# Foodgraine aftotted to 292 States during January-June 1974 (H.A.H. Dis.) 

## [Shri I. K. Gujral]

we have come to definite conclusions th.it it is not possible for us to function as it is, on the basis of honorary members only. That is why all the amendments. But what Mr. Hazra's amendment suggests will defeat the scheme itself. Therefre, I regret I cannot acrept it.

Shri R. R. Sharma's amendment also is similar to the one of Shri Hazra. We have experimented over a number of years on the basis of honorary members and we have not succeeded. That is why we have set up the Khosla Committee on the basis of whose recommendations we are amending this law. We want to introduce on element of whole-time members. My friend Mr. Daga was very much wor:ied about one thing: Why this legal quibble as to whether assessors should be paid or not pald? It is made clear that assessors are not going to be wholetime members: assescors are going to be there whenever they are called to assess a film; they will get allowance. That is the main spirit behind the Bill.

SHRI R. R. SHARMA: He ic confused with the word 'salary' and 'allowances'.

SHRI I. K. GUJRAL: Mr. Daga has a legal mind.

SHRI M. C. DAGA: You have given the provision that the assessors will be appointed by the Board. They will not get salary. Why do you put the words. receive such fees and allow. ances as may be prescribed? What is the necessify for this? $v_{\text {ou say al- }}$ ready, fees and allowances, as prescribed in the rules.

SHRI I. K GUJRAL: I have cheady said about this. This is merely legal quibble.

MR. CHAIRMAN: I will now put Amendment No. 5 of Shri Sharma to the vote of the House.

## Amendment No. 5 was put and negatived

MR. CHAIRMAN: I will now put amendments Nos. 9 and 10 by Shri Daga to the vote.

AN HON. MEMBER: He wanted to withdraw.

SHRI M. C. DAGA: I want leave to withdraw.

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: No, Sir.
MR. CHAIRMAN: All right, I will put the amendments to vote.

Amendments No. 9 and 10 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: I will now put amendments Nos. 20, 21 and 22 to the vote of the House.

Amendments Nos. 20, 21 and 22 were put and engatived.

MR. CHAIRMAN: So, the amendments are negatived.

The question is:
That Clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 4 was added to the Bill.
MR. CHAIRMAN: Now we take up the next item on the Agenda-halio.in hour Discussion.

### 17.30 hrs.

## HALF-AN-HOUR DISCUSBION

Caitzaia for Allotment and Quantity or Foodgratis allotticd to Statis during January to Juns 1874

MR. CHAIRMAN: Now we may take up half-an-hour discussion, Shri Alamavtar Shastri.
[Dr. Henily Austame in the Chair].

बी रामलतार घाली (बटना) : स्समा उति गी, पह् पांधे बटे की बरी मे भपने 22 जुलाई को पूष्छे गए प्रश्न म० 9 के मबघ मे उल्पष सबालो पर उठा रहा हू।

समार्षल जी, $26-27$ वबों की भ्राजादी के वाबडूद हमारा देग पाज भी भीषण पर्ण सकट मे फंमा हृषा है । सम्पूर्ण देग की 55 के 56 करोह जनता मीषण महगाई, भभाद मोर मूल्बों मे वृदि से तग मीर उबाह हो रही है। हमने उम्मीद की सी कि घा जादी के बाष के मालो मे हमारा देश घन्भांत के मामंशे मे भाल्मनिभंर हो जायणा, लेषित यह पाथा पूरी नही हैई, जिस की सरी जबाबवेही यहा की सरकाए के ऊकर है । घाज हम गात्र पा हकारो मे पहते हैं कि पाज इस गग्र मे भुन्नरी से लोग मर रहे हैं तो कल उस राज्य मे मर गे हैं। भात्र मंते ह्यान प्राकवंण प्रस्नाब पर वर्षां कर्ते ममय पामाम मे भुतमरी मे मृख्वु की बात उठाई गई थी, मध्य प्रदेण मे मून्च मे मोने हुई हैं, मूबा विहार मे तो भकमर लोग भूल मग्ते चहने हैं रमी गतन्बान कमी उडों $र$ की बात घाती हैकहने का मालब यह है कि देग के विनिन्र भागा मे प्रा $1-$ मरी की fिषाक काबम है मोग सर्कार प्रवर्ना किमान बिरोषी नीति की बजहु मे गल्सत, बोरो मूनाफाबोरों की मदृ कग्ने की वजह से, गल्ले की ममस्या का ममाधान नही निकाल पा रही है, कीमतां को बाषने मे नलकायाब गही? है घीर बनता तक प्रनाज पर्याण माव़ा मे पढुवाने मे घमफल गही है।

सभावति जी, गज्यों को सरातरी बजाने से जो गल्ला दिया जाता है उस का fिखात या मापदण् मही नही है, मभमाने तरीके मे गल्ले का बटबाग बरकार करती है। इम में चखरीधा घी बेनी जाती है। जिस को चाहा उसे दे विया। बास्तब मे कमी के रग्यो को जाबदलहा के युर्युषक या हन के गारा प्राषटल के मूतबिक गल्सा नही दिया आता रस का प्रमाण-कृमारे प्रश्न के उत्तर में गो

जाकरहें केश किए गए की-उन से स्पप्ट है। छन्होने उन साअयो को मी पाषंटन किषा, जहा जहन्त के मुगांबा गलना वैदा हानाता है या उस में ज्वार्रा वेदा होता है या उन गत्ज्यो को दिया गथा जहा गल्ले की कमी है या पूरा पैदा नही होता है। क्मी वाले गज्या के माव इन्होने मुह दे वेबा काम किषा है, पूरग गन्ला नही दिता। नैं वह नही कहता कि: ज्राष नें बिल्कुल नही fिया, नेकिन्न जो मात्रा भाप घाबंटित करने हैं उस को देने की कोणिण करनी वाहिए। इम बकन्य से 30 रए्यो की विनती की गई चै, जिममे चृ尹्दुस्नान के ममी राज्य गारमल हैं। पबाब भी घामिल है, हैरियाणा भी भामिन है, जहा गस्ले की उपज पदिक होंनी है । इस मे बिहार, गुजगता, उरामा, श्रामम्म, राजम्थान, केग्न, परि्वम बगान उहा कम गल्ना पंदा होना है-पेंे गज्पा के नाम भी हैं। मैं जानना राहाा हू वि पाप की गत्ला भार्बटटर कन्ने की नीरि क्या है तथा प्राषको उमे ठोक वन्ह मे निर्धार्त करना बाहिए पोर उन पर घमल करना बाहिए।

मैं एव बात भी बहना चाहताहुघाप ने बिहार को जनबरी से जून तक 210 हजार टन गल्ला देने का गय किया था नेकित घाप ने दिया 179 हजार टन। पेंमे घोर मी कई राज्य हैं जिन्हे निर्षारिता कुछ दिया नेकिन किमी को र्माधक दे विया मीर किनी को कम दिया। इमी प्रयं में मैंने कहा है कि घाप के मिद्धात या मापदण्ड मनमीजी हैं, घपनी मर्जीं की बान है, गो मरकार के दिल मे प्राया, मवी महोदय के दिमाग मे भाया, बैसा भ्राबटन कर दिया। मैं चत्रूगा कि घाबडनन के भिद्यान को निएवित कीजिए प्रीर उम के धनुसार ही दीजिए। ज्ये कहते हैं कि हमारि स्टाक मे जितना गम्ना हीोता है मीर जहा कमी हाती है उस को देब कर तथा कुछ भून्य बातों को देब कर हम बल्बा पारटित कग्ते है। वे घन्य बांते क्या है- क्या करोे घटनाइसे ?

## Foodgrains allotte. $i$ to JULY 29, 1074 Foodgvains allotted to 296 States during Januaryavine 1874 (H A.H. Dis.) <br> States during January-June 1974 (H.A.H. Dif.)

मेरे प्रश्न के ती़रिे हिस्से में नेने बिहा़र के बारे में पूछा था-बिह्हार की स्थिति बहुत मंकटमय है 1 घाप आानले हैं वही जनता मे घसन्ताष है, लोग मुब्यूरी के कगार पर बडे है, उन को पर्याप्त गाला नही दिया जनता, यह् हेफिसिट गज्य है, जरुत से कम गल्ला पैदा करता है। इस लिये लोगों को गल्ना नही मिल रहा है-न भ्राप की रार्मनिग की दुकानों हो मिनना है घ्रौर न बाजा मे मिलता है। नोग बहुन परेशान हैं-पटना घहर मे ही 60 प्रनिशत लोग पे मे है जो दोनो बक्ष ब. बा नही बाने, या तो उन के भन्दन बरीदने की श्शक्त नही है या उन को मिल नही पा रहा है-उ निये उन को कठिनाई है । बाबल चान रूपया किलो बिक ग्हा है ।

समार्पनि मझोदय 1971 की मर्दमणुमारी के मुन्ताधिक बिह्रार की जनसक्षा 56353364 बी, 1 प्रश्रव, 1974 को यद उनमझ्या $6,01.55117$ हो गर्य । हन नमाम लागो के ब्वंने के लिये गसें की मावभ्यक्ना ?-9.3.36700 मीद्यक टन । इस कं मलावा बीज के लिये, कुष्छ आानवरो का भी ₹मांग यऩ गल्ला fिलाने है, उस कें निये $9,336,70$ मीट्रिक टन की जत्गत हो दानां कों मिला कर 10270,370 मंरान्वब टन गलेने वी जरग्न है । बिहार पैदा ऊनना बग्ना झे-1973-74 मे बिहाए मे 85 69,000 मींटिक टन अंदा हुक्रा, भब गैप 77 जाना है 17 ताम्य र्माट्रिक टन का । ज.हिए है ट्मी पोर्गम्थान मे बह्रा भुक्षमरी की ममम्या उत्पम्न होगी, उम 17 लाख टन की बमी कां पूग कर्न के लिये षाप हेंते हैं-कंक्य 35 ह्वार टन । प्राप ने 40 हुज टन ंनेत का वायदा किया था, सेकिन मोटा-मोटी 35 हुजार टन जनबरी से जून तक दिया। 15 ह्रतार टन बाउान देने की बान थी नेकिन माप ने बाजार नो बिस्चुल ही नही दिया। जाहिए है इम मे उन की दिकक्र धन्वान।

इस के घलाबा उरकार के 50 हीबार टत गल्ला बरीवने के लिये ख्यापार्खियों को पर्गमट दिये, 50 हृज्ञार हन नण्ण साकार र्वयं हारयाणा घोर अंबत्ब से लाना बहाती है, लेकिन 6500 टन ही बरीका बया । नेषाल मे 10 हैंतर टन बाबल लायेगे, पह्दो नैपाल से 1 लाब्ब टन काबल बरीवरे के लेकिन घब गुउरात या दूषरे राज्य नेषाल को पर्विक दाम देकर खरीबते हैं fंज़ से साग बाबल उघन बला जता है, इस लिये भर विहार को नेषाल से केषल 10 हजार टन की हैं भाशा है। इस तरह से कुल मिला कर विहार को 7 लाब 40 हुार हन गहन की प्राप्ति होगी, यदि 17 माब टन की कमी मे इस को कार दिया जाय तो मी 10 लाख टन की कमी बिहाँर मे रह आती है। गोमी क्रालन मे बाषबा कर के मी यदि साप नही देंगे ता बहा बथा स्थिर्न उत्पन्न होगी माप स्वय सूक्न मकों हे। बिहार के निये भ्रगस्त, निमम्बन मोर घक्टूबर के महीने ज्यादा मकट के महीने ₹ां । हर आहीने 1 माख टन गल्मा भ्रगर धाप नही वेगे तो उमे सकट से दाए नही कंकेंगे घोर जो लोग इस सकट से कायवा उठा कर देण में फामिटाबाद की स्वापंन। , गना बाईते हैं, उन क लिये ज्राभावी होगी हम लियें इन तीन महीनो मे क्याषा कीज्यें। इकरें भ्रनावा 10 ल्राब टन क, घावूत्रीं दावका घ्यपने म्टाक से करनी काहिये १योंक घ्राष का मीबागिक मखदूरो को ची ब्रेना पड़ता है। इसक पलाबा बहा़ा मे बाठ भाती है। मृत्र पहता रहाता है 1 उसक लिए कम से कम चबाम ह्ञार टन ध्रतिरिका गल्ले की उहरता है । भगर तमाम कातों पर विकर किया जाए रो वस्ष लाख्याटन की तो कमी है ही चिस की पूत़ होनी खाहिं।

च,पने समी राज्य सरक्षरों को चापेष विया है कि वे भर्णा बोरें पर हैला करें, धिये काल्से को वहां से निकाओ । हत्रा घनेण का कहां भक वालन हो स्दा है ? विद्यार की
 माबले में भार्यकिषंरता प्राप्त करने के किए सरकार के कोन सा काष्यक्यम निर्यारित किया है तथा उअकी कार्या क्तिति की क्या स्थिति है? जिहार सरकार ने घाधाए की. कमी को दूर करसे के लिए क्वा भापतो बान कोई ज्ञापत था
 क्या है परार सरकार की उतके बारे में प्रातकिष्या क्या है ? राउ्य सरकारों को fिते गले तथा भर्य पावसपक सामरी को निकाल वाहर करसे के लिए छावे मालने के क्या कापते जादेश fिए । 1 यदि हों तो विजिए राग्यों वारा हस सम्बल्ध में की गई कारंबाई का म्योरा क्या है? क्वा रेल मजहूतों को थनाज सप्लाई करले की कोई ख्वस्था की गई है यदि हां तो कोल सी पोर यदि गही तो हस सम्लन्ष में मापकी रेल मल्नी या रेल मन्वान्य से कोई बात हुई है, यदि हां तो उसका व्योरा क्या है?

में चाहता हूं कि हन तमाभ बातों में धाप सदन को विभ्वास में ले परर बताएं कि क्षे भ्राप मबमुच मे जनता को मुबमरी, भ्रभाव तया इस तरह की दृत्तरी तफलीकों से बचाग्र चाहते हैं ? हमें ठोम प्रमाण मिलना काहिए, केषल बातें करके झपलं ध्राप कसेम्न की
 सूबे में घगये तीन महीने में पगर एक लाब टन प्रति महीने के fहुताब से थमाज का प्रबन्ब महीं किषा गया तो हबतरों लोग भूले पर जएंने सोर प्राप बवान देते र हैंजे कि कोई नहीं मरा, अौर लोग मरते रेंके । हस कास्ते क्ष क्लप से
 मुनाकालोरों षीर गलना सोरों के च्वामने काप

States during JanuarkeJune 1974 (H.A.H. Dis.) षुटने टेकने की नीति का परिस्भाग करें। सतथ ही बाबाल तथा दूसरी चाबश्यक सामझ्रियों को राज्य व्यापार के जरिये उपलब्ध करा करके पाप्र पम्लिक fिस्द्रीब्मूथा मसीनटी के जखिये बटवारे का घंतजाम करें ताकि लोग मरें नहीं पोर प्रयाप्त मात्रा में राशन की दुकानों में

## गल्सा मिल सके।

SHRI B. V. NAIK (Kanara): The hon. Minister has given certain data in reply, and 1 find that the biggest recipients of food are his home State of Maharashtra, which has got 25 per cent of the total allotment in the countryi and then the little State of Delhi from which my hon. friend Shri H. K. L. Bhagat hails. One is very near the seat of bureaucratic power, namely the Government of India, and the other is very near the other seat of political power, namely Mr. Shinde. I would recall that the other day, I had rightly remarked that Shri Ramavatar Shastri should be properly briefed. The other day, when we had raised this question, the hon. Minister did not find time to reply to our question; I would not say that he did not have the courtesy to reply. Even the proceedings have not recorded what we had heard. After all, we take this as an opportunity to urge certain local issues.
I am referring to the summary of the proceedings that is given.

Reverting to the point which hars been put forth by the Minister that the allotments are made keeping in view the availability of foodgrains in the central pool and the requirements of the deficit States and öther relevant factors, what are the objective considerations? Is it on the basis of quantiffcation of a particular problem or of assessing the need? 'Availability' may mean something. You cannot distribute more than what we have. Then there is reference to 'other relevant factors' in part (a) of the statement. This virtually soys nothing. It is vague and it says less than what it conceals. States during January-June 1974 (H.A.H. Die.)
I would, therefore, like to know from the hon. Minister how the deficit in a particular State is assessed. Do you assess it on the basis of the prices ruling in a particular State? In the State of Tamil Nadu, rice is selling at Rs. 1.50 and in Karnataka it is selling at Rs. 2.50. Is the deficit calculated on the basis of the prices ruling in a particular State of a particular staplè dietary commodity? Otherwise, this is going to be an absolutely unfair distribution.

The only other point I would like to urge is this. In September 1973, when there were food riots in our State, it was the MPs who were gharoed. We were the ones who had to face the mob. We know we had absolutely no control over the distribution which is done by the State Government. Since we vote the Dcmands of the Ministry of Food and Agriculture at the Centre, can we know how these people cuntrol the distribution below the Stale level, because in many of the States whereever there is a defective distribution machinery, the amount of grains coming from the Central pool or whichever pool or local procurement tends to go those influential urban prospervus sections, and the weaker sections of the society, particularly in the rural areas are invariably lefi to the wolves? 1 have to say with regret that with regard to distribution in the villages much below the level of the district and other points, the performance of Krishi Bhavan has been absolutely lamentable, Since the people are directly holding us responsible, will the hon. Minister tell us how he 18 going to control the distribution at the village, the last outpost with regard to foodgrains?

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I shall confine myselt to only two questions or two parts of the question. The hon. Minister is aware that in UP, specially the eastern districts of UP, there are certain districts where people really tace starvation in apite of the fact that the Chief Minister took a bold and firm stand-I must congra-
tulate him on it-and he was able to unearth some hoarded grain. He might lose his job, but that is a different matter. But the question is, what was the requirement of the UP Government especially for these deficit areas? What did they demand and what total quantity of foodgrains was given by the Central Government in 1973 and till now in 1974? Is he also aware that the Chief Minister made a promise to nearly 50,000 employees wau were manufacturing biscuits? In UP in the small scale industrial sector there aref units manufacturing biscuits which are almost facing elosure because of non-availability of maida which has not been supplied by the UP Government on the ground that they demanded 10,000 metric tonnes as extra quota from the Central Government meant but the Centre has not been kind to them and it has not been given to them I am told that a delegation which came from Kanpur and other places in UP met the hon. Mint-thr Shri Shinde. He was kind ard courteous to them. But perhaps again he shifted the ball to the court of the Chief Minister. These people 50,000 neople with their family nembers come to more than 5 to 6 lakhs of people-who depend on biscuit manufacture for their living are facing starvation. Those persons are facing starvation. I should like to know from the hon. Minister what promise was given to the state Chief Minister or Food Minister regarding the supply of foodgrains and whether that promise had been fulfilled and if not, when it is likely to be fulfiled.

जी जगक्षाष मिख्ष(मधुबनो) : सभार्पनि महावयय यह़ मूल प्रश्न बड़ा गम्भीर था। मूले भाशा थी कि सग्कार की घोर से इसका जवाब उसी गम्भीरता से दिया जायेगा
सेकिन जबाब पद़ कर नितशा होनी हैं। भूल श्रक्न में बहुत से मुद्दे उठाये गये हैं किन्तु भावम्पक मुद्षों को किवा लिया गया है उन पर
to Statés during January-June 1974 (H.A.H. Dis.)
श्रकाभ नहीं हाला गया है मोर उनका जबाब नहीं दिया बबा है।

उदाहरण के लिए :
"availability of foodgrains in the Central pool, requirements of deficit States and other relevant factors."

What are those relevant factors? इसका कोई वर्णन नहीं हैं। छसी तरह से छस बान का मी कोई जवाब नहीं दिया गया है कि. क्या बिहार मरकार ने कुछ मांग की ची।

सरकार स्वीकार करती है कि विहार की खाय्य स्थिति बहुत दयनोय है पोर कहनी है कि इस बारें मे ह्र भ्रावश्यक कदम उटाया जायेगा। वे कदम क्या हैं इसका मी वर्णंन होना चाहिए था।

म्रगर इन सब बातों का सम्यक रूप मे जबण दिया जाता तो शायद इस हाफ़-मावर उिसकणन की पावश्यक्रका न होोती। हस मम्बन्ध मे मै मंब्री महोदय के जानना चाहना हूं कि क्टे ट्म को च्रोर ख़ास तौर मे के क्रिसेट म्टेट़स को किस भाधार पर भावंटन किया जाना है। मै मह् मी जानना चाह्ता हूं कि क्या मा रंटन के ममय माबादी का मी विचार किया जाता है। मुके प्रतोन होता है कि ग्राबाही का विवार नहीं किया ज्ञाता है बयोंकि क्रग हेमा हृताता तो विहार को चौर विशेष कर उन्नर बिह्तार की यह दुईशा न होती। उत्तर बिहार उस राज्य का बहुत चिकली पापुलेटिड पारं है। बहां म्रह्न के लिए हाहाकार मचा हुमा है घोर बड़ी दयनोय स्थिति है।

जो भो श्रष उलख है बह्त खहरी क्षेबों में ही विया जाता है। भगर बह्ह देहाती क्षेबों में भी सिया जाये सो बहुत घचब्ता हो । क्या मंत्री महोदय इस पर विथार करेंगे ?

States during Januargolune 1974 (H.A.H. Dis.)

बो किगज्ड हम सोतों को किले हैं. उनमें हम वेबते हैं कि प्राबंटन मोर प्रार्यूति में कक है। मे यह जानना बाहता हू कि उसका क्या कारण है।

भाज घन्त का म्रभाब है पोर हम कष्र देकर ही जनता की भूक्ब को मिटा सकते हैं। हम बातों से उसकी भूब को नहीं मिटा सकते है। भगर हम घम्र वैदा नहीं करेंगे तो हम जनता की मूब्ब को मिटाने में पूर्ण तया सकम नही हो सरेंगे। इस लिए भाबएयकता है उत्पादन की। इस बात को ध्यान में रबते हैए क्या में मबी महोदय मे यह उम्मोद कह कि बह देस मे, घोर बिहार मे, घोर बिक्जर में मी ख़ास तोर से उस्तर बिहार में स्टेट ट्यू ब्वेल्ल का जाल बिछाने का प्रयास करेंगे । जिममे सिचाई की भुविषा हो घौर लोग पर्वित पश्न उपजा सकें ?

बी कमल मिस मघुषर (केसरिया). सभाप्रति महोदय मं कों घाषण न दे कर केबल वही कहत्रूंगा कि भास्बी जी ने बिहार का प्रश्न उठा कर विहार की बडी मेवा की है ।

में गह जानना चाहृत्ता हू कि केल्द्रीय सरकार ने बिहार के प्रति उपेका नीfि क्यों भ्रपनाई है। बिहान fिनरल्ज के मामने में समूचे देश की प्रावश्यकता को पूरा करता है। फिर मी मन्न के मामले में बिहार की माग को पूरा नही किया जाना है।

क्या यह् सत्य हृं कि बिहार सरकार सरकारी तोर पर घ्रण्न की ख्याद मे बिलकुल असफल रही है भोग केन्द्र ने उसे मफ की ब्ब़रोद बहाने के लिए कमी परामरं या fिदश नही दिया है ? उत्तर प्रदेश मे सरकारी ब़रीय के मामले में काफी मफलता मिली है।

बया यह सत्य है कि विहार मे हैन दो तीन महीनों में प्रण का बहुत श्रभाब रहा है जिसको देबते हु贝 केन्र यह विकार करने जा रहा है

States during January-June 1974 (H.A.H. Dis.)
fक भवस्त, सितम्बर घोर धक्ष्र्वर में बिहार को स्वेमल क्वोटा दिया आये ?

बिहार में उपजाऊ भूपि है घोर सक सुविषायें हैं। भम के मामले में बिहार को भात्म-निर्मर बनाने के fिए ज्या केन्त्र ने विहार सरकार के कृि मंतो घौर घन्य मंध्रियों से कोई विसा-विमर्श किता है ?

विहार सरकार ने प्क रिपोटं मेजी है, fजस में बताया गया है कि उंरकों मोर विजली की कमी से उस्पादन में fगराबट हुई है । क्या केन्दूरोय सरकार कोई ऐंसे कबम उठा रही है , जिस से बिजली घोर उबंरको की मापूरित के मिर्लसिले मे बिहार को सहायता दी जा संके

प्राकठंों से प्रकट होता है कि केन्द्रोष सरकार ने विछले तीन चार सालो मे विहार को कम क्रफ्र दिया है। 1970 मे 10 लाग्ब टन, 1971 में 8 लाब टन, 1972 मे 9 लाब टन क्रोर 1973 में 4 लाब टन मनाज बिहार को दिया गया है। हर साल घ्रनाज की माबा में कमी होतो जा रहो है । क्या वजह है कि बिहार को प्रति-बबं प्रनाज की सप्लाई कम हो री है जब कि विहार मे मभाव ज्यो का त्यो बना कुमा है ?

विह्रार मे कई बहुन्न बही मिनाई बोजनायें दूरी नही हो रही है। वया केन्दीय मरकार हुस बारें मे विकार सर्कार से विबार-बिमर्श क रेगी तारक केन्त्र की सहायता से क्र योजनामों को
 की उपज मे बहोत्तरी हो सके ?

जैसा कि ही ममझ ने कहा हैं क्या केन्द्रीय सरफार विहार मे धfषक ट्यूब्र्वल लगाने बा रद्ढी है जिम से ह्रम्न की उपज बंक़ाई जा सके ?

विहार में जक्षोत्रावन के fिए इह्ह सहुत जलरी है कि रूमा सुपार कानूप लागू हों। सेकिन उन्हे लापू नही किया जा रहात है। क्स लिए क्या केनीय सरकार क्ष्त आरे में

Foodgraine allotted SRAVANA 701806 (SAKA) Foodgrains allotted to States during January-June 1974 (H.A.H. Dis.)
faहार सरकार से कोई बतार-विमलं करने का रही हैं ताकि बहां पूरि मुषार लापू किये जाय बं़ जमींदारो की जरीन से का हाटे किसानो में बाटी जाये खिसले केती में तर्वकी हैं। हो सेके ?

## 18 hrs.

THE MINISTER OF STATE IN THE: MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI AN ${ }^{-}$Saheb P. SHINTE) Sir, I am thankful to Shastriji for bringing up this discussion becatsesometimes lack of communication or misunderstanding can create a problem. In the case of Bihar, there semms to be a considerable amnus: of masunderstanding among members regarding central help to that state At the outset, I would like to submat that it will be our endeavour and continuous effort to give the maxtmum assistance to Bihar in regard to the management of its food economv. But in the present political situation in Bihar, some interested parties arc trying to exaggerate and add to the difficulties of the management of its food econoniy at the moment. Perhaps I will not be misunderstood if 1 say that the food shortage in Biha: is not to acute is being mentioned. not by hon. member here but by somebody else outside, who are interested in political agitations.

For instance, Shri Shastri made the point that the deficit of Bthar is about 10 lakh tonnes a year. That is to say, if one lakh tomnes of foodgrains are mupplied every month, according to him the deficit can be made up. I may say that the actual inflow of foodgrains to Bihar is very close to one lakh tonnes; it is about 75,000 to 8 BP 700 tonnes. When the ncw wheat policy was adopted, we had to reduce the allocation to all other State Governments because there would naturally be some inflow on trade account in all the deficit Statea. But we did not reduce the allocation to Bihar. In tact, in the month of Auguat we have increased the

1970-71. So, with the sizable allotment from the Central pool, it should be possible for Bihar to meet the requirements of the situation. I cen assure hon. Members that we are constantly in touch with the State Government, we are continuously hav. ing dialogue with them and continuously reviewing their position. We shall extend all necessary help to the Bihar Government to tide over the lean months. to which the han. Member made a reference.

There is some misunderstanding and there is an impression that some arbitrary allotments are nade by the Government of India We do not make any arbitrary allotments. Thore are some very heavy defict pockets in India like Kerala, West Bengal. Maharashtra, and Gujarat and then comes Bihar Delhi is of course in a different category because it is not a producing area; it is an urban area These are the five problen Stiptes from the point of view of food cronomy. Almost 80 per cent of our food allotment goes to these five States of Maharashtra, Gujarat, Kerala, West Bengal and Bihar, dependang on their difficulties. For instance, almost 20 lakh tonnes of foodgrains were given to Bihar in 1987. We do take into cansideration the level of production in different areas.

Unfortunately, in this country, the level of per capita consumption differs from State to State In 1965, the Foodgrains Enquiry Committee which went into the problems of food management in the country suggested a food budget and working of a number of details. When we went into details in consultation with the Chief Ministers. we found that this exercise wag not likely to lead us anywhere For example, in Haryana, the per head consumption is 220 to 240 Kes. annually. How can you reduce it? We cannot reduce the per head consumption. If a tarmer or a labourer Ing 240 Kgs , annually, we cannot reduce his ration. Though rationally.
it may appear to be a very sound proposition, in fact, it is a very difficult proposition. In this country, the lowest per capita consumption is in Kerala and the highest is in Haryana Punjab, Hımachal Pradesh and J. \& K. Therefore, it would be very difficult to think of distributing foodgrains on per head basis. or on the basis of equal quantum. It is a very difficult exercise to do due to different climate conditions, different habits of the people different economic conditions of the peoFio in different States. But the Government of India's effort is that thrcugh public distribution system, wn are trying to reduce the disparity.

I would lika to take this opportunity to dispel an impression as if the Government of India is thinking of redueing public distribution systcm. I would like to assure the hon Members from Bihar and other Statos that our intention is to see that public distribution system is not reducod in any way $O_{n}$ the contra'v we propose to strengthen it Of course, we are having varions experiments We learn through experience But our intention is that the level of public distributron system in the country should not be reduced My own understanding of the situstion is, whether the presicht eronomic difficulties are there or not, that in this country, the public distribution system of a very high size is a must Therefore. it will have to be linked with procurement.

What is necessary is to lay equad emphasus on procurement. Uniortunately, what happens is that we go on making demands With due respect to hon. Members here, there im nothing wrong in that But at the same. we have to lay equal emplatis on procurement also. Dniess we procure and subotantial suantities owme to central pool, how is tit posaibie to make it availabld to defets Steteet? We will have to link production procurement and divtribation in a wery rational way.
to States during January-Jwne 1974 (H.A.FI. Dis.)
[Shnt Annasaheb P. Shinde]

Just as we look into the production Agures of individual States, at the same time, the consumption pattern in different States is also to be looked into. We have also to take the level of central stocks It is on that basis that we try to make allotments.

Today morning, there was a Question on minimum standard of mutrition which did not come up and which was to be replied by Prof Nurul Hasan. According to the medical standard prescribed, the availabjlity of cereals in this country is almost equal to our requircments. But the difficulty is that we do not get adequate amount of vegetables. adequate amount of fats and proteins in the country. The entire consumption is predominently cereal-oriented We consume too much of cereals the problem. I need not dwell on them now.

I would only like to assure the House that the Government of India does no by certain principles. Of course, we have to take certain pragmatic decisions because we have to consider the central stock position. But other issues are taken into conaderation on the basis of certain principles. We make allotments on the basis of local production, on the basis of State production. The consumption patterns are also taken into comsideration. The population is also taken into consideration. I would like to assure the hon. Member that we will continue to make efforts to help Bihar.

The position of Bihar is being complicated by the present political agitation. We should not try to exaggorate the problem. I have no doubl in my mind that there would not be starvation in Bihar. We shall be able to manage the food economy. The inflow the Bihar of food during the
to States during Januery-June
IF74 (H.A.H Dis.)
next four months would be much larger as compared to the last few months.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: What about railwaymen?

SHRI S M. BANERJEE: What about U.P.?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: This year U.P. had some difficulties. There was some setback to production itia there were some difficulties. But the prospects of kharif crop in U.P, because of very good rainfall, are very good....

SHRI S. M. BANERJEE: I have raised specific question about bis-cuit-manufacturing companies. People have lost their jobs.

SHRI ANNASAREB P. SHINDE: We make the allotment to the State Governments and it is entirely left to the discretion of the State Governments how much they will allot to various classes of consumers. For no part of the country have we assumed reaponaibility for making allocation to particular categories of consumers. That is entirely the responsibility of the State Governments. They can ask for more quota from us. That is a different thing. The polat is that it is their reapoinsibility. We do not take the reeponsibility for inter se distribation as between the various categories of consumers.

As far an railway employees are concerned, the understanding was this. If the railwaymea's docielles woukd like to purchase, we would help them in purchasing fooderains fromesurplus States so that they are in a position to dictribute through their cooperatives.
311 Foodgrasss allotted to JULY 29,1974 Poodgrains allotted to 312 States during Jamuaryavune States during Janudry-June 1974 (H.A.H. Dis.)
1974 (H.A.H. Dis.)

घो कमल किभ मतुकर : इस्र के मामले मे श्रात्म निर्भर बनाने के लिये केरस टाइप षैटनं पर भूमिसुaार कानून बहुत सी अमहों पर बन चुके हैं। बिहार में मी यह कानून बन चुका है नेकिन घमी तक लाग नही हुमा है। में जानना चाहता द्रू कि हम कानून के लागू होने से उत्पादन बढ़ाने मे महायना मिलेगो या नही ?

MR. CHAIRMAN: It is not strictly relevant to the question

SHRI MNNASAFMB P. SEINDE: Implementation of land reforms is the responsibility of the State Governments

MR CHAIRMAN: The Fouse stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

1813 mrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuestay, July 30 1974/Stavana 8, 1896 (Saka).

