# राजस्थान पत्रिकां 

rajasthanpatrika.com | patrika.com
$8^{\text {th }}$ February 2016
नवाचाए तमिलनाडु वन अनुसंधाज केंद्र ने किया सफल प्रयोग
मिट्टी-पानी के बिना पौधा होगा तैयार

प्रशॉत राप्मन कोरम्बतूर @ प्रिका y= न तो मिडी और न ही वार-बार पानी उलने की जरूत और 3 से 6 महीने में पौथा तैयार। 6 माह तक होे पान देने की जरूत ही नीी है इसे पानी दने की जरूरत ही नही है फिर पौधे को अन्यत्र रोपित कर इसके विकास को वेहतर बनाया जा सकता है। यह प्रयोग बन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बत्तूर (आईएफजीटीबी) ने किया। 2 फरवरी को निजी दीरे पर आए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री फ्रकाश जावडेकर ने एस उत्याद को लांच भी किया इस उत्पाद को लांच भी किया। महाराप्ट वन किभाग ने इस नए उत्पाद को बनाने का ऑर्डर भी आईएफजीटीबी को दे दिया है। इस नए उत्पाद की खसियत यह है कि यह पूरी तरह से जैविक खाद है। बहरहाल, आईएफजीटीबी ने इस नई खोज को वर्मिको-आईंपीएम नाम दिया है। यह किसी भी बीज या नन्हें पौथे के शुरआती विकास को बेहतर वनाएगा। इसके बाद इस पौधे को अन्यत्र रोपित करके इसकी सामान्य तरीके से देखभाल की जा सामान्य तराके से देखमाल की जे
सकती है। इस खोज को अंजाम देने वाले आईएफजीटीबी के वैज्ञानिक डॉ.. एस. मुरुगेशन और डोँ. एन संथिल कुमार ने बताया कि इस


नवीन खोज को केंचा की खाद वर्मिको की टिकिया की लंखाई और में 350 मिलीलीटर तक पानी ग़ाने नारियल की जटा और गोबर को मित्रित करके बनाया गया है। पौधे की ऊंचाई 3 महीने में डेढ़ फीट वैज्ञानिकों ने बताया कि वम्मिको आईपीएम में बीज या नन्हें पौधों को विकसित करने के जादा गुण है। यह पौथे को 2 से 3 मीने में की डेढ़ फीट तक बड़ा कर देता है। इसे फल⿵ों में या सब्जियों की खेती में भी उपयोग में ला सकते है। वर्मिकोआईपीएम को टिकियानुमा आका में मोटे रूप में बनाया गया है।

## करेम्बतिर के आईएफजीटीब में ब्लाया अया उत्पाद वर्मिको-अईपीएम व इटी उत्पद के उपयोण से तैयर हुआ पौथा।



वमिको की टिकिया की लंबाई और ज़ार 6 सेटीमीटर है। एक टिकिया कीमत पहले जो 4.50 रुपए आती थी, अब वर्मिको-आईपीएम के रुप में नए उत्पाद बनाए जाने से 2.50 रुपए ही आ रही है। वैज्ञानक बताते हैं कि 1 किलो वर्मिकोआईपोएम के मिश्रण से 20 टिकिया वनाईंजा सकती है।
क्या है तरीका
वैज्ञानकों ने बताया कि वर्मिको आईपीएम की एक टिकिय में करीब 350 मिलीलीटर पानी बीरे-धीरे और एक-रककर छाला जाता है। प्रयोग

में 350 मिलीलीटर तक पानी ड़ालने का स्टैप्डर्ड तक किया गया था। पानी ड़ालते रहने से टिकिया धीरेधोर 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है टिकिया पूर्व में कठोर होती है जो पानी ड़लने के बाद दीली हो जाती है। इसके बाद इसमें बीज या ननें हौधे को लगाया जाता है। खस्यियत यह है कि इसके बाद पौथे में 6 महीने तक न तो पानी देने की जरुरत है और न किसी प्रकार के कोई खाद की। वर्मिको में इतनी नमी होती है कि वह लंबे समय तक कायम रहती है। 2 से 3 महीने में ही

पौधे की ऊंचाई में 30 से 40 प्रतिशत तक बदोत्तरी हो जाती है। कुछ 3 महीने में और कुछ पौरों को 6 महीने में ही हम अन्यत्र लगा सकते हैं। नर्सरी के लिए बेहतर वर्मिको-आईपीएम उत्याद का उपयोग नर्सरी में या टैरेस गौर्डन में उगाए जाने वाले पौधों के लिए मुख्य रुप से किया जाता है। वैज्ञानिक कताते हैं कि हम इसका उपयोग अपनी नस्संी में कर रहे हैं। वही इस उत्पाद को हमारी रेंज के अन्य विभागों में बडी आसानी से ले जा सकते है। इससे विभाग का परिवहन का खर्चा कम हु है। किसानों ने भी की सराहना
इस नए उत्पादों का उप्योग किसनों ने भी किया और सराहना की। मुसीरी के किसम एसी पघलेदो 5 एकड जमीन पर टमाटर और मिर्ची उगाते है। उसमें इस वर्मिको आईपीए का उपयोग किया। प्येंी हे की का बेहतर उत्पाद है और यह मैं दूसरी बार उपयोग में ले रहा हृं। इसी तरह पोलची के किसान राधाकृष्णन इस डत्पाद को अपनी नर्सरी में उपयोग कर रहे हैं। विभाग के इस प्रयोग की


ऊॉ. पू. सैटिल कुनट, डे. प्स. मुखुगेश कोयम्बत्रूर के अलावा तिरनेलवेली मदुरु, तिरुपर के किसानों ने थी सराहना की है।
मामूली लागत
अईएफजीटीबी वनों में स्थित विभित्धा प्रजतियें के दृक्षे की उत्पदकता में


जीवनापापन कर म्न कर सके और कर्यूजवंवे वे विध्यो के लिए भी मददआर सखित हो कके। हम इस्लिए ऐसी नीीब खोज कर रहे है जिससे कम लगत में हम बेहतर उत्पाद किसाजों को दे रके। अरएस प्र्टांत विदेशक, अईएफजीटी

