteen years since then, not even 50 per cent of the area registered under the ayacut has been developed. I was a member of the First Lok Sabha and in 1954 I had spoken about this very point at that time. If you will kindly refer to c-3196, Vol. 9, Part II of the Lok Sabha Debatcis, you will find that is what I had stated at that time:

Now, coming to Tungabhadra project crores of rupees have been spent on the construction of this project, but the lands have not been reclaimed. I see from the Progress Report of the Planning Commission that only 2000 acres have been brought under cultivation instead of 12,600 acres which was expected to be brought under cultivation. This is due to the fact that the Government has not offered......

श्री हुकनष्व कछ्वावाय (उज्जैन) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मंन्रिमंडल का कोई मंत्री उधस्थित नहीं है। जो राज्य मंती उपस्थित हैं बह भी कुछ पढ़ रहे हैं । भाष्षण को नए।ं सुन रहे हैं ।

Mr. Deputy-Speaker: This is not proper. Let not the hon. Member disturb the pr ceedings of the House. We are hard pressed for time.

Shrl Annagahlb Shinde: It is very unfair.

The Minister of State in the Ministry of Food, Agricultare, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadswamy): I am also present here.

Shri Gadilingana Gowd: I had further said:
"...This is due to the fact that the Government has not offered facilities to agriculturists by granting loans to reclaim lands. Loan applications have been pending with the Government for several months, in some cases for nearly two of three years. I hope that the Government take interest and take necessary steps to see that these applications are disposed of at least within three months after receipt of application by the Government."

This was what I had submitted about thirteen years ago. I have come here today to submit to you a similar complaint. Of course, I do not want to make any vague general remarks, because then the hon. Minister might say that it is not capable of being verified. Therefore, I would like to quote from the letter of the Collector, Kurnool in this regard. I am a member of the local advisory committee of the Tungabharda project. Therefore, the notes were furnished to us by the Collector......

Shrl Sonavane (Pandharpur): The discussion on the Demands of the Irrigation and Power Ministry is already over.

Shri Gadilingana Gowd: It is very relevant, because unless we irrigate the lands, we cannot get enough food, without water, how can we produce more food?

The collector has said that an extent of 37,165 acres as wet and 1,08174 acres under irrigable dry is localised in Andhra area. In other words, 108,174 acres has been registered as ayacut under irrigable dry.
"An extent of 39,190 acres including non-ayacut has been developed as wet and an extent of 50,746 acres including nonayacut has been developed at I.D. upto the end of April 1966".

It is vrey clear from this that only one-third of the registered ayacut has been developed. What is this due to? I submit the ryots have not got any assistance from Government for reclaiming their lands. But Government say that the ryots are not cooperating.

Loans are given by Government through three agencies: the Revenue department, panchayat samitis and cooperative societies. As regards the functioning of the Revenue department, I have to submit that they take years to grant loans. Here also I would like to read a portion from my speech in this House in 1957 (March), just after the elections in which I did not get re-elected. In saying all this, I do not want the Minister to misunderstand me and think that I want all this assistance for myself. I only want that the ryots should be helped.

Shri Inder J. Malhotra: He is in a position to help others.

Shri Gadilingana Gowd: That is my intention.

This is what I said then; I quote from the debates of 26 March 1957:
"According to the Land Improvement Loans Act, loans are given to agriculturists for improving their land. About 4t years ago, I myself put in a petition for some loan for improving my land. After one year, I gof an endorsement
from the Collector saying that my loan application was misplaced and they wanted another application"-

1 got the endorsement after one: year!....
"The correspondence went on and after two years, I was asked if I would accept a loan of Rs. 10,800 whereas I had asked for about Rs. 15,000 for purchasing a tractor and for constructing a tank bund. As there was already $2 \frac{1}{2}$ years delay, I thought I could get at least Rs. 10.800 and utilise it for constructing the bund. Unfortunately, after one year's correspondence, again I was asked whether I would accept Rs. 5,000 . This was after 4 years of my application. Then I wrote to the Government strongly saying that if it was not possible for the Government to give me Rs. 10,800 , as they said earlier, my loan may be rejected. I have expressed it in strong words to impress upon Government the necessity to see that the loan applications are not delayed for such a long time. It is now nearly 4t years and I have not yet received any reply. I will not be surprised if I receive an endorsement saying my loan is rejected taking my last sentence. The last sentence was put in only with a view to express my strong feelings against such a long delay."

This was in 1957. Unfortunately, after that I had no opportunity to represent the matter to you. The loan application was rejected and the reason given was that 'the applicant does not need the loan.' Now I am bringing this matter again before you after 11 years. This is the way the Revenue department functions and gives loans.

Coming to the panchayat samitis, they say they have been decentralised

## [Shri Gadilingana Gowd]

and therefore we have got more facilities to help mostly the ryots. But let me tell the House what the position is in this respect. To get a loan of Rs. 500 from a panchayat samiti, one has to spend Rs. 150 by way of bribe to the village officer, village level worker and so on. (Interruption). Here again I want to make it very clear that it is not my case that I am pleading; I only want that help should be given to the ryots for their agricultural operation. I say all this here because only now I get an opportunity to represent these difficulties of the ryots before this House. When I am saying all this, I am not exaggerating at all. I was myself a member of a panchayat samiti for a long time.

As regards pumping sets. they do not have any confidence in the ryots. They fear that if money is given to the ryots, they would not purchase the pumping sets. Therefore, they want us to purchase in some company with which they have got dealings. The concerned extension officer will have some understanding with them. If they are sold at Rs. 1,200 in the market, we have to pay Rs. 1,700 . There are also instances where these company people issue vouchers without supplying the pumping sets at all.

Similarly, Government gives a subsidy of Rs. 750 for wells. They say: "Yoiu are getting Rs. 750 free. Why not you give us Rs. 250? What are you going to lose?" This is how they ask. They are now very bold. Ten, 15 years ago they were afraid of their superior officers, now they are not at all afraid, because the Government is entrusting them with the collection of defence bonds, saving certificates etc. He says, "The Collector has flxed a target for me, therefore you must give me", without any fear of any superior officer. This is the state of affairs as regards loans.

Co-operative societies also give loans. The by-laws say that they should not give more then Rs. 350. A friend on the other side was also president of
this state society there, and I ame sure he will not contradiot me. They could not give a loan of more then Fs .8 si . I am told that now it has been increased to Rs. 500. Supposing a ryot has got four or flve acres of land, if he gets only Rts. 350 , whet is he to do with it?. He will have to spend it on something else, and food production is thus prevented.

Another inaportant point is this. If 85 per cent of the people repay their loans punctually and if there are arrears in respect of only 15 per cent for whatever reason, the whole society will not get any loan at sill. This is the state of afrairs.

Coming to co-operative joint farming societies, I had the opportunity of eos ing through the literature of so mang other countries, including our Government schemes also. They do not at all function properly. It should not be misunderstood that I am saying this because I belong to the Swatantra Party and I am opposed to this cooperative joint farming. In 1959 I got the farming society registered, but it took me 18 months, I wanted all the benefits of this scheme to produce more. Till I threatened the Registrar that I would bring it to the notice of the Central Government the society was not negistered. Having been registered under these circumstances, not a single pie has been given to that society, but that society is still working. I do not want any loan for that society, it can stand on its own legs.

Because our Co-operation Minister is here, I would like to refer to processing and marketing societies. I am the President of the Adoni Co-operative Marketing Society, for which Government has given Rs. 4 lakhs for construction of a ginning factory and ail expellers. They have not prowided any working capital. Thus, the society is losing Rs. 30,000 every year. What it has earned in other business it is now losing because we have entered inte a contract with Government for minimum supply of electricity charges.

Though I have some two or three more points，I shall close now since my time is up．

भी मृशपं जव प्रताष（महाराजगंज）： भ्रसली बात शुए करने के कहले एक दुख की बात में यह कहूंगा कि संयोग से हमारे दोनों बाच्च मंती ग्राज ऐसे हैं कि बोनों मिस कर भी कछबाय जी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं । श्रगर ये भ्रपने ही जैसे श्रादमी बनायेंते तो श्रच्छी बात नहीं कही जाएगी। कछषाब जी जैसे न बना सकें तो कम से कम हमारे जैसे लोगों को तैयार करें खिला पिला कर । भपने ही जैसे करेंगे तब तो मैं इन्हें सफल मंती नहीं कहूंगा ग्रोर जैसे श्राज इन्हें कछवाय जी नहीं देख सके，वैसे श्रागे भी नहीं देख स संग़े ।

हमारे यहां सब से बड़ी विपत्ति यह रही है कि हम हवेशा विरत्ति में पड़े रहे हैं श्रोर सर्वर्कालिक भ्रापत्ति में फंसे रह्ने के कारण कभी भी，एक बार भी हम लोग कोई लोंगरेंज प्लार्नग नहीं कर सके हैं । हम बराबर एमरजेंसी में पडे रहे हैं । इस कारण से जो ह्मारा व्लानिग होता है वह कागजों पर चाहे जितना दुरुस्त हो किन्तु काम में जाकर ग्यस्न्नुलित हो जाता है । हमलिए मैं सब से बहली बात यह कहूंना कि क्रृषा करके श्राप ब्बोग यद्ह सोणें कि केपे सन्तुलित प्लान यांब बरत् के जि⿰亻⿱丶⿻工二口ये，सात बरत्र के लिये，दस बरस के लिए बनाया जाये，न कि केवल इस साल की भ्रापत्ति को दूर करने के लिए इसको किया जाए। क्रयी तक यही होता रहा है । जब श्राप सन्तुलित प्लान लौंग रेंज पर करेंगे तब केवल मोजन की，क्षाहार की खात्त सोबने से काम न्हीं बलेणा उस्के साथ साथ कई श्रौर चीजें लगी हुई हैं घोर जब सब का सन्तुलन होगा तथी अ्राहार की भी व्यत्रस्था हो सकेगी ।

[^1]काम नहीं चलेगा？फौडर के साथ साथ फटिमाइजर की चाहिये घ्रोंर फटिलाइजर बोतों तरह का बाहिये，क्रांगिक भी घोर इनझ्रार्गनिक भी । केवल इनप्रागंनिक ते व्रम पलने बाला नहीं है। घ्रारंनिक में बो कहिनाइवां है उस पर मैं बाद में कहुंया ।
\＃－
फॉटलाइजर को बचाने के लिये हों फ्रूल धी चाहिये，जलाबन मी चाहिये नहीं बो भ्रार्मनिक फर्टलाइजर जो है वह् जबता चला जाएगा । फ्यूल का बन्बोबस्त करने के लिए जंगल से लकड़ी लाई जाए घ्रौर साश साथ हम कोयले के बन्दोबस्त भी हम गांबों में करें ।

एक घ्रोर छोटा सा सुक्षाव में स सम्बन्ब यें टेना घाहता हूं । इस पर भी हमें बहुत जोर देना होगा। गांव यांव में हम ऐसे वृब्ब त्राने की व्यवस्था करें，यांव वालों को हम इसके बारे में बतायें कि ये ऐसे वृक्ष हैं जो ब्वतों के भालों में लग सकते हैं घौर जो जल्दी बरे़े हो सकते हैं श्रोर जलावन की लकड़ी भी काफी हमें इनसे मिल सकती है । छसके साप्ष साथ यह भी हम उनको बतायें कि इनके पत्तों से खेत को लाभ प्हुंचेगा श्रोर छाया से कोई षसल बरबाद नहीं होगी। दो एक नाम में भापको बता सकता हूं । जैं जैत है भोर घगर इग्रारती लकड़ी थी लेनी है तो शीयय है । घ्रमर बन विभाग ऐसा कोई पेड़ निकाल सके जिसमें कोई फल भी मिल जाए तब सोने में अुगन्ब सुहागे की बात हो जाएगी ।

इसके घ्रलावा हमें यह भी देखना होगा कि किसान को हमेशा फाइनेंसिस की कमी रहती है श्रौर इस कमी को कसे पूरा किया जाए। उसकी श्राधिक शक्ति श्रगर बढ़ाई वहीं जाएगी तो श्रापकी सारी स्कीमें धरी की बरी रह जाएंयी क्योंकि वह साधनों के श्रभाष में काम ही नहीं कर सकेगा श्रौर जितनी दूर तक क्राप उसे ले जाना चाहेंगे वह नहीं पहुंच सकेगा ।
[श्री मृत्यूंजय प्रसाद]
उसको श्रोर भो सुविधायें चाहियें । उसको बोज चाहिये, बैल चाहिये, बाद चाहिये । जहां तक खाद का सम्बन्ध है में बहुत जोरों से श्रापसे कहूंगा कि घ्रभी तक इनझ्मांगिक पर ग्रापका जोर बहुत ज्यादा रहा है । श्रपनी जगह पर यह ठीक है । किन्तु हमें यह नहीं भूलना होगा कि इनश्रार्गनिक खाद के मामले में हम श्रमरीकी पैटर्न पर चल रहे हैं । ग्रमरीका में चाहे जितने गण हों लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि श्रमरीका बहुत नया देश है तीन चार सौ वर्ष से वहां बती चली है, पहले से नहीं चली श्रा रही है। इसलिए वहां पुराने जंगलों को काट कर पुराने मैदानों में जो बेती हो रही है श्रोर वह श्रभी तक पुरानी शक्ति के बल पर हो रही है ग्रोर वहां भी लोग श्रब इस कमजोरी को देखने लगे हैं कि यदि खेत की पाक्ति बनाये रखना है तों उनको श्रार्गंनिक खाद चाहिये ही उसके बिना उनका काम नहीं चल सकता ।

## 15 hrs.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may kindly resume his seat now. There was a proposal that we should sit beyond 6 P.M. today which has not yet been accepted. In case we sit beyond 6 P.M. today he may resume his speech at 6 P . M., otherwise tomorrow.

We shall now take up Private Members' Business.

धी शेवराब काल (यव्वतमाल) : क्या श्राज हमें छ: बज के बाद बैठना है या नहीं ?

Mr. Depaty-Speaker: The hon. Member was not present when this issue was discussed. Please resume your seat.

JULY 14, 1967 Tibet (Res.) 11958

### 15.01 hrs .

COMMITTEE ON PRIVATE MFMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

## Eighth Report

अी हरबवयाल बेवगुण (पूर्व दिल्ली) : श्रीमन, में प्रस्ताव करता हूं कि सभा तैरसरकारी सदस्यों के विषेयकों तथा संकल्पों सम्बन्घी समिति के श्राठवें प्रतिवेदन से जो समा में 12 जुलाई को पेश किया गया था सहमत है।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:
"That this House agrees with the Eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 12th July, 1967."

The motion was adopted.

RESOLUTION RE: TIBET-Contd.
Mr. Deputy-Speaker: We shall now resume the Private Members' Resolution on Tibet. Before we take up the debate, I wish to inform the House that the time allotted for it was two hours. The time consumed is 1 hour 35 minutes, and the balance is 25 minutes.

Shri N. C. Chatterjee (Burdwan): Please extend the time.

Mr. Deputy-Speaker: That is the question. I have received a number of requests from many hon. Members including Shri Chatterjee, Shri Banerjee and others. What is now to be done?
\&ी मषू लिमये (मुंगेर) : एक घंटा समय बढ़ा दीजिए शौर सब सदस्पों पांच पांच मिनट दिए जायें ।


[^0]:    The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri

[^1]:    फूड के साथ साय हमें फौडर भी चाहिवे क्योंकि हमारे यहां बैल－शक्ति के बिना

