[Mr. Deputy Speakes]
I am forgetting everythirig. I cannot even use a sentence fully. I really do not know how we carry on dibcussion in the House. Now I think after being in the House for the last 10 years, I must start going to school again and start learning things again.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You can start a tutorial home for teaching parliamentary practice to the Minisers.

MR DEPUTY-SPEAKIER: They ,will not; but I can do my study privately and sit for the examination.

SHRI JYOTTRMOY BOSU: We will come and worry you there.

MR. DRPUTY-SPEAKER: Now, we resume discussion on the demand of the Ministry of Agriculture and Irrigation. Shri K. C. Pandey. He is not there. Shri Brij Raj SinghKotah.

### 18.40 hats.

DEMANDS FOR GRANTS, 1975-76 -Contd.

Minibtry of Agraculture and Irriga-TION-Contd.

SHRI BRIJ RAJ SINGH KOTAH (Jhalawar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is a matter of great satisfaction that the Government has at last realised to give top priority to agriculture and irrigation.

48 per cent of Indian land is arable, 9 per cent is irrigated and we plan a growth of 5.5 per cent. That is our aim. The sector of agriculture produces 45 per cent of the gross Na tional Product. Therefore, this is a very important subject that needs discussion.

We are atill dependent on the vagaries of weather. So, it is most essential to expand irrigation potential. That is one thing. Secondiy, we
should make efective upe of tive prow sent irrigation system. I have ance previously aliso atated that two munt explore alternative meaps of eneriog like solar energy and wind energy. I have not been to the exkibition which is out there. But 1 am fold that there is a very useful device for heating water and other things by means of solar energy. This should be made available to most people of this country because we have a very fine cllmate with oun-shine for about 250 days in the year.

The other point is that we muast have a lot of storages, cold storagen and storages for foodgraing in the shape of silos.

Another point that I want to make is this. We import wheat when our reserve stock get depleted. The fo.b. cost comes to about Rs. 130 per quintal. I suppose, the landed cost with freights included will be anything between Rs. 150 to Rs. 200 per guintal. Everything that the poor farmer of this country uses and needs for producing foodstuffs bas gone up.

You are having now a system of procurement and of taking levy. We know how levy was taken last time. There were instances of police $2 u l u m$ and harassment by the authorities to the ordinary cultivator. The people who had not known atiything about levy and who had sold their stocks earlier had to take recourse by force of circumstance to buying wheat from the open market at upto Rs. 200 a quintal to give the levy. Now, the procurement price has been put at Rs. 105.

I am told that the official statistica of Madhya Pradesh alone show that there is a 10 per cent decrease in the cultivation area of wheat. My estimate also is that defnitely wheat aoreage is less this year than what was last year. If this is the treatment to be given to our farmers, it this is the way price fiting is douse, I do not see what is atoot for them? I belivere,
the Govermment can at least fix the minimum price of procurement remuneratively and it should be Rs. 125 per quintal. When you import wheat from sbroad which costs you Rs. 130 or Rs. 150 to even Rs. 200 a quintal, what is the rationale in not paying our own kith and kin Rs. 125 a quastal and make them happy and contented? I fail to see any reascle for not doing so.

The Budget proposals have proposed a tax on livestock, dairy and poultry. I do not have anything to say about norse-raising or for the breeders who raise race hourses. That is a different matter. But so far as the dairy and poultry kudustries are concerned, it is a fluctuating trade. The so-called white revolution in milk is yet to be seen in this country. Even the green revolution is confined to north western States of the country.. It is not seen clsewhere. So, I plead and urge upon the Government that we must see that this diet of milk which is a complete diet, a nutritive diet, full of proteins, must be made more available to the people in this country. Instead of that, you are dampening it by this proposed taxation on dairy and poultry industries.

My other part of the speech will be confined to forests. Nobody seems to realise the great importance that forestry plays on this country's ecological balance. The statutory recommendatioss are that 33 per cent of the land area must be under forests: but in actual, it comes to 23 per cent and every year, we see with our own eyes that forests are continuously being cut mercilessly. The last example was when there was a flash flood somewhere in Kerala. The flood just came and washed away valuable land below. Something is happening in Rajasthan; something is happening to the Elmalayan Valleys, the Kullu and Sutlej Valleys etc. There was a 'CHIPLSO' movement in Almora. This creates the urgency for preserving our toresta. Otherwise, we are going
to get into vary serious trouble in times to come.

For this, I have a suggestion. It should be possible for the Government to look into this matter, and I suggest the following:
(a) It wall be very beneficial if we create a sort of a Conservatiot Crops which will emp. loy the unemployed youth of the country, give them training for two or three weeks and put this task force under some energetic man who has vision.
(b) The works to be implemented by this Corps should be the works of canservationwhether it is digging trenci$\epsilon \mathrm{s}$, making paths, planting trees, cutting roads in forest areas, small check dams, etc., etc.

If $w_{e}$ do this, it will solve a lot of un-employment, it will give the young people something useful to do, and it will help conserve forest and make t.'em grow up where they are sadly lacking today.

I will say something about the way our Tiger projects and national parks are working. What I saw last time at one of the national parks, the Corbet National Park-which is one of the Project Tiger parks-is that between Garjia and Dhaukati, between the river and the road, a section of about $10 \times 1$ mile or $3 / 4$ mile area, which is just adjacent to the National Fark, was cleared by the Forest Department for replanting commercial trees like Eucalyptus etc. I don't see why very good Sal forests should be ploughed up for commercial trees like Eucalyptus. But be that as it may. What has happened is that the area which was ploughed up for replanting has been occupied by squartera who have come from the hills and are sitting there todas and there is pressure

## [Shri Brij Raj Singh Kotah]

on the U.P. Government to allot them this land which at present is under forests. They can be given some land in the area below known as the Tarai Bhaber area.

This is but one instance of what is happening in every forest area. First comes the encroachment and then comes the regularisation. I don't know where this policy is going to take us? If you want to allot land to people, make up your mind what you are going to keep and what you don't wish to be tampered with. I would say that in wild life sanctuaries and national parks, if these forestry operations and land encroachments are not stopped, you will never achieve anything in the shape of what you wish. Nature must grow unhampered. Secondly, the laws which exist now-the game laws and the Wild Life Protection Act-are very good as far as they go on paper, but there is no enforcement whatsoever. The writ of the Department does not run beyond its offices. People come and paach; the country people are doing all sorts of illicit things and, naturally, when the habitat is disturbed, you cannot expect tigers or or other game animals to flourish. There are good parks like Ranthambore in Rajasthan and Bandipur and other places, but what about other places where there are no game parks and which are not under the Tiger Project? They are being seriously disturbed. We just heard the other rey that whole herds of bison have been wiped out because of rinderpest caused by cattle that had been allowed to come and graze in the area

Admirable progress in this regard has been made in the Gir forest sanctuary in Gujarat. There, vision has prevailed, and they have ejected the Maldharis living inside the area; and today we fined that the lion population which was 167 two years ago has risen to 200. Even the Maidharis are happy that they have been taken
D.G. Min. of
Agrl. \& Irrgn.

264
out and eiven land outside, and there is no disturbence of the ecological balance in that area.

If there are no wild bears or deers, which are their natural prey, what will the lions or tigers eat? When you disturb the natural set-up, what happens is that they perforce start eating the cattle; they have to eat something; they cannot eat grass; and once they start eating cattle, they become cattle-lifters; and then for the people who are ready to shoot, tibe pretext of their being declared a menace to the villagers somes in very handy!

Therefore, these ideas of keeping our forests intact, keeping the game parks undisturbed, not allowing any forestry operations inside these parks, and seeing that nature is left untampered with are very essential if we wish to keep whatever is left out today. It is a very short-sighted policy that first we allow the jungles to be destroyed and then wake up and say that we must replant and bring these back to their old pristine position. I trust that the hox. Minister who is in charge of this department will very seriously look into these matters and devise very effective rules and regulations to the existing Acts on wild life.

There is the Indian Board on Wild Life I was inducted in it last August. The Board had met after a gap of two vears, and now since the Auguit meeting, the next meeting is gorig to be held on 21st April-after more than six months. The Board meets after two years and nothing really effective is done. All that in dorie is merely or paper. I am also on the Rajasthan Wild Life Board, and as far as my memory serves me, I do not think we have met for the last two or three years-definitely not for the last two years. If this in the way these Boards are to function how can effective control be made? I
urge, that these Boards must meet more frequently than they have been doing so far, and whatever they say must be implemented. The last thing that I would say is that, if you can amend the Constitution and bring the forests under the Central List, then there is a hope in mindia for preserving our valuable forests. If you do not do that, then all our pious words and acts will acheve nothing.

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich): Mr. Deputy-Speaker, Sir, Shri Jagjuvan Ram is a lucky Minister, and whatever he touches, he adorns it. n.c year, after he has assumed change of the Ministry of Agriculture and Irrigation, there have been wirter rums and there have alvo beet no strikes by the electricity engineers. Because of these two factors, there are propspects of a good rabi crop. But so far as the Ministry is concerned, I have $m y$ own doubts and reservations about its successful functioning. They have done nothing practically for bringing more area under irrigation. For the last four years, ever since I entered this Parlament, I have been crying hoarse, drawing the attention of the Ministry of Agriculture at the Centre and also in the State for boring tubewells in the district of Bahraich in Block Sarsea. The matter was treated like a shutlle-cock between the Central Government and the State Government-each throwing the responsibility for boring tubewells on the other. Then, by a question I got the matter clinched. The Minister of State in the Ministry of Agriculture, Shri Shahnawaz Khan, was good enough to answer to my question: he said that a number of heavy rigs belonging to the Central Government were available in U.P. But in spite of the availability of such heavy rigs, the drilling of tubewells has not been done in my district. I do not know, how much more time the Government would take to bore such tubewells. That area is very fertile and capable of raising bumper crops. But year after year, the green paddy

## Agrl. \& irrgn.

fields dry up in the month of September and the Government rushes and starts test works. I want to know, what this planning 15 . The surface water is not utilised, it mundates fields resulting in heavy damage. I want that the Ministry should concurtrate on this posit and find out how much money is spent yearly on meeting the drought-situation in a particular area and how much money is allocated for giving relief on ac-- ount of the floods in certain turbuleat rivers If we take into account the recurring grants of money on account of floods and famines, we will find tnat if all this money is utilised in creating permanent remedies, per haps these things would not occur.

Rapti and Ghagra are the two turbalent invers in the eastern part of U'tar Pradesh. Nothing has been done to tame the floods of these two uvers Jalkundi Dam scheme was conceived about 20 years ago. The feasibility report was submitted, but this has been put in cold storage So is the case with Ghagra river. No project for containing its floods has been thought of uptil now.

So far as the price of wheat is concerned, I shall be failing in my duty if I do not express the feeling: of discontent among the peasantry, whether it belongs to the category of small cultivators or big cultivators The levy price of Rs. 10500 is quite inadequate, unremunerative and unrealistic. I want that the Minister should come with concrete facts and figures to convince this House that this is the cost which is incurred in rassing the wheat crop per acre and per hectare and this is the profit which should be available to the cultwators after meeting the cost of raising the wheat crop.

The prices in the market would go down during the harvest season, as it always happers and the dealer in foodgraing would take advantage of that. He will say to the cultivator

## [Shri R R. Shukla]

this the Government itseif has fixed the price at Rs 105.00 , but he would give Rs. 15.00 more. After three-four months, when he has boarded wheat in his stock, he will dictate the market and the consumer for which this scheme is being conceived. The consumer will not be in a better position than what he is at present. He will get wheat at Rs. 150 or Rs. 200 per quintal. The Government would be most reluctant to fix the maximum price at which the wheat should be sold by traders and retallers. I can concede, that if the consumer is going to get wheat at a cheaper and fixed rate, then certainly fix the price at Rs. 105.00 per quintal or even Rs. 100.00 per quintal.

Then, what is this Food Corpora$t_{10 n}$ of India? It is another addition to the class of white elephants. As one hon. Member has rightly said, uptil now, we had white elephant in the form of Railway Board, now we have another white elephant, this Corporation. This is the biggest suindlef, the biggest prafiteer in the country. They. procure wheat at Rs. 105 and sell it at Rs. 135 or Rs. 138 through fair-price shops. The difference is Rs. 30 per quintal. Where does this go. Still, this white elephent is not satisfled.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SHAFNAWAZ KHAN): It includes freight. cost of the gunny bag and many other things. They make no profits.

## 14 hrs.

SHRI B. R. SHUKLA: You please calculate itemwise and give us the break-up and take the House into coufldence that this is very necessary -so much for handling charges and so much for storage, etc., and that this Rs. 35 or Rs. 80 is necessary for the FCI sharks.

## Agri $\%$ Irrgm.

Sir , there is also the mennce of rats in this country. Nobody has touched this point. The rat population is growing by leaps and bounds. According to one article published in the Daily 'Pioneer' of Lucknow, the population of rats in this country is to the extent of 600 million and that six rats consume as much grain as is copsumed by one human-being. That means that the rats in this country consume that much quantity of grains which could be available to 60 crores of people. I do not know whether to belreve it or not. It is for the Ministry to find out whether the estimated figures are correct or not. But there is one thing. These rats have become very clever, not less clever than the human-beings They have refused to take insecticide-mixed flour. The result is that the moment these things are spread before them, they go away. They get thei scent and shy away. Therefore, they are multiplying as far as or even faster than the human-beings So, the Agriculture Ministry has to take note of the menace posed by this fast-multiplying population of rats.

I would also draw the attention of the hon. Minister of Agriculture that in the district of Bahraich, a State Farm Corporation undertaking has been opened. The Uttar Pradesh Government has been good enough to grant a lease of 1200 acres for the purpose of starting a fishery farm and a seed multiplication farm. The area is situated in the vicinity of forests. The land is available. All my request is that there should be established a College of Agriculture and Forestry there. It would be just on the patpern of the Pant University at Nainital. The Government is not going to invest anything for the acquisition of land because the land belongs to the UP Government. The UP Government also would be very glad to have such an institution started there.

Therefore, my aubmisoion is after giving vent to my anguich and anger.

Agrh \& JTYgn.
why is the Government not acceding to my repeated request for sending some heavy rigs for drilling tubewells is the Blocks of Sirsia and Jamnaha of my District? This is a very reasonable demand and I hope the hon. Minister will reconsider the matter and that he will simply not be guided by the notes prepared by his own Ministry.

Thank you, Mr. Deputy Speaker. for giving me an opportunity to put forth my point of view.

MR. DEPUTY-SPEAKER: And you have done very effectively.

Shri Tarun Gogoi-not here.
Shrı M. C. Daga-also not here.
Shri Gomango.
SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Koraput): I rise to support the Demands for Grants of the Ministry of Agriculture and Irrigation. I am very happy that the Agriculture Ministry is the only Ministry which has done a lot for tribal development. Now I shall confine myself only to that problem because my friends have already expressed their views on the All-India question.

I am very happy to place before this House that the policy and programmes of the tribal development are the concern of the Ministry of Agriculture.

In the Fifth Five Year Plan Government will integrate all the tribal classes and plans and they will have integrated tribal development agencies. This is a sew idea.

The work was taken up in good faith and with a good ambilion, but the allocation of funds was so low as compared to too many plans that we could not achieve the results as we wanted to achieve.

We nixe happy that only the Ministry of Agricultiare has done very good
thing for our tribals. In the Fourth Five Year Plan there were sux pllot projects. Two are in my constituency. For the two projects I got Rs. 4 crores. No doubt, they sanctioned Rs. 2 crores for each of the projects, but they have not taken into consideration the number of blocks in each of the projects. In Kanta Project there are four blocks. In one project there are nine blocks and in the other there are 10 blocks. But each project will get only Rs. 2 crores. I submit before the Minister as well as before the Ministry that they may allocate more funds for the purpose.

Government of Orissa have not included the projects taken up by the Ministry of Agriculture in their IDTP scheme. They have done so because they say tribal projects are the responsibility of the Government of India and the tribal projects under Ministry of Agriculture are being financed by the Government of India. Sir, it is very unhealthy.

Allocation of money is made by the Centre or the State on the gound that it is a new project, and is covered under a special plan. Thus the Ministry in the Centre and the State Governments will earmark the money fcr the tribal blocks-the integrated projects blocks-by separate allocation I have the right to ask the Government of Orissa and the Government of India that there is a specia? allocation for the tribal areas under IDTP; then why should thege projects be deprived of IDTP?

I would like to put before the House the problem of irrigation. How many areas are there under cultivation? This is the question. The sub-plan says that the major project will not be taken up in the sub-plan proposal. No tribal will be covered in the major project. In my conatituency there are tribal population and it is a scheduled area. There is one major project which has not been Included by the Government of Orissa for implementation in $x$ dy district

## [Shri Gridhar Gomango]

And, as I have already said, my district is a scheduled area which is having tribal population. This is having one percent of irrigation facilities. What I would request is that this project should be taken up immediately by the Central Government. I am happy that they have given it clearance. I do not know whether the Government of Orissa has earmarked any funds for this. According to the provisions of the sub-plan they cannot divert the funds. Why cannot the Ministry of Irrigation and Power earmark funds for sectoral allocation under irrigation and tribal welficre? Let there be at least some token allocation of at least one rupee in each year of the plan. Agriculture and Irrigation is the primary responsibility of the Central Government. This is necessary for the development of the country as a whole and for the development of the tribal people. So, I request him to consider my request. This project should get priority in the tribal subplan.

There is one other point which I wish to refer to and this is regarding the forest policy. Only 70 million hectares of forest area is there in our country. And the tribal population are deprived of the benefit of the forest policy. They are depriveld of the utilisation of forests and due to land distribution and transfer of land ets from the tribals to the non-tribals these tribal people are put to lot of difficulties. There are certain legislations which have been enacted. What I would like to submit is that this matter has to be taken up with the State Governments by the Central Government. You, know, Sir, there is land hunger among the tribals of this country. What I suggest is that Government should come forward with immediate land reform measures. The Central Government shound write to the State Governments drawing their attention to the immediate necessity of having land raforms. State Covernments should be asked to legisiate such land reforms

## D.G. Min. of Agrl at Irrgn.

so that the tribal people and the landless people will get the land.

For future planning I would submit this. Agriculure and Irrigation should go side by side with the land reforms. Medium and minor irrigation are taken up only in the areas where there are irrigation facilities and where there are no irrigation facilities they are not taken up.

Lastly, I request the Minister to consider the points raised by me sympathetically. Coming to the diversion of money. I want to say that it should not be allowed any more. The programme of tribal development has not been implemented in a quicket manner. Moreover, the alm which was supposed to have been acheved has not been achieved at all so far as programmes of tribal development are coticerned

At the end, I repeat that Government $_{t}$ should take note of this that the money that has been earmarked for development of ugriculture should not be diverted to any other purpose.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Narsingh Narain Pandey. He is not here. Shri Sukh Dev Prasad. He is now a Minister, I think, in Bihar.

SHRI NAWAL KISHORE SINHA (Muzaffarpur): He has been sworn in to-day.

MR DEPUTY-SPEAKER- I do tot know whether that was a promotion $r$ demotion.

SHRI NAWAL KISHORE SINHA: I think it is neither of the two.

MR. DEPUTY-SPEAKER: is it a bed of nails or a crown of thorns?

Shri Sadhu Ram.

घी सापू ₹स (फिलन्लोर) : fिप्टी स्पीकर साहष, मै इस बकत्त ए्योकरले


बत़ा हुमा हूं । बात यह है कि छस बक्त एकीकल्बर $\begin{gathered}\text { iे } \\ \text { बारे मे किसानों को बहुत सी }\end{gathered}$ त्रकणीर्षे हैं, जो घायद गबर्नमेंट के ध्यान मे मी हों, लेकिन उनका ह्न नही हो रहा है । यंजाष मे ग्रीन नेवेस्यू क्रन हुश्रा, लोगों ने बहुत मेह्नत की घ्रौन कारी जोर से घ्रनाज की पैदावार करते हैं । हरियाणा घोर पगाब दोनो स्टंटो मे घ्रनाज की काफी पैदाबार है । ल्नकिन फिन मी दृमरी स्टेटो से जाने कं बाद हमं यह पता चलना है कि घ्रनक्लेम्ड उमीन जों वाघ्त मे नही घ्रानी है, वह देश भर मे बहुन काफी है। इसका मनलब यह हुप्रा कि लैंठ्डलेम में जमीन तक्मीम नही हुई । क्रग यद जर्मान लैंहलेम मे नवमीम कर बी जाय तो मेशा मयान्न है वि देश का बह्रन बहा ममला हल हा जायगा । मी़लगत का कानृन लागू होने के वाद भी वह जरीन तकमीम नही हई घ्रोर लं लंलम घ्रोर गरीवों कां वह जमीन नही मिन मकी । श्री बिनोबा भाबे ने कहा या - गन झ्रन्धेरी कटके ग्हेरी ध्रन घोर धरती बट के रहेगी। लंक्नि न घन बडा श्रोर न ध्रग्नी बटी। श्राजाद हाँने के बाद लोगं है शन्दर यह्न विश्वाम था ईत चन बात। पर श्रमल होगा, लेशिन उनमे बहुन क्वमया हैं, यह् गवर्नेमेट की जिम्मेदारी है झ्रोर ए्म बात से हन्कार नही किया जा मक्रना । تم
$\because-\ldots$

- ह्रमाग देश एक च्रिष प्रधान देश Тनआाना है लेकिन भीग्ब मागंने है दूमरे देगा मे, घनाज की हमाने गाम कमी है। घ्रनाज की कमी के गारण का समझ़ना गबनंमेंट की जिम्मेदारी है लोगा की जिम्मेचारं। नही है। किमान की पैदावार गन्दुम है-लेकिन गन्दुम का भाव 105 न्पयं मुकर्रे किया गया हैं । धगन मही तीर पर के t ा जाय-वह्ठ रात दिन खंतो पर मेहनत करता हैं, पैसा लगाता हैं, दुदिया के सारे कामों ते यह मुमिक्रि काम है, सर्दी, गर्मी हौर बरसमत मे लगा रहता है, जो पंदावार करता है, उसकी कीमत सरकार निर्धारित

करती हैं, मेरी समक्ष मे नही घ्राता कि एरीकल्वर प्राइस कमीशन ने छतनी कम कीमत किम तरह से निर्धारिन कर दी । 2

हम इस पर नुक्ताचीनी नही करते, इसलिये कि यह गवर्नं मेट का काम हैं स्रीर गवरंमेट मे हम भी हिस्सेदार हैं, लेकिन मुझे क्रफमोस यह हैं कि वहा बोई मुनवाई नही होती। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को छस ब्ञात का भी ब्रयाल नही झ्राया कि किमान किस नगह्ह से गन्दुम को पैदा कग्ना है, बिना मोचे समक्षे 105 रुपये भाव मुकरेर कर दिया 1125 रुपये से कम नो विमसान को किसी नरह से मी पहना नही क्र.ता ह । किम न इस वक्न बहा दुर्खी है। देश भर में हाहाका मचा दुग्रा हैं। लोगों की हम जवाब नही दे पाने वि मेन्द्रन गवर्नमेट उनके भलाई के लियं बुह उचिन दाम नय करेगी या नही। यद्ञा किमी के कान पर जू नही रेगनी । सरी माननीय मदस्य यद्ही कह रहें है कि गेहू का दाम 125 रुपये किबटल हाना चाहिये लेक्नि फिर भी सर्कार इसको नही माननी ।

गस्ने की मिनिमम कीमत भ्राप ने माठे 8 रु० क्विटल र्यू़ है स्रोग लकड़ी का भाव 15 रु० क्कटल है। यानी लक्डी से भी मस्ना गष्षा है। मिल मालिको को छूट दे रखी हे कि चीनी बना कर 35 परमेंट ग्रोपिन मार्केट मे बेचे । लोगों को लिट ने । उस चिंनी का भाव बाजार मे कभी 7 र०० और कभी 8 रु० हो जाता हे।

कृषि ध्रौर \{मचाई मंत्रालच में रभ्ज्य मंत्री (को शाहु नबाज खों) गभ्ने की कीमन भी नो 1450 रु० देते है।

बो साघू राम मेंब्तलिक सूबो मे मुख्तलिफ रेट हैं। लेकिन मग्कार को कीमत निर्धारित करने के ममय ध्यान देना चाहिये। जक घोर चीजो की कीमत निर्षारित करने मे सरकार का कोई हिस्मा नही है, फिर किसान की पैदावार का दाम भार क्यो

## [बी साषू राम]

मुकरंर करते हैं ? दरमियान में जो मिल मालिक बैंे हुए हैं बह सारा का सारा मुनाफा बा जाते हैं। ₹स नाइंसाफ़ी से तकलीफ़ होती हैं क्र मामला क्या है ? सरकार का यह तरीका होना चाहिये कि सरकार भपनी लैबी मी ले, लेकिन किस न को भी कुछ मुनाफा
 मेट नही मिलेगा तो वह क्यो क्षन ज पैषा करने में मेहलत करेग। । मुनाफाखोरी थौर चोर बाजारी लोग भाराम से एयर कछ्डीभाण्ड कमरों में बैठ कर करते हैं, लेकिन मेहनती भादमी की कोई कर्टा नही। उस की कीमन हर साल, हर कीष की, कम कर दी जाती है

कभो सरकार ने सोचा कि बेती में काम भाने बले नो बिजली, बाद बमेरह हैं उन का क्या रेट हैं। बिजली का, पानी का क्या रेट है ? में पजाब की बात बताता हूं कि पहले निजली के मोटर की हार्म पाबर के हिस।ब से पंजाब इलंब्द्रिसिटी बोरं ने दाम तय किया बा। जहां पहले 10 हार्ं पावर मोटर से जो सिखाई का पानी किसान को मिलता था मौर 100 उ० उस को देना पड़ता था भाज उस का रेट 150 र० हो गया है। फ़रटिलाइणर की कीमत दुगनी कर दी गई- 52 र० से 110 ख० तक ले गये । ट्रिक्षर की कीमत हर स.ल बढ़ जाती है 4,5 हजार ब०। तो क्या इस से महूस नहीं होता है कि सरकार की करक्र से मोनोपलिस्टो को पाला जा रहा है ? मोर उन की कीमत बढ़ाने मे सरकार दिकती नहीं हैं। लेकिन किसान क्वारा पदा किये हुए मास की कीमत बबाने मे सरकार हिथिकाषाहट करती है। यह बात साही है कि देख्त में कीमत बढ़ने से इल्क्लेशन हो आता है। भाप सणसिठाष्व कर के गरीब लोगों को भनाज दीजिये । एक हल भौर हैं कारे ेेक के बनाब्क का पो एस्टीवेट चनात है थोर धगर वह पथत के कोलों के बाने के लिये कम है, बाइर है खम्मोटे करना है
hork $\frac{1}{}$ Errom.
तो पूरा अंबता बमों करीं समाते कि इणा भन्नज थारिए। मिसाज के दोर पर कोणायरेटिष स्टोर्ष बना बीजिये बंसे रेलके खिवर्टेंमें में 22 लाड्य धावमी काम करते हैं ही रेलके विमाग इतने लोलों के बाने पीने का सामान रेलवे स्टोसं मे दे, वही से उन को कपष़ा मf मिले थौर उस का वैसा लोलों की तालब्वाह से काट लिया आय। इसी तरह से मिल भालिको को पाउंर विया जाय कि मिलों में ओो काम करने बाले लेबर हैं उन का भी रेलबे कमं बारियो की तरह कार्ड बन जाय पौर स्टोर मे उन की सब कीलें मिल जायें। ऐसा करने से महंगाई का जो घोर मचता है, स्दाइक होती है वह कम से कम एक साल बन्द रहेगी। लेकिन प्रानिग कर्म:पन ने कमी इस बात को नही सोषा । मेरे छ्याल से सरकार घस बात पर ध्यान देगी।

भनाज की तबसीम का जो सिस्टम है बह बड़ा गालत है। चाहे सीमेट हो या मोर चीते हों बह गरीबो को नही मिलती हैं, बह़े ्रादमियों को मिल जाती हैं। मिल मालिकों को धनाज दे दिया जाता है भाटा पीसने के लिये जिस को पीस कर वह भाटे मे मिलाबट करते हैं। सरकार को ऐसे लोगो को पक़ कर बंद्यं करना च।ाएए । लेकिन ऐसा न हो कर यह् लगता हैं कि मिन इ लो को पालना ही सरकार का घमें हो गया है। ऐर्सा मिलो को जो मिसावट करती है बन्द कर देना चाहिए। वहा मिस मालिक धोर कोई दूसरा घंधा कर लेंगे क्यों कि उन हे पास पेसा है।

इसी ₹ $\bar{\square}$ से बीनी मिल बालो को द्टा है कि 35 परसेंट थीनी बहु किसी षाव पर घोपित माकिट में बेषें, ख्लंक माकिट सें बांट भाप चाहे किसी भाब सें वेंबें किसान बो बाहठ नहीं मिलती, लेकिन म्यक्क मारेंट में मिल जातो है। सीमेंट का मी वही ह्राल है, घंक मापेट में काहे कितना सीमेंट धाप है लें। लेकिन क्ते किलों को कहीं किजला। को षूट काष मे जीती fिल मालिकों को के रो है कि 35

D.G. Mitm. of
Agerh als ingen

उन को न विल कर किसमनो को मिलनी पारिए कि बहु भपनी बंांड कला कर फायवा उठायें।
₹सी उरह बेत मजदूरो के लिए वेजेज भुकरेर करनी काहिए। इस देश मे 4,5 करह मजदूर हैं उन के लिए सरकार ने कभी वेजेज मुकरेर नही की। हर सूवे मे भाम तोर मे हिकायत मिलती है कि खेतो मे काम करने वाले लोगो को बहे अभींबार तंग करते हैं उन को उचित मउडूूरी नही देते हैं। मोर जो देते मी हैं उस से उन का मुजारा नही कलता है। भगर बह बेषारे इतने कम पं मे पर काम करने मे हकार करने हैं तो उन का सोशल बायकाट किया जाता है।

द्रेक्टर के बारे मे देखिए कि पहले जो लोग हूलंप्ह से पजाब मे देक्टर्टर लाना चाहते ये निष्ट के तोर पर वह सा सकते से । लेकिन भ् उस को मी बन्द कर दिया। क्यो ? क्योकि यहा के मोनोपलिस्टो को धाटा पह जायेगा। हालाकि उस से फौरन एक्सषेंज का फायदा सेट्रल गबर्नंमेट को होता है। 1971 मे जब प्रषान मन्ती इल्लंज्ड गई परी, तो में मी उस समय गया था, बहा लोगो ने प्रषान मन्ही से कहा कि हम फौरन ऐकसषेज बही पै कोगे, हम को ट्रिष्टर से जाने की छूट होमी चाहिए। लेकिन सरफार ने उस को बन्द कर दिया है क्योकि मानोपसिस्टो को नुकस न होता है।

सिषाई के पानी के साधन बढ़ाने के लिए पजाब मे बिन डैम के बारे मे कोशिश की, कर्टा हा हा० के० एल० रव से ड्रूटेश्रन ले अनर fमले श्राण ध्रब मी पंजब सरकार कोशिय कर रही है। लेकिन सेटदूल गवनेमेट ने मणष़ा उाल रखा है कि बीक मिनिस्टर ही फसला करेगे, पानी का बंटारा करेंजे। पंजा सरकार ने कहा कि पाली बाद मे तक्सीम कर वेना, हम लिख कर बेते है , लेकिन बिन डैस का फैसला कर औो। बाप्र जा सारा का सारा पानी पाकिस्तान बो ब प्रा है, रेषेफिए ह्याती सरकार पभी तक

Aprl $=1 \mathrm{rrgm}$
मैसला नही कर पायी है कि बीन डैम बनाया जय का नही बनाया जाय। मं कालिणा कि इस बारे मे कीरल कैसला करना काटिये चिस से बह पानी जो बेकार पाकिस्तान को जा रहा है, बह भपने देश की बेती के काम भा सेके।

प्रन्त से में फिर कहना चाहुगा कि षो बाते मैने वही हैं उन पर ध्यान दिया जाय घौर किसान की पैदावार की सही कीमत 125 रुपया प्रति किषटल उस को मिलनी चाहिए।

थी लनाषि बरण षास (बाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हृषि मक्वालय एक बहुत बड़ा मन्रालय हैं जिस के भ्दन सब लोगो को बाने के लिए प्रबन्ह करने के लिए कुछ एकीमे बर्गरह बनती हैं। इस सदन मे इस बारे मे बहुत बर्षा हुई है। 告 बास तोर से थोडी सी बात मिनिस्टर साहब के सामने कहना घाहता हू उड़ीसा के बारे में।

उर्छसा मे दो-तिहाई एरिया सूबा पका हुमा है सिवाय कोस्टल एरिया को छोड़ कर। कोरापुट, फुलबानी, म्योरगज ओर सुन्दरणब, जितना द्राइबल एरिया है, वहा सुबा पहा हुषा है । बहा पर कोई ऐसा काम बही होता है जिससे क्रतीब लोगो को काम मिसे, उनको रोजी मिले जिससे बे ध्रवना गुजर बसर कर सकें । धाप जानते हैं कि उप़ीसा मे स्थिति यह है कि वहां पर जमीन काफ़ी है थोर पानी की मी कोई कमी नहीं है । कमी है तो वँसे की कमी है। जितने पैसे की उउ़ीसा को उल्रत है, उतना कसता उसको नही दिया जाता है। हमारा कहना यह हैं कि वहां के लिए भावको पैसा देना काहिए जिससे माइनर हरीजेशन हो, मेजर रहीगेषन हो फोर धूसरे छोटे छोटे प्रोबैप्स्स पूरे हो । सस समय तो क्सा न होले के कारण हे मही हो पाते हैं मरर
[श्री पनावि घरण दाम]
केन्ट्ट सरकार हमारी तरक्र बेखती नही है। उड़ीसा में जितने काम केन्ट्र की तरफ़ से हो रहे हैं बे लघूरे पड़े हैं। भाप का घ्यान इस तरफ़ जाना चाहिए।

सिमिगुड़ा में एक जर्सी फार्म मरक्रार ने मजूर किया हैं भौर उसके लिए एक करोड़ 5 नाब ख्पया मजूर हुमा है। में वहा पर गया था। वहा पर मैंने देबा कि एक sाइंेष्बर को भापने वहा पर बंठा दिया है प्रोर बह 5 हजार एकड जमीन पर कळ्जा किये हुए बंठा है म्रोर उस जमीन में कुछ भी नही होना के । बहा पर भ्रभी नक घर नही बन पाए है जिससे जर्मी फामं का काम जुए हो पाता। वह जो जमीन है. उसमे पैदावार हो सकती थी नेविन अभी बह बेकार पडी हुई है। यह प्रोज्जैंक्ट फारेन कोलात्रेशन से होने बाली थी नेक्नि यह काम क्यो नही हो पाना। इसका कारण यह है कि बहा पर मी० पी० उक्ल्यू० डी० ध्रोर उडीसा सरकार के बीच में क्लगडा गקना है जिसकी बजहृ मे घर नही बन पांन प्रान जब घर नही बने तो जर्मी का यह फार्म गुन नही होगा।

उसके बाद में यह् कहना चाहना हू कि म्योरगज में एक प्राई फामं की स्वीम है । उसके लिए घावने जितन पैमा ग्वा था, वह वर्वं नही हो पाना। मैं भापको एक भीर उदाहरण देना जाहता है। सम्बलपुर जिले मे लब्मीपाली मे मेन्टर की तनफ से एक मीड फामें बनने वाला धा भोर इसके लिए गवनंमेट ने 20 हतार एकर उमीन रबी थी iन्यकन बह अमीन ऐसे ही पडी है धौर वहा पर्सीठ फार्म नहीं बन पाना। इस तरह मे खो भी प्रांजैक्ट्स प्राष उऱीमा के लिए देने है, वे भष्टूरे पहे है क्योंकि घ्राप थैसा नही वेने हैं मोर कुछ काम नहीं हो पाता है। क्रगर यह फार्म बन जाता तो बहां पर उत्पादन बढ़ने बाला बा। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब पाप श्रोबैक्ट्म बनाने हैं ती उनमे कुछ काम तो होना बाहिए लेकिन

काम नहीं हो पाता मीर इससे देश के पन्बर उत्षाबन नही बढ़ पाला।

इस मिनिस्ट्री ने बीकर मेबयान्स के किए कुछ प्रोजैक्ट्स्त गबं हैं जंसे कि मार्जीजल कारमसं एत्रीकल्बरल लेबर हेवलपमेट एजेन्सी, स्माल फारमसं छेबलपमंट एजेन्सी, द्राइबल एनि्या डेबलपमेट म्कीम या छ्रोल विलेज छेवलपमेट क्कीम। ये सब भ्रापने बीकर सेक्रम्म के लिए बनाई है लेकिन सघमुज में उनको इन प्रोजेक्ट्म पौर स्कीमों मे कोई फ़ायदा नही पहुषता है । भमी हमाने एक दोस्त कह रहे थे कि कोगपपृट में घापने एक टी० डी० एँजन्मी मत़र की है । पाच मान के भ्रन्दर इस पर दो कराड रुपया म्यचं करने का भापने प्रबन्ध रस्बा है। एक मान पहले में कोरापुट गया था। वहा पर क्लक्टर न मुमे बनाया कि शराब की बत्रकी मे 65 लाख रुपये की मालाना भामदनी है । बहा पर 80 परमेन्ड धादिवासी ग्हने है श्रोण 12 ब्लाक्स में मे 3 "टी० डी० ब्लाक है. जिन की भ्राबादी 22 लाग्र है । इस 22 लाग्र का पापूलेशन में भ्रादिवामियो के नुन 20 लइके प्रंजुण्ट है। हनना घ्रापने पंसा लं किया श्रोर इसका क्या फायदा ध्रादिवामियों को मिला। मै ध्रापको बताऊ कि मैने घुड यद्ट देगा है कि बहां पर वडे बडे कास्तकान, बडें बहे फाम बाले जो मी महलियते सग्कार की नरफ मे दी जाती है चाहे वे गाय के. लिए हों नाहे बैत के लिए हों चाहें वे मुरागयां के निए हो पार चाहे बाद के लिए वे क्रादिवासियों मे दम्नखत करा लेते हैं भाँर उन सहूलियतां को मे लेने मे। उस थीत को कोई रेबलने बाला नही है। बहां जो हालत मिंने 20 साल पहलने देखी थी, बही भाज मी दिबाई देती है। जो भी पैसा सरकार उनके बिए खर्य करती है, उसका फ़ायदा सबमुच में उनको नही मिलता है होर उनकी उन्कम नहीं बठ पाती है। सो फिर यहू पैसा कहां जाता है। यह जो फराब्ब बेकी जाती है, उसमें कारा कैसा घला जाता है। वैने तो वहु हिसाष लभावा

है कि पाष्त साल के भन्बर सरकार लोगों को कराब बेच कर 3 करोड़ 65 लाब रुपया ले लेती है घोर मिर्क 2 करोह रुपया ही उन पर बरंक्ष करती है। छ छम तरह्ह मे कैसे उनका फ़ायवा पहुषेगा। मैं यह् कहना चाहता हु कि ध्रगर भाप धादिवासी इलाकां को हेवलप करना चाहते हैं तो घ्रापको मबमे पहले हस शराब को बन्द कर्ना चाहिए नाकि उनका एक्सप्लायटेशन बन्द हो और उनकी भर्थ-प्यवस्था ठीक हो। एक तो वहा शराब बेची जाती है मौर दूसरी तरफ श्राप नये नयं प्रोर्राम बनाने है श्रोर जो पेमा उनका मिलता है, वह गराब वाले ले जाते है। श्राप वहा पर शराब का बिकना बन्द कीजिए भोर उन लोगो को श्रपनी ाराब बनाने की इ जाजन दीजिए। इसमे उन का पैसा बाहर नही जाएँगा। एक जिले मे 65 लाब रुपया मरकार को माल मे मिल जाता है जिमसे उनको कोई फायदा नही होता है।

भी समपाल कपूर (पटियाला) जरा मिनिस्टर माहब ध्यान दे । ये चाहते है कि वहा के लोगो को घर पर शराब निकालने की इजाजन दी जाए ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE)• Thank you very much.

जी घनादि बरण दास : इसके व्वाद मे यह कहना चाहता हं कि भ्राप सरीब काश्नकारो, हारजनो, मादिवामियो भौर कृषप मजदूरों के लिए कुछ ऐसी स्कीमे बनाए, जिससे उनको फायदा हो घौर उनको ज्पावा पं मे मिल मके। इम वक्त भ्राप जिनना करते हैं उसका फायदा दूमरे लोग उठा ले जते हैं। वे दूसरे गक्ते भ्याप को बन्द्द कर्ने होगे ।

कुछ द्राइबल एरियाज, पिछ्डे इलाको मोर हिल एरियाज के लिए जो भापने नई सीमें बनाई हैं जंते कि पाइलट प्रोजैक्ट्स है

## Agrl. \& Irrgn.

या मार्जीनल फारमसं एर्रीकल्बरल ले बर हेवलपमेट एजेन्मीज या ट्राइबल एरियाज हेवलपमेट सकीमे है, इनसे भगर श्राप साने ट्राइ्बल एन्यिा को कबर कर लेगे, तो मेरा ख्वाल है कि वहां पर पाच, छ माल के ध्रन्दर काफी उत्पादन बह जाएगा मौर वहा की एकोनामे भी श्रच्छो हो जाएगी। पूरे श्रादिबासी इलाके के लिए भाप प्रोर्राम बनाइए। 1 इसी तरह से हर्जिन इलाको के लिए, जहा पर हरिजन ज्यादा कज्मेट्रेटेड है, जहा पर उनकी भाबादी बहुन उयादा है, कुछ ऐमे ही प्रोग्राम बनाने चाहिए नाकि इन लोगो को मी कुछ फ़ायद्वा मिले । जैमे श्रापने टी० डी० एस० वर्गरह के कुछ प्रोग्राम बनाए हैं वैंे ही भ्राप हरिजनों के लिए बनाइए तारक उनको जमीन मिले. घर मिले, गाय वैल मिले भौग रोजी मिले। श्रगर एमा होगा नो उनका घ्राथिक उत्थान होगा । घोर वे लोग मी तरक्की कर सकेगे।

इन घब्दों के माथ मैं उस कृषि मंत्वालय की मागं का समर्यन करता हू ।

श्रो पन्ना लाल बाल्पाल (गंगानगर) : मैं कृषि घ्रोर fिचाई मन्वालय की मागो का ममयंन करने के लिए खडा हुमा हू । मुझे खुणी है श्रोर मेरी मान्यता की है मीर मेरी ही नही बल्कि राष्ट्र के नठ्से प्रतिशन लोगो की यह मान्यता है कि बाबू जगजीयन राम कर्तब्य निष्ठ व्यक्नि है, कुशल प्रभामक हैं घौर साथ ही माथ माग्यशाली ब्यकिन है । में समझता हूं कि जिननी धनराशि इर्रींगेशन भार कृषि के मम्बन्ध में इस मन्त्रालय द्वारा मागी जाती है उतनी राशि वित्त मंत्रालय इनको नही देता हे घीर न ही उसने दी है । इसनित केषल भाषणो म्रौर भाश्वासनो से काम होने वाला नही है । मेरा भारन सरकार से निबेदन है कि इस मन्त्रालय को मधिक से म्रधिक धन दिया जाए, इम मन्नालय की मागो को पूरा किया जाए।

डाक्टरों ने मुझ्रे परामर्श दिया है कि में बहुत कम बोलू । इस वास्ते में बहुत कम बोलूगः बाहर मेज सकते हैं। हसलिए भाष राअस्थान नहर को सबौच्ब प्रायमिकता वें।

सूरतगड जिले मे गांब हैं किसनपुरा, बडोवल, कानारे, ठिठासर, मानकभेत़ी, रगमहल भोर मोजेबाला जिनकी बीस हणार एकह जमीन जलमन्न है होर सात बबों से उसमे वैदाबार नही हो रही है। सोलह एकड़ के म्बन्र ध्रगर एक किसान पांच ह्रार रुपये पैदा करता है तो छसका भर्य हुप्रा कि एक किसान को पैतीस ह्जार रुपये का लाम होता है। सरकार ने उनको उमीन के बदले जमीन मही दी है जोकि जल्दी ही दी जानी चाहिंय। दूसरी बम्त यह है कि मन्स्य विभाग पोर दर.गेग्रन डिपाटंमेट के साप मिलं हुए हैं घौर जो बहा पर मछलिया वैदा होनी हैं उनको ठेकेदारो को बेच देते हैं। उमीन किमानो की हू ही हुई है, फसल उनकी नष्ट हुई है भौग श्रब भमर बहा मछलिया पकही जानी हैं ता उनके हकदार ये किसान ही तो है। मुलियों की पैदावार किसानो को मिलनी चाहिये। इनके वेमे किसानों को मिलने बराहिये। में चाहता हू वि मोके पर जाकर प्राप वाम्तविक स्थिति का सष्ययन करें या पपने प्राष्रकाण्यो को मेज कर मध्ययन करवाए। जिस तन्ह मे बम्बई के प्रन्दर एक तरफ बडी बड्री विस्ञात्ब हैं मैंीन ड्राईव है थोर दूमरी तग्फ समुद्द है उसी तरह मे गजस्थान के भ्वन्दर बीस हजार एकड़ जमीन मे भापको समुद्र का दृष्य नखर भाएगा जिसमें पचास कीट से लेकन साठ फीट नक पानी है। मैं चाहता हू कि यहां के किसानो को धाप न्याय दिलाए।

हमारे राजस्थान में राअस्थान राइस क्लोर एसोसिएयन है। वहा पर षान में से चाबल निकाला आता है। काषल पर च्राप लेीी सगाना काहें तो लला कर काबल भाप ले सकोते हैं लेकित माप तो ध्वान के रहे हैं। घवर पाप चाबत्र के बदले घान लेग तो इस का


## Aori．\＆ 8 rnen．

पएयी，सैकों，ह्ठजरों मबदूर बैकार हो जाएये，जलको मअहूरी नहीं मिलेगी। णापको चाबल से मतलब है，घान से नही। फूड कारो－ रेघन की जो छस सम्ब घ में नीति है उसको घाप बदलें। इसके सम्बन्ध में मेने बारूजी को एक वक्र भी लिखा है।

हमारे इलाके में मूबा पडा हुग्रा है । राजस्थान के 26 जिलो में से 23 मे म्वा़ा पडा हुमा है। वहा की स्थिथि बहुत दयनीय है । लोग भूखो मर ग्हे है। घनाज वश्र मिलता नही है । माइलो मिलता है जिस को गधे की नही खाते है। जजस माका में पाच छ किलो यह्न दिया जाता है उसमे पूग भी नही पउना है । न बाजरा，न ज्यार क्रोर न गेनू मिलता है। इस तरफ मी मापषा ध्यान जाना चाहिये ।

जब म्टेट्म का एकीकरण किया गया था नब सर्दार पटेल न श्राश्वामन दिया था किसी भी स्टेट के महत्व को म्वत्म नही किया जएगा। में गगानगन से घाता है बीकानेर की एक स्टेट साथ में लगती है। गगानगर मे गेहू पैदा होना है। माक्न बीकानेर वाले उसको ले जा नही सक्ते है। यह जो प्रनिबन्ध है छूको हटाया जाना चाहिये। मेह्हरबानी करके धनाज के भाने जाने पर वहा प्रतिबन्ध हटाए।

बर्षा श्रमूमन जैसलमेर ग्रोर बीवानेर में छ सात इच से घधिक नही होती है । मूतपूर्व महाराजा बीकानेर ने，वहा के नरेश ने बधे बनाए थे，नहरे बनवाई थी। नहरो के ढ्वारा पानी को टैको के भन्दर डाला जाता है। कुछ उस पानी से खेती होती थी। ग्राज उन बधो की देखकाल नही होती है। फायद इसबिए नही की जाती है कि गजाभो द्वारा ये बनाए गए से घ्रोर घायद ईष्पावल ऐसा होता है या इस कारण से होता है कि उसका क्षेय नही मिल सकला हैं। राजा महाराजा तो बत्म हो गए। सारा देस घोर कारी प्रवा घब हमारी है । चहुपी धी कोलायत है जो बीकाजे fिलीजन के जम्बर है कई बांच हैं

उनको नया बनाया जाए，उनकी घटव्यत्त की जाए，नहरो की मरम्मत की जाए।

खाद का कारखान श्रापके हाष मं नही है। 24 साल मे मैं मैं इसकी मांग करता प्रा ग्रा है। श्रोद्योगिक दृष्टि मे ₹मारा क्षेत्र बह्तन पिछडा हुश्रा है । उसकी तरफ कोई ध्यान नही दिवा गया है। हिसाब लगा कर बना दिया आना कै कि तुम्हारे यहा भाखडा नहर है，गग नहुर है，राअस्थान नहर है। ये तो प्रदृनि की वेन है। बF तो राष्ट्रीय मम्पति है । लेकिन क्राप देखे कि बीकानेर डिबीजन पिछडा हुम्रा है । पिछ्डा हुम्रा होते हुए भी उसको पिछडा हुम्रा धोषित नही किया गया है । प्राप राज्य मग्कान पर दबाव डाले कि वह चसको पिछडा दु मा घोषित करे ।

जमीन देने के बांे मे बहुन लम्बे चांडे श्राक्डे निकाले जाने हैं। मीलिग का जब कानून बनाया गया था नब कहा गया था कि जो जमीन निक्लेगी उसको हम हृत्जिनों को देंगे । काश्रेस मग्नार ने क्रा था कि हम श्रापको ऊचा उटाएगे। यह मुन छर बड़ी खुशी मी हुई थी। लेकिन हुमा क्या है ？या तो हमें जमीन दी ही नही गई है，दी भी गई है नो वह दी गई है जो विवादग्रस्न है श्रार जिनके हाथ मे वह है वे लनं और बन्दूव लिय खं्डे ग्हन है या फिर टिबो पर दी गई है । डस तचह मे तो बहुन ऊचा श्रापने हमको चत्ठा दिया के लेकिन उमका कोई लाभ नही हुग्रा है।

में ध्रापको घन्यवाद देता हृ कि अ्रतपन मुझे भबसर दिया है। मैने जो सुमाव दिए है मैं माशा करना ह् वि उनका म्रमल में नाने का कृषि मन्न्राल। प्रयत्न ष्रेगा।

घन्त मे 去 एक पन्न भी मन्त्री मदँदय को देता हू ग्रौर उनमे प्राथना करना हू कि उसमें जो बाते हैं उनको वह जाच करवाए।

सी ही० डी० गौतम（बालाषाट） उपाष्यक महोदय，尚 सभी मएगो का समर्थन करता हू घोर जो हुछ बाते है कहने जा रहा
[बी से० बी० तीता]
हैं, हालांकि उनका ज्यावातर सम्बन्म राज्य सरकार से है पर्तु के क्दीय सरकार को यह सब बातें पूरी कराने के लिए उनको मजबूर करना चाहिये।

हम देखा रहे है कि 2. 3 साल से मकाल श्रौर सूख्या पढ़ रहा है, लेकिन इस साल 1974 में उससे धान की फमल बहुत ही क्षतियस्त हुई है। कही कही तो उगाया हुम्भा बाज निकला ही नही। लोगो की हालत बहुत ही खराब है । मेरा क्षेक्र बालाषाट है जो कि मध्य प्रदेश से है, छतीसगत्ठ का भी वहीं हाल है । दोनो क्षेतो में सूखा है श्रोर जहा जहा धान की फसल थी सब जगह सूम्बा है।

इम तरह का जो भ्रकाल पड रहा है. इससे लोगो को खाने को नही मिल ग्हा है। किसानो को तो यह् भुगतना पड ही रदा है लेकिन उनके साथ-साथ पूरी जनसख्या को भी यह भुगतना प₹ रहा है। कम-से-कम इममें नो गवनंमेंट को मबक लेना चाहिये। मिचाई की छोटी भोर बडी योजनाए जो उमने हाथ में ली है या लेने का निर्णंय किया है वह पूरी करनी चाहिये ।

मेरे निर्वांचन क्षेत्र से मम्बन्धित एक सीवं कसा योजना है जो मध्य प्रदेश ग्रीर महा राए्ट के बीच में बाउण्ड्री पर है। उस योजना का घ्रभी कोई ठिकाना नही है । श्रगर यह योजना कामयाब हो जांग तो कम-से-कम $30-35$ हजार एक्र जमीन की दसवाई हो मकेगी भौर जो हर वक्न वहा श्रकाल पछ ता है, वह नही पड्डेगा।

वैसे ही म्रपर वैन गगा स्कीम है। यह कई बरसों से योजना मजूर की गई है पर वह भा चालू नही की गई है। घ्रगर मह योजना कार्यन्बित हो जायेगी तो कम-से-कम दो लाख्या एकह़ जमीन की सिचाई होगी।

इसी तरह हे बहुत सी बोजमाएं है जो कि कार्यंब्बित नही हो रही हैं बरा, यह तो बड़ी योजनाएं हैं जिनमें लाखों करोड़ों का मबाल का जाता है। छोटी येजनाएं जिनका स्टेट से सम्बन्ष है, परन्तु केन्य उसको कराले के लिये स्टेट को मजबूर कर सकता हैं, वह्ट यह है कि जैसे ग्राम में पानी पहुंचता है किल्कुल सड़को में से या गलियो में से कानी घाता है वह बडा मच्छा रासायनिक पानी होता है । उससे फसल बड़ी भच्छी होती है लेकिन वह बेकार जाता है। पुराने जमाने में मालगुजार लोग रहते थे. वे उसका उपयोग करते थे । उमे ख्बेतो में ले जाते थे । भब ग्राम पंचायतें बन गई है, वहा पर काई नही देखता है, कोई धादमी जिमेदार नही होता है घ्रोर कोई परवाह नही करता है। डसलिए ऐसा पानी जो बड़ा कीमती माना जाना है, उस पानी की सही व्यवम्था करनी चाहिये।

जो जगलों से, पहाडों से पानी घाता है बरमात में वह भी रामायनिक पानी होता है । उसका भी उपयोग कर्ना चाहिये। जो छोटे छोटे नदी मौर नाले है, उन पर मी बाक बनवाए तो मैं समक्नता हू कि श्रणर द्रतना ही काम करें तो ह्जारो लाखो क्विटल अनाज पैदा हां सकता है। इन छोटी योजनाभ्रो मे ही यह हो सकना है, बडी योजनाए तो होती रहेगी।

इसलिये मेरी मत्रालय से प्रार्थना है कि इस घोर क्याल करें। हालाकि यह स्टेट गवर्नमे ट से मम्बन्धित है लेकिन केन्द्रीय सरकार म्टेट गवनं मेट को मजबूर करे कि वह इस कार्य को करे ।

इस साल 1974 में फर्टिलाइजर्स की कीमते प्राय: दुगुनी हो गई हैं। मन्त्री जी छस बात का ख्यास करें कि इसकी कितनी बिथि हुई। कीमते दुगनी हो जाने से बिकी बहुत कम हुई हैं। उब बिकी कम हुई हैं तो फसल कम हुई मौर इस तरह से भुखमरी बद गई। टह सब बातें हम भापके सामने रख्ये है है।

कीटालज़र के बारे में जै एक बात श्रोर मी पर्ज करना चाहता हैं कि कटिलाइजर बदृत्त थणजी गीज है । लेकिन जब हम इसका उ्वयोज करते है, तां कुछ-कुछ हमने यह मी तगुर्वा पाया है कि जब घान की फसल में फटिलाइज़र उालते हैं श्रोर उसमे उड़द, लबौरी, घलसी की फसल आाडकास्ट तरीके मे बोते हैं तो फर्टलाइजर ज्यादा डालने के कारण जमीन कड़ी हो जाती मोर जो आाउकाम्ट फसलें हैं, वह टीक पकती नही हैं, फसस कम होती है 1 तो इस घोर भी घनुसंधान करने वालों को ख्याल करना थाहिंय।

फटिलाइजर की एक घ्रोर भी खामी है । जिस समय फटिलाइजर ज्ञालते है तो फसल में जो दाना घ्राता चाहिये वह बहुत मोटा हो जाता है । हमारे यहां चिम्नीर एक बढ़िया किस्म का धान होता है। दूसरे श्रोर भी बढ़िया किस्म के धान हैं । भ्रगर फटिलाइजर को किन्नोर में या दूसरी फसलों मे डाले तो उसकी मुगन्ध बत्म हो जाती है मोर जो पतला दाना होता $T$ वह मोटा हो काता है। इसलिये हम उसका उपयोग ज्यादा नही करते हैं ।

भाज गोबर का ग्वाद तो मिलता नहीं है 1 पानी बरमता नही है इसलिये चारा भी कम हो गया हे । यह सब समस्पाएं सामने घ्राती हैं। इस पर भी मंब्री महोदय को कुछ प्यान देना चाहिये ।

हमारे यद्रां श्रनुसंधान का काम भी चालू हुप्रा है 1 पड़तो जमीन तो बहुत ज्यादा है 1 मेरा एक सुझाव यह्ह है कि भ्रगर सरकार जोत की तरफ ब्यान दे, हमारे यहां कई हलार एकड़ जमीन है, वह् जोत में लगाने लायक है, घ्रगर सरकार इसको जोत में लगावे तो जो लोगों के पास पूमि की कबी है वहा सबान षी हल हो आयेगा। पड़ती बमि को जोल सें चला कबरी है ।

हमने क्राम सेत्रक को एक ईकाई माना है 1 ग्राम सेबक से हम उम्मीब करते हैं कि बह किसान लोगों को सिस्बाये। हर प्रकार के बोज, फर्टलाइजर, उमीन की किस्म के बारे में बताये मौर खेती के जो नये तरीक हैं, उनके बारे में बताबे ।

इन्दोर भौर मालवा गेहूं क क्षेत्र हैं यहां गेहूं ज्यादा होता है। छतीसगढ़ में धान होना है । कहीं कहीं यह देबने में प्राया है कि जो इन्दीर या मालवा का रहने बाला प्राम सेवक है उसको छतीसगढ़ में भेज दिया जाता है । उसको घान की उपज करने के बारे में, उसकी तैयारी करने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं रहता है । ऐष्षा प्रादमी उस क्षेत्न के लिये बिल्कुल निरर्षक होता है । इस तरह से जो ख्राम मेवक भेजे जाते हैं इस पर मी क्याल किया जाये कि जिस क्षेत्र का ग्राम सेवक रहने वाला हो उसको उसी के नजदीक भेजा जाये ताकि बह् मब बेती की हालत बुद ही जानता है, घौर लोगों से हिल-मिलकर सब बाते कर करना है ।

15 hrs.
s्री कमला विश्र "मघुकर" (केसरिया) : उपाध्यक्ष मह्रोदय, कृषि मंत्रालय की मोर से यह दाना किया जाता है कि हमने खेता में वहुत तरक्की की है । लेकिन मैं समझता हुं कि झ्राज ऐसी स्थिति ग्रा गई है कि सरकार को कृषि की पूर्ण नीति पर फिर से विचार करना चाहिए, भौर यह देखना चाहिए कि उस बे जो कुछ किया है, उस का परिणाम क्या हुश्रा है । सरकार की नीतियों भौर कार्यों का परिणाम यह हुश्रा है कि देश में कैपिटलिस्ट फार्मर पैदा हो गये हैं, जिनको बेती के काम में छ्ट्टूस्ट नहीं है । सरकार क्हती है कि कुषि में उसति हुई है, ग्रीन रेबोल्यूशन हुषा है, फिर भी बेती की पैदावार में विराबट हुई है 1 घाज कृषि की वैदाचार में विकास ती गयित चथरह हो गई है है
(बी समला मिल "ममुकर")
ह्रालांकि गेहं की फसल पच्छी हुई है, लेकिन पिछले सालों में गेहूं की जो किरार्ड फसल हुई थी, उतनी फसल नही होने जा रही है । इसका कारण यह है कि भारत सरकार पोर राज्य सरकारों ने बंती के मामले मे गैरपूजीबादी नीति को नही भ्रपनाया है । जब तक वे इस नीति को नही ध्रपनायेंगो, तब* तक कृषि में उस्रति होने की कोई गुंजायश नहीं है ।

जहां तक भूमिनुधुरो का सवाल है, सरकार ने यह ऐलान किया कि 1974 का साल भूमिनुुछारों के साल के रूप मे माना जायेगा। लेकिन ठीक उस के उलट तुक्षा हैं 1 भूमि-वोरो ने भूमि चुरा ली है । भूमिनुघार सम्बन्घी कानूनो पर भमल नही किया जा रहा है । बड़े बड़े जमीदार किसानों की हत्याये करा रहे है। चम्पारन जिले मे ऐसे 15 गरीब किमानो की हन्यायें की गई हैं, जो भूमि की लडाई लड़ते हैं, जो हदबन्दी कानून, बटाई कानून श्रोर घरवासगित कानून को लागू करने की मांग करते हैं। में म्रभी श्रपने इलाके में गया था। वहां एक किसान की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने ध्रपने इलाके मे बटाई के सवाल पर जमींदारों के बिलाफ घान्दोलन किया था। तमाम जमीदारों ने साजिए करके उस की हत्या कर दी, लेकिन प्रशासन इस बारे में कुछ भी नही कर सका है ।

प्रश्न यह है i $\Gamma$ क्या भूमि-चुधार कानून को क्रमल में लाया जायेगा या नही, भौर क्या प्रफासन की वर्तमान मझीनरी के द्वारा यह काम हाोषा या नही। केरल में भूसि-सुधार सह। बंग से लागू किये गये है । क्या सरकार दूसरे राज्यों में भी उसी पैटरं पर भूमि सुषार लागू करने की ब्यवस्था करने आा रही है ? क्या पह केषल बकवास है, लोगों को ठगने का एक ठंग है कि हम भूरिसुधार लागू करने षा रहे हैं घोर हम हबनल्ती करके काजि़्ल जमीन को हरिखनों में

बांटने णा रहे हैं, घादि ? से बकवास की बातें बन गई हैं। इसलिए मे चाहता हो कि छन कानूनों को लागू करने के बारे में केन्द्रीय सरकार व्वारा राज्य सरकारों पर कड़ाई की जाये, प्रीर जो क नून पास हो चुके हैं, उन को लागू किया अाये, भौर यह साल भूसिनुधार के माल के रू में माना जाये ।

सरकार ने कृपि की तरककी के लिए किसानों कां जितनी भी सुविधायें दी हैं, केबल धनो किसानो, कैपिटलिरट फार्मंज, ने उनसे लाभ उठाया है । गांवो में जो छोटे घौर मंभीले किसान हैं, खाद, बीज, ॠण घौग सिचाई के मम्बन्ध तो उनकी स्थिति उपं की ल्यां बनी हुई है । बे बेती की तर्क्री करना चाहते हैं, लेकिन उनको पर्या त सुविधायें नही दी जाती हैं। हस fलए प्रभासन की श्रोर से यह ठद्वस्था की जाये कि बे मव मुविधाये छोटे प्रोऱ मर्षंल ंक्रमानो कां उपनख्ध हो सके ।

मरकार ने गेहें का दाम 105 रपयं प्रति किवटन निर्धार्तन किया है । पूरे देश में यह् माग हों रहीं हैं कि उसकी कीमन बढ़ा कर 125 ग्पष्यं का जाये एक नरफ तो किसानों को इनमेटेत्र्र दिया जाये, पांर दूमरी तरफ खेत-मजदूर भ्रोर इंउस्ट्रियल वर्कंज जैसे गरीव लोगों को मबसिडाइज्ड रेट पर राशन दिया जाये, जो ब्ररीद कर श्रनाज ख्याते हैं

पूरे देश में यह घ्र न्दोलन चल रहा है कि भुगर इंउस्ट्री का गप्ट्रीयकरण किया ज ये । शूगर को व्हाइट गोल्ड प्रर्था् ख्वेत स्वर्ण कहा गया है, नेकिन मरकार उमका नेशनलाइजेशन नही कर रही है । इसका नतीजा यह हैं कि थीनी की वैदावा में नगक्की नहीं हो रही है। में समक्षता हू कि रि राष्ट्रीयकरण के बिना बीनी के उत्पादन में वृदि नहो होगी।

## मेरे इलाके में गंडक प्राजेष्ट कागू हैं । उसके द्वारा जितनी सिंचाई की क्षमता उपसम्न

हुर है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्यों कि वहां पानी के जाव की समस्पा है, иौर बहां फील चैनसज्ञ का निर्माण नहीं हो रहा हैं। गंडक योजना का काम बहुन धीमी गनि से बल रहा है, कोई नरक्री नहीं हो रही है, अबकि बर्व बढ रहा है। इस प्रकार गउक योजना सग्कारी पैसे को गलन बग मे बर्चं करने का म ध्यम बन गई है। किमानो को उस से कोई लाभ नही हो रहा है।

चम्पाग्न की जमीन बहुत ऊर्वरच है । वहां एक एकड जमीन में बिना fमचाई की व्यवस्था के मों मन घान होता है। लेकिन वहां हर माल छोटी छोटी नदियां में बात भाने के कारण किमानो की काफी वर्वादी होती है। इसलिए यद क्रावज्यक है कि चम्पार्न की सभी नदियो के पानी का मही इस्तेमाल करने के लिए योजना बनाई जानी जाहिए।

फ्नड कट्राल पर जितना खर्चर्च होत, है, ब'ठ के काग्ण किसान की उमसे कई गुना श्यिक क्षति होती हैं। पूगे देश में बाठ -fनयन्नण की योजनाये ब्रटाई में पडी गहती है श्रों कोई काम नही होता हैं। में चाहगा कि चम्पारन में घघवाग समूह की नदियो म जो बाठ भाती हैं, उसमे घम्पाग्न मुजफ्फरपुर, सारन, दरभगा भोर सीतामढी के इलाको की रक्षा कग्ने के लिए एक समत्र बाढ़-नियत्रण योजना बनाई जाये, जिससे उन इलाको की फर्टाइल जमीन का मही धन्नेमाल हो सके।

बिद्हार सरकार ने हाल ही में बिजली के रेट के बारे में एक नई नीति बनाई है, fजस का मतलब यह है कि जो किसान पपिग सेट घौर बोरा स्स्तेमाल करते है उन कों एक निशिचित रकम बिना बिजली इस्तेमाल किये हुए मी देनी पड़ती है। इससे किनानो में बड़ी बलबली मच गई है। इमलिए मेरा भनुरोष हैं कि मंनी महोब्य राज्य सरकार को हस मीति को बदलने के लिए लिलें, ताकि किसान जितनी बिअली इस्तेमाल करे, उससे उतना ही कंजिं खिया जाये, उससे पषिक नहीं ।

Agrl. \& Irrgn.
खेती पर देग की प्राबादी का एक बहुन बड़ा हिस्सा निभंर कग्ता है । इम मसय सरकार बेती के मम्बन्ध में पूजीवादी गह पर चल रही हैं। मरकार को उस मांते का पfन्य्याग कग्रे गंग-प्पूजीवादी गह पर कर कर, ग्राए होडे किमानां। नथा भृमिह्हीना को महायना देकर, ल्बेनी का नग्रकी की व्यवग्या करनी गानि। बह श्रमरीका रा रान पर चल कण तन ः नरक्की नही! कर मबन्ती हैं। गंर-त़रीवात्री रास्ते पर चल का हा ग्वेनी को ग于ान को जा सकरी हे ।

SHRI PAOKAI HAOKIP (Outer Manipur): So far as agricultural development is concerned, one of the most important problems that confront the country is the sector of the hill areas The population inhabiting the hill areas is very backwald Though so many years have elapsed after independence, no substantral improvement has taken place in their plight.

The Government of India had agreed to certain projects being taken up in Manıpur and Uttar Pradesh for the development of agriculture One of them happens to be located in my constituency. For tunately the Government of India has recenly decided to contunue them. I would request the Ministry to do everything possible and provide enough money, so that these projects are pursued with gieater success in the Fifih Plan

The hill areas of Manipur are in an advantageous position in the matter of taking up the development of agriculture If only the Government takes interest in their development I do not think there will be much difficulty, because, so far as arigation and other facilities are concerned, the State has great potentiality. I would, therefore, request the Ministry ${ }^{\text {' }}$ ere to look after the interests of the people these
Next, I would like to touch upon development of agriculture in the country as a whole. No doubt, agricultural development has been

## [Shri Paokai Eraoldi]

tremendous over the years. We have given priority to the agricultural sector in our plans, and because of this we have been able to secure a tremendous success, but if we view it from a different angle, that is to say the income to the nation from the agricultural sector, we find that the performance is very poor. In 1960-61 the income was Rs. 6,500 s.rores and in 1972-73 it rose to Rs. 18,000 crores. What happened subsequently in that in 1972-73, this figure came down again. This had happened because the subject was dealt with by the State, that is to say, the measures suggested by he Centre to develop the national income from agriculture were not touched by them. What 1 mean to say is that considering the investment put into agriculture, irrigation and power, the return from these two projects is very poor. Because or this, there is an inflation and there is price rise. Therefore, I would say that it would have been better it the Central Government had included this subject in the Union List. But unfortunately, this happens to be in the State List. Therefore, whatever investment has to be made in this regard, when we consider the national income, as a whole, our agricultural development has not been able to contribute very much to it. Therefore, it should be high time for the Government to consider this aspent seriously and take some mnre measures in order to encourage the State to prepare themselves to realise more resources from the investment in this sector. Otherwise, we will not be able to make that much progress that we expect from the development of agriculture. So far as irrigation is concerned, very affiuent agricultural farmers are benefitted frum this, because they can invest more; their holding power is more. They are able to make uen of the resources availible. That is why. I would like to emphasise that the Government should seriously think of levying a apecial cens, so mur as agriculture is eoncarned. Irrigation Projects, power generation and dis-
tribution muat be made alle suatininiag and remunerative.

There are now six pilot projects in the country and they are contuned to certain States like, Bihar, Andhrt Pradesh, Orissa and Uttar Pradesh. For the last so many years, theseprojects are confined to these Staten, whereas the object of the projects is. to improve the tribal areas, in particular, and hill areas in general.

It is high time now to spread these probjects to other parts of the country also.

Therefore, I would request the Minister to consider this aspect alsoand take these projects to other parts of the country so that other States will also be benefitted from it.

धी भगन राम मनहर (जंजगिर) : उपाष्यक्ष महोदय, मुझे सिसाई थौर कृषि मंब्नालय की मागो पर बोलने का जो भ्रवसर भाप ने दिया उस के लिए में भ्राप को धन्यवाद देता हूं। कृषि मंब्नालय ने कुछ वर्षों में जो तरक्की की है उसके कुछ घांकड़े मे प्रस्तुत करना चाहूंग खाद की खपत $1950-51$ में 1 बाए टन ी । वह् बढ़ कर 73-74 में 32 लाब वै हो गई। ट्यूबबेल 1966 में 93,000 थे वह बढ़ कर 73-74 में 8 लाब 20 हजार हो गए। एलेक्टिक वंम्पिग सेट्स 5 लाख से बह कर 24 लाख को गए। दे दैवर्ट 60-61 में 31 हिजार थे ओो 73-74 में 2 लरख हो गए। हार्ठ डलिग्रा बैराहटी के भ्रन्तर्गत एर्यिा 1971-72 में 17.94 fर्मलयन हैरक्टर था बह 1973-74 में 25 मिलियन हैंबटर हो गया 146 स्माल फामर्म केबलपमेंट एजैंसीज काम कर दही हैं इस समय घीर 41 माजिनल मोर ऐमिक्षिल्बल सेवर्ं प्रोजेष्ट चल रह है जिससे 12 लाख काम्तकारों को कायदा हो रहा है। ये ऐती योजनाएं हैं जिन से घाम खनता के करेख कृष विभाज पहुण मना है 1 इसे जिए



 कि बो हमारे देश में सूले की स्थिति है उस का मुष्य कारण जो में समझ पाया हह वह हमारी पंखवर्षीय योजनाश्रो का श्षष्याबहानि , होना है। बास कर कं सिबाई की मामले में सिखाई मब्नालय ने प्रोर योजना मब्नालय ने उम को प्राथमिकता न दे कर बहृत भारी भूल की है । हुम चिल्मांते है कि बहुत मी बही बही सिबाई योजनाए भगडे मे पही हैं, उन के ऊर श्रन्तर-प्रान्तीय | है है हो जो हल नही |
| :---: | हो पाए हैं जिम मे उन को नही पूग किया जा मका। लेकिन जो छोर्टं छोटी $f_{1}$ विवाद योजनाए है जो बहु। ही सहूलियनो से पूरी हो मकती है उनक ऊपर fमचाई मवालय ने ध्यान देने का कrट नही किया है। ब्वाम कर मे श्रपदे क्षेत्र की में दो चार योजनाओं के बारे मे चर्षा ₹ ग्ना चाइगा। एक हृद्धो बागो बाध है जिम में 80 चन 3 रुपगे बर्च होंगे। उममे साळँ मान लाब एकह की मिनाई होगी। साढे मात लाब टन फ्रi गिक्त घ्रनाज का उसपादन होगा, माते बस स करोड रुपये की विदेशो मुद्रा की बचत होगी, 150 मेगाबाट बरज्ञ संत. होगी पौर कोरबा प्रोधोगिक सम्थान को जल प्रवाय होगा। दस प्रोजैंक्ट के ऊपर केन्द्रीय सरकार विशेष तवज्जह न देकर चुछ अच्छा नही कर रही है । इस योजना के बटरें में भ्रगर केन्द्रीय श्रामन से कहा जाय तो कहते है कि प्रदेश सरकार के पास लबिन है मौर प्रवेक्ष घासन से कहते है तो कहा जाता है कि हमने केन्द्रीय शासन को मेजा है। हूस तरह से यह योजना मघर मे लटक रही है। इसी तरह से मौर भी छोटी छोटी योजनाए हैं। भागर हाफ योजना है उससे 1 लाख एकड घूलि सिबित होती, 15 करोह का उस पर यक्षं हैं। भरखा योबना है उस से 2.2 लाब एकः़ की सिथाई होगी, 25 करो का का बरं है। बीलापर यीजना से 1 लाब एकड भूमि सिथित होगी, 5 करो़़ का बर्च है । बोराई योबता ते 50 ह्रार एकफ़ की सिषाई होगी, 3 करोे का बरंश है । मान्ब से 1 साए एकः



होगा। केलो योजना से 1 लाख्य एकहु की सिचाई होगी 5 करोड का ख्या होगा। इस $=$ गह से जो सिबाई की छोटी-छोटी योजनएए है इनको प्रायमिकना मिलनी बाहिए, लेकिन वह नही मिल पाई है। मे कृष्व मत्रालय से निई दन करूगा कि हन छ टी-छोटी योजनामो पर वह विभेय र्यान दे जिस से इस क्षेत्र के सूखे की fर्थात कं स्थायी हल हो सके। हम कृषि पैदावार की बान तो बहुं करने है लेकिन जिम तरीके से विभाग का पुर्गर्गन करना चाहिए मोग जो छोटी-区 टी बाते हैं जिन पर हमे तबज्जह देनी काहिए बह नही दे पा र्हे हैं। लंण्ड सीलिग क्षाप ने वम्पल्मरी कर दी। उस के साथ-साथ चकबन्दी को मी जब तक बम्पल्सरी नही करेगे तब तक पैदाबार नही बह पाएगी। छोटे-छ टे किसान मब स. भ्रते हं कि हम को किस तरह से बेती करन्नी चाहिए। इन्टेसेब कल्टीवेशन करना चानंनें है। लेकिन इस लिए नही कर सकते कि उन की जमीन छोटे-छोटे टूकडों में बटी हुई है । कुगा बोदने के लिए भी एक चक जमीन नही है श्रभी म्रापने मिचाई कुप्रा हेतु हंड प्कड म तीन एकड के चक का फैसला किया है, एक चक जमीन न होने से उस मे भी न कमा खुद्य सकता है मौर न मिचाईं हो मकर्ना है। इस के लिये भ्राप न, वक्पल्सरी रूप से चनबन्दी करनी पड्रेगी. तभी हम पैदावार बहाने में ममर्थ हो सकेगे।

हमारा एरीक ल्चर विभाग, एक टैक्नीनल डिपटंमेट कहलाता है, लेकिन बोलचाल मे ही है. च्राफिणियली इस को म्रभी तक टैवन्नाबल कि ।टंमेंट हिक्लेयर बही किया गया हैं। म मन्न्नी महोदय से घ्रतुरोध करूगा कि वे इस विभाग को शीव्र टैव्नीकल विभाग बोपित बराये।

भाज कृषि विभाम मे जितने भधिकागी होते हैं, हैउ-आाक-fि डिपर्टर्मेट, के प्राय: भाइ० ए० एसंक्रफसर होते हैं, च्लीकल
[8्र, भगत र म मनहर] बातो का उन को जान नही होता है मौर हस बज्ह से बे बात बात मे भड़गा लगाते है। कोई भा टैक्न कल मादम कितनी ही पच्छी स्कीम प्रम्तुन करे, उस को यधिकारियो द्वारा नाट किजिबल कह् दिया जाता है जिस का विपरीत भ्रसर पहता है। इस तरफ हमारे कृषि मब्नालय का विशेष घ्यान देना चाटिए।

भाज य्रावगगन की सुविधाए मीतर के क्षेत्र मे न हाने से खाद बीज, दवाइय। जंसी चीजे समय पर नही पहुच पानी है। जब तक भावागमन का सुधारने का काम हमारी योजनाय्यो मे शामिल नही किया जायगा, तब तक इटीग्यिग के क्षेत्र उम्नति नही कर सकते। हमारे यहा माषिस, जो दिल्ली में 15 पैसे को मिलती है, वहा 25 पैसे की मिलती है। दबाइय। नही मिलती है, बीज नही मिल iा है, खाद नही मिलता है भौर नहा जो पैदावार होना है वह ठीक समय पर मार्केट मे नही पहुण पानी है। इन सब ीीजे की तरफ मन्वालय का ध्यान जाना चाहिये ।

अ्राप न लेवी बसूल की जो नीति बनाई है, वह्ह बहुत झक्छी है। लेकि उसका जो पालन हो रह्रा है बह् बडुत ही गलत तरीके से हा रहा है, प्रधिकारीगण उस का ठीक से पालन नही करते हैं। जो उन की मर्जी मे घाता है, जिस तर्हा से खाहते हैं रूल्ज को इटरश्रेट करते हैं। जिमकी वजहह से किमानो के भन्दर बहुत धमन्नोष व्याप्त है। इस का एक मुब्य कारण यद्ट भी है कि उन के धाए की जो कीमत मिलनी है, वहृ सख्यवहारिक है। इस पर क्याबहारिक हा मे भाप को सोखना पढ़ेगा, तभी पैदाबार बढ़ाना सम्भव हो सकेगा। फ, ज मiधकार! , बनानोके बरों में जुम जाते है, लेबी प्राधध्रशृण क्र नाम से वसूली करने लगतं हैं। इमी वजह से किदावो क। ध्यान धान घौर दूसरी फसली की पैवाथार की नरफ मे हटाना ता रहा है घौर यदि ऐेती ही स्प्थति कलती खी तो, एक्ष दिम बिसताम केखण घवने घाने चर जिए बान

बहहू पैवा करेगा घीर ज्वन कसलों के बबाय जो दूसरी फस नं उसका भच्छी लयेपी उन को पैवा करेगा।

मष्य प्रदेश मे 1956 मे एक हजार हैक्टेधर मे श्रालू की फसल होती थी, लेकिन घण 1974-75 मे 20 हजार हैक्टेभर मे आ्रालू की फसल हुई है। बहा पर प्रतिवर्ष 2 लाख क्बिटल बीज की धावस्यकता है लेषिन वहा पर पालू के लिए कोई भी प्रजनन प्रक्षेत्न नही है : इस लये मेरा सरकार मे घनुरोध है-वहा पर तीन-चार फार्म्म ऐसे है जैसेबोकमा बबलामपुर मे, खमर्राया, जबलपुर मे, इ+के घलावा योर फार्म्ब भी हैं, उनको क्याप भालू का प्रजनन प्रक्षेत्न घोषित कर मकते है । बहा बीज या भालू को रखने के लिय शीतगृह की व्यवन्था भी नही है। यदि सरवार मीतगृह के लिये घ्रनुदान देने की ब्यवस्था करे तो इन वम्तुश्रो को सुर्रक्षत रबा जा मकता हैं।

मध्य प्रदेक्र मे चम्बल बीहह को समतल कग्ने की एक याजना वहा की सरकार ने केन्द्रीय मरकार के पास मेजी थी, लेविन केन्द्रीय सरकार की घार से भभी तन उस पर कोई कार्यबाही नही की गई है। यह बहे दुख की बात है। यह हतनी कठी योजना है जिसा से हजारो एकड अमीन समतल हो सकती है घोर साय ही डाए. उन्मूलन का काम भी हो सकता है। ऐसी महल्बपूर्ण योजना को इनने बिनो तक दबाये रबना ठीक नही है, उस पर सीघ्र निणंय विया जाना चाहिये ।
 उपाध्यक्ष मरोदय, कृषि घोत सिथाई विभाज देग के बहुत मे स्राबश्यक हौर उपयोमी विभागो मे से एक है, जिस का जनवीषन से गहरा सम्बन्ष के । मूँ द्स की मांगो का समर्यन कग्ता हू घोर ससम छुछ घ्याजहारिक हुलाष बेला कहता है।




Agrl. \& Itrgen.
का मूल्य कम से कम 125 रुपये होना चाहिये। सरकार ओो बोनस्त देना चलही हैं, वहा ठ्यावहांत्कि नहीं हैं। बोनस बनाने में थौर फिर किसानों को बिलाने में बहुत परेपानी होती है, किसानों को उस के मिलने की प्राशा मी नहीं हैं। बोलस की योजना जहां जहां जारी की गई उस में कठिनाइयां पैदा हुई हैं । छस लिये बोनस के बजाय कृषि का मूल्य बढ़ा दिया आय, जिस से किसानों का पैदावार करना में उत्साह्ध बहेगा ।

किसानों को जो महायता दो जाती हैचाहे से कार के लिये हो या ट्यूब वैल के लिये हो या श्भन्य किसी मशीनरी के लिये हो ो, इस सहायता के घन्तर्गत भनेक राज्यों मे चैक फर्मों या दुकानदारों के नाम से काटे जाते हैं। इस योजना का सीघा सम्बन्ध विद्युत मंबालय से है, लेकिन यदि कृषि मंबालय प्रयत्न करे तो यह सहायता सीषे किसालों को दी जाय । किसानों को छम समय काफी कठिनाई होती है 1 निश्चित फर्म से सामान लेना पड़ता है जो मंहगा मी मिलता है घौर माय ही उस में करप्शन भी होती है, णीनरी भी बराब मिलनी है 1 बैकों से सात्रा थैक यदि किसानों को दिया जाय तो बे छपनी मर्जी से मार्कट में सामान के सकते है थौर इस से उन को घासानी मी होगी ।

पाजादी के बाद देश में जितना कार्य कषि संस्यानों या विश्वविधालयों या कृष फारों में ह्वभा है, उस का लाभ पूरे तौर से किसानों को मही मिला है 1 हमारे कृषष विशेषों का सम्बन्ध सीधा गाबों से जोढ़ा जय मौर हर संस्था के साथ कुछ गांब लगा रिये जायें । ऐसा परीकण उत्तर प्रदे में किया गया जो बहुत उपयोगी साबित हुषा 1 बहां के विभागीय घफसर प्रोर करंखारी गांबों में का कर धपने मनुधव की बतें सीछे खामीयों को बतलाते हैं भाज गाँ करे गई नई बतों को जनना जहतो हैं। इलारे बहां जितना घोष का


Agrt. \& Irrgn.
इस से घहुत लाभ हो सकरा है लेकिम इस के लिये छमारे विभागीय प्रघिकारी घ्रौर कमेकारियों को इन्टरेस्ट लेना होगा ।

हुमारे घोध सम्बन्धी कार्य मौर कृषि सम्बन्धी योजनायें जो बनती है, के धंग्रेजी में बनती हैं, राष्ट्रमाषा हिन्दी या श्रल्य क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं बनाई जाती । यदि इन को हिन्दी तथा मन्य क्षेतीय माषाभों में बना कर किसानों में बांटा जाय तो इन का बहुत भ््च्छा उपयोग हो सकता है । घभी तक हमारे किसान छन चीजों से महस्म रहते हैं श्रोर बांटने वाने उन को श्रने तक ही मीमत रखने 费 ।

भूमि यधिप्रहण का काम किसान के लिये मोत है 1 चाहे किसी योजना के लिये मूमि ली गई या बढते हुए चहरों के लिये भूमि ली गई-किमान से बब की भूमि ली गई उस को बहुन कम मुप्रावजा दिया जाता है घौर बाद में उस को बहृत ज्यादा युनाफे पर बेषा जाता है। दिल्ली घोर उस के पास तो बहुत ही ज्यावा मुनाफा कम।या गया-यद्ट चीज किसानों के हक में महीं जाती है 1 एक घौर तमाशा हैको भूमि भधित्रहण की गई, $15-20$ सासों से बेकार पड़ी है, उस का कोई उपयोग नहीं हो रहा है 1 भाज जब देक्ग के भन्दर भ्न संकट है तो जिन से वह जमीन घघिग्रहुण की गई है उन को ही बेती के लिये दे दी जाय, उब तक कि उस पर काम नहीं होता है, इस से जमीन का उपयोग भी हो सकेगा घौर पैदावार भी बढ़ सकती है ।

छमारे यहां बहुत सी छहषि उपज की बस्तुओों के मूल्य फसल घाने पर गिर जाते हैं, लेकिन फसल के बाद प्राय: बढ़ जाते हैं, बाहे बे बस्तुयें गरीब मजदूर को खरीदनी प⿳़े बा उपभोक्ताभो को बरीबनी पह़े, मंहों दामों पर खरीबनी पड़ती हैं । इस में सन्नुलन करने की माबस्पकता है ।


Economic : Sotial Injustices m to Women (Res.)
MR. DRPUTYY-SPIEAKKR: The hon. Member may continue on Tuesday.
15.29 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS Fifty-Fourth Report

SHRI RAM DHAN (Lalganj): I beg to move:
"That this House do agree with the Fifty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th April, 1975."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
"That this House do agree with the Fifty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th April, 1975."

The motion was adopted.
15.30 hrs.

RESOLUTION RE: MEASURES TO REMOVE ECONOMIC AND SOCIAL INJUSTICES TO WOMEN-conta.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We resume discussion of the Reaolution moved by Shri Indrajit Gupta. He may continue his speech.

SFHI INDRAJIT GUPTA (Alipore): Mr. Deputy-Speaker. Sir, on the last occasion, I only had the time to read out the text of the Resolution. which 1 will not repeat now because it has been circulated to all Members.

### 15.31 hrs.

[Suri Dinmsh Chandra Goswasmi in the Chair]

Since the occasion for this discussion has arisen primarily due to the fact that the Geperal Assembly of the Unitied Nations has adopted a Reeclution calling for the obsemonnce of this

Economic \& Soctat injuatices to to Women (Res.)
year 1975 as the International Women's Year, I would like to begin with by pointing out the significance of this decision. I may say also that it is somewhat ironical that it has fallen to my lot as a representative of the much maligned tribe of bachelors to move this Resolution. I am afraid, the majority of my colleagues, who are married men, do not seem to be so eager or enthusiastic to come forward to take initiative in this matter. If this Resolution has to be implemented, it has to depend on the actions by married man and not by bachelors.

I wish to point out that the Resolution adopted at the 27th Session of the Unitad Nations General Assembly on the 18th December, 1972, which called upon all members-States and people to ohserve 1975 as the International Women's Year contains the following very pertinen: paragraph in its preamble I am not going to quote more than that, because there is no time:

> Considering that it is necessary to strengthen universal recognition of the principles of equality of men and women, de jure and de facto, and that both legal and special measures have io be taken by Memher-States which have not vet done so to ensure the implementation of women's rights..."

1 wish to point out tast the United Nations has laid particular stress on the fact that by equality of men ard women, they mean not only de jure equality, but also de facto equality. not equality which is simply on paper, but equality in actual practice and in effect. Secondly, this paragraph has called upon Member-States to take specific legal and social meatures to ensure implementation of womsen's right, and this is the point on which I wish to develop my arguments.
I was looking through the proceedings of the Committee which wust set up by the United Natsong mathoh emollor in 1007 to dincuist the Drefe Deciaration on the entimination of Disertimination

