participate in the discusaion are not gresent now.

3tr. Spentizer: All right; let us tart with the discusaion on "sugar. Shri Khuohwaqt Rai may move his motion. I will give 15 minutes to sach hon. Member.

### 14.48 mes.

## MOTION RE: PRICE OF SUGARCANE AND SUGAR

ther Khushwagt Rad (Kheri): Sir, I beg to move:
"That the question of increase in the price of sugarcane and sugar be taken into consideration."

जस्ता कि मिने कहा था, अच्छा यह होता कि इस विषय पर वाद-विषाद सोमवार या मंगलवार का होता, मगर चूंकि सरकार के पास समय नहीं है

प्रष्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो भो कहना चाहते हैं, वह हृदय खोल कर कह दूं।

Mr. Spenker: I will call Shri Braj Raj Gingh next.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur):
I may be given ten minutes.

Mr. Speaker: I will do so. Let us se. Who are all the hon. Members who want to take part in this discuseion? Shri Khushwagt Rai, Shri Vajpayee, Shri Braj Raj Singh, Shri Mahan Swarup, Shri S. M. Banerjee, Shri Sarju Pandey, Shri Supakar, Ch. Ranbir Singh, Shri Jhunjhunwala, Shri Subbiah Ambalam. Shri Maniyturgatan and Bhri Ramji Verma.

An Elime Momber: Bnough for two zinurs.

The Depputy Minicter of Food and Acricultare (Shri A M. Themath): What is the time allotted for this?

Mr. 8penker: 10 to 15 minutes for each hon. Member. The total time allotted is $2 \frac{1}{2}$ hours. We are starting at 2.00 , we will finish at 4.30 . The other motion will be be taken up at 4.30 instead of at 4.00 .

The Minister of Revenue and CWHI Expenditure (Dr. B. Gopala Redad): I thought it was at 4.00 .

Mr. Speaker: True, but what is the good of keeping both half-finished? I will allow 21 hours for this and start the other motion at 4.30 .

Bhri 8. M. Banerjee: Should we continue up to $6 \cdot 30$ today?

Shr Speaker: The original plan was to sit till 6.00. If the motion on the Report of the Pay Commission is not flinished it will stand over.
 महोदय, जहां तक कि अ, षे मीर दाक्कर के मूल्य की बात है, उस में जो तरीका सरकार की तरफ़ से प्रयोग में भाता है, वह ग़लत है । भाप देखिये कि १६४२-४३ के सीज़न में गषो का मूल्य एक दम एक रुपया बारह् म्राने से एक कृया सात घाने र्रोर एक रुपया पांच भाते तक गिर गया । उस का फल क्या हुमा ? उसका फल यह् हुमा कि उसी साल से गब्रे की काइत में कमी काई पौर ? Ex̧-xy में यह् हललत था هई कि सरकार को बाह्त् के आक्कर मंगानो पड़ो 1 सरकार द्वारा जो १ع४२-प३ मे व्रो के दाम घटाये गये, उस के कारण १عपर-प又 में बाहर से राक्कर मंगानी पड़ी भौर उस में सरकार का काफ़ो रपया फ़ारेन एक्सचज में वर्व हुमा ।

## 14.enhrm

[Mr. Deputy Sprakirir in the Chatt]
सरकार का कहना है कि वहु अष्षे के कास्तक: रों को प्रोस्साहन देना बाहूती है, उन को इन्सेन्टिंत्री देना चाहती है। २थ मनतूवर्ट को गेक्ष के मूल्य
[ड्री च्वस्त्र काघ]

 दा रे है है हम नके के काषतकारों को स्रीम्टिष हेगा चद्री है कि वे गफा चषिक से कीजि भैवा करें। यह तो ठोक है कि सरकार
 किसमे बकने बाहिऐ, हस पर उस ने वियार जहीं किया। कह्रा यह गया माननीय मंत्रो जो की घोर से कि उत्रर प्रदेश घोर बिह्रार की यद्र मांग थी। में यह्ह याद विलाना घाह्ता हूं कि उत्तर प्रदेशा थीर दिह्टार की भ्रसम्बलियों ने घो दाम भांचे षे, बह्ह एक बया बारह्ह माने बे-उन्होंने उस से कम नहीं मांगi धा, और जहां तक मुतो मालूम है, उत्र प्रदेश घोर मिहार की सरकारों ने मी यह सिफ़ारिश पी थो कि गते का मूल्य बत़ा दिया जाये । 15 दिसम्बर, $२ 8 Y=$ को तो कहा गया पा कि गश्ने के मूल्य न बढ़ाने के दो कारण हैं। एक बात तो यह करी गाई कि इस से हम घाककर पक्सपोर्ट कर सर्केन 1 म्राप देखिये कि शex=-xe में जो राककर यहां बनो, उस में से कितनो हाक्र सरकार एक्सपोर्ट कर पाई, कितना निर्यतत किया उस ने ? यह् कहना ठीक नहीं है कि घ्रगर गतने के मूल्य बढ़ जापेगे, हो हम शक्कर बाहर नहीं भेग सरेंगे। सरकार बैसे ही शक्कर बाहर नहीं भेज पाती है । अरकार ने दावा किया था कि हम शक्षकर बाहर मेंजें फौर इसलिए उस ने घाम्कर एक्सपोट्ट क्रोमोशान एक्ट भी पास किया, दाम भी बद़ा विये चीनी के, भाठ भाने मन के हिसाब से घौर उस के बाप से वह्र ३६ रुपये मन विकती ही, लेकिन सरकार कितना एक्सपोर्टं कर थाई ? पिक्ष्यती बार pr भगस्त को जर्य द्र
 बी कि कह्षा तो यद आता है कि हम निर्यात नहीं कर पाये हैं सौर निर्यात नही कर खे हैं, वर्मु णव इसका कारम चूष्षा जाता है तो हद्रा जाता है कि साह्प गते के दाम बष्रे से सूगर को हम बाहर मेज नहीं पार्यें। यह्र बारत, मेरे विसार में, विल्कुक नलव है।


 इसका स सूत यह्ह है कि पिद्यो दिनों २₹ नबम्पर को जस यहां पर बहत हुई की उस समल माननोय मंतो जी की तरफ से वहा यास माल ली गई यो कि ऐ डो कोई बात नड़ं है कि नो के मूल्य घगर बढ़ आयें तो गत्रे को तेते क्द जायेगां या गेहूं को सेतो कम हो जायेयो।
 इस बात पर बहस हुई वो घोर यह कहा गय था कि उत्तर प्रदेश को भसम्बलो थौर बिहार की घसेम्बली की सिकारियों को मान करके गत्रो की कीमत एक एगया बारह माने कर बो जानो चाहिए तब घापने उक्त दोनों बतस फहो थीं मौर दाम न बढ़ाने के यहो दो मुल्थ कारण बतलापे थे । ये दोनों हो कारण भाज के विल समाॅत हो गये हैं।

घब देबना यह है कि गते का मूल्य किल बातों को घ्यान में रब कर मुकर्रर किया जाना चाहिए। 1 मं तो यह समकता हूं कि गर्ने के मूस्य иॉर बरें घोर इस से मूमे बह़ो खुती होगो। भभो पिद्धने दिनों माननोय खाय मंतो जो हे सस सदन को यह बताया था कि वह एक ऐंती स्टंचुटरी बारो बनाने वाले हैं जिस में किसानों का बहुमत होणा। सगर ऐदी बागो बन समे तो यह बड़ी घच्धी बात होगी क्योंकि यद बग़ी विछम्बना की घात मालूम होतो है कि गका तो वैषा करे काइत्तकार मौर उसका गूरूय . iे लोग निर्षारित करें जिन्होंने कमी भो की सेती नहीं की है। गमे को लेतो में फरवरी दो सेकर जूलाई थगस्त तक बहुउ सरत्त मेइनक करनी पह़ती हैं। जो काषतकार हैं जिन्द्रोंगे कमी लेतों में जा करके गषा बोया है या हैं बलाया हैं बे बानते हैं कि कितनी गूसोबत्व चभा कैषा करने में होती है। बल बह क्या पदा कर लेता है तो उसको याप मबतार कर्ता


 कर घापकी मिलों फ़े एका के । मिलों को ? ज्ञा
 जाय द्रेत्ता है तो मिस मालिकों को द्रोट्ता है।
 धानार की चिखनी मिस हैं सब को घोन करने अंते केषल $४ ६$ परिवार हैं ४६ परिकार हो हिन्युस्तान की जितनी जूगर मिसे हैं उनके कानिक हैं। उन समी का घोनरशिप उन्हीं में 4. करने बाले है

Ampl Ragmunath Singh (Varanad): Are all of them Marwaris?

Binn Etipsbwaqt Eat: I to not know their caste. In this casteless society, one does not know the caste. Perhaps, he already knows it!

श्रीमन् में यह कह रहा था कि $\gamma \xi$ परिवारों की जेष भरने के लिए दो करोए़ किसानों के परिवारों का प्राप हनन करते हैं। काज के दिन मी भाप यह क्यों करते हैं यह भेरी समझ्भ में नहीं भाया है। क्या माप ऐसा इससिए करते हैं कि जस्ता पहले भी कर्दार कहा जा चुका है दोर भाज मी में कहु देना काहता हु क्योंक में समझता हू कि उसको रिशीट करने से उसकी महता बत्म नहीं ह्वो जाती है कि जस मापका धुनाव काता है वो ये मिल मालिक घपनो थैलियां भ्रापको जिताने - लिए बोल देवे हैं।

Sher Reghanath Stagh: Not 80.
Shed Thmahwagt Rai: It is perfectly sorrect.

उपाध्यक्ष महोरय : वगुर माप त्रेपर को पद्रेस कर रे है तो मुले इससे इ्कार करना होगा 1


310 (Ai) LSD.-0

प्रश्नु यद्ट री सयाल होल गदिए कि घाब के बिन द्राप याषा पद जरते हैं कि घाप होगतिस्टिक कैट्र घाफ सोसाइटी खनामे का ₹रे हैं पोर घणर भमषका यह बाबा सही है को खभाजबाद करा मिल मासिकों की सेतें घरसे से हिन्दुस्तान में धायेया या उस कास्तकार को जिस को कि पाज्त के बिन भी मर-क्ट्ट स्राम नहीं मिलता हैं भर पेट चाना दे कर पायेगा यह में जननना काएूंगा । जब भाप मिल मालिकों की ही जें मरते रहते हैं तो समाजवार कीक भाज के दिन भा सकता है केसे प्राप समाज्यार साने की बात कह्ट सकते हैं।
 खा० सम्पूर्णनन्द ने पिद्धले साल बहां की विषान समा में बोलते हुए यहि कहा या कि हपारे यहां जो जागर पैदा होती है उसकी कीमत् पूर्वी जिलों में तो ३३ उपये ३४ नये पैसे बैठती है घोर पश्चिमी जिलों में ३३ रुपये २ऐ नये केत्र बैठती है द्रोर इस में मुनाफा भी हामिल हैं मिस मालिकों का। जनवरी फरवरी में उन्दोंने यह् बात कही थी। में कहना चाहता हूं कि भगर दस कोमत्त को ३४ इपये भी मान लिया जाये तब मी धूगर का मूल्य इस मालानेतस के प्राने से पहले अबकि वह ३ह छपये षा इस ३६ रपये मल में भी दो रुपया उनको मुनाफश होता था । बनाय इसके कि उनका मुनाक भाप घटाठे भापने सूगर का मूल्म घोर बा़ बिया। धापने हूगर केन का दाम बकामात तो है लेकिन उतना नहीं बकावा है कितना कि जापको बढ़ना चाहिए था।

मेरी किसानों से बात म्रकसर होडी रहलि है। जिस ज्याव क्षेत्र से में पुन कर घरया । वहां पर गम्ने की सेती बहुतायत से छोती हैं। उन सोगों ने मुक्षे बताया है कि गफ़े की पैदाजाए का वक्का हिसाब तो उन के पास नहीं है हेगिक्य उनका घंदाता यह है कि एक मझ गफा पैला करने के लिए एक रवया बापह घाने या तेव भाने लायव वैठवी है ।

## 



 युर्रेंरे हुं हैं बिनकी रियेट्य को मापने बादिय नहीं किया है। जब पूष्षा जाता है तो अाप कहि देत हैं कि मिम्बरों को देने के लिये बैयार हैं मागर सबत्न में नहीं रल सकते हैं। एं कैष्ट काइंडग कमेटी हणिЕ्यन धागर कंतरसिल की तरक से एव्वाइंट की गई थी। एक दूलरी कमेटी सरदार लाल सिद्र जो कि हस सदन के सदस्य रह युके हैं उनके संभपतित्ब में बनाई गई थी पीर उस कमेटी नें भी पता लगाया घीर वह भी एक नतीजे पर पह्टे ीी कि गसे को पैदा करने में कितना सेया लगता है। उन सिपोटों पर कोई किजार नहीं किया गया है । बार के मिल मंलिकों ने जए पिद्युले साल शिकायत की陆 घूगर का उनको जो मूल्य मिलता है बह कम होता हैं तो पापने फीरन उस मारले को चैरारफ बों के सुपुर्व कर दिया पर्तु पाज तक जैंी इस बात की बांच करने के लिये मामला हैंर के कीशन के सुपुद्ध नहीं किया गया है सि बह्ट बताए कि गक्षा किस सागत पर पेवा जैता है। धूपर के भामें में भापने खार पाँ


 डकिति कित्रों का तास्सुक है, उसके मामले को क्षाप ने कनी भी टैरिक बोरें की राय बनने के लिये नहीं मेजा है।

घांज भी हम थाहते है कि हूयागर का
 किसार्गों के ार्ष रस तरह से संलूक किया पापा है तो उस हालंत में उस्वादन केष बे बह
 में चहां जहा वर कि सबसें ज्याषा पूरा वैका


 उसे क्ज़ाल का भसर पक़ा है ! पंगरे हों करे भाष विएकास त्र भी कर तो भाज के हो स्टेट्समैन में यह सबर छी ती है किं ३० किलों

 हो जायें कौर इस कारण से एक्षेट्ट हो जास्स कि कारतकार भपने गषे का यदिक मूल्ल्व मागते हैं क्योंकि छस मूल्य पर गता बेषने सें उनका पूरा नहीं पफ़ता है, पह कोई दोटी बात नहीं है।

माप दे $े$ कि जो गष्षे की जो सेती है वह ऐसी है, गम्ना ऐसी चीज है, जो जल्दी खराब हो जाती है, जो पेरिरेबल कमोषिटी है। काइ्तकार वह नहीं घाहता है कि उसको रोके क्योंकि उसके रोकने को उसमें ताकत नहीं हैं। इससे उसका नुकसान हो जाता है क्योंकि भागे बल कर गक्षे का रस सूख जाता हैं। यह बात वह् पसन्द नहीं करता है लेकित मजबूर छोकर उसे ऐसा करना पड़ता है । भासिर बह्ट क्या करे? भाधे पेट र्लाकर का वकरं रह् सकता है ? जब उसने देस लिया कि सुरकार की नीति ऐसी है कि वह बाहती है कि मिल भालिकों का वेट भरे पोर कारतकार की जेब क" तो मजबूर होकर उसे ऐसा कदम उठाना पढ़ा । कारतकार घ्रासानी से ऐसा कबम नहीं उठाता है।

उपाष्प्य महोवय : काष्तकार की सेंस को भाप़ कहते है कि साली है, उसके काटने से क्या फायदा होगा ?
 क्ते मले ही न हों, लेकिन सेष काट ती mot है
 बता है।


 * 吅



*ी चुमषस राप : 抽 वैसा नहीं था।
 शेगा. 1

यो जुगबस्त राप : तो मेरा यह कहना है कि हमारी सरकार को यह बात सोचनी जाहिये, लास कर भाज के दिन जब मिलों पर हैतना पसर बए़ रहा हैं तो वह कोई किलों पर ही भसर नहीं पढ़ता, वह भसर नंशनल बेल्ब पर होता है । मगर काश्तकार को मुनाद्रिए दाम नहीं दिये गये तो काफलकार गष्षा नहीं देगा, वह गुद़ बनायेगा गांव में 1 भाप की कीनी बननी अंद हो जायेगी। प्राप देखिये कि गुऩ के दाम भ्राज के दिन करीब २० रु० सन । क कहीं कहीं पर २? मोर २२ र०० मन मी है । मेरे सापी यहां बंके हैं जो कि गष्बे के वाष्तकार हैं, उन्होंने बताया कि $₹ 00$ मन गरे में करीब $\left\{\frac{x}{}\right.$ मन गु़ु बत जाता है। बबर घगर गुः़्रनाने में उसक़ा कुल गुए़ का द बा ט गुना गफल लगता है तो वह पुए जलामेगा या कि. गद्धे को ? र० $\{0$ भा० मन हेकेगा 1 गुए बनाने से हो मूल्य उसे मिलता हैं .पद बो बाई था तीन ई० मन मिलता हैं। मगर
 ज्राजर का उसाबन बदे तो उस्सके लिये पह



 ใ२. कम० या ? क०. की घा० पाती है। उसके





जाता है। उसकी मखरी की चजाखे । उसको जो बकरीक बहां ह्दोती है उसका क्याल कीजिये मौर इन सक कातो चा बयास करके दे लिये तो कम से कम ३. या र घा० मुनाफा वो उसे गका पर होना हु चाहिये। मे भापके जरिये ते यद्ध़ कड्रा बाहुता हूं सरकार से कि भाप उसर प्रेक्ष और बिंदार के काइतकारों का क्याल कीजिये । काइतकार भाप की वरक मुर्दा कैलाये देस रहा है । मापने क्रा तो की, वस कुपा के लिये पाप को धन्यवाद। पर्हुनु तो क्षा भापने की है बह् हतनी नीं है कि काइतकार का पेट मर सके। इसलिये में भापके जरिये से यह् बात कह्ना चाहता हैं कि सरकार तुरन्त दी गतने का मूल्य २ ु०० मन कर $\mathbf{Q}^{1}$

Mr. Deputy-Speaker: Motion meved:

> "That the question of increase in the price of sugarcane and sugar be taken into considerar tion."

There is a substitute motion by Stari Vlopayee: is he moving it?
ghri Vajpajee (Ralrampur): Yen. 1 beg to move:
That for the original motion, the following be substituted, namoly:-
"This House having considored the price of sugarcane and sugar Sxed by the Government reopenmends that price of sugarcane be ralsed to Re. $2 /-$ per maund without any corresponding increaw in the price of sugas."
> 14. Doputy-Bperike: This nubarttute motion as well as the origiman motion are now before the House for cimuation.





## [领 क्राल्या fित्य]

जनी की कीमतों के सम्बर्म के विलार कर चर हैं। पनेफों बार पहले मी इस सदन में को की सीमत सौर तीनी की कीमत पर एया तो तुकी है। लेकिन हु:्बत के साय कहना फथा है कि छरकार उस्त पर उतना घ्यान भहीं दे दी ही कितना कि उसे बेना काइये ।
 के पास सब तरह के साषन होते हैए की सरकार इस बात से ₹नकार करती हैं कि वह बीनी की क्या कास्ट शाइस हो सकती है हौर घले की क्या कास्ट प्राइस हो सकती है इसकी बांच यढ़्ताल करायेगी मीर बनता के सायने चन पाक़ों को प्रकट करेगी ।

जहां तक गांव के कारतकार का सम्बन्व ( ) हैन्दुस्तान के किसान कुष्द पदे सिसे नहीं है, इसलिये सुद वह्र वो कोई हिसाब रस नहीं कबने, सेकिन सरकार की तरक से, मैं समज्रता था कि रूंकि करोड़ों र० सर्य किते जाते है प्रांकऱों को इस्टा करने में पीर नक्ये जनाने में षौर लालों लोगों का इसमें सम्बल्घ 1. घ्नके बारे में भांकहे क्कट्टे करने की को हिशा की जायेगी। लेकित भर्य तक सरकार ने हस सम्बन्ष में कुष नहीं किया है। काषिर बार बार है़तास केंक्ट्र्यां में हो, किसान परेशान हों, ची की का उत्पादन कम हों"जिसका प्रमाब केश की योजनार्मों पर हो, यह कोई पथ्धी बात नहीं है। इसलिये हमें मत तय करना यािये कि कीनी का उत्पादन भगर बछाना है हौर किसानों की हालत की पच्छी करनी है, तो इन सब के लिये क्या करना होमा 1 सरकार की जो नीति अव रक रही है पगर वह गलत रही है को उसमें कोई परिवर्तन करना होगा या नहीं फरना होगा। में निषेदन करंगा कि भाब की बहस सें साष मंभी प्रपना दृष्टिकोष रसने की कुपा करें 1 घौर उसमें किसी बार्व को प्रतिष्ठा का सबाल न चना कर मगर घब पस्ड कोई गसती हुई है वो उसको सुषारने की नीचिक्न करे। वर एक कारताे की दैया-

 उसमें कूंडी लती हुई है, उस पूंजी पर चिक्ता

 क्यों माप लेत की पैवावार पर सागू नहीं करो ? पही कीज किसानों के उपर क्यों सापू च पै। करते ? मुसे मफ्रभोस है कि सीमेंट की कीचण विक्षे चार या पाष सालों में दूनी के करीज हो गई है लेकिन गफ्षे की कीयत कम हैं, हालांकि कीनी की कीमत बढ़ी है। गोे की कीमत पिस्दे सात सालों के भन्दर जो पदे वी उससे भी कम है ज्रकिक गक्रे की कीज्ए भाज बदा कर दी जा रही है, किसके किते याव मंभी ती कहते है कि हमने कीनी ी कीमत गसे की कीमत ₹ पा० मन बढ़ाने पे बाद बढ़ाई है। घगर हम वह्ह कीमत मी सेत्रा वो जितनी कीमत पहले गांव के किसानों को मिलवी थी वह भाज नहीं मिल रही है। कई एक साल पहले किसानों को २ ₹० प्रति
 १- १२ भा० प्रति मन तक मिला हैं केकिन
 तो मी उसे भाज ? - २० पा० दिया बा रहा है, जिसमें गा़ी वगररह ले जाने का तया मी शामिल है। में नानना चाहता हैं कि कोनसी ऐडी बसह हो गई है कि बत सन् १€४६-૪७ में २ ₹० मन कीमत मितबी यी कौर सन् १६र२-メ३ में ? उ० १२ घा० मन मिलती यी तो भाज उसको दतनी छम कीमत मिल रही है । हो सकत्र है कि सरफार की तरफ से दलील बी जाय कि हमने श्रला बरं पूरा करने के लिये एक्साइए को बका दिया है 1 मैं यह भी मानता हूं कि एक्साइए पहुजे षे मं: बदी हु है सेविज कोई रेंखिता होना काहिये, एसमें कोई थनुपात होना काइि कि भासिर भाप कितना टैक्स सेंगे किरही की पर मीर उसके जो उसकी कास्ट प्राइस है Pितती बत्र जायेती मा उत्पाबन को कितनी कीमत मिलेषो 1 पैं किषेवन करना फाहा है


काना के को कणपूमर्ं हैं उनको घापये वहुत गुकसार पहुणाया है। उसे घहुत कीमत बेनी वद़्ती है 1 हेकिन भगर बलीस के सिये भान सिया काय कि भ्रपनी चवर्षीय योषता को पूरा करते के लिये पह्र पाषष्यक है कि बीनी वर एक्साइज हो, तो थी में निवेष्न कर्ंगा कि इस एस्साद्यक के रहते हए गी हम गसे की बीमत २ ₹० पति मन दे सकते हैं मौर चीनी की जो कीमत भाज दे रों हैं उतनी देने की बएरत नहीं हैं। में पह चीज कोई द्लील के निये नहीं कहता बाहता । में माक़़ों से वह चस्तुत करने के लिये तैयार हूं 1 भाषिर एक बल कनी बनाने का लर्थ कितना प्राता हैं ? चेरे पात्त सरकारी भाकरें हैं जो में भापके या 1 मे रबूंगा। इससे पहले में निवेषत कर दू कि मिल मालिकों की तरफ से एक बस्यन्न्व बला करता हैं कि $\{00$ मन गफे में 90 मन के कम बीनी बनती हैं जबकि भाम तोर से वह बात्र कही जाती हैं कि $\{00$ मन गक्षे में 1० मन बीनी बनती है 1 कमी मिल मालिक बादे ती मन विसलाता हैं, कमी सबा तो मन दिसलाता है, हससे ज्यावा कमी नहीं विलयदाया जाता। सेकिन बकिण मारत में यो मिलें हैं मोर दूसरी जगहों पर ओो मिलें हं हनमें $1 ०$ मन से मी ज्यादा रिकवरी दिलाई है, मौर इसीलिये बार बार यहा यह दलील मी दी जाती है कि उत्रर मारत के जो
 करते पोर १० मन से न्याष्ता रिकवरी उससे उहीं हो सफती इसलिये गक्षे के केतो को दधिण में लेंताना बाहिये प्रोर भूगर की किले की यकिण भारत में बोली जानी कारिये । बं रक्षण थीर उत्तर के प्रशन को सरसिये नहीं उठना बाहता कि कहीं वह न समस लिया जाय कि मेरा वह मतलब है हि वहिण का कोई विकास महीं होना काहिये । बनिण में ीी गसे की लंती का विकास होगा काईूे प्रोर मिलें मी सलावी चाहियें पोर उसमें मूले कोई भापनि नहीं हैं भेकिन वही जो ष्यीज है
 सो कां क्षणी कितनी किष बकिज होता है।

भगर हमें घस सम्बक्ब में सही सही प्राक़े प्राप्त हो सके तो पता बस जायेगा कि उतर मारत ने प्रति सी मम गजे पर साढ़े बस मन नीनी की रिकबरी होषी है सेकिन होता क्या हि कि कोरी त्वे $\rho 00$ मन गषे के पीषे भाषा मन नीनी चुगर कंष्टरीज बषा सिया करवी हैं हैर जिसका कि कोई हिसाए गहीं होता है मौर इस तरह् उमको सेद्रस गबर्नेंमेंट को बो एक्साइल ड्यूटी देनी पड़ती हैं मौर बब टेक्त भ्ता करने का सबाल क्षाता हैं हो वह इस तरह से भाषे मन पर वका जाते हैं । यह् में पूरी गम्मीरता के साष कहुना चाहता हं दोर संरकार यदि उसके पास कोई उपपुक्त मघीनरी हो ठो उसके जरिये इसकी बाँ करा कर देस ले कि बार्कई जो में कह रहा है हूं बही टीक है थथया नहीं। वह इसकी जाष करा कर देस से कि 900 मन गष्षे पर रिषबरी १०० मन हं या सादे़े दस मन होती है। में तो यद् कांगा कि प्रगर ईमानदारी से कोई इस तरह की जाष्ब हैई तो यह साषित हो आयगा कि उसर भारत की मिसों में साषे यत्त मन की रिकवरी होती है घर हैस वरह्त के भाषा मन चीनी कली काती है किसका कि कि कोई हिसाब नहीं मगाया जाता है। उसके हिसाब से तो कीनी मिस मासिकों का को मुनाफा है वह्ह बहुत बद जायगा सेकिज अितनी रिकबरी घो की जाती है उस हिसाब दे देसें तो मी हम कुष्ट दूसरे नहीर्षों पर पहुंचेंगे।

इस बक्त उत्तर मारत की निसों में करीब करीब सा⿳े बीस साल रुपया नगा होला हैं। इसमें मफे, सेस मीर कोभापरेटिक सोसाइटीज का सो कमीशान है बहु एक मक जीनी पर लगा कर कुल खर्षा बाकर बैठता है १६ रपये ज० कये पैसे के 1 भा यह गषे की कीमतः ₹ रुपे रु गये पेसे के हिताब के है तो उस पर पाबर, क्यूस कीर स्टोर्मं पर

 देवी पب़ती है एक मात्रीजी अनाने के मिंदे

## 

वद्ध सर्बा आाकर १ रपये १० मबे देसे कंठका
 सिपेयस्स मौर रैनूएल कर्जेज में १० मये दैसे -मं भाता हैं। दूसरे भोवरहैं बार्जंज में मी
 पर लगाया जाये तो $?$ मन चीनी पर $₹ \ell$ नये ¢से होता हैं मोर ठैप्रीसिएशन भी $₹ \varepsilon$ वैसे के हिसाब से लगते हैं। इस तरह से कुल एक घन घीनी बनाने पर जो कारखाने में लर्षा प्राता है वह्ह १ह रुपये प२ नये पैसे हैं। इसमें とैक्स शामिल नहीं हैं । इस पर जो सेट़ल एक्साइज हैयूटी लगी हुई हैं सरकार की तरफ से उसका भगर हम हिमाब लगायें तो वह एक्साइज ड्यूटी १० रुपे ६ह नये पेसे पड़ती है। हीरे का दाम २३ नये पैसे कम करके क्रगर हैम हिसाब लगारें तो इस वक्त ३० बयये हx नये पेसे के हिसाब से यह्ट ची ती फारसाने में आाकर पड़ती हैं। चीनी की मिल में जो घोक केपिटल ज्ञा होता हैं, उस पर ?० परसेंट का मुनाफा लगा कर जौर हर तरहृ के सरकारी समं पोर टैक्ता ज्रणा कर क्षैप्रीसिएशन, रिपेयस्तं मरर रैनुएक णार्बंज ल्रा कर बीनी की कीमत कारसाने हि निक्नते खफ्त्त ₹० रुपथे हर मये वैसे होनी चिदिये । बर्य गक्षे की कीमत बदाई गयी तो
 गई पी मीर यद्हा हय काया धा कि $x$ रुपये प्रवि चण से ज्यादा कोई भी चूगर फैक्टरी का मालिक म्नाफाफा ग कमाये फोर सरकार की इस नीचि के मूताषिक उन्होंने गीनी के दाम ज्याटा
 हम पेषा करने को वैयार हैं कि कारसाने में ीीनी के उलाबन का सर्वा मौर बहार केष्टरी से निक्रलते बक्त जो उसकी कीमते हैं उसमें दस परतेंट का मुनाफा ज्ञामिल करते एए सारे टेक्सों को दामिस करते हैं तो बह १० रुपे $E x$ नये पेते से ज्याबा नहीं फ़्ऱती हैं और fिसकी कि वज्ह से चुपूर की एक्त


जब गह्ने के द्वाम बक़ाने का प्रस्न उठा ज्रोर उसके दामों में तीन भाने मन की बह़होगी हो तो घूंकि ?०० मन गफे में वह्द ?० मन कीती की रिकवरी दिसाते हैं इसलिये उन्होंने ३० म्राने प्रतिमन चींनी के दाभ भी बका दिये। मैं कहना चाहता हूं कि दाप जो भाये बिन किसानों के साथ हमदर्दी दिसाने की थर करते हैं वह वास्तविक नहीं हैं बस्कि के केवस दिस्लवा मौर जब ती जमा खर्च ही हैं। भमप देश के किसानों की उउति नहीं कर रहें हैं वरन् उनके पी रों में कुल्हाड़ी ही मार रहे हैं घोर उनको ग्राप बर्बाद धोर नप्ट करना चाहते हैं। इस तर्र में किसान का भला नहीं हो सकता है । भाज उत्तर प्रदेशा में $x, \xi$ मिलों में हड़ताल है, गम्भा उत्पादक हढ़ताल पर हैं घौर वें अपना गस्रा fमलों पर नहीं ला रदे हैं। हेनिन मुमे मालूम हैं कि उत्तर पद्रेक्ष की सारी पुलिस मरीनरी इस प्रयत्न में लगी हुँ हैं कि किस तरह से इस बस्भा उत्पादकों की हढ़ाल को तोड़ दिया जाय। लोगों को गिरफ्तार किया का रहा हैं घोर ? 20 फादमी गिरफ्तार हो पुके हैं कौर बे हस बिना वर गिरफ्तार कियें गयें कि वे गष्षा उत्राद्यों तारा मिलों पर मघ्रा लाने की दाह में रकाष्रट ठास रहं थे लेकिन फिर मी वहां पर हह़तास को रोक नहीं पाते घ्रोर वह्द हो रही हैं। युके हुक्ष के साथ कहना पदुता हैं कि सरकार इस माभले पर उषित स्रप से ध्यान नहीं बेती । में पब्लना साइता हूं कि खमिर कोन ऐस्ता गक्षा उत्पारक होगा जो कि अपने मक्षे को घभने कस रंखना गयेगा घंर खाते ोे कर उसका अचित मूल्य वहीं चलन चर्टेगा? क्या वैधा करते बाले दिल से काइते है कि चनले







पर गषा बेष्ना पशेषा पोर भार हढ़ाल "में



 प्रोर प्रव उसकी कीमत तय करते हैं लेक्रिन गक्षें के लिपे स्राकार भपती भरषमर्यता प्रफट जरती दे कि वह्य यह प्रता नहीं लगा सबतो कि एक मन गष्रा षंदा करने के लिय कितना ब्रा हो जाता दे भरो इसलिये भाप गक्ष उत्पादकों को gुलिस की मदद से इस वात के लिये बाल्य करा चाहते हैं कि तुच्रे फजां प्रहस पर ही प्रपना गस्रा फंच्टरीज को देना होगा तो मे कर्टाँण कि यह तो उनके साभ सरातर कम्याय करना हुप्र। यह तो देश का मोर किसानों का निकास म्रोर उच्रति करना नहीं मुप्रा । मे घानता हूं कि इस तरीके से किसातों को फायदा नहीं हो सकता है मरेर नही ची ीी का उत्पाबन उब उकता हैं। हम सब चहते है कि चिलं का उसादन कें पयों के की ी की माल स्रूंश उद दी है। हीती का लोग पहले मे. यमिक उपमोग कर रहेंद्र म्रोर बाहिर हैं कि देका में
 व्यकित हूंग जो कि यहु सुपानाद दू कि इम कीती बाहर से भपने बस्सं मंगयें । में क्रमी यह नहीं कहांगा किती की वाहर हे हिन्दुस्तान में घायात किया जाय । जाहिर हैं कि जब औीत बाहर वे प्रमात करना नहींदी है घोर द्वेश में उसनी मांग अनी का रही हैं पोर प्राप कहते हैं कि चूंकि लोगों की भासदनी बह रही हैं इसलिये कीती की तरक लोगें









सना ली जायमी बरोंकित ऐस्ता होणा सार्मय नहीं है कारण जो गभा किल में महीं कापेगा उसका ग़! बता दिया जापगा। वह तो वे नष्टे होने वाली कीज 1 उसको सज़ा नंत्ं रस सकते। सरकार कहती है कि sugarchaic is a perishable commodity. So there is no question of strike by the sugarcane growers. एस तरह ते aार बर उनकी प्रोर से यह बात कही जाती हैं कि कमी गभ्रi उत्पादकों बारा हक्ताल करने का सवाल नहीं उह सकता हैं स्योंकि यह नष्ट होमे वाली चीज हैं लेकिन जाहिर हैं fित ज़ा वह्ह मष्ट होने बाती चीज हैं मोर हढ़ास होगी तो उसका नतीजा यह निकलेगा कि उत्वादन कम होगा पोर बीनी fिसों में गभ्रा पषिक मान्त में नहीं धारेगा। किषसे साल भापका उत्पादन उतना नहीं षा सो कि देश की जस्तर के लिये कापी होता। केण को जहरत थी २? लास टन सी पर्ट? $?$ लास ७३ हुजार टन घंदा हुई जोर बन कीती की पहले से कमी घनुपष की णा रही है हैल इल हढ़तालों का क्या नतीजा होणा क्या सरकार ने यह भी सोषा है ?

 का स्द्यक जाले का है सारा ल़्र



 वृध्रिकोष नहीं पयतमा काता को कि
 बस०ी है fि गफा स्ताबकों को क्रिके वसे का उसित्ता घूल्य किसे कारे किसमेक्रे गुको प्रेस्साइन मिले।






## 

 उसने लिये कर्शा किये जाये की वार होती है केनित त्रेता पा पाता है कि गक्षा उत्वाबमें को हुण मिलते की क्राय हुछ्छ मन्प मोण होते 变 जो कि उसका फायवा उठा से जाते हीर धार तौर से किसातों को उसका काषदा वहीं मिल पाता ।धार पद्रे़्त में उहां गक्षे के उस्थावक
 जिये सएक बनाने की योजका बनी लेकित - परी पूरी नहीं हो पायी है। विदार के घुल्ब मंनी ने प्रपनी एक भरील में किसानों
 वक्ष के लिये कें, उतना ही वही मिस मालिफों के मैंगे \#र हुष्ब सरकार वेगी, रस तरह के सक्ष बनायी जाएगी । यह सब होने पर मी सकफ नहीं बल पाती 1 भाप सड़फ बनाने के fिये मी किसाभ से पेसा जाइते हैं। वह दिध्योण ब्रलना थाहिे ।

पिष्से दितों षण हमने क्षाष मन्सी महोउप से जानना चाहा कि इंखस्ट्रियल पानिसी खिलेल्पूशा के मुताविक सरकार बीनी के ध्वपसाय का राष्ट्रीयकरण करने के लिये तैबार है या उसको कोमापरेटिब सोसाएटीए को देगे के लिये तैवार है तो लाए मन्नी के पास पोर कोई जबाब नहीं था, उन्होंने नका कि कोरापरेटिब सोसाटदीज को नहीं सेंे थीर ₹ इसका रास्द्रीयकरण करेंगे। एक वरफ तो भाप प्रषार करते है कि सहकारी आन्बोलन को घक्वाना काईये फोर लेती तक सहकाती वरीके पर होनी णाहिये, झेकित जल कहा जाता है कि भाप कीनी ब्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कहीं करना चाहते तो कम के कम इस कास को गण्रा उत्राबकों की सोलाएटीक को दे ीीजिये, तो उसके लिये भी सरसर वेयार कहीं हैं। में पूष्ना चाहता हैं fि इहमें सरकार के सामने कोनसी भापसी
 का विकास हो 1 उत्रर घंबे करे विदार

हो थो भाता उत्पादक हैं गमकी स्रोसाइटीज को यह काम दीजिये फीर थमर उलको नाँे केता चाहते तो दूसरे उल्वाबक सोबाईटिवा घानेने के लिये वेयार हैं, उनफोे वह काम ीिजिये। जितनी मिलें हैं उपको गषा उल्मा कों की सोसाद्रियों को कलावे के लिये तीजिये तो वह सारी समस्था हल हो काएगी। पार्ब केषल $\gamma ६$ घानवान है, जैंता कि मे हे मिश्र भी भुषाबक्त राय जी ने सहा, वो क़ जारे देश में दस व्यबसाय को थमा रहे हैं। का सानदानों के मुकाबले में ग साप वैंयार है ग्रा उस्राबक को पूरी कीमत देने के लिये, पोर न भाप तैयार ह्य उपोफ्ता को उषि० मूल्य पर थीनी उपलम्प कराने के लिये । न भाप रसके लिये तैयार हैं कि ग्रा उत्पाबक पपनी कोमापरेटिव सोसाइटीज बना नं पोर वे सोसाइटियो इन मिसों को vसावें । में पूक्षा बाहता हूं कि द्रापको हसमें भापति Fका है ? इसमें कहो पर पोर किसका वकचन है । मापके सामने हन Y द परिवारों का पंटरेस्ट बहुत बड़ा है । पर हम वह तो वहीं कहता कि उनको बलम कर दिया जाए। भापके वंविषान में जो ख्यवस्षा है उसके मुताविक भाप उनको मृपाबजा दें लेकित इसमें को ऐेतराज नहीं होना थाहिये

उपाप्प्ज महोवय : भाय माननीय सदस्य फलस करें। भापको वीस मिनट तो हो गया।

भी बजराज सिस् : में तो समसता था कि कित माप मुफे पाषा घंटा 部, में पाच भोर निनट में सलम कर दूंगा।

तो में कहलन वाहता हं कि इस काम भो दोमापरेटिष सोलाहटीज को देने में धापथि का कोई पर्न नहीं उठता। तो मेरा हतना ही दुलाष है कि पगर सरकार बीी की रस
 भार गोे के उताद्यों की समस्या को हाँ सरणा काइती है, घगर सरकार हिलुस्ताल के मीनी के उप्रोक्वालों बो चुदूष्ट फला
 सही वर्दा के कर सक्री हैं कि गये के उस्पाबक चा छतादक घौर उपरोक्ता दोरों मिस चर सोलाइटिया बनायें हौर उनंके हारा पह च्वसाय जलापा काये । में चाहांगा कि स्रगर चरकार के सामने कोई भापति हैं जिसकी बबहा दे बह्ह ऐसा नहीं कर सकाती, तो बह उस धापति को सबन के सामने रसे 1 कहते है कि गई मिसों को कोभापरेटिब सोसाइटीख को वेंगे । लोकिन पुराने मिलों के बारे में क्या कठिनाई है ? में पह साषित कर सकता हूं हं कि कीनी उधोग में जितना रुपया लगाया क्या है उसका वस गुना तो चीनी के उत्पावक से कुके हैं पौर जो उनके घसेट्स हैं वह उनके छारा लगायी गयी पूंजी से कहीं ज्यादा के 1 तो मेरी समक्ष में नहीं भाता कि भाप यह काम क्यों गहीं कर सकते । भाप इसमें किसकी हत्या करने जा रहे हैं, किसको नुकसान वहुंखाने का रहे हैं। भगर भाप हस काम को षरेंगे तो वह्ह सरकार की नीति के ही भनुसार होषा। में नहीं सममता कि दसमें कोई धापति हो सकती है जो कि ष्राम लोगों की समक्न में न म्रा सकती हो जिसकी बजह्ट से माप यह काम नहीं कर सकते।

मेरे मित्र श्री सुछावक्त राय ने कहा बा fि fिष्बले सन १२x७ के иाम चुनावों में हैन चीनी के उत्पादकों ने $x_{0}$ लाल रुपया काष्रेस को दिया था। यहु ठीक है कि यह घबको नहीं मिलता मोर न सबको यह मालूम हो सकता है। लेकित कीनी का मामला मीठा होता है कौर यहु $૪ €$ भादमी मिठाई में से जाते हैं। भाज उत्तर प्रदेश कोर जिहार में हए़ताल हो रही है। इस समस्या को गग्नीरतायूयक्यक वेलना चाहिए पभी किसान है ताकत नहीं है। सेकिम दागर भाप घमी हस समस्या का हल नहीं करेंगे हो धागे कम कर किसान कह सकता है कि हम कीनी किज को क्जा नहीं हेंगे कीर पापकी दलिस की साठी मोर गोली का या धापके प्रथोमन

कम उस बमय उस पर कोई पसरंचद्री होगा। उत्र समय उस्तादक कीनी मिलों को च्रा नहीं वेंगे चाहे वह जंरसारी के लिए या गु बनाने के लिए दे वेंगे। को क्षाज को उमकी मबत्रू है हसका दापको फायदा मही उठाना जहिए। भाज वह किसी षूसरे तरीके से भपने गक्ने का इस्तमाल भहीं कर सकता इसििए भाष उते मड़ूर कर सकते हैं। सेकिन घस तरहु से उसकी मत्वारी का कायवा उठाकर प्राप प्रज्大ी नहीं करते। भापको इस समस्या पर भ्ष्बी तरह्ह से बिचार करना काहिए भौर सोबना चाहिए कि भगर गले के उस्पादन वह्ह मांग करते हैं कि उनको दो रुपया मन गले का दाम दिया बाए तो यह ऐेसी मांग नहीं है जिसको कि नाजायल समझा जाए। गक्षे का उत्पादन व्पय एक रुयां १४ भ्राना मन से कम नहीं होता। आाप उसको एक मन पर बो भाने का मुनाफा तो कीजिए उब कि भाप चीनी के मिल मालिकों को हतना मुनाफका दे रेशे है मौर गसे का दाम बो त्वया मन वेने से बीनी की कीमत नहीं. बढ़ सकती।

बलाष मंत्री ने कहा कि बह निकट भविष्प में मूल्य निर्षारण के लिए एक स्टेटपूटती बोर्टं बनाना चाहते हैं। लेकिन वह बोर्ट तो जब बनेगा तब बनेगा फिर यह्र पता नहीं कि उसमें उस्पादकों का क्या प्रतिनिषिएव होगा। सम्मव है सात्र मंती महोदय उसमें एक्सपर्टस को रखें। बैसे तो प्रा का ७० प्रतिशत भादमी हस मामले में एस्सप्टं है। लेकित सभी यह नहीं कहा जा सफवा कि जो एक्सपर्ट बोर्घ में रसा जावेगा वह्ह किस्तान के हित के सिलाफ तो नहीं जाएगा। इसके धतिरिक्त यह समस्या को पभी हमारे घाम्ने है जिसको हमें हल करना है। बत बरो बन जएगा तो बह्ट वै करेगा कि किस किस कीज का कितना कितना मूल्य रता काए। सेकिल इस बक्त वो इस्त उसस्प को हैण परना है। ज्वाष कीजी के सिक्ष माषिकोष

 नि वहा गत्रा उस्कादकों को दो रुपया मन सम ₹ं। ऐसा करने से गसे का उस्वाद्न की स्बागा

पमी भापने कीनी का मूल्य निर्षारित्र कर दिया है लेकिन फिर भी वह चीनी उपभोक्ताक्रों को उस मूल्यूपर नहीं मिल प्ही है। दक्षिण में मोर दिमाबल प्रदेश में रो करपया सेर चीनी का भाब है। दूसरी तरफ हम इस समस्या को हल नहीं कर पा दरेंद्रं। यह भच्ही बात नहीं हैं। इस प्रश्न को सरकार को सहानुभूति के साथ सोक्ना काहिए।

कहा जाता है कि क्षगर गषे का मूस्य बका विया जाएणा तो कोनी का मूल्य भी बढ़ आएगा। पर में साबित कर सकता हों कि गभर्भे का मूल्य दो रुपए मन षकर मी जीनी का दाम ३२ रुपए मन से जयादा नहीं होना बाहिए। माएको घीनी का दाम ३०, शः या $\gamma \circ$ रुपए मन करने की उह्रत नहीं है।

इस सम्पम्ब में में एक खात पोर निवेदन कर्ना काहता हैं कि भाप ओो कीनी का मूल्य निर्पारित करे उस मूल्य पर उपमोक्ता को क्षारे ब्रेस में कीनी मदस्म मिले इसका की प्रवल्ब होना काहिए।

घन्त्र में क्र क्र बात सर सबन के
 fिन्म जावू किज्या। कार जार जाब
 कि यद्र सिक्टम इसहिए फमू किज्या क्या किजसे कि कोलों को फम्यवा हो। सेकिए कस्तिन तो उन्दोंने नह किया कि देंखर किस्टम
 सी उसदे ज्याबा सेने कसे हो पए। घापको समते लिए कोई नियम बम्मना करिए था। क्षिन सोगों ने पहुसे चीनी का व्यापर किस्रा

 थीनी दी की जिलका पहले कीनी के ख़ताप़ार को कोई सम्बन्ब नहीं द्या था। नतीजा दू़ हुमा कि बहुत से ऐसे सोलों को जो कीनी का घ्यापार नहीं करते थे उनको तो चीनी मिज गयी पर जो चीनी का ब्यापार कऱत से उनको नहीं मिली। इससे समस्या फ़ीर भी उलन्म गयी।

तो मेरा निबेदन है कि जो उत्रर प्रवेश्रा भौर विहार में हढ़ताल घल रही है उसको भाप बहुत जल्दी लत्म कर सकते है भार भाप ऐसा दृष्टिकोण ॠ्रपनाएं जो कि सहान्भूतिपूर्ण हो। सरकार शब्दों में तो कहती रहे कि हम किसान का विकास द्योर उस की उसति करना काहते है, लेकिन उस के कारां इस तरह के हों कि किसान की जड़ ही काट वें, तो मैं निबेदन करना काहता हूं कि एक दिन बाद, दो दिन बाद, साल, हो स्रा बाद उस को वुछि धाषगी, उस को प्रकासा क्रायेगा, उस में खायति भायगी घौर वह्ड भपने घषिकार जान जायगा। में केताबनी हेगा चाहता हूं कि घब किसान को ज्ञान धा गया है। भब उस को भक़काने की उसरत नहीं है। यह्ट कह्ह कर कि कुष्ब लोग राअनितिक फायदा उठाने के लिए किसानों को भड़फान वहात है, परकार इस समस्पा को टाल गडीं सकती है। सरकार को चाहिए कि वह इस पर विभार कर के इस है्तास को खत्म कराए पौर मेषे की कीमत किसातों को बो क्पया प्रति मन दिलाए । कीनी का अथित कितरण किया जाना काहिए मोर क्षस सम्बल़ में को-भापरेटिव सोसायिटों के ब्वारा चम होना काएिए।




कनतीय चाहान मे मौर कीनी के मूल्मों के
 अभिल्युप्त शीति निरिखत नहीं कर सका है।
 जियाग समाषों ने भौर स्रकलरों ने इस याषय की मांग रही थी कि गतरे का मूल्य एक क्षया स्रात प्राना से बढ़ाकर एक रपया बारह क्षाना प्रति मन कर विया जाये। इस सदन में شी उस मांग पर ब़ल दिया ग्रया था। किन्तु बासन की धोर से उसे ठुकरा दिया गया जौर ठुकरते समय जो सक दिए गए, वे बड़े पषर थे पौर दायद श्राज के हमारे खाब भंनी भी उन तको की स्वीकार नहीं करते। उस समय कहा गया था कि गष्षे और गल्ले में एक लड़ाई हो रही है होर उस लड़ाई. में षणर गम्रा जीत भया भौर गल्ला पिछछ़ गया, तो हमारे सामने एक बढ़ा संकट बत़ा हो जायगा, इस लिए हम गष्रे का मूल्य अद्रीं बका सकते, क्योंकि उस से गसे की सेती《ठंगी, जिस का सालोत्पाद्न पर तुरा परिणाम होणा। यद्ध स्रंतोष की बात है कि हमारे नए काय मंती ब्री पाटिल साहव ने इस बात को स्वीकार किया है कि गत्रा जिस क्षेत्र में बोया जाता है, उस कोत्र को पोड़ा सा बक़ाने की भावइयकता है। बह हमारे यागने गत्षे फौर मल्से की लड़ाई क्रा कोई कोषा क़ा नहीं करते थीर उह्होंने गके के सूल्य को एक रुपया सात भाने से ब्ऩाकर एक क्यया बस भाने कर दिया है। लेकिन यह एँ उपए बस काने की बदि उस समय की णा है, बता गष्षा-उत्पादक दो रुए प्रति यन की माग कर यदे है। बह मांग कीक है या नहीं, रस की मैं घभी उर्था नहीं रसंता, लेकिस मैं मंरी मझोबय से वह अन्नला
 को भले का मूल्य fिरांरित किया गया है, क्रि किस्त घाषार पर किय्या थया है रस के
 -ो एक मर शारा पैदा करने में कितनी पूंती
 है, चै मिक्ष के द्राज्या वक हो कर से अामे

में कितना ख्पय वेना पड़ता है, क्भा इस सब
 घह्ह एक रपया द्स काने मन का मूल्य त्य किय्या गया है, या सरकार, गक्षे का मूल्य क्वना कारिए, हस भाजरएक्ता को स्तीकार करती थी, मगर वह् एक रपया बारह प्राने प्रति मन या दो रपया प्रति मन होना काहिए, पवना उस ने स्वीकार नहीं किया, तो एक मनमाने बंग से, भलल-टप्पू तीर पर एक उपया बस्र साने मूल्य निर्षारित कर द्विया ?

उपाष्पक्ष महोदय, जासन की थोरे से इस बात को ख्वीकार किया गया है कि भरी वक मम्ने के उत्पादन में प्रति एकड़ कितना खचं होता है, प्रति मन उस का कितना मूल्य होता है, यह भभी तक निरिचत कहीं किया जा सका है। में पूद्रना चाहता हूं कि भगर सरकार को पह पता नहीं है कि एक मन गत्ना पैदा करने में कितना सर्वा होता है, तो उस ने एक छक्या दस भ्राने प्रति बन का मूल्य किस पाषार पर तय किया है घोर भगर हम कहते है कि यह भाबार गलत हैं, यह किसान को उस के परिश्रम का पूरा पतिफल नहीं देता है, इससे किसान को गुप्रे की पैदावार घदाने के लिए, प्रोस्साहन नरी मिलेगा मीर पगर गभ्रे की वैदस्बर में बहि गहीं होगी, तो कीनी का उत्पद्दन भी नहीं जकाया जा सकता, तो मेरी समझ्स में नहीं भाष्ता कि सरकार किस भाषार पर हमारी स्तांप को ठुकरा सकती है। या तो स्वयं सरक्षार के पास ऐस थांकछे छोने चाहिए, जिन के स्रकार पद्र प्रभाजित कर सके कि एक रुपया दस घाने मूल्य यो तय किया गया है, वह्ह वैस्रानिक पषार पर तथ किसा गया है, या उसे किर किसानों की इस मांग को स्वीकार करना कहिए पोर गफे का मूल्य बो हपए प्रति मन बका देना चाएिए। बहां तक यह प्रक्न है कि गसे दोर बीनी का सूर्प्व क्या हो, षो पुराने चाण मंगी ते, बहा जाते जाते 吥 पर बे कि बह़ वाभषा हैसिए

## [ती पारसी]

क्मीघन को सौषा का रहा है। मतर भरी स० उस की रिषोट्ट नहीं भाई है। भब
 वाभी संस्वा, एक स्टेखुटरी बारी बता बायमी, मगर उस का काम केंबल सलाह غेगा होगार घीर सरकार स्वतंव होगी कि उत्ष की सलाह माने या म माने। मेरा भियेषन है कि ध्रगर सरकार सकमूक में उस अैस में विरोग्रों को रबने बाली है, तो जिए उस को उस का निर्णय स्वीकार करने के लिए मी प्रस्तुत होना चाहिए। धीर प्रार सकी बतों का विकार कर के वैंतनिक भाषार पर निशिकत किए गए भूल्यों में हेर केर करने का सरकार को पषिकार होगा, तो किर के मूल्य उत्तादकों के लिए दोर उपमोक्तामों के लिए संतोषजनक नहीं होंगे घोर प्रगर सरकार केषल सलाहकार समिति बनाने बाली है, तो उस हे काम खलने काला नरीं है। उस से छस समस्पा का हल नहीं होग 1

वह मी कहा जाता है कि धगर गसे जा मूल्य बढ़ा विया गया, तो फिर हमें कीनी का मूल्य भी बक्रना पड़ता है पौर पभी सरकार ते गफ्षे के मूल्य में योड़ी सी वृधि की जौर बीनी का मूल्य भी बबा़ दिया। मैं नहीं बमझता कि क्यों बढ़ा दिया गया। भरी हम एक प्रष्यादेश पर विषार कर रहे पे । उस घम्पद्येशा को बैषानिकता का आामा पहुनाने बाला पुक विषेयक ती हमारे सामने या। उस विषेयक के समर्यन में सरकारी पक्ष की धोर से जो कुष्ब कहा गया, उस में इस बात का स्पष्टीकरण नहीं होता कि धगर गसे के मूल्य में प्रति-मम तीन भाना वुदि की गई, तो कीनी के मूल्य यें चृद् करने की क्या धावरयकता बी। अभी माननीय सबस्यों ने बताया कि तीनी fिल-भालिक काषी मुनाफा कमा हो हैं। नीनी का चषोल ऐसेा है, चिसको चरकार का बर्जाषक संर्नण मिला है। उरकार के ध्राश्रय पर पह उस्षोग पनपा है

यौर में कहला चूूंपा कि गता-उताष्कों की कीमत पर मिल-मांलकों के मुनाके के भम्बार अगए हैं। घाज उत उत्तर प्रदेश होर विदार में गके के मूल्य को बढाने की खत्रत कौ आती है, तो मिलम्मसिक षमिक्या के है कि हम उतर प्रवेश मौर विदार घोग़ कर सक्रास घले जा वेंते, 未ै मालास मारत के बाहर है मौर इस संसट् के हाप मानों मकरण तक नहीं पहुंच सकते कौर किसानों के परित्रिम थोर पसीने का पैसा काट कर तो मुनाफा वे मपनी іेगें में भर रहे हैं, वह्ट वह संसब् उन की तो तो से निकाल नहीं सकती। मपर मिल-मालिक इस तरह की बमांक्या दोते हैं, पह्टस के लिए एक गम्मीर जात है। सरकार बीनी की मिलों को भपने कम्बे में के के, सरकार कीनी की मिलों का राष्ट्रीयकरष करे, में इस के पक्ष में नहीं हूं। उपाष्यक्ष महोदय, में इससे सहमत नहीं हैं कि राष्ट्रीयकरण हो, राष्ट्रोयकरण को समी रोथों की रामबव घौखंष मानने वालों में छुश्रण्य तो कहिपे या सौमाग्य से कहिते, मैं नहीं हैं, मेता स्थान उनमें नहीं है। राष्ट्रीपकरण की भावषयक्वा हो सकती है हेकिन हैर एफ स्वान पर ताट्रीयकरण किया जण इसमें मैं सहमत नहीं हूं। बरंमान स्थिकि सें दाष्ट्रीयकरण का पर्य सरकारीकरण होता है, प्रोर सरकारीकरण मुसे मान्य नहीं है। हां भगर गमा उत्वादक स्वयं किजों को षलाना चाहते हैं पोर उतरवावित्य लेने को तैयार हैं तो में नहीं समसता कि सरकार को उनके माणं में बावक बनना चाहए।

15 hars.
लेकिन कीनी की मिले fिहार थरर उतर प्रवेश से दक्षिण में चली जाएंगी, इसलिए न तो गफा उत्वादकों को उनोे परिखम का उवित मूत्य मिले कोर न बो उपभोमता है उनको ठीक कीमत पर डीनी बी वाए इस स्रिणत को सहम करने के fिए कोटा की


वरफार की जो भूस्य नीति है उसक्षा परिकाम एक दी होता है कि जो गको का उत्पाबक है है नी mटे में रहला हैं उसे क्रपने परिक्र का कम मूल्म मिलता है हीर जो बीरी का उपमोक्वा है, कीती लाम वाला है उसको की पषिक दाम देने फ़़ते हैं। वो जो मूल्य नीति च वो उत्पादक के हितिं का संबर्षन करवी हो, न उपभोक्तार्मों के हित में जाती हो, बह् नीति की़ नीति नदीं हो सकती है, बह नीfत सही नहीं हो सकती, वह निंfि गम्भीरतापूर्वक विकार के बाद निर्षारिए की गई है, पेसा मानने के लिए मैं वैंयार नहीं -1

इसलिए यह भावरसयक है कि गले के मूल्य में हृंद की जाए। वो रुपये प्रहिमन की मांग की जा रही है। मैं समझता हैं कि गसे के उत्पादन का जो खर्च है भागर उसे बोड़ा बाए तो दो पये प्रतिमन की भाग कोई बहुत पर्रषिक मांग नहीं है। लेकिन मगर सरकार वो रपया प्रतिमन इसको नहीं कर सकती है तो उसे कांकड़े दे कर यह् सिद्य करना चाहिए कि किसान का उत्पादन ब्यय कम होता है पौर वह्ट एक रृया दस भाने मन में मी पषषक गषा पैदा करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। सरकार यह् नहीं कर सकी है, इसालए सपष्ट है हि दो रपया प्रतिमन की कीमत स्वीकार न करने के लिए उसके पास कोई सबल फीर रेस कारम नहीं央

सेकिन एक घात में कहना बाहूंगा fक गमे की कीमत बढ़ाई जएए, यह्र भावरयक है, लेकिन उसके साय चीनी के मूल्य में वृधि नहीं होगी चाहिए। घभी सरकार ने बरे की कीमत घो ?़ी ती बढ़ाई मगर कीती के मूल्य में वृदि कर बी। ऐसा लगता है कि मिद्र मालिकों जोर किसार्नों के ती में सरकार तरापू ले कर वं के है घोर दोनों बसद़ों को बराबर रक्षता चाहती है कीर जोता का की बद्व वकला किसान्तों के पष्न में

कुक्ष बाए बर्र समाफवाइ का कारा समाने बाती सरकार को शायद सहन नहीं है। ससलिए वह प्रयल्न कर ? है कि पलके बोग़ा बरातर रहने खाहिवं । घगर गो का गूल्य बद गया तो षीनी का मूल्य मो खहा
 तथा उपभोक्ताभों को बीनी की कीमव पर्
 कि किसान इस देश में बहुपं स्या में हैं 1 सरकार की नीति किसानों के हित में होगी कारिए, किसानों के हित को पौर राष्ट्रीश हिव को प्रग नहीं किया जा सकता हैं। मिब मालिकों को कगर भाप घूट वेना बाहचे事तो षे मगर वहु किसान के उत्पादक के घोर उपभोक्ता की कीमत पर नहीं होगी काहिए। मगर सरकार की नीति इस दृषिट से गसळ है मीर मैं उसका विरोब करता हूं पीर मैने एक संशोषन के ह्वारा यह माता है कि गने के मूल्य को बो रप्े मन किया जाए मगर उसके साथ साथ चीनी के मूल्य में ख़ुड नहीं होनी चाहिए मोर में बाहता हूं कि उसकी स्बीकार कर सिया जए।

Mr. Depaty-Iponker: I cen onjr allow those hon. Member who promase to finish within ten minuten thetr observationa.

Shri S. M. Banerjee.

घो स० मो० बनर्त्री : उपाष्पक्ष महोड़ में खी बाजपेयी जी ने तो संशोषन प्र सदन के सामने रला है, उसका समर्वन करोे के लिये सड़ा हूमा हूं। में समसता हैं

Byri A. M. Thosesas: My Arlead man opeak in English I think.

Bhei B. M. Banarjee: I rise to support the amendment moved by my hon. Eriend Shri Vajpayte that the sugarcane price be incromed to Rn: per maund without any ficrease f sugar pricu.
[atini 6. M. Entargide]
 surnt mention here for the informathon of the Rouse that it was a longetraited decision of the Government, bet unfortuately thils came a belt from the blue when the sugarcane price was increased from Rs. 1-7-0 to Eit. $1+10-0$ only. I am also unable to mederstand the basis on which this peice was increased. What were the statistics available with the Food Ministry or with the Food Minister? So, I ahould like to know the basis on which the sugarcane price has been increased. My own information is, it may be correct or incorrect, that even efter paying Rs. 2 per maund, the price of sugar can be brought down, or can at least remain where it is, and timere need be no increase.

Some evidence was placed before the Sugar Wage Boart by my hon. tHend Shri S. L. Saksena and others, and they proved that fabulous proft was being made by all the mill owners at the cost of the ctrie growers and aleo at the cost of the consumers. So, it is a matter for the country to considar whethre the sugar magnates should be allowed to make this fabututa prof.

The moment the question arises whether there should be a reduction in the augar prices, immediately the mex magnates threaten indirectly that if the Covernment does it, the dhtire gugar business will come to a cituditill. When there is the question of incresse in the sugarcane prices, Whey threaten to close down the mills, or that thre will be a substantial inereate in stivar priote.

My calculations are very simple. it thar catre price is increased to Rs. ar atill suryer can be sodd at the same Hice; and thio obily reatat wint be that teref fabulocs profte the the mintl owners ane now making will be reduced to excessive proftas; and tull there will be exceualve profis.

In Bihar and U.P. the augarcane growers are on attikic. The othat diby the Deputy Mininfer satd that it tetes an ill-mitvised strike. I do not know whether it is ill-advised or well-advised; but I know one thing. Workert citm go on strike if a alogan is gtven by any political party or some trade union leaders and others, because they are used to strike, but these peasants who are tamous in this country for being peace-loving because they do not want any trouble from any quarter, cannot go on strike if it is ill-advisol. The peasantry of this country know their fate, know it very well. They also know what is going to benelt them and what cannot benefit them. So, it should not be said by the hon. Minister that the strike is ill-advised

I know the U.P. Government can crush this strike, because they have tried it in the past, and they have been successful, but my submission is that the representatives of the cane growers, along with certain leaders, met even the hon. Prime Minister with the hope that the strike could be avoided. Nobody was trying for a strike; every one was for averting it. Even on the day Shri S. L. Saksena left Delhi for his constituency and for touring this area he told me that they would try their best to see that the strike was avoided. I met Shri Genda Singh when he was hare. I asked him about the strike, and he said that they would try their beat till the last day, the last hour, the last minute, to see that the strike was averted. But, unfortunately, with the rigid approach that they have, and with cartain conviotion which they have-I do not know whether it is an honest conviction-Government do not want to ralve it; and they to not want to raise it, just because they want to to please a handful of millowners Who, they think, are the wetwil persons who tre helying them or the State Government. I want to ank a stataight queation. Are they not making prottat Bave we not eny atalisHics to show that during the last so.
many years, chey nave made tabulous prodes, at the coat of the cane-growery and, alao, at the cost of the consumers? it thet is titue, if what I say is even flity per cent true, can the pectee not be increased to Rs. 27

So, there is no logic behind the gresent price. There is no argument behind it; there is no reasoning behind it. It is there simply because there is a powerful Government at the Centre and in State, and they are capable of crushing the cane-growers and the workers who are employed in these factories. They are denying fair wage or minimum wage to the workers, and at the same time, they are also denying increase in sugarcane price to the asne-growers.

My submission is that a proper comminssion should be appointed. Let Government appoint a commission. Let the hon. Minister collect all statistics and take some of the Members of this House into confidence, and try to prove that increase in sugarcane price means increase in prices. I am confldent that with the ittle knowledge of the sugar industry that I have, I shall be able to prove that this is a wrong thing. If this whole strike is conducted, and is prolonged for two or three days or even flive days, I can tell you honestly that the whole sifgar industry in U.P. will come to a standstill. And who will lose? The country at large will lose. All the conditumers will lose. For, there is ariady a shortage of sugar; or, if中ere in no ahortage, at least the prices have gone up.

80, my submission is only this. Let $\Phi$ overmment not make it a prestige question. Let them deal with the Gudercaice grobvert and with their reprifentatlyes, and, with those leaders, na n not say that they do not recognise Wint associtition or those people. To-
 4ig, Deputy Minister, who is aleo a ytiken of this coititisy is in power.
 popien. What ta this quettiont of repoution? What does this non-recog-
nition mean? I am urimble to erreitratand.

So, my submistion is that a coutrmission should be appotited imnitdiately which should go into the question whether prices can be increased without any increase in sugar prices; if not, the reason should be told to the Members of this House and to the canegrowers who are on strike. Let there be no effort to crush this strike.

We have been telling all these carregrowers that we are having a Ramraj. But what is the conception of Ramraj today? I want to ask the hor. Minister irankly. It can be according to the conception of Mahatma Gandhi, namely that every man should be happy, every man should have something to eat, something to clothe himself with, and some house to live in. Or else, there can be a true Ramraj where our beloved Prime Minister becomes Ram, and all the four hundred million people of this country become actually the vanara senas without any clothes and without anything, and they live on tree tops and so on.

What is the conception of Ramraj today? How are we to explain to the people that this is the conception of Ramraj? If you want to have Ramraj, there are two ways of doing it. It you choose the latter way, it in all right, and I agree that we are heading towards that Ramraj.

Shri N. N. Patel (Bulsar-Reedry. ed-Sch. Tribes): In Ramraj, there was a Ravana also.

Shrt 8. M. Banerjee: There ate Ravanas now aleo, I am sure; unforturiately, Ram of today is surrounded by Ravanad....

Mr, Depaty-Speaker: Let not thavan and Ram be introduced here to tivie : apat.

Sthri S. M. Bandryoe: Mty subminition. ir thitht immediate action thould bo taleen to end this strike, and to increaje the price to Bi i. 2
[EMri 8. M. Baporjeo.]
With these words, I support the amendment moved by my hon. friend shri Vajpayee.

बो० रणमीर सिह (रोहतक) : उपाघ्यक्न महीवय, में सबसे पहले साप भौर कृष घमी की एस० के० पाटिल का जुत्रिपा प्रषा करना बाहता हूं कि उन्होंने किसानों की भावाफ्र को सुना पीर उसे मान कर गहे की कीमत ? र०० पा० मन से ? ०?० पा० मन तक बढाई । लेकिन यह कहते समय मंं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि भ्षाण जो चीनो की श्रहमियत है, जो खांड की महमियत है, इस देश के श्रन्बर वह बहुत ज्यादा है। बाब्दूद ह्रा बात के कि कल प्रष्यक्ष महोदय ने कहा था कि फीनी के बगैर हम मर नहीं सकते, एक बात सही है कि पिछते बस सालों के घम्दर भगर किसी छीज की सपत देश में दुयुती हुई है तो वह चीनी की हैं। यह भन्धी ज्ञात है या बुरी बात है देश के लिये, इस सम्बत्ब में मुझे कुंत्व कहना नहीं है । यह बात सक है कि दस सालों में इसको खपत दुगुती हो गई हैं भौर भागे मी दस सालों में इसकी कपष्त दुगुती या इससे उ्यादा बढ़े गी। ज्यों ज्यों देश की तरककी के लिये ज्यादा रुपया जूं होता जाता हैं, बीनी की मांग हीर fि गई की मांग बढ़ी़ जाती है । प्रगर उसे हमें कौर मी बढ़ाना है तो में यह् वहें बगीर नहीं रह सकता कि उब हमारी पू० पी० की स्टेट कांग्रेस फार्टी सदस्यों मीर दूसरे सदस्यों ने मिस कर एक प्तन्ताव पास किया झ्रीर ही तरह से बिहार के सबस्यों ने प्रस्ताव पास किया कि गषे का मूल्य जो है वह ? र० ? ? भा० निर्षारित होना चर्णाहये, तो मेरी समक्ष में नहीं माता कि हम लोगों के पास, दो प्रजातन्र के हिमायती हैं, केसे यह हक रह जाता हैं कि हम उनकी इस सलाहु को न मानें । म हम पिसले साल उन की सलाह्ह नहीं मान सके तो मैं षाहता था कि हैम इस साल वो बकर उनकी सलाहु को मानते बीर पच्ता।
 - १२ भा० मता गत्रे की कीमत रतो।

घो बो० हम० (गुरकासपुर) : यक्ष तो बह २ - मांगते हैं।

जो० रणोर नसह : में मारत्ता है f समय क्षायेगा जब हम को उनहें २ ४० मन की देना होगा।

खी स्राज नांह: धमी बेना होगा ।

जो० रजनरे सिह् : हमें मालृम होना चाहिये कि इसकी क्या बजह है कि इस ोेष के भन्दर हर एक जंज की कामत, हर एक भाईटेम की कीमत बछ रही हैं लेकिन ?० सालों के मन्दर भ्रगर किसी चंज की कीमत बटी हैं तो वह गक्षे की घडी हैं। चीती की मी कीमत बढ़ी है लेकिन गक्षे की कीमत घटर है। मालिर गब्षे को भी कोई दा करता है, पोर गक्रे को पेवा करने वाले कोई एक, दो भादमी नहीं, दो करोड़ इस्सान हैं । भगर कोई यह समझता हो कि उन पर किसी एक पार्टी का भ्रसर हैं, तो वह् गलती करता है, उन पर किसी पाटीं का भसर नहीं है 1 भाज का किसान काको समश $\frac{1}{}$ हैं, वह्ह समस्रता है कि किस बीज के बोने में उसका नफा है। थगर इस कीज को देखा जाय तो पिद्यों दस बारह सालों के इतिह्यास में जिस किस कीज की कीमत बढ़ो उसी उसी नीज की पैषाबार भगले सालों में बढ़ गई । मगर हम चाहते हैं कि घीनी को पैदावार बटे़े तो इसके लिये जहरी होगा कि जो ग्रा पेंधा करने वाले हैं उनको गक्षे की कीमत को बफ़यें 1 हम इस मसले को हल नहीं फर सकते पगर हम करें कि वह्ट बकिक्न भारत और चत्तर भारत का क्नाड़ा है, इससे यी मस्रणा हम नदीं हो सकता पगर कोई कहे कि वह संग्सारी थौर कुणर कैन्ट्रीज का कलण़ है।

यह मी गलत है। चमी हमारे दोस्त ने कर्
 मरीं जाना घाहता，लेकिन मैं चाइता हं कि fक इस कगे़े को मिटाने के लिरे बारक देषा को हैक्रमत के लिये यह हरण़ा पैदा च है। पगर इस प्राइस बोड की जहरत पदे दोर सरकार उत्ते व घमाना चक्रे，तो जल ${ }^{2}$ है कि सारे देश को fितनो शुगर $f i=$ र्ते वह वह स्रव कोमापरेडिव स्रोसायड़े की मित्रें बता डि जानें 1 हमंने जब इस चैंज को पास किया， इस सदन ने पास किया मोर कांत्रेस पार्टो ने भी इसे माना है कि हम इस देश के प्रन्दर कोप्रापरेटिव को बढ़ावा देंते，तो मेरी समक्ष में नहीं भाता कि इस को बे़े कर कोनती ऐfi च．ज है जिसके दारा हम कोमापरेटिव को बढ़ावा दे सकते हैं। गष्र की मिले ही ऐ ी च च．ज हैं जिनके प्रन्दर धाटे की कोई सम्भाबना नहीं । बगरर इाटे के डर के हम भागे बढ़ सकते हैं। इससे यह झ्ञगड़ा भी खत्म दो जाता है कि गम्ना जैदा करने वालों को क्या मृल्य मिले । ध्रभो कई लोगों ने कहा कि कर्ं शान बने । कंशेशन बन कर क्या करेगा यह मेरी समझ में नहीं भ्राया। वह किस तरह हो इस गदर कर सकता है किसानों की，यह् मी मेरी समझ में नहीं भ्राया । में चाहता हां，时र यद्र एक ऐ गो चीज है जिसका बगैर किसों कर्मझधन के फैपला किया जा सकता ह．कि गम्ने का जिती मिंनें हैं वह सारी को संटी समल्जवादी बांचे पर कोश्रापरेटिव प्रोसायटं की बवें । इस सम्बन्ष में कहा जाता है कि मिलें जो हैं उनका मेश़ न ड़ पुरानों हैं। जब हूम कोम्रापरेटिब सोसायटी क：किलों को घढ़．वा देना साहते हैं तो कई सबस्यों का विजार दै कि इसकः क्या जहरत हैं कि हम कुरानी म्स्लों को करीय कर कोभम्परेटिव बनायें। उपाम्पक्ष महोदय，भाप जानते हैं कि हर एक मिल की एक बृक वैल्य होती हैं मीर उस पर किश्रिसिएशान चांं किया जाता है
 इक्षम टैंक्स के सन्वर कमी भी कराई जाती
 10（Ai）L．S：D．－7

होकर हर एक मिल की，पनकस टैक्ष के कारज्र के युताषिक जिस भुयर प्रेक्टती की जो की कत हो उस कीमस के ऊपर वहु किसमनों को दे दी आाय । सरकार हे में यह्ह कह्हना चाहता हूं कि घगर किसान घतना रुपयन न इकट्ड कर सकें तो सरकारी बंक झे हैं， रिजसं बंक उनकी मदद के लिये क्राये मोर उनको छूपया दे। इसके भलावा एक बतात कहे बगंर में नहीं रह सकता क्योंकि मेरा तयुर्वा एक शुगर कोव्रापरेटिव फंक्टरी का हैं कि यह जो सरकार का कहना हैं कि हम चुगर कोमापरेटिष फंकटरीज को बढ़ाषा दे रों हैं वह मेरी समक्न सें नहीं भाया है। इगर कोหापरेटिव फंब्टरीज को जो सूद देना पक़ता हैं उस हूद की दर वही हैं जो कि एक भाम घ्रादमी को या कोई एक कम्पती जो कि धुगर फंक्ररी चलाती हैं उसको देना पड़ता हैं भौर जो सहलियत एक कारखानेदार मौर एक कम्पनो को मिलती हैं वही सहालियतें कोश्रापरे－ टिव शुगर फंक्टरी को मिलती हैं । ऐेसी हालत में मेरी समक्न में नहीं भाता कि हम किस मुंद से यह कद्द सकने हैं कि हम कोपापरेटिष घ्युगर फंक्टरीज को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ब्याज की दर में उनकी कोई，रदापत नहीं देते हैं प्रोर न कोई पोर 三个 रियायस्त उनको देने को तैयार है मौर हर एक कोमापरेटिय धुगर फंषटरी को तकरीबन $\mathrm{४} 0, \mathrm{y}_{0} \mathrm{ला}$ रुपया सूद पर लेना होता है मोर उनको मी उसी माब से ओोर उसी सूद पर कर्ज दिया जाता है गँसे कि एक भादमी या कम्पनी को दिया जाता है । ऐसी हालत में मेरी सम्न में तो पह कह्हा कि सरकार कोमापरेटिव शुपर फंक्टरीण को पनपाना चाहृती हैं मोर पोस्सगहन देन्म काइती हैं केषल जवानी जमाखर्य ही हो जाता द्र । प्रगर हम वाकई जो कह्े हैं उसको करना जाहैं हैं तो एक तो यद्र होना आहिये कि जितथम भी इुगर कोमापरटििव कैसटरीज के जिम्मे कर्जा हो，उस पर रिखर्वं बैंक की तो
 जाय जो कि दपयां उत्होंने हूगर फँक्टसीज का

[का० रलसीर लंख्य]
केटीटल की बाक्स में हो भौर काहे बह इंस्टाल करते की वाफ्ल में हो उस सारे के सारे के की टल के ऊपर जो सूद की दर हो वह रिजर्व बैंक की दर से हो। में चाहता हूं कि यह हिदायत लागू हो।

इसके प्रलावा जितनी मौर दूसरी शुगर फंष्टरीज हैं वह्ट शुगर फंक्टरीज तमाम की बमाम बक वंल्यु पर किसानों को दे दी जायें मौर वहां पर उनकी सोसाइटियां बनाई जायें। इसके बाद में एक फौर शीज निवेदन करना चाहता हूं भोर वह यह हैं कि मेरी समक्ष में नहीं म्राता एक यहां पर उतर प्रार दोक्षण का हगड़ा बड़ा किया जाता है लेकिन यह भजीब हालन हैं कि दक्षिण की शुगर मिलों के मिल मालिक शुगर की भ्रपने यहां रिकवरी १६ की सदी तक दिसाने हैं। वहां पर चोनी का भाव उत्तर की भपेक्षा प्रषिक होता है तो घस कीज का फायदा कोन उठाता है ? भजीय बात है कि उत्तर प्रदेश की हीनो जो लन्वा डाल कर बम्बई या मद्रास के प्रन्दर पड़ती है उस भाव से उसकी दर मुकर्रर करना चाहते हैं । मेरी समझ्न में नहीं प्राता कि जहां १ ६ परसेंट रिकवरी हो उसका तो भाव वहां यक्षिण भारत के घन्दर या बम्बई के धन्दर हमारे वहां से कहीं मस्ता होना चाहिये वह क्यों महंगा है ? वह क्यों सस्ता नहीं करने ? उसका फोन मुनाफा उठाता है ? में कहना चाहता हूं कि उसका बहुत ज्यादा हिस्सा कारसानेदार की जेब में जाता है पौर इसलिये उचित यह होगा कि कारखानेदार की जेब को हमारी सरकार को देश की भलाई के बारंत इस्तंमाल करना चाहियें।
Shri Jhunjhunwsla (Bhagalpur): The sugar Industry has been classed as the second largest from the financial point of view in India. It is regrettable that this Government has controlled this industry from head to foot but has not been able to place it in a stable condition. Always there is some grievance, sometimes from the
consumier, sumsewimes Irom the cand growers, sometimes from the induytry, sometimes also from Govermment. Bverybody is complaining mgeinst the other, without any relevant and true facts in support.

I do not gay that the sugarcane price should not be increased. But to say that it is unprofitable to grow sugarcane at the price of Rs. 1-7 per ma. or-as is now said-at.Rs. 1-10 per maund is not correct. I think it can be profitably grown at that price.

एक माननोय सदस्य : श्रीपने गषे की काशत की भी हैं ?

श्र: सुत नंजाला : जी हा बहुत की हैं । प्रापसे बहुत पषिक की हे ।

चा० रण झ.र fंतह : पहले कमी करते थे ।
की मुन तु ववाला : श्रभी भी कर रहे हैं।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.
Shri Jhunjhunwala: The whole question is whether the poor cultivator can grow at that cost or not.

Pandit K. C. Sharma (Hapur): Why should there be poor cultivators?

Mr, Deputy-Speaker: Order, order.
Shri Jhunjhunwala: Because, of course, people like you are there to advise them.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member may continue to address he Chair.

Shri Jhunjhunwala: My hon. friend on that side asked me just now......

Shri Vajpayee: We are on the right side.

Shri Jhumjhumwala: I did not say 'left side'; I said 'that side'

He asked me whether I had any experience of sugarcane cultivation. I
satd Tea, I have'. At present, I am pot dolng anything. But I am in conmat with both. If the sugar manufacturer. come and tell Government that they are making losses, it is wrong, abeolutely wrong. They are making very great profts. Whatever it may be, it is the consumer who is suffering. Neither the sugarcane grower, nor the manufacturer nor the Government-the Government takes its excise duty all right-is suffering. The Government has already charged Re. 2 per maund from the millers. I do not grudge it. The Government has charged it all right. But then what about the consumers. I would ask the Deputy Minister to tell me at what rate at present in different parts of India the consumers are getting retail sugar. They are getting it at a rate higher than the factory price or the price that has been fixed.
This question is being discussed almost every year. Voices are raised that the sugarcane growers are being crushed. I say-as I have said pre-viously-that they have not got the wherewithal by which they can grow sugarcane profitably. From the very beginning, when Government took sugar control in its hands, it put in a very small cases of 6 pies per maund of cane. It was promised that the proceeds of this cess would be utilised for improving cane cultivation. I would like to have detailed information from the hon. Minister as to what improvements have been made in sugarcane cultivation, whether the sucrose content has increased. I do not want, as my hon. friend did, to compare the production per acre in Bihar and UP with that in the South, because there is difference in climate and difference in yield. But I would like to have some information on the point whether cultivation has improved. So far as my information goes, there has not been much improvement. If sugarcane cultivation is carried on sclentifcally and if the cultivators are provided with all the wherewithal .whereby they can invest money in time, sow the seeds in time and so on, I do not think there will be any grievence. Supposing the production of
sugarcane increases, say from 20 tans per acce to 40 tons-which can easily increase-in that case, instead of getting Rs. $1 \mid 10$ in place of Rs. $1 \mid 7$, they will get Rs. $3 / 4$ because it has increased from 20 tons to 40 tons. In that case we shall help the nation as a whole. We shall be able to export sugar. It is because we cannot grow cane at a cheaper rate we cannot get the full use of the cultivation. Our cultivators are not cultivating of growing cane scientifically. I do not say that they are not doing so intentionally. If they get the wherewithal and if Government help them in all ways, in getting seeds in time, manure in time and irrigation facilities in time they would be able to do that.

All my hon. friends who have been talking on this side, I think, have never cared to go to the cultivators and tell them these are the methodm by which they can increase production from 20 tons to 40 tons per acre. They have never Rone there in the samo spirit in which they are now talking for the price. (Interruption). Of course, they are cultivators and they must have been trying it. I do not say that they are not. But there is something lacking; I do not know what it is.

At present the millers owning big farms are making more profts by cultivation in some factories rather than by manufacturing sugar. They are perhaps.

An Hon. Member: Black-marketing. (Intertuptions.)

Shrl Jhunjhanwala: Don't talk.
Mr. Deputy-Speaker: Order, order; what is this?

Shri Jhunjhunwala: Black-market ing there is. I say it is there; because. of you black-market prevails.

Mr. Deputy-Speaker: Would thin remark show that the presiding officer was busy in black-marketing?

Shri Jhunjhunwala: No, Sir, it would not show that. I was turning my face to him.

Mr. Deputy-Speaker: But the face would not be reflected in the debates.

Shri Jhunjhunwala: What I was saying is this. The most necessary thing now is that we should try to improve the cultivation so that we may be able to increase the yield.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member must conclude soon.

Shri Jhunjhunwala: In that case I won't be able to say anything.

The yield per acre would increase and thereby we can reduce the production price of sugar and we can export sugar. It is also necessary to decide what should be the price of sugarcane and what should not be the prices. But simply by guess work we cannot say that Rs. $1 \mid 10$ is not sufficient and Rs. 2|- is necessary, whereas the Government says, 'No; it must be utmost Rs. 1|12|-'. They have absolutely no data with them for fixing the price. So, in order that all these things could be solved Government should appoint a committee. They should fix up a price on the basis of sucrose content. It is for the committee to determine what should be the sugar price (Interruptions). The factories as well as the cane cultivators are making profits. If no factory or cane cultivator is not making any profit, it is not because they cannot do so but because the method they are adopting is not right.

Shri Maniyangadan (Kottayam): Sir, the Government notification increasing the price of sugarcane is a welcome measure. In recent months, and even now, the country is facing shortage of sugar and the ultimate solution for all this is only increased production. In order to give some incentive to the cultivators the price has been increased by 3 annas (Interruption).

I am coming from a State in the south which has not been referred to by any Member here. I think the Government also did not take into consideration the sugarcane cultivators of that State because the particular date on which this increased price came into force was 25 th October, 1959. The Press Note issued by Government says that with effect from 25 th October, 1959, the minimum price of sugarcane has been raised from Rs. $1 / 44 \mathrm{nP}$. to Rs. $1 \mid 62 \mathrm{nP}$. per md. for delivery at the gate of the factory and from Rs. $1 / 31 \mathrm{nP}$. to Rs. $1 \mid 50 \mathrm{nP}$, per md. for delivery at the purchasing centres connected by rail for the 1959-60 season's crop. It seems that according to Government the 1959-60 season's crop started from 25th October. 1959.

My submission is that that may be the case in other parts of the country but not so in Kerala. There is only one sugar factory in Kerala, the Pamba Valley Sugar Factory. There the crushing season started much earlier, that is, from the 27th September, 1959. And from that date to October 25,1959 , about 19,300 tons of sugarcane were supplied by the agriculturists to the factory. Subsequently also crushing was going on and sugarcane was supplied. From this particular date those who supplied sugarcane to the factory got the increased price. But those unfortunate cultivators who happened to supply sugarcane before this particular date but after the 27th Sepember in this year's season itself got only the former price and their loss is estimated to be about Rs. 94,440|-

In the same factory during the same season one section of the cultivators got one minimum price and another section get another price and this looks ridiculous. Therefore, something has to be done with regard to this. My only submission is that this increased price for sugarcane for this 1959-60 season's crop should be made applicable to all sugarcane supplied in this year whatever be the date of
aupply. It should not be flxed only for augarcane supplied after the 25th Ootober, 1890. If we take India as a whole why ghould the cultivators of one portion be discriminated ugainst? I do not say that Government purposely discrisainated against Shem but it must have been some mistake. Whatever that be, it has to he rectified. Those cultivators who supplied ausarcane prior to this date in this 1959-60 season must be paid the increased price. There is the increased cess for the sugar that was in the factory on this date. I think the Government could make up this amount by some means or the other. If there is to be incentive for better production, there should be no discrimination between place and place or between grower and grower in the same factory. This matter must be looked into by the Government.

As regards the price of sugarcane. in our area, even now as the price stands moreased, it is not adequate. I do not know what is the basis for Axing the price at Rs. 1.62. The cost of production has to be taken into consideration and the cultivators must be allowed to have a reasonable marsin. I do not think that this has been gone into. In other regions also. this complaint that the price should be increased is there. If my information is correct, in the Pamba Valley Sugar Factory, the present price of sugar is sufficient for them to make good profits but unfortunately the cultivator is not paid adequate price. Even without increasing the price of sugar and without causing any trouble to the consumer, the price of cane could be increased and that should be done.

Regarding this particular date which was selected by the Government, maybe, it was due to the shortage of sugar and the difficulties that the peaple were feeling. But this factor that some cultivators had already supplied their cane was not taken into consideration. In U.P. and other places, the aeason begins in November and in
those areas the advantage som to the cultivators. I submit that this matter must be looked into.

घं सरतू पाण्डर (रसग़ा) : उपाप्म्भ महोदय, का सालों के यह सवाल उहता कसा था रहा है कि गम्बे के दाम घकाये जायें । क्रसके सान्य ही साथ वह सवाल भी उक्रा धाया हैं इस सदन में कि चीनी के दाम कम किये जामें । तीन साल से भगातार इस सबतन में छस मामसे पर बहत्त हो रही है। लेकिन भणीक बात हैं कि सरकार का ब्यव्हार इस मामले में उस्साहवष्षंक नहीं रहा है । सरकार का ब्यवहार देख करके मूके तो महाकाव तुलसी दास जी की एक घात याड भाती है जिसमें उन्होंने कहा था :

भीमब् बक्न न किन्ह के हा, प्रभुता वषिर न का हि। मधिकार पाकऱ इस तरह से हमारे जासक बर्ग के लोग किसानों को पौर तभाम देश की जातों को भुला वेत 莫 पोर कमी कमी जब वे जनहित की घात करसे हैं तो उसमें घोड़े से भादमियों को जनता मान लें 1 है, बाकी को दुइमन मान लें हैं 1 तो मेरी समस में भाज तक यह नहीं श्राया है हक जनता किस को कहते हैं । जत्तर पद्रदेश के चार किखों में हड़ताल चल रहो है जिसके बारे में कमी कमी यह कह् दिया जाता है कि राजनोविक दलों वारा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है लेकिन सभो किसान उसमें हिस्सा ले रह हैं होर इतना होने पर भी जब उस दिन यह्र सवाम यहां प्राया तो कहा गया कि यह पष्लिक हित में ब्वात नहीं है । म्रब पार मिल खालिकों को ही पब्लिक माना जाता है, तब तो मुभे कुष नहीं कहना है मौर भगर उनको हो सारी पबिलक नहीं माना जाता है तो सरकार को फपने रबंवें को बदलना होगा कौर लाडिमी तौर पर जनता की उन घहों को देसासा होगा जिनके कारण न केवल चीनी का उत्पाबन ही कम होता है वन्क्क लयप साष इस देश में भव्पषस्पा भी उस्पक्श होती हैं।

## [หी सरल् पाण्हय]

मुमे दाद है जब पिस्ये दिनों इस विष्य पर वहां घहस हुई थी तो खाब मन्नी जी ने कहा चा कि घार गम्भे के दाम बढ़ा दिये जायें तो संग्रा ज्यादा गत्ना बौने लगेगें मरर जब के गभा ज्यादा उमीन में बोयेगें तक दूसरे जो माल्य-पदाथं हैं उनकी कमी पड़ जाएगी । उन्होंने इसके भाथ ही साथ वह भी कहा कि छससे चोनो के द्वाम भी बढ़ जायें $े । ~ स ै क ड ़ ो ं ~$ एक्सपटं कमेटियां बैडी हैं प्रोर उन्होंने भपनी रिपोटॉं में कहा है घोर यह् बढ़ी साषारण सी बात है मौर सभी यह् जानते हैं कि जितने भाने मन गत्रा उतने खपये मन चीनी। घ्रगर गत्रा दो खपये मन होग: तो वीनी के दाम ३₹ $\quad$ पये मन में उं iदा नहीं हो सकते हैं।

नेकिन एक तरफ तो चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं घौर उनकी घटाने की व्यवस्था सरकार नहीं करती है, दूमरी तरफ जब यह मांग की जाती है कि गने के दाम भी बढ़ाये जयें, तो पहु बहाना कर दिया जाता है कि लोग दूसरे भनाजों की खेती को छोड़ कर इसकी लेती करना हुस कर देंगे भोर जब हढ़ताल इत्याधि होती है तो लाठियों, गोलियों इल्दादि में काम लिया जाता है । मैं गोरखपुर, देवर्विता इत्यादि पूर्वी जिलों को देब करके पाया हां पौर वहां पर मेंने देखा है कि किस तरह से मिल मालिकों के फाटकों के पास दस दस दिन तक गत्रे की गाड़िवा लगी रहती थीं तार शै तारीब को होने वाली हढ़ताल को फेल करने के लिये वे बाहर से गका मंगा कर छस्तैमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका गभा उन्होंने नहीं लिया हैं। वे प्राजकी कैठी रातों में बाहर एक घादर के साथ पह़ं रहते है, उनको पूयदे वाला कोई नहीं है । भरगर नरकार से इसके बारे में कहा जाता हैं तो अवाब दे टिया जाता है कि मिल मालिक बहां मे भाग जयेंमे । घा,र वे भाग जायेंगे तो उनके लिये तो भापकी लाटियां प्रोर गोलियां


लिये वे तैयार हैं। घमर मिल मालित माब जार्येगे तथ मोलियां नहीं चलेंमी, तथष साठ्या चहीं चलेंगी, तब उनहित नहीं टूरेग़ सेफिब कार किसान कहैंणा कि उसकी कमाई का हैक उसे मिलना चाहिये तब उन पर लाठी, हुा, गोलो सब कुद्ध बरसाने की कोशिदा की जयेगी। पह रबेसा घदलन काहिय कीर जनता के हित को देल कर सब काम होना काहिये । दरम्मसल में हमें मुलक के मन्दर लोगों को इतमोनान दिलाना चाहिये प्रोर खल भापने ऐसा किया तभी किसानों की हालत को प्राप मुपार सकते है प्रन्यन्या नहीं।

यद्र बाद भो माननोय मन्तो जी को माल़म होनो चाहिये कि भगर किसानों को भाई्वक दरा। खगब हुई, प्रगर किसानों के णास खरीदने की उक्ति न रहो, तो ये मिलें मी मन्द हो जायँंगी, ये दूकानें भी बन्द्द हो जायॅंगी, जब पैसा रहेगा ही नहीं तो वे सरीदेंगे कहां से। भाज हालत यह हो रही है पूर्बी जिलों में कि उद्रें लगान का वंसा प्रदा करना है, कोम्रापरेटिव सोसाइटोज वाले पोर कज़ वाले उनके सिश पर सaार हो ग्हे हैं मीर इतना होने पर भी उनकों गतन का दाम इतना भी नहीं मिलता है जितना सूली लकड़ो का भाज है : काज सूखी लकड़ो दों रुपया म्न बिकतो है भोर जो ग।ना है वह एक खपया दस प्राना मन। मेरे एक माननोय दोस्त ने ठोक ही कहा है कि जजब स्पिति है कि टके सेग भाजां, टके सेग? बाजा विक रहा हैं। ख्राज ये दोनों ही बराबर हैं ।

बहुत से फैम्टस सदन के सामने पेश किषे जों हैं हैर में घाहता हूं कि माननीय मंशी
 बके तो किसान ज्यादा खंतो नहीं करेंगे । सेरी दसियों किसानों से बातबीत हुई है जैर उनसे मुमे पता चला हैं कि कोई फिसान एक एकड़ में गसे की कत्त करता हैं, को

इससे भी कम में करता हैं। इस कास्ते यह बहाना बनाना किमने की सेती चद जाएगी, असत्त है । षमार ड़तना होने पर भी भाष समअवे दु कि वह बक़ेनी तो प्राप इस पर लिमिट सताए सकवे है, पापप इस पर कोई प्रतिबन्ब लगा प्सकते द्रें लेकिन उनके हक तो उनको मिलने चाइये ।

का माननीय सदस्यों ने कहा है कि: गर्भे के द्षाम तो बढ़ँ लेकिन चोनी के दाम नही घढने चाहियें। भ्रमी जो बिल आ्राया था मोर जो कि पास हो चुका है उसमें कहा गया है कि पिद्धनो चीनी जो रुकी हृई हैं, जो कि स्टाक के भ्रन्दर मोजूद है, उसी के ऊषर उस बिल का ध्यर पड़ता हैं, यानी उसी पर टैक्स लगेगा। लेकिन क्रागे जो चीनी झारेगो क्या उसका दाभ भी कम करने घ्राप जा रहंते हैं, क्या ऐसा बिल भी ला रहे हैं कि घाइन्दा चीनी के दाम भी तय हो जायें, उसके दाम भी कम हो जागें ? इसलिये में समझ्नता हुं कि एक कमीशन मुकरं $<$ होना चाहिये जो कि यह पता लै। वि कि गन्ने उत्गादन पग क्या लागते प्रानी हैं .मोर साथ ही साथ वह चीनी की कीमन भी तय करें। भ्रगर भापने ऐसा न किया तो इसका नतीजा यह होगा कि 女्रापका समाजवाद का नारो धरा का घरा रह जायेगा, जो काप बड़ो बढ़ी बातें करते हैं, वह कागत्रों पर ही रह जायेगी और दूसरी तरफ देश का श्राथिक उंचा छक्षमभिन्न ही जायेगः प्रोर रात दिन जात़े होते रहॉंगे। इसमें किसी भी राजनीतिक पाटी का दोष नही होगा। मिं तथा मेरे दल के लोग भी यह नहीं चाहतंते हैं मोर न दूसरे दलां
 का जो रवंया हैं, वह भी बदलना चाहिये पोर अब बह लाठी मौर गोली पर उतर फाती हैं तो उस वक्त उसका लाजिमी तोर पर जा नलीजा निकलसा है, वह हमारे मामने काता है 1 हसलिये में काूंगा कि माननीय मंत्री जी भाज ऐलान करे गष्षे के दाम बढ़ने का राकि किसानों में ससोष वैदा हो सके मौर

पपनी तरफ से हम दिरवास दिलाते है कि केषल समते के लिये ज्ञया़ा नहीं होगा । हुम यद्ध बाहती हैं कि किसान को उसकी मेहवत. का उचित फल मिले भर जगर उसको यह; फल नहीं मिला तो इसमे कों धमको को बात नहीं, हुमारे चाहैने पर मो शान्त्त स्थापित नहीं हो सकतो। मुले विछवास है कि माननोयं मंरी जो कोई उचित कदम उठवरंगे घोर गम्ने का भाव दो रुषया मन करने को घोषणा करेंगें ।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Subbiah Ambalam. There would be only seven minutes now.

Shri Supakar (Sambalpur): May I have a few minutes?

Mr. Deputy-Speaker: I will try but 1 cannot promise.

Shri Subbiah Ambalam (Ramanathapuram): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have been listening to the speeches of hon. Members here, but they have been voicing the grievances of the cane growers and none of them has spoken about the interest of the consumers.

## Shrl Braj Raj Singh: We have.

Shri Subblah Ambalam: The interest of the consumers in general hes completely been ignored. I will only point out one or two instances to show how this matter, the interest of the consumers has been ignored.

Sir, when Shri A. P. Jain was at the helm of affairs as Minister of Food and Agriculture, in the last session he announced a uniform policy in declaring the sugar price as Rs. 1-10-9 per viss. The reason given was that the sugar millowners in North are not able to produce sugar at a leaser price. Whereas the cost of production in North Indian sugar mills is higher than that of the cost of production in the south, in order to make a uniform price, an all-India price, he declared that Rs. 1-10-0 should be the

## fShry Subblah Ambiluma

price of augar per viss. We know that the sugar mills in Andhra, Madras and Myyore were able to prodace sugar at a lenser cont and market that sugar at the rate of Rs. 1-5-0 per Wess. By making Re. 1-10-0 as the ualtorm price the millowners there were able to make a proft of 4 annas to 5 annas per viss, and they were able to make that proft with the mantion of the Government of India. The result was that the consumers were penalised. The Government was not benefited on account of this uniform price and the durerence in the two prices went to the pockets of the millowners.

This Sugar (Special Excise Duty) Bill must have boen brought much earlier to mop up the difference in prices as early as June or July-I would say oven much earbier. An allIndia price is, no doubt, welcome. I understand from the statement of the MInister, Madras State, that Madras and has been made into a separate matar zone and the Central Government has guaranteed a supply of 10,000 tom of sugar per month. If that be the case, we only want to laow why there should be a uniform augar price for all India. If the south Indian sugar mills are able to produce sugar at a lesser cost, why should the south Indian consumers, people living tin the southern zone, be expected to gay a higher price.

Anothar thing is, the distribution of magar at present is not very advantageous to the poople. The people are put to a lot of inconvenience and hardship. The present system of distribution is not very satisfactory. Even though the Government has declared that the fair price of sugar should be Rs. 1-10-0 the consumers in the villasob, towns and cities are not able to get it at that fair price, even at the increased price of Rs. 1-10-0 per viss. The main reason is that distribution by the millowners through their agents is not done to the satisfaction of the vetail dealers. The millowners have got their distributors and agents in bis edies and district headquarters. They
giue a sort of metion cmada to amapit netail dealery atroting emoh nhout two to three bage a week. Evary week thewe retail dealers bave to go to tho headquarters to take delivery of thome two or three baga. They are put to great expenditure in this way. Every week these small retailers have to travel to the headquarters resulting in heavy expenditure to them not commensurate with the prollt they are able to make by the sale of those few bsegs of sugar. I would, therefore, auggent that the distribution arranement should be changed so that supplies are made to the retail dealere in their own places and they are not made to travel 50 or 100 miles to tulde delivery of those few bags of sugar. The margin of proft allowed to them is very meagre. One bat of sugar in supplied to them by the distributors at the rate of about Rs. 115. They are allowed to have a proft of Rs. 2 or Rs. 2-8-0. Therefore, on an investment of Rs. 100 or more they are able to get only Rs. 2 or Rs. 2-8-0 for which they have to incur an oxpenditure of Rs. 10 for taking delivery of two or three bags. This, I would auggest, is indirectly inducing the merchants to blackmarket. It is imposslble for them to sell at the price lixed by the Government or by the millowners. The Government should see that the retail merchants get at least 6\% per cent margin of profit on their retail sales. The millowners can reduce their profits to some extent. By having a uniform price of Rs. $1-10-6$ the millowners were able to have more than Rs. 5 per cwt. Therefore, they can now reduce the margin of thair proft.

As a result of this uniform policy. this uniform price, this control on an all-India basis, the sugar mills have made fabulous profits. I would like to invite the attention of the hon. Minister to the stock exchange rates of the shares of these sugar mills. The share values have been inflated by 50 per cent. to 60 per cent. in anticlpation of huge proffts. Actually almost all the sugar milis have mindo fabulous, excessive profits. Therefors

With a view to mop wo all the difter． neve in prices，where the consumery wese anked to piy on increased price sor consumption of sugar，I woutd ourgest that Government should take adequate stepus so that all that money will come to the exchequer．

8hel Supakar：Sir，I would try to voice the feelings of the consumers comins from States other than Uttar Pradesh and Bihar．What is the usual feeling of such persons regarding this problem？When a consumer goes to the market he ands that sugar is sell－ ing usually at the rate of Hs．2．He finds that almost every year the price of sugar is mereasing．He finds that compared to other foodgrains the rise of price in the case of sugar，perhaps， during the last 13 years has been al－ most phenomenal．When we ask ques－ tions about this problem the hon． Minister，probably，says that we are doing our best and people should eat less sugar because we are trying to export sugar and all that．But that does not solve the problem so far as the average consumer is concerned．

16 hry．
Sir，only today morning we were discussing the question of special ex－ cise duty on sugar．The hon．Minister assured us that this should not affect the price of sugar as available to the consumer．But I am quite sure，what－ ever be the theoretical assurance of the Minister，every such Act which raises the excise duty has its effect on the consumer．If the hon．Minister says that only on the accumulated stock of sugar they are going to im－ pose the excise duty of Rs． 2.52 per cwt．and this will not affect any future stock，still I am afraid that it may have some repercussion on the retail market．I believe，Sir，if the Govern－ ment takes the responsibility of fixing the price paid to the cane growers and the ex－factory price of sugar，they should also take sufficient responsibi－ Hity in seeing that the consumer gets sugar at a reasonable price．Unless this is done，merely shifting the res－ ponsibility to the State Governments
and saying that the Ceatre in suppis－ ing so many tons of sugar to enech State Government will not help the average consumer．The Government should take this responsibility of seeing that justice is done not onks to the sugarcane growers and the mill－ owners but also to the consumert throughout India．

9．मोहन स्वक्न（पीलीभीत）：उपाम्यन महोदय，इघर कई रोष से हम यह यस्न करते रहे हैं कि सरकार का घ्यान गफे के मसले की मोर दिला सके मौर मुफे सुली है कि काई रोष की मेह्नतत के बाद घापने घाज मुफे यह् मोका दिया है कि इस मसले पर यहां हान्जस में गौर हो सके ।

जहा तक गल्रे का सकाल है，गवर्ममेंट का मी सयाल है घौर हूसरे लोगों का स्लयाल है कि गक्षा देषा में क्यादा पंदा होता है ममर भायद उनको वह बयाल नहीं है कि यहा इस देका में गक्षे की पेद्राबार सिर्फ एक प्रतिरात्त ही होती है मौर बाकी गल्से का उस्पादन होता है। जिन इलाकों में गक्षा पैदा होता वह उपाध्यक्ष महोदय，ऐसे तराई के इलाके हैं जहां कि गर्में के भ्रलावा ध्रौर कोई बीज़ पैदा ही नहीं हो सकती। इसलिए गक्षे का मसला एक ऐसा मसला है कि किसानों को गम्रा बोना ही पड़ता है । इसके मलावा गम्ना प़क ऐली करप है जिससे कि दूसरी कौस्स की धपेका ज्यादा पंसा मिलने की संभावना होती है， इस से कुष्य श्रषिक भामदनी होने की उम्मीद रहती है। इसलिए गक्षे का जो सवाल है यह एक बहुत बड़ा सवाल है मोर कई वर्षों से बराबर हम इसको ठीक से हल करने घौर चीनी प्रषिक पैदा करने की बात कहते रहे हैं। यह जो गष्भे का सवाल पंदा हुमा यद्ट सब से पहले सन् पर मोर $乡 ३$ में हुभा । उससे पहले गक्षे की माकूल कीमत मिसरी थी सेकिन इस साल प२－२३ में गक्षे की कीम्स्त मिल गेट पर $१$ रुपये $\frac{\text { भाने मौर भाउट स्टेशंस पर }}{}$ १ रपये ३ भाने कर दी। सन् Y२－ऐ३ के पह्म पहृ फ⿸厂न नहीं था। सन् Y६－Ү७ में कीनी का
[ 8 मो मोल स्पस्प]
'भाव था २० रुयें ?र भाने मम पर्र गष्ने की कीमत थी ? रुपये $\gamma$ भाने मन फिर सन् र७- $\begin{aligned} & \text { में } २ \text { रुपथे मन गषे का दाम था घौर }\end{aligned}$ तीनी का भाव उस समय ३र रुपये मन था। -हांलाकि मिल मालिकों ने यह वायदा किया या कि वह शबकर की कीमत २३ रपपे मन से ज्यादा नहीं करेंगे लेकिन, उपाष्यक्ष महोदय, भापने देला कि चीनी की कीमत ३० रुपये से कभी कम नहीं हुई बलिक मोर ज्यादा ही होती रहीा लेकिन गत्रा उत्पादकों को बराबर मिल गेट पर १ रुपये $x$ भाने मन घ्रोर श्राउट म्टेशंम पर ? रुपये ३ भ्राने मन के हिसाब से मिलता रहा । घब गम्ना उत्पादकों घौर किसानों में चूंकि उनको उनकी उपज के मुनासिब मौर जायज दाम नहीं मिल गहे हैं इसलिए उन में एक भ्रंतोष है। यह् खेद का विषय है कि सरकार का घ्यान बजाय किसानों के मिल मालिकों म्रोर पूंजीपतियों की प्रोर भ्रिक है । सरकार का ध्यान जो गम्ना उत्पादक हैं उनकी तरफ कम है । ऐसा हमें शुबहा होता है। इसकी पुष्टि इस बाते से हो जाती है कि सन् $\searrow २-४ ३$ में जब चीनी का भाव ३० रपये मन से कम नहीं हुपा था तो सरकार ने बाहर से करीब $? 00$ करोड़ रुपये की चीनी मंगाई प्रौर वह २० रुपये मन के हिसाब से मंगाई गई लेकिन मुक्षे ताज्जुब है कि २० रुपये मन की चीनी होने के बावजूद भी वह हिन्दुस्तान में ३० रुपये मन से कभी कम नहीं हुई। इस तरह से इस घीनी के मिल मालिकों का शोषण बराबर जारी है ।

उपाप्यक्ष महोबय, प्रापको यह सुन कर ताज्जुक होगा कि जब किसान पर कोई रकम वाजिक होती है लगान की तो उसके बंल कुकं होते हैं उसका मकान कुर्क होता है मोर बीवी बच्ते तक कुर्क हो जाते हैं लेकिन ऐसी बहुत सी मिले है, मेरी कांस्टीट्यंसी पीलीमीत में ही एक मिल के जिस को कि २०-२ぬ लाब कपया दिया गया है। हसी तरह बरेली में एक मिल है उस पर करीब $१ \Varangle-१ ६$ लास रुपया

बांजिय है लेकिम उनसे कुष्ट महीं पूषाँखावा । किसान हांसाकि वे मिलों को गभा दे चूके हैं लेकिल"उनको उसका पैसा नहीं मिलता हैं परेर वे इस कारण बड़े परेशान हैं। उनकी एक बात भी नहीं पूष्धी जाती है हांलाकि हस ऐक्ट के श्रून्दर यह प्राविजन है कि मिल मालिको को इसके लिए मजबूर किया जा सकता है पौर उनका लाइसेंस तक केंसिल कि,या जा सकता है। कानून में यह दिया दुभा है कि भगर चीनी के मिल मालिक गक्षे के दाम किसानों को पद्ध न करें तो उन पर कोभ्ररसिव मेयह्स इस्तेमाल किये जा सकते हैं लेकिन हम देखों हैं कि उनके लिए कुछ़ नहीं किया जाता है मर इससे सपष्ट है कि सरकार की नीति जो हैं वह किसानों के खिलाफ है प्रोर सरकार सरमायेदारों की एदद करती रही है प्रोर यह् दुख का विषय है कि घ्राज भी वही सरमायेदारों की मदद करने की पुरानी नीति बराबर जारी है ।

जब सन् ૪६-૪७ में गस्षे का भाव दो रुपये प्रति मन था तो चीनी ३४ रुपये ט आाने मन थी लेकिन भाज जब कि गम्ने के दाम नहीं बढ़ाये गये हैं तो चीनी बुले भाव रू० रुपये प्रति मन बाजारों में बिक रही है तो में जानना चाहता हूं कि वह कौन सा हिसाब है जिस की रु से गष्ने की कीमत दो रुपये प्रति म्न नहीं होनी चाहिए ? इंसाफ का तकाजा है वि गवनंमेंट को गभ्ने की कीमत बक़ाने के बारे में हमदर्दी से सोचना चाहाहए।

भभी प्राइम निनिस्टर साहब ने कहा कौर ग्वर्नमेंट के लंग्। मी इूस बात की कहते है कि गले के बरे में सरकार ने कोई फीगस इकट्ठा नहीं की हैं पौर इसलिए सरकार यहु नहीं जानती कि गषे की पेदावार में कित्ता ऊँपया सर्फ होता है पौर उसकी पाकल क्या है। जेसा कि एक दोस्त ने सुकाष दिया में फहता हू कि त्वंमेंट इस सिलसिसे में

रहभिकात करे कि वाकई गत्रे की चद्ह क्या दोगी काएिए उसकी दे तावार के हिसाव से।

जहां तक सरकार को गसे से होने वाली भामबनी का सवाल है सर कार को उससे का रो भामदनी होती है। एक मन चीनी पर $9 \circ$ हुग्ये ? ? भाने सेंग्रू एक्साइन हूरो लगतो है หौर १ रपये ९\% काने प्रोविन्गयल सैस होता है। इसके भलावा सादे सात काने मन कोर्भापरेटिव कमिरान दिया जाता है । इस तरह से कुल १३ रुपये दोर कुष्य चे प्रति मन बोतो पर सरकार को घामदनो होडी है। इसके भलावा सरकार को खंडसारी की 3 रूटो से भी इनकम होतो है। घ्रलकोहल से भी उसकी भामद्री होताे है। स्सी तरह सेखें फेट के जरिषे भी सरकार को प्रामदनी होती है। ? करोढ़ मन शोरा उत्तर पदेश में हुप्रा था भोर उस से प्रलकोहल पेदा होता है पौर उससे भी सरकार को घ्रामदनी होतो है। इललिए सरकार को इस बारे में जरा इंसाफ से काम ल्लेना चाहाएए श्रोर यह देखना चाहिए कि गरीब गत्रे के कारतकारों के साथ घ्रन्याय न हो पोर उनको भी उनके गामें के मुनासिब दर्प मिलें । जहा हम चीनी के कंज्यूमर्स की बात सोचत हैं, मिल मालिकों की बात सोचते हैं वहां हमारा फर्ज वह भी हो जाता है कि हम किसानों के हित की मी बात सोचें जोकि इतनी मेहन त करके गश्ना पैदा करते है जो कि मरमी, सर्दी, लू घौर धूप की पर्वाह न करके रात दिन बेतों में मशाक्त करते हैं। भब समय ध्रा गया है जब सरकार को भ्रधिक देरी न करके इस सारे मसले पर विचार करके गबा उत्पादको के साय इसाफ करना काहिए ।
Shyi A. M. Thomas: Mr. DeputySpeaker, Sir, I welcome this opportunity that the Government have been given to put before this House the reasonableness of the price increase which has been given for sugarcane very recently. It has been stated by more than one hon. Member that since the growere are in a majority, a vact number, the Government should certain!y have the interests of the
growers, more than the interents of the mill-owners, in their heart. I may tunequivocally state that if the Covernment is asked to say on which side the sympathies of the Government lie bis a vis the interests of the millDwners, I would say that the Government's sympathies are definitely with the growers.
 सिर्फ फहने के लिए है।
Shri A. M. Thomas: At the same lime, I may state that the interests of the growers have also to be considered in the light of the interests of the mill-owners in that it must be worthWhile for them to produce sugar. The "econd consideration, eccording to ate $i_{s}$ the position of the sugarcane grovers, vis a vis the growers of other competing crops. The third considera$t_{\text {ion, }}$ and as the hon. House knows, is the interest of the consumers. If you talance all these I may say that by the recent increase that the GovernHent has given, if at all the GovernHent has erred, it has erred only on the side of leniency in favour of the grower. Shy Banerjee has been saying that Government should not stand in prestige. Government has not and does not intend to stand on prestige. Iver since 1853-54, the practice wan $t_{0}$ announce the sugarcane price well before the sowing season, so that the Brower may know beforehand what Price he is going to get for the cane he produces. As usual, this time also Ye announced the cane price in May; 1958 well before the sowing season.

This question was considered when there was an agitation about this thme $\psi_{\text {ast }}$ year. This appears to be m ahnual affair for some political partien, its which I will come presently. In Дecember, 1958, this question was considered by the Cabinet. Constdering the agitation that was launched in ${ }^{6}$ gme of the areas and all other aspecte, Government decided that there was ns case for increasing the price trom $\mathrm{R}_{\mathrm{s} .}$ 1-7-0. Then, we took into account al the subsequent developments and ot her relevant factors and especially
[8ibpi A M Thromen]
meause it would uerve also at an mcondive for inereased autar production, W. Whought it it to increase the price tran Ra. 1-7-0 to Rs. 1-10-0.
I will alpo give the exact background, pocause it is worthwhile knowing the history of ixation of the cane price. As the House knows, the power to fix te cane price was assumed by the Central Government in 1950-51. As pointed out by Shri Kushwagt Rai, we gixed the cane price at Rs, 1-12-0. That price was allowed to continue for 1951-52 alsa Then we found that there was an enormous increase in the screage of sugareane. So, considering the situation, we thought it was not justiffable to give such a high minimum price to sugarcane: $S O$, in 195238 we decided that the price must be Ra. 1-5-0 for delivery at gate and Rs. 1-3-0 tor delivery at rail centres. As pointed out by some hon. Members, there whs some diminuation in the acreage after that. Again we raised the price and in 1953-54, the minimum eane priee was As. 1-7-0 for delivery at gate and Rs 1-5-0 tar delivary at tall centres. Ever since that period, till 25th October, that price continued.

Then, some other factors also had to he considered in this context. Shri \#hushwaqt Rai and some others have stanted that the legislatures of Bihar mad U.P. recommended an increase up to As. 1-12-0. My friend, Shri Vajparee would not be satisfied even with佔at; he has moved a substitute motion caytng it munst be Rs. 2

Shri Bray lixj Bingin: That is the demand of the growers.

Shri A. M. Thomas: The matter was Arst mooted in the Bihar Legislative Assembly in December, 1057. Of course, the growers are in a majority and as I have said, as far as the Central Government are concerned, our sympathies are with the growers. The sympathies of the State Governmants and the Members of the State Ladislaturea are also bound to be with the growers. In December, 1957, the Bihar Asserably passed a resolution to
the effect that the price has to be thcreased to Rs. 1-12-Q. But even thea, the Cowernmmat shoutd necmarity have regard to all the circumatanoma. While forwarding that resolution to us, the Bihar Goverament did not ask ue to accept that recommendation, but just said that it is a matter which has to be considered further. It said, "You may refer this matter to same board or something like that and fis a reasonable price in consultation with the other sugar-producing States".

When the matter came up betons the U.P. Assembly, of course, the rosolution was passed by the Assembly, but even then stand of the Government was that it would not be justinable to give the cane-growers anything more than Rs. 1-7-0 per maund, as was being given. Nonetheless, the legislature passed the resolution and while forwarding that, the U.P. Government was of the opinion that this matter might have to be considered by a board. It did not recommend an enhancement of the cane price, because it is well known that Government must have regard to the growers of other competitive crops, the effect it will have on the economy of the country, on the general pricestructure, etc. All those things have to be considered by the Government.

After the min mum price was fixed in May, 1959, some months afterwards, both the Bihar and U.P. Governments redommended to us that it might be desirable to increase the price. I do not keep anything back from this House. It is true that both the Governments recommended to us that the minimum price should be increased to Rs. 1-12-0. But then, we considered all the aspects and in consultation with both the Governments, we came to the decision that harias regald to all the circummiancos, say increase beyond 3 annas per maund would not be justifled vamber the circumatances. If was not an arbitramy decimion not a decision
wirch sitd not take into account the interests of the growers at all.

I may adeo may stant resand was aloo fiven to the coet of production. This is not uke other foodgring, becmase it is a ansh crop and the person who grows wants to sell it: he does not consume it himself. So, if at all a micianum price is to be fixed, it munt bave tonse relationship to the cost of production. That is concedea. The fration of the price was also influenced by certain manasement inveetientions that were conducted for a period of three years from 1954-56. These invertigations revenled that is - fairiy good land, the cost of production at the farm site came to 14 annas 6 pies per maund. Of course, we will bave to take into consideration the transport charzes from the farm tite to the rail centre. So, the cost works out to Rs. 1-0-6 per maund. You wils find that the minimum price of Fis. 1-5-0 per maund at Railway centes was more than the actual cost of production that was worked out. I afto grant that we have aliso to take into excount the marginal lands too. That wat also taken into consideration and that was why the prices were fixed at Re. 1-7-0 for delivery at gate and at Es. 1-5.0 for delivery at rail centres. It is reasonable to suppose that the sugarcane cultivators should get higher margin of proft, having regard to the nature of the cultivation. Even after allowing for all this, it is diffcult to say that the price before the increase, that is, the pre-existing price of Rs. 1-5-0 for telivery at rail eentre and Rs. 1-7-0 for delivery at factory centres were unreasonably low, having regard to the cost of production.

I may also bring to the notice of this House that this price of Rs. 1-5-0 should necessarily be reasonable, because after this price was fixed the screage under sugar-cane cultivation has increased every year. As I have tald, augar-cane producers are not groducing for conmmption themmelves. They suoply cane for production of - or ithendsari or to augar malle. So.
it will be found that it was martswhile for them to produce. That is why there wat expansion every yeat in the area under sugar-cane cultivetion. (Interruptions).

Shri Braj Singh: If the area cultivation . . .

Mr. Depputy-Spenker: Order, order. It the Minister is nok yielding, the should not persist. I will give him an opportunity at the end.

Shri A. M. Thomas: I may be allowed to proceed uninterrupted.

We have found that the area under sugar-cane cultivation is increasing. My Minister made it clear last time that Government is not disposed increase the price, not because it is afraid that there will be an expansion in the acreage. Even it there is expansion, it will be only very insignificant. But we must also have due regard to the competing crope. That is the main consideration that we have to bear in mind. If we give consideration to all those points we will find that the price that has been fixed is quite reasonable.

Then, as the hon. House knows, the ex-factory price of sugar-cane in U.P. North Bihar and Punjab were Inxed on 30th July 1958, when the price of sugar showed an increasing tendency. We fixed the price at Rs. $\mathbf{3 8} \mid$ - for U.P. factories as well as North Bihar tactories, on the basis of the sugarcane prices remaining at Rs. 1/5 $\%$ and Rs. $1 / 7 /-$ at rallway centres and Lactory centres respectively.

The proporion of the various costs in the matter of cane price has been mentioned on the flood of the House on the 26th of August 1958 Dy the then Minister of Food and Agriculsure. Cane price came to $40: 4$ per cent; taxes, excise duties, cens, cooperative society fees etc. made \$6: $\mathbf{1}$ per cent; manufacturing charter came to 17:6 per cent-allowance for lom on exports need not be compiderel now-other misoellanaous charyas
[Shri A. M. Thomas]
came to $1: 4$ per cent; proft to mills came to $2: 4$ per cent. My hon. triend was saying that the sugar mill-owners were making enormous profits. It may partly be true. Even though exlactory prices were fixed in July 1958, for some time some of the factories have not been behaving properly. It may also be the case for some sugar factories for which no ex-factory price was flxed. Factories in Bombay and the south might be making enormous profits. All the same, when we fix ex-factory price, we must also fix a proportionate sugar-cane price, and based on that, it will be found thar whear wer sex ther prize ot ske sfe in U.P. and North Bihar factories, the proft to the mill-owners comes to only 2:7 per cent.

Shri Braj Raj Singh: That is wrong.
Shri A. M. Thomas: The manufacturing charges are determined on a prescribed cost schedule based on recovery and duration. In view of all this, the incidence on minimum cane price has increased per maund price of sugar by Rs. $1: 85 \mathrm{nP}$.

Then, some hon. Members suggested that the whole question must be referred to a committee. That is not necessary. In fact, the question of cost structure of sugar was referred to the Tariff Commission. I has also supported the position of the Goverament in its report, which is under consideration of Government. Although I am not now free to divulge the recommendations of the Tariff Commission, I might say that the recommendation of the Tariff Commission 's also that the ex-factory price fixed at Rs. 36 will be reasonable, having regard to the sugar-cane prices of Rs. 1-5-0 and Rs. 1-7-0 respectively.

I may also bring to the notice of the House one significant factor which has not been mentioned by any member of this House. It is only the minimum price that we have fixer. We have also itated that if the factories make larger prolits, they will
have to pay more to the grower on the basis of the price-linking formula which we have adopted from the your 1958-59. It may be seen that we hate been able to pay substantial amounts in previous years. I have got the figures with me of payments that come to some lakhs of rupees. In fact. even before it was compulsory on the basis of the price-linking formula. Is 1952-53 we paid Rs. 100 lakhs; in 195\%54 Rs. 113 lakhs; in 1954-55 Rs. 71 lakhs; 1955-56 Rs. 62 lakhs; an 105657 Rs. 85 lakhs. Of course, I may concede that as far as the facwries in U.P. and Bihar are concerned, there may not be much scope for payment under the price-linking formula. because ex-factory prices are fixed: But there is considerable scope for payment under this formula, as far as factories in Bombay and in the south are concerned.

I may also say that the factories in Deccan areas, as well as in the South can afford to pay much larger price to the sugar-cane grower, because their price is determined by the landed cost of U.P. sugar, which ie much more than the ex-factory prece. So, the sugar-cane grower in the South and Bombay can get much more.

The amendment of Shri Vajpayce is to the effect that the price should be increased to Rs. 2. Now if the increase is made to Rs. 2 what happens? Even if you take the recovery of sugar content at 10 per cent, on this basis the cost of cane would be Rs. 20. If you add to it the exc'se duty, cane ceas, co-operative society commission of Rs. 13/2/- etc. it comes to Rs. 33 without manufacturing cost and profit to the industry. So, if it is based on Rs. 2|, the price of sugar will necessarily go very much high.

Then there are other points that have to be considered. The incentive that we have given should not be thought of as only increasing the sugar-cane price. It should not be isolated from the other incentive thit
we have fiven. We have given incentives for early crushing winh a view to have increase in production. Then we have increased the cost of sugarcanc. We have also provided for payment to the sugar-cane grower on the basia of the price- linking formula. We have also said that if any sugar factory produces in the current year anything more than the average production in the last two years, they will get for the increased quantity a rebate of 50 per cent on the excise duty $y_{0}$ so that they can compete with gur ind khandsari manufacturers and the wigar-cane grower is enabled to get a little more than the minimum price. So, all these things had to be considered together.

Although it is too early to make any somate of the production as the sugar season began in November and il you have regard to the production in this particular season even though it may be only about $1 \frac{1}{2}$ months old or something like that, I may say roughty that the quantum of production has been about double the quantum of production during this period. last year. I do not say that that tempo will be kept up, but I say that that is a very encouraging phenomenon and I appeal to hon. Members that nothing should be done, no agitation should be encouraged which will come in the way of production of sugar which we are needing more and more.

When I said that no recognised association of sugar-cane growers has come forward with any plea for increased sugar-cane prices, I had in mind the sugar-cane growers' associations which represent the. large majority of sugar-cane growers, for example

Shri Araj Raj Singh: It is a very outmoded argument.

Bher A. M. Thomas: ...... the recognised association of caneprowers the provincial cane-growers' co-operative asociation. They have not served any notice.

Iven with regard to the strike about which much is being made of, my. information is that there is not much support for the sugar-cane growers' strike. I do not want to make a mention of any political party. but some political part es are taking advantage of the situation and are trying to whip up an agitation. I have also got information that certain pol'tical leaders are even conspiring to see that the willing sugar-cane growers, cultivators who are prepared to take the cane to the factory are not allowed to go to the factory site .... (Interruption).

Shri Nath Pai (Rajapur): He is. making serious allegations.

Mr. Deputy-Speaker: It is very general .... (Interruption).

Shri Hem Barua (Gauhati): He has gone out of his way.... (Interruption)

Shri Goray (Poona): He has gone out of the time also ... (Interruption).

Shri A. M. Thomas: So that (Interruption).

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. It is'too general to be so seriously taken note of.

Shri A. M. Thomas: I have got the latest information. Shri Khuswaqt Rai said, based on the report of certain papers, that 33 factories or something like trat have closed down. But as far as my information goes, the position in U.P. is that out of the 70 factories, only nine are reportad to be closed.

Shri Mohan Swarup: 37 factoriès:
Shri A. M. Thomas: But perhaps you want a bigger number so that production may be as low as possible.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister may continue to address theChair.

Bhri A. 1. Themas: When certain empleasant thinge tre said, I have mecestarliy to be frank to this House.

With regard to Bihar, my informaHon from the Cane Commissioner which my Chief Director got on the telephone is that until late last night only five factories have been partially atfected. Even if a single factory ts closed, it is a matter of concern. I am not exulting over the fact that only a few factories have closed Hown. But all the same, I venture to repeat what I said yesterday that the strike move is quite ill-advised and the earlier the sugar-cane cultivators are properly advised in this matter, the better it will be.

I have not got the time to refer to the case of sugar price and other things. They are all important matters. These matters have been referred to during question time and on other occasions. I do not want to refer to that. I have to oppose the mo'ion for raising the sugar-cane price any further.

Mr. Deputy-Speaker Will Shri Khuswaqt Rai like to say a few words?

धी जुनाष्यक्त रम्य : माननीय उपाप्यक्ष महोदय, में ने बहुत ही गरर से माननीय मंती जी की स्पीज मुनी पर उस के सुनने बाद मी मेरा विख्वास यहु है कि ग। मन होभी साहिये। उन्होंने फोई ऐमी बात नहीं कही जिस से में भ्रपनो राय बदलूं । उन्होंने सिर्ष एक एन्थवायरी का जिक किया कि एक एन्क्षायरी हुई। में माननीय मंगी जी से जानना चाहता हों कि जिन फार्मों में वह एन्ववाएरी की गई उन में जो लेबरसं गामिल हृए क्या बह वेगार करते थे कि शै प्रा० ६ पाई की कीमत पर गत्रा पदा हो गया। अभी बेरे मित्र यी बनर्जी बोल ह हे, उन्हेंने दर्लासत की थी, मे मी उस वएर्गस्त को दोहराना चाहता हूं कि सरकार का हूे पवने मान या प्रतिष्ठा का प्रहन नहीं कलाता काहिये। मंब शीघ ही गभे की कीमत ?

र० १२ का० कर दिया उसय, उस के बमा पब भी जहती समझें कमिकन मुकरे कर है अमेशान जो मी की मत खता देगा बह ह्र्य मान्न लेंये। 1 कृ को जो कीमत बत हाई है उस के बारे में मुझ्न त्न मौर मंश्रो की का
 कर सुनान्ग धाहता हूं। संने पूर्ध बा कि भर्प जो एक्साहुज $\mathbf{x}$ र्डो लगाने जा र्ट हैं उस्रका हिस्टिम्रूपून केस होता। मालनीय मंश्री जो ने उस के ब. तब में मुले लिखा है:
"As regards passing of the bemefit or rebate in excise duty on extra production to sugarcane growers, I may mention that the extra production and the amount of rebaie are undetermined tactors. It will be in the interest of factories themselves to pay extre price to the sugarcane growers in order to attract more supplies of cane to earn the benefit of rebatect.

में यह कहना चाहता हां कि खुद पाटिल साहव का पत्र है। उन्होंमे खुद माना है कि फेंब्टीज को गष्ते के दाम बढ़ा देने चाहियें। से आाहता हूं कि सरकार लुद हस की दाकीद करे। सरफार यह आनती है कि यो मिनिमम प्राइस मुकरंर हो जाती है, उस से एक पैसा भी उयादा काशतकार को २हीं मिलता है। छस लिये मै भध्यक्ष वहोदय के जरिये से मंत्रो जो से कहना काहता हू, मुस्षे दु:ख है कि हमारे खाय मंग़रे हस स्रसय मौडूद नही हिं घर्ना में उम से की भवील करसना, कि गर्भे की कीमत धर्भी २३० १२ भा० मुकररं कर दी जाय उस के बाद कमिम्यन जसा वह वैसा किया जाय।

Shri Jadhav (Malegaon): I want some information. The bon. Daputy Minister said that the acreage under sugarcane cultivation is increapins. Also it said long befare that the average yield per acre aloo hat in-
creased. I am at a loss to know, if that is the case and also the number of sugar factories is increased by six, where is the sugar? Has it evaporated? I also want to know this. The per capita availability of sugar last year and this year also is the same. It was 11.2 last year.....

Mr. Deputy-Speaker: It should not be a speech.

Shri Rajendra Singh (Chapra): He is only raising a query.

Mr. Deputy-Speaker: I also understand that.

Shri Jadhav: It is 11.2 this year also. The hon. Minister is misguiding the House.

Shri A. M. Thomas: It is true that the acreage under sugarcane has increased. At the same time, taking the average of area that has been additionally put under sugarcane cultivation, to the previously existing area, the average production has come down, because the marginal fields are coming on. The marginal fields are also taken for sugarcant because it is worth while to cultivate sugarcane.

Mr. Deputy-Speaker: I am putting Shri Vajpayee's substitute motion to the vote of the House. The question is:
"This House having considered the price of sugarcane and sugar Division No. 10] AYES
Assar, Shri'
Banérjee, Shri Pramathanath
Banerjee, Sbri S. M.
Barua, Shri Hem
Beck, Shri Ignace
Bhanja Deo, Shri
Bhar ucha, Shri Naushir
Brij Narayan "Brijesh", Pandit
Chakravartty, Shrimati Renu
Chavan, Shri D. R.
Darge, Shri S. A.
Deb, Shri Dasaratha
Ghosal, Shri Aurobindo
Ghose; Shri Bimal
Gobjatin, Shri A. K.
fixed by the Government, recommends that price of sugarcane be rased to Rs. 2/- per maund without any corresponding increase in. the price of sugar."

Mr. Deputy-Speaker: The 'Noes' have it.

Some Hon. Members: The 'Ayes' have it.

Mr. Deputy-Speaker: I am calling for a division. There ought to be no complaints. Both the buttons are to be pressed simultaneously, both hands are to be used.

The original motion is:
"That the question of increase in the price of sugarcane and sugar be taken into consideration."

Now I am putting the substitute motion of Shri Vajpayee to the vote of the House:

The question is:
"That for the original motion the following be substituted, namely:
"This House, having considered the price of sugarcane and sugar fixed by the Government, recommends that the price of sugarcane be raised to Rs. 2 per maund without any corresponding increase in the price of sugar.' "

The Lok Sabha divided:
[16.4. 3 hrs .
Pandey, Shri Sarju
Patil, Shri U.L.
Punnoose Siri
Rai, Shri Khushwaqt
Ram Garib, Shri
Reddy, Shri Nagi
Shastri, Shri Prakash Vir
Singh, Shri Braj Raj
Singh, Shri L. Achaw
Singh, Shri Rajendra
Soren, Shri
Sugandhi, Shri
Tangamani, Shri
Vajpayee, Shri
Verma, Shri Ramji

Gorqy, Shri
Halder, Shri
Jadhat, Shri
Kamble, Shri B. C.
Kar, Shri Prabhat
Khadilkar, Shri
Kodiyan, Shti
Kunhan, Shri
Menon, Shri Narayanankutty
Mohan Swraup, Shri
More, Shri
Mukerjee, Shri H. N.
Mullick, Shri B. C.
Nair, Shri C. K.
Nath Pai, Shri

## NOES

Achar, Shri
Ambalam, Shri Subbiah
Arumugham, Shri S. R.
Agyakannu, Shri
Barman, Shri
Barupal, Shri P. L.
Basappa, Shri
Basumatari, Shri
Bidari, Shri
Biswas, Shri Bholanath
Chaturvedi, Shri
Chettiar, Shri Ramanathan
Chuni Lal, Shri
Dasappa, Shri
Datar, Shri
Desai, Shri Morarji
Deshmukh, Dr. P. S.
Deshmukh, Shri K. G.
Dwivedi, Shri M. L.
Ganapathy, Shri
Ghosh, Shri M. K.
Ghosh, Shri N. R.
Gounder, Shri K. Periaswami
Guha, Shri A.C.
Gupta, Shri Ram Krishan
Jagjivan Ram, Shri
Jain, Shri A. P.
Jain, Shri M. C.
Jangde, Shri
Jhunjhunwala, Shri
Jinachandran, Shri
Joshi, Shri A. C.
Joshi, Shrimati Subhadra
Jyotishi, Pandit J.P.
Karmarkar, Shri
Kayal, Shri P. N.
Kedaria, Shri C. M.
Keshava, Shri
Keskar, Dr.
Khan, Shri Sadath Ali
Kistaiya, Shri

Laxmi Bai, Shrimati
Mafida Ahmed, Shrimati
Mandal, Dr. Pashupati
Mandal, Shri J.
Maniyangadan, Shri
Mathur, Shri Harish Chandre
Mehta, Shrimati Krishna
Mishra, Shri L. N.
Mishra, Shri S. N.
Misra, Shri B. D.
Misra, Shri R. D.
Murthy, Shri B. S.
Murty, Shri M. S.
Muthukrishnan, Shri
Nallakoya, Shri
Nanjappa, Shri
Narasimhan, Shri
Narayanasamy, Shri R.
Nayar, Dr. Sushila
Nehru, Shri Jawaharlal
Oza, Shri
Padalu, Shri K. V.
Padam Dev, Shri
Pahadia, Shri
Palaniyandy, Shri
Palchoudhuri, Shrimati Ile
Pande, Shri C. D.
Pandey, Shri K. N.
Patel, Shri N. N.
Pattabhi Raman, Shri C. R.
Pillai, Shri Thanu
Prabhakar, Shri Naval
Raj Bahadur, Shri
Rajiah, Shri
Ram Saran, Shri
Ramakrishnan, Shri P. R.

Ramaswamy, Shri K. S.
Ramaswamy, Shri P.
Ramdhani Das, Shri
Rampure, Shri M.

Rane, Shri
Rangarao, Shri
Reddy, Shri R. L.
Reddy, Shri Ramakrishnz
Reddy, Shri Viswanatha
Rungsung Suisa, Shri
Sadhu Ram, Shri
Sahu, Shri Rameshwar
Samanta, Shri S. C.
Samantsinhar, Dr.
Sardar, Shri Bholi
Satyanarayana, Shri
Selku, Shri
Sen, Shri P. G.
Sharme, Shri D. C.
Sharma, Shri R. C.
Shastri, Swami Ramanand
Shree Narayan Das, Shri
Siddananjappa, Shri
Siddiah, Shri
Singh, Dr. Ram Subhag
Singh, Shri Birbal
Singh, Shri Dinesh
Singh, Shri Kalika
Singh, Shri Radha Mohan
Singh, Shri Raghunath
Sinha, Shri B. P.
Sinha, Shri Jhulan
Sinha, Shri K. P.
Sinha, Shri Satya Narayan
Sinha, Shri Satyendra narayar
Sonavane, Shri
Subbarayan, Dr. P.
Subramanyam Shri T.
Sumat Prasad, Shri
Tewari, Shri Dwarikanath
Thomas, Shri A. M.
Upadhyay, Pandit Munishwar
Datt
Upadhyaya, Shri Shiva Datt
Varma, Shri B. B.

Shri N. R. Ghosh (Cooch-Behar): This machine is not working.

Shri Goray (Poona): I am sorry I have pressed the wrong button. I wanted to vote for "Ayes".

The Parliamentary Secretary to the Minister of External Affairs (Shri Sedath Ali Khan): I for "Noes". The machine did not work.

Mr. Deputy-Speaker: Then I am adding one.

Shri Punnoose (Ambalapuzha): The machine has refused to co-operate; the machine has failed to work.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member wanted to vote for what?

Shri Punnoose: ‘Ayes’.
Shri S. A. Dange (Bombay CityCentral): Let us try it again.

Mr. Deputy-Speaker: It is all right. I think the results are clear now.

After all the adjustments, the 'Ayes' have 43; and the 'Noes' have 123.

Some Hon. Members: The 'Ayes' have 43? It must be 46 .

Mr. Deputy-Speaker: It is not 46; there are deductions to be made also on that side.

The result* of the division is as follows:

Ayes: 43; Noes: 123.
The motion was negatived.
Mr. Deputy-Speaker: So, the motion is lost. I need not put the original motion, because that was for purposes of discussion. Now, the discussion has taken place.

Now, we shall pass on to the next discussion

### 16.46 hrs.

MOTION RE: REPORT OF PAY COMMISSION

Shri Narayanankutty Menon (Mukandapuram): I beg to move:
"That this House takes note of the Report of the Commission of Enquiry on Emoluments and Conditions of Service of Central Government employees, Government Resolution thereon and the statement made by the Finance Minister in the House on the 30th November, 1959."

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): How long are we sitting today?

Mr. Deputy-Speaker: First, let the motion be moved, and then, we shall consider.

Shri Narayanankutty Menon: I am not happy to have initiated the discussion on the Report of the Pay

Commission, nor do I presume that any of the hon. Members will take this as a happy occasion for this discussion. Never never would the Finance Minister have welcomed such a discussion on this report.

As we go back to those hectic days in the first week of August, 1957, when the Central Government employees decided to go on a strike, and the hon. Home Minister wanted to hustle this House with a Bill in order to meet that strike, every section of this House was all the more anxious at that time to arrive at a reasonable settlement of the whole proposition, to avert a calamity at that time and when at the last moment, Government agreed that a Pay Commission would be appointed, everybody thought that at least a sigh of relief could be heaved then. But when the personnel of the commission was announced later on, a little doubt crept into the minds of many, because, making a departure from the past procedure that was adopted in the case of the First Pay Commission, Government made it exclusive to those who had nothing to do with the problems of either wage fixation or labour policy at all.

During the last session, when doubts were expressed from this side of the House about the possible recommendations of the commission, the hon. Finance Minister was wise enough to caution us, by saying that it might be that the Commission might make certain reductions in the emoluments also, and, therefore, we need not be too optimistic. At that time, we on this side of the House never never did know the forecasting mind of the hon. Finance Minister. But, now, when we read the report of the Pay Commission, we see it very well that the hon. Finance Minister was right, and too right, in asserting that the Pay Commission would do this way against employees.

Regarding the personnel of the commission, when the First Pay
${ }^{*}$ The figures were corrected as:
Ayes: 45; Noes 121, vide Debates, dated 18-12-1959.

