# LOK SABHA DEBATES 

Seventh Session (Seventh Lok Sabha)


(Vol. XXIII Contains No. 21 to 30 )

LOK SABHA SECRETARIAT
New Delhi
Price- Rs 4.00

## CONTENTS

Columns
No. 24, Thursday, December 24, r981/Pausa 3, 1903 (Saka)
Obituary References
Oral Answers to Questions:*Starred Questions Nos. 48 r to 484487 and 4884-3I
Written Answers to Questions:
Starred Questions Nos. $479,480485,486$ and 489 to 502. ..... 31-49
Unstarred Questions Nes. 5372 to $5605,5605-A$ and $5605-B$ ..... 49-308
Parers Laid on the Table317-35,
Committee on Private Members' Bills and Resolutions - Minutes ..... 335-36
Committee on Papers laid on the Table- Minutes ..... $33^{6}$
Committee on Absence of Members from the sittings of the House. - Minutes ..... 336
Public Accounts Committee-
Statement showing action taken and final replies of Government ..... 336-37
Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes-
Reports of study Tours ..... 337
Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes-
Statementsmowing final replies of Government ..... 338-39
Messages from Rajya Sabha ..... 339-40
Hissent to Bill ..... 340
Committee on Papers laid on the Table-
Ninth Report ..... 340
Committee on Petitions-
Seventh Report and Minutes ..... $34^{1}$

[^0](ii)
Columins
Public Accounts Committee-
Sixty Seventh and Sixty Eighth Reports. ..... 341
Committee on Public Undertakings -
Twenty Eighth and Twenty-ninth Reports and Minutes ..... 341-42
Committee on Subordinate Legislation-
Tenth Repori ..... 342
Committee on Government Assurances -
Third Report ..... $34^{2}$
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance- Delay in completior of Patna-Haiipur Ganga Bridge. ..... 343-354
Shri Harikesh Bahalur . ..... 343, 344- ..... 46, 353-54
Shri Buta Singh ..... 343-344,
Shri Hiralal R. Parmar . ..... $347-4^{8}$
Shri Rannvilas Paswan. ..... $34^{8-52}$
Shri Mangal Ran Prem; ..... 353
Leave of Absence irom the Siitings of the House ..... 354-55
Petition re. sale of Essential Commodities through Public Distribution System ..... 355
Road Transport Corporations (Anendinent) Bill-introduced. . ..... 356
Matters Under Rule 377-
(i) Assistance to State Government by the Central Govern-ment for construction of Balasore-Jalesore-KharagpurState Highway:
Shri Chintamani Jena ..... 357-58
(ii) Steps for registration and absorption of port workers ofGochin Port:
Shr: M. M. Lawrance ..... $359^{1}$
(iii) Adequate Finencial Ass:stince for dirnking water Schemesin Himachal Pradesh:
Prof. Narain Cland Parashar. ..... $35 \theta^{-60}$
(iv) Alleged exploitation of Harijans and Weaker Sections with particular reference to incidents in Sitapur District in U. P. :
Shri Ramlal Rahi ..... $360-61$
(v) Cancellation of trains in Bhavnagar section of Gujarat:
Shri Mohonbhai Patel ..... 36 r
(vi) Alleged incidents of theft in Bombay Port Trust :
Shri R. R. Bhole ..... $3^{6!-62}$
(vii) Reported pollution ot Ganges water near Konpur: Shri Arif Mohammad Khan ..... 362-63
(viii) Provision of shelter to the victims of Bihersheriff:
Shri Remavatar Shastri . ..... 363-64
(ix) Need for withdrawal of the rucent notification denying partial excemption from Customs Duty, on certain drugs produced by the Small Scale: Units:
Prof. K. K. Tewary ..... $364-66$
(x) Incentives to induce doctors to work in rural i,reas:
Shri P. Rijagopal Naidu ..... 366-67
(xi) Alleged reduction in coal supply to Roshan Sizing Mills and other mills in Burhapur:
Shr: Shiv Kumar Siegh Thakur ..... 367
(xii) Alleged derogatory remurks against Maharishi Valmikion Delhi Doordarshan:
Shri Suraj Bhan ..... 367-63(xiii) Allotment of funds for the Dairy Development Programmein Bihar:
Prof. Ajit Kumar Mehta ..... $363-69$
(xiv) Need for CSI enquiry into the marder of a verificationofficer in Temple at Tiruchendure:
Shri C.T. Dliandapani . ..... $369-70$
(xv) Railway Travel in Eastern UP and Bihar:
Shri Jitendra Prasad ..... $370-71$
Columns
Plantation Labour (Amendment) Bill ..... $371-416$
Motion to consider-
Shri K. A. Rajan ..... 371-74
Shri Chitta Basu ..... 374-82
Shri Mool Chand Daga ..... 382-87
Shri Ram Pyare Panika ..... 387-89
Shrimai Ramdulari Sinha ..... 390-93
Clauses 2 to 14 and 1. ..... 393-4 10
Motion to Pass-
Shrimati Ramdulari Sinha ..... 411,415-16
Shri Ramavatar Shastri ..... 411-12
Shri R. L. P. Verma ..... 412-14
Shri Subodh Sen . ..... $414-15$
Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) Amend- ment-Bill ..... 416-27
Motion to consider-
Shri Pranab Mukherjee . . . . . $4^{16-19,423-}$ ..... 25
Shrj Krishna Chandra Halder ..... $4^{20-23}$
Clauses 2 to 4 and 1 ..... 425
Motion to pass-
Shri Pranab Mukherjce ..... 425,426
Shri Ramavatar Shastri ..... 425-26
Committce on Private Members Bills and Resolutions - Thirty- Fourth Report. ..... 427
Bills-Introdaced
(I) Embassies, Consultates and United Nations Agencies Employees (Conditions of Service) Bill
by Dr. Subramaniam Swamy ..... 428-29

## Columns

(2) Small Family (Promotion and Motivation) Bill-
by Shri Balasaheb Vikhe Patil ..... 429
(3) Reservation of Posts in Public Sector and Private Sector Services (for Economically weaker section of society) Bill
by Shri Balasaheb Vikhe Patil ..... 430
(4) Political Parties (Financial Assistance) Bill by Shri Balasaheb Vikhe Patil ..... $430-31$
(5) Wages (Removal of Disparity) Bill by Shri Balasaheb Vikhe Patil ..... 43 I
(6) Scheduled Castes and Schedulcd Tribes Youth Employ- ment Bill
by Shri Ramswaroop Ram ..... 432
(7) Declaration and Public Scrutiny of Assets of Ministers and Members of Parliament Bill
by Prof. Madhu Dandavate ..... 42-33
(8) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 37 etc.)
by Prof. Madhu Dandavate ..... 433
(9) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 16)
by Shri Harish Chandra Singh Rawat ..... 433-34
(10) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 16)
by Shrimati Chennıpati Vidya ..... 434
(ii) Cantonments (Amendment) Bill (Amendment of section 15 etc)
by Shri Harish Chandra Singh Rawat ..... 434-35Columns
Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amend- ment) Bill. ..... 435
(Amendment of Section 3, 6B etc)
Motion to consider-
Shri Manoranjan Bhakta ..... 436-45
Shri Bheravadan K. Gadhavi ..... 445-50
Shri Sunil Maitra ..... 451-53
Shri Zainul Basher ..... 453-57
Shri Eduardo Falciro ..... 457-62
Shri Bhim Singh ..... 462-66
Shri Jamil-ur-Rchman ..... 466-82
Shri M. Ram Gopal Reddy ..... $4^{83-85}$
Shri Digamber Singh ..... 486 - 93
Shri Dileep Singh Bhuria ..... 493-9j
Shri Ramnath Dubey ..... $495-9^{8}$
Shri Nandi Yellaiah ..... 501-502
Massage from Rajya Sabha- ..... 502-503
Discussion re. Situation arising out of killing of Harijans in Deholi village, Uttar Pradesh. ..... 504-664
Shri Suraj Bhan ..... $505-15$
Shri Arif Mohammed Khan ..... 515-26
Shri Jharkanda Rai ..... 526-3I
Shri Arvind Nctam ..... 531-37
Shri Rana Vir Singh ..... 537-45
Shri Satyasadhan Chakraborty ..... 545-52
Shri Krishna Prakash Tewari . ..... 552-56
Shri Sunder Singh ..... 556-63
Shri D.P. Yadav ..... 564-69
Shri Ragunath Singh Verma ..... 569-79
Shri Ram Pyare Panika ..... 579-85
Shri Jagjivan Ram ..... 586-97
Shri Chandra Pal Shailani ..... 597-604

## Columns̀



## LOK SABHA

Thursday December, 24, 1981/
Pausa 3, 1903 (Saka)

## The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[Mr. Speaker in the Chair]
ज ली़ाल बालड़ (हिसार): अघ्यझ मस्रेज्य, आाज तो उधार का खाना सारा काली है।
(हं,वधान)
एक मानलीय सबस्य: किकेट, किकंट।
घी मनीराम घागड़ी : सब $९$ करेट खेलने गए दिखाई पढ़ते हैं।

Mr. SPEAKER : Seeing Tclevision. . . .

> (क्पवधान)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): The House has not recorded its appreciation of your leading us to victory against Rajya Sabha in the cricket match.

[^1]
## OBITUARY REFERENCE

Mr. SPEAKER : Hon. Members, I have to inform the House of the sad demise of three of our former colleagues, namely, Shri Gokul LaI Asawa, Professor Mahanth Shyam Sunder Das and Shri Birbal Singh.

Shri Gokul Lal Asawa was a Member of the Constituent Assembly from Rajasthan during 1948-50.

Starting his career as a professor, he participated in freedom movement and suffered imprisonment several times. He was Prime Minister of the then Shahpura State in 1947-4 ${ }^{8}$ and later a Minister in the United State of Rajasthan during 1948-49.

He passed away at Jaipur on 19 th November, 1981, at the age of 79 years.

Professor Mahanth Shyam Sunder Das was a Member of the Sixth Lok Sabha during 1977-79 representing Sitamarhi constituency of Bihar. Earlier, he was a Member of the Bihar Legislative Assembly during 1969-72.

A versatile personality, he was a teacher, farmer, political worker and religious missionary.

As a social worker, he evinced special interest in the de velopment of education and founded one High School, a Higher Secondary School and was a co-founder of three degree colleges in Muzaffarpur District and was associated with their managing/governing Committees.

He passed away at Chandigarh on 14th December, 1981, at the age of 49 years.
t.

Shri Birbal Singh was a Member of the First and Second Lok Sabha during 1952-62 representing Jaunpur constituency of Uttar Pradesh. Earlier, he was a Member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly during 1937-52.

An eminent cducationist and social worker, he started his carrer as a Professor and later held the office of the Principal of Kashi Vidyapitha for a number of years from 1941 onwards.

A veteran freedom fighter, he took active part in the freedom movement and suffered imprisonment several times. He took keen interest in the development of education and social uplift. He was associated with several social organisations.

He passed away at Delhi on 14 th December, 1981, at the age of 83 years.

We deeply mourn the loss of these friends and I am sure the House will join me in conveying our condolences to the bereaved familics.

The House may stand in silence for a shot while to express its sorrow.

The Members then stood in silence for a shortwhile.

घी मनीराम बागढ़ी: अध्यक्ष जी, 26 आ्वादिवासी बच्चे बरामद किए गए है। यह कोर्ह मामूली सवाल नहीं है ।

चभ्यन महोबय: आपको हमने इतला द दी है । आप बाद में किसी आर ढांग से इस सवाल का उठा लेत । यह सार्वजनिक मामला हे । हाउस के सार लोग हन माभलों में चिन्तित हाते है। वैसे पीतसस ने एक अच्छा काम् किया है, उनका

पकड़ लिया है । बगर वे कोई अच्छा काम करे ता उन्हे धमकी भी दी जगनी चाहिए।। आपकों, हमको और गवर्नमेन्ट को मिलकर यह काम करना है।

थी मनीराम बागड़ी: आप गवर्नमन्ट से कहों कि वे इसके बार में कारे बयान दे

बध्यक्ष महोंबयः वह्ह बाद में देश लेंगे।
MR. SPEAKER : Now ques-tions-Shri Gangadhar Kuchan... absent. Then, Shri Qazi Saleem... he is also absent.

Then Shri Rakesh.
DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Sir, there should be some special allowance for those who attend today.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Drive against snake bites
*481. SHRI R.N.RAKESH :
SHRI MOHANLAL PATEL :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :
(a) what efforts have been made by Central Goverrment regarding 'the drive against snake bites' during the last two ycars;
(b) whether some suggestions have been obtainicd from the World Health Organisation in this regard ;
(c) if so, the details thercof; and
(d) to what extent our Government has achieved success in this regard;

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) to (d). The efforts of the Central Government are focussed mainly on making snake venom-anti-serum available to the various medical institutions engaged in the management of snake bite casesthrough the Central Research Institute, Kasauli, and Haffkine Bio-Medical Pharmaceutical Corporation, Bombay. The Central Government have not received any reports indicating difficulties regarding the availability of this serum. An Inter-country Snake Bite Management meeting was held under the South East Asia Regional Office, World Health Organisation, in New Delhi from 12th to $14^{\text {th }}$ November, 198 I . Their final report is awaited.

अध्पक्ष महेंबय : यह जा जंगलों में सांप हांते है उन्हीं का इसमें जिक है या अस्तीन के सांपों का भी जिक है ।

धी आर. एन. रकिेशः अध्यक्ष जी, सभी सांप जहारेले नहीं हांते है। देश के प्रत्थेक भाग में थांड़ी बहत मात्रा में सांप मिलते है । में माननीय मंत्री महादय से जानना चाहता हु कि देश के एसे वे काँन से भाग है, जा सांप-वाइटिंग . . . . (ब्यबधान) . . . पोटिटिल सांप को बात नही कर रहा हं., पोलिटिकल सांप दो तरह के होते हं, एक तो उंक मारते है और द्सर कांटते हैं.... (ब्यषधान) . . मेरा सवाल यह हैं कि देश के कौन-कान से जे भाग है, जां सांप-बाइटिंग से विशोष दूर्फंक्यक हैं ?

SHRI B. SHANKARANAND I Sir, I hope the question does not - relate to political snakes

MR. SPEAKER : You think in that case you can come with a better answer ?

SHRI B. SHANKARANAND :
We have not found out anything
regarding political snake venom... As my colleague here says, it is only in elections.

> THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH) $:$ Political venom is there without snakes.

## SHRI B. SHANKARANAND :

 Tl cre are prlitical snakes.Sir, ti.e la: Jot becn any survey so far done in the country regarding existence of snakes or their area of operation...

DR.SUBRAMANIAM SWAMY: Why is he feeling so self-conscious?

SHRI B. SHANKARANAND : The reply is so obvious.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : .... In my presence.

## SHRI B. SHANKARANAND :

 Since deaths by snake bites have not been categorised as a notifiable disease causing death, so we do not have any reliable data in the country. In the absence of this, I cannot say as to in which part of the country there are more deaths because deaths by snake bites are only reported by the hospitals. As the House is well aware tor deaths due to snakebitcs in rural areas, people do not go to the hospitals and they are not reported at all. But what ever is reportod, from this I can say. From the figures of 1975-76 about the reported deaths clue to snake bites in hospitals, more deaths have been reported in Andl ra Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa, Tamilnadu and Uitar Pradesh.धी बार. एन. राकेशः अध्यक्ष महांदय, अभी हमार देश की जितनी दवाइयां। जो यू. के. को गई थी, वे सब वापिस कर दी गई है, रद्द करकें केवल

विल्ली कों छोर्कर, हिन्द्रस्तान के किसी की हारिजटन में सही बताइंयां वहीं Рिल रही हैं, नकली स्वैपाहपां है, काजाू खाने बन गए है । इसलिए में माननीय मंनी南 से बलना चाहता हैं कि यांब के उन सलाकों * घहां साप के कानने पर केबल तोग भाए़-फ़क पर निर्मर करते है, दवाइयां उपलन्ध तही हैं, क्या वहां क्रपा करके द्वाइयां उपसद्ध कराने की कोंशिश करेंगे ? यदि हां, तां केब तक?

SHRI B. SHANKARANAND : I can only reply to questions related to the main question regarding availability of medicines for snakebites. This anti-serum is manufactured in CRI, Kasauliand the Haffkine Institute, Bombay. In 1978-79, 30,991 ampules of occwere manufactured on demand. In 1979-80 the demand was less and the $s$ upply was 26,500 ampules of 10 cc . The question is about the supply of this medicine. There is no shortage ol supplies of this medicine. That I can say.

की माहेग लाल पटेश : माननीय अध्यक्ष महांडय, माननीय मंनी जी ने अपने जवाब में बतलाया है कि उन के पास सार दोश में सांप-काट की घटनाओं कों फिगर्स नहों है। बाज कल देश में सांप-काट की घटनारें काफी होती हैं आर एसी शिकायतें भी मिलती है कि अस्पतालों में दवाइयों की कमी करे वजह सं अनेक मृत्यू हो जाती है । मै जानका जाहता हो-क्या मंनी महांद्य के पार्स एंसी तिकायतें आईई है, यदि आाई हैं तो उस के बार में उन्होने क्या कदम उठाले चाहे है ?

यह जानना भी जरूरी है कि देशा में स्नेक-बाहट के कितने करसे होते हों तो उन में कितनी घृत्य होती हैं-इस जालकारी को हाषषक्न करने के लिये मंनी जी क्या कदम उठान चाहते हैं ?

SHRI B. SHANKARANAND : Sir, we have not received any ormplaint whatsoever regarding deaths by snake-bite due to shortage of medicines.

थी भीजरल कागदू? : जिस वरीक से



 किषा, उसी तरीकें बं ज़ं यांखों, दोतें कमेर जंगलों में लोग़ सांष के काटने से मर खर्यते हैं
 कि लांग मंत्र-तंच या भाड़-फूंक काता सहाप लेत हैं, एसे लोगों कां मरने से बधार्ग के लिबे क्या सरकार इस किस्म का कोर्ट संगठन श़रू करमा चाहती हैं विस से दो कें सांप काटने से मृत्यु न हां काशा इस किस्म का भ्रथार कर के गांद के नुर त्रक द्वाइया उपलक्ष कराई जाय तांक वहुं पर उन का ब्राज हों सके।

MR. SPEAKER:There is no. thing for you.

SHRI B. SHANKARANAND : This is a suggestion.

DR. SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, I am on a point of order. According to rules, he shall not ask tor information on trivial matters. He could have asked through a letteror this matter could have been cleared through an unstarred question. Should Parliament be subjected to asking about this sort of information ?

MR. SPEAKER : Let him answer at his sweetwill.

## Parkach Padkune World Badminton Champion

*482. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:
(a) whether Parkash Padkune, World Badminton Champion has left India for gond and gone to Denmark;
(b) whether he has taken this step on account of refusal of extension of leave; and
hif if the reaspas for not grente hin extension of leave?
> $\angle$ THE MINISTER OF STATE THE MLNISTRIES OF EDU. G'tion and social welfare (stminati Sir.
(b) and (c). Do not arise.

## SHRI JANARDHANA POOJA-

RY: Sir, the future of Mr. Padkune -not only Mi. Palkue's futurebut also the future of the sportsmen of Indin are at stake. All the national dailies carried a newsitrm saying that Mr. Padkunc who las won the world cup has become the Inaugural World Cup Champiom. Atter winning the World Cup Championship he find; it very difficule to get the leave in order to concentrate on Badminton in foreign countries. The foreign countries, particularly, realise that top level spents are wholetime :ob. Hence, Government has to encourage it. Here is a world champion who finds it very difficult to get the leave. All the wortd-cup sportsmen at the top level must be free. from economic warry. So, this question has been asked. May I know from the hon. Minister what types of rewards have been given to Mr. Padkune and what types of incentives have been given to Mr. Padkune and whether Mr. Padkun: will be given leave to concentrate on Badminton. I want to know whether the Bank in which he is working is a nationalised bank. If it is a nationalised bank, why leave was not granted? Why action was not taken against the Chairman of the Bank.

MR. SPEAKER : Have you catalogued them?

SHRIMATI SHEILA KAUL: Shri Padkune is employed in the Union Bank of India; he is a werld Champion, at least today.

PROF. N. G. RANGA: We are proud of it.

SHRIMATI SHEILA KAUL: He executed an agreement with Denmark on a prayment of one Lakh Kroners for playing Badminton in Denmark.

AN HON. MEMBER: What is the value?

SHRTMATI SHEILA KAUL: Somebody can work this out, it is in Kroners. The agreement he has had for one year has been renewed from I-I2-8I to $30-\mathrm{II}-82$ for which he was granted leave by the employer in India. He is working in this Baik and he is an employee and they are the employers. I can only give this information that he has been given his leave:

## MR. SPEAKER : That is all.

SHRI JANARDHANA POOJARY: You are alsci concerned. The nation is concerned about that. There is $n$ ) dount that the entire nation is intercsted. You are very much intersited in sports. You are to elicit correct information about giving the incentives.

MR. SPEAKER: You ask your question whether she is prepared to give the incentives.

## SHRI JANARDHANA POO-

 JARY: In addition, I may be permitted to ask a second supplementary you know that India is a foor country.AN HON. MEMBER: Not at all.

## SHRI JANARDHANA POO-

 JARY: At least to a certain extent we are poor. We have to admit. It is not proper or it is also not fair that our top level sportsmen are suhjected to ecomic worries. May I known from the hon. Minister whether there is any proposal or whether Government is thinking ofhaving a national policy to encourage the top level world championships at reast? (Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Poojary is meaning this for all the good players. That is all.

SHRI JANARDHANA POOJARY: At least for world champions may I know whether Government is going to have any national policy. (Interruptions). May I know whether Government is thinking of having a national policy to reward the toplevel playors and to keep them free from all cconomic worries.

## SHRIMATI SHEILA KAUL:

 As I have mentioned just now. Shri Prakash is already drawing such a vast amount of money. All these youngsters ate in a position to earn and it should be demoralising them if we give them pension when they are in their prime of life. I am sure when they are at the pensionable age, things will improve and they may have better prospects.MR. SPEAKER: His question was: are you prepared to give any incentive so that they will be in India to promote sports.

SHRIMATI SHEILA KAUL: This is a question of giving incentives? We have not got it.

SHRI JANARDHANA POOJARY: This is a wholetime job. (Interruptions).

MR. SPEAKER: Shri Jagdish Tytler. (Interruptions). I think Shri Satyasadan is a fast bowler.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: I think the hon. Minister should do something!

MR. SPEAKER: I know you are handicapped. (Interruptions) That is why I am going to hand over this cup which I have won.

SHRI JAGDISH TYTLER: Sir, I want the Minister to be a little more concerned with the question that I am going to put.

Is the Government not aware that before Shri Padkune was going to Denmark, he negotiated with the then Chairman of the Asian Games, Shri Shukla and Mr. Buta Singh, later on that he does not want to becom: a professional; he dnes not want to leave this country but he wants to stay in India and participate in the Asian Games as an amateur?

He anly wanted some compensation, financial compensation which could be given. A promise was given to him and, ultimately, that promise was taken away. This is one part. I am coming to the second part. When he won the World Championship, the Government of India was no doubt very happy. Even the Prime Minister sent him greetings on his victory. But, Sir, the Chief Minister of Karnataka promised him a plot of 400 sq . metres in Bangalore and also financial help at that time. Sir, I remember he talked to me because I am heading the Delhi Badminton Association. Sir, this biggest disappointment was that the promise given to him by his own State has not been implemented. So, I would like to know whether the promise given to him by the Chief Minister of Karnataka will be implemented?

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, I am sorry I do not know anything about the promise made out.

MR. SPEAKER: Will you find out about this thing?

SHRIMATI SHEILA KAUL : I will.

SHRI SATYASADHAN GHAKRABORTY: Sir, this is not the question of any single player. I understand the difficultie
of the players. Most of the players when they play may get some money but afterwards people forget them and many of them live in abject poverty. Sometimes we have to arrange festival matches for their relief. Sir, these are the people who actually bring fame to our country. So, may I ask the hon. Minister whether Government is gring to have a scheme whereby for sportsmen in various fields of the game who earn fame for our country their security in old age is assured?

SHRIMATI SHEILA KAUL: It is a very good suggestion for action

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Sir, whilst he fully supporting the arguments to extend financial facilities and retirement benefits to world-class sportsmen, I think, we are missing one aspect, that is the financial incentives and encouragement to be given at school and college level to potential sportsmen who are coming up Sir, I think, sports is totally neglected in this country. Sir, I have seer the National Stadium. It is such a beautiful sight to watch youngsters coming from all walks of life and practice over there. If such stadia are duplicated throughout our country we will not only solve the student problem but also the youth problems. Also, Sir, some grace marks can be given to the potential sportsmen in their Secondary or Degree examinations.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, I am very happy about the question that the hon. Member has put. It strengthens our hands because he has said that we should have more stadia and playgrounds so that the small children are able to participate. This is a very good ide». We are thinking on these lines.

MR. SPEAKER: It should be with more vigour.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, about the incentive that he has mentioned we have recently set-up Benevolent Fund. We do give grants to them and also recognise their achievements by giving them awards namely, Arjuna Award. We have everything in our mind and if the hon. Member gives some more sugge. tions it will help us. (Interruptions)

SHRI SONTOSH MOHAN DEV: Sir, when allowing supplmentaries to varous questons the Speaker should also take $n$ to consideration better sportsmen than sportsman like Dr. Subramanium Swamy.

MR. SPEAKER: I cannot leave Mr. Halder.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Mr. Speaker, Sir, you know that in international standard our sports and games are not upto the mark. We have lost our hockey tit!e.

MR. SPEAKER: I will recommend your case for appointment as a coach.

DR SUBRAMANIAM SWAMY: Sir, don't joke with Marxists. They don't have any sense of humour. (Interruptions)

PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, this is wrong. Karl Marx used to laugh.

DR.SUBRAMANIAM SWAMY: You are confusing Karl Marx with Groucho Marx.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Sir, we appreciate humour. Sir, a few players like Padkune have become world champions. It is a matter of pride that Padkunc has become world cizempion in Badminton. I would like to know from the hon. Minister whether all
the beas players who become world famous will be taken care of and will Government formulate any policy so that these world famous players do not leave our country and continue to serve our country in world sports and games?

SHRIMATI SHEILA KAUL: It is a very good suggestion for our consideration.

## Requirement of Teachers for Schools in Resettlement Colonies, Delhi

*483. SHRI M. RAMGOPAL REDDY: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to lay a statement showing:
(a) whether a large number of teachers are required for Primary and Secondary Schools located in resectlement colonies in Delhi;
(b) whether any survey has been conducted to assess the needs of teachers for children in these colonics;
(c) if so, the details thereof; and
(d) the number of teachers required for Primary and Secondary Schools in these colanics and when these teachers are likely to be appointed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDU. CATION AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL) : (a) to (d). A Statement is laid on the Table of the Sabha.

## Statement

According to information furnished by the Delhi Administration, the requirement of teachers in schools is
assessed every year on the hasis of norms fixed by the Delhi Adminiatra. tion. These norms take into acoount enrolment of atudents per section, size of class-rooms in the school and other related factors. Detailed survey of school-going children is corducsed in the beginning of acadamic session to determine the probable enrolment class-wise for Primary/Middle/Secondary/Senior Secondary Schools.

1
According to the Delhi Administration, 83 posts in 23 of the 33 Middles/Secondary/Senior Secondary schools, located in resettlement colonies, are lying vacant against 1063 sanctioned posts. As regards M.C.D. Primary Schools, against 1424 sanctioned posts of teachers and Headmasters in the 125 M.C.D. Primary Schools in the resettiement colonies, only one post of Headmaster, Primary school is vacant. Action to fill up the vacant posts is already in progress.

SHRI M. RAMGOPAL REDDY: Mr. Speaker, Sir, there are 83 posts vacant in 23 schools. That works out to 4 teachers per school. I want to know how the administration is running the schools without teachers.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, we are just now talking about re-settlement programme of the DDA where schools have been set-upboth primary and secondary. Sir, the primary schools are 125 in number where we have 1414 Assistant Teachers working. There is no vacancy there. As far as Headmasters are concerned we have 125 sanctioned posts and there is one vacancy which is to be filled up during X mas vacations.

As far as Secondary schools are concerned there are 33 schools and the sanctioned posts are 1063. There are 83 vacancies. These vacmanies that exist are of 23 Yoga teachers and 33 Science 'A teachers. Sir, Science-
'A means pure science and we do not got eriough number of lady teacherr for Science. In thes process we have got 27 vacanaies to be filled up. For these posts certain norms are laid down. I would like to tell you about these norms. We have to take the total number of students, chose iwho are getting enrolled every year, and then we have to take the total number of the sections and we have to work out the teacher-and-taught ratio and in this way this work is being done.

Sir, if the hon. Member wants to know the different norms, I am prepared to read them out, but I am afraid, it will take a long time. I have already given a few of these norms.

SHRIM.RAM GOPAL REDDY : the hon. Minister has stated that there is acutc shortage of Science Teachers. Science is a very important subjcct for students, and especially in the higher classes, they cannot pick up proparly if there is shortage of teachers. Cannot these teachers be recruited from other States, if teachers are not available in Delhi? Is there any hitch in that?

## SHRIMATI SHEILA KAUL:

 There cannot be any hitch but it will be very difficult for our teachers in Delhi and I think we should try to fill up with the teachers here.SHRIM. RAMGOPAL REDDY: If they are not available in Delhi, why not get them from other States, like Andhra Pradesh, and so on ?

MR. SPEAKER: You accept the offer.

धी चन्माल सेलानी : दिल्बी के रोंबगार दफ्तरों में ट्रेड अध्यापकों की जा संख्या दर्ष हैं वद्ध कितीनी दे बरी कब से वह दर्ज है ।। बहां पर प्राथमिक और माज्यमिक विद्मलयों में बस्थापकों की कमी का देखते है में परम आाबरणीय मंनी जी से जानना जाहता हैं
 नियुक्त करण की क्ता वह क्षेप्र करों। बारिं एक तरक बच्चों की पदाम्य का सरहतान न हां अर बससी तरफ द्र बेरोंगारो को रोजगार मिल जाए ?

SHRIMATI SHEILA KAUL: Just now I don't have the figure of teachers registered with the Employment Exchanges. I thint Employment Exchanges will have sueh statistics.

धी बी. री. त्संहः प्राथीिक विबालूयों में अध्यापकों की संस्या से सम्बन्चित यह प्रश्न ह । हमार देश के गुंवों में वहत्ता वीिक संस्था में एसं प्राथत्मिक विबालय हैं कक्षा 1 से 5 तक कें, जित्र में कवेल एक ही अध्यापक होता है आर सभी कक्षाओं का वह पढ़ाता है। में जानना थाहता हूं कि एसे हमारं देश में कितने विद्यालय हैं जिन में एक ही अभ्यापक हैं, उनका श्रतिशत क्या ह और क्या उस विद्यालयों में अध्यापकां की़ व्यवस्था करने का भी साप काईई प्रकन्प करणगी ?

भोमती गीला कांस : यह सवाल रिसंटलमंट कालोनीज के बार में हैं। इसके बार में माननीय सदस्य अलग से सवाल कर' तां में जवाब दे सकती हरं।

प्री बगबोस्त टार्टसलर : सवाल बचन्मों कों पढ़ाने का है बास तोर पर दिल्ली की रिसेटलमंट कालोमीज में। क्या यह सच नहींद है कि इन रिसंटलमेंट कालोनीज में जितने हायर सेकंडरोओं आर्राइमरी स्कूल है उन में कवेव दस श्रतिशत बच्चों के बास्ते ही व्यवस्था है आर्र नवं प्रतिषत बन्वों के लिए करो व्यकस्था नहीं है ? क्या यह गबर्तमंट की जिम्मेवारी नहीं हैं कि उपक बस्ते जा जल हैं नहों हैं, उनके वास्तं जगहें बनाई जएएं आर्र जा बच्चं सक्ल जाने के लिए तथार नहीं हैं वे भी सकल जां ? में जानना चाहता हैं कि क्या उनके बार में भी बापके वास को हैं स्कीय है।

भीमतों रोला काल : रिसंटलमैंट कालोनीज में हमाड पष्न्वीस एक.ल़ है-
 हैं, नख्ब प्रविब्तित नहीं ज्ञाते हैं ।

जीलती मीला काले : नहीं जाते हैं वां आाप उनका भीजिये ।
 है । सकल जा बूल हए है वें बहत भर हुए हैं । उन में जगह नहीं हैं।
 घाप बोलेंगो ?

जीसती भीलत काल : आापने बहुत अच्छा संब्बन विवा है। देंगें ।

Dr. R.M.L. Hospital Welfare Society

*484. SHRI CHANDRADEO $+$
PRASAD VERMA:
SHRI SATISH PRASAD SINGH:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to lay a statement showing:
(a) the constitution of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital Welfare Society, its assets, sources of income and the items of expenditure;
(b) what role is played by MedicoSocial Service Officer in running of this society; and
(c) the number of poor patjerts who got halp from the society at the time of need during the last one year?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) Dr. R.M.L. Hospital Welfare Society is a Society registered under the Societies Registration Act. The institution derives its income from membership subscriptions, donations, proceeds from charity melas etc• The income is spent on mecting the expenses of the patients care home and on
assistance to be provided to the poor patients including supply of medicines and appliances. The assets consist mainly of certain items of moveable stores and fixed and savings bank deposits.
(b) Medico-Social Service Officer is the ex-officio Secretary of the Society.
(c) 3000 poor patients, as ieported by the Society.

भी चन्द्र इंब प्रसाब बर्मा : अध्यक्ष जी आपूने सुना होंगा यह काईं उत्तर ही नहीं है। में छस संदर्भ में जानना चाहता हूं कि डा. राम मनोह्हर लोंह्हिया अस्पताल सोसाहटी की रजिस्ट्री कब हुई ? इस फंड में अब तक कितना रुपया इकट्ठा हुआा और पेशेन्ट केयर होम और गरीबों का अतिरिक्त सहायता देने पर कितना खर्च किया गया ? क्या सरकार भी इसमें कोई आर्थिक सहायता देती है ?

SHRI B. SHANKARANAND : Sir, I may submit first of all that this is a question pertaining to a Body which is not directly under the control of the Ministry or the Government. The affairs of the society are looked into by the Society which belongs to a voluntary organisation registered under the Societies Registration Act. It is not answerable to me. However, since you have admitted this question, I am trying to answer this question. How much money they have collected and what they are doing, all these things, as far as possible, I have been able to tell him. But as far as other details are concerned, the hon. Member may refer them to the Socicty itself.

MR. SPEAKER : I will look into this matter as to how it has been admitted.

थी बन्ब वंब प्रसाब वर्मा अ: अध्पक्ष महोदय, कोई हस तरीके से चन्द के नाम पर पैसा छक्ट्ठा करे, सोसाइटी बना ले और नाजायज पंसा पेशोन्ट के नाम पर हकट्डा कर

क. लूटता रह और मरीजों को उसका लाभ नहीं मिले तो क्या यह सरकार नहीं बंबी ? देबना उसका कर्तब्य है। और यह सब पसा बरबाद हां रहा है । में ब्रानफा चाहता हु इस सोसाइटी के सेकटरी का क्या नाम है ?

MR. SPEAKER : Are yo u willing to make enquiries into this?

SHRI B. SHANKARANAND : The hon. Member is right. If he has any specific complaint regarding the functioning of the Society, he may bring it to my notice and action will be taken as is deemed fit. But I may say that the Socicty has its own elected Executive Body ; they consider the matter and decide the thing and the welfare activities of the Hospital are looked after by them. If the hon. Member has any specific complaint, he may either bring it to the notice of the Executive Committee or the Government.

भी घन्त्य बंब प्रसाष बर्मा : संकटरी कांन है, कितना फंड हक्ठा हुआ ?

वभ्पक्ष महोंख्य : यह इस तरींक से नहीं बता पार्येगें। आाप दसरे तरीके से इसको करिये।

## (Interruptions)

MR. SPEAKER : Next que stion, Shri Digvijay Singh-Absent. Next question-Shri K. RamamurtiAbsent.

SHRI KRISHAN CHAND HALDER : Sir, I saw him in the Lobby. He was sitting there.

SHRI SATISH AGARWAL : Sir, hon. Members should be made to attend the question Hour, especially when their questions are coming up. This is a very important question. But this may be an inconvenient question. (Interruptions).

MR. SPEAKER : He should have attended.

## Educational Facilities for Handicapped in Delhi

$+$
*487. SHRI G. Y. KRISHNAN : SHRI N. E. HORO :

Will the Minister of EDUCA. TION AND SOCIAL WELFARE be pleased to lay a statement showing :
(a) The number of Girls/Boys Higher Sccondary/Primary/Public Schools/Government aided Schools as well as the total number of handicapped students receiving education in Delhi at present in these Schools ;
(b) the nature of concessions regarding fee, books, scholarships and concession, if any, in transport facilities extended in their favour during the current financial year ; and
(c) whether Government propose to extend all these above stated facilities free in favour of handicapped students during this 'International Year of the Disabled' and if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF EDUCATIONAND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

## Statement

(a) In $74^{1}$ such schools in Delhi, 3295 handicapped students are receiving education. These schools include 81 schools of New Delhi Municipal Committee, 188 Schools of Municipal Corporation of Delhi, 368 Government Schools and 100 aided/unaided schools under the control of Directorate of Education, 2 special schools under the Directorate of Social Welfare, and 2 scliools under the Union Ministry of Social Welfare.
(b) and (c). Breadly, 9 types of schools are functioning in Delhi namely (i) Aocmal schools under the control of Directorate of Education, New Delhi Municipal Committee and Municipal Corporation of Delhi; (ii) Special Schools run either by the Direatosate of Sacial Welfare or by the Central Gevernment \& (iii) Schools which are covered under the Centrally Sponsored Scheme of Integrated Education for Handicapped Children.

For the normal schools of category (i) the same concessions as are a vailable to normal children are being provided to handicapped children.
Besides, through Discretionary Grants or otherwise assistance is being given for purchase of books, uniform, equipment etc. to handicapped children.

In Special Schools run by the Directorate of Social Welfare, the following concessions are available :

## Government Lady Noyce Secondary School for Deaf

In this school education is free for all but transportation charges are charged from parents on the rates given below :-
(i) Rs. 5/- p.m. for those whose guardian's income is upto Rs. $35^{\circ} /$.
(ii) Rs. 1o/-p.m. from those whose guardian's income is between Rs. $350 /-$ to Rs. $500 /$ p.m.
(iii) Rs. 20/- p.m. from those whose guardian's income is between Rs. $500 /$ - and Rs. 750/- p.m.
(iv) Rs. $30 /-\mathrm{p} . \mathrm{m}$. from those whose guardian's income is above Rs. 750/- p.m.

Prom boarders, no charges are made for accommodation, water, electrisity. But they have to pay
for food and other pocket expenses. They are also paid stipende our the following rates if their parents income is below Rs. $500 / \mathrm{p} . \mathrm{m}$. for pear studerts and Rs. rooo/- pim. for merit students :-

## Class Rate of Stipond

From ist to $5^{\text {th }}$ Rs. $30 /$ permont

From 6th to 8th Rs. 40/- per month
Government School for Blind Boys
Education is free for those students whose parents income is less than Rs. 300/-. They are also provided with free board and lodging and books etc. They are alsn given scholarships on the above mentioned rates. Conveyance allowance to the extent of Rs. 50/- per child per month is given to those studying in the Integrated Education Scheme.

SCHOOLS RUN BY CENTRAL GOVERNMENT OR ITS ORGANISATIONS
(i) Model School for Mcitally Dificient Children

The education is free and residential facility is also provided free of charge in case the Income of the parents/guardians docs not exceed Rs. 750/- per month.

## (ii) Institute for Physically Handicapped

Concessional tutition fers are charged ranging from Rs. 2 to 10 according to the inome of the parents ranging between Rs. 500/- and Rs. 2000/- per month.

Concessional charge of Rs. 5 per month is charged from those students who avail of transportation facility.
(iii) Schools coovered under the Centradly Sponsored Scheme of Intugratad Educationfor Handicapped Children.

The scheme was revised from 1-4-1981 and the revised benefits under the scheme are as follows :
(i) Transportation at Rs. $50 /-$ per month.
(ii) Rs. 400/- per year towards books and stationery allowance.
(iii) Equipment charges upto Rs. 800 per child in 5 years.
(iv) Escort allowance to the severely handicapped @ Rs. 75 per month for 10 months.
(v) One special Teacher for 8 to oo children.
(vi) Reader's allowance to blind at the rate of Rs. $50 /$ per month.

SHRI G. Y. KRISHNAV : Is it a fact that the movernment has given ample opportunities and preper care to the physically disabled children? In the Statement it has been mentioned like this-"the same concessions as are available to normal children are being provided to handicapped children". May I know if the Givernment is propusing to reserve ce:tain seats or certain admissions for these physically disabled students in each and every school in the country and provide scholarship as are being given to the other students beycnd the gth standard?

## SHRIMATI SHEILA KAUL :

 The question pertains to the schools in Delhi and I would, therefore, like to mention the position existing in Delhi. We have got three types of schoals at Delhi. One, the normal schools which work under the comtrol of State Governments, Municipal Corporation and the New Delhi Municipal Comm!tece. Two, we have got special schoals run either by the State Governmest of by the Central Government. In this category are included the schools forblind and the deaf students. Then, the third category is the schools which are covered under the Cenurwlly Sponsored Scheme of Integrated Education for Handicapped Ghilden

Since the question relates to Delhi, I would submit that under the New Delhi Municipal Committee, we have got a total number of 8 in schools and in all the schoals handicapped children are studying and the numb $r$ of handicapped children in thes schools is 113 . The total number of schools run by the Municipal Corporation of Delhi is 1513 and the total number of handicapped children in the schools is 508 . Then, we have got 696 schools undor the Directorate of Education and 319 aided/ unaided schools under the Directorate of Education, and the total number of handicapped children in these schools is 1823 . Then, there are two special schools under the Directorate of Social Welfare, Delhi Administration and the number of handicapped children studying in these schonls is 678 .

MR. SPEAKFR : You can lay it on the Table of the House.

SHRIMATI SHEILA KAUL : Then, there are two schools under the Ministry of Scocial Welfare, Government of India and the number of handicapped children is 173 . Thus, we have got a total number of 3295 handicapped children in these schools.

SHRI G. Y. KRISHNAN : My question was very specific. Was the admission to these children being allowed in all the institutions by some sort of reservation, and were scholarships being given to such students as given to other students beyond the 9 th standard?

SHRIMATI SHEILA KAUL : There is no bar to any disabled child being admitted in any school provided he goes to that school, and asks for the facilities that are given to such students. The concessions and facili-
ties that were being given earlier have been revised in this year of the disabled, from $1-4-19^{81}$, and the benefits now being given are: transport cost at Rs. $50 / \mathrm{F}$ p.m., books and stationery allowance at Rs. $400 /-$ per year, equipment charges upto Rs. $800 /-$ per child in five years, escort allowance to the severely handicapped at Rs. 75/- per month for 10 months, readers' allowance at the rate of Rs. $50 /-\mathrm{p} . \mathrm{m}$. yer blind child, free board and lodging where the income of parents does not exceed Rs. $750 /$ - p.m. and one special teacher for 8 to 10 children. These are the epecial benefits that are being given.

SHRI N. E. HORO : Sir, the statistics that the Minister has given does not impress me. The Minister has said that concessions are there for the haddicapped children. But, Sir, we know in our country we have said that we will give free and compulsory education to the children. It is in the Directive Principles of State Policy of our Constitution. So, I would like to know from the Minister, whether her Ministry will consider giving free education to the handicapped children ; not these kinds of concessions that you have elaborated in your Statement. Will the Education Ministry decide to give compulsory and free education to all handicapped children starting with Delhi, although the number is very Iow-3,295 handicapped children reading in 74 I schools, which works out to frour children per school? Commonsense says that there are maty thenuards of handicapped children, but are not able to go to these institutions. so, for them I would like to know whether the Government will like to give frec education and also increase the number of such institutions where these children who are not yet able to go, can go and get education?

SHRIMATI SHEILA KAUL : Sir, if handicapped children do not come to schools, I think it is the responsibility of the society and of the
parents to sce that they go to the schools and that they are oiven some sort of education and also a profession that they can takc up when they are grown up. He said, the education should be free, I would say we charge Rs. 2/- to Rs. ro/- for tuition fee to give a feeling to the person that he or she is participating in educ? tion of the child. If a person earns Rs. 500/and below, the tuition fer charge is Rs. 2/-; for an earning of Rs. 500/onwards upto Rs. $1000 /-$, it is Rs. 4/and for an earning more than Rs. 1,000/- to Rs. 2,000/- it is Rs. $10 /-$. This is because we want that they must feel that they are participating in the education of the child.

PROF. N. G. RANGA : For that they have to pay? There is no need to pay. It should be free education.

## SHRIMATI SHEILA KAUL :

 We give scholarships to the students; and the states also do it for children studying below ninth class.धी राम विलास पासबान : बह विकलांग वर्ष तां 31 दिसम्बर का समाप्त होने जा रहा है । जब अंधों पर लाठी-चार्ज हुआ था, तो इसी सदन में सरकार ने कहा था कि विकलांगों का समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार एक विधयक पेश करेगी। एक तरफ तो सरकार रांज लोगों का विकलांग बना रही है, तो क्या बह विकलांगों के बाए में कार्ई विध्षयक प्रस्तुत करने वाली है, यदि हां, तो कब तक?

धीमती शीला कौस : मान्यवर, यह् सही है कि यह विकलांग साल हैं, और सरकार ने तथा दूसरे लोगों ने इसकां बहुत अच्छी तरह से मनाया है और बह्त फैंसलिटीज दी है । जितनी फरैसिलिटीज हम सब मिल कर देना चाहते है , शायद उतनी तो हम न दे सकें, लेकन हम यह भी चाहते है कि छस साल कों हम आगे एडवांस कर के एक आर साल मनाएंग । औो लोग पर शानी अर दिक्कत में हैं, हम हमेशा उनकी मदद करने के लिए तौयार है । तरह तरह की

## fिसएविलिलीज हांती है । ल्यूनसी भी एक चिसएविबलटी हांती है ।

> अध्यक्ष महांबय : वह काई कानून बनाने के बार' में पूछ रहं हैं।

भीमती शीला कांल : मैं वहीं बता रही ह. । डिसएबिबिटी तरह तरह की हैं। हम एक ल्यूनेसी एक्ट ला रहं हैं। बाकी के लिए एसा है कि जा हमने वर्षिकंग श्रुप बनाया था उस की रिपोंट की इंतजार में हैं कि वह क्या कहता है । फिर आप भी जसा इस में सजेचन दोगे आर रिषोट का भी सजेशचन का जायगा तां उस के अनुसार हम करोगे।

धी राम विलास पासबाल : कब तक हो जायगा ? विकलांग वर्ष तो समाप्त हों रहा है।

भीमती जीला कीस : मेने उभी कहा है कि यह साल अभी बत्म नहीं हों रहा हैं, यह कागे भी जारी रहेगा ।

## Violence in Auroville

*488. SHRI CHITTA BASU : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) whether Auroville continues to be plagued by lawlessness and violence even after the Union Government's intervention ;
(b) if so, the reasons therefor ; and
(c) the steps taken by Gowernment to improve the situation ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDUCATION ANI SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL) : (a) to (c). According to the latest report from the Tamil Nadu Government, there is some unrest although in a muted form. The reasons are related to internal dissensions which are still persisting. District authorities are closely watching the situation.

SHRI CHITTA BASU : Sir, you might have noticed that the reply itself admits, firstly that there is unrest although in muted form ; secmily that the reasons are related to internal dissensions.

In this context may I know from the Hon. Minister whether she is aware of the fact that the foreign residents of Auroville have of late been divided into two distinct groups fighting against each other ; and whether it is also a fact that Mr. Michael Bonk and Mr. Fredrick Buxiog, representing the two sections of the foreign residents of Auroville have made certain complaints (6) the Government of India ? May I know from the Hon. Minister what is the nature of the complaints made by them ; whether any examination of the complaints has becti mave or whether any step has sc far been taken in order that the disputes are settled and nonmalcy restored in Auroville ?

SHRIMATI SHEILA KAUL : Sir, the Hon. Member says that I have said that therc is some muted lawlessness. I have to give the correct information. Since muted lawlessness is there, that is why I have said so. I cannot give wrong information.

He has further asked what are we doing and whether the group is divided into two sections?

SHRI CHITTA BASU : asked whether you have received a complaint from the two sections in Auroville? And if you have received the complaints, whether you have examined it and what steps have you taken in this regard?

SHRIMLATI SHEILA KAUL : This has not come to my notice so far.

MR. SPEAKER : It has not come to your notice.

SHRI CHITTA BASU : The Government has appointed an administration for this and it is the duty of the Central Oowernment to see that those complaints are properly examined.

AN HON. MEMBER : This should come under Industrial Disputes Act, Sir.

SHRI CHITTA BASU : Sir, would the Hon. Minister assure the House that Government will take proper action and reply should be given to us in the next session of the House ?

SHRIMATI SHEILA KAUL : Sir, there was a complaint. Previously there was something and some Administrator had been sent there. There have locen complaints about the land there ; and the people have not been able to keep pace with the aspirations of that place. They wanted to go there for peace. The complaints, as I said are about non-availability of food, which they have asked the Tamil Nadu Government to provide to them; and it is also about the transactions of different land pieces. These are the two complaints.

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

> - Permission for manufacture of vatrious Chief formulations in Haryana

*479. SHRI GANGADHAR S. KUCHAN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the officials of the Central Drug Control Organisation alongwith the officials of Haryana Government carry out joint inspections of drug units before any permission is granted to manufacture any drug in the Haryana State ;
(b) whether it is also a fact that the Central Government have recently directed the Haryana Goveroment to withdraw permissions for various chief formulations granted by the Government of Haryana ; and
(c) if so, whether the joint inspections had taken place in these cases and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRT B. SHANKARANAND) : (a) Joint pe-ficencing inspections of manufacturing premises are carried out in specific cases on the request of the State Authorities to the Central Drugs Standard Control Organisation for such inspection.
(b) In May, 198i, the Drug Controller (India) advised the Haryana State Drug Controller to ensure that formulations which were found not to contain ingredients in prophylactic/therapeutic quantities or which were "mis-branded" were not produced.
(c) No, Sir. No such request came for joint inspection.

## Child Welfare Schemes sponsored by Central Government

*480. SHRI QAZI SALEEM : Will the Minister of EDUCATION AND SOGIAL WELFARE be pleased to state :
(a) whether it is a fact that Gentral Government sponsored Child Welfare Schemes are not working properly in the States of Maharashtra and Gujarat; and
(b) if so, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THF MINISTRIES OF EDUCATION AND SOGIAL WELTARE (SFIRIMATI SHEILA KAUL) :
(a) and (b) Two Centrally sponsored

Child Welfare Schemes are being implemented in all the States :
(i) Integrated Child Development Services (ICDS) ;
(ii) Services for Children in Need of Care and Protection.

Out of the 300 Integrated Child Development Services projects sanctioned for the whole country during the period 1975-76 to 1981-82, 16 . prjoects have been sanctioned for Gujarat and 22 for Maharashtra.

Under the scheme of Services for Children in Need of Care and Protection, out of the total coverage of 35,560 destitute children in the whole country during the period 1974-75 to November, 1981 the coverage in the States of Maharashtra and Gujarat was 3220 and 1210 children respectively.

Both the above-mentioned Cientrally sponsored child welfare schemes are working satisfactorily in the States of Maharashtra and Gujarat.

## Conversion of ViramgamMehsana Hine

*485. SHRI DIGVIJAY SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) what financial allocation has been made for converting the \iram-gam-Mehsana metre gauge line to broad gauge in the year $1931 \times 82$; and
(b) when will work start on this project ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KEDAR PANDAY) : (a) and (b): There is no proposal under consideration for the conversion of Viramgam-Mehsana metre gauge line into broad guage. The question of any allocation of funds and starting the work, therefore, does not arise.
0087 L.s. -2

## THmaly. Complotion of Civit Works of Acied '8z

*486. SHRI K. RAMAMURTHY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :
(a) whether all the civil works and other inter-related widening of roads, overbridges, etc. will be completed in time before the start of the Asiad '82 ;
(b) whether the Russian Experts have opined that stadia-works are not upto the International standards; and
(c) if so, the steps being taken to remedy the situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIP. PING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH) : (a) Yes, Sir.
(b) No, Sir.
(c) Does not arise.

Checking of Food Adulteration

*489. SHRI RAMJIBHAI<br>MAVANI :<br>SHRI G.Y. KRISHNAN :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to lay a statement showing :
(a) whether Government are aware absut the food adulteration by unscrupulous businessmen, adulterators and black marketecrs in Delhi resulting in death and grcat harm to the health of the prople;
(b) if so, the details thereof and the action taken against such persons;
(c) how many such cases of death and great harm have oome to light from Delhi during last one year and
the details of such cases and the action taken against those involved ;
'd) Whether Government propose in the near futture to form State levels and National level committees to curb such offences;
(e) if so, when and how and if not, the reasons thereby ;
(f) what other steps the Government propose to take to curb that menace; and
(g) what protection, remuneration and encouragement will be given to informers of these adulterators, etc. ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND) : (a) Delhi Administration has indicated that there are instances of adulteration of food articles by unscrupulous traders and businessmen.
(b) During the current year upto the end of November, 1981, 1501 samples were lifted from various places of Delhi and 104 samples were found not conforming to the standard and action is being taken against defaulters.
(c) No death has come to the notice of the Delhi Administration.
(d) and (e). At the National level, there is the Central Committec tor Food Standards and some States have tormed State Level Committees.
(f) and (g). The State Governments are being asked to strengthen the machinery tor the effective implementation of the Prevention of Food Adulteretion Act.

## Widendag of the Rond betweem Garamura and Swarghat in Efimachal Pradesh

*490. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : Will the Minister ot SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :
(a) whether the widening of the existing road between Garamura and Swarghat (from Km. 82 to Km. 94.) in Bilaspur District of Himachal Pradesh to the National Highway standards has been undertaken by the Government of India at an estimated cost of over Rs. 33 lakhs ;
(b) it so, the date trom which the construction has been sanctioned and undertaken ;
(c) the likely date by which the widening of the raod would be completed ; and
(d) it not, the likely dates by which the sanction would be given and construction would be started along with the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF STATE IN THP MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH) : (a) to (d). The work of widening the existing road from Km. 82 to 94 of National Highway No. 21 in Bilaspur District of Himachal Pradesh is included in the Annual Plan $198 \mathrm{r}-82$ at an estimated cost of Rs. $5^{\circ}$ oo lakhs. An estimate amounting to Rs. 37295 lakhs tor widening of formation and im roving geometrics in this length has been received trom the State Public Works Department and is being sanctioned. The work is expected to be completed by $1984-85$.

## Health Elacard posed by Dye and Dye Intermediate Units

*491. SHRI K. MALLANNA: SHRI N.E. HORO :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission has requested the Government to take note of the serious health hazards posed by the 'almost uncontrolled proliferation' of dye and dye-intermediate units;
(b) whether Government are aware that the country is 'littered' with these units, haphazardly grown, where workers are exposed to grave risks to their heelth from toxic substances without proper occupational safety measures. ; and
(c) if so, the reaction of Government in this regard ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARAN゙AND): (a) Yes, Sir.
(b) In its report, submitted in June, 198i on the proposal of M/s. Amar Dyechem Ltd. for the manufacture of dye intermediates at Vapi, Gujarat, the Monopolies ard Restrictive Trade Practices Commission has made these remarks. Teh Commission has gone on to refer to the need to enforce rigorously the existing legislative measures aimed at containing toxic effects and damage to ecology caused by units engaged in the manufacture of dyes and dye intermediates. The report has also suggested that the Government should consider enactment of a law on the lines of the Toxic Substances Control Act, 1976, of the United States of America.
(c) A decision on the suggestions made by the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission in
regard to legislative measures, will be taker. keeping all relevant aspects in view.

By its very nature, the production of dyes and cyeintermediates involves discharge of pr.llutants, particularly liquid effluents. It is necessary to treat the effluents suitably so as to prevent pollution. Water pollution is regulated under the Water (Prevention \& Control of Pollution) Act, 1974 . Air pollution is regulated-under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 198r. These are administered by the State Governments concerned. The State Governments are being requested to enforce the provisions of these Acts rigorously.

## lndo-Nepal talks on Exploitation of Water Resources

*492. SHRI G. NARSIMHA REDDY : Will the Minister of external affairs be pleased to state :
(a) whether it is a fact that Nepal has agreed to have joint ventures with India for exploitation of water resources between the two countries as a result of talks held between the two countries.
(b) if so, wheth $r$ any positive proposal for creatin; reservoirs in Nepal for rivers which cause flcods in India was discussed ;
(c) whether the question of construction of Hydel Projects with joint endeavour also figured in the talks; and
(d) if so, the details therenf?

THE MINISTER OF LXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO) : (a) Yes Sir. India and Nepal have agreed to joint investigations of certain river valley projects.
(b) to (d). Preliminary agreements between India and Nepal have been reached on Hydel Projects, proposed on the river Sharda (Mahakali) at Pancheswar on the Indo-Nepal border and the river Karnali (Ghagra) in Nepal. These Hydel Projects when fully commissioned would have power generation rapacities of 2000 and 3600 megawatts respectively. In addition they would provide benefits by way of irrigation and flood regulation to downstream areas in both India and Nepal.

Government of India have als, proposed to His Majesty's Government of Nepal the construction of a High Dam on the river Kosi at Barakshetra in Nepal. Th:s High Dam would not only provide primary benefits in respect of flood control but also considerable benefits by way of irrigation and generation of hydroelectricity. The response of His Majesty's Government of Nepal to this proposal is still awaited. In addition Government of India and Nepal have also been discussing the construction of a multi-purpose dam on the Western Rapti in Nepal.

## Iadian Delegation's Visit to China

* 493 . SHRI R.P. GAEKWAD: SHRI S.B. SIDNAL :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that a delegation from India had discussions in Beijing recendy on the normalisation of Sino-Indian relations ;
(b) whether the two countries evolved any formula for settlement of disputes between the two cou itries; and
(c) the outcome thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO) : (a) Yes Sir.

A detailed statement has afteady been made in the House on Detember, 17, 1981.
(b) It was not our anticipation that it would be possible to make substantive progress in the first round. Fairly wide differences persist, but it is hoped that the exchange of views could result in a better understarding of each other's positions.
(c) In the light of the rejert of our delegation we are considering how we can take this matter ferward. We may, however, regard the fact of the meeting the first on $t^{t}$ is satbject in 20 years, as a positive step. This, we understand, is also the Chinese view.

##   शीतयोंगता

*494. की बी. डो. सिंह : क्या चिना वांर समाब करल्याग मंनी निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रबने की कृषा करगें कि :
(क) क्या राष्ट्रीय र्यैक्षक, बत्तांजान और प्रशिक्षण परिष्द् प्रति वर्ष "रंस्ट्रीय विकान प्रतिभा" प्रतियोंगता आार्योंचित करती है;
(ब) क्या इस योंजना के बन्तर्गत धात्रों का छाचवृत्ति दी जाती हैं;
(ग) यदि हां, तों उन छारों की संख्या कितनी है जिनका हर कर्ष छाभवृत्ति की गई ओर गत तीन वर्षों के दोरान कल कितनी धनराशि की छारवृत्ति दी गर्ई; आर्र
(ब) इस यांजना के अन्तर्गत विभिन्त्त्काय वग्रों के कितने-कितने छात्रों को लाभ मिला ?

रेल तथा चिधा वांर समाण कल्याण मंग्रालयों तथा संसबीय कार्य विभाग में उपमंनी (धी मील्सकाषंनं) : (क) राष्ट्रीय पीक्षक बनुसंषान तथा प्रिषक्षष परेखद 1977 तक "राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा'" प्रतियोगित्र भायोंज्ति किषा करती की । हैत्र सं स प्रतियोगता का भर्ता ख्याजक बना सैद्या गेया है" और इसका नाम बदलकरे "राट्ट्रींय

भीताश घंब＂＇परीषा रा विबा गया है। वह पर्रोभा मेकेक वर्ष फायोंक्ता की जाती है।
（ब）की，हां ।
（ग）विछ्ठले तीि वर्नो के वांरान，उम छार्यों की संस्था，जिन्हैं छान्रवृत्तियां प्रदान की गर और छानवस्तियों के लिए वी वर्ट कुल राषि निम्नलिबित है ：－

| बर | भाबों की संख्बा जिए भात्रवृस्ति प्रषान की गई | कानपृति के लिए दीं गर्ई कूल रांक्षि |
| :---: | :---: | :---: |
| 1978－79 | 500 | 37，34，822． 0.0 0 |
| 1979－80 | 500 | 45，65，697．96 $\mathbf{8 0}^{\circ}$ |
| $1990-81$ | 500 | 51，50，636．98 ${ }^{\text {万人。 }}$ |

 इस योजना के अन्तर्गत छाश्वृत्ति प्राप्तकर्ताओं का चयन केवल इीक्षक योग्यता पर किया जाता है । अतः उन परिवारों के बाय－वगों के संबंध में आांकड़े उपलब्ध नहीं हैं， जिनसे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को Рिया जाता हं ।

## Assistance from I．M．F．for Inland Water Transport Development Programmes

＊495．SHRI SANTOSH MOHAN DEV：Will the Minister of SHIP－ PING．AND TRANSPORT be plea－ sed to state ：
（a）whether it is a fact that the International Monetary Fund pro－ pose to provide financial assistance for Inland Water Transport Deve－ lopment Programmes in India；
（b）whether studies in this re－ gard have been prepared ；
（c）the amount of assistance en－ visaged from the International Mone－ tary Fund ；and
（d）the details thereof？
THE MINISTER OF STATE IN
THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT（SHRI BUTA SINGH）：（a）No，Sir．
（b）tc（d）．Do not arise．

## Electrification of Madras－Erode Line

＊496．SHRI M．KANDASWAMY： Will the Minister of RAILWAYS be plcased to statc：
（a）whether the proposal to electrify Madras－Erode B．G．Line has been taken up for implementa－ tion ；and
（b）if not，the rcasons for delay and also the allocation made for im－ plementing this project？

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAIL－ WAYS（SHRI C．K．JAFFER SHARIEF）：（a）and（b）．Electifica－ tion of main line betwecn Madras and Arkonam is alrcady in progress． Electrification from Arkonam to Jolarpettai has also been approved and included in the Railway Budget for $1981-82$ at an estimated cost of Rs． 28 crores．The remaining section between Jolarpettai and Erode is proposed to be taken up for electri－ fication sometime in the 7 th Plan， in phases depending upon availability of funds．

## Construction of Railway Line in Zambia

* 497. SHRI DAULATSINHJI JADEJA : Will the Minister of RAIL. WAYS be pleased to lay a statement showing :
(a) whether any agreement has been made with Zambian Delegation to construct rail line in Zambia and supply of railway coaches;
(b) if so, the details thereof;
(c) the nature and details of other rail works going on in other countries; and
(d) The details of profit and loss incurred during the last three years in laying railway lines in freign countries?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WliLFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) No.
(b) Does not arise.
(c) (i) Construction of Railway line between Mussayeb-KerbalaSamawa, in Iraq has been entrusted to Indian Railway Construction Company Ltd.-a Government Co. under the Ministry of Railways in response to global tender.
(ii) Supply, delivery, installation and commissioning of 55 nos. of mechanically operated lifting bar. riers to Nigerian Railway Corporation in Nigeria.
(d) The first contract for laying railway lines in foreign countries referred to in (c) above has been awarded only recently.

## Foreign Studente in India <br> *498. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :

SHRI N.K. SHEJWALKAR:
Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to lay a statement showing :
(a) the number of foreign students in India in different faculties; and
(b) the cost borne by Government per seat of an engineering college during the last three years, (ycar-wist) ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) :

## (a) FOREIGN STUDENTS:

The faculty-wise break-up of foreign students for the year 19791980 which is available is given below :-

(v) Humanities/Arts ..... 4803
(vi) Law ..... 51
(vii) Medicine/Dentistry/Nursing ..... 1443
(viii) Science ..... 2401
(ix) Other subjects ..... $-281$
(b) The foreign students coming to India fall under three categories :
(i) those who come under the General Gultural and other Scholarships Schemes and in the context of the Cultural Agreements with other countrics;
(ii) Self-financing private foreign students; and
(iii) Students coming under special (ad-hoc) Government to Government programmes.

As far as (i) \& (ii) are concerned the cost borne by the Government per seat for foreign students in the same as borne by the Government for the Indian students in the corresponding courses, since the same tuition fee is charged from the foreign students also. According to the studies undertaken by the Institute of Applied Manpower Research, the estimate for average expenditure per year on an engineering graduate and post-graduate student in the engineering colleges and I.I.Ts. in 1971-72, is as given below:

$$
\text { Graduate } \begin{aligned}
& \text { Post- } \\
& \text { Graduate }
\end{aligned}
$$



The cost estimates for the last three years are yet to be worked out. However, since there has been considerable increase in staff salaries and maintenance and all other items of expenditure over the last decade, the cost per student in the Engineering Colleges would have increased.

As regards (iii), the cost to be incurred depends upon the agreement signed in each case between the sponsoring foreign agency and the institution in India concerned taking into account the various as-
pects of organising special programmes for groups of foreign students such as additional teaching and campus facilities, hostel accommodation etc. and the full cost of education is met by the sponsoring Government/funding agency.

Facilities and Amenities provided to disabled children during International Year of Diasbled
*499. SHRI CHANDRABHAN ATHARE PATIL : Will the Minister f EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to lay a state-
ment showing the details of the faciGities and amenities which have been provided so far for the welfare of disabled children in each State during this international year of disabled ?

## ${ }^{n *}$ THE ${ }^{\text {a }}$ DEPUTY MINISTER

 IN THE MINISTERIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : A statement is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library See No. LT: 3268/81].
## Effect on eyes of children studying at very early age

* 500 . SHRI BALKRISHNA WASNIK : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:
(a) whether the opthalmologists whe participated in a seminar on the prevention of blindness among children held in Delhi in November, 1981 were of the view that sending children to school before the age of six years increases the chances of eye damage;
(b) whether all the public scheols functioning in the country and the eduuational shops admit children in schools at the age of three years; and
(c) the reaction of Grovernment thereto, and what steps they propose to take to ensure that children are sont teschools at proper age?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND FDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (c). The participants of a Seminar on 'pre-
vention of blindness among children' organised recently by the Dr. A. V. Baliga Foundation of Delhi expressed concern on the incidence of damage to eyes due to strain of reading and writing introduced below the age of five years.

Formal education begins in class I for which the age of entry is at least 5 plus; mostly, in fact, 6 plus.

In some cases, children in the age group $3-6$ are exposed to preschooling. The early childhood education in these cases generally is more in the nature of play group activities. Such early childhood education is mostly under private auspices over which States/Union Territories have no control. Specific information about what private institution do in this area is not availabble.

## Iranian Students in India

*50ı. SHRI CHITTA MAHATA: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to lay a statement showing :
(a) whether a large number of Iranian students are living in India; and
(b) if so, the number of Iranian students, university-wise?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) and (b). According to the information available in the Ministry the total number of Iranian students studying in various universities and Institutions
of National Importance as on 31-3-80 is 4064 . A statement giving univer-sity-wise break-up is laid on the table of the Sabha. [Placed in Library. See No. LT--3269/81.]

## Pwogress of Komkan Railway

*502. SHRI OSCAR FERNANDES : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) progress achieved in the formation of Konkan Railway; and
(b) the time that would be needed to complete the project to reach up to Mangalore?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS, AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) As a part of the concept of linking Bombay with Mangalore along the West Coast, a 62 kms . long broad gauge line from Apta to Roha is under construction. On completion of the work in this section, there is also a proposal to extend it to Dasgaon.
(b) Apta-Roha line is expected to be completed in 1982-83. There is no proposal to take up the work beyond Roha at this stage.

## Sale of Railway Service Commission Question Papers

5372. SHRI PIUS TIRKEY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whetler it is a fact that the question paper for the Railway servicc Commission Examina ion beld in October 1981 at Allahabad were sold for Rs. $50 /-$ to Rs. $20 \mathrm{~m} /-$ per question paper;
(b) if so, the action taken by Government, apart from cancelling the Examination for the selection of clerks, Guards, Ticket Collectors and Assistant Station Masters;
(c) whether Government propose to order a C.B.I. Enquiry into this matter;
(d) when Government propose to conduct the cancelled eximirations; and
(e) what steps will be taken to ensure that such malpractices do not: recur?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OFRALLWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) No complaint to this effect has been received.
(b) The matter is being investigated.
(c) Yes.
(d) In February, 1982:
(e) Instructions have been issued' to the Railway Service Commission ${ }^{7}$ to ensure that the examinations are 7 held with strict invigilation and in a fair manner.

## Non-availabillity of Essemtial Medicines at CGHS Dispeneary. Dev Nagar, New Delli

5373. SHRI G. M. BANATWALLA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WEL. FARE be pleased to state :
(a) whether Government are aware of the non-avalability of essential medicines at Central Government Health Scheme Dispensary at Devnagar, New Delhi ;
(b) whether the Government are a ware of the inefficient working of the dispensary and indifferent attitude of the incharge; and
(c) if so, steps taken to check its working and to maintain adequate supplies of medicines?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) (a) No, the Government are not aware of it. However, as and when shortage of drug of CGHS formulary occurs remedial measures by way of emergency purchase from Super Bazar/Procurement through Government Medical Store Organisation of Directorate General of Health Service is made.
(b) No. There has been no complaint about it.
(c) Question does not arise.

## Expenditure Incurred on Uneconomic Branch Lines

5374. SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) the details of upto date uneconomic railway branch lines in each State ; and
(b) the annual expenditure incurred by Government on these lines and the extent of loss suffered by Government so far during the last three years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

## Semiority lists of Clerical Staff circulated on 25-1I-1981

5375. SHRI CHINTAMANI JENA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 698 on 26 th November, 1981 regarding seniority list in Moradabad Division and state :
(a) the names of various Departments/Branches in the office of the Divisional Railway Manager, Moradabad, whose Seniority Lists of clerical staff had been circulated as on 25th November, 198 it and which are the Departments/Branches still left out ;
(b) how long will it take more to circulate their lists also ;
(c) whether he is aware that some Personnel Officers in the DRM's Office are delaying this matter for one reason or the other and putting the staff who has been kept temporary for the last 5 years or so to u necessiry harassment; and
(d) whether he will give direction for the completion of the whole process by the end of this yar at least and if not, the reasons therof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PLARIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN). (a) and (b). Seniority Lists of Clerks Grade Rs. $260-400$ (RS) of Mechanical, Electrical, Signal \& Telecommunications and Engineering (Works) Branches w re circulated before 25th November 1981 and that of Medical Branch was circulated on 26th November 198i. Seniority Lists of Commercial, Transportation, Civil Engineering (Works Accounts) and Personnel Branches have been compiled and will be circulated yearly.
(c) No such report bas been brought to notice.
(d) Seniority Lists are expected to be finalised by the end of January 1982 as due notice has to be given to the staff for submitting their representations, if any, and confirimation expected to tbe done by the end of February, 1982.

## Programme for Economic Reha. bilitation of Women

5376. SHRIMATI

JAYANTI PATNAIK : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) whether it is a fact that guidelines have been sent by the Government to the Social Welfare Boards of varisus States to introduce certain programme for the conomic rehabilitation of women ;
(b) whether such guidelines have been sent to th: Orissa Spial Welfare Board ;
(c) if so, what are those economic rehabilitation programmes going to be taken up in Orissa for the rehabilitation of women ;
(d) the total number of women likely to be provided cconomic rehabilitation in different districts of Orissa;
(e) the total amount which has been sanctioned by Centre for implementing such programmes in Orissa; and
(f) the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTREIS OF RAILWAYS AND EDUCATOIN AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) (a) No, Sir.
(b) t ( $(\mathfrak{f})$ Does not arise.

Publication of Scale of diet in Weeldy Gazette
5377. SHRI SYED MASUDAL HOSSAIN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that as per para 636 of Indian Railway Medical Manual, the sacle of diet provided in Railway Hospitals should be published in the Weekly Gazette once a year for general information;
(b) if so, whether the scale of diet is being published in the weekly Gazette once a year by the zonal railways including the production units; and
(c) in whicn gazette of South Eastern Railway the scile of diet was pablishod last ind winen the same will be published next ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS and education and sogial WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS(SHRI MALLIKA. RJUN): (a) Yes.
(b) No. Notification is issued to al concerned as and when the schedule of diet charges are revised.
(c) The scale of fiet was published in S.E. Railway Gazette No. 17 \& 18 dated 15 th September, ' 80 and it will be published next by the end of December, ' ${ }^{1} \mathrm{I}$.

## Closure of Locomotive Workshops Due to Dieselisation/ Electrification

5378. SHRI ERA ANBARASU : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that due to introduction of dieselisation and electrification on the Indian Railways
many steam Locomotive Workshops and Sheds are closed ;
(b) whether it is.also a fact that Kanckarapara Workshop and Bhusaval Loco Shed have been converted into Electric Loco Shops;
(c) if so, what are the difficulties in converting Parambur Loco Workskop of the Southern Railway also into an Electric Workshop; and-
(d) if not, what proposals are there to protect the inte:ests of the staff working there ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCLAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIARJUN) : (a) No steam loco workshop has yet been closed but some shods have been closed. Steam Loco workshops have reduced their out".rn.
(b) Kancharapara workshop has ween converted from a steam loco shop to an electric le co shop but Bhusaval workshop was built as an electric loco workshop only.
(c) and (d) Railways are conducting a study to convert Perambur steam loco workshop to an electric loco workshop. Conversion to an electric loco workshop is one of the possible alternatives being corisidered for Parambur shops as steam loco holding reduces.

## Utillination of surplus capacity of Railway Workshops for wagon Manufactore

5379. SHRI R. L. BHATIA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether Government have considered the desirability of
utilising the surplus capacity of the Railway worksheps for the manufacture of railway wagons;
(b) if so, the number of wagons $\mathrm{f} \subset \mathrm{r}$ which orders had been or are being. placed on such workshops; and
(c) if not, the reesons for not properly utilising this surplus oapacity in view of the alround shostage of wagor.s.

THE DBPUTY MINISTER IN THE MEINISTRIES OF RAIHWHYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DE. PARTMENT OF PARLIAMENTARY AWFAIRS (SHRI MALEIKARJUN) : (a) Yes.
(b) In $1981-82$ Railway Workshops are to manufacture 1600 wagons. in terms of 4 -wheeler units.
(c) Does not arise.

## Workload Indices in Civil Engineering.Department

5380. SHRI ZAINUL ABEDIN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether the factor of workload used in arriving at the workload indices in Civil Engineering Department is Integrated Track Kilometre;
(b) If so, what are the integrated track kil(metres for each zonal railway including the production units in the preceding ten years ;
(c) what are the total number of staff in Civil Engineering Department for each zonal railway including the preceding ten years ; and
(d) whether there has been any increase or decrease in each category of staff in Civil Engineering Department due to incerase or decrease in the Integrated Track Kilometre ?

THE DEPUTY MINISTFR IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUGATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMFNT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, so far as the workload of Assistant Engineers and Divisional Engineers is concerned.
(b) A statement showing the ${ }^{8}$ Integrated track kms., for each of the zonal railways for each ot the years 1970-71 to 1979-80 is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-3270 /81] Siftrilar information tor the Production Units is not ecompiled as the extent of running track maintained by each Production Unit is almost negligible.
(c) The total number of staff excluding construction and casual labour in the Civil Enginecring Department of each Railway during each ot the ten years $197^{\circ}-$ 71 to $1979-80$ is also shown in the statement referred to in item (b) above. Figures for 1980-81 have not yet been compiled.
(d) 'Integrated track kms,' is a broad concept devised to represent in terms of a single unit, the overall work load involved in maintenance of different assets maintained by the Civil Enginecring Department viz. track, buildings, bridges, tunnels, water supply installations, quaries etc. and is used for determining the strength of gazetted officers in categories of DENs and AENs only. The non-gazetted staff strength in individual categories depends on the Workload involved in the maintenance of specific individual assets tor which they are employed. It would not, theretore, be proper to view the staff strength in individual categories of non-gazetted staff in relation to Integrated track kms.

The increase in regular staff strength over the past ten years as refected in the statement reterred
to against items (b) \& (c) atiove has been due, apart from the increase in assets, to decasualisation of casual labour.

## गोषारा (मध्य प्रत्षस) में रंसबे काउक पर डैरेयर (बव़रोधक)

5381. श्री केग्र भुषण : क्या रंल मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :
(क) क्या मध्य ड़दो़ा के जिला रामपषर में गोबारा नयापाडा में रेलवे फाटक पर एंक अवरांधक का निर्माण करने का प्रशन सरकार के विचाराधीन हैं;
(स) क्या यह सच है कि ग्रामीण लोमों ने इस प्रयोजन के लिये रेलवे विभाग के पास पसा भी जमा कर दिया है ;
(ग) यदि हां, तां कितना;
(घ) अवरोधक के निर्माण में बिलम्ब के क्या कारण है कार विलम्ब कां द्रर करने के लिये सरकार द्वाए क्या कदम उठायं जा रहें हैं; और
(ङ) अवरांधक का निर्माण कष तक पूरा कर लिया जायंगा ?
 (ख). जी नहीं ।
(ग) प्रश्रन नहीं उठता ।
(घ) दिसम्बर, 1979 में, गोबारानयापाडा नगर पालिका, जिस़ने इस प्रयोजन के लिए 13,300 रुपये जमा किये धे, के लिए अभनपूर-राजिम्पर छोटी लाइन खंड के बीच 870/9-10 कि. मी. पर बिना चोंकीदार वाले एक समपार की उ्यवस्था 'निक्षप' कार्य के रूप में की गयी थी । बैरियर लगाने आंर उस पर चांकीदार की व्यवस्था करने का प्रारंभिक आंर आवती सर्च नगर पालिका अयवा राज्य सरकार कते वहन करना पड़ंगा । अभी तक लागव वहन करने के वचन के साथ एंसा कोई प्रस्ताप रेलवे कां प्राप्त नहीं हुआ है । अतः रेल प्रषासन की ओर से कोई विलम्ब नहीं हूका है।
(ङ) प्रशन नहीं उठता ।

## Relinquishment of Land Adjacent to Jalpaiguri Station

5382. SHRI SUBODH SEN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether Government stated! in reply to the Unstarrer question No. 2701 dated 3rd September, 1981 that representations made by the Chairman, Siiguri Jalpaig? 1 $1 \cdots \cdots \cdots$ ment Atthority for the relinquishment cf a piece of land adjacent to Jalf aiguri Station (North Frentier Railway) non-selection catcgosy; and
(b) ifso, whethir any decision has since been taken ard the result theredf ?

THE DEPUTY MINISIER IN THE MINISTRIES OF RAILWAI'S AND EDUGATION ANI SCCIAL, WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes.
(b) In view ofsurve for construction between Siligsri-Katihar, the land would be needed for Railway's own furw cive lumertal works and thus cannot be relinquished. The Siliguri Jalpaiguri Drempment Authority has already been advised of the Rainas: d ceson.

## Vacant Posts of Teaching and Non-Teaching Staffin Andaman and Nicobar Islands

5383. SHRI MANORAN゙JAN BHAKTA : Wil! lle Minister of EDUCATION ND SOCIAL WELFARE be plased to state :
(a) how many posts of teaching (medium-wise) did non-teaching staff are lying vacant in the Education Department of Andaman and Nicobar Islands with details. category-wise and since wher these posts are lying vacant ; and
(b) what action Government have taken to fill up these vacancies ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHR IMALLIKARJUN): (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha, as soon as possible.

## Revenue from PuruliaHowrah Section

5384. SHRI
matilal
HASDA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) what is the total revenue of railways from all sources from the Purulia-Howrah Scction; and
(b) detals thercof ?
THE DEPUTY MINISTER
IN THE MINISTRIES OF RAIL-
WAYS AND EDUCATION AND
SOCIAL WELFARE AND IN THE
DEPARTMENT OF PARLIA-
MENTARY AFFAIRS (SHRI
MALLIKARJUN): (a) and (b) Purulia-Howrah is not a Scction but a bunch of Scctions having two routes. The routes are Purulia-Adra-Bankura-Kharagpur-Howrah and Purulia-Chandil-Tata-Kharag-pur-Howrah. Total revenue of Railways from all sources is maintained zonewise and not Sectionwisc. This infromation is neither available in this Ministry nor is it maintained on the zonal railway.

> Bene ficiaries of scale of Rs. $84^{0-1040}$ in Drawing Office
5385. SHRI SUDHIR KUMAR GIRI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) which categories of rrailway employees have been allotted the scale
of Rs. $840-1040$ and from which date;
(b) whether the Railway Board have issued any circular in August 1978 classifying the categories of Drawing Office Staff andalsoallotting the scale of Rs. $840-1040$ to the Superintendents, Drawing Office as a non-selection category; and
(c) if so, in which zonal railways and in which departments such category of Superintendents, Drawing Office is available and from which date?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUGATION AND

SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) The requisite information is furnished in the statement attached.
(b) Yes.
(c) Superintendants in Drawing/ Design Offices in the Production Units nemcly Chittranjan Locomotive Works, Diesel Locomotive Works and Integral Coach Factory have been allotted the revised scale of Rs. $840-104^{\circ}$ in replacement of the Authorised scale of Rs. 450-575+ Rs. $150 /$ special pay. The revised scale is effective from 1-I-1973.

Statement
List of categories which have been alloted the revised scate of Rs. $840-1040$


#  <br>  ब्यस्या 

5386. बी Pिहला निंटः क्या स्वा/ध्य घरे पी रिार कल्पाण मंगी यह बताने की कृषा करणंगे कि:
(क) क्या वह सक है कि रोंगार हैंत प्रत्यकंक घ्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा (फलंट्टं एडं) प्रमाणपन की आवश्यकता बढ़ती का रही है और लोगों का यह प्रमाणपन्त प्राप्त करने की दृष्टि से परिषक्षण केन्द्रों में जाने पर काफी धन व्ययं करना होंता हैं ; आर
(ब) यदि हां, तो क्या सरकार स्थानीय हाई स्ललों तथा कालंजों में प्राथभिक शिकिस्सा (फस्टर्ट एड) प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी, जिससे कि छातों को भी स्कल छोड़ते समय प्राथकि चिकित्सा प्रमाणपन्र दिया जा सके तथा स्थानोय लोगों को भी इस निमिस्त्त आापश्यक श़ाल्क जमा कराने के पष्वात् हन स्ल लों में दारिला दिया जा सके?

जालिख्य बंर्र पीस्वार कल्याग मंत्रालय में र्राज्य मंन्री (की नीहार रंजन लास्कर) : (क) बरार (ब). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रस दी जायेगी ।

## Cases of removal, Retirement, etc. pending in High Courts

5387. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) details of the cases of of moval, forced retirement and penal transfer of Railway employecs pending in different High Courts since Junuary 198I to September, 1981 with Zone wise break-up;
(b) total amount so far spent by the Railway administration in connection with those cases;
(c) reasons for not settling those
cases departmentally;
(d) details of the cases considered by the competent authority on the appeals made by the emplovees in the cases mentioned above during the period in question; and
(e) what effective machineries are inforce in the railways for settlement of individual grievances and industrial dispuets to ensure industria peace ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRT MALLIKARJUN): (a) to (d) Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.
(e) In so far as gievances of indivudual employecs concerned the existing provisions in the Railway Scrvants(Discipline \& Appal) Rules, 1968 provide ample opportunities for an aggrieved employce to prefer an appeal to the appropriate authority specified in the rules.

In regard to collective grie vances the Railways have gota well-estatlish. ed Permanent Negotiating Machinery functioning at different tiens of the Administration, where matter could be settled by discussion across the table. Also the Joint Consultative Machinery, with compulsory arbitration on specified subjects ensures a machinery for smoth settlement of industrial desputes.

## Withholding of part of the Gratuity

5388. SHRI SANAT` KUMAR MANDAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) the orders, if any, issued by his Ministry or the Northern Railway Administration about the withholding of part of the Gratuity of a retiring Railway Servant Class III and which is the authority competent to do this in Division on the Northern Raflway;
(b) what are the circumstances under which recourse is taken to this drastic measure; and
(c) which is the authority with whom an appeal in such cases againnst the orders of the Divisional Officer(s) lies ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI (MALIKARJUN): (a) and (b). As per extant Rules provison exists for withholding from death-cum-retirement gartuity an amount sufficient to recover Government dues from the Railwayemployee concerned, if the concerned employee has not furnished surety bond in the prescribed form from a suitable permanent Railway servant.
(c) Not being a disciplinary matter no appeal as such lies, but a Railway employee can represent his case to higher authorities.

## Free Travelling on D.T.C. Buses by Police Personnel

5389. SHRI BHEEKHABHAI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :
(a) the basis for giving a privillage of free travelling on D.T.C. Buses by Delhi Police Personnel;
(b) whether such facilities are available to their counterparts anywhere;
(c) whether Government are aware that these privilege conscious police personnel, in fact, misutilise their position and enter the already crowded buses from the front side;
(d) whether Government would consider the provision of this free travelling sorvice on D.T.C. buses to 2987 LS-3
weaker sections of the society including Grade ' $D$ ' officers of the Government; and
(e) if not, whether in view of that position stated above Government would consider abolition of this privilege for policemen ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) Under an arrangementagreed to between Delhi Police and DTC, the DTC has permitted at a time two subordinate ploicemen in uniform to travel free on a bus, and the Delhi Police provide services of Police personnel to DTC free of charge, for its mobile magisterial court for conducting raids to check ticketless passengers on its buses.
(b) Though not fully on free travel basis but on concessional adhoc lumpsum payments per year by the State Governments, the facilities are provided by BEST and Maharashtra State Road Transport Corporation for travel of police personnel while on duty.
(c) A few complaints of this nature are occasionally reccived.
(d) No such proposal is under consideration.
(c) As the arrangement is working well, and the presence of Policemen on the buses, acts as a deterrent to the miscreants, the DTC has no intention to review the arragement for its discontinuation.

## Recruitment of Class IV in Production Unit.

5390. Dr. SARADISH ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) the policy of recruitment of staff in class IV category (category) in Railways including the production unit;
(b) whether some of the Railways including the production units are first employing casual labours from local place and then appointing them as class IV staff and thus avoiding regular employment through the employment exchanges; and
(c) if so, steps taken to prevent such malpractice ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c). All class IV vacancies in Railways are at present being filled from screened / empanelled casual labour except in workshops where $50 \%$ of the vacancies are filled from outsiders.

## हाल बंब्नान पर व़्विंग ब्यषस्था

5391. घी रामाबतार शाल्र्री : क्या संल मंनी यह बताने की कृषा करंगे कि :
(क) क्या पुवी रेलवे में मोकामेह बंक्रन के निकट हांल जंकशन नाम का काई स्टंशन ह;
(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यह स्टशन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में होंन के बावजूद वहां बुकिंग व्यवस्था नहीं हैं;
(ग) यदि हां, तां इसके क्या कारण हैं,
(घ) क्या हांल जंक्शन निर्माण संघर्ष सीिति ने इस संबंध में उन्हं काई ज्ञापन भंजा हैं; आर्र
(ङं) यदि हां, तां तत्संबंधी ब्यांरा क्या $B^{\circ}$ बरो इस सरकार की क्या प्रतित्रिया है?

रंल तथा न्न्क्षा बांर समाब कल्थाण मंच्रालयों तथा संसबोय कार्य विभाग में उपमंनी (घी मीयक्लकार्यन) : (क) से (ग). मोकामा अंकसन आर्र हाथीवह स्टंशनों के बीच केवल ताल स्राक हट नामक एक ब्लाक हट मांजूद है । इस ब्लाक हट की निकटवती स्ट घौनों सें द्री कमष्च: 2.13 कि. मी. बाड़ 2.27 [किड मी. हैं 1 स्स स्याक हुट

को यानी यातापात के लिए सोलने के प्रस्ताव की विगत मो आांष की गयी थी परन्तु इसे अर्वाषत्यपूर्ण नहीं पाया गया था ।
(घ) जी नहीं ।
(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

## Nagerocoil Town Station

5392. SHRI N. DENNIS: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether Government are aware of the difficulties faced by the passengers utilising the Nagercoil Town Railway Station in the Trivandrum Kanyakumari Railway line because platform, latrine and adeq uate waiting rooms are not provided there;
(b) whether Government are a ware of the difficulties of passengers utilising this station due to the nonavailability of proper road facility; and
(c) what steps Government would take to redress the above grievances of the passengers ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS LND EDUCATION and SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c). Nagercoil is served by two stations viz. Nagercoil Town and Nagercoil Junction. Nagercoil town is only a flag station. For the convenience of passenger traffic offering at this station, waiting hall measuring $40 \mathrm{sq} . \mathrm{M}$, rail level platForm, kutcha approach road already stand provided. Works for provision of latrine \& provision of water bound macadam for the existing road are already in progress. On completion of these works the amenities at Nagercoil Town would be considered adequate.

## Opening of Primary School in Vika: Puri Delhi

5393. SHRI KESHAORAO PARDHI: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL , WELFARE be pleased to state:
(a) whether there is no Nursery/ Primary school within the vicinity of Vikas Puri, Delhi;
(b) if so, whether Government are aware of the hardships being faced by the residents of the colony 1:. sending their wards to the far flung schools;
(c) whether representationsin this regard have also been sent by the residents; and
(d) the likely time by which Government propose to provide schools in the area ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAIL-. WAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) According to information furnished by the Municipal Corporation of Delhi, there is no such school in Vikas Puri. However, M.C. Primary School, Keshopur, is about a kilometer from Vikas Puri.
(b) Yes, Sir.
(c) Yes, Sir.
(d) The proposal to open a Nursery/Primary school will be considered in the ensuing academic session.

## Loan Assistance for Major Bridges in Orissa during Sixth Plan

5394. SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state the names of the
bridges suggested by the Government of Orissa in Sixth Plan and approved by his Ministry for loan assistance under "Inter-State and Economic Importance" during Sixth Plan period.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH) : The Orissa Government has proposed the following bridges for loan assistance under the Central-Aid Programme of State Roads of inter-State or economic importance as part of the Sixth Plan:-
(i) Improvement to road from Balasore to Jaleswar (a portion of Balasore-JaleswarKharagpur Road) upto West Bengal border including construction of bridges and cross drainage work;
(ii) Improvement to DhenkanalKamakhyanagar Road including construction of a bridge over river Brahmani at Ramial;
(iii) Construction of bridge over Mahanadi on Boudh-Kiakata Road; and
(iv) Construction of bridge over river Aung near Jagadalpur on Padmapur-Jagadalpur Road.

Other States have also to send similar proposals and a final view as to the extent to which loan assistance can be provided for various projects could be taken only after such proposals have been received from all States and examined in the light of available resources and the inter-se priority of individual projects.

## Fly-over near Moolchand

 Hospital, New Delhi5395. SHRI HARISH KUMAR GANGWAR : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 887 on 26th November, 1981 regarding "Fly-Over near Moolchand Hospital" and state:
(a) when was the signalised crossing in place of rotary round circle at Moolchand crossing (New Delhi) constructed;
(b) the date on which fly-over was started there; and
(c) the cirumstances under which finances could not be spared earlier as has been done now ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) to (c). The proposal for signalised crossing was approved in August, 1978 and completed on and July, 1980. Construction of the flyover was started on 3 rd January, 1981. The flyover was included in the 6th Plan (1980-85) and thereafter adequate funds were earmarked in order to advance the Construction Schedule so that the facility becomes available during ASIAD, 82.

## Purchase of sleopers

5396. SHRI HARIHAR SOREN : Will the Miniser of RAIL WAYS be pleased to state:
(a) the total amount spent by Government in buying sleepers from different States during 1979-80 and 1980-8I;
(b) the target of purchasing sleepers from the Orissa Forest Corporation in those years; and
(c) the efforts made by his Ministry to achieve the target ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTR IES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) The total amount spent in procuring wooden sleepers from various States during 1979-80 and 1980-81 as under:-

| $1979-80$ | Rs 33.69 crores |
| :--- | :--- |
| $1980-8 \mathrm{r}$ | Rs 44.16 crores |

(b) The target of procuring sleepers from Orissa Forest Corporation during $1979-80$ and $1980-8 \mathrm{I}$ is as under:-
(Figs. In Thousands Nos.)

|  | Commitments |  | Supply |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1979-80 | 80-81 | 79-80 | 80-81 |
| B.G. | 50 | 34 | 35 | 42 |
| M.G. | 150 | 166 | 135 | 153 |
| N.G. | 90 | 70 | 89 | 66 |
| Total | 290 | 270 | 259 | 261 |
| $\begin{gathered} \text { Sperialk } \\ \text { (in thousand cum) } \end{gathered}$ | 20 | 20 | 14 | 17 |

(c) Periodical meetings are held between the officers of the Forest Corporation, State Forest Departments, pröcuring Railways and this Ministry to achieve the target.

कटनी रेलबे डीकल यर्म की निर्माण के

5397., घी भुज्बर शर्मा : क्या रेल मंती यह बताने की कृपा करंगे कि :
(क) क्या ए'से बहुत से व्यक्सियों का जिनकी भूमि न्यू कटनी रोलवे डीजल यार्ड के निर्माण के समय अर्जित की गई थी अभी तक मआवजा नहीं दिया गया हैं आर यदि अन्य व्यक्तियों की भुमि भी अर्जित की जा तथा भुगतान करने में विलम्ब के क्या कारण है; और
(ख) क्या रेलवे द्वारा छपरवारा ग्राम के अन्म व्यक्तियों की भूर्म भी अर्जित की जा रही है ?

रोग तथा शिता अर् समाब कस्याण मंत्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंन्री (㭥 मस्सिकार्न न) : (क) अधिग्रहण की गयी भमि के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों का क्षतिर्पर्ति का भुगतान कर दिया गया है। कोई मामला बकाया नहीं है।
(ब) जी हां ।
คिल्सी में ब्पवर्तायक प्रीशभण की लिये एक बार्ड का गठन
5398. घीगती संयोगिता राणे : क्या लिका घार समाष कलयाब मंग्री पह बताने की कृपा करँगे कि
(क) क्या दिल्ली में सीनियर संकण्डरी एकलों में व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये उपकरणों और अध्यापकों की कमी हैं;
(ख) यीद हां, तो हस मामले में सरकार छ्पारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का विधार हैं
(ग) क्या सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार करने के लिये एक पृथक

बोर्ड का गठन करने के प्रश्न , पर विकार करेगी; आर
(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी घ्युऱा क्या है?

रेल तथा क्सका यंर समाप कंलाण मंध्रालयों तथा संसरीय कार्य विभाग में उप मंत्री (绍 मीस्सकालन ) : (क) और (ब). दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूक्षा के अनुसार उपस्कर की कोई कमी नहीं हैं। अध्यापकों को अंशकालिक आधार पर लमाया गया है।
(गं) एक अलग बांड गठित करने का काई प्रस्ताव नहीं है ।
(घ) उपराक्त (ग) के उत्तर का द्बतं हुए प्रशन नहीं उठता ।

## Reducing working Hours of Central Schools

5399. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:
(a) whether the question of reducing working hours of Central Schools in New Delhi is under the consideration of Government for the last one year; and
(b) if so, by when Government will take a decision in the matter ?

> THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b): The matter relating to the working hours of Kendriya Vidyalayas (Central Schools) in the final stages of consideration.

# Benami deal of Mohram Nagar Dehat Harijan Cooperative Transport Society with Express Tourist Bas Service 

5400. SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 1980 on 3 rd December, 1981 regarding benami deal of Mohramnagar Dehat Harijan Cooperative Transport Society with Express Tourist Bus Service and lay the particulars of the said benami deal on the Table of the House ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH) : The particulars furnished by Delhi Administration are as below:-

Mehramnagar Harijan Cooperative Society Ltd.,Delhi were holding a Stage Carriage Permit on route Delhi-Kakrola, granted by State Transport Authority, Delhi. The permit was being regularly renewed upto $9-11-1976$. Temporary permit was, however, granted upto January, 1979 pending verification of certain complaints regarding overcharging etc. No further permit was granted after January, 1979.

In the year 1978, another complaint was received against the Society for having forged the permit granted by the State Transport Authority and also for having a 'Bennami Deal' with Express Tourist Bus Service Co. The facts were verified through the Enforcement Branch of the Directorate of Transport. The matter was also referred to Registrar, Co-operative Societies who had intimated that action under Section 55 of the Delhi Cooperative Society Act against the Society was being initiated. It was also reported by the Registrar Cooperative Society that the financial
position of the Society was un-satisfactory and it was being wound up. The Society was also served a show cause notice by the Transport Authority, Delhi, under section 60 of the Motor Vehicles Act for cancellation of the permit. The matter was placed in various State Transport Authority's meetings where no satusfactory explanation was ever furnished by the Society. In the last meeting of the State Transport Authority held on $27-5-198 \mathrm{I}$, it was further noted that the vehicle against which the permit was grnted was sold by the Society without State Transport Authority's permission.

Pending enquiry on the above issue, the permit was not renewed beyond January, 1979. The nonavailability of the vehicle on the said route resulted in lot of inconvenience to the general public and State Transpcit Authority had been receiving represcntations from Delhi Transport Corporation as well as from public for the grant of the said route. The State Transport Authority in its meeting held on 27-5-1981, took a total view of the entire $f_{a}$ cts and decided to cancel the permit granted in favour of the Society and allotted the sam to Delhi Transport Corporation. Delhi Transport Corporationtihas been accordingly asked to put the vehicle on this routc.

## Selection of Senior scale Officers for Training at Staff College, Baroda

## 540r. SHRI VIRBHADRA SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any guidelines have been issued to the zonal Railways about the mode of selection of Senior Scale Officers of the various Departments viz., Tfransportation and

Commercial, Personnel, Accounts and others for getting training at Staff College, Baroda, if so, what;
(b) whether it is a fact that a particular Officer selected for such training is about to retire within the next 2-3 years or so is kept in mind while selecting such Officers to ensure that public exchequer's money is not wasted but properly utilised; if not, reasons therefor ;
(c) the particulars of such Officers of the various Departments on the Northern Railway (including its Divisions) who were selected for Baroda Staff College or are being sent presently; the manner of their selection and which of them are due to retire within the next $2-3$ years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). There are no specific instructions regarding mode of selection of Senior Scale Officers for training but general guidelines exist which among others, provide that as far as possible nomination of cfficers retiring within $2-3$ years should be avoided.
(c) List of Officers in Senior Scale on various Departments deputed for training by Northern Railway at Railway Staff College, Vadodara during the period $\mathrm{r}-10-80$ to $30-11-8 \mathrm{r}$ is enclosed. Only one Officer Shri G. Sampath who is due to retire within next 2 years was deputed for train'ing.

Nomination of officers is done by individual Railways taking into account administrative convenience

## Statement

List'of senior scale officers of various departments deputed for training at Staf College, in arious courses from 1-10-1930 to 30-11-1981

| SI. <br> No. | Name and designation of the Officer |
| :--- | :--- | :--- |

## Training Course



Indepemdeat body for objoctive asceamment and evalination of conntry's malaria control efiorts
5402. Dr. KRUPASINDHU BHOI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:
(a) whether an Expert Group on Malaria, constituted by the Indian Council of Medical Research, has recommended the setting up of an independent body for objective assessment and evaluation of the country's malaria control efforts;
(b) if so, the recommendations of the gouup and the reaction of Government thereto; and
(c) the action proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) No.
(b) and (c). Does not arise.

## Sethusamudram canal project in Tamil Nadu

5403. SHRI B. K. NAIR: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:
(a) the details of the Sethusamudram Canal Project in Tamil Nadu;
(b) the progress made so far; and
(c) if not, when it is likely to be taken up for execution ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) A Committee to go into the question of economic viability of Sethusamdram Project has been consituted. Their Report is awaited.
(b) and (c).Do not arise.

## National Maritime Board Agreement Vis-a vis article of agreement of the Indian Seamen

5404. SHRI M. M. LAWRENCE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:
(a) whether it is a fact that the National Maritime Board's Agree-
ment is a bi-partite agreement and having no statutory obligation on the seamen who or whose repnesentative is not party to the agrecment; and
(b) if so, how the Government have incorporated the different clauses of that agreement in the 'anticle of agreement' of the Indian Seamen before employing on Board the vessel?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) and (b). The wage terms and service conditions of alll Indian foreigngoing ratings (Seamen), whether serving on Indian flag vessels or foreign flag vessels, are decided by the National Maritime Board which is a bi-partite machinery comprising of representatives of Indian seamen through their recognised unions and the shipowners. The Articles of Agrreement between the Master and a seamen are prescribed under the provisions of Marchant Shipping Act, 1958, as such, the Agreement is statutory. As per the provisions of Merchant Shipping Aut, the articles of Agreement are to contain, inter alia, the amount of wages payable to each seamen. The National Maritime Board decisions form part of the Articles of Agreement provided they do not conflict with any law or provision of Merchant Shipping Act.

## Railways Institute at Samastipur

5405. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether there is only one Railway Community Institute at Samastipur for thousands of Railway Employees for their multilateral cultural, recreational and other activities;
(b) whether that nstitute is proposed to be leased out to some individual cinema house owner;
(c) whether railway employees of Samastipur have demonstrated against the said lease; and
(d) whether it is proposed to cancel the lease ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) There are two Railway Institutes at Samastipur.
(b) Yes. There is a proposal to license (and not lease) he old Institute building to an outsider for exhibiting films.
(c) Yes, a representation submitted by the Railway employees against the proposal to license institute building to an outsider was been received by the Railway.
(d) The license agreement has not yet been finalised with the party.

## Filling up of 10 high-ranking posts

5406. SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether it is a fact that at least 10 high-ranking posts in the Railway including those of General Managers of four ofnine Zones, have been lying vacant;
(b) if so, since when;
(c) what are the reasons therefor; and
(d) what steps are being taken to fill the same ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS, AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (d). Seven posts in grades Rs. 3000/and above, including four General Managers have been lying vacant, one from $1-8-81$, two from $1-10-81$, one from $30-11-81$ and three from 1-12-8I. Orders for filling up of five of these posts including three of General Managers have since been issued. The matter is under consideration of the Govt. for the remaining two posts, decisions regarding which are expected to be taken shortly.

Renewal of contracts of societies with satisfactory working
5407. SHRI RANJIT SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

Whether it is a fact that as per extant rules, in case of societies working in a particular field of operation during the tenure of the contract remained satisfactory, the same contract is further awarded to the same society for the further term by negotiation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): Yes, rules provide for extension of handling contracts to the same society if its performance in that particular field of operation is satisfactory.

Unmanned Gate No. 435 of Jhansi Division, Central Railway
5408. SHRI SATYANARAYAN JATIYA: Will the Minister of RAIL WAYS be pleased to state:
(a) whether it is correct that 150 Up Kutab Express proceeding to

Jabalpur on 24th August, 198i faced an obstruction at gate No. 435, Jhansi Division, Central Railway, but the train escaped a serious derailment only by chance;
(b) if so, is it also correct that its cause was that the gate had been left unmanned by the PWI after 18 hours onthat day and that some miscreants had removed the gate and laid it on the track;
(c) whether it is also correct that no action has been taken against the concerned PWI; and
(d) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKA. RJUN) :
(a) 150 Up Kutab Express of 24-8-81 met with an obstruction at level crossing gate no. 435 between Banmer and Rayaru stations of Gwa-lior-Agra section at about $22 \cdot 00 \mathrm{hrs}$. The gate leaf was damaged as a result but there was no derailment of the train.
(b) The gateman was on duty between 20 hrs. of $24-8-8 \mathrm{I}$ to $8 \cdot 00$ hrs. of 25-8-81. He had to run away from the gate at about $21 \cdot 30 \mathrm{hrs}$. on $24-8-8 \mathrm{I}$ as he was threatened with dire consequences by some unknown miscreant. When he left the place to seek protection, the miscreant had broken open the lock and threw the gate leaf towards the track causing obstruction. The gatemen returned to duty after an hour or so accompanied by a few other gangmen and Permanent May Mistry to find the gate damaged which was repaired immediately.
(c) and (d): No action was taken against the PWI because he was not responsible in any way. The incident has been reported to the Police for necessary action.

## Converuion of Bhavmagar- Mahmva Narrow Gauge Line

5409. SHRI NAVIN RAVANI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether Government have received representations from the 'Saurashtra Chamber of Commerce \& Industry' Bhavnagar (Gauhati) and other organisations for the Conversion of Bhavnagar-Talaja-Mahuva Railway Narrow Gauge Route line into meter gauge;
(b) if so, what are the details thereof and what actions have been taken by Government;
(c) when the said conversion is likely to start and to be completed;
(d) whether at any time the surveys for the said line have been done; and
(e) if so, the details of the surveys and how much expences are likely to be incurred for the said conversions.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS and EdUCATION AND SOCIAL WELFARE AND INTHEDEPARTMENTOF PALIAMENTARYAFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) :
(a) No such representations have been received in the recent past.
(b) and (c). Do not arise.
(d) No.
(e) Does not arise.

## Removal of RailwayEmployees without showing any ,Reasom

54io. SHRI NARAYAN CHOUBEY:<br>SHRIA.K.ROY:

Willthe Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) how many Railway employees have veen removed from service in the years 1977, $1978,1979,1980$ and 1981 (upto date) without showing any reason to the affected employees by applying Rule 14 (II) of Railway servants (D \& A) Rules, 1968;
(b) how many such cases have been revoked by Government on its own;
(c) how many persons have gone to court and how many have secured injunction;
(d) how many have lost cases in court and how many have won; and
(e) how many cases are still pending?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND INTHEDEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS(SHRI MALLIKARJUN):
(a) to (e). Reasons for removal of railway employees from service in terms of Rule 14 (ii) of the Rail way Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968 are embodied in the notice of removal from service served on such employees. Required statistical details are as under:

|  | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | $\begin{gathered} \text { (upto Oct } \\ \text { 81) } \end{gathered}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (a) Number of employees removed from service under Rule 14 (ii) of Railway Servants (Discipline \& Appeal) |  |  |  |  |  |
| $\square$ Rules, 1968. $\boldsymbol{\lambda}$. - . | 24 | 14 | 34 | 215 | 574 |
| (b) Number of cases revoked by the Government. | 6 | 4 | 9 | 140 | 4 |


|  | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | $\begin{aligned} & 1981 \text { (upto } \\ & \text { Oct. }{ }^{2} 81 \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (c) (i) Number of persons who have moved courts of law | 1 | 3 | 15 |  | 44 | 366 |
| (ii) Number of injunctions secured |  | . | . |  | 1 | 184 |
| (d) (i) Number of casor dismissed by the courts. |  | 3 |  |  | 4 | 44 |
| (ii) Number of cases upheld by the courts |  |  |  |  |  |  |
| (e) Number of cases pending in the Courts | 1 |  | 13 |  | 40 | 206 |

## Records of British Period in India

5411. SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state the reatons why the records of the British period in India still continue to be treated as secret even alter 34 years of independence?

THE DEPUTY MINISTER IN THEMINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFAREANDINTHE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS(SHRIMALLIKARJUN) : The research scholars consult the records transferred to the National Archives of India in accordance with the Archival Policy Resolution adopted by the Government in 1972. Accordingly, all nen-confidential public records transferred to the National Archives of India pertaining to the period prior to 3 ist December 1946 and prospectively all such records more than 30 years old is open for bona fide research scholars subject to such exceptions and restrictions as have been imposed by
the various Ministries,Departments in consultation with the Director, National Archives of India.

## Promotion of General Category Section officers

5412. SHRI RAM VILAS PASWAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether it is a fact that since October, 1980 about 20 otherwise ineligible general category Section Officers of the Railway Board have been promoted as Deputy Directors/ Under Secretaries on long term ad hoc basis despite restrictions on such promotions by the Ministry of Home Affairs (DOP);
(b) whether it is also a fact that there are clear instructions that while making such ad hoc promotions in administrative interests, the claims of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Officers should also be considered;
(c) if so, how many Scheduled Caste/Scheduled Tribe Section Officer have also been promoted on ad hoc basis; and
(d) if not, the reasons therefor and stepe taken to immediately wipe out the shortfalls?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTERIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PALIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) After October, 1980, $1_{4}$ Section Officers/Stenographers Grade ' $A$ ', Railway Board, were detailed to look after the duties of the post of Deputy Directors/Under Secretaries on ad-hoc basis in the order of seniority, in Administrative interest pending formation of a regular panel for promotion to Grade-I of Railway Board Secretariat Service.
(b) and (c). The Railway Board Secretariat Service Rules have been framed on the pattern of entral Secretariat Service Rules and intructions issued by the Minjstry of Home Affairs in staff matters are usually followed. As instructions of the Ministry of Home Affairs in the matter, are not clear, a reference has been made to them seeking clarifications for apporpriate action in this Ministry. In the mean while, after October, 1980 no Scheduled Carste/Scheduled Tribe Section Officer has been detailed to look a fter the duties of the post of Under Secretary/ Deputy Director, as none of them has come up in the zone of promotion on the basis of seniority.
(d) The Union Public Service | Commission are going to hold a Limited Departmental Competitive Examination for Scheduled Caste/ Scheduled Tribe Officers early next year to wipe out the shortfall of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Officers in the category of Under Secretaries/ Deputy Directors.

## रेलये सेष जायोग स्वारा चती उम्मीबवारों का प्रीझकण

 मंनी बह बताने की क़पा करंगे कि :
(क) क्या यह सच हैं कि एसे उम्मीदवारों के प्रशिक्षण और योजगार के लिए जिनकी सूची रेलवे सेवा आयांग द्वारा 26 जनवरी, 1981 का जारी की गई थी, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है,
(ख) यदि हां, तो इस संम्बंध मे विलम्ब के क्या कारण हैं, और एसं उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जिनके प्रशिक्षण और रोंगार की व्यवस्था कर दी गईं हैं बार एंसे शंष उम्मीदवारों की संख्या क्या है जिनके लिए यह्ह व्यवस्था अभी की जानी है, और
(ग) घंष डम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षम आर रोजगार की व्यवस्था निशिचत रूप से कब तक कर दी जाएगी ?

रेश तथा श्रिका बार समाज कस्पाज मंग्रालयों तथा संसबीय कार्य विभाग में उपसंची (xी मरिलकाब्वन): (क) जी हां ।
(ख) और (ग) : उक्त सूची में सं किसी उम्मीदवार करें प्रशिक्षण के लिए नहीं भेष गया है । जब कभी रिक्तियां उपसत्ष हांगी, उम्मीदवारों कां प्रशिक्षण के लिए भंजा जायेगा । प्रशिक्षण प्रा करने के बाद ही नियुक्तियां की जा सर्कंगी ।

## Decisions taken at International Youth Students Conference

5414. SHRI K.A. RAJAN : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :
(a) whe ther the Government are aware of the fact that a few months ago, an International youth students conference was held at Trivandrum to voice their support for making Indian Ocean "zone of peace's which was jointly sponsored by the International Union of students, All India Youth Federation and All India Students Federation;
(b) if so, how many representatives from other countries came to attend this conference and from which countries;
(c) what were the decisions of this conference; and
(d) what is the reaction of the Government to these decisions ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO) : (a) and (b). 26 representatives from USSR, Czechoslovakia, Bulgaria, Vietnam, Kampuchea, Poland, Ethiop:a, Yemen, Afghanistan, Korea, Iran, Madagascar, Bangladesh, Senega!, Syria, Sri Lanka, Bahrain, Nepal etc. were reported to have participated in the "International Students and Youth Conference on Indian Ocean-Zone of Peace" held at Trivandrum in August, 1981.
(c) A copy of the "final ${ }^{2}$ communique" adopted by the conference is laid on the table of the House. [Placed in Library. See No. LT$3271 / 81$ ]
(d) Government do not generally react to such communiques, since our position on the subject is well-known.

## Claims for Property of Indians left in Uganda

5415. SHRI R.P. GAEKWAD: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that during his recent visit to India the Uganda's President invited Indian businessmen, who had left that country during the previous regime and told them that they could return and claim back their assets ;
(b) if so, the number of Indians who had left Uganda and with the estimated property in that country;
(c) whether the details had been finalised about the claims for the property of the Indians ; and
(d) the details of the policy in regard to the return of former residents back to Uganda ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P.V. NARASIMHA RAO) : (a) Yes Sir.
(b) and (c). About 5,000 Indian nationals were expelled from Uganda in $197^{2}$ as a result of President Idi Amin's decision to Ugandanise the economy. Under the presidential decree, Indian citizens were required to declare their assets and liabilities and supply such other particulars and information relating to their property or business in prescribed forms. The Valuatiou Committee formed by the Government of Uganda accepted 1038 claims out of 1535 claims filed by departed Indian nationals through our High Commission. They basically included claims in respect of buildings, plants and machinery, Ugandan Government stocks, insurance policies, blocked funds and social security funds. An agreement was reached under which compensation was paid by the Uganda Government against 628 claims amounting to Rs. $1,44,88$ 792.60. In regard to the remaining 410 claims which mainly concerned gratuity, pensions, salaries, refund of immigration deposits, refund of income tax, etc., our High Commission is pursuing this with the Government of Uganda through diplomatic channel.
(d) The present Government of Uganda have reiterated their stand that all those who left Uganda during the Idi Amin regime, could return and reclaim their property,

## Widening of Cuttack－Bhuba－ neswar Road

54i6．SHRI LAKSHMAN MA－ LIK ：

## SHRI CHINTAMANI JENA ：

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state ：
（a）whether Government are aware of the increasing number of road accidents on National Highway No． 5 between Cuttack and Bhubaneswar of Orissa；
（b）whether such accidents are taking place on the above National Highway due to the fact that the road is very narrow；
（c）whether it is also a fact a that proposal of widening of the Cuttack－ Bhubaneswar National Highway into four lane is under the conside－ ration of the Government；and
（d）if so，the progress made so far in implementing the pro－ posal ？

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIP－ PING AND TRANSPORT （SHRI BUTA SINGH）（a）As the State Government are reportedly not collecting stretch－wise figures of accidents，it is not possible to say whether accidents on the stretch in question have increased．
（b）No Sir．The road is already two lane．
（c）and（d）．Yes，Sir．A provision of Rs． 3 crores has been made in the $1980-85$ plan for widening selected portions of Cuttack－Bhubaneswar section of N． H．No． 5 to four lanes including land acquisition required for the purpose．The survey of alignment has since been completed．The es－ timates to be sanctioned against this work have not yet been received in this Ministry．

## बनसंख्या निभ्वण के बारे में कीषिंग में हस <br> सम्मेलक में भारतीय प्रतितिधियां ड्जाता <br> अंपेषी में विए गए भाषण

5417．धी कृष्ण कहार गोषल ：क्या विद्धा मंत्री यह् बताने की कृपा करंगे कि ：－
（क）क्या सरकार का ध्यान（नव्भारत टाइम्स，दिनांक 30 अक्तूबर，1981） समावारपत्रों में प्रकाशित उस समाचार की आर दिलाया गया है जिसके अनूसार जनसंख्या के बारे में बीजिंग में आयोंजित सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधियों द्वारा अपने भाषण अंग्रेजी में दिए जाने पर आइचर्य व्यक्त िकया गया था；आंर
（स）उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है बारे उस्पष्टता और आशचर्य की स्थिति से बत्वें के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यकम तंखार किये जाने का विचार है ？

पिबंश्श मंन्री（धो पो．बो．नरीसंह राब）： （क）सरकार को इस रिपोर्ट की जानकारी है।

明沵费
（ख）सांसदों आंर विधायकों का यह प्रति－ निधिमंडल इस सम्मंलन में एक गंरसरकारी प्रतिनिधिमंडल की हैंसयत से क्या था， सरकार की ओर से नहीं ।．

## Tracing of Bhawani Sword

## 54i8．SHRI JHANKHANDE RAI ：

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state the progress made so far in tracing officially the country＇s famous ＇Bhawani Sword＇of Chhatrapati Shivaji Maharaj ？

THE MINISTER OF EX－ TERNAL AFFAIRS（SHRI P．V． NARASIMHA RAO）：The Government of India have held consultations about this matter with the Government of the UK：

The Archeaological Depart－ ment of the Mainarashtra Govern－ ment is of the view that there is
no other sword in India which can be directly traced as having been in the persmal use of Chhatmpati Shivaji. However, the consensus of opinion among British experts is that the sword in the British Royal collection is probably onot that of Chhatrapti Sh vaji Maharaj, bat that it belongs to a later date.

> Appointment of Physiciana of Ayorvedele in Captain Sriniwaemurthy Research Iustitute in Ayarveda, Madras
5419. SHRI R.P. DAS : SHRI BHEEKHABHAI:
Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :
(a) whether no physician of Ayurveda has been appointed in Captain Sriniwasmurty Research Institute in Ayurveda, Madras, established for Standardisation of Indian Mrdicme sunce its inception ; 2nd
(b) if so, the reasons theres f?

THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE : (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (e) There has been a Physician of Ayurveda in this -project from the inception.
(b) Does not arise.

## Stenographers Deployed in Different Cadres in Dredging Corporation of India Virakhapatnam <br> 5420. SHRI RAM SINGH SHAKYA. <br> Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some stenographers in the Dredging

Corporation, Visakhapatnem, are being deplyyed in different cadres by the Management ;
(b) if so, the number of such stenographers deployed by the Management and retionale for such deployment, case-wise ;
(c) whether the Scheduled Castes Uplift Union, Visakbapatnam, complained to the Management against such deployment ;
(d) if so, the particulars of such complaint ; and
(e) the action taken or proposed to be taken thereon by the Management?

THE MIINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): (d) and (b). No Stenographer was deployed ir different cadre at the Head Office of the Dredging Corporation of India Ltd., Visakhapainam. However, 7 Stenographers of the Undertaking had to be adjusted against certain other posts in the interest of work in the Corpcration oversers project at Yarbu (S?udi Arabia) with cffect from 1-9-198r. The contract entered irto for the Project did not contrin a provision for the posts of Stenographers.
(c) No .
(d) and (e) Do not arise.

Import of Homoeopathic Eye drops and ingredients used in it

## 5421. SHRI MANIRAM BAGRI :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :
(a) whether it is a fact that huge quantities of Homoeopathic Eye
"drops imported into our country do not carry the details of formulation on its carton packing ;
(b) whether it is also a fact that the Governmerit do not have any knowledge of the ingredients used in this product ;
(c) under what provision of the law, Government are allowing imports of such item and the quantity of cineraria maritima succus imported during th last three years ; and
(d) the reiction of the Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) No.
(b) No.
(c) and (d). The item "Homoeopathy eye drops-cineraria maritima succus" whose import is allowed unde OGL Scheme to all persons, is not separately classified in the Indian Trade Classification on the basis of which foreign trade statistics of India are compiled.

## Nehru Yuvak kendra: in Bihar

542?. SHRI VIJAY KUMAR YADAV : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) how many branches of Nehru Yuvak Kendras have been started in Bihar State specially in Nalanda District with the names of the places of such branches ;
(b) what allotment has been made tor those branches during the last two years, year-wise ; and
(c) whether the branches are on papers and the money allitted
is being misused, and it so, the action to be taken by Government to stop such misuse ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) In the State of Bihar, Nehru Yuvak Kendras have been sanctioned in 19 districts. Ot these, Nehru Yuvak Kendras in 13 districts including one at Nalanda are already operational. Places where Nehru Yuvak Kendras are already functioning are Bettiah (West Champaran), Bhagalpur, Bhojpur, Saran (Chapra), Darbhnga, Hehal (Ranchi), Monghyr, Muzaffarpur, Nalanda (Bihar) Sharit), Palamau, Patna, Purnea and Sahaesa. The Nehru Yuvik Kendras are located at the district headquarters and do not have any branches.
(b) During the ycar 1979-80 and 1980-81, funds amounting to Rs. 12.59 lakhs and Rs. 14.10 lakhs, respectively. were allocated to Nehru Yuvak Kendras in the State of Bihar.
(c) The Nehru Kendras in the State of Bihar are doing good work for the benefit of non-student rural youths. Important activities organised by the Nehru Yuvak Kendras in the State of Bihar during $1980-81$ includec organisation of sports and games, cultural programmes, youth leadership training programmes, work camps including social service for better rural environment and vocational training programmes aiming at self-employment. The Nehru Yuvak Kendras also established Chetna Sangha/adult education centres where the rural youths are expected to have acquired literacy and numeracy skills for self-reliant learning and availed of opportunities ffr upgradation of their functional capabilities. Over 40,000 rural youths participared/benefitted from these programmes.

## Weallem uniform to the catering working of emprens trains

5423. SHRIMATI SUSFELA GOPALAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether workers omployed in catering services of K.K. Express, Coromondal Express, G.T. Express, and Kaveri Express are supplied with woollen unifcrm in winter :
(b) if not, reasons therefor ; and
(c) when the Government propose to take a decision in this regard ?

THE DEPUTY MNISTER IN THE MINISTRIES OF RALLWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARIIAMENTARY AFFAIRS (SHRI (MALLIKARJUN) : (a) to (c) while !the staff in G.T. Express, K.K. Express and Kaveri Express all north bound trains, are boing
supplied with uniform/protective clothing as per extont Dress Megula. tions, the Southern Reilway staf working on Cioromondal Express are not eligible for supply of winter uniforms as they work the trains only between Modras and Vijayawada.

## SC ST 'Ambassaders and bigh Commissioners

5424. SHRI M. THAZHAI KARUNANITHI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :
(a) the number of Ambassadors and High Commissioners belonging to SC/ST country-wise ; and
(b) whether Government would ensure that the percentage earm?rked for SC:ST are strictly followed ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAITS (SHRI P.V. NARASIMHA RAO) : (a) The position is as tollows :

## Schcduled Castcs

| (1) U.S.A. | . | . | . | . Ambassador | K.R. Narayanen |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| (2) Venezuela | . | . | . | Ambassador | Shiv Kumar |  |
| (3) Somalia | . | . | . | . Ambassador | G.M. Jambholkar |  |
| (4) Guinea | . | . | . | . | Ambassador | V.P. Singh |

Scheduled Tiibrs

| (I) | Chile | - | - |  |  | Ambassador | M .K. Khishi |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (2) | Oman | - | - |  |  | Ambassador | K.C. Lalvunga |
| (3) | Jamaica | - | - | . |  | High Commiasioner | D.C. Manners. |
| (4) | Malawi | - | - | - |  | High Commissioner | G.D. Atuk |

(b) No percentage has been earmarked tor SC/ST in so tar as appointments of Heads of Missions are concerned.

## Howrali-Amita line

5425. SHRI SATYAGOPAL MISRA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) when the first phase of construction of Howrah-Amta Railway line in the South Eastern Railway will be constructed ;
(b) what are the details of construction ; and
(c) what is the whol progamme of construction of the ralleat line?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS, EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN゙ THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARI AFFAIRS (SHR! MALLIKARJUN) : (a) and (b). Work is in progres in the fiest plase of construction of Howrah-Amta line from Santragachit to Bargachic. The progress of work in ther first phase is as under:

Earthwork-95\%.
Major Bridges : Two comnleted ; seven in progress.

Minor Bridges : Twenty four completed ; twenty two in progress. For construction of residential quarters and station building, contracts have been awarded.
(c) The first phase upto Bargachia is expected to be cotinpleted in $1982 / 83$. No firm programme has so far been fixed in the balance length.

## 'Modques controlled by Archaeological department in Delhi

5426. SHRI ZAINUL BASHER: Wil! 'he Ministur of EDUCIATION AND SOCILT WELFARE be pleased !s ctatc :
(a) the number of Mosques under the control of Archaelogical Department in Delhi ;
(b) the places where such Mosques are situated ;
(c) whether the Ruslims are allowed to offer 'Namaz' in those Mosques ; and
(d) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND FDUGATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) and (b) $A$ list oi twenty-six ancient and historical Mosques under Central pretection as monuments of naticnal imprance is enclosed.
(c) and (d) Offering of prayers is not allowed in ancient and historical Mosques which were not under religious use at the time of protection or where such a use had been discontinued since long.

## Statement

List of Mosques in Delhi under the control of Arihaeological Survey of India

1. Khairul Manazil Mosque near Purana Qila.
2. Begumpuri Mosque at Begumpur.
3. Old Mosque inside Kotla Firoz Shah.
4. Mosque in Qudsia Garden.
5. Mosque of Sher Shah (Kila Kohna masjid) in Purana Qila.
6. Sunchri Masjid near Red Fort.
7. Mosque inside Safdarjang Madarsa.
8. Mosque at Khairpur.
9. Nili Mosque at Khanera

10 Khirkee Masjid.
II. Marri Mosque.
12. Mosque inside Qutb Archaeological Area.
13. Mosque knnwn as Shamashi Tallab Mehrauli.
14. Moti Masjid Mehrauli.
15. Mosque Maulana Jamali Kamali.
16. Wall Mosque at Mehrauli.
17. Moth Masjid.
18. Mosqu: in Kotla Mubarakpur.
19. Unnamed Mosqu- in Muriirka.
20. June Shah's Mosque in Nizamuddin.
-1. Mosque inside Ina Khan's tomb, Nizamuddin.
22. Mohamdi Wali Mosque Shahpur Jat.
23. Makhdumki Mosque Shahpur Jat.
24. Mosque at Wazirabad.
25. Moti Masjid, Red Fort.
26. Bagh-i-Alam Gumbad with a mosque, Humayunpur.

##  कार्य

5427. वारार्य भगषान वंब $\dot{2}$ क्या किषा पर समाष क्याष मंनी यह बताने की कृपा करंगे कि :
(क) क्या भारतीय परातत्व सर्वेक्षण संस्थान ने मन्दिरों आर एंतिहासिक स्मारकां के रब-रसाव तथा जीर्णोंद्धार का काम शूरू Pकया हैं; आर्र
(ब) यदि हां, $\bar{i}$ तत्संबधी ब्यांरा क्या हं और इस कार्यकम के प्रशधम चरण के अधीन कांन-कान से मन्दिर आर एंतिहासिक स्मारक घुने गए हैं और कान-कान षें भाबष्य में चन ने जाएंगे ?

रंल तथा स्रिषा बार समाल कल्याण मंत्रालयों तथा संसबोय कार्य विभाग में उप मंत्री (घी मस्सिकार्बंन): (क) आंर (ख). मंदिरां का सम्मिलिंत करते हैए केन्द्र द्वारा सुरोक्षत स्मारकों का परिरक्षण आरे रखरसाव भारतीय पुरातत्व सर्वंक्षण के सामान्य कार्यकलाप और अनवरित कार्यक्रम है। बन्तर्राष्ट्रीप रूप से स्वीक्त फ्रातात्विक परिरक्षण के सिद्धान्तों के अनुसार मंदिरों और एहिगिक स्मारकों का जीणोंद्धार अनुजेय नहों ह इसलिए उस कार्य के लिए कोई कार्य कम नहों बनाया गया है ।

आयुव्वंद्धिक और होम्योर्पंथक चिकिस्सा पत्ध्धति का बढ़ाबा बंने के उपाय
5428. धी राम अबधः क्या स्वास्थ्य आंर परिषार कर्याण मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि देश के विर्भिन्न भागों में आयुर्वैदिक और हांमयोर्पेथक चिकित्सा पद्ध्रति का बढ्रावा दने के लिए सरकार द्ववारा किए जा रह प्रयासें का ब्यांरा क्या है?

स्वास्थ्प आंर परिखार कल्पाण मंत्रालय में राज्य मंग़ी (धी नीहार रंजन लास्क): सरकार ने दे में आयर्वेद आंर होम्योपंथी चिकित्सा पद्रतियों कां बढ़ावा दंने के लिये निम्नलिखित उपाय किए है:-
(1) भारतीय चिकिस्सा पद्ध्षतियों तथा होम्पोषैधी कें लियं चार अनुसन्धान परिषद'

बना दी गर् हू । उनके अन्तर्गत अनसम्धान का स्वस्प एसा रका गया है तांक ग्राचीन प्रत्थों, परम्परागत प्रणालियों बार लोक श्रलित उपचार विवियों का सावधानीपूर्वक अध्यन करने के बाद रोंगों से निपटनें कीं विधियों के बारे में निशिचत सूक्षाव प्राप्त हों सकें।
(2) सरकार ने आयूर्वेद आर होम्योपैथी के राष्ट्रोय संस्थान बाल दिए हैं।
(3) स्वँच्छिक संगठनों द्वारा चलायं जा रहें कायुर्वंद तथा हांम्यापंपी के स्नातक पूर्व कालंजों का प्रयोगशाला उपकरण सरीदने तथा विशेषकर अनसुतूपित जाति/अनसूसीत जनजातियों आर समाज के अन्य कमजोर वगों के लिये पुस्तक बंक सोलने के लिये बनावती खर्च के लिये वित्तीय सहायता दी जायेगी ।
(4) आयर्वेद तथा हाम्योपंधी के स्लातकपर्व कालंजों के शिक्षकीं के स्तर में सुधार लाने के लिये बायूर्वेद आर होंम्यांपथी की एसी स्लातकोत्तर और अन्य संस्थाओं में एक छ: सप्ताह का तथा एक दों सप्ताह का प्तश्चया पाठ्यकम लाग कर दिया गया है जिनमें इस प्रशिक्षण के चलाने के लिए सुविधाएं और वार्मिक है।
(5) आयूवंद तथा हाम्योपेथी आषषधियों के मानक निर्धारित करनें के लिये भारतीय र्चाकत्सा (जिसमें आयूर्वेद भी शामिल है) आर हांम्योंपं थी की भंषजसंहिता प्रयांग्शालायें लोंल दी गई है ।
(6) अच्छी क्वालिटी की जड़ो-बृटियां एकत्र करने उनकी पर्याप्त मात्रा में संती करने आर अस्पतालों, अनुसन्धान यूनिटों आदि के लिये आयवेंद कों मान्क आर क्वाल्टी की आंषीवयों का निर्माण करने के लिए एक सरकारी क्षेत्र का उपक्षम बोल दिया गया है। इस निगम द्वारा बनाई गई आंषधियां यथा समय खुले बाजार में भी उपलब्ध कर दी जायेंगी।
(7) केंन्द्रीय सरकार स्वासथ्य यांजना के अन्तर्ग दोश के विभिम्न भागों में आषषधालय सोलना। इस योजना के अन्तर्गत 1-12-1981 तक देश में आयुर्वेद आर हांम्प्युषैथी की 52 डिस्प्र सरियां/यूनिट बोली जा कुकी हैं।


 उनमें भाररीस किकिस्बा कर्पाषिमें बरो

 स्वास्यु गाइड योषणन का बताने के लिये प्राथमिक स्वार्थ्य केन्दों में जो तीसरा गत्रे मेप्र किका गया हैं, वह उस द्राक
 भी चिकिस्सा पदुध्रति का हों सकता है जिसमें बारूवेंद बार हांम्योंकी ी़ामित हैं। इस तीसरें हाब्टर की नियक्ति की बात राज्य सरकारों पर छोड़े दीव गहे है ।

## Record of Operations done for abortions/Family Planning by Private Doctors

5429. SHRIMATI MOHSINA KIDWAI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :
(a) whether any record of the operations done for abortions/family planning by even private medical practitioner is also kept by the Government ;
(b) if so, the total number of cases done during the last one year ;
(c) if not, the reasons thereof ;
(d) whether there are definite proposals under consideration to exempt the income of these doctors from such operations for the purposes of assessing income-tax etc. ; and
(e) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) (a) to (c) The Government of India do not maintain data or record of abortions ind family planning services read sred separately by Govern-
ment ingtitutians of Centra/Stato Union Territory and others (including private practitioners). Consolidated figures in respect of all agencies, institutions, including those as may be reported frem pirivate institutions, are recrived from the States and Union Territorics and compiled by the Government of India.
(d) There is no such proposal at present.
(e) Question does not arise.

Coach Repairing Factory in Bhopal
5430. SHRI PRATAP BHANU SHARMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the foundation stone for a ooach repairing factory was placed by Railway Minister in the month of April, 198i near Bhopal:
(b) if so, what is the progress of this project uptill now ;
(c) whether the land for this project has been acquired by the Railways;
(d) if not, the reasons thereof; and
(c) what cffective steps Goverment are taking in thir matter.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOICAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes.
(b) and (c) Preliminary work such as preparation of the Abstract Estimate and detailed Project Report has been completed. Land acquisition is in progress.
(d) and (e). This Project has been approved in the Budget for 1981-82 and land acquisition proceedings are in profress. The matter is being vigorously persued with the Madhya Pradesh State Government and the Bhopal Development Authosity.

## Bookstalls at Stations

5431. SHRI SURYA NARAIN SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is not a fact that a large number of bookstalls on big and medlium stitions are controlled by two major private firms and thus there is no chance for unemployed graduates for employment ;
(b) whether it is not a fact that if new platform is constructed after 1-1-76 and the Bookstall is awarded to an Association/Partnership of Unemployed Graduates, then it is not possible for all the members to earn their livelihood on only one platform ; and
(c) whether it is a fact that the Ministry of Railways do not take interest to encourage the groups of Unemployed Graduates by awarding Bookstalls to each member on each platform; if not what are the reasons?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS, EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) The three major bookstall contractors, viz. M/s. A.H. Wheeler \& Co. (Pvt.) Ltd., M/s Higvinbotham (Pvt.) Ltd., and M/s Gulab Singh \& Sons (Pvt.) Ltd., are holding bookstalls at certain stations allotted to them, as per the policy then existing of allotting
bookstalls to the established and reputed booksellers, long before the formation of the scheme for forture allotments of bookstalls to the unemplayed graduates and their organisations.
(b) Bookstalls are provided at stations only if there is a demand tor sale of books, magazines, etc. and the proposal is commercially viable for running bookstalls by centractors.
(c) All fu'ure allotments of bookstalls are exclusively reserved for individual unemployed graduates, their Partnerships/Associations/ Cooperatives and Cooperatives of actual workers/vendors already attached to boostalls on the Railways. In counse of last few years, these categories have been alletted bookstalls at 159 stations and allotments of further bookstalls at about 100 additional stations are being processed. To encourage the unemployed graduates to run these contracts successfully, only nominal rate of rent and licence fee is recovered. The State Bank of India and State Bank of Hyderabad have also agreed on a proposal from this Ministry to advance suitable loans to the unemployed graduates.

Individual members of Partnership/Associations/Cooperatives have no separate entity for the purpose of allotments of bookstalls.

## बरिष्ठ रीजरों की क्रोषसकरों क्ये स्प में पषांनीति

5432. धी बढ़र राम :

शर्रा. बीकत क़्मार मेहता :
क्या त्रिका अर षमाष कर्याण मंनी यह्र बताने को क्रप करंगें कि :
(क) क्या विशविध्यालय अनूद़ान आयोग ने वीरिष्ठ रीडरों की प्रोफेसर के पद पर पदान्नति करने की कोई योष्ता तथार्र की हैं;
(ब) यदि छंड ता कितने विर्वािव्जालयों गें बें योजना लायु हैं; बर्र
(ग) विदार के विष्विक्षासीयों में इस घंखना को लागू करने में क्या कठिनाई बतुभव की जा रही है ?
 जमतलयों तथा संसर्वाल कार्म किभाण में
 विदवविबालय बन्दान भायोग ने विश्यविब्दालयीय अधापकों के लिए योग्यता पदोर्न्नित की एक योजना तेपार की थी। कालंप खक्जापकों के लिए भी एक एंती ही योगेना तयार करन का प्रशन विचाराषीन है। तथापि, इल याँजनाओं कों उमी तक वन्तिम रूप बभधा किसी Pवश्वविद्यातय में लागू नहीं किसा गया है।

## Representation from A-I Railway Institute Employees, Union

5433. SHRI SUSHIL BHATTACHARYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether Government have reccived a representation diated 13-7-1981 from the All Irclia Railway Institute Employces, Union, Asansol regarding the dcmands of Institute employees
(b) if sc, what are those demands raised in the representation; and
(c) steps taken by Goverument to fulfil the demands ?

THE DEPUTY MINISTFR IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (oHRI MALLIKARJUN) : (a) A few individual representations have been received in the Asansol Division of the Eastern Railway.
(b) The demarids relate to recognition of Railway Institute Workers as Railway workers and appointment o eligible staff to suitable posts in the Railway services.
(c) The deman for r cognition of Railway Institute workers as bona fide Railway workers c.nnot be accepted. For appointment to Railway s'rices, the y have to come through $n$ rmal recreitment agency.

## Entitlem ent to House Rent Allowance when the other Spouse is an Allottee

5434. SHRIMATI GEETA MUKHERJEE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that when husband and wife ae both railway employees, if railway quarters are provided to cither of them no house rent allowance is given to either ;
(b) whether it is a also a fact that when husband and wife are both railway employees boih get railway pass, dearness allowance; etc.
(c) whether it is also a fact that when railway quarters are not fiven to either the husband or the wife (railway employees) both are entitled to house rent allowance; and
(d) if so, why cither the husband or the wite does not get house rent allowance if the other spouse is the allottee of railway quarter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS) (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes, if husband/wife has been
allotted accommodation by railway/Central Govt. /State Govt. etc. and both are posted at the seme station.
(b) Yes.
(c) Yes, as admissible under the rules.
(d) The intention in not granting house rent allowance where one of the spouses is allotted accommodation, is that he/she is expected to live in that accommodation with his/her family and the other spouse is not expected to incur any expenditure for the rent of the accommodation.

> Revenue Earned by Delhi Transport Corporation on Publicity Bus Shelter and Kiosks.
> 5435. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :
> SHRI LAKSHMAN MALLICK :
> SHRI K. A. RAJ ©N : SHRI HARIS HKLMAR GANGAWAR :
> SHRI RAM SINGH SHAKYA :

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleascd to to state :
(a) whether the total revenue earned by the Delhi Transport Gorporation during the previous years, when publicity on the buses, bus shelters and kiosks was departmentally handled, was much higher than the net amount collected excluding arrears now while the system is changed into sole contract given to a private party ;
(b) if so, what are the relevant figures of revenue earned;
(c) whether the change-over from departmental handing of the aforesaid publicity to a private contractor had berefited a firm who were required to pay an amount of about Rs. Nineteen lakhs to the Delhi Municipal Corporation;
(d) the reasons for changing the system and giving contract to a private firm ; and
(e) whether in the light of the reply to above, D.T.C. would like to cancel the contract with the private firm ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH) : (a) and (b). No, Sir. The revenue earned during the previous years is not higher as per details given in Annexure
(c) The main consideration in giving the contract to $\mathrm{M} / \mathrm{s}$ Ashoka Sharma and Associates, was that the rates quoted aeainst open tender by M/s Ashoka Sharma \& Asscciates Pvt. Ltd. were the highest amongst all the tenderers. As far as dues to the M.C.D. are concerned, no such information has been made available to the D.T.C. by M.C.D.
(d) The reasons for rhanging the system were to increase the revenuc and to reduce the establishment expenditure;
(e) Does not arise.

## Statempant

A. Reveaue earaed through Departmeatal Syatem Cor diaplay of advertisement on busc, bus queue shelters a Th T.K. Buaths during the last three years is given below :


The"earning indicated above is gross earning.
立
B. Revenue earned through advertisement on buses and tickets after the award of contract to a pivate firm for a period of three years with effect from 1-7-1981 to 30-6-1984 is depieted below :

(in lokhs)
Increase in revenue after Ist year the award of contract to a private firm

Rs. 9.44 P.A.
IInd year - Rs, 20.24 P.A.

IIIrd year -Ra,20.24; P.A.

The firm has guaranted minimum Business of P.A. for display of advertisement on tickets,

Rs. 3.50 lakhs
There has bec.a no income through advertisement on tickets during the last three years.


5436. सी सीत जाल पंत्राड बर्मा क्यानीवहल और परिखहन मंभी यह बताने की क्रपा करष्ये कि :
(क) पूर देश में परिवहन की व्यवस्था करने आरे यातायात के सुचारू रुप से आवागमन के लिए 1980-81 के बारान विभिन्न राज्यों कों राज्यवार कितने राष्ट्रीय परामट आवंटित fिए गए हैं और
(ख) उन राज्यों के क्या नाम् है जिनका इस बीक्न राष्ट्रीय परीम्ट धावंटित किए गए हैं;

नांबहल आर परिबहन मंन्रालय में राज्य मंन्री घी बूटा सेंह) : (क) 1980-81 से पूर्व और 1980-81 में विभिन्न सत्बों को आवंटित राष्ट्रीय परमिटों की संख्या बीचे दी गई है :-

$$
\begin{array}{cc}
1980-81 \text { से } & 1980-81 \text { से } \\
\text { पर्व श्रवंधतट रा. } & (4-10-80) \\
\text { परंमटों की } & \text { बढ़ाए गए रा. } \\
\text { संखा } & \text { परमिमटों की संख्या }
\end{array}
$$

$3 \quad 4$

450
450
3. बिहार . . . . . 450
4. गुजारात . 450
5. हरियाणाय . . 400
6. हिमाचल प्रदेश ! $300 \quad 300$
7. जन्मू एंड कएवीर $300 \quad 300$
8. कन्नाटक . . . 400 400
9. केरने . 400
10. मध्य प्रदेश - 450 450
11. मंहारंष्ट्र 450 450
11. महंटंष्ट्र $450 \quad 450$
12. मणीपु: $50 \quad 50$
13. मेघालय $50 \quad 50$
13. मेघालय $50 \quad 50$
14. नागालंड $\quad$. . . 50

450 450

490

| 119 Written Answers | DECEMBER 24, 1981 | Written | Answers 120 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 12 |  | 3 | 4 |
| 15. उड़ीसा . | - | 400 | 400 |
| 16. पंजाब - | - • | 400 | 400 |
| 17. राजस्थान | - - . | 400 | 400 |
| 18. सिक्षिम | - | 50 | 50 |
| 19. तमिल नाड्न | - . - | 400 | 400 |
| 20. निपुरा . | - - . | 200 | 200 |
| 21. उत्तर प्रदेश |  | 450 | $\square 50$ |
| 22. 40 बंगाल | - . | 450 | 450 |
| 23. परुणाचल प्रदेश | - . | 50 | 50 |
| 24. चंड़ीगढ़ | - | 50 | 50 |
| 25. दादर एण्ड नागर हैवेली | - | 50 | 50 |
| 26. दिल्ली . - | - - | 400 | 400 |
| 27. गोवा दमन दीव |  | 250 | 250 |
| 28. मिजोरम | - | 50 | 50 |
| 29. 4 ¢「ेेचरी | - • - | 50 | 50 |
|  |  | 8300 | 8300 |

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार अन्धप्रदंश, जन्मू औंर काइमीर पंजाब औंर त्रिणा की सरकारों ने अब तक फ्रमश: $317,163,395$ और 42 वैद्य राष्ट्रीय परमिट जारी किए है। अन्य राज्यों और संष राज्य प्रशासनों में राष्ट्रीय परमिट जारी करने का काम हां रहा है।

Exploitation of tribal youth for upliftment of sports by Nehru Yuvak Kendras
5437. SHRIK P. SINGH DEO: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be: pleased to state :
(a) whether the tribal youth of our country has immense potentiality for contributing towards
the upliftment of the sports standards in the country and this has not been harnessed fully ;
(b) whether the Nehru Yuvak Kendras will undertake to exploit this rich resource; and
(c) whether it is Government's desire to set up a unit in every District?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) :
(a) The Government is fully conscious
of the fact that the tribal youth in India has immense potentiality for contributing towards the upliftment of the sports standards in the country. Even though the potentiality of the tribal youth in this field has not yet been fully harnessed, efforts are being made for the development of games and sports in the tribal areas so as to ensure that the talents of these youths are properly developed.
(b) Nehru Yuvak Kendras are promoting ard organising various kinds of sports and games which provide much scope for massive participation by the rural youth, including the tribal youth. These programmes arc being continuously strengthened so as to exploit the resources of our rural and tribal youth.
(c) It is proposed to cover every District in the country by a Nehru Yuvak Kendra each during the Sixth Five Year Plan in a phased manner.

## Target for Wagon Loading and Revenue Earning Fright

5438. SHRI RAM SWARUP RAM:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) the target fixed for loading of wagons with revenue-earning freight during the current year ;
(b) whether that terget is likely to be achieved; and
(c) revenue expected to be earned through freight during this year?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a)

Target fixed for loading of revenue earning traffic for the current yef $r$ is 215 million tonnes.
(b) Yes. The actual performance is better than the target.
(c) The target fixed for freight earning for the current financial year is Rs. 2146.58 crores. The Railways expect to earn much more than this.

## Amount Spenton Welfare Schemes for Children

5439. SHRI QAZI SALEEM: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) how many Schools, Centres and Bal Sevika Centres under various Child Welfare Schemes are in each district of Maharashtra and Gujarat States and their names and locations ;
(b) what steps the Government propose to take to open more such Centres in these States during 1981-82;
(c) what steps Government have taken to train the lady teachers and employees so as to take care of children ; and
(d) expenses made on each of these centres during 1978, 1979 and 1980 on (i) establishmets (ii) administration (iii) salaries (iv) honorarium (v) travelling allowance (vi) Dearness allowance and (vii) tools, plants, etc. ?

## THE DEPUTY MINISTER

 IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS(SHRI MALLIKARJUN) : (a)
and (b). The names and locations
of the projects sanctioned for Gujarat thd Maharachtra, linder the Centrally Sponsortd Child Welfare Schemes are shown below:-

## (1) Services for Children in Need of Cate \& Prolection

## GUJARAT

1. Shishu Mangal Trust, Junagadh, Ahmedabad.
2. Shreyas Foundation, (Sheryas Balgaram-SOS), Ahmedabad.
3. Ramrang Seva Trust, Ramrang Ashram, Lodra, Mehsana.
4. Balika Grah, C/o Shri Kanta Stir Vikas Grahi, Rajkot.
5. Vikas Vidyalaya, Wadhwan, Surendranagar.
6. Gujarat State Probation \& After-care Association, Ahmedabad.
7. District Probation \& Aftercare Association, Ahmedabad.
8. Balaram Saghan Kshetra Samiti Chitrasani, Banaskantha.
9. Sri Kanta Stree Vikas Griha, Rajkot.
10. Vikas Griha, Ahmedabad.
11. Shri Kasturba Vikas Griha, Jamnagar.
12. Shri Kathiawar Nirasl:rit Balashram, Rajkot.
13. District Prabation and Aftercare, Association (Remand Home), Home for Boys, Baroda.
14. Shamlaji Pradesh Kelvani
Mandal, Sabarkantha.
15. Shram Mandir Tust, C/o Baroda Ciliwens Council, Baroda.
16. District Probation \& Aftercart Assoclation, fiome for Girls, Baroda.

## MAHARASHTRA

1. Anath Vidhyarthi Griha, Nagpur.
2. Godavali Education Centre, Panchagani, Distt. Satara.
3. Balkan-ji Bari, Thana.
4. Kagal Education Society, Shri Danchand Shah Chhatralaya Fit Person Institute, Kagal, Kolapur.
5. District \& After-Carc Association, Ahmednagar.
6. Pune Vidyarthi Griha, Pune.
7. Kaslturba Gandhi National Memorial Trust, Maharashtra Branch, Punc.
8. Investment in Man (Dalgram SOS Children's Village), Pune.
9. Rayat Shikshan Samshtha, Satara.
10. Socio-Economic Devclopment Corporation Limited, Gangakhed, Distt. Prabhani.
11. District Probation \& Aftercare Associtaion, Chandrapur.
12. Gurudeo Goroba Samarka Samiti Umerked, District Yevetmal.
13. Manav Samaj Unnath Mandal, Dhule.
14. Vidarbha Maharogi Seva Mandal Topavana, District Amravati.
15. Shui Gadge Mat:araj Mineion, Bombay-I
16. Sant Prasad Shikshan Samstha, Puidharpurf, Bistrict Shblapur.
17. West Khandesh Bhagin Seva Mandal, Dhule.
18. Anand Ashram Trust, Worli, Bambay-1.
19. Budha Prashikshan Sansthan, Deeksha Bhoomi, Nagpur.
20. Baljagruti Vikas Mandal, Sholapur.
21. Shri Vishuddha Vidyalaya, Yavatmal.
22. Sarvesham Scva Sangh, Shree Mangal Cooprerative Housing Society, Pune.
23. Ashok Education Society, Gondia, District Bhandara.
24. Kailasvasi Gayabai Education Socicty, Ekdara, Nanded.
(2) Integrated Child Development Services

GUJARAT

1. Chhotaudepur ICDS Tribal Project, Baroda.
2. Chotila ICDS Rural Project Surendranagar.
3. Chikhali ICDS Tribal Project, Bulsar.
4. Talala Rural ICDS Project, Junagarh,
5. Ahmedabad Urban ICDS Project.
6. Dehgam Rural ICDS Project, Ahmedabad.
7. Yalia Tribal ICDS Project, Broach.
8. Denta Rural ICDS Project, Babaskantha.
9. Valod Tribal ICDS Project, Starat.
10. Baroda Urban ICDS Project, Baroda.
11. Kadi Rural ICDS Project, Mehsana.
12. Dwarka Rural ICDS Project, Jamnagar.
13. Wankaner Rural ICDS Project, Rajkot.
14. Songadh Tribal ICDS Project, Surat.
15. Nanded Tribal ICDS Project, Broach.
16. Jhalod Tribal ICDS Project, Panchmahals.

MAHARASTHRA

1. Dharni Tribal ICnS Project, Amravati.
2. Bombay Urban ICDS Project, Bumbar.
3. Talasari ICDS Tribal Project, Thanc.
4. Junnar ICDS Tribal Project, Pune.
5. Pune Urban ICUS Project, Pune.
6. Nagpur Urban ICDS Project, Nagpur.
7. Geori Rural ICDS Project, Beed.
8. Etapalli Tribal ICDS Project, Chandrapur.
9. Sholapur Urban JCDS Project, Sholapur.
10. Ramtek Rural ICDS Project, Nagpur.

1r. Kawath Mahankal Rural ICDS Project, Sangli.
12. Chiplun Rural Project, Ratnagri.
13. Kinwit Tribal IGDS Project, Nanded.
14. Chalisgaon Rural ICDS Project, Jalgaon.
15. Akola Rural ICDS Project, Ahmednagar.
16. Mukhed Rural ICDS Project, Nanded.
17. Pandharpur Rural ICDS Project, Sholapur.
18. Udgir Rural ICDS Project, Osmanabad.
19. Motala Rural ICDS Project, Buldhana.
20. Nawapur Tribal ICDS Project, Dhule.
21. Surgana Tribal ICDS Project, Nasik.
22. Karjat Tribal ICDS Project, Raigad.

The above lists include the projects sanctioned in 1981-82 so far.
(c) and (d). The Child Welfare Workers called balsevikas are trained in Balsevika Training Institutes.

The following Balsevika Training Institutes are located in Gujarat and Mabarashtra.:-

## GUJARAT

1. Rural Balsevika Training Institute, Nilgiri Hostel, Gujarat Bal Kalyan Sangh, Vallabh Vidyanagar, District Khera.
2. Be lsevika Training Institute, Working Women's Hostel, Sardar Chowk, Sardar Nagar, Bhavnagar.

## MAHARASHTRA

1. Balsevika Training Institue Kosbad, Vikaswadi, Post Kosbad Hills, Station Chowlwad (W. Railway), District Thana.
2. B: Isevika Training Prashikshan Kendra, Clo. Vanita Samaj, Rajkamal Chowk, Amıavat.
3. Balsevika Preshikshan Mahavidyalaya, Aurad Shahajani, Tal. N:lang., Districr. Osmanabad.

The expenditure on the abovementioned Balsevika Training Institutes in 1978-79, 1979-80 and 1980-81 is shown in the erclosed st: tement.

Facilities is other selected institutions are also utilised for the training of child welfare workers as and when required.

## Statoment

| gUJARAT <br> Head of acco unt | Stater 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | Remarks |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| BHAVNAGAR |  |  |  |  |
| Salary | . | 5,456.00 | - 29,530.00 | The Instt. was started in 1979-80. As such, no expenditure was incurred in 1978-79, |
| Stipend paid to trainees B $_{\text {B }}$. | . | 3,662.50 | 1.22,305.00 |  |
| Honoraria to visiting lecturers | ... | 70.00 | 2,925.00 |  |
| Conveyance | .. | 274.50 | 721.50 |  |
| Others | .. | 5,007.85 | 29,495.42 |  |
|  | . | 14,470.85 | 84,976.92 |  |

## \#ALLABH VIDTANAGAR

| Salary | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $29,959.80$ | $32,953.50$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: |

MAHARASHTRA
KOSBAD

| Salary | 30,656.04 | 34,671.81 | 35,440.25 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Stipend paid to trainees | 44,130.84 | -44,937.80 | 46,477.15 |  |
| Honoraria to visiting lecturers | 2,970.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| Conveyance . | 994.20 | 1,000.00 | 725.10 |  |
| Others, Rent etc. | 11,596.96 | 14,629.24 | 11,755.63 |  |
|  | 90,348.04 | 98,238.85 | 97,398.13 |  |
| Head of account | 1978-79 | 1979-80 | 1980-8! | Kemarks |




## A superfast train between Waltair and New Delhi

5440. SHRI RASABEHARI BEHERA: WilF the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether Government are aware that the people of Ardhra Pradesh, Orissa and Madh ya Pradesh have been demanding for a super fast train between Waltair and New Delhi since long;
(b) whether Government are also aware that it was already decided by the Railways to introduce such a superfast train;
(c) if so, reasons for the delay in introducing the train;
(d) when such a train will be introduced; and
(c) details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (e) The feasibility of running a iast express train between Waltair and New Delhi has been examined but not found feasible due to lack of iesources, like coaches and locomotives, spare line capacity on rout and terminal facilities in Delhi area.

## Regularisation of Services of food inspectors

5441. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:
(a) whether it is a fact that a number of food Inspectors who have put in more than three years in service and working in the Department of Prevention of Food Adulteration,

Delhi Administration, Delhi have not regularised;
(b) if so, the details thereof;
(c) the reasans for not making them Quasi-Permenent/Permanent when the eyhave putin qualifying years of scrvice for the same; and
(d) the action taken or proposed to be taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) No.
(b) Does not arise.
(c) and (d). The question of declaring eligible Food Inspectors as Quasi-Permanent is lxeing examined.

The incumbents can be declared Permanent only when the posts are converted into Permanent. The action for converting there temporary posts into permanent is under consideration of the Delhi Administration.

## Demolition of the Cell Where Mahatma Gandhi was imprisoned in South Africa

5442. Dr. VASNAT KUMAR PANDIT: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether the attention of the Government has been drawn to the news-item by P.T.I. in the newspapers of 4th December, $19^{81}$ that the original jail at Vereening in the Province of Transvaal in South Africa where Mahatama Gandhi was imprisoned and where he formulated the philosophy of "Satyagraha" is in the process of being demolished;
(b) whether several historians, citizens and Indians have requested for action to. save this historical jail cell; and
(c) whether the Government would request some friendly countries or the British High Commission to move in this matter and save the demolition and preserve this jail as a historical monument ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P.V. NARASIMHA RAO): (a) Government have seen newspaper reports, emanating from Durban and reported by P.T.I, regarding the plan of the South African regime to demolish the prison cell at Vereeniging, where according to these Press Reports, Gandhiji is reported to have been lodged ir 1914. Government haye got the matter examined. There are no records with Gayernment of India to show when if at all, Gandhji was in Vereeniging. However, further efforts are being made tin ascertain if he was ever at Vereeniging.

It is also not correct to say that Gandhiji formulated the philosophy of Satyagraha in 1947. He fermulated his philosophy much before he actually launched his Satyagraha Movement in 1908.
(b) This matter has been raised by some Hon'ble Members in both Houses of Parliament.
(c) This is under considération.

> Treatment of period of Medical Examination as on duty
5443. SHRI E.BALANANDAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether Government have received a Ietter dáted 6th Auguist, 198i from the South Central Railway Employeés Union, Poornánandampet, Vijayawada, regarding the treatment
of period of medical examination as on duty;
(b) if so, details thereof.
(c) whether Government have also received a letter from any M.P. dated 12 th October, $19^{8 I}$ about the same subject;
(d) if so, steps taken by Government on both the representations; and
(e) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN TH E MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) and (c)
Yes.
(b) The main point raised in the representation is that the absence of casual labour working on Projects due to their being kept on medical observation shourld be treated as dies non and not reckoned against the 20 days authorised absence permitted for such casual labour.
(d) The request is under examination.
(e) Does not arise.

Cost brone by Government per seat of a medical college

> 5444. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:
> SHRI SURAJ BHAN:

Will the Minister;of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state the number of foreign students in India in different faculties and the the cost borne by Governmerit per seat of a Medical College during the last three years, year-wise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): The faculty-wise break-up of foreign students for the year 1979-80 as per the information avaialble is as under:

Subject | No. of |
| :---: |
| students |

1. Agriculture, Forestry, Veterinary Science 538
2. Commerce, Business

Management II 84
3. Education/Teacher

Training73
4. Engincering \& Technology 1985
5. Humanitics/Arts 4803
6. Law . . . $5^{\mathrm{I}}$
7. Medicine/Dentistry/

NursingI 443
8. Science . . . 2401
9. Other subjects . . 28 r

Total
12759

A definite estimate regarding the cost borne by the Government per medical seat is not available.

## Representation from Employees of CGHS for recognition of their All India Association

5445. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will i!c Minister of HEALTH AND FAMILY WEL. FARE be pleased to state:
(a) whether the Government have received any representation
from the employees of Central Govern ${ }^{-}$ ment Health Scheme regarding recognition of their All India Association;
(b) if so, the details of the said representation;
(c) the steps taken by the Government to give recognition to the said All India Association; and
(d) if not, by what time the recognition will be accorded ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) and (b) A proposal has been received from the All-India C.GHS Employees Association for recognition of their Association which is stated to be the only one comprising of all categories cf staff.
(c) and (d) The proposal has been examined according to rules and additional necessary information has been called for from the Association. On receipt of the requisite information the matter will be processed further.

Ban on creation of New posts 5446. SHRI BASUDEB ACHARIA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that order has been issued to ban the creation of new post in the Railway ; and
(b) if so, the reasons therrof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAII.WAYS AND EDUGATION IND SOICAL ELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) and (b)

Based on the instructions issued by the Ministry of Finance in September, 1979, ban on creation of posts except for increased operational and maintenance activity etc. already exists on Railways. However, to effect better economy and control in respect of revenue expenditure, a.more comprehensive temporary ban on creation of new posts has been imposed upto 3 1-3-1982, except by matching surrender of live posts resulting in deployment of the staff getting rendered surplus in Steam Loco Sheds and Yards.

## Completion of Flyover at Bandra

5447. SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether. it is a fact that the work of Flyover at Bandra had been suspended by the contractor of Modella construction company in April, $19^{81}$;
(b) if so, the reasons thereof ;
(c) whether Railways would complete the work departmentally which is highly essential for easing the pressure of passenger traffic on the suburban Railway ; and
(d) if so, when the work will be completed ?

THE DEPUTY MINISTER IN THF MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Y's.
(b) The Contractor's demand for escalation could not be acceded, the said contract being a fixed rate contract.
(c) The Railways propose to comlete the balance work through another agency, tenders for which have
already been opened on 25-11-1981.
These are under finalisation.
(d) The work is likely to be completed by 31-3-1983.

जाली हम्ताकरों से पी. टी. काँ. आर्डर्त का बारी विक्या जाना
5448. थी ब्या राल घाक्यः क्या डंल़ मंनी यह बताने की कुपा करंग टिक:
(क) उत्तर प्रदोश के हलाहाबाद fिवीजन में एंसे कितने स्टंघान अधीक्षकों का सेवा से हटाया गया है, जिमकी बनुपस्थिति में पी. टी. आंज जाली हस्ताक्षरों से जारी कियं गये थं; आर
(ख) क्या रंलवे प्रशासन ने उन अधिकारियों के विराद्ध कोई कार्यवाही की है जिन्होंने जाली हस्ताक्षरों वाले पी.टी. बांज., प्राप्त किये थ आर्र यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यांरा क्या है?

रेल तथा शिक्षा और समाब कल्याण मंत्रालयों तथा संसबोय कार्य विभाग में उप मंन्री (धी मील्लिकार्ट्तन) ! (क) इलाहाबाद मण्डल में किसी स्टंशान अधीक्षक के जाली हस्ताक्षरों से पास/सुविधा टिकट आादरे जारी कियें जाने का कोई मामला नहीं हुका है।
(ब) प्रशन नहीं उठता ।

## Application for issue of North zone permits

5449. SHRI DHARAM DASS SHASTRI : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :
(a) the date on which applications for jssuing 400 North Zone permits wote invited recently by the Delhi Transf ort Authority and the number of applications received therefor :
(b) the number of applications rejected beforl having consideration thereon and the basis for reiection thereof ; and
(c) the time by which the cases for issuing permit to the applications would be considered ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH) : (a) Arcoiding to Dilhi Administration no application has been invited recently by State Transprt Authority, Delhi for allotment of North Zone Permits.
(b) and (c). Du not arise.

## Bridge near Sonepat Railway Station

54.50. SHRI CHIRANJI LAL SHARMA : Will the Minister of RAILWAYS b? pleased to state whether Governmeat have any prossal to construct a railway over beidge nar the Sonepat Railway station to facilitate the road traffic ?

THF DEPUT』 MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOICAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PAR. LIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : A proposal for construction of a road cverbridge in replacement of existing level crossing near Sonepat is under the examination of the Railway and the State Government.

## Assistance to Administrative Staff College, Hyderabad

## 543. SHRIMATI VIDYAWATI GHATURVEDI: Will the Minister of EDUCATION AND SOGIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance provided during 1981-82 by the Gentral Government to the Administrative Staff College, Hyderabd for carrying out environmental research ;
(b) whether Government are aware of the deteriorating management in the college for the last two years ;
(c) the reason for which several eminent Professors and consultants were expelled from the college or left the college during the past two years ; and
(d) what was the special expereince or knowledge that this college had in the field of environmental research as compared to other similar institutions, on the basis of which it was given financial assistance despite the above facts ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUGATION AND SOICAL WFLFARF AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARIUN) : (a) Nc financial assistance has been provided to Administrative Staff College of India, Hyderabad during ig3:-82 for carrying out environmental research. However, a grant of Rs. 50,000 has been earmarked for a workshop on environmental management beins sponsored by Department of Environmeent of Government of India at the College.
(b) Some representation against the management of the College have been received by the Government.
(c) According to the information given by the Gollege, no eminent professors or consultants were expelled or left the college, except one who was recalled by his parent organisation and another who was discharged for serious misconduct.
(d) The Department of Environment have approached a number of institutions including Administrative Staff College of India, Hyderabd for organising programmes for creating environmental awareness at all levels.

## Confirmation of Vendors of South Central Railiways

5452. SHRIMATI SUSEELA GOPALAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) the reasons for not giving permanency for the vendors in the South Central Railway as was done in the Southern Railway;
(b) what are the reasors of the discriminatory attitude;
(c) whether the Ministry is considering the demand of the workers for permanency ; and
(d) if not, the reasons thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOGIAL WELFARE AND IN THE DEPART. MENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMALLI KARJUN) : (a) to (d). Vendors are engaged by the Static departmental catering establishments at railway stations mainly to boost sales of food articles and they are paid commission on the sales affected by theml. They are allotted vending stalls, trolleys etc. They are not rendering service to passengers as is done by commission bearere whose cases are considered for absorption against regular elass IV posts on the Railways. Vendors can, however, be considered against the resultant vacancies of Commission bearers.

## Commercial Ship Stranded due to Dispute between the Owner and the Agent

5453. SHRI JITENDRA PRASAD:Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:
(a) whether it is a fact that a commercial ship Jaldoot Ashok stran-
ded at Kuwait for several days' due to some dispute between the own of the ship and his agents in that country recently.
(b) whether it is also a fact that the workers and staff on that ship had to get without food and water for several days resulting in deaths and disease to many persons;
(c) ifso, what action has the Government taken against the shi $p$ owner and
(d) what action is contemplated so that such type of incidents do rot recur ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL) : (a) Yes, Sir.
(b) It is a fact that the members of crew on Board had considerable difficulty in getting food and water for some days as the shipowner had net cleared the dues of the agent. It is, however, not correct that shortage of food and water for some days resulted in deaths and disease to many persons.
(c) The Government prevailed upon the shipowner to remit sufficient funds for food and water for the members of crew on Board and also persuaded him to clear the dues of the agent in the foreign country (Kuwait) so that the ship could sail.
(d) In international commercial trade like shipping, such incidents cannot be anticipated. As and when such incidents take place suitable action is taken to settle the commercial dispute to avoid hardship to the crew members and also holdup of ship in a foreign country.

## Disturbances in Central Univermities

5454. SHRI ARJUN SETHI : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:
(a) the names of the Central Universities which had faced violent disturbances in their campuses during the academic year 1980-81;
(b) the names of those Central Universities which were closed the period of closure during the abcve period;
(c) the loss of student-days as a result of the closure; and
(d) the efforts made by Government for promoting peaceful environment in these Universities ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKAR JUN) : (a) to (b): During 1980-8I', the following Central Universities has had to be closed, for the periods mentioned against them due to violent disturbances in the Campus :

## Algarh Muslim University

The University was closed frcm January $3^{1}$ to March 8 following violent agitation by students and again from May 12 to 21 (followed by Summer Vacation till 16 -8-198i).

## Banaras Hindu University

The University was closed from April 1 to 22 (followed by Summer Vacation till June 21, 1981) following violent clashes between two groups of students.

## Unirersity of Hyderabad

The University was closed from February 10 to 19, 1981 following an agitation by students.

## Jawaharlal Nehru University

The University remained closed trom November 6, 1980 to December 2, 1980 (followed by Winter Vacaticn till January 2, 1981) on account of agitation by students.
(d) The reasons in all these cases were basically of a local nature. It is for the University authorities to take such action as the situation de. mands which they have done.

## College Level Panels for Bus Disputes

5455. SHRI BHIKU RAM JAIN: Wilj the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to reter to the news-item "College-level panels tor bus disputes" appearing in Hiudustan Times dated 28th November, 198: and state:
(a) whether it is a tact that college level panels for bus disputes have been set up;
(b) it so, what is their composition; and
(c) what are the precise functions and powers of these panels ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIP. PING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): (a) Yes, Sir.
(b) The committee for each college has been composed as follows :
(a) College:
(i) Principal or his nominee.
(ii) President and Secretary : of the Collge Students' Union.
(b) The DTC:
(i) The concerned Divisional Manager.
(ii) The Depot Manaper.
(iii) The Workers' Representative.
(c) Delhi University Students Union
(i) President.
(ii) Sccretary.
(d) The ronce:
(i) A.C.P. of the area.
(ii) S.H.O. of the area
(c) The Committee will attend to all day to day minordisputes that may arise and resolve the disputes amicably. In addition, the Committee's function will include the following:
(a) Carry out checking of tickets/passes at the college gate once a week.
(b) Check and dissuade students travelling on toot-boards.
(c) A complair.t book will be kept at the college and in the DTC Depots which will be examined by the committee for appropriate action.

## प्रांब़ शिक्षा कार्यकम् में परगतित्

5456. बी राम प्यार पीनका : क्या शिक्षा अரर समाज कर्याण मंत्री यह बताने की कृपा करगंग कि :
(क) क्या गत वर्ष प्रांढ़ हिक्षा कार्यक्रम में कार्ई जल्लेखनीय प्रगति नहां हुई है ; (ब) यदि ह्वां, ता हस्के क्या कऱण हैं

आर सरकार 屯्वारा क्या उपषारिक उपाय किये जा दहं हैं;
(ग) गत बर्ष हस संबंध में हए कार्य और की गयी प्रगुति का ब्यारा क्या हैं;
(घ) क्या इस कार्यक्रम का प्रसार गांवों में किया जा रहा है जहां छूसकी आवष्यकता हं; अभ्र
(ङ) यदि हां, उत्तर प्रद्षे में Pिजांपर जिले के गांवों में प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार का पूर्ण ब्योरा क्या है ?

रेल तथा १िका धार समाज कल्याण मंच्रालयों तथा संसबोय कार्य विभिाग मै उप मंन्री (घी मल्लिकार्ष्न) : (क) से (ग) . राष्ट्रीय प्राढ़ शिक्षा कार्यक्रम में, इसके कार्यन्वयन, कोंटि बांर प्रभाव में सूधार करने के लिए, परिवर्तन करने का दीटि में कार्यक्रम को एक उच्च अधिकार प्राप्त सरिमित द्वारा व्यापक समीक्षा की जानी थी । स्मीक्षा सर्मित की सिफारिशों पर निर्णय न लिये जाने के कारण कार्य कम कों गत वर्ष 1979-80 के स्तर पर रसा गया था । फिर भी राष्ट्रीय प्राढ़ शिक्षा कार्यकम को छठी पंच वरीर्य योजना के दांरान केन्द्रीय उीर राज्य क्षेत्रों में 128 करांड़ रुपये के आवंटन सहित न्यूनतम आवइयकता वाले कार्यफम में शामिल किया गया है।
(घ) जी हां ।
(ङ) उत्तर प्रदोशी राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनूसार मिर्जापूर जिले में ग्रामीण कार्यात्मक साक्षारता कार्य कम के अंतर्गत 300 केन्द्र चल रह है जिनमें कूल नामांकन 8984 है । इसके अलावा, नेहुर युवक केन्द्रों के माध्यम से कुछ आर केन्द्र चलाए जा रह है।

## Admission to foreign students in medical courses

## 5457. SHRIMATI JAYANTI

PATNAIK: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:
(a) whether Government are aware of the inconvenience titced by the foreign students who arrive in India on their own to scek admission in various medical courses;
(b) whether due to the clearances and formalities required by the Ministry of Education, External Affairs and Health, such inconveniences are arising;
(c) if so, the efforts made by Government to eliminate such ditt iculties being faced by the toreign students;
(d) whether any circular of information regarding the latest decision made or proposed to be made by Government on the above matter is likely to be conveyed to all the medical colleges of various States and Union Territories; and
(e) the details about the decision expected o: the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RAJAN LASKAR): (a) to (e). With a view to regulating the admissions and to ensure against any avoidable inconvenience to foreign students who arrive in India on their own to seek admission to various medical courses, the Universities with medical colleges have been informed that hencetorth only such toreign students may be considered for admission to graduate and post graduate courses in the various medical institutions in the country as have been cleared by the Ministry of Health and Family Weltate.

## Augmentation of line capacity for trameportation of Iron ore etc. to Viraldhapatnain Steel Plant.

5458. SHRI K. A. SWAMY: Wil the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) the action taken by the Railways to augment the line capacity etc. for transporting the iron ore, manganese, coking coal, lime stone, dolomite etc. to the Visakhapatnam

Steel Plant and what percentage of the work has been completed upto now in each case; and
(b) whether Government propose to take steps so that Railways are not behind schedule and the commissioning of the Visakhapatnam Steel Plant does not sutter because of delays on the part of the Railways?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHR MALLIKARJUN): (a) and (b). A Survey is in progress to determine the extent of additional rail tacilities required for transport of tratfic generated by the Visakhapatnam Stee! Plant Matching infrastructure tacilities are expected to be created in time to cater to the Steel Plant trallic.

For transport of iron ore trattic, Kottavalasa-Kirandul line is being electrified. For transport of lime stonc traffic a new B. G. line between Motammari and Jagayyapet is contemplated. Prime Coking Coal is expected to be imported. When sources of medium cokirg, blendable coal and non-coking coal are identitied, facilities will be determined and action taken.

For transport ol tinished products, some capacity is being developed in Raipur-Vizianagram Section.

## 1ssue of Privilege Passes

5459. SHRI MANGAL RAM PREMI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether any orders have been issued by the Railway Board or the Northern Ranluay to the effect that in case of Class III Ranlway employees
whose 2 sets of Privilege passes are stopped while on verge of retirement against one set due at the time of award of punishment, the residuary one set should be adjusted against their post-retirement entitlement of complimentary passes in the year following their retirement;
(b) it so, whether he will lay a copy thereof on the Table of the House;
(c) whether such orders inflict considerable hands'ip on an employee even atter retirement apart from the stigma attached and how far the punishment given during the serivere time is held valid even after retirement; and
(d) whether he will reconsider this aspect and stop this punishment after retirement to employecs and who retire after putting in 30 years of Railway Service as a matter of grice?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALILIKARJUN): (a) N 1 .
(b) to (d). Do not arise.

## उतर प्रब्चे में कगन्नाय की यद्विर का संरकण

5460 . की हरीब बन्द विंह राषत : क्या सिका औरे समाज कर्थाण मंत्री यह बताने की क़पा करणगे कि :
(क) क्या उत्तर प्रदंशा में जागेशेर में प्रातत्वीय महत्व के उगन्नाथ जी मन्दिर के भू-कटाव से रक्षा करने के लिए काई योजना उनके मंत्रालय के विषाराधीन हैं; और
(ग) यदि ह्रां, तो तत्सम्बन्धी ब्याँरा क्या है कार उसे कब तक कियान्वित किया जायेगा?

र्ल तथा ग्रैक्षा बरे समाप 屯र्पाण जघंलयम तथा संत्यीय कार्य विकाल में
 (ख). जागेश्वर में मंदिरो के सुरक्षण होत् भू-कटाव के विराद्ध 1978-79 में रू. $16,590^{\prime}$ - को लागत से जटगंगत नदी के किनार पर एक पुरता दीवार पहिल से ही बनवा दी गयी है"। प्रयोजन होत् भूमि थयन और उसके अर्जन के उपरान्त एक मूर्ति शेड बनाने का प्रस्ताव है।

## Financial Assistance to Nepal for setting of Plants

546i. SHRI B. V. DESAI: Will the Mirister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:
(i) whether it is a fact that India has agreed to assist Nepal in setting up two plants for the production of iodised salt and for the establishment of a water supply scheme;
(b) if so, whether any agreement in this regard have been signed; and
(c) if sc, what are the prajects on which India has agreed to help Nepal and the total amount of aid to be provided to Nepal?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P V. NARA. SIMHA RAO): (a) Yes, Sir
(b) No formal agreement has yet been entered into with His Majesty's Government of Nepal in this regard.
(c) The Government of India have agreed to 2 ssist Nepal in various water resources and industrial project schemes. A sum of Rs. $15^{\prime} 75$ crores has been earmarked for this purpese during 1981-82. A statement giving the amour ts allocated for different projects is attached.

## scatement

## 81.No. Name of the Scheme/Projecte

Rupees


## Kota-Deogarh Line

5462. SHRI GIRDHARI LAL VYAS : Wil the Miniter of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that Kota-Deograh line (to be divided into two lines from Lambia i.e. Lambia, Kareda, Devgarh and Asind Badnore, Beawar) was approved in the Railway Budget for the year 1981-82 and a provision of Rs. 50 lakh was inlcuded in the budget for its survey ;
(b) whether a Todaram Singh Nathdwara railway line was also sanctioned in !'he 1981-82 Railway budget and a provision of Rs. $50-/$ lakh included therein for its survey work ;
(c) whether survey has not been conducted so far even after the lapse of such a long time ;
(d) whether the provision made for survey work will lapse if survey is not carried out ; and
(e) if so, the reasons thereof and the steps taken by Government in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOIGAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (e). The following surveys have been approved in 1981-82 Budget at the cost and outlay indicated against each : (i) Preliminary Engineering-cum-Traffic Survey for a Broad

Gauge line between Kota and Deograh Madania with a MG spur between Lambiya and Beawar (240 Kms.) : Cost Rs. 14 lakhs; outaly Rs. 5 lakhs.
(ii) Preliminary Engineering-cum-Traffic Survey for a M.G. line between Nathdwara and Toda Rai Singh via Bhilwara and Khekri: Cost Ks. 12.50 lakhs; outlay Rs. 3 lakhs.

The survey estimates are being sanctioned and the wort will be taken up in the field shortly. It is expected that the surveys will be completed in 1982-83.

Recognition to post diploma course of business administration of institute of Management productivity reasearch Delhi
5643. SHRI HIRALAL R. PARMAR : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) whether Post Diplcma Course of Business Administration of the Institute of Management and Productivity Research, Delhi sponsored by the D.Ihi Productivity Council, is recognise 1 by the Directorate of Techrical Lducaticn, Delhi Adminirtration, Delhi ;
(b) whether repeated requests have been made by the Institute for getting this course recongmised by Delhi University/Ministry of Edu. cation ;
(c) if so, the reasons why the above course has not so for been recognised by Delhi University/Ministary of Education; and
(d) whether in view of the growing number of students going in for the course and extremely limited number of seats avaiiable in Delhi Univeristy, Government consider riving recognition to this couse immediately ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAIL WAYS AND EDUCATIUN AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes, Sir. The two years (part-time) post-diploma course in Business Administration or the Institute of Management and Productivity Research Delhi, sponsored by the Delhi Productivity Council has been granted provisional affiliation by the Board of Technical Education, Delhi Administration, $\mathrm{De}^{\prime} \mathrm{hi}$ for the academic session 1981-82.
(b) The Delhi Productivity Counci' has approached the Delhi University for recognition of the Post-diploma course in Business Administration of the Institute of Management and Productivity Research, Delhi.

Therc has been however no such request to the Ministry of Educaticn from the Institute for recognition of the course
(c) The matter of recognition of the course is under consideration of the Delhi University. The question of recognition by the Ministry of Education does not arise as there has been no such request to the Ministry.
(d) It is understood that the sponsors of the Institute propose to move the Government of India in the Ministry of Education for recognition. When the proposal is received it will be duly considered-

## Channel of communications with State Government and other international bodies

5464. Shri CHATURBHUJ : Will the Minister of EXTFRNAL AFFAIRS be pleased to state
(a) whether the instructions regarding Chanel of Communica-
tions between the Government of India and State Government on the one hand, and foreign and commonwealth Governments or their missions in India, heads of Indian diplomatic missions and posts abroad and UN and its specialised agencies on the other hand issued in October, 1963 being reviewed kceping the passage of about two decades thereafter and brought upto date or are those instructions still in force ;
(b) if so, whether a copy of latest instructions will be laid on the Table of the House ; and
(c) if not, reasons thereof ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO) : (a) The instructions issued in 1963 on Channel of Communications between Government of India and State Governments on the one hand and foreinn and Commonwealth Government etc. on the other have been revised.
(b) and (c) A copy of the instructions has been placed in the Parliament Library.

## Overbridge at Fancis Road

5465. SHRI V.K. IMBICHIBAVA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) the action taken on the proposal to start the construction work of the proposed overbridge at Fancis Road at Calicut ; and
(b) if the proposal is accepted when the work will start ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF R.IILWAYS AVI EDCCATION AND SOCIAI WEIFARE AND IN THE DIPMRTAENT OF PARLIAMFNTARY MFF'IMS (SFRI MALLIKARJUN) : (a) A proposal
for construction of road over bridge in replacement of existing level crossing at Fancis Road, Calicut is under the examination of the Railway and the State Government. The site of the proposed road overbridge was ins pected jointly in June 198i by the Railway and the State Government Authorities and the State Government were asked to furnish the road alignment p'an of the road over-bridge, which is sti'l awaited.
(b) Does not arise at this stage.

## Reasons for not allowing nom 1FS Officers to take their Families to lraq and Cyprus

5466. SHRI C. CHINNASWAMY Will the Minister of EXTFRNAL AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that Non-IFS officers posted in Iraq and Cyprus are not allowed to take their family with them ;
(b) if so, the reasons therefor ;
(c) what are the details of rules, governing those officers posted in the above two countries ;
(d) the details of pay and allowances to various categories of officers posted there ;
(e) the details of perks allowed to them ; and
(f) the details of accommodation provided to them ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARSIMHA RAO) : (a) and (b) There is no distinction between IFS and non-IFS officers as far as the right to take families to Mission abroad is concerned. The only exception to the rule is in the case
of Security Guard and Chapffeurs who, for functional and security reasons, are sent alone.
(c) to (f) These details are contained in the Indian Foreign Service (Pay, Leave and Compensatory Allowarces) Rules, 1961 as amended from time to time, a copy of which has been placed in the Parliament Library.

## Derailment of 305 Up Asansol Express near Kalipahari on 19-9-1981

5467. SHRI KAMLA MISHRA MADHUKAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether it is a fact that several wheeds of the engine and two rear bogies of 305 Up Asansol Express wert derailed on toth Scptember, 1981 near Kalipahari;
(b) if so, causes thereof and estimated loss of property and life due to this accident; and
(c) persons responsible for the accident and measures taken to avoid such accidents ?

THE DFPUTY MINISER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PANLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Two leading wheels of the engine of 305 Up Express and two bogies, 2nd and $4^{\text {th }}$ from the train engine, derailed between Nimcha Block He:t and Kalipahari stations on 19-9-81.
(b) According to the finding of the Inquiry Committee, the derailment was due to miscreant activity. There was no loss of life. The cost of damage to railway property is estimated at approximately Rs. $5^{8,000 /-}$
(c) According to the Inquiry Committee persons other than Railway Staff are responsible for this derailment.

The following measures are gene. rally taken to avoid such activities:-
(i) As and when situation demands vulnerble sections of track prone to salbotage are patrolled by Police personnel and Engineering gangmen.
(ii) Where necessary, burring of bolts of fisfl plates is being done
(iii) Plain clethed CID men keep. eyes on the movements and activities of suspected persons.

## Central Government sponsored Child Welfare Schemes Functioning in Orissa

5468. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of EDUCATIO N AND SOGIAL WELFARE be pleased to state:
(a) whether the State Government of Orissa has approached the Centrai Government regarding its cooperation to extend facilities for the welfare of the child in the State of Orissa;
(b) il so, the names of the Central Government sponsored child welfare schemes which are functioning at present in this regard in the State of Orissa;
(c) whether there is a shortage of trained lady employees in Orirsa to take care of the Children; and
(d) If so, the details of the places in Orissa where such Bal Sevika Centre are proposed to be opened ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUGATION AND SOGIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes, Sir.
(b) The following Central/ Centrally Sponsored Child Welfare Schemes of the Ministry of Social Welfare are being implemented in the State of Orissa:-

Central (Non-plan) Balwadi Nutritio n Programme.

Central (Plan): i. Social Work Education land Trainirg - (i) Balsevika Training (ii) Training of Integrated Child Development Servjces Scheme functionaries.
2. Scheme of Greches for Children of Working \& Ailing Mothers.

Centrally Sponsored : (i) Integrated Child Development Services Scheme; and (ii) Scheme for the Welfare of Children in need of Gare and Protection.

In addition to the above Schemes, there are some Schemes for handicapped children like scholarships, integrated education, supply of educational materials and aids and appliances etc.
(c) and (d). Considering the training needs in the field of Chitd Welfare in Orissa, One Balsevika Training Centre at Mayurbhanj District Baripada has been started in 198ı by the Indian Council for Child Welfare, New Delhi with the help of $100 \%$ grart from the Government of India. This is in addition to the Balsevika Training Centre at Bhubaneshwar, which was set up in 1969 .

## 

5469. घी अझाष गहलोत्र : क्या रूत्त मंत्री यह्ट बताने की कृषा करेंगे कि:
(क) क्या वर्ष 1980-81 के बजट में जोंधपुर डिविजन में विलोरा से बाड़ तक एक नई रेल लाइन का सर्वेक्षण करने के लिए कोई प्रावधान था;
(स) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया हैं
(गं) यदि हां, तो सर्वेक्षण में अनूमानित खर्च कितना हुआ हैं और
(घं) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है आर सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हा जाएगा?

रेल तथा गिक्षा आंर समाज कल्टाण मंश्रासर्यों तथा संसबीय कार्य विभाग में उप मंश्री (धो मीस्लकार्जुन) : (क) से (घ). 2.25 लास रुपये को अनमानित लागत पर विलोरा से बाड़ तक एक नयी मीटर लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य का 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

इस सर्वेक्षण कार्य कां शीघ शररु किया जा रहा है और छसका प्रा करने में लगभग डंढ़ वर्ष लगेगं ।

## Guidelines to States for admission to MBBS Course

5470. SHRI D•S.A. SIVAPRAKASAM : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WEL. FARE be pleased to state whether Government have proposed to issue any guidelines to the State Governments regatding selection of candidates for admission to the M.B.B.S. course and P.G. courses ?

THB MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LAS. KAR): The Government of India has already approved, as regu at on
under the Indian Medical Council Act, 1956, the necessary criteria for the selection of candidates for admission to the under-graduate and post-graduate medical courses.

## More D•T.C. Bumes on Route No. $\mathbf{5 0 0}$

5471. SHRI T.S. NEGI : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :
(a) whether it is a fact that there is a shortage of D.T.G. buses from Saket to other places with particular reference to route No. 500 operating between Saket to Super Bazar; and
(b) if so what steps Government have taken to allocate more buses for this route ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT(SHRI BUTA SINGH) : (a) Yes. Sir.
(b) The frequency of service on route No. 500 has since been stepped up with effect from 23.11.1981 trom $26 / 5^{2}$ minutes to $21 / 41$ minutes by increasing the number of buses from 4 to 5. A deluxe bus has also been introduced on this route with effect from 4.11.81.

## Aid from United Nations Voluntary Fund for Employment opportunities for women in India

5472. SHRI AMAR ROYPRADHAN : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:
(a) whether Government have received aid/funds from the United Nations Voluntary Fund for providing employment opportunities to women in slum areas in the country; and
(b) if so, the details therof and progress made so far in the matter ?

> THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAIL. WAYS AND EDUGATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN):
(b) Does not arise.

## Admission to SC and ST students in a Grade Nursing Course

5473. SHR I PIUS TIRKEY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WEIFARE be pleased to state:
(a) the figures state-wise and year wise for the last three years regarding students admitted to A grade Nursing Course;
(b) the figures state-wise and year wise regarding the numbe of Scheduled Ciastes and Scheduled Tribes students admitted to A Grade Nursing Courses during the last threo years;
(c) whether Government are aware that medical conleges situated in Union Territory of Delhi are not admitting Scheduled Castes and Scheduled Tribes students in accordance with the reservation scheduled; and
(d) if so, the steps Government proposed to take to ensure that Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates get admission in these medical colleges ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY CF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) (a) The number of students admitted to A grade Nursing Course during the
last three years state-wise is given in the attached statement.
(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.
(c) The Delhi Administration has indicated that etudents belonging to SC/ST having mefaimum qualifications/requirements are admittod in the courre.
(d) Does not arise.

## Scatmoment

The figwres state-wiss and yoar-wise for the last three yoars with ragerd to the mmorer of studente adnitted in ' $A$ ' grade nursing courw


## Fals effor of Land facilitios to us

5474. SHRI RAJESH KUMAR SINGH:
SHRI RASHEED MASOOD :

## SHRI CHINTAMANI JENA :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :
(a) whether Government are aware of Pakistan's offer of land facilities and use of territory to newly created US rapid deployment force in lieu of early supply of F-16 fighter bombers; and
(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF EXTER. NAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO) : (a) Government haveseen press reports to this effect. Covernment of Pakistan have denied the report.
(b) Government are opposed to the setting up of foreign bases/faciliLier in any country.
 तथा विस्तार
5475. की बृत्प्र बल बत : ब्या त्रे मंनी यह बताने की कृषा करंगे कि :
(क) राजस्थान में सीमान्त जिला बाए़दोर के मुक्यानष आाड़मेर नमर को हंखेवे
 था;
(ब) एस रंबबे स्ट्रोन के निर्माण के बाद सुमें किए गए सुपारें वथा विस्तार कायों का ख्यारा क्रा है afर ये कार्य कब Рियें गयं भं;
(ग) क्या बा़़मेर में टेबवे बर्मलारियों की स्या त्वा वहा पर बढ़ी बलसी़ा वरि यानी यातापात को देषते हए उक्ता समारत बहुत ही छाटी एवं अपर्याप्त विस्ष हों रही हैं; खार
(ब) यदि हां, तां इस इसारत'के आवाधुनिकीकरण एवं बागे विस्तार के लिए कल तक कदम उठाये जाने जनले करमों का ख्योरा क्या है?

 उप-सनी (ही ती़्लकाष्टा): (क) इस इसारत का निर्माण 1929-30 में किया गया था।
(घ) किये गये सधारों तथा विस्तार कासों का ख्यांरा नीचें दिया गया है :--
(1) 1948-49 में फ्लश टाद्य क 6 शांचालयों का निर्माण ।
(2) 1953 में बृकिंग कार्वाजय, पार्सल कार्गलय तथा बराबदे का freatr ।
(3) 1953 में प्लेटफार्म पर प्याज की व्यवस्था।
(4) 1953 में प्लेटफार्म पर बाय स्टाल।
(5) 1954-55 में प्लेटफार्म पर परराषों तथा महिलाओं के लिए कमाल 6 तथा 2 बाथरूमों की क्यवस्था ।
(6) 1958-59 में $150^{\prime} \times 50^{\prime}$

(7) 1.959 मे ट’लिफाने कार्याजल

(8) 1959 में प्रीजातय क्या आर्सज क्ष्टा बित्तार ।
(9) 1959-60 में गुछ्तु घोट में ब्यापारियों के लिए श्रीधा कता कों व्यक्ताप्रा।
(10) 1966 में गड़्त घंड में प्याउ की व्यवस्था।
(11) 1978-79 से प्त्स घंड्ड के लिप 4 सीटां बाल पेषालमरों की व्यवस्था।
(12) 1979-80 में मुन्लावाष दाले छार कते बार यानी प्लेटफार्ष का 60 फुट तक विस्गार।
(ग) ची नहीं।
(ब) प्रश्न बहीं उठता।

## Nationalization of Hooghly Docking and Engineering Company

5476. SHRI AJIT BAG :

## SHRI NIREN GHOSH :

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :
(a) whether the Chief Minister of West Bengal urged upan the Government for an immediate decision to nationalize the Hooghly Docking and Enginecring Company ;
(b) ifso, de tails thereof;
(c) steps taken by Government thereon ; and
(d) if not, the reasons for the delay?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL) : (a) fand (b). The Chief Minister of West Bengal had raised, during a meeting held on If-If-198I with the Union Minister of Industry, the issue of the future of Hooghly Docking and Engineering Co., Calcutta.
(c) and (d). Government is considering the various pdssibilities in this rgard.

## More facilities to Second Class compartments

5477. SHRI SHEO SHARAN VERMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state steps taken to provide more facilities in Second Class Compartments envisaged in the 6th Plan ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOGIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : To make the end Class travel more comfortable the following additional facilities are being provided gradually in the new and class coaches:

1. Cushioned berths and backrests to add to the comfort.
2. One Wcstern style la vatory out of the four for the benefit of those passengers who are sick or old or otherwise find it difficult to use the Indian style lavatory.
3. Space for keeping a portable drinking water container.
4. Space to keep linen and bedding in some sleeper coaches for supply to passcngers on payment of prescribed charges.
5. Introduction of long distance trains having exclusively and class reserved accommodation.
6. Introduction of Day coaches for Intercity day travel.

## Total Number of Beggars and their rahabilitation

5478. SHRI AJOY BISWAS :
SHRI JAIPAL SINGH
KASHYAP :

Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) total number of beggars in the country ;
(b) whether Government have any proposal to rehabilitate the beggars; and
(c) if so, details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER INTHE MINISTRIES OF RAIL. WAYS AND EDUCATION AND SOGIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) According to 1971 Census, the number of beggars, vagrants, etc., was estimated as 10,11,679. The figures for 1981 cenzus are still awaited.
(b) and (c). The programmes for beggary control are implemented by the State Governments and Union Territory Administrations. At present, 15 States and 2 Union Territories have set up institutions for the care, treatment and rehabilitation of beggars under the provisions of their respective anti-beggary enactments 102 Institutions for beggars, with a capacity of 16,575 are being run in the country by the various States/ Union Territory Administrations.

## वरंती-षासगाण लाइन पर बोरी बर गुण्डीगिरी के मामले

5479. की बसपाल सिंह कर्पय : क्या होल मंनी यह बताने की कूपा करोग Pक:
(क) बरेली-कासगंज लाष्द्र पर गत एक वर्ष के दारान चोरी और गुण्डागिरी की कितनी घटनायों हूर्द, कितने मामले दर्ज Pकिए गए और उनमें से किसने मामलों पर बब त्तक कार्यवाही की गई हैं और
(च) चोरी और गण्डागिरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कबम उठाए गए है?
由फानयमं तथा संसबीय कार्य विष्वाग में उप संती (की मीक्षाप्रून) : (क) 1980-81 के दांरान अभी तक वरंलीकासगंज् लाइन पर गुडागदी के किसी मामलं की सूष्षा नहीं मिली है । यात्रियों के सामान की चोरी के दो मामले, जिन में 5500 /- रु. के मूल्य की सम्मतित चोरी चली गयी थी, की रिपाटें की गयी थी '।। ये मामले सरकारी रेलवे पीलस ब्वारा पंजीकृत किये गये थे और इनकी बांपपड़ताल की गयी थी । बमी तक बपराधियों की गिरफ्तारी या चोरी की गयी सम्पतित की वसूली नहीं की जा रही है ।
(ब) एसी घटनाबन को रोकथाम के लिए निम्नलिबित उपाय किये जा रहु हैं :-
(1) रात्र में कलने बाली सभी यानी गाड़ियों में सरकारी रेलवे पलिस के मार्ग-रकी भेजे जा दू हैं।
(2) र्लों पर अपराषों की रोक-षाम करने बर्र उनका पता लगाने के लिए सभी स्तरों पर सिविल बरे राबकीय रेलवे पुलिस श्राधिकारियों की सहायता से रेलों द्ववरा निकट सम्पक स्थापित किया जा स्हा हैं ।
(3) अन्नधिकृत व्यक्तियों को सवारी डिब्बों में घुसने से रोकने के लिए डिब्बां में चल टिकट परीक्षकों और डिल्बा परिष्रों की अ्यवस्था की जाती हैं ।
(4) अपराधियों को पकड़ने के लिए राजकीय रेलवे प़िलस ध्वारा छापे मार जाते है ।
(5) जब सवारी गाड़ी अपने मार्ग के मध्ष-कण्ड में रूक जातीं हैं तो यानी गाड़ियों के हाइद्वरों ट्वारा मार्ग-रीक्षयों को सावधान करने के लिए बतर की सीटी बजायी जाती है ।

# Tw Rebate to domarnaf enpendis ture taturtond Eaginoerint and Melical Soimene Edacation 

5480. PROF. AJITKUMAR MEHiA : Will the Minister of EDUCA. TION AND SOGIAL WELPARE be pleased to state :
(a) is it a fact that tax rebate is allowed by Government to the donors on the expenditure incurred in Scientific Research and Rural Development Bduction.
(b) is it alto a fact that the same facility of tax rebate is not available to the donori on the expenditure incurred in Engineering and Medical Science Education ; and
(c) the reasons for this distincthon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELPARE AND IN THE department of parliaMERNTARY AFFAIRS (SHRI MALlikArJUN) : (a) Yes, Sir.
(b) and (c). The provisions of Section 35 of the Income-tax Act do not make any distinction in regard to scientific research as between insticutloms which have been approved by the prescribed authority. Such institutions can alsoengage themselves in ecientific research in the field of medical sciences or engineering sciences. However, if it is a donation to an institution only carrying on education in the field of engineering or medical sciences and does not carry on any scientific research, which has been approved by the prescribed authority, the provision of Sec. 35 would not have application to such ctases. The donations would be eligible for education under Sec. 80 G of the Income-tax Act, which gives a dedurtion from the total income of $50 \%$ of such donations subject to the overrall limits preseribed by
that Seotion. Itisnecessary that the institutions to which such donations are made should be those which have been approved by the Incometax authorities as having been established fer charitable purposes, within the meaning of that Section.

## PWME करणा



 बल रहीं लिक्ट एवस्तर्ट के समष से परिखर्तन करने की मीग बीच के की विधायकों और संसद सदस्पयें व्वारा की नहैं Af,
(0) यदि हो, तो सिन कारणो स स जन परितिषियों की मांप पर विषार नहाँ fिला जा हैं बरो
(ग) क्या बह सण है रिलबे रिभाष स्वारा बा शीतिनिषयें प्वाता दिए ए सकाषों बार की धर्ं आांमों की बलमा से
 महलत्व दिवा काता है ?

Ftrint © समालयों तथा संसकरिय कार्य विभाग कें जर संरी (घी मी़्सकालंन) : (क) कुछ विषात सभा खदस्पों तथा संसद सदस्यों ने 109/ 110 Рिच्रकट एक्स्टर्स के समय मे पौखिर्तन के लिए अभ्याव्वेदन भंज है।
(ब) मांग पर सही बंग से विभार किता गया था परन्तु हस व्यावहीरिक नहीँ गया गया ।
(ग) जी नहीं, सभी सुकावों की गुणाबगुणों के बाषार पर सावधानी से जांघ की जाती है।

## ZRUCC of NF Railway, NE <br> Railway and E. Railway

5482. SHRI JAMILUR RAHMAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) the names with full addresels of the members of Z.R.U.C.G. $\approx$
the N.F. Railway, N.E. Railway and E. Railway nominated in the year 1981-82 ; and
(b) names of the Committee constituted by the Railways in the year 1981-82, if so, the complete details of Committees so constituted with the names and full addresses of the members of such constituted Committee ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAIL

WAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) A statement is laid on the Table of the Houme [Placed in the Library see No. LT. $3372 / 8$ I]
(b) The following Committoes have been constituted by the Railways from the terms noted against each :

|  | Prom | To |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. Zomal Reilway Users' Conmikative Committoe ( $\mathrm{On}_{\mathrm{n}}$ on onch Zonal Rly.) | 28-1-81 | 31-3-83 |
| 2. Railway Users' Amenities Committeo (One on ench Zonal Riy.) | , | , |
| 3. Time Table Committee (One on each Zonal Rly.) | " | " |
| 4. Divisional Raikway Usori' Oonsultative Committee ( 55 Committeesone on each Division). | 1-1-81 | 31-12-82 |
| 5. Surburban Railway Usors' Comsultative Committec on Central, Western, Southern, South Eastern \& Estern Railwayz (5) | " | " |
| 6. Station Consultative Committeea (at 267 stations) | " | " |

The collection and compilation of the information sought for all these 354 Committees is so volumisoum that it will not be commensurate with the labour and expenditure involved. Moreover, the list of Members of ZRUCO is printed in the Time Tables of the individual Railways.


5483. धी मूलचन्ब गागा : क्या
 की कृपा करंगे कि :
(क) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दोरान कमशः पोस्ट ग्रेज़एए इस्टीट्यूट आफ मोडिकल एवूकेशन एण्ड रिसर्ष, चण्डीगढ़ में कितने बह्टिरंग और बंतरंग रोंगयों की चिकिस्सा की गई यर उपरोक्त तीन वर्षां के दरार वर्षवार आंषधियों, प्रशासन आर अन्य मदों के लिये कितना बजट प्रावधान किया था और इस बर्ष के बचट में कितना प्रावधान किया गया हैं;
(ब) क्या यह्र सच है कि त्रोभयों की

संज्या, बोषाषयों मूल्पों के दृत्वि्य उाक्टरों की कुलता बनाये रक्षना दार कोरों की मांगों का देखरे हए बबट में बढ़ा हुण प्रावधान करना बार्यक्रक हैं;
(ग) यदि हां, तां कितनी यदि की बद्धि यांर इष अलल के सरकार का वक्ष निर्षय से बेती; बा़
(ष) यदि नहीं, ता उसके क्या कारण है?

स्वाल्य्य और पीरमार कंल्याण अंत्रातय के
 एक विवरण बमूबल्ष के हूप मे संसग्न ह1
(ख) हां ।
(ग) बंक्षा कि संलग्न विवरण में द्षा आा सकता है, विभिन्न संबत वहलूगई का ध्राम में रहते हुए कल उपसक्ष राजस के अन्दर-अन्दर हर वर्ष संस्थान के बजट मे बढोतरी की जाती है ।
(ब) बह्र प्रशन नहीं उठता ।

## िबवरण

स्नातकोत्तर चिरिस्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ में 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दांरान बाह्य औरं अन्तरंग रोगी विभागों में उपचार के लिए जिजन रोगी आये उनकी संख़्या नीचे दी गई है :-

| बर्ष | बहुय रोगी | अन्तरंग रोगी |
| :--- | ---: | ---: |
| $1978-79$ | $5,61,082$ | 22,762 |
| $1979-80$ | $5,31,512$ | 22,742 |
| $1980-81$ | $5,66,395$ | 24,674 |

जहां तक उक्त वषों में की गई बजट व्यवस्था तथा चालू वित्तीय वर्ष के बजट का सम्बन्ध है, स्थिति इस प्रकार हैं :-

वर्ष मुखग संस्थान सुपर स्पे- माडल की श्रनुदान शलिटीज श्रध्यापकों (ल्लान तथा क विकास की निरन्तर नान ल्लान) की योजना शिक्षा की

के लिए योजना
संस्थान को
ग्रनुदान
(ललन) (ॅलान)
(रपये लाखों में)

| $1978-79$ | 359.40 | 10.00 | - |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $1979-80$ | 415.00 | 10.00 | - |
| $1980-81$ | 446.59 | 10.0 | - |
| $1981-82$ | 556.60 | 12.00 | 1.25 |

## Setting up of working group for sale» production and marketing of infant foods in India

5484. SHRI HARINATH MISRA : Will the Minister of EDUCATION AND SOGIAL WELFARE be plesed to state :
(a) whether it is a fact that a code for regulating the sale, production, and marketing of infant foods in

India has been drawn up by a Working Group set up by the Ministry of Social Welfare ; \%
(b) if so, the names of the persons with designations who constituted the Working Group ;
(c) the salient features of the report and recommendations of the Group to the Ministry ;
(d) whether a suitable legislation is sought to be enacted and enforced in the recommendations ; if so, by what time the necessary Bill is proposed to be introduced in the Parliament ; and
(e) how do the various recommendations made by the Group compare with those laid down in the WHO Universal Draft Code?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUGATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes, Sir.
(b) A list showing the names of persons who constituted the Working Group is enclosed.
(c) and (d). The Workig Group has submitted its report to Government of India. The reccmmendations of the Working Group are under consideration.
(c) The recommendations made by the Working Group are primarily based on the WHO Draft Code with some modifications to suit the prevailing situation in our country.
Statement
List of Names of the persons who constituted the Working Group
Miaistry of Social Welfare

1. Shri M. M. Rajendran, Joint Secretary (NCD) Chairman
2. Deputy Secretary (CW) ..... Member-Secy
Directorate General of Health Services, Mieistry of Health aed Family Welfare
3. Dr. P. C. Sen, Adviser (Nutrition) Member
4. Dr. D. S. Chadha, Assistant Director General (DFA) ..... Member
Department of food, Ministry of Agriculture
5. Dr. S. .S. Phatak, Joint Technical Aevise1 Member
Department of Agriculture, Ministry of Agriculture
6. Shri S. Dutt, Joint Commissioner (Dairy Dev.) ..... Member
Ministry of Rural Re-construction
7. Shri G. S. Shukla, Agricultural Marketing Adivser Member
Ministry of Industrial Development
8. Shri S. Ramaswamy, Industrial Adviser Member
Ministry of Information and Broadcasting
9. Shri M. Sundra Rajan, Deputy Secretary Member
UNICEF
10. Dr. S. H. Dalal, Programme Officer, UNICEF, South Central Asia Member Region, UNIGEF, House, 11, Jorbagh, New Delhi-110003.
World Health Organisation
11. Dr. A. G. Pradilla, Region 1 Nutrition Adviser, WHO Regional Office Member for South East Asia, World Heath House, New Delhi-110001.
Cantral food Technological Research Institute, Mysore
12. Dr. M. K. Raghavendra Rao, Project Coodinator Member
Indian Council for Medical Research (NIN) Hyderabad
13. Dr. Vinodini Reddy, Deputy Director, Clinical Division, NIN(ICMR), Member Jamia Osmania, Hyderabad-500007
Indian Standards Institutc, Manak Bhavan, New Delhi
14. Shri T. Purnanand, Director (Agriculture and Food) Member
Indian Academy of paediatrics
15. Dr. (Miss) Satya Gupta, Ex-President Member ..... (till Dec. 1980)Dr. S. P. Ghosal, PresidentMember
Consumer Guidance Society of India
(from Jan. 1981)
16. Dr. R. K. Anand, Chairman, Medical Panel, Child Guidance Society Memberof India Paediatrician, Hutment--J. Mahapalika Marg, Bombay.
M/s Kaira District Cooperative Milk producer's Union Lid.
17. Shri V. H. Shah, General Manager. Milk Producers Union, Anand Member Gujarat.
National Dairy Research Instiute, Karral
18. Dr. B. N. Mathur, Scientist (S-3) Division of Dairy Technology, Na- Membertional Dairy Research Institute, Karnal.

## Posting of Divisional Railway Managers

5485. PROF. MADHU DANDAVATF : Will the Minister of RAILWAYS be flased to state :
(a) whether there is any quota system introduced in posting officers as Divisional Railway Managers in the grade of Rs. $2250-2500-2750$ from different departments in order to ansure some degree of parity :
(b) if so, when will this principle of parity among different departments be extended to the general administrative posts in grade of Rs. 3,000 and above?

THE DEPUTY MINISTFR IN THE MINISTRIES OF RAILWAYSAND RDUCATION AND SOCLAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMBNTARYAFFAIRS (SHRI MALLIKAKJUN) : (a) Yes.
(b) The principle of parity among Indian Kaisway Services is also kept in view while filling up such posts.

## 

 संची बह बताने की कृपा करतगे कि :
(क) क्या कर्म 1980 से अक्त्त्रा, 1981 की अवधि के दोरान रेल पातायात में वृत्षि हाँ है, बार
(ष) यहि हं, तो तत्सम्बन्दी ब्पारा क्या है?

स्ते वका क्षका बार समाष्य कल्याज मंर्रालयां कला संसरोप कार्य विभाग में उल मंनी (की मीलकाष्वृन): (क) डी हां ।
(ब) अप्रल से अक्तूबर, 1981 तक ठोया रया राजस्व अपर्षक धातापात 1227.8 लाब मी. टन थी अवांक अप्र्रल से

अकतावर, 1980 तक की बसीप में 1050.9 लाष मी. टन की घलाएँ की गयी थी । षालू वर्ष में बक्तूवर तक्र लबान पिछ्छल वर्ष की तबनूल्पी अवसे की त्लना मै 176.9 काष मी. टक परिक है ।

## Converston of Manmad-Adilabad section

5487. SHRI UTTAM RATHOD: Will the Minister of RAIL.WAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that there has been a demand to convert Man-mad-Mudkhed-Adilabad section of metre gauge under South Ceatral Railway into broad gauge ;
(b) whether it is also a fact that work on some portion has already been started and the survey of the rest of the area has been completed ; and
(c) to what stage the conversion work has progressed P

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAIL Ways and edugatton and gocial wrifre and in the DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS [SHRI MALLIRARJUN) : (a) Yes.
(b) and (c). The conversion of Manmad-Parbhani metre gaute section into broad gauge, forms a part of the approved "work of Man-mad-Aurangabad-Parli Vaijnath Gauge Conversion Project". Presently, the work is in profress in the section from Manmad to Aurangabad in the first phase. The present progress of work is $10 \%$.

As regards convertion of the remaining section, Parbhani to Adilabad, from metre gauge to broad gauge, there is a proposal under consideration for taking up a survey in 1982-83 Bugdet.

## Recossion in Shippiag Industry

5488. SHRI JAGDISH TYT'LER : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :
(a) Whether Government have considered the fact that the Shipping industry has been in a phase of tecession currently owing to and be. cause of falling freight rates, and inadequate oargo support;
(b) whether the Government is seriously considering giving preftrence to national carriers for the cartiage of Government and profect cargoos, evon if the tates charged are slightly higher ; and
(c) whether the Goven nment ate consldeting any other measures to alleviate this diffeult perlod for Indian shipping ?

THE MINISTER OF BHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL) : (a) So far as the liner freights are concerned, there has been no recession in the freights over the years. However spot charter rates have registered decline. The fall in such freight rates can be attributed, mainly, to the fall in movement of foodgrains. tren ore (arising from recession in wteel industry) etc. and due to entry of combination carriers into bulk trade on account of severe depression in tanker market.
(b) and (c) It is the policy of the Government to import on FOB and export on C\&F basis to the extent possible to retain control over shipping and utilise Indlan vessels to the maximum extent possible. Instructions have also been issued to all Government departments/Projects/ Undertakings to ensure compliance with this policy. The position regarding utilisation of Indian ships is also periodically reviewed by a Standing Committee consisting of representatives of concerned departments of the Governatient of

India, Public Sector Projects and Indian National Shipowners' Association.

## Rairiag of Imcome Limit far Treating the Parents of Goverm ment Servants as dependomit's for CGHS Benefit.

## 5489. SHRI D.M. PUTTB GOWDA :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELPARE be pleased to state :
(a) whether it in a fact that income limit of Rs. 250,- P.M. for treating the parents of a Government Ser vant as Dependent for COits bencfit was fixed by the Covernment at the time of starting the GGHS scheme over 95 years back;
(b) whether representations have been received by the Goversisment in connection with ralsing this limit to Rs. $400 /-$ or above: and
(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMIL Y WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) The income limit of Rs, $850 /-$ P.M. for treating the paronts of a Government Servants as Dependent for COHS benefit was fixed on 2oth May, 1967.
(b) and (c). The matter was discussed in the meeting of the National Council Committee held on the 8th December, r980, and as a result, the monetary limit of Rs. 250/- P.M. has been raised to R. $350 \%$ P.M. with effect from the goth October, 1981.

## Grant of Financial Assistance <br> for Management of Voluntary Organisations

5490. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) whether Government have given financial assistance for the management of voluntary erganisations ; and
(b) if so, the organisations to whom the grant was given during the last 3 years ?

THF, DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes, Sir. Financial assistance is given to voluntary organisations engaged in the field of social welfare under the Scheme of "Organisational Assistance to Major Voluntary Social Welfare Organisations'.
(b) A statement is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No.LT-3273.81]

सेत्ये ऐल्टीज कर्मचारियों का समयोपरिर भत्त का भूगताल क किखा जला

5491 की राम लाल राही: क्या शल मंनी यह बताने की कृपा करगे कि :
(क) क्या रेलवे केन्टीन में कार्य करने वाले कर्मषारियों कां, संसद सत्र की अवर्ष के अलावा सम्यापरिर भत्त का भगतान नहीं Pकिया जाता हैं, अब उन्ह पूर वर्ष अतिरिक्त घक्टों तक काम करना पड़ता है, बविक अध्य विभागों में स्थिति भिन्न ह;
(ब) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;
(ग) दाज विसंगति को कल तक दर कर विया बाएगा; बर
(ब) इस समय दों भर की रेलवे केटीनल में स्थायी आरार बस्थायी कर्मथारियों की बलग अलग संख्या कितनी हैं, अर्र अस्थारी कर्मकारिरमं का कब तक स्थायी कर विया जाएगा?

सेल तथा किषा बरे समाब घर्लाज मंश्रालयों तथा संसपीय कार्य विभाग में उप मंनी (घी मीज्सकार्त्रा) : (क) से (ग) जब केटीन कर्मचारियों को कार्य घंटां के बाद/सवंतन छुट्टियों के दिभ काम करना पड़ता है, तो उन्हैं सगयोपरि भत्ते का भगतान किया जाता है । संसद भवन के केंटीन कर्मचारियों का संसद सक्न की अवीष के दारान समयोपरि भत्ता दिया जाता है। पिछ्छल वर्ष के गंर सन्र की सरीपे के दरारान भगतान का प्रश्न उत्तर रेलवे प्रशासन के विंचाराषीन है और उन्हैं, यदि वर्तमान नियमों के बनूसार दोय हाका, तो भगतान किया जायेगा ।
(घ) इस सम्बन्ध में सूचना हक्ट्टी की जा रही है बरे सभा पटल पर रस दी जायेगी ।

## 

5492. धी हीरकेष बहापए : क्या स्षिका आरार समाप कल्याण मंत्री यह बताने की क्रपा करोगे कि
(क) दसवीं कक्षा के बाद पात्र विद्यार्थियों के लिए 1981 में हुए राष्ट्टीय प्रतिभा संज छान्रवृत्ति की परीक्षा में प्रथम तीन साँ उम्मीदवारों के क्या नाम हैं और उनमें से प्रत्येक को कितने बंक प्राप्त हैए;
(ब) साक्षातार के लिए ब्लाए गए उम्मीदवारों के नाम क्या हैं; और
(ग) छाश्रवृत्ति प्रदान किए जाने के लिए चयनित उम्मीदवारों के क्या नाम है और उन्हें साक्षात्कार में कितने बंक मिले ?

रेष तथा सैसका बर् समाण कल्याज मंध्रायों त्तषा संतरीय कार्य किभाग मैं उप मंत्री (थी भीज्रकाष्ट्तन) : (क) से (ग)
एक विवरण, जिसमें 10 वीं कक्षा के बाद धार्ं के लिए 1981 में हृं राष्ट्रीय प्रतिभा बों छान्रवृत्ति परीक्षा में प्रथम तीन सां चम्मीदवारों के नाम साभास्कार के Pलए ब्लाए गए उम्मीववारों के नाम afर

छात्रवृंत्री प्रड़न करने के लिए बने गए उम्मीधवारों के नाम दर्षाए जाने का संकलन किज्या बा रहा है आर्र कीपू ही सभा पटल़ पर रष विया जायेगा ।

नीति के तोर पर परीक्षा में बलग-कलग उम्मीवकारों द्वारा प्राप्त अंक नहीं बताये बाते हैं।

## Progreas of Inland Water Transport

5493. SHRI RAJESH PILOT : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :
(a) what has been the progress in inland water transport in terms of new routes initiated and increase in tonnage transported through old routes ; and
(b) schemes introduced by Government to promote inland water transport during last two years and with what success ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH) : (a) and (b). The subject "shipping and navigation on inland water transport as regards mechanically propelled vessels-" is covered by Entry 32 of List III (Concurrent List) of the 7th Schedule to the Canstitution of India. The executive authcrity for IWT thus vests in the State Govts. It is, therefcre, primarily for the State Govts. to take steps for developmentof IWT.

The responsibility of the Central Government is for National Waterways only which subject is covered by Entry 24 of List I (Union List) of the 7th Schedule to the Constitution of India. No waterway has so far been declared as a National waterway. The Govt. of India has, however, decided in principle to declare Ganga-Bhagirathi-Hooghly river
system from Allahabad to Haldia as a National Waterway. A draft legislation therefor will be moved in the Parliament shortly.

In so far as the Central Govt. is concerned, river services are run by a Public sector undertaking under its control viz; Central Inland Water Transport Corporation Ltd., Calcutta, in the North-eastern region. Nc service has been introduced by the Corporation on any new route during the last two years.

The Regional Office of the Inlind Water Transport Directorate in the Ministry of Shipping and Transport is running an experimen-tal-cum-Promotional cargo service since 197 on the river Ganga. Since December, 1980, the PatnaGhazipur service is being run to a set schedule subject to availability of adequate depth of water in the upper reaches of the iver in the above zone.

The tonnage handled by the CIWTC and the Regional Office are given in the statements attached (Annexures I to III).

For Promotion of IWT, the Govt. of India have introduced and Interest Subsidy Scheme since Junr 1980 whercby IWT entreprencurs can avail of loan tacility direct from Nationalised Banks and Govt. lending institutions at an effective concessional intcrest rate of iu terest of $5 \mathrm{~g} \%$ p.a. for acquisition of vessels for IWT operations. Based on the operation of the scheme, certain features of the scheme are under consideration for revision in consultation with the Ministry of Finance.

## Statement I

## Statement showing cargo carried by Cenral Inland Water Transport Corporation Lid., Caloutta

| April, 1979 to | (Cargo in Tonnes) |
| :---: | :---: |
| March, 1980 | April, 1980 oyo |
| 151,859 | March, 1981 |
|  | 114,479 |

 dutuon Collgong-and Karagola en tho rioer Gaiga by L.C.T. arvios

| Poriod | Passengers | Vehicles | Cargo | Live- <br> atock |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | (in tonnos) |  |  |  |
| Nov. 79 to Oct. 80 |  | $1,29,681$ | 173 | 22,703 | 4,608 |
| Nov. 80 to Oct. 81 |  | . | $1,38,263$ | 1,532 | 12,246 |

Statement III
Statrment showing Traffichendied by the Resional Office of Inland Water Transport Directorak, Patra on riow sorvices on Ganga beltwoen Pamia-Ghazipur

| Priod | Coal | Boulders/mand | (Cargo in Tonmes) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | General cargo | Total |
| Nov. 79 to Oct. 80 | 1038 | 1120 (Boulders) | 28 | 218 |
| Nov. 80 to Oct. 81 | 764 | -2602 (sand) | 2472 | 5938 |

## Recommendations of Administrative Staff College of India, Hifyderabad for Streamlining NCERT.

5494. SHRI R.P. YADAV: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be plased to state :
(a) the details of the recommerdations of the Administrative Staff Qollege of India, Hyderabad for atreamlining the NCERT.
(b) which of these recommendations have been aecepted ;
(c) which of the accepted recommendations have beeen implemented so far and to what extent; and
(d) whether there is a time bound prcgramme for implementing other accepted recommendations?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION

AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (d) : The Administrative Staff College of India (ASCI), Hydera. bad provided consultancy support to NCERT and frepared a report on 'Strategic Objectives and Organisation Design' for lt. The important recommendations pertain to :-
-Strategic objectives.
-Establinhment of functional groupings and elaboration of the role of organisational units.
-Reorganisation of Administrative structure.
-Establishment of Coordination and Planning System and machinery therefor.

These recommendations were considered by the Executive Committec of NCERT and were generally aceepted. In pursuance
of the decisions of the Executive Committee, NCERT hat taken the following action :-
-Reorganisation of its departments and units.
-Reorganisation of the administrative structure.
-Establishment of Coordinaton and Planning mechanism.

As regards strategic objectives, it is stated that this is an issue on which decisions have to be taken from time to time.

There is no time limit specified for the implementation of the recommendations.

Government have now decided to constitute a Task Force to review the recommendations made by various committees, including ASCF, on the functioning of NCERT with a view to determine their relevance and significance for the Council's future development.

## Instractors Allowance

3495. SHRI SURAJ BHAN : Wal the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the pemons warking on deputation from Reilways in Reikwoy Training Schaods/Centres are entitled for Instructor's allowance;
(b) it so, what are the criteria of granting instructor's allnwance to the railway employees;
(c) whether the said allowance is given to all perrons engaged in the duties of instructors;
(d) if not, the reasons thereof;
(e) whether there is any proposal to extend the same to all persons engaged in the duties as instructors;
(t) it so, by what time ; and
(g) if not, the reasons thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (g) The posts of Instructors in Railway Training Schools are filled either by staff directly recruited against such posts on regular scales of pay or by staff drafted on -deputation from oter departments of the Railways. Staff who are recruited directly against the posts are paid pay and allowances as admisible to the scale of pay of the post. Staff who are drawn on deputation from other departmenta to work as Instructors and continues to hold lien in their parent department have an option to have their pay fixed either on the basis of their pay in the parent cadre plus a special pay or they may draw the pay in the pay scale allotted to the post. Since persons who are directly recruited against the posts of instructors are already allowed to draw the pay as per pay scales attached to the post the question of paving them any special pay in additon to the pay scale of the post does rot arise.

## Working of Tolograph Offices of Howrah Divtion

5496. SHRI GADADHAR SAHA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) the reasons of iuregular working of Telegraph Office in Howrah Division of Eastern Railway, doop section and are almost closed;
(b) whether it is also a fact that Telegraph Office at Pandel Station has not been wrorking
during the period from 10 p.M. to $6 \mathrm{a} . \mathrm{m}$. daily due to shortage of staff ;
(c) what are the reasons for this sort of irregular working or closure and what are the reasons for shortage of staff ;
(d) whether there are vacancies in this department ; and
(e) if sc, what steps are being taken to fill them ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) All the Telegraph Offices on loop section of Eastern Railway in Howrah Division are working regularly except one telegraph office at Sahibganj which is working in one shift only from 10.00 hrs . to 18.00 hrs .
(b) Yes.
(c) In view of what has been stated in reply to part (a) above, this does not arise.
(d) Yes.
(c) Efforts are being made to recruit adequate number of candidates through the Railway Service Commission. Steps are also being taken to recruit 20 retired signallers to meet the shortage of staff.

Adilitional Rewerved Accommodation from Delhi Etation.
5497. SHRI G. S. REDDI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether Government are aware that the Railways are not able to meet the demand of passengers for reservation in the trains connecting Delhi with the Southern states;
(b) if so, what steps they propose to provide additional accommodation ; and
(c) what is the total daily demand train-wise and destinationwise from Delhi to the South and what is the accommodation available ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes, some passengers are left on the waiting list.
(b) Subject to the constrains of resources like line capicity, terminal maintenance facilities and specially coaches of which there is acute shortage, efforts are being made to a ugment the loads of trains by expedients like double-heading and replacement of first class coaches by second class A. C. $2^{-}$ tier coaches.
(c) The accommodation available by various South-bound trains ex-New Delhi/Hazrat Nizamuddin is as follows :-


However, the demand exceeds the available accommodation and in the peak periods the waiting list is almost equivalent to 75 berths/seats in First Class/AC 2 tier/ Second Class and Chair Car in each of the train.

## पटना-गया एक्तल लाइड कों बोहरी लाइल में बलजा जाना

5498. หी रु भ्रताष जासंगी : क्या रेल मंन्री यह बताने की कूपा करोग कि :
(क) क्या पटना-गया एकल लाइन को दोहरी लाइन में बदलने तथा लाइन का विद्युतीकरण करने के प्रस्ताव विचाराषीन E;
(ब) क्या विहार सरकार का विचार राज्य में नई रेल लाइनों को बिछाने और एकल रेल लाइनों को दाहरी लाइनों में बदलनें के लिए अर्पोक्षत भूषि उपलब्श कराने का है और रेलवं का उस भूपि के लिए अदायगी नहीं करनी होगी;
(ग) क्या वह सच है कि पटना के अतिरिक्त दो के सभी राज्यों की राजधानियों में दोहरी रेल लाइून है तथा गयापटना लाइन ही एक मात्र एकल लाइन हैं; और
(घ) यदि हां, तों पटना-गया लाइन को कब तक दोहरी लाइन में बदले जाने की सम्भाबना है ?

रंल तथा चिक्षा बांर समान कल्याण मंत्रासयों सणा संत्रोप कार्य विभाग में उप संती (धी मत्सकार्पून) : (क) जी गहीं ।
(स) राज्य सरफार ने सूंचित किया हैं कि बह नयी रेल लाइनें बिधानो/कामान परिवर्तन करन/वर्तमान लाइनों का विस्तार करने के लिए भूभि के अध्र्प्रहण की लागत वहण करंगी ।
(ग) जी नहीं । पटना हावड़ा से दिल्ली को मुख्य लाइन (दोहरी) पर स्त्रित हैं।
(ब) पष्ल नहीं उठता 1 2987LS

## Gramts to Universitiles

5499. SHRI RASHEED MASOOD : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAI. WELFARE be pleased to state the grants allotted by University Grant Commission to each Central and State Universities during the last threc years alongwith per capita per student share thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THEMINISTRIESOF RAILWAYS and EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND INTHE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : A statement showing the grants paid by the University Grants Commission to Central and other universities during 1978-79, 1979-80 and 1980.8 I is laid on the Table of the house. [Placed in Library. See No. LT- 3274 I8I]

These grants are sanctioned by the Commission after assessing the requirements of the Universities on the recommenclations of the Visiting Committees, which take into account the existing stage of development of each university, the type and nature of courses offered by it, the research capability developed by the univversities etc. Further, grants under specific piogrammes like support for research, centres for Advance Study, Departments of Special Assistance, etc; are sanctioned on the basis of the standards attained by the relevant Departments in each University. A comparision of grants paid on the basis of per cpaita share is therefore neither feasible nor appropriate.

## Adult Education in North Bengal

5500. SHRI PIUS TIRKEY : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state the efforts being made to popularise adult cducation in the five backward Districts of North Bengal ?

THE DEPUTY MINISTER IN THEMINISTRIES OFRAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMFNT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : Nine Adult Education Projects, including 4 under the Centrally Sponsored Scheme of Rural Functional Literacy Projects and 5 under the State Sector on the pattern of Rural Functional Literacy Projects have been set up in all the 5 districts of North Bengal. Most of these projects have completed their first course and are running the second course.

In addition, adult education centres are also functioning in these districts under the State Adult Education Programmes.

## Filling up of Posts of Teachers in Aided Senior Secomdary Schools, Delhi

5501. SHKI S.B. SIDNAL: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:
(a) the names of aided Sonior Secondary Schools in D:lhi whose requests for granting clearance for filling up permment vacant poists of Assistant Teachers are pending with the Directorate of Education (Establishment Branch), Delhi Adminisstration for more than three months;
(b) the date by which such clearance is likely to be given to such schools so that these posts can be filled up without further loss of studies of the students; and
(c) the steps propiced to b $\cdot$ tak $\cdot n$ to avoid delays in grantin', clearance for filling up of these poits:

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTERIES OF RAILWAYS AND EDUGATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MAL. LIKARJUN) : (a) According to in-
formation furnished by the Delhi Administration, no such case is pending with them.
(b) and (c). Do not arise.

## Ramayya Committee on working of Bombay port Truist Railway

5502. Shri S. B. SIDNAL : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :
(d) whether the Ramayya Committee has submitted a report on the working of the Bombay Port Trust Railway :
(b) if so, the details thereof ; and
(c) the action taken by the Government thereon ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL) : (a) The Ramayya Committee has submitted its report on the working of the Bombay Port Trust Railway to the Chairman, Bombay Port Trust, on 31-8-1981.
(b) The specific recommendations mar: by the Committec are as follows:

1. Bombay Port Trust Railway system outside the Dock Boundary Wall :
(j) In phase I, Bombay Port Trust should hand over the Railway system outside the Dock Boundary Wall alongwith connected siding; from Raoli Junction upto Dock Wall between Train Depot and Victoria Depot Station to the Central Railway.
(ii) In phase II, land and other assets such as godowns etc. (not required for port work) should be handed over to Central Railway.
(iii) The Staff and Officers working at various stations of Brmbay Port Trust Railway outside Dock Boundary Wall area may be given an option either to join Central Railway or to continue with Bombay Port Trust.
II. Bombay Port Trust Railway system within Dock Boundary Wall :

To completely close down Railway system within Dock area and move by Road all govels for Import or Export to and from Railway loading points outside the Dock Area.
(c) The report of the Comtmitee is under examination by Bombay Port Trust.

## Assistant drafteman in the scale of Rs. 330-560.

5503. SHRI SYED MASUDAL HOSSAIN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) the total number of Asistant Draftsmen/Estimators/Design Ascistants working in scale of Rs. $33^{0-}$ $j^{600}$ (Rs.) over Indian Railways ;
(b) how many of such staff have completed 10 years, 15 years and 20 years of service in the grade; and
(c) how many have reached the maximum of Rs. $5^{60}$ in the grade?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Vacancies of draftamen etc. in S.E. railway
5504. SHRI SYED MASUDAL HOSSAIN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether there are vacancies of Draftsmen, Estimators and Tracers in Civil Enginecring Department of South Eastern Railway ;
(b) if so, how many vacancies of such categories are available divi-sion-wise including headquarters and from which date ;
(c) whether any requisition has been placed on the Railway Service Commission, Calcutta for selecting condidates for such categories ;
(d) if so, when such requisition was placed on the Railway Service Commission and whether the Railway Service Commission have issued any employment notice inviting application for such categories;
(c) if so, when such employment notices were issued and in which newspapers such notices had been published and on which dates ; and
(f) if not, the reasons thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes.
(b) Information will be laid on the Table of the Sabha.
(c) Yes.
(d) Requisition was placed or the Railway Service Commission, Cilcutta en 2-2-1g80 but they have not yet issuedany Employment Notice for these categories.
(c) Does not arise.
(f) Railway Service Commission, Calcutta was awfully busy to finalise the non-technical prpular categories.

## Free supply of Cooked Food to Patients in Railway Hospitals

5505. SHRI SYED MASUDAL. HOSSAIN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether para 635 of Indian Railway Medical Manual States that the Railways administration should, as a rule, provide cooked food to all the in-patients in Railway Hospitals.
(b) if so, the employees who are entitled for facilities of free diet in a Railway Hospital ;
(c) whether the caloric requirements of the patients are nothing but medically prescribed diet to suit the exact condition of each patient and thus diet is a part of the treatment which varies from the diagnosis of the disease of the patient ;
(d) if so, whether it is not cbligatery on the part of the Railway administration to supply the diet free of cost as a component of free medical treatment; and
(c) if not, the reasons thereaf ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes.
(b) Railway employees drawing upto Rs. $400 /-\mathrm{p} . \mathrm{m}$. are entitled to free diet, also those drawnig upto Rs. $640 / \mathrm{p} . \mathrm{m}$. when treated for T.B., Leprosy or Mental diseases, and casual labour injured in accidents on duty.
(c) Scale of diet is drawn upto suit local conditions and caloric requirements of the patients, but not as a part of the trealment.
(d) and (e). No. Diet advised during hospital treatment is generally on restricted scle $t 0$ help patients get well quickly. As stated in (b) above certain categories of Railway employes are entitled to free diet, while others are charged on no profit no loss basis. Non-entitled patients are given an eption to being the prescribed diet either from home or avail of Hospital dict on payment.

## Covered accommodation in C and W Depots

5506. SHRI ERA ANBARASL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that covered accommodations are not provided in C and $W$ Dcpots in open line for daily maintenance repairs on the Indian Railways ;
(b) if so, how exccution of maintenance repairs are done on the Indian Railways during rainy season;
(c) whether during rainy season officers go out to inspect the work being done ; and
(d) whether it is not a major cause of frequent accidents of late, on the Indian Railways ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAIL. WAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTEMENT OF PAR. LIAMENTARY AFFAIRS GSHRI MALLIKARJUN): (a) Covered accommodation is provided in only some C and W depots and not to all $C \& W$ depots.
(b) Execution of repairs is done in the prevailing whether condition.
(c) Yes.
(d) $\mathrm{N} \%$.

Staff of mechanical department resdered surplus due to electrification
5507. SHR ERA ANBARASU : Will the Minister of RAIIWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that dur to rapid dieselisation and electrification, ' $A$ ' and ' $B$ ' class staff of the Mechanical Departmentare rendered surplus ;
(b) if so, is there any propasal to give them all conversional training in the electrical and diesel department ; and
(c) if so, how many of them have since been trained ; and if not, reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

## Depleted Stafi'strength of Lece Workēhopy

5508. SHRI ERA ANBARASU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is a fact that at the time of introduction of Diespllitation ir the year 196I there was an agreement between the National Federation of Indian Railwaymen and the Railway Ministry to the effect that staff strength would not be reproduced and promotional chances would not be hampered;
(b) if so, why the strength of Loon Workshops on Indian Railways is depleted and staff are stagnated;
(c) What proposals the Ministry have to maintain employment potentiality on the Indian Railways ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN ) : (a) It is not possible to indicate at this distant date whether there was any such agreement between the Government and the National Federation of Indian Railwaymen during the year 1961.
(b) and (c): Do not arise.

## Insurance Scheme for railway passengers

5509. SHRI ERA ANBARASU: Will the Minister of RAILWAYS he pleased to state :
(a) whether it is a fact that due to the frequency of Railway accidents of the Indian Raijways, a proposal is finalised with the concurrence of the Finance Ministry to float an Insurance Scheme for the Railway passengers ; and
(b) if so, the detaile thoreof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCLAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJAUN): (a) No.
(b) Does not arise.

## Goods Movement Targets for Fifth Five Year Plan

5510. SHRI R.N. RAKE.SH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) the Fifth Plan targets fixed for the goods movement through Railways and the real traffic offerings;
(b) the total capital added to the railways du ing the same period;
(c) whether it is a fact that the traffic earnings were not corresponding to the capital at cherge added; and
(d) it so, the details in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE $\times$ IINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI LIKARJUN) : (a) the Railways had envisaged a target of 250 million tonqes per anrum of goods traffic to mature by the end of the Fifth Plan. The highest traffic lifted in this period was 239 million tonnes in 1976-77 when all the traffic was lifted. In terms of net ton.as kilometers highest traffic carried was in 1977-78 being 162.7 billion net tonne kms. The shortfall in traffic in these two ycars (1976-77), (1977-78) was due to lack of traffic offering. Subsequent to these years,
traffic dropped due to general fall in socio-pe litical and economic disciplines in the country in general.

The total capital added to the Railways during the Fitth Plan period was ol the order of Rs. 903.74 crores.
(c) and (d). A direct correlation between traffic earnings and capitalat charge added is not feasible, especially in view of the long gestation period of railway pr jects. However, it is true that on a ccount of the low levels of traffic offerings and traffic carried the traffic earnings were at lower levels than they should have been.

## Reorganisation of Zonal Railways

551. SHRI R. L. BHATIA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) the progress so fer made in the re-organisation of the Zonal Railways and Divisions to ensure better operational efficiency; and
(b) whether while reor anising the Divisional system on the Northern Railway, the Railway Board propose to shift the existing Headquerters of the Ferozepur Division to some other suitable place in Punjab ; if so, where ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLLAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) :(a) and (b). Atter the general reorganisation of Indian Railways in 1951-52, the entire railway net work in India was re-grouped into 6 Zones. At present, there are 9 Railway Zones and 54 Divisions. During the last 5 years, 5 new Divisions, viz., Hyderabad(MG), Mughalsarai, Sonpur, Trivandrum and Bangalore have been added to the

Railway Administrative net work. No new Zone to the existing 9 Zones has been added in this time span. A Railway Reforms Committee has already been constituted by the Government which is, inter-alia, considering the question of re-organisation of Zoncs and Divisions on Indian Railways. Further action to reorganise Zones/Divisions will be taken on receipt of recommendations of this committee.

## Review of Accounts, General and Engineering Codes

5512. SHRI ZAINUL ABEDIN: Will the Min ster of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether the Study Ieam of the Administrative Reforms Commission have recommended to set up a Committee of expert of Railway Officers to review the various provisions contained in the Accounts, General and Engineering Codes and to modify them to suit the efficient functioning of the Railways and whether the recommendations have heen accepted by Government ;
(b) if so, what acton has been taken to bring out the revised Gencral and Enginecring Codes; and
(c) the progress mode in the revision of those Code ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMEN. TARY ArFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) :
(a) yes.
(b) and (c). Both the Engineering as well as General Code (re-named as Financial Code) have since been revised and are presently under print in Roilway Press at Shakurbasti-Delhi and Gorakhpur respectively.

## Pay sceles of draftsmen

5513. SHRI ZAINUL ABEDIN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether the ThisdCentral Pay Ccmmission vide para 80 of Chapter 14 of the Report had recommended the pay-scales and the level of the Draftsmen;
(b) if so, whether the recommendations of the Pay Commission have been accepted by Governmer t;
(c) if so, when the instructions had been issued by the Railway Board to offer the pay-scales to the Draftsmen/Estimators; and
(d) whether the Railway Board have issuedary instructions to change the designation of the Draftsmen/ Estimators as Draftsmen, Estimators level I, level II, level III, level IV, level $V$ and so on ?

THE DFPUTY MINISTER IN THE MINJSTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes.
(b) Yes.
(c) Instructions in this regard were issued by the Ministry of Railways on 31-12-73.
(d) Ne .

Medical examination of school
children as per para 945 of Rail-
ways Medical Manual
5514. SHRI ZAINUL ABEDIN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether it is a fact that as per Para 945 of Indian Railway Medical Manual medical exam:-
nation of school children, atudying in Ratlway Schools, should be carried out at the time of admission and once a year thereafter;
(b) if so, whether the above instruction is being carried out by the Zonal Railways including the production units;
(c) whether any register is being maintained indicating the date of examination of the achool children and follow-up action for cach child;
(d) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes.
(b) Yes, to the maximum possible extent.
(c) Yes. Most of the Railways and concerned Poduction Units are maintaining proper records and take. follow-up action for each child.
(d) Zonal Railways \& concerned Production Units kecp on making concerted efforts to ensure full compliance of the instructions.

## Demand for privilege passes for old and umemployed parents of Railway employees

5515. SHRI ZAINUL ABEDIN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether it is a fact that 53 rd Annual Convention of All India Railwaymen's Federation held at redore in $197^{8}$ passed a resolution demanding that privilege passes should be granted to old father and mother of the railway employees who are above sixty years and not in any employment and also to the widow,
miner children of deceased railway empioyees and casual labourers and substitutes;
(b) if so, whether Government have taken any decision to grant privilege passes to such persons as mentioned in the resolution;
(c) if so, when the orders were issued; and
(d) if not. the reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (d) No official communication from the Federation forwarding such a resolution has been received. However, a copy thereof has been obtained informally on 21-12-81. The matter will be examined.

## Late running of K.K. Express

55I6. SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) details of the running time taken by the K.K. Express from January, 1980 to November, 1981 specifying whether the train has reached the destination in the scheduled time or late and if late, how much it was late in each day;
(b) what was reason for running late on each day; and
(c) details thereor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIA. MENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c). Out of a total of 399 times 125/126 Tri-
vandrum-New Delbi K.K. Express ran during the pertiod Yanuary, 80 to November, 81, it reached destination in scheduled time on 209 occasions. Details of late running are shown in the statement laid on the Table of the House. [Placed in Library-See No. LT-3275/81]

## Old age pension scheme in Andaman and Nicobar Islands

5517. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be p!eased to state:
(a) Whether the Social Welfare Department propose to consider a cheme of old age pension in the Union Territoly of Andaman and Nicobar Islands for those who are infirm; and
(b) if not, the details or the social welfare schemes operating in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) A new scheme has been included in the Sixth Five Year Plan to grant old age pension to the old and infirm persons in the Union Territory of Andaman and Nicoloar Islands who fulfil certain eligibility criter:a.
(b) Does not arise.

## Vessels for Inter-Island services in Andaman and Nicobar Islands

5518. SHRI MANORANJAN BHAKTA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:
(a) whether Government have agreed to purchase second-hand
vessels for replacement of M. V. Andamans and one vessels for Interisland services;
(b) it so, what action has been taken to procure these ships and when the ships are likely to be in operation; and
(c) it matters arc yet pending, at what stage and details thereof ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) The Shipping Corporation of. India Limited have been asked to locate a suitable second-hand vessel for acquisition by the Andaman Administration for replacement of M. V. Andamans.

Government heve already approved the aequisition of two passenger-cum-cargo vessels for operation on Inter-Islands Scrvices. These vessels are beins acquired by the A\&N Administration from Mazagon Dock Limited through the DGS\&D. The first vessel is likely to be delivered by April 1982 and the second by November 1982.
(b) and (c) The Shipping Corporation of India Limited have scrutinised more than roo vessels offered in the market for M.V. Andamans ${ }^{\text {e }}$ replacement. The final decision will depend on the loc?tion of a suitable second-hand vessel by the Shipping Corporation of India Limited.

## Uniforms for Valve Operators

5519. SHRI SUDHIR KUMAR GIRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) what are the criteria for detrmining the eligibility for uniforms;
(b) whether the Valve Operators in Civil Enginecring department are eligible for summer and winter unitorms as their nature of work is
exposed to inclement weather or extremes of climate during duty hours;
(c) it eligible, whether any order has been issued by the Railway Board to supply such uniforms to the Valve Operators; and
(d) it not, the reasons thereof?

> THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a)

The following criteria is be ng adopted for supply of uniforms/protective clothing from the year 1982-83:-
(i) Staff, wh 0 , in course of their duty, come in close contact with the public and are required to be identified by the travelling public and other railway staff on duty.
(ii) Staff whose duties cause unduc wear and tear damage, dirtying or staining of their clothes which generally require them to change their normal clothes before commencement of work.
(iii) Staff exposed to inclement weather or extremes of climate, during duty hours.
(b) Valve Operators in Civil Engineering depariment are being made eligible for supply of protective clothing from 1982-83.
(c) and (d) The revised Dress Regulations covering the various categories of staff are under issue,

## Comfrmation of Motor Vohicie Daivers in Ehamela Raad Division

5520. SHRI SLDHIR KUMAR GIRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) how many motor vehicles are running in Khurda Road Division of South Eastern Railway in open line organisation;
(b) how many motor vehicle drivers are work'ng in Khurda Road D :visicn under the open line organisation;
(c) how many years of service thesc vehicle drivers have rendered; and
(d) how many of them have been confirmed as motor vehicle drivers and how many have not been crinfirmed so far and the reasons thereot?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIFS OF RAILWAYS AND IDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND I THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) ${ }^{1} 5$.
(b) 15 .
(c) 2 years to 22 years.
(d) 3 have been confirmed as Motor Vehicle Drivers. Further action for confirmation could not be taken due to dispute regarding seniority list of Vehicle Drivers and the matter being sub-judice in Orissa High Court. All have, however, been confirmed in Group 'D' Categories.

## Comfirmation of Draftemen, Entimatery, etc.

5521. SHRI SUDHIR KUMAR GIRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) how many Draftsmen, Estimators and Tracers have been confirmed so tar, (zone-wise) and how many have not so far been confirmed;
(b) how many permanent posts of Draftsmen, Estimators and Tracers are availble (zone-wise);
(c) what are the criteria fer creaticn of permanent posts of Draftsmen, Estimators and Tracers; and
(d) whether Government have any proposal to create more number of permanent posts of Draftsmen, Estimators and Tracers with a view to issue confirmations to these catcgories of staff ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (d). The intormation is being collesfted and will be laid on the Table of the Lok Sabha.

## Allotment of quarters to Railway Employees

5522. SHRI SUDHIRKUMAR GIRI : Will the Minister of RAILWAYS be plcased to state :
(a) whether any order has been issued by the Railway Board indicating that the employees having houses at the places of their posting will not be entitled for allotment of any railway quarters;
(b) if not, whether the Board propose to issue such an order with a view to allot the quarters t) the employees who have no houses at the places of their posting ;
(c) ifso, whether the Board have issued or will issue any crder to verify the permanent address of the employees from their service sheets before allotting quarters to them with a view to give priority in allotment of quarters to such employees who have no houses at the place of their posting; and
(d) ifnot, the reasons thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPAR TMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS) (SHRI MALLIKARJUN) : (a) In 1975, Railway Board jssued orders that employees owing houses at or near the places of their posting would not be eligible for allotment of railway quarters w.e.f. r-1-1976. In 1977, they issued another order that such house owning employees would be eligible for allotment of railway quarters w.e.f. 1-6-1977.
(b) There is no such proposal at present.
(c) Does not arise.
(d) The Railway Board follow the instructions issued by the Ministry of Works and Hrusing in this regard.

## Extension of Broad Gauge line Northward from Mangalore

5523. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether Government are considering to extend the broad guage railway line northward from: Mangalore on the West coast ;
(b) if so, whether necessary estimates in this regard has been prepared ; and
(c) when the work is likely to be started and the likely date of its completion?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a)NO.
(b) and (c). Do not arise.

## Revenue earned by D.T.C. from Advertisements during rgbo and r981.

5524. SHRI JANARDHANA POOJARY :-Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :
(a) the total revenue carned by D.T.C. from advertisements during 1980 and during the current year ;
(b) whe ther D.T.C.has appointed any agent for procuring advertisements or these are received directly by D.T.C. ;
(c) whether quotations were invited to appoint the agent ;
(d) if so, the details thereof and the criteria applied to appoint the agent ; and
(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH) : (a) A sum of Rs. $36 \cdot 94$ lakhs was carned during the year $1980-8 \mathrm{r}$ and a sum of Rs. 23.70 has been earned during the current year i.'. upto 31-10-81.
(b) Yes, Sir. The D.T.C. has appointed agent for precuring advertisements on the buses.
(c) Yes, Sir.
(d) Open tenders were invited through advertisement in almost all the leading dailies from the leading advertising agencies for appointment of sale concessionaire for Publicity media offered by the D.T.C. for a period of one/three years. As many as six tenders were received in response to the Notice inviling Tender, the details of which are yiven in the attached statement.
(e) Does not arise.

## Statement

The D.T.C. had invited open tenders from the renowned advertising agencies for the appointment of sole concessionaire for dipplay of advertisements on :

1. Buses ;
2. Bus queue Shelters/T.K. Booths ;
3. Hoardings ; and
4. Back of Tickets.

The parties were requested to quote for four media or for the individual media for a period of one/three years. The comparative position regarding quotation in respect of the six parties is summarised below :

> 1. Vasudeva Publicity (P) Ltd.

The agency quoted consolidated amount of Rs. $1,73,40,334.00$ for a period of three years. The detailed break up was not given in the tender form by the party.

## 2. M/s Classic Advt. (Calcutta)

The agency quoted a consolidated amount of Rs. $1,12,50,000,-$ for a period of three years and no detailed break up was given.

> 3. M,s Ashok Sharma and Associates (P) Itd.

The agency quoted for two media namely for the advertisement on buses and display of advertisement on tickets. For media of buses, the amount was Rs. 1,37,20,356/(Rs. 3 ㅇ,53,452/- for ist year, Rs. 49,33,452/- for 2nd ycar, Rs. $49,33,452 /$ for the 3rd year). As for advertisemrnt on tickets thein quotation was a guaranteed minimum business of Rs. 5/- lakhs a share of $70 \%-30 \%$.

## 4. Adwel Advertisement Servire:

The agency quoted for only the display of advertisement on buses. The amount quoted was Rs. $1,20,61,015 /$ for a period of three years.
5. M/s Ad-Cime

The agency quoted Rs. 36,36,636. $3^{6}$ for a period of three years (Rs. 12,12,212.12 for each year). The quotation was for display of advertisement on only the bus queue shelters/T.K. Booths.
6. M/s Canara Adv\%

The agency quoted Rs. $16,80,0 c o /-$ (Rs. 3.80 lakhs in ist year, Rs. 5.66 lakhs in 2nd year and Rs. $7 \cdot 4^{\circ}$ lakhs in $3^{\text {rd }}$ year, lor display of advertisement on only the bus queue shelters/T.K. Booths for a period of three years only.

## 

 जह का पर्परण5525. बी विएल मिल $: ~$ क्या fिला
 कृषा करणे कि:
(क) क्या भारतीय प्रातत्प सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदंया में मेरठ जिले के हीस्तिनापूर क्षंत्र में मिध्य गंग नहर की खुदाई करते समव कारव और पाण्डबों के सभय कीं रीश की बोरां तथा अन्प सामत्री के बारे में रिपाटों की जांच की हैं;
(छ) यदि हां, तां तत्सम्बन्धी ब्यर्रा क्या ह; और
(ग) क्या प्राचीन परीक्षत गढ़ किल के अवघषष आदि मेरठ जिल में अब भी उपलब्ध है आर्र क्या सरकार का विार और आगे मददाई कराने का है ?

रोल तथा क्षिक्षा आंर समाज कल्धाज मंत्रालयों तथा संसकीय कार्म विषभाग में उप मंत्री (धी मील्सकाएँन्न) : (क) जी हां ।
(ख) ग्लास की दीवार प्राप्त नहीं हाई थी । कुछ संडित ग्लास के टकड़', पिषलं हए ग्लास के धात्मल और इंट के रोड़ों से चिपका हुबा द्रवित ग्लास एक मीटर लम्बाई तक उपलब्ध हए थ। वहां पर उपलन्ध ग्लास आध्युनक ग्लास के सहस है '? एक मीटर की गहराई पर एक पकी मिट्टो का मंडल करप प्रकट हाँा था, जिसमें केवल चार घरे थे ।
(ग) मेरठ जिल में परीक्षत गढ़ का एक टीला है। सतही उपलब्नियों से मध्यकालीन और पर्व्ववती कालों के विस्त मिलतं हैं। उस टील पर सूदाई कराने का कईई प्रस्ताव नहीं है ।

जीबल अंजन सप्लाए करने कालीं कमें
5526. धी विहाल fिंह ? क्या रंल मंश्री यह बताने की क्पा करनगे कि :

उन फमों के नाम क्या हैं जिन से रंलवे बांड्ड व्वारा पिछ्छल 3 वषोरे में डीबल़ इंजन बरीद जावे रह है और इस प्रकार बरीद गये प्रत्येक डीज़्ल इंजन की कीमत़ क्या है ?


 वर्षां में रेलवे बाहैं ने किसी भी फर्म से कोर्ट डीजल इल इंषा नहीं बरीदा है। डंजल इले हंतन धाराणसी और कितरेंजन स्थित रेल कारजानो में बाये जा रह है ।

## Popularising of study of Vedas

## $55^{7}$ 7. SHRI K. MALLANNA : SHRIMATI SANYOGITA RANE :

Will the M inister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) whether Government have made efforts to popularise study of Vedas in different parts of the country :
(b) whether any seminar has recently taken place in Delhi in this regard ; and
(c) if so, what are the recommendations and what co-operation has beer sought from Gocernment in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THF MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes, Sir.
(b) and (c). The Sankara Academy of Sanskrit Culture and Classical Arts, a voluntary organisation engaged in running institutions for imparting Vedic studies in the country, in co-operation with some other such institutions conducted an All India Vedic Student; Convention in Delhi from 15th to 17 th November 1981. One of the resolutions passed at the Convention is to request the Government of India:
(i) to raise the quantum of assistance to these Pathshalas frem the existing level of $75 \%$ to $95 \%$;
(ii) to raise the level of salarics and scholarships for teachers and students, on the basis of which assistance is being granted to Rs. 1,000 and Rs. 150 per month respectively.

These are being examined.

## Improvement of Palliady Railway Station

5528. SHRI N. DENNIS : Wili the Minister of RAILWAYS be pleased to state
(a) whether Government are aware of the difficultics and danger faced by the passengers who want to get down at the bridge at Paliiady Railway Station in Trivandrumi-Kanya-Kumari Railway line as they have to jump down to a depth of about 20 feet below into the water course due to narrowness and defective construction of the bridge :
(b) whetlec Government arc aware of the difficulties faced by passengers because approach road to the station, latrine and waitirg sheds are not provided in the Palliady Railway station :
(c) the details of the steps that are taken by Government to remorr these difficulties ; and
di) if not, the reasons therefor?

> THE DFPUTY MINISTER IN IHE MINISTRIES OF RAIL.WAYS AND EDUCATION ANI) SOGIAL WELFARE AND IN THL DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (d). Palljyadi is a halt station. For the convenience of passenger traffic offering at this station, facilities like waiting hall, approach road, raillevel platform I83 metres long already stand provided. It is not the policy to provide latrines at halt stations. The bridge referred to is about 9
metres beygnd the end of the platform at Trivandrum Central side. The platform is intended to accommodate only 8 bogies. Recently trains with 15 bogies have been introduced. Proposal for extension of platform is under study. Prcvision of precast slabs for extra width over the opening; of the bridge at the Trivandrum end has already been taken on hand. Instructions have also been issued to stop the trains clear of the bridge.

## Absorption of retrenched casual labourers

5529. SHRI N. DFNNIS : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) the number of casual labouress served in the Trivandrum Kanya-kumari Railway construction work relieved from employment ;
(b) the number of such casual labourers relieved from the Nagercoil Tirunelveli Railway construction work ;
(c) whother there are proposals under the consideration of Governin int to absorb 111 these relieved casual labourer. in the KarurDinduga, Tuticorin Railway construction work ; and
(d) whother preference would be given to these relieved casual labourers while recruitment is made for casual labourers in the new construction works and in the new vacancies?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) $\ddagger 800$.
(b) 687 .
(c) Yes.
(d) Yes.

## Turn Table facility at Viaianagaram Junction

5530. SHRI GIRIDHAR GOMANGO: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether there is no turn table lacility at Vizianagaram Railway Junction of South-Eastern Railway;
(b) if so, the reasons for the delay in providing the turn table facility and state why this important Railway Junction under Waltair Division has been neglected by the Rallway Autherities for such essential facility;
(c) whether the engineering survey has been completed for turn table of Vizianagaram and submitted to South Eastern Rallway by the Waltair Division; and
(d) if so, whether the work will be included in next financial year i.e. 1982-83.
THE DEPUTY MINISTER
1N THE MINISTRIES OF RAIL-
WAYS AND EDUGATION AND
SOCIAL WELFARE AND IN THE
DEPARTMENT OF PARLIA-
MENTARY AFFAIRS (SHRI
MALLIKARJUN) (a) No turn
table facility exists at Vizianagaram.
(b) The proposal for provisicn of 75 feet dia turn table at Vizianagaram for turning engines was examined in the past in connection with the diversion $\mathrm{o}^{f}$ the then train 5 U / 6Dn., Puri-Waltair Express via. Vizianagaram to and from Titlagarh. With the dieselisation of 89 Up / ${ }_{90} \mathrm{Dn}$ Bokaro Steel City-Madras Express, the need for direct train from East Coast to Sambalpur/ Jharsuguda/Rourkela wa: substantially met for which 5 Up / 6 Dn . above was being proposed for diversion, as such there is no
proposal at present for the turn table. In view of this, the question of neglect does not arise.
(c) The site survey was carried out in 1975 and a plan was prepared by Enginecring Department.
(d) There is at present no propo al for provision of a 75 feet clia turn table at Vizianagaram.

## Iscue of Tickets for DTC Buses from Driver's Seat at the Starting Point

5531. SHRI HARISH KU. MAR GANGWAR: Will the Minister of SHIPPING AND TRASNPORT be pleased to state what positive stepr have been taken by DTC with regard to issue of tickets from driver's scat at the starting point where advance booking is not done as the occupation of seat by the conductors in the private buses causing jam pack at the entrance and leaving of passengers behind and stopping of buses at all the stops paiticularly by privately operated buses

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH) : There are standing instructions that at the terminal points the conductors of all buses (including private buses) will issue tickets to all the passengers at their seats before the bus sets out on its journey. At important terminal points, during peak hours, the DTC has deputed members of Inspectorate staff to ensure, besides other things, prebooking of passengers.

On receipt of specific complaints suitalic departmental action is taken against the defaulters. However, the instructions are being repeated particularly for privte buses.

# Impact of fire rate xtutomalisattom on Rallway Reverme 

5532. SHRI SHARMA: Will the Mimister of RAILWAYS be pleased to state the impact on railway revenue of railway fare rates rationalised to round figure from ist October, 1981 ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIA. MENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARUJUN): Earnings on account of the 'rounding of ' in a yer are estimated to be Rs. 7 crores out of which the Railways will reimburse the State Govenments for Pilgrim/Terminal and Toll taxes which at not now being collected from the passengers.

## Drive Launched by 'Amnesty International'

5533. SHRI CHITTA MAHATA: Will the Minister of EXTERNNAL AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether it is a fact that Amnesty International had launched a week long drive from October 9 to 16 th 1981, to highlight the cases of more than 4000 'Prisoners of Conscience' ; and
(b) if so, the decails thereof and reaction of Government hereto ?

THE MINISTER OF EX. TERNAL AFFAIRS (SHRIP. V. NARAISIMHA RAO) : (a) Amnesty special International observes a special week every year dedicated to the release of "Prisoners of Conscience". This year the special week was from 9 to 16 October.
(b) The activities during the, special week include meetings, petitions and letters regarding these prisoners in order to focus attention on them. Government of India maintains that various Indian laws contain adequate provisions for safe-guarding human rights.

## Phased Programme for Track Renewal

553.4. SHRI SANAT KUMAR MANDAL :
SHRI BASUDEB ACHARYA :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether track 1 enewals h:ve fallen inte arrears over the decudes;
(b) whai is the total kilometres of track route of the Indian Railways and how much of it has been rencwed and is expected to be renewed upto the end of 1981-82;
(c) whether in view of the increase in the number of introduction of new super-fast trains, Railways have framed a phased programme of the renewal of the balance of the track route; and
(d) if so, the broad outlines thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DFPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a)
The arrears of sanctined track renewals as on 1-4-1981 were:-
$54^{82}$ Kms. primary
$1_{534}$ Kmsesecondary

2987 LS- 8
(b) The total route kms. on Indian Railways as on $1-4-80$ was $60,933 \mathrm{kms}$. Renewas are planned on age cum condition basis and works are carried out according to availability of funds and materials. It is expected that in the year 198i-82, about 1200 kms . of primary renewals and 300 kms . of secondary renewals would be achieved.
(c) Renewals of track are programmed yearly on age cum condition basis and to meet the changing requirements of traffic. This is the standing practice on the Railways.
(d) The Sixth Pian (1980-85) provides far an outlay of Rs 500 crores (net) for carrying out crack renewals. The progress so far has been as under:

| 1980-81 | Outlay Rs. 70 crores (net) |
| :---: | :---: |
|  | 880 Kms . primary; and |
|  | 216 Kmss secondary. |
| 198I-82 | Outlay Rs. ino crores (net) |
|  | 1200 kms . primary; and |
|  | 300 kms . sccondary (expected) |

Persons resiged working in Medical Record Department of Central Government Hospitals
5535. SHRI KAMAL NATH JHA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :
(a) whether Government are aware that some scnior persons working in Medical Record Departments of the Central Government Hospitals have left their jobs simply because there are no promotional avenues for them and
also because their status is not recognised;
(b) ifso, the number of such persons who left their jobs during the last three years;
(c) whether the importance of the Medical Record Science essential for care of the patients and also for Medical Research in hospitals is duly recognised;
(d) whether it is also a fact that tlere are separate advisers/cells for all other Sciences except for Health/Medical Research Sciences; and
(e) what remedial measures are contemplated to improve the Health Record Service conditions in Government hospitals and to check the aforementioned loss of experienced hands ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) According to the information available with the Government there are no such instances.
(b) Does not arise.
(c) Yes.
(d) Yes.
(c) The Health Record Service cond.riens in Grvernment Hospitals are on the whole satisfactory.

## Agreements bet ween India and Uganda

5536. SHRI H. N. NANJE GOWDA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state.
(a) whether India and Uganda have signed four agreements which
will institutionalise their economic and technical cooperation and boost bilateral trade;
(b) if so, the main features of the agreemert; and
(c) whether Indian Government have agreed in principle to provide additional credit for technical cooperation and export of Indian capital goods to Uganda ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO) : (a) India and Uganda have signed agreements on :
(i) Economic \& Technical Cooperation;
(ii) Trade;
(iii) Cultural Coopeztion; and
(iv) A Memorandum of Understanding on Cooperation in Agriculture.
(b) (i) The Economic \& Technical Cooperation Agreement was signed on $24-1 i-9_{1}$ and is valid for five years. Tle agreement covers cooperation in the fields of Industry, Communications, Transport, Agriculture. Additionally, the agreement spells out mutual obligations in regard to the exchange of technical personnel, deputation of experts, provision of training facilities etc.
(ii) The Trade Agreement was signed on 24-11-81 with an initial validity of 2 years and renewable by periods upto 2 years at a time. The agreement provides tor the most favoured Nation, treatment in respect of all mutual commercial relations, and with mutual payments to be settled in free foreign exchange.
(iii) The Cultural agreement signed on 24-11-1981, provides for cooperation in Educational \& Cultural matters.
(iv) The Memorandum of Understanding in Agriculture, signed on $24^{-11-81}$, provides for cooperation in the fields of Irrigation, agricultural techniques in regard to certain crops, agro-based industries, horticulture and forestry.
(c) The Government of India had previously (in 1979-80) extended a credit line of Rs. 75 crores to Uganda: this credit has not yet been fully utilised. The Government of India has now, in principle, approved a further credit line of Rs. 12 crcres to Uganda: the utilisation of this credit is subject to the exhaustion of the pevious credit-line.

## National School of Drama

5537. SHRI G. NARASIMHA REDD 1 : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:
(a) whether the National School of Drama is without a head for quite some tim" now;
(b) whetrer the students have submitted a memorandum suggesting solution of many of their long standing problems;
(c) it so, th e details of the suggestion made by students; and
(d) whether these have been accepted by Government and if not, the difficulties coming in the way ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) No, Sir. The post of Directer, National School of Drama fell vacant only on i5th August, 1981 when resignation oi Sbri B.V. Karanth was accepted. The senior
most Professor is officiating as head till the N.S.D. Society, selects a suitable person tor the post.
(b) to (d). In a Memorandum received on 5-12-198i, the students have demanded that competent person should be appointed as Director, National School of Drama immediately. The action lies with the Society of School.
Central assistance to States
during 1980-8I and 1981-82 for
implementation welfare schemes
for disabled children
5538. SHRI CHANDRABHAN ATHARE PATIL: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:
(a) the extent of Central assistance provided so far in the year of $1980-81$ and $1981-8.2$ to each State for the implementation of welfare schemes for disabled children; and
(b) the progress made so far by each State in the implementation of these schemes ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) A statement is laid on the Table of the Sabha indicating the central assistance provided so far by the Government of India in the Ministry of Social Welfare in the year 1980-81 and rg8i-82 to each state for the implemertation of the welfare schemes for the disabled persons (including the disabled children). [Placed in Library See. No. LT-3276/81].
(b) A statement indicating the progress made in regard to implementation of the schemes for the years 1980-81 and $1981-82$ is laid on the Table of the Sabha [Placed in Librory See No. LT-3276,81]

##  में धबलना

5539. धी बयराम बर्मा : क्या रेल मंनी यह बताने की कुपा करंगे Pक :
(क) क्या यह सच है कि उनसे मनकप्रकटरा छोटी लाइए को बढ़ी लाइन में बवलने की माग की गई है इस बार में एक उभ्याबेबन भी दिंया गया हैं
(घ) क्या यह भी मांग की गई है कि सरख नदी पर एक रंलवे पूल बनाया जाये तथा इसे अयोध्या तक बढ़ाया जायें तथा मनकपुर से चल्ने वाली रंलगाड़ी को इलाहाबाद तक ले जाया जाये जिससे बस्ती और अन्य जिलों के यात्रियों कां सीध इलाहाबाद पह चन की सुविधा मिल सके ? आर
(ग) आवश्यक कार्यवाही कब तक पूरी हों जाएगी;

रेल तथा शिक्षा आर्र समाज कल्याण मंश्रालयाँ तथा संसबीय कार्य विभाग मूँ उप मंत्री (धी मसिस्सकार्ण्न) : (क) से (ग). मनक-पूर-कटरा शाबा लाइन को मीटर आमान से बड़ आमान में बदलने आर धाघरा नदी पर एक रंल प्ल निर्माण करने, उस कटरा से अयोध्या तक बढ़ानें के बारे में अनके अभ्यावदन प्राप्त हए है ।

मनकपर-कटरा शासा लाइन (29-54 कि.मी.) को मीटर अभान से बड़े आभान में बदलने के लिए 1979 में प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं-यातायात सवेक्षण किया गया था । इस सर्वेक्षण से यह पता चला था कि इस परियोंजना से ₹णात्मक प्रतिफल प्राप्त होगा । अतएव, इस मामले पर आागे काई कार्रवाई नहीं की गयी थी ।

घाघरा नदी पर नये रेल प्ल सहित कटरा से अयोध्या स्टंश्र तक की प्रस्तावित रंल लाइन की कूल लम्बाई लगभग 7.25

कि. मी. हं। लंक एत बण्ड पर आने-जाने प्रारम्म होने वाला याओी यातायात मूल्युतः कम वर्री का है अरं अधिकतर मासयी ©िक्म का है, आ घाषरा नदी पर स्थित सड़क पल पर से सूविधार्जनक ढंग से हों रहा हैं, इसतिए कटरा को फंखाबाव/अयोष्षा से मिलाने? बनाने का काई आंचित्य नहीं हैं।

## Expansion of Route Kilometerage in Railways

5540. PROF. NARAIN CHAND PARASHAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether the expansicn in the route kilometerage of the Indian Railways, since independence, has not been adequate and is not commensurate with the grewing needs and demards of the various regions of the country especially in the backward areas;
(b) if so, the net additions and. the percentage of additions to the route kilometcrage for the whole country and low if compares with the increase in the route kilometerage in China and othes leading Asian countrics; and
(c) the steps taken by the Railway Board to ensure adequate provisions for Track Expansion Programme including New Lines, in various Five Year Plans, including Sixth Five Year Plan along with total allocations for new Lines and percentage allocation to total outlays in each plan ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOGIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Since Independence, about 8,500 kms . of new railway lines have been constructed in the country.

The expansion has been commensurate with the availability of resources.
(b) The route kilometerage on the Indian Railways at the time of Independence was about $54,6 \mathrm{go}$ kms. About $8,500 \mathrm{kms}$ has been added since. This works out to an increase of $15.5 \%$ over the system length as existing at the time of Independene. The corresponding
data for China and other Asjan countries is not readily available.
(c) The expansion of new lines is dependent on availability of fands allocated by the Planning Commission. The outlay for the Railway Plan in successive Five Year Plans and outlay for construction of new lines in each Five Year Plan is indicated in the table below:-

| Plan | Railway outlay |  | Outlay for construction of New Lines |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | \% to total |  |  |  |
|  | Approved | Actual Expenditure | Approved | Actual <br> Expenditure | Approved <br> Plan <br> Outlay | Actual Expenditure |
| I | $432 \cdot 07$ | $423 \cdot 73$ | 33-20* | $33 \cdot 35$ | 7.68 | $7 \cdot 87$ |
| II | 1125.00 | $1043 \cdot 69$ | 66.00 | 77.83 | $5 \cdot 87$ | $7 \cdot 46$ |
| III | $1581 \cdot 50$ | $1685 \cdot 83$ | 206.00 | $211 \cdot 96$ | $13 \cdot 03$ | 12. 57 |
| Inter Plan period (66-67 to 68-69) | 855.44 | 762.71 | 59.92 | 56.21 | $7 \cdot 00$ | $7 \cdot 37$ |
| IV | $1420 \cdot 00$ | 1428.32** | $86 \cdot 00$ | $66 \cdot 68$ | $6 \cdot 06$ | 4.67 |
| V*** | $2202 \cdot 00$ | $1523 \cdot 00$ | $97 \cdot 00$ | 80.22 | $4 \cdot 40$ | $5 \cdot 27$ |
| Rolling Plan (1978-79 to 69-80) | $3400 \cdot 00$ | 1184.76 | $120 \cdot 00$ | $71 \cdot 21$ | $3 \cdot 53$ | $6 \cdot 01$ |
| VI | $5100 \cdot 00$ | N. A . | $380 \cdot 00$ | $\begin{aligned} & \quad 98 \cdot 00 \\ & \text { (Est ima- } \\ & \text { ted for (wo } \\ & \text { years) } \end{aligned}$ |  |  |

[^2]
## Theft of Books from JNU Library

5541. SHRI RASHEED MASOOD: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:
(a) how many books have been stolen from JNU Library since its inception and titles, name of the
author and price of the books;
(b) whetber three JNU students were recently caught redhanded with the stolen library books; and
(c) whether the University have handed this case to Police for further investigation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAIL WAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) qnd (b). According to the information fur nished by the Jawaharlal Nehru Univensity, there have been stray cases of loss of books from the Library from time to time. In most cases these books were in the possotsion of students, and were recovered from them.

160 Books were recently found in the illegal possession of three students in their hostel rooms. These books have since been recovered. The names of these books and their authors are given in the attached list. [Placed in Library. See No. LT-3267/81].
(c) The University has had an enquiry conducted by a senicr Faculty member and on the basis of his findings, these three students have since been expelled from the University. The case has not yet been handed over to the Pclice for further investigation.

## Guidelines regarding issue of a Medical Certificate to Class 1 Officers

5542. SHRI DIGAMBER SINGH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:
(a) whether any guidelines or instructions have been issued by his Ministry or Director General Health Services in the matter of issue of medical certificates to Class I officers of the Central Governmen $^{+}$recommending leave on medical grounds for more than three months/commuted leave on medical certificates or otherwise regular leave on medical certificate; and
(b) if sc, details therecf and if not, reasons therefor ?

THE MLNISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) and (b). Yes, Sir. The instructions relating to the ssue of Medical Certificates for the purpose of leave to Class I (Group 'A') Officers are contained in Chapter II of the "Hand Bork on Medical Examination".

Parcel Handling Contract at Allahabad<br>5543. SHRI N. K. SHEJWAL KAR :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether parcels handling contract at Allahabad was awarded in favour of M/s. Railway Cycle Stand Karamchari Shram Samvida Sahakari Samiti Ltd., Allahabad;
(b) whether representation was also received from M/s. Railway Majdoor Sangh Shram Samvida Sahakari Samiti Ltd., who earlier held this contract and performed the work satisfactorily;
(c) if so, why the request of society named in part (b) was not considered with reasons therefor; and
(d) the monthy lumpsum rate at which the contract has been awarded from I-8-8I together with detailed justification for san ctioning exhorbitant rates, when there was offer from Tundla Society to work the contract on existing terms and rates ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFALRS (SHRI MALLIKARJUN): (a)to (d). The parcel handling work at Allahabad was allowed to be performed by M/s. Rly Majdoor Sangh Shram Sarnvida Sahakari Samiti Ltd., Allahabad from 28-8-1978 to 28-2-1979 on a purely temporary basis pending finalisation of limited tenders. It was allotted to $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. Ralway Shram Sarnv.da Sahakap. Samıt」 Ltd., Tundla for a per od of 2 years from 1-3-1979 to 28-2-1981, as it was the lowest tenderer. As the contractual term of this contract was nearing expiry, many socreties including the Railway Majdoor Singh Shram Samvida Sahakari Samiti Ltd., Allahabad represented, each staking its claim for the allotment of that contract. Alter going through all the representations, the contract was allotted to M/s. Railway Cycle Stand Karamchari Shram Samvida Sabakäri Samiti Ltd., Allahabad, after negotiating the rates with it. The rate has been fixed at Rs. 32,707 50p. The Tundla Society offered to continue the contract on er.hanced rates of labour with three-shift working. Its offer was not on the existing terms \& conditions.

## Suggestions Submitted by the Forward Seamens Union of India

5544. SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state
(a) the points in the suggestions submitted by the Forward Seamen's Union of India before the Chairman, Expert Committee on Unemployment of Indian Seamen, 1981 ; and
(b) the reaction of the Government on en.ch points suggested ?

THE MINISTER, OF SHIP. PING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL) : (a) The Forward Seamen's Union of India had suggested the following main points before the Expert Committee, constituted to go into, amorg athers, the Unemployment problem among Indian Seamen:

1. Steps should be taken to increase the number of passenger vessels.
2. A scheme should be drewn up whereby employment should be guaranteed to all seamen.
3. A common roster is necessary because of the existing disparity in empleyment opportunities for seamen on company and gencral rosters.
4. Fir decerminıng, the seniority for next emoloyment, the length rif voyzge performed should be the critarion and not the date of last dischange.
5. Seamen should be assured of minimum wage which would assist in mitigating the unemployment.
6. The Union is opposed to employment of lesser number ci seamen on Board vesst ls by payment of short manning compensation.
7. Some of the trainees who had remained unemployed for over 18 months have pleaded that some effective measures had to be taken to proyide them with jobs as otherwise the training that they had received at Government cost would go waste.
8. The training institutions for Merchant Navy pre-sea training be kept under suspension for à temporary period.
9. Shore-based organisations requiring personnel having Mariner's experiences be asked to recruit registered seamen willing to opt for the job on a permanent basis.
10. Seamen . should be assured of a minimum guaranteed wage by subjecting shipping companies to a levy. Once this is done the retirement age for the new entrants could be fixed at 58 years.
II. The system of 'general purpose, crew should be done away with and Able Body seamen with some experience should be promoted as uncertified officers
(b) The Committee has not yet submitted its Report.

## Number of Railway Accidents during the Tenures of Railway Ministers

5545. SHRI ASHFA? HUSSAIN : Will the Minister of RAlLWAYS be pleased to state :
(a) the number of Railway accidents during the tenures of Shri Madhu Dandavate, Shii Kamlapati Tripathi (after i980) and Shri Kedar Pandey ;
(b) number of persons died and injured during the tenures of the above Ministers ; and
(c) how many of these accidents occurred due tic human errors, sabotage and other reasons, Ministerwise

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND S CIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAI RS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (c). Statistics rclating to accidents are maintrined not Minister-wise.

## भारतीय बोन्र में चीनी धूसपड

## 5546. की Рिहाल सिंह : धी दरंश़ क.मार गंगवार : की बी. बाई कृष्णन् :

क्या विवंश्र मंची यह बताने की कृपा करँगे कि :
(क) स्वचालित हीथियारों से लंस अनेक चीनी सैंनिकों द्वारा भारतीय क्षेन में प्रवेश तथा अपना फंडा फह्राये जाने के आशय का दिनांक 13 सितम्बर, 1981 के "नवभारत टाइम्स' में श्रकाशित समाचार की सत्यत्ता क्या हैं ; आर्र
(स) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

विदेक्ष मंत्री (धो पी. बी. नर्सासंह राब): (क) आंर (ख). सरकार का इस घटना की जानकारी है जबकि चीनी प्राधिकारियों ने उस रसेा सं हमारी ओर के इलाके में भंडा गाड़ दिया था जिसे चीनी परिचमी-क्षेत्र में "वास्तिक्रि नियंत्रण रेषा" कहते हैं। इस मामले को चीनी अधिकारियों के साथ उचित रूप में उठाया गया था।

## Spare Parts Purchased by D.T.C.

5547. SḢRI NIHAL SINGH: Will the Mirister of SHIPPI \GG AND TRANSPORT be pleased to state the value of spare parts purchased for buses by the Delhi Transport Corporation during the last three years, year-wise, and the names and the addresses of the firms from which these were pur-' chased ?

THE MINLSTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPP. ING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH) : Value of spare parts and misc. items purchased by D.T.C. during the last three years is as under :

$$
\begin{array}{ll}
\text { 1979-80 } & \text {. Rs. } 305 \text { lakhs } \\
\text { 1980-81 } & \text {. Rs. } 499 \cdot 78 \text { lakhs } \\
\text { 1981-82 } & \text {. Rs. } 425 \cdot 46 \text { lakhs. } \\
\text { upto Oct. } & \text { R }
\end{array}
$$

The names and addresses of the firms from which purchases were made are given in the statement laid on the Table of the House. [Plactd in Library. See No. LT3278 /81]

## Extension to Chairman Rallway Service Commission beyond the Stipulated Period of 4 years

5518. SHRI SANAT KUMAR MANDAL. Will the Minist er of RAILWAYS be pleased to refer to the renlygivente Unstarred Qiastion No. 7123 cn 9 th April, 1981 regarding Railway Service Commission and state :
(a) whether the tenure of office of any of the Chairman, Railway Service Commission referred to in the Anpexure to this rep'y, which is due to expire next year has been or is being extended beyond the stipulated periot of 4 years
(b) if so, who are they and the reasons therefor ;
(c) whether in any case any of the State Givernm’nt has approached the Railway Board in this bchalf; if so which and in whose case and the grounds advanced for extending the prescribed tenure ;
(d) whether action is bsing taken in time to fill up the resultant vacancies by inviting names from the various Railways and Depart-
ments of Government due tc fall vacant early next year ; if so what: and
(c) if not, the reasons therefor?

THE DFPU'TY MINISTFR IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) The tenure of the Chairman, Railway Service Commissions cannot be extended beyond the period stipulated in the Recruitment Rules framed for this purpose.
(b) Does not arise.
(c) No:
(d) Vacancies or Chairman in the Railway Scrvice Commission, are not notified and applications are not invited from non-cfficials. When a vacancy in any particular Commession arises, suggestions, if any, received from various soures including State Givernments are also taker into account.
(r) Dows not arise.

## Seats for G.M. Northern Railway

5549. SHRI SANAT KUMAR MANDAL : Will the Minister of RAII WAYS be pleased to state :
(a) whetler the Generat Manager, Nrothern R'ilway, Baroda House holds a number of seats by various Mail and Super-fast and Express trains starting from Delhi/New Delhi/Hazrat Nizamuddin stations
(b) if so, the details thereof trainwise;
(c) the manner in which these seats are released and which is the authority in the Northern

Railway Headquarters competent tc release these ;
(d) whether he is aware that even Fxecutives of .. Private Companies are being allotted such seats with the connivance of their Liaison Officers witl the Railway Officers in Baroda House; and
(e) if so, the steps which he proposes to take to prevent misuse of such seats at the expense of the public at large which swell the Waiting List particularly on the long distance trains to Calcutta, Bombay and Madras ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c). Only a limited number of berths/seats by important mail/ express trains have been earmarked. The number of such berths/seats varies from 2 to 12 berths in Upper Classes and 3 to 28 in second c'ass. These berths/seats are operated by officers in charge of reservation to meet the emergent requirements of travel of various Govt. officials, Members of Parliament, Members of Legislative Assemblies, Ministers Press Rcpresentatives and their recommendees. Also passengers in distress and in urgent need for reasons like death or sickness of close relatives are helped out of this quata if and when available.
(d) No.
(e) Does not arise.

## Goods handling. Contract at Naini

5550. SHRI N.K. SHEJWALKAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether Goods handling contrart at Naini was awarded
to M/s. Railway Mazdoor Sangh Shram Samvida Sahkari Samiti Ltd., Allahabad, for a period of two years with effect from ist August, 1981;
(b) whether Tenders for this contract were invited for specific period of one year and how the period of certract was altered unilaterally;
(c) whetherin the contract awaid latter it was mentioned that four copies of agreement togethes with schedule of rates were attached but the same were not attached;
(d) whether such type of irregularities were committeed in many other cases as the Societies did not agree to pay illegal money to the coneerning officer/official ; and
(e) what steps are proposed to be taken to remedy the situation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAII WAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes.
(b) Limited tenders were invited for a period of one year; but the Tender Committee recommended award of contract for two years, which was approved by the competent authority.
(c) Four or pies of Blank Agreement Form together with the Schedule of Rates were ccrrectly sent alongwith the letter of allotment.
(d) No.
(e) Does ngt arise.

## Goods Handling Contract at Allahabad

5551. SHRI N. K. SHEJWALKAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased tc state:
(a) whether Goods handling contract at Allahabad was awarded to M/s Railway Mazdoor Sangh Shram Samvida Sahkari Samiti Ltd., Allahabad with effect from r-8-1981 and in the contract award letter it was mentioned that four copies of agreement together with schedule of rates were enclosed ;
(b) if so, why copies of agreement and schedule of rates were not given to the Society ;
(c) whether after ogtaining a representation from outgoing society the Si.D.C.S., Allahabad, condemned his own decision and issued orders for cancellation of contract without making payment to the Society for the work done and services enjoyed by the Railway ; and
(d) whether this case has been taken up by the Vigilance for detailed investigation

> THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) (a) and (b). Yes:blankform of Agreement and Schedule of Rates were correctly sent alongwith the award letter to the society.
(c) After issue of the letter for award of the contract to M/s Railway Mazdoor Sangh Shrarr Samvida Sahkari Samiti L.td., Allahabad, the outgoing saciety represented against the award of the contract. As this issue remained under examination, there was some delay in execution of the agreement resulting in delay of payment to the

Railway Mazdoor Sangh Shram Samvida Sahkari Samiti Ltd., Allahabad.
(d) Nc; however, complaint lodged by the Railway Mazdoor Sangh Shram Samvida Sahkari Samiti Ltd., Allahabad is under investigation by the Railway.

## 

5552 . की ब्या राम हाल्प : क्या देश मंनी यह्ह बताने की कृपा कर गें कि
(क) क्या किसी कर्मषारीं की पत्नी अपने प्रित की अनपस्थिति में किसी प्रकार से व्वित्तीय श्रेणी की पी.टी. वा. टिकट जारी करा लेती है आर प्रथम ध्रेणी में याता करते हुए पकड़ी जाती है और जूर्माने के साथ Pकराये का भगतान भी करती है, तो क्या उस कर्मचारी को दोषी माना जाएगा ।
(ख) इस संबंध में उत्तर रोलो के हलाहाबाद मंडल द्वारा कितने स्टंबन अभिकारियों कां र्लेले सेवा से निकाल दिया गया हैं और
(ग) यदि ये कर्मचारी दोषी नहीं है: ताँ क्या सरकार उन्है नीकरी पर पुनः बह्हाल करन के लिए उनके मामलों पर सहान्भूतिपूर्वक विचार करती ;

रेल तथा विकका वार षमाण कल्याण मंत्रालयों तथा संसबीय कार्य विक्राग में उप संत्रों (धी मील्लकार्प्न) : (क) से (ग). इसा मामल की जांच की रही है आर सूचना सभापटल पर रब दी जायर्गा।

## Goods Handling Contract by Railway Cycle Stand at Allahabad

5553. SHRI RANJIT SINGH. Will the Minister of RAILWAYS be pleased te state :
(a) whether it is a fact that the Goods handling contract held by the Railway Cycle Stand Contract remains thoughout unsatisfactory during the contractual pericd ;
(b) the number of Wagons detained month-wise and demurrage accrued during the Contractual period separately month-wise ;
(c) whether it is a fact that the working of the Society has remained unsatisfactory ; and
(d) if so, the reeson for awarding the Parcel Handling Contract at Allahabad on exhorbitant rates ?

THE DFPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND

IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY ATFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes, the goods handling contract held by M/s. Railway Cycle Stand Karamchari Shram Samvida Salakari Samiti Ltd., Allahabad was unsatisfactory during the contractual period.
(b) A statement is attached.
(c) Yes:
(d) The rates were fixed ly a Committee after negotiating with the Society.

## Statement

Number of wagons detained by and demurrage levied on M/s. Railway Cycle Stand Karamchari Shram Samvida Sahakari Samiti Lid., Allahabad, month-wise from 5-6-1979 to 4-7-1981.

| Month |  |  |  |  |  |  |  |  | No. of wagons detained | $\begin{aligned} & \text { Demur- } \\ & \text { rage } \\ & \text { levied } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5th June to 30 | h June 1979 |  |  |  |  |  | - | - | 13 | $33^{\circ \cdot 50}$ |
| July 1979 |  |  |  |  | - |  | - |  | 4 | $\left\{\begin{array}{r} 87 \cdot 00- \\ 6_{3} 3 \cdot 00 \end{array}\right.$ |
| August 1979 |  |  |  |  | - | - | - |  | 24 | $4^{86 \cdot 50}$ |
| September 197 |  |  | - | - | - |  | - | - | 5 | $\left\{\begin{array}{r} 81 \cdot 04 \\ 128 \cdot 00 \end{array}\right.$ |
| October 1979 |  |  |  | - | - | - | - | - | 9 | 21200 |
| November 197 |  |  | - | - | - | - | - | - | 24 | $\left\{\begin{array}{l} 302 \cdot 50 \\ 277 \cdot 00 \end{array}\right.$ |
| December 1979 | . |  |  | - |  | - | - |  | 26 | $\left\{\begin{array}{r} 82 \cdot 00 \\ 165 \cdot 50 \end{array}\right.$ |
| January 1980 |  |  |  |  |  |  |  | - | 9 | $420 \cdot 00$ |
| February 1980 | - |  |  | - |  |  |  | - | 33 | 389.00 |
| March 1980 |  | - |  |  |  | - |  | - | 13 | $\left\{\begin{array}{l} 387 \cdot 00 \\ 545 \cdot 00 \end{array}\right.$ |
| April 1980 | - | - |  |  | - | - |  | - | 21 | 285 -00 |
| May 1980 | - • | - |  | - | - | - | - | - | 35 | $\left\{\begin{array}{c} 1237 \cdot 00 \\ 479 \cdot 5^{\circ} \end{array}\right.$ |
| June ig80 |  | - |  | - | - |  |  | - | 56 | $\left\{\begin{array}{l} 2640 \cdot 00 \\ 1664 \cdot 50 \end{array}\right.$ |



## Allotment of Bookstslls, ete. in Gujarat during 1980 and rg8r

5554. SHRI UTTAMBHAI H. PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) the number and details of Railway Book Stalls, and other stalls, shops, catering etc. allotted during 1980 and 1981 at various places to SC/ST persons, Adivasis, unemployed graduates, blind, disabled persons, ex-serviamen, war widows, ctc. category-wise in Gujarat on Western Railways;
(b) what are the Policy, Rules, Regulations and criteria for the same; and
(c) what is the programme for the allotment of the same to various above categorics during 1982 and 1983?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAIL. WAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) One fruit trolley at Bulsar rtation was allotted to a disabled person in 1981.
(b) Catering/vending contracts are normally awarded by the zonal railways after inviting applications through press notifications and/or display of the advertisements at station Notice Boards. The criteria followed is requisite experience in the field, capability to render satisfactory service to the travelling public and adequate financial status of the candidates to operate the contracts on cormmercially viab'c lines. The criteria in respect of financial status is not insisted upon ir case of SC/ST candidates.

The order of preference for allotment of catering/vending contracts is as under:
(i) $\mathrm{SC} / \mathrm{ST}$;
(ii) Coop. Societies of actual workers/vendors;
(iii) Mahila Samities;
(iv) Individual unemployed graduates within the age-goup of $18-30$ years;
(v) Freedom Fighters and
(vi) Others.

However, contracts of $\mathrm{I} / 2$ unit value are exclusively reserved for SC/ST candidates. Requests from other categories of candidates viz. physically handicapped, war widows, ex-servicemen etc. are considered sympathetically and on merits.

Similarly, booksatlls are allotted to the eligible categories by the zonal Railways after inviting applications through press etc. As per the extant policy of the Govt., all future allctments of bookstalls are exclusively reserved for the categories indicated below in the order of preference:
(i) Coop. Societies of actual workers/vendors and Coop. Societies of unemployed graduates.
(ii) Unemployed graduates forming partnerships/associations.
(iii) Individual unemployed graduates who are sons/wards of railway employees (serving/ retired).
(iv) Individual unemployed graduates other than those under (iii) above.
(c) Vacancies of catering/vending and Bookstall centracts as and when arising are notified by the Zonal Railways in the press inviting applications from time to time.

Action againgt management of Abner Memorial School, New Delhi for contravening Delhi School Education Rules, 1973
5555. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Will the Minister of EDUCATION AND SO CIAL WELFARE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3602 on the roth September, 198i and state:
(a) what action has been taken against the management of Abner Memorial School 26, Fcrozeshah Road, New Delhi for comtravention of Delhi School Education Rules, 1973; and
(b) whether the management of the School has remcved the inadequacy of accommodation in the school and if not, what action is prooposed to be taken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND FDUCATION AND SOGIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) (a) and (b). It has been brought to the notice of the Directorate of Education, Delhi Administration, Delhi, tha ${ }^{+}$the Abner Memorial School does not have adequate accommodation and sanitary facilites as required under the provisions of Sections 4(r)(c) of Delhi School Education Act, 1973. The Ma. nagement of the School has been advised to remove the deficiencies. The Management has given an assurance that they have applied for allotment of land for a new buiiding and the deficiencies would be removed.

## Study Leetures to Para Medical Trainees

5556. SHRIMATI KAILASH PATI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:
(a) whether it is a fact that Municipal Corporation of Delhi have issued a circular asking their Medical and Non-Medical officers not to deliver study lectures to the para-medical trainees who are andertaking their professional guidance in certain para-medical institutions in Delhi;
(b) if so, what are the contents of the said circular issued by the Municipal Corporation of Delhi; and
(c) whether Government are contemplating to start seme other arrangement so that the paramedical education in Delhi do not suffer because of the above mentioned circular and lif so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Saha.

## Gooty Diesel Shed

5557. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether some Khalasis who opted for Southern Railway when Guntakal Division was added to South Central Railway still remain at Gooty Diesel Shed without getting any transfer orders;
(b) if so, what are the reasons for the delay; and
(c) what is the difficulty in absorbing the $n$ few who are left behind in any of the sheds on the Southern Railway ?

> THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) (a) No option was given to Khalasis of Gooty Diesel shed when Guntakal Division was added to South Central Railway.
(b) and (c). Do not arise.

## बंजारा स्थियों के साभ बूर्पषहार

5558. धोमती माधरती िसंह : क्या इंल मंनी यह बताने की कृपा करंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि 16 अक्त्तऱ, 1981 को रंलवे प्लेटफार्म पर एक बंजारा स्ती के साथ दर्व्यवहार के एक मामले के कारण हजारों यात्रियों को जामापुर, बलियापुर, आर अन्य नां रेलवे स्टशानों पर घंटों इन्तजार करना पड़ा औंर गाड़ियों का आवागमनू ठप्प हों गया;
(ख) क्या गर्भवती बंजारा स्ती गर्भ-स्त्वव के कारण मर गई;
(ग) क्या इस मामले की जांज की गई ह; आंर
(छ) रंलवे प्लंटफार्म पर किए गए अपराष के लिए उत्तरदायी असामाजिक तत्वों के विरत्द्ध क्या कार्यवाही की गई;

रंज तथा शिक्षा बार समाप जलखाप मंच्रलयों वृषा संस्योय कार्य $ि$ भाराणं कें उप मंन्री (भी मील्लकाँ्ता) : (का) 15/16-10-81 का ज़मालपर रेलबे स्टंगान पर हाई एक घटना, जिसक बिए पिलिस ने अज्ञात व्यक्ति के बिलाफ मामला दर्ज किया हैं, के कारण, कीष्ठ गा़िप्यां लेट हों गयी थीं।
(ब) एक बर्भवती बंजारिन संयंगबष अंजन्न के तीसे था कर मारी ब्यी थी ।
(ग) पिलसू ब्वारा एक नियमित् मामुला दर्ज कर लिया गया है और उस्की छानबीनु की जा रही है।
(ब) मायले की छान-बीन हों चकने पर, हस स़म्बन्ध में कार्यवाई करने के बार' में विनिएबय क्रिया जायंगा ।

## Archaeological survey in Orissa

5559. SHRI GIRIDHAR GOMANNGO: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:
(a) whether Government of Orissa have surveyed the Districts of Koraput, Ganjam, Phulbani and Kalahandi through the State Archaeological Department to place those Districts in the Archaeological map of India and Orissa;
(b) if so, the names and places of Archaeological ruins and lemains so far noticed and preserved by the Archacological Survey of India, Government of India and State Government;
(c) whetler the valley of Vansadhara, Nagavali, Jhanjavati, Indravati, Machkund, Sabari and Kolab rivers of Koraput District has been surveyed to locate the river valley civilisation of the ancient period; and
(d) if not, the reasons thenefor and the names of Archaeological ruins and remains of the District taken up for reconstruction and preservation for the year 1980-81 ard $\operatorname{Ig}^{2} g_{i}-2_{2}$ ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) These Dis-
tricts have been partially surveyed by the Department of Archacology, Government of Orima.
(b) Lists of monuments/sites noticed during the survey in recent years in these Districts by the State Department of Archacology and Archaeological Survey of India are enclosed.

The list of monuments/sites protected by the State Department of Archaeology and Archaeolotical Survey of India is enclosed.
(c) \& (d). The State Department of Archaeolcgy has surveyed group of temples near Theruvally located in Nagavali valley. The reasons for not taking up the survey of these areas is due to the fact that State Department is at present engaged in survey of Chitrotpala and Daya Valleys.

The State Department has completed conservation of Bhairava temple at Boriguma in District Koraput and is carryinp out repairs to Dadhibabana temple at Khariar in District Kalahandi. The conservation of Batrisasimhasana at Nandapur in District Koraput will be taken up soon by that Department.

LIST OF MONUMENTS/SITES NOTICED BY THE STATE DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

## Korapat District

Jagannath temple at Gunupur Mallikeswar temple and Nilakantheswar temple at Padmapiur Pataleswar group of temples at Paikapada
Group of temple at Nandapur Bhairava temple at Boriguma Nilakantheswar temple at Papadahandi,

Gupteswar caves
Siva temple, Ramanaguda
Jaina antiquities in Jeypur town

## Kalahandi District

Asurgarh near Narula
Antiquarian remains at Maragoda valley
Pataleswar temple, Budhikomna
Jagannath temple at Komna
Dadhibabana temple at Khariat
Cave paintings near Khariar

## Phulbani District

Asurgarh at Manamunda
Buddlist antiquities at Paragalapur
Chakapada near Phulbani
Buddha image at Baudh
Ganjam District
Ganjam Fort
Ramapada temple at Jirabadi
Nrusimha Swamy temple at Badagaon
Jagannath temple at Kurala
Narayana temple at Kurala
Group of temples at Belaguntha
Tara-Tarini temple near Purusottamapur
Hanumana and other group of temples at Paralakhe mundi

LIST OF MONUMENTS/SITES
OF DISTRICT KORAPUT
NOTICED BY THE ARCHAEO: LOGICAL SURVEY OF INDIA
I. Ancient site of Gudari
2. Ancient site at Kochala on the bank of river Kolab
3. Old brick platform at Alamanda in Jhanjavati river valley
4. Jagannatha temple at Nowrangpur
5. Temple near Bhaira bhsingpur 2987 L.S.S-9
6. Sarveswar temple, near Nandapur
7. Gupteswar Cave near' Jeypur
8. The site containing images of Jain Thirthankaras of Medieval period at Suai
9. Site of a fort at Rayagada
ro. Nilakantheswar temple at Papadahandi
II. Site of a ruined temple and tombs at Narayanpatana
12. Balajimath, Gunupur
13. Site at Devagiri hill
14. Temple a site at Boriguma
15. Nilkantheswar temple at Jogamunda hill, near Padmapur
16. Tirthankara images at Jamunda

## LIST OF MONUMENTS PRO- <br> TECTED BY GOVERNMENT OF ORISSA

Ganjam District
Cemetery at Ganjam
Ganjam Fort
Hanuman temple, Paralakhemundi
Ramapada temple, Jirabadi
Siva temple, Badagaon

## Koraput District

Pataleswar group of temples, Paikapada
Mallikeswar and Nilakantheswar temples at Jogamunda hill near Padmapur
Bhairava temple, Boriguma
Jagannath temple, Gunupur
Nilakantheswar temple, Papadahandi
Gupteswar caves
phalbani District
Stone image of Buddha, Baudh
Asurgarh, Manamunda

## Kalahandi District

Dadhibaban, temple, Khariar
Pataleswar temple, Budhikomna
Asurgarh at Maragoda
LIST OF MONUMENTS PROTECTEDBY ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

## Ganjam District

1. Gangadharaswami temple at Kottakolla
2. Jagadiswaraswami temple at Kottakolla
3. Bhima temole at Mahendragiri
4. Kunti temple at Mahendragiri
5. Yudhistra temple at Mahendragiri
6. Ashoka rock inscription at Jaugada.

## Phulbani District

1. Nilamadhava and Sidheswara temples at Gandharadhi.
2. Paschima Somanatha, Bhubanesvara and Kapilesvara temples at Baudh Triwn.

## US Air Surveillance posts to be set up on Indo-Pal border

5560. SHRI PIUS TIRKEY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:
(a) is it true that the secret services of China and U.S.A. are tied up by numerous joint operations on the Pakistani territory ranging from arrial reconnaissance of Indian territery; and
(b) state the measures being taken to safe-guard our security ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) and (b)

Government keep themselves informed, and are vigilant about all matters and developments which have a bearing on our security

## Scheme for Women Edacation

556i. SHRI MANMOHAN TUDU : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:
(a) whether Government have introduced any scheme under which steps have been taken in various States for the spreading of women education;
(b) if so, the name of that Central Scheme and the name af the Universities which have introduced those schemes in various States;
(c) whether special grant has been proposed to be given to open women colleges in the under-developed Districts; and
(d) the details about the guidelines given by the Government or University Grants Commissio $n$ to those universities ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTERIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) The Central Government have not iniroduced any special scheme for the purpose.
(b) Does not arise.
(c) Neither the Central Government nor the University Grants Commission provides any financial assistance for opening new college s, including Women's Colleges.
(d) The University Grants Commission has relaxed the conditions of eligibility for sanctioning development grants in the case of women's colleges. As against the normal requirement of an enrolment of 300, women's colleges with a student strength of 200 would be considered for assistance up to Rs. 4.00 lakhs during the Sixth Pian. Similarly, for construction of women's hostels, the Commission provides $75 \%$ of the approved cost as against $50 \%$ in the case of boy's hostels. The guidelines for providing assistance to colleges in the Sixth Plan have been circulated in July, 1981.

## Institute of Public Health and Hygiene, Safdarjung Enclave, New Delhi

## 5562. SHRI MOHAMMAD ASRAR AHMAD :

Wil' the Minister of HFALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :
(a) whether it is a fact that the Institute of Public Health and Hygiene, Safdarjung Enclave, New Delhi has started 'Community Health Worker's Diplama' and conducting regular classes for the same ;
(b) whether Government have examined the fact that the syllabus of the said Diploma Course of the Institute is hased on the syllabus approved and suggested by the Government of India fol Community Health Vcluntecrs, Health Assistants, Diploma in Health Education, Diploma in Public Health Finst-Aid and Home Nursing etc. and whether the Institute of its managing society, Akhil Bharatiya Sharecrik Shiksha Parishad (Regd) New Deihi, applied for recognition of the diplcma for various paramedical ports in the country ; and
(c) if so, what is the Government's policy in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THF MINISTRY OF HEALTH \& FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) The Institute has informed that it is running regular classes for Community Health Worker's Diploma course.
(b) and (c) A request from the Institute of Public Health and Hygiene was received for the recognition of the diploma for various paramedical posts in the county. The Institute was informed that the Government of India, in principle, do not recognise any such courses. The various categories of Health Workers are trained according to the curricula laid down by the Universitics/the Nursing Councils or State Governments, who employ these workers. The Government of India only suggest the training programmes to the State/UTs. The Institute was therefore, advised accordingly.

## Foreign Missions Having Feature Films Screaning Facilities

5563. SHRI PIUS TIRKEY: Will the Minister of FXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :
(a) the number of foreign missions in India which have facilities for screening documentary and feature films: and
(b) whether these foreign missions are allowed to employ Indian private agencies/individuals tc screen the films on their behalf on remunerative basis ?

THE MINISTER CF EX. TERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO) : (a) All foreign diplomatic and consular missions located in India are
entitled to have facilities for screening documentary and feature films. Under normal diplomatic practice, practically all the impontant diplomatic and consular missions in India have such facilities.
(b) Yes Sir. Foreign missions in India have the freedem to employ local agencies/individuals to screen films on their behalf on a remunerative basis as a commercial transaction.

If, however, filming acilities or such remmerative arrangem-nts affect India's inte, ests negatively in any manner the government ha, the necessat: mean to take remec al action both in relation to the diplomatic mission comerned and suc': agencies/individuals.

## Encouragement to States for starting their own Shipping Lines

5564. SHRI CHINTAMANI JENA: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be plased to state :
(a) whether Government are giving encouragement to the States through their plan to start their own shipping lines, in view of the fact that a large number of private and forcign shipping companies corner a large volume of shipping business ; and
(b) if so, whether existing state owned companies have received any assistance from Central Government to improve their Shipping Industry ?

THE MINISTER OFSHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL) : (a) Ship acquisition is a commercial decision to be taken by a shipping company whether under the Public Sector or a Private Sector. Whenever ship acquisition proposals are
received by Shipping Development Fund Committee, they are examined on merits taking into account the viability etc. and thereafter the S.D.F.C's recommendations are examined by Government and decisions conveyed.
(b) The Karnataka Shipping Corporation and the Kerala Shipping Corporation have been granted financial assistance.

## Coach Manufacturing Unit

5565. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK : Will the Ministrr of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether Government have a proposal to set upsomenew railway coach manufacturing units during the Sixth Plan Period ;
(b) if so, the total number of such railway conch minafacturing units preposed to be set up choring the aboveplan period ;
(c) the name of the places where such coach manufacturing units are proposed to be set up ; and
(d) the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOGIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN). (a) and (b) A proposal is under consideraticn for setting up a new Railway Coach Manufacturing Unit during the 6th Plan. The: proposal has been forwarded to the Planning Commission for their clearance of the Project.
(c) and (d) On receipt of the Planning Commission's clearance, a Project Report will be prepared to include scope, cost location etc. of the proposed new Railway Coach Production Unit.

## Recommendation of the Railway Convention Committee 1971 and 1973 on Suburban Trains

## 5566. SHRI SYEDMASUDAI HOSSAIN :

Will the Minister of RAILWA YS be pleased to state :
( $\mathrm{a}^{\prime}$ whether the Railway Convention Committee, 1971 on Suburban Trains have recommended that suburban trains should prcvide one class of travel only;
( $b^{`}$ if so, what action have been taker by the Government to implement the recommendation of the Committee ;
(c) whether the Railway Convention Committee, 1973, on Suburban Trains Services have recommended that due care should be taken to provide accommodation for ladies and children below twelve years by carmarking separate compartments for them ;
(d) if so, what action have been taken by the Govcrnment thereon;
(e) whether the Railway Convention Committee, 1973 on Suburban services recommended that the Railways should ensure that nine coach rakes are introdured on all busy section in the three cities of Bombay, Calcutta and Madras so as to relieve congestion and over crowding at these places ; and
(f) if so, what action have been taken by the Government to provide nine c ach rakes at these cities ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTERIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOGIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) (a) and (b) The recommendation was not accepted considering that
the occupation level of First C'ass coaches on the suburban services is conparable to that of the Second Glass coaches and their conversion into secend class coaches would not result in the physical availabi,ity of extra accommodation. On the other hand, the abo'ition of First class travel is likely to cause loss of revenue to the Railways, because first class fares are higher tnen Second class fares.
(c) and (d). At least one compartment in second class is camrarked forexclusive use of lady pasengers on every train. Where the demand for such accommotation is heavy, more than one compartment is provided for them. Chi'dren under 12 years are permitted to trave: in compartments earmarked for ladies.
(c) Yes.
(f) In Bombay, suburban trains are already running with nine coaches. Many suburban trains in Calcutta are a!so running with 9 coach rake. The question of running the remaining trains with 9 coaches will be considered when additional EMU coaches become available.

In Madras, however, there is no proposal to run suburban services with nine coaches

> Vacant Posts of Medical Department of Andaman and Nicobar Islands and steps to fill up the same.

## 5567. SHRI MANORANJAN BHAKTA :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :
(a) how many pos'sin dispensaries/ hospitals/PHCs-wise and category-
wise are lying vacant in the Medical Department of Andaman and Nicobar Islands and since when ;
(b) what action Government have taken to fill up these posts ; and
(c) whether in cases of certain catrgories like Pharmacists etc. Government have taken up the matter to regularise their services and if not, the action proposed to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

## New Trains Introduced

5568. SHRI MATILAL HASDA Will the Minister of RALLWAYS be pleased to state :
(a) details of the new trains introduced bv the present Railway Minister and four of his predecessors;
(b) nature of return received by the railways from those new trains, train-w'se details since introduc. tion of trains till date ?

[^3]trains introduced druring the las five years are given below :

| Year |  |  | Trains <br> introduced |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $1976-77$ | $\cdot$ | $\cdot$ | $\cdot$ |
| $1977-78$ | $\cdot$ | $\cdot$ | 133 |
| $1978-79$ |  |  |  |
| $1979-80$ | $\cdot$ |  | 64 |
| $1980-81$ |  |  | 53 |

(b) statistics of earnings are not maintained train-wise.

## Meeting of Scientific Advisory Committee (Ayurvedic)

5569. SHRI R. P. DAS : Will the Minister HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :
(a) whether a meeting of the Scientific Advisory Committee (Ayurvedic) was held on 23 rd October, 198I ;
(b) if so, whether the question of expansion scheme of the research establishment in Indian system of medicines was discussed in this meeting ; and
(e) if so, the decision taken on this question ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) (a) and (b) The Scientific Advisory Oommittee (Ay.) of twe Central Council for Research in Ayurveda and Siddha, an autonomous body under the Govt. of India, in a meeting held on the 23 rd

October, 1981 Interalia discussed toe question of expansion scheme of the rescatch establishments under the Council.
(c) The recommendations of the Scientific Advisory Ciommittee were considered by the Finance Committee of the Council and subsequently the Governing Body approved the expansion schemes as listed in the attached statement.

## Statement <br> LIST OF SCHEMFS

!. Intensive cultivation of Guggulu plantations at Hangliawas Garden near Ajmer.
2. Bxtensive cultivation of medicinal plant at Regional Research Centres. Jhansi with construction programmes for expanded activities.
3. Extentive cultivation of medicinal plant at Jawaharlal Nehru Ayurvedic Medicinal Plants and Garden, Pune after increasing irrigational facilities and undertaking additional construction works.
4. Utilisation of vacant land for cultivation etc. at Indian Institute of Panchakrarma, Cherutpuruthy by undertaking construction of compound wall etc.
5. Addition of in-patient facilitie, to the Regional Research Centre, Itanagar after constructing hospital block and essential staff quarters.
6. Centralised collection of herbarium specimens.
7. Bxtensive clinical trials of coded Anti-malarial Ayurvedic drug.
8. Establishment of 5 Pilot projects for rural/tribal research.

Usefulness of Homocopathic Drag for Family Planning
5570. SHRI JANARDHANA POODARY : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:
(a) whether a homoeopathic drug has been found to be highly effective as abortive agent by a doctor of the Institute of Medical Sciences, Banaras Hindu Univessity;
(b) if so, whether this medicine has been put on trial;
(c) if so, the result thercof; and
(d) steps taken or proposed to be taken to popualarise the medicine ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEATH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN A LASKAR):
(a) No.
(b) to (d) Does not arise.

## Conversion of Line during Sixth Plan Period

557. SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether there is any proposal to convert the metre gauge lines into broad gauge lines and narrow gauge lines to metre gauge/broad gauge liner during Sixth Plan and the terhno-economic survey of these lines undertaken; and
(b) if so the names of the lines?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND FDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN'): Yes.
(b) The following projects have been approved for conversion from MG to BG during the Sixth Plan so far:-

1. Bareilly-Kathgodam.
2. Gauhati-Dibrugarh via Tinsukia.
3. Katihar-Barsoi-Siliguri-New Jalpaiguri.

## Little impact of Family Welfare programme on population growth in Karnataka

5572. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of HLALTH AND FAMILY WELFARE b: pleased to state:
(a) whether it is a fact that the family welfare programme had very little impacton population growth in Karnataka, which was expected to fall to 1.6 pro cent per annum was stagaant at 2.8 per cent;
(b) if so, the details in this regard; and
(d) the reaction of Central Government thercto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) to (c) Under the Family Welfare Progamme, upto the end of March, 1981, 14.1I lakhs eligible couples comprising 23.2 percentage of total estimated couples in Karnataka were F rotected against child birth.

The Export Committee on Population Frojections appointed by the Planning Commission under the chairmanship of the Registrar General of India had estimated that the population of Karnataka would be 35.6 o millions as on ist March, 1981. This implied an average annual
exponential growth rate of $1.97 \%$.. As against this, the 1981 Census accounted a population of 37.04 millions as on Ist March. 1981. The actual growth rate during the dccade 1971-81 would be $2.36 \%$ per annum (exponential). In the absence of Census age distribution, it is not possible to say whether the populatin growth is due to the low impact of family welfare programme on population growth or due to faster decline of mortality or due to a combination of both. The Government is, however, fully conscious of the need for further acceleration of the family planning programme in the State. The State Govt. is being assisted/advised from time to time in this regard.

Cargo Booking on Foreign
vessels by the freight agents of
the Indian Shipping Lines abroad
5573. SHRI SANAT KUMAR MANDAL : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:
(a) whether it has come to his Ministry's notice that India's shipping lines' freight agaents abroad are not booking sufficient cargo with the Indian Lines and are relying on foreign vessels; and
(b)! !if so, what action Government propóse to take to meet this situation ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) No Sir.
(b) Does not arise.
 पसेखड तथा माल गा़़यां
5574. घी असफाक हुसन : क्या शंल् मंती यह बताने की कृपा करेगे कि :
(क) समय सारणी में परिवर्तन किये जाने से पहले गोरखपर-लसनऊ रेलवे लाइन पर कितनी आंर कान-कांन सी पेसेंजर तथा माल गाड़ियां चल रही थीं और उन गाड़ियों की क्षमता क्या थी;
(ख) 15 नदम्बर, 1981 से समय् सारिणी में परिवर्तन किये जाने के बाद सं हस लाइन पर कितनी और कांन-कांन सी पैसेंजर तथा मात गाड़ियां चल रही हैं तथा उनकी माल तथा यात्री क्षमता क्या हैं
(ग) इस लाइन पर गाड़ियों का चलना सामान्य कब से होगा;
(घ) क्या सरकार का विचार कलकत्ता से दिल्ली के लिए बरास्ता गोरखप्र एक सीधी गाड़ी चलाने का हैं
(ङ) यदि हां, तो इसे नियमित रूप सें कष तक चलाया जायेगा;
(च) यदि नहीं, तो इस गाड़ी काे चलाने में क्या दिक्कत हैं;
(छ) क्या सरकार का विचार गोरखप्र।: गोमती एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का हैं;
(ज) यदि हां, तों कब तक; आरे
(म) सरकार द्वारा इस लाइन पर चलाई जाने वाली गाड़ियों के ब्यार क्या है ?

रेल तथा शिक्षा आर समान कलन्याण मंत्रालयों तथा संसवीय कार्य विभाग में उप मंत्री (ही मील्लिकार्धुन) : (क) बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने से पूर्व लखमउ और गोंरखपेर के बीच निम्नलिखित यत्री गाड़ियां चलती थी :-
गाड़ी डिब्बों की संख्या (मी. ला.)

1. 1/2 ए. टी. मेल (गवाहाटी-

21 सवारी डिब्बे
2. 9/10 कानप्र एक्सप्रेस 16
3. 15/16 लखनऊ-गुवाहाटी एक्सप्रेस 20 ,
4. $17 / 18$ बंशाली एक्सप्रेस 20
(सिलीग़्ड़ी-कासगंज)
5. $31^{/ 32}$ कानपुर-बरंनी एक्सप्रेस 14 , ,
6. $47 / 48$ शाने अवध एक्सप्रेस

$$
10
$$

(गोरसपुर-लषनउ)
7. $601 / 602 \begin{aligned} & \text { गोरखप्र-लखनउ } \\ & \text { पार्सल एवं सवारीे गाड़ी }\end{aligned}$

लख्खनु-गांरसप्र खंड के एक भाग पर इनके अतितरिक्त 11 सवारी डिब्बों के साथ $211 / 212$ गोंडा-गोरेखपर सवारी गाड़ियां, 13 सवारी डिब्बों के साथ 185/186 सवारी गाड़ियां, 9 सवारी डिब्बों के साथ 209/210 गोंडा-बुढ़वल-सीतापूर तेज सवारी गाड़ियां और 9 सवारी "डिब्बों के साथ 204/205 गोंडा-कटरा सवारों गाड़ियां भी चल रही थीं ।

लखनऊ-गोरखपर खंड के बड़ी लाइन मे परिरर्तित हाने से पहले गोरखपर-गोंडा संड पर 5 माल गाड़ियां, गोंडा-बढ़वल संड पर 5.7 गाड़िये, बढ़वल-बारार्बकी संड पर 4.9 गाड़ियां और बाराबंको-लखनउ खंड पर 3.9 गाड़ियां प्रति गाड़ी चापरिहया डिब्बों के हिसाब से मीटर लाइन के 55 सदारी डिब्बों के आसत भार के साथ चला करती थीं ।
 गाड़ियां ब्ल र्ली है :-

> गाए़ी चिख्मों की संस्था (व. ला.)

1. $501 / 502$ राप्ती-गोमती एक्सप्रेस (गोलपूर-लाजन)
2. $505 / 506$ समस्तीप्र-कानपूर एक्स्रेंत्र
3. $503 / 504$ गोरबपूर-मांसी मंल
4. 539 /540 गोरक्पूर-लबनउ सवारी गाड़ी

## 12 सकारी fिख्य

## 13 !

 12 12 12खंड पर काई अतिरिक्त गाड़ी के बलाये जाने का काईई प्रस्ताव नहीं है ।

Release of Central share for payment of U.G.C. Pay-Scales to Lecturers of BIT, Mesra (Ranchi)
5575. SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:
(a) whether the Government of India had released its share of 80 per cent on account of payment of U.G.C. Pay scales to the lecturers of the colleges and universities of Bihar ycars back;
(b) whether Government had agreed to grant Central assistance for implementation of U.G.C. Pay Scales to the lecturers of Birla Institute of Technology, Mesra (Ranchi), as back as in 1976; and
(c) if so, why the payment of the 80 per cent share of the Central Government to the lecturers of BIT, Mesra has been delayed so long ?'

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes, Sir.
(b) and (c): The reimbursement of the $80 \%$ share of the Central Government on account of the implementation of the U.G.C. pay scales is made on receipt of the claim from the State Governments in respect of the institutions concerned. The claim in respect of B.I.T. Mesra, Ranchi has not been received as yet from the State Government of Bihar.

## Upgradation of Pay-Scales of Teachers in Delhi Schools

5576. SHRI

BAPUSAHEB PARULEKAR : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:
(a) whether it is a fact that P.G.T. teachers have been compelled to take classes $10+2$ i.e. 12th standard in Delhi;
(b) whether the pay-scales of the Delhi teachers, both the Go. vernment schools and aided schools have been suitably up-graded ; and
(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOGIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c). The Post-Graduate Teachers are recruited to teach classes at phis 2 stage. The demand for revision of scales of pay of all categories of teachers under Delhi Adminis-
tration, other Union Territories and Organisation, on Central scale. of pay, has been under considera. tion of the Govrnment for some time. However, it has not been possible tc accept this demand so far as it would trigger off demand for revision of scales of pay for other categories of Central Government employees.

## Selection for Homocopathic Physicians

5577. DR. A. U. AZMI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recrvitment rules for the post of Homocopathic Physicians in G.G.HS. require five years experjence in profession acquired after obtaining 4 years Diploma recog. nised by the State Boards;
(b) whether it is a fact that the Directorate General of Health Services have recently filled some posts and also selected Homoeopathic Physician for a panel for future appointments without proper circulation of the vacancies through the Press or to the Fmployment Exchanges and alsc in contravention of the provisions of essential qualification without consulting the U.P.S.C.;
(c) whether it is also a fact that all such selections are irregular and liable to be treated null and void; and
(d) if so, what steps Government proposed to take in the matter as a measure of remedy ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTR y OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASK, AR): (a) Yes.
(b) No vacancy has been filled on regular basis nor any panel has been prepared for this purpose. Only ad-hoc appointmentshave been made pending recruitment through U.P.S.C.
(c) and (d). Does not arise.

## Development of Higher Education in Orissa

5578. SHRI GIRIDHAR GOMANGO : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to stat:
(a) whether Government of Orissa, in the light of recommendadation of Das Committer setup by it to study the prolloms of Higher ducation, sulmitted proposals to the Union Government for the development of higher education; and
(b) if so, the details theroffand .he steps taken by the Government of India in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOGIAL WELFARE AND IN THE DPEARTMENT OF PARLIAMENTARI AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) No such proposals have been received from the Government of Orissa.
(b) Does not arise.

## D.T.C. Bus Service to and from Vikas Puri

5579. SHRI KESHAORAO PARDHI : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:
(a) whether it is a fact that following the constuction of a large number of houses, therc has been a large expansion of Vikas Puri in the last $2-3$ years, but the

DTC bus service operating to and from the colony has become irregular;
(b) whether representations to tide over the problem have also been received by Government; and
(c) if so, steps proposed to be taken to meet the situation ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH) : (a) Vikas Pari, a D.D.A. Colony, is in a develo ing stage. DTC bus scrvice on roste No. 860 connects it witle Cennaught Gircus, Regal via Moti Nagar :nd Central Secretariat. Tlier operation on this route has been found quite regular. There is also auother route namsly Route No. 305 opeating from Maj. Bhopinder Singt Nagar to Vikas Puri. Recontly, the services on this route have been found to be somewhat irregular duc to congestion on the roads beyoind Moti Nagar.
(b) Yis Sir.
(c) On the demand of the residents of Vikas Puri, the services of route No. 805 whicl? were upto Moti Nagar, have been extended to Inter State Bus Terminal w.e.f. 11-10-81. The frequency of services has also been stepped up from $34 / 68$ minvtes to $20 / 4^{\circ}$ minutes w.e.f. ${ }_{2-12-81}$ by adding one more bus.

## Disruption of Train Services in the Kharagpur-Tatanagar Section of South Eastern Railway

5580. SHRI HARIHAR SOREN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) the total number of times train services were disrupted in Kharagpur-Tatanagar section of the South Eastern Railway between June and October, 1981;
(b) the reasons therefor ; and
(c) the steps his Ministry proposes to take to check such disruption of train services in that busy division of South Eastern Railway ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF. RAIL WAYS AND EDUCATION AND SOGIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) and (b). The train service on KharagpurTatanagar Section were distupted/ cancelled six times during the period from June to Octeber 198r-on four occasions due to derailments, once due to Bangla Bandt and once duc to cancellation of $134 / 133 \mathrm{Hc}$ wrah-Ahmedalad Express for coal shortage.
(c) The Safety organisation of the Railway is ergaged in a continuous drive to minimise a ccidents. Efforts are also being made to maintain supply of coal for Inco use.

Arrangement of money to meet the monthly pay bills of Hooghly Docking and Engineering Com. pany

## 5581. SHRIAJIT BAGH : <br> SHRI NIREN GHOSH :

Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :
(a) whether the Government have received a telex message dated 9th November, 1981 from the West Bengal Government regarding immedicate arrangement for payment of at least Rs. 15 lakhs to meet the monthly pay bill of the Hooghly Docking and Enginecring Company ;
(b) if so, details thereof ; and
(c) steps taken by the Guvernment thereon ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL) : (a) and (b). A telex was received by the Union Finance Minister from the State Minister for Commerce and Industries for placement of funds at the disposal of the Hooghly Dacking and Engineering Co. for payment of wages of its employees, purchase of materials etc.
(c) The matter is under consideration.

## Representation Regarding introduction of Central Government Health Scheme at Gangtok

5582. SHRI ANANDA PATHAK: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :
(a) whether Government have received any representation from Gentral Government employees of Sikkim regarding introduction of Central Government Health Scheme at Ganctok;
(b) if so, the details of the representation ;
(c) the steps taken in this regard; and
(d) if not, reasons thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HFALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) and (b). Yes. A representation was received from the Coordination Committee of Central Government Employees and Worker's Union and Association in Sikkim regarding introduction of CGHS Scheme to Gangtok, as the existing medical facilities available in the areas in which Central Government Offices are located are in-
adequate and the Government hospital is at a far off place.
(c) and (d). In view of the limited financial provision, the proposal could not be agreed to. The above mentioned Committee was informed accordingly.

## Finding of Tha Committee on J:N:U:

5583, SHRI N. K. SHEJWALKAR :

> SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : SHRI SURAJ BHAN :

Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) the reasons for appointing the Jha Committee to enquire into the Jawarharlal Nehru University affairs and its terms of reference ;
(b) the progress of the enquiry;
(c) whether there was a complaint that the minutes of an Executive meeting of J.N.U. had been tempered with ; and
(d) if so, the findings and action taken in this regard and if no action has been taken yet, when it will be taken ?

[^4]The terms of reference of the Committee were :
(i) to review the working of the University since its inception in the light of the objectives stated in the first Schedule of the Jawaharlal Nehru University Act ;
(ii) to assess the achicvements of the University in the realisation of these objectives and to suggest steps necessary to consolidate and improve upon them;
(iii) to notehandicaps, shortacomings and failures in the academic and adm'nistrative functioning of the University, to ascertain the reasons thereof and to propose remedies necessary for a more effective functioning of the Univerisy in future ; and
(iv) to recommend the linc, of growth and development of 'he University in the next decade, consistent with the objectives stated in the Jawaharlal Nehru University Act.
(b) In mav 1981 the Committee has submitted what it called a "Status Report". The Committee has stated that it has gathered some material and designed some studies but was not in a position to formulate its opinion on various issues and enunciate its recommendations within the time allotted to it. The Executive Council of the University is yet to consider the "Status Report" of the Committee.
(c) In acommunication addressed to the President and signed by several Members of Parliament it was stated that the minutes of the 84th meeting of the Executive council held on March 13, 1981 were manipulated.
(d) This matter was brought to the notice of the University. According to the University, it related to the confirmation of the Registrar. At its meeting held on 3rd/4th February, 1981, the Executive Council confirmed the appointment of the Registrar. Subsequently at its meeting held on 30th March, 1981, the Executive Council was informed, on a request made by the Registrar, that his confirmation may be deferred. Accordingly, the Executive Council resolved that the order of confirmation be held in abeyance. Two members of the Executive Council pointed out that the decision in this case was not correctly recorded. At the subsequent meeting h -ld in June, 198I, the matter was again considered in the presence of the two members and the resclution was modified according to which the Executive Council reconfirmed its earlicr decision to confirm the Registrar, but the crder of confirma. tion may be kept in abeyance.

The question of Government taking any action in the matter does not arise.

Adoption of Physically Handicapped Persons in Medical School and Vocational Areas
5584. SHRI M. RAMGOPAL REDDY : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) whether Government have framed a new scheme for adoption of physically handicapped persons in medical, social and vocational area in Gujarat ; and
(b) if so, the details thercof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION

AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN), : (a) No, Sir.
(b) Does not arise,

## Device to prevent Train Accidents

5585. SHRI SUBRAMANIAM SWAMY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether it is true that the National Physical Laboratroy (NPL) Delhi has developed a device that can prevent train accidents !
(b) if so, the details thereof; and
(c) when are these devices going to be adopted by the Indian Railways?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) ts (c) National Physical Labcratory, Delhi have not so far developed any reliable or proven device which can prevent train accidents. However, they are working on a device, known as 'Hot Box Detector' for detecting the incidents of excessively hot axle boxes on trains. If these hot axle boxes are not detected in time, there are chances of journal breakage, leading to a derailment. Thus this device can be of assistance: in preventing train derailments. The device is still in the initial stages of testing and its adoption on Indian Railways depends upon its successful development and performance during field trials.

## News item Captioned /Indiscriminate use of Drugs for Malaria'

5586. DR. A,U. AZMI : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :
(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned 'Indiscriminate use of drugs for malaria' appearing in the Indian Express on the 19 th September, 19 $^{81}$;
(b) whether Government are aware of the indiscriminate use of Chlorodute ant Primaquine by private doutors without proper diagnosis and blood test as a result of which many case, are reported to the Hospitals and if so, the details thereof:
(c) the stems take to eradicate the mosquito menace which is on the increase vis-a-vis increase in the Malaria cases; and
(d) the steps taken to ens:Ire that Malaria staff visit honses to take samples of blood test of those who cannot visit them, particularly in Government colonies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OFHEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) (a) Yes.
(b) No such complaints has been received.
(c) The local Bodies have geared up anti-larval and anti-adult measures against mosquitoes, biological control, chemical larviciding, fogging Malathion and BHC siray as a result there has been a decrease in the incidence by $10.3 \%$ during the current year as compared to the corresponding period of last year.

The Delhi Administration has been holding fortnightly Coordination meeting to review and coordinate the anti-malaria and anti-mosquito work by multiple agencies.
(d) At present 105 Malaria Clinics have been fuctioning in Municipal Corporation Delhi areas and io Malaria clinics in New Delhi Municipal Corporation areas. Most of the localities have got malaria clinics within 2 Kms . In emergency cases the Mrdical Officer or the Officer-ir-charge of the clinics deputs survillance workers for collection of blood smears from the honses.

Stopping of Deduction from Serving Seamen's Wages in the Form of Income Tax
5587. SHRIKRISHNA CHAN゙DRA HALDER: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

What steps have bren taken for the implementation of the Calcutta High Court's decision regarding stopping of deductions from serving seamen's wages in the form of income tax?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL) : According to the information received from Directorate General of Shipping. there is no general decision of Calcutta High Gourt or injunction restraining deduction of Income Tax from Seamen's wages. Orders were passed by the High Court in some specific seamen's cases. Therefore, the question of Government taking steps does not arise.

5588. SHRI CHITTA BASU: Wif the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleasod tc state whether any plan as been chalked out to preserve the Buddhist relies of the surrounding places of Nagarjun Sagar in Andhra Pradesh and if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WFLFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFALRS (SHRI MALLIKARJUN): The Buddhist relics in the immediate surrounedings of Nagarjun Sagar are the excavated as well as the trensplanted structural remens at Arupu whach are oeriodically preserved, as per the requirements, by way of resetting the loose bricks of walls, water-tightering the exposed wall-tops and keepats the site neat and c'ean

## Subsidising the Journal entitled Studies in History

5589. SHRI DAULAT RAM SARAN : WIll the Minster of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE: be pleased to state:
(a) whether a jouma! 'Studies in History' publisited by the Centre for Historical Studies, J.N.U., has a subscriber liss of one thousend;
(b) whether thr journ 1 is subsidised by the JNU io the extent of Rs. 500/- - year and th't a Rescarch Assistant has been appointed to assist in the publication of the journal besidesh's other duties; and
(c) whother it is proposed to continue subsid'sing the publication
having a limited subseriber list which amounts to waste of public funds and if so what steps have been t:ken by Government in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMFNTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : a ${ }^{\text {j }}$ The journal is published by a private publishing house on beralf of the Centre for Historical Studies. Its subscriber list is less than one thousand.
(b) and (c) The jourrel is subsidised by the University to the extent of Rs. 5000/- a yer $r$ in the form of puichase of a fixed numbe- of copies. The journal is edited by the Certre for Historical Studies and a Research Assistant of the Centre is partly engaged in this work. Considering th academic value of the journal and the fact that a private publisher is resperstble for publishing as well a financing of the journal, the University preposes to contanue the present arrangement of indirece subsidy for the journal.

## Exploitation of unemployed youth by the Kanchrapara Railway workshop

5гgo. SHRI MOHAMMED ISMAIL : Will the: Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether Goverment have reccived rejresentations dated 5 th November, 1981 and 16 th November, 198 m regardins the unfar l-bour prectice and exploitation of unemployed youth by the Railway administration of Kanchrapara Railway Workshop;
(b) if so, detanls of the said representations;
(c) steps taken by Government therean; and
(d) if not, re، sons thereof ?

## THE DEPUTY MINISTER

 IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) to (d) Dur.ng the year 1977-78, a special drive hed been launched to clean jungle and we ter logging in the Railway colcnies including adjoinmg water channel called 'Begerkbal' with a veew to minimising mosquito menace and improve public healtr. This work was primarily executed by the staticn committee which is an cfficial organization, for such work. Some locai resident youths, however, also assc ciated themselves with the drive veluntarily. Some of these volunteers applied for enrolment in the panel of class IV which was subsequently formed in 1978-79-80. Some of then were recruited on the basis of their merit.A representation was received on behalf of such a volunteers by Additional Chief Electrical Engineer, Kanchrarara in December, 1980, through a forwarding leter from Shri J. G. Das, MLA, West Bengal recommending for their inc ${ }^{\prime}$ יsion in the cass IV panel on the basis of their voluntary service. Since there was no commitment for offering them Ciass IV employment, the question of their inclusion in the panel does not arise.

## Tension of Railway Employees

> 5591. SHRI T. R. SHAMANNA : Will the Minister of RAILWAYS be p'eased to state:
(a) how are pension of Railway employees joining service before or atter 1957 fixed;
(b) why was the option given to employtes retiring between 1-4-1969 to 14-7-1972 withdrawn ;
(c) whether Government gave an assurance on Floor of Parliament in Junc, 1972 that the case of an employee will be considered favourably by the Pay Commission; and
(d) will the Government take early action to get the matter reexamined and justice done ?

## THE DEPUTY MINISTFR

 IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) The pension of a Railway employee is fixed at per the Standard Pension Rules prevalent at the time of retiremens from service.(b) and (c) Since the introduction of Pension Scheme on Railways in 1957, several options to crime over to the Pension Scheme have been granted to Railway erployees from time to time as and when modification to the Pension Scheme or liberalisation of Pay benefity having an effect on the quantum of pension took place. During the period 1-4-69 to 14-7-72 no such modification took place and hence option was not necessary. The question of withdrawing the option during the above period, therefore, does not arise. Options are not directly linked with the period of deliberations of the Pay Commission. II after weighing the pros and cons of both the Schemes the employees had deliberately chesen not to (pt for the Fension Scheme, before retirement, they were settled under the Contributory Provident Fund Rules.

[^5]
## Goods handling comtract at Naini

5592. SHRI R. N. RAKESH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) what award was given by the Sole Arbitrator appointed by the General Manager, Northern Railway in respect of Goods Handling Contract at Naini from 2Ist September, 1968 to 2oth September i97I and the date on which it was published;
(b) whether Arbitration Award was accepted by the Divisional Superintendent/Allahabad;
(c) whether it was specified in the Award that amount should be paid within four weeks from the date of declaration of award failing which simple interest @ 6 per cent per annum shall be paid to the party till claim is paid; and
(d) if so, why the Northern Railway failed to honour the Award of their own Officer, who was nominated sole arbitrator by the General Manager, Northern Railway and what steps are proposed to be taken to avoid unnecessary litigation and harassment to Claimant Party ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS, AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) An award of Rs. 9,560/- and Rs. 2,500/- towards refund security was made by the Arbitrator and it was published on 2oth January, 1978.
(b) Divisional Railway Manager is not competent to accept the award.
(c) Yes.
-
(d) Objections have been filed in the Court of Law against the award of the Sole Arbitrator. The case is still sub-judice.

## Vacancies of Dhond shed

5593. SHRI S. MURUGIAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether information has been collected regarding filling up of the posts still vacant at Dhond Railway Shed (C. Rly-Poona Sholapur Line) Maharashtra:
(b) if so, what qualifications are required for these posts;
(c) what efforts have been made to fill up these vacancies so far, especially during the last three months; and
(d) if not, what is the reason for delay ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS, AND EDUCATION AND SOGIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN(: (a) to (d). The vacancy position in Dhond Loco Shed has not been static and action has been taken to fill up as many vacancies as necessary and possible from time to time. Since April, 1981, 14 vacancies of Boiler Maker Skilled, 6 vacancies of Fitter Skilled and one vacancy of Machine Shop Mistry were filled up.

As on 24-ri-8r. 7 vacancies of Boiler Makers Skilled and 8 vacancies of Fitter Skilled existed at this Loco Shed. These posts are to be filled (i) $50 \%$ from staff in lower grade according to seniority subject to passing the trade test (ii) $2 \%$ by selection from course complete A

Apprecntices, ITI passed and Matriculates from open market, and (iii) $25 \%$ from serving semiskilled and unskilled staff with minimum educational qualification of VIII Standard subject to successful completion of 6 months training and qualifying in the trade test. Trade test is in progress, but at the same time review of staff strength is also being made because of the reduction of 8 locomotives in holding in Dhond Shed and introduction of Poona. Diesel Shed.

## Construction of a Flyover between old Rohtak Road and Azad Market

5594. SHRI TRILOK CHAND: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:
(a) whether there is any proposal on behalf of traffic Police, DDA and Municipal Corporation for construction of a flyover and making improvement in the crossing for tacility ot traffic between old Rohtak Road and Azad Market ; and
(b) it so, the details thereof and the time by which it will be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TPANSPOR'T (SHRI, BUTA SINGH) (a) and (b): Yes Sir. The alignment plan for this crossing is yet to be approved by the Delhi Development Authority. After approval of the alignment, other formalities like preparation of estimate, provision of funds etc. will be initiated by the Municipal Corporation of Delhi. The proposal is still in a preliminary stage and, therefore, it is not possible to indicate at this stage the date of completion of this work.

# Number of Pormone Granted Yima by Paldataz to see fockey Tent 

## 5595. SHRI KRISHNA PRATAP SINGH : SHRI ASHFAQ HUSSAIN :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether his attention has been invited to a news item which appeared in the 'Times of India' dated 27-1I-ig8i under the heading 'Thousands wait in vain for Pak Visas";
(b) if so, the total number of persons to whom Pakistan granted Visas to watch the hockey test to be played in Pakistan in November 1981;
(c) the approximate number of persons who were not granted Visas by Pakistan for this purpose;
(d) whetleer the matter las been taken up by the Government with the Government of Pakistan and if so, what has been their reply; and
(e) what is the policy of the Government in granting Visas to Pakistani people to watch such matches in India ?

THE MINISTER OF EXTERNAI AFFAIRS (SHRI P.V. NARASIMHA RAO ): (a) Yes, Sir.
(b) According to Pak. Government announcrment, 500 visas were issued to Indians for witnessing Indo-Pak Hockey Te cts in Pakis$\tan$ in November, 1981.
(c) Those Indian nationals who waited for visas in Amritsar could not get them. As these visas to Indian nationals were granted by Pakistan authorities, these figures are not available to us.
(d) This matter was brought to the attention of the Pakistan Foreign Office, whe expressed their inability to increase numbers at the last moment.
(e) Government's policy in these matters is liberal, and no restrictions were placed on the number of Pakistani nationals wishing to visit India for witnessing Hockey Tests.

## Representation from Licensed Porters of Thane

5596. SHRI R. K. MAHALGI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) whether the Station Master, Thane (Central Railway Maharashtra) has received a letter No. TK/69/81 dated i2th September, 1981 from Maharashtra enclosing therewith a representation by the licensed porters working there;
(b) what are the demands made in the said representation of licensed porters; and
(c) what action the railway authorities are taking/propose to take in connection with each of the demands ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION and Social welfare, and IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes.
(b) The demands relate to: (1) Regular payments to licensed porters.
(2) Appointment of additional licensed porters.
(3) Presence of unauthorised porters.
(4) Provision of rest room.
(5) Filling up of vacancies of parcel porters by licensed porters.
(6) Prompt payment of charges for carriage of injured and dead bodies.
(7) Free medical treatment.
(8) Carriage of line boxes from yard to yard.
(9) Provision of path way from platforms.
(10) Supply of winter uniforms.
(c) These have been considered within the framework of the existing policy and wherever feasible remedial action taken.

## Death of Shri Shiv Lal a CGHS Beneficiary at Pusa Road Dispensary

j597. SHRI SAJJAN KUMAR: Will the Ministe of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:
(a) whether 22 years old Shri Shiv Lal s/o Shri Ganga Ram a CGHS beneficiary CGHS Token No. 956 I5 5 who was receiving treatment at Pusa Road CGHS Dispensary (No. 18) had died on the 26th June, 198i;
(b) whether the father of the deceased had alleged that his son died because of the negligence on the part of doct ors and had also made a written complaint to the Minister to this effect; and
(c) if so, the details of action taken in the matter including the action taken against the persons found guilty ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND I AMILY WELFARE (SHRI NIHAR, RANJAN LASKAR)
(a) Yes.
(b) Yes.
(c) An Inquiry into the case uqs conducted by CGHS and the report is under consideration.

## Cycle Stand-cum-Car parking contract at Allahabad

5598. SHRI R. N. RAKESH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether M/s. Railway Mazdoor Sangh Shram semvida Sahkari Samiti Ltd., Allahabad submitted a detailed representation dated 15-10-1981 alongwith tender for Cycle Stand-cum-Car Parking contract at Allahabad (City side); and
(b) if so, what issues were raised in the said representation togethes with action taken theron?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OFRAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b). Only tenders and not the representations sent along with them are taken cognigance of.

Stationing of 5 th Fleet in Indian Ocean to help Pakistan

## 5599. SFiRI H. N. NANJE GOWDA:

SHRI B. V. DESAI:
SHRI K.P.SINGH DEO:
Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether the Unitd States proposes to keep a fifth naval fleet
permanentaly in the Indian Ocean and give Pakistan the option to participate in a U.S. Security system in South and South East Asia;
(b) if go, whether this will be creating more problems for India and will be helpful to Pakistan; and
(c) if so, the reaction of Government there to ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARSIMHA RAO): (a) Government are aware that the United States proposes to maintain a permanent naval fleet in the Indian Ocean. While there have been press reports that the United States would seek naval facilities in $\mathrm{Pa}-$ kistan, this has been drnied by the Government of Pakistan.
(b) and (c) Government's opposition to Great Power Military presence in the Indian Ocean is well known. We have voiced our opposition both at the UN and other international forum as the presence of outside powers introduces tensions and conflict in our neighbourhood and constitutes a threat to pace and stalnitits.

## Visit of a team of Labour Ministry to Polytechnics in Uttar Pradesh

56oo. SHRI HIRALAL R. PARMAR: Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be $\mathrm{p}^{2 l a s e d} 10$ state.
(a) whether a Central Team of Experts of the Ministry of Labour visited the Polyteclinics in Uttar Pradesh to examine their functioning in regard to the taaining in Commercial and Secretariat Practice;
(b) if so, what was the conclusion of this Committee in the matter of their functioning;
(c) whether any Experts in the field of Stenography were associated with the Committee; and
(d) if so, the particulars of such Experts and their field of specialisation ?

THE DEPUTY MINISTEK IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) No, Sir.
(b) to (d) Dors not arise.

## Return of Hijackers

${ }_{5601}$ SHRI N. K.
SHEJWALKAR:
SHRI SURAJ BHAN :
SHRI ATAL BEHARI VATPAYEE:
SHRI NIHAL SINGH:
Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:
(a) the steps taken for the extradition from Pakistan of the five persons whe hijacked the Indi: n Airlines Bocing plane to Pakistan in September this year: and
(b) what is the outcome of the above referred action ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P.V. NARASIMHA RAO): (a) and (b). Grvernment have asked the Pakistan Government for the return of the hijackers. The Presidont of Pakistan has, on several occasions assured our Ambassador in Islamabad that these hijackers will be returned to India. The implementation of this assurance is awaited.

Construction of more holidays Homes

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) how many holiday Homes are there at present ;
(b) whether Government have any proposal to construct new Holiday Homes ;
(c) if so, the details thereof ; and
(d) when the proposal for constructing a Holiday Home at Kanya Kumari is going to be implemented ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) 28.
(b) Yes.
(c) 1. Darjeeling
2. GolvaBeach at Madagaon (Union Terrtory of Goa)
3. Tirumalai Hill Tirupathi (A.P.)
4. Pachmarhi (M.P.)
(d) Holiday Home at Kanyakumari has been constructed and brought into use w.e.f. 29-1 1-79.

News item Captioned 'RedLight Retiring Rooms'
5603. SHRI ASHFAQ HUSSAIN :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :
(a) whether Government are aware of the article in 'Prode'

Nowe magazine of December, 1991 umder the headine 'Redlight Retiring Rooms;
(b) is it a fact that SS of Delhi wrove to DRM Northern Railway regarding this affair long before in September, 1981, but no action has been taken ;
(c) is it also a fact that Railway Vigilance also raided these retiring rooms on some other complaint;
(d) what is the outcome of this raid ;
(e) what action Government have taken and who are the culprits named ?
(f) is it also a fact that some high officials are also involved in it ;
(g) whether railway has lodged any FIR with the Police ; and
(h) if not, reasons thereof and if so, a gist of FIR ?
THE DEPUTY MINISTER
IN THE MINISTRIES OF OF
RAILWAYS AND EDUCATION
AND SOCIAL WELFARE AND
IN THE DEPARTMENT OF
PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI MALLIKARJUN) : (a)
Yes.
(b) No.
(c) to (e): No. Routine and surprise inspections are made and any shortcomings brought to notice are takenup.
(f) No.
(g) and (h) : Do not arise.

##  of Deth

5604. SHRI S. B. SIDNAL : Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) whether the post fixation for the academic year 1981-82 relating to the aided schools of the Delhi Administration in East District has been finalised and communicated to the schools;
(b) if not, the date by which the post-fixation is likely to be finalised ;
(c) the reasons for the unusual delayin finalisation of post fixation for the last two years; and
(d) whether it is proposed to relax the condition that appointments of teachers should not be made after the month of February in view of the unusual delay in finalisation of post fixation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) (a) and (b). According to information furnished by the Delhi Administration out of 91 aided schools under district (East) cases in respect of all except 4 schools have been finalised. Cases of the remaining 4 schools are in the process of being finalised.
(c) Post fixation foraided schools is done on the basis of actual enrolment on 3ist August every year. Thereafter, the Zonal Officer sends the proposals to the Directorate of Education where these are scrutinized and sanctions conveyed. This pracess takes twe to three months time.
(d) No, Sir.

## fanciel Namidekve Foed Bchame.

## 5605. SHRI TA. NEELALOHI. THADASAN NADAR :

Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE be pleased to state :
(a) whether Govrnment are having any Special Nutritive Food Scheme at present ;
(b) if so, details of such schemes;
(c) what was total expenditure on the scheme throughout the country in the last financial year ; and
(d) what is the respective amount spent by Kerala during that period?

## THE DEPUTY MINISTER

 IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : 'a) Special Nutrition Programme and Mid Day Mcals Programme are at present being implemented by the States and Union Territories as State sector schemes under the Minimum Needs programme.(b) The Special Nutrition Programme was started in 1970-71 with $100 . \%$ central assistance. In the Fifth Plan, it was included as a State sector scheme under the Minimum Needs Programme. It aims at providing supplementary nutrition to the extent of 300 calories and $10-12$ grams of proteins to children below 6 yrars for 300 days in a year, and 500 calorics and 25 grams of proteins to pregnant and lactating mothers for 300 days in a year. The programme is implemented in urban slums, tribal areas and backward rural areas. The revised approved cost of nutrition supplement is 25 p . per child
and 50 p. per mother per day. A coverage of about 8 million bene. ficiaries was reached under this programme during the last year.

The Mid-day-Meals programme was started in 1962-63. It aims at providing mid-day meals to school children (I to $V$ class), providing nutritional supplementation to the extent of 300 calories and 8-12 grams of proteins per child per dav for 200 days in a year. In the Fifth Plan, it was included as a State. sector scheme under the Minimum Needs Programme. The approved cost of food supplement is 25 p . per child per day. The programme achieved a coverage of about 17 million beneficiaries during the last year.
(c) The expenditure on the schemes during $1980-81$ was about 32.11 crores.
(d) The amount spent by Kerala for Special Nutrition Programme and Mid Day Meals programmes for 1980-81 was Rs. 86.00 lakhs and Rs. 16.50 lakhs respectively.

## Development of Children

$$
\begin{aligned}
& \text { 5605-A SHRI GHINTAMANI } \\
& \text { JENA : }
\end{aligned}
$$

Will the Minister of EDUCATION AND SOCIAL WELFARE $b$ pleased to state :
(i) whether Union Gcverrment have formulated any perspective plan for the development of Children during the current financial ycer ; and
(b) if so, the details therenf ?

(b) A Working Group has been set up for preparing the Perspective Plan for Child Development 19802000. The Working Group is at fairly advanced stage in preparing the Perspective Plan.

## Reception Houses for Juvenile Delinquents and Neglected Children

5605. B. SHRI CHINTAMANI JENA :Will the Minister of EDUCA. TION AND SOCIAL WELFARF be pleased to state:
(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to set up 'reception houses' and retormatory schoo's for providing academic and vocational education to juvenile delinquents and reglected children who were not accused of any offence ;
(b) whether Goverumert are satisfied with the performance of the reformatory schools set up by the Andhra Pradest and Tamil Nadu Governments as a model ; and
(c) if sol the details regarding the scheme of Central Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTME TT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKAJUN) : (. . The cnforcement of legislation for juvenile delinquents and neglected children fills within the jurisdiction of State Governments and Union Territory Administrations. Prior to the enactmer tof the Children Acts in various States, the Reformatroy Schools Act, 1897 provided for the setting up of Reformatroy Schools for special care, education and treatment of delin-
quent children below. 15 years committed to jails, on a discretionary basis. The Children Acts envisage the setting up of Remand/obsertiv) Homes for Temporary reception of children during pendency of an enquiry. For the purpose of institutional treatment, Special Approved/Certified Schools are set up for delirquent crildren and Children Homes frer neglected children are brought within the purview of ther Children Acts. At present, all the States barring Orissa, Nagaland, Tripura and Sikkim ha ve enacted the Children Acts while Bihar also has the necessary infrastructure.
(b) With the enforcement of Children Acts in Andlra Padesk and Tamil Nadu, the Refe matary Schores Act, $\quad 1897$ providing for the setting un of Reformatory Schorls stands repealed. The responsibility, regarding the setisfactory performance of the Istitutions set - up under the (hilden Acts lies with the State Gevernments.
(c) In: vien of the exclustye juriscliction of the State Governments in the metter, the Governmont of Inaia has no scheme in this regard.

### 12.00 hrs .

PROF.MADHU DANDAVATE (Rajapur) : 'loday, at least on the last day, let me make a humble and modest submission, if you permit had Sir Yesterday you said that you received the communication from the Maharast tra Legisleture. You said it kad been sent to me.

Firstly, I want to make a correction in my statement.

The Secretarict has sent that copy. It was may mistake that it was misplaced. I have seen that. On the $t$ communicat.on, I bive sent my clarification to you. I he.ve said
that Maharishtra Legislature is trying to equate the Chief Minister with the Maharashtra Legisla. ture.

MR. SPEAKER : No; rothing doing Nc.

PROF. MADHU DANDAVATE: Asperions against the Chief Mir ister is construed as aspersirns against it.

MR. SPEAKER : I will go into it.

PROF. MADHU DANDAVATE Ycu will agree that I have sert you the clarification.

MR. SPEAKER : Ycu hive sent the clarification to me. I will go through it.

PROF. MADHU DANDAVATE: I we s thiaking that you had applied your mind.

MR. SPEAK R : I am going tc apply my mind. I am gettirg all those translatiors dorie.

PROF. MADHU DANDAVATE: I have only one difficulty: Please take thet into notice. I have already filed a case agi irst...... What I am saying this is that you nust come to a quick dicision. I have filed a writ petition aganist A. R. Antulay, Chief Mirister of Maharashtra. He is utilizing th is device of privilege t/ see that the judicial procedure is obstructed. The defence ccunsel will get up in the corrt and say the:t the very petition of Ma.dhu Dandavate is under cloud, and tlat it has been challerged through this cise of breach of privilege and, therefore, they are going to seek adjournment on the Antulay issue. Therefore, I demand that you try to give an early ruling.

MR. SPEAKER : I will do my best.

PROF. MADHU DANDAVATE: In the vacation, how can you give the ruling ?

MR. SPEAKER : I am not ruling. I have to give it my mind.

PROF. MADHU DANDAVATE: It is such a frivolous issue. Why don't you straightway say : that "I reject it and do not give you permission ?

MR. SPEAKER : I cannot. Then tomorrow you will say: "You are doing this."

PROF. MADHUDANDAVATE: If I were in your place, I would have treated it as a frivolous privilege. I would have rejected it in one second. I have built up my casein my clarification.

MR. SPEAKER : I have also sent to Mr. Jethmalani the same thing. He has also to come.

PROF. MADHU DANDAVATE: I have pointed out to you. Even the (Interruptions) petition against the Prime Minister is not considered. . (Interruptions)

MR. SPEAKER : I will see to it. Everything you said is under my consideration.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur) : It can be rejected outright.

MR. SPEAKER : I will apply my mind, and at the earliest.

PROF. MADHU DANDAVATE: I seek your advice : what do I tell my Counsel ? For instance, the judicial procedure is obstracted What is your advice ?

MR. SPEAKER : I cannot
I am not a lawyer.

PROF. MADHU DANDAVATE:
But you are coming in my way.
MR. SPEARER : No, Sir. I have to do it as part of my duty. It is my responsibility. I have to do it.

PROF. MADHU DAN DAVATE: By delaying the ruling you are coming in the judicial process. You don't mean that. It is only Antulay who means that. But you are also coming in the way ... (Interruptions)

SHRI JANARDHANA POOJARY (Mangalore) : Sir, What he has said is : you are coming in the judicial way. That is to be noted.

MR. SPEAKER : No, he has not said that.

SHRI SATISH AGARWAL : His English seems to be poor.

SHRI JANARDHANA POOJARY:No.

PROF. MADHU DANDAVATE: There is another notice. There should be no difficulty. The Law Minister said in the debate that in the induction of police, there was no consultation between the Home Ministry and the Election Commission. The Election Commission has said there was consultation I had produced something which was laid on the Table of the House on the 23rd December.

MR. SPEAKER : I have again sent the communication to-day; I have again sent you the communication to him.

PROF MADHU DANDAVATE: It is kept pending.

MR. SPEAKER : Yes ; I ave sent again this communication.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Boffibay-North-East) : You have rejected my adjournment motion,
on corruption. I will not question it. But to day in "Indian Expreas"... B.K. Nehru has said that large number of Ministers are corrupt.

MR. SPEAKER : I have seen your adjournment motion. We discussed it in the Business Advisory Committee. They said there should be a specific case. Now there is no time. Next time if you give it, we can decide.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: If I give a motion next Session, will you agree to it ?

MR. SPEAKER : We decided in the BAC; accordingly you come in the BAC.

SHRI SATISH AGARWAL : To-day is the last day of the Seasion. You would kindly remember that I had given notice of a privilege.... (Interruptions)

MR. SPEAKER : I am very much after it. I have not slept a moment.

SHRI SATISH AGARWAL : The party must be sending the reply to you.

MR. SPEAKER : How long can he take? Let me sec.

SHRI SATISH AGARWAL : Ultimately they will have to send a reply.

SHRI NIREN GHOSH (DumDum) : Sir, You have rejected my adjournment motion. But the thing is that the State Bank of India has drastically reduced.

MR. SPEAKER : No, nothing doing. No, Sir.

SHRI NIREN GHOSH : They have reduced...

MR. SPEAKER
: It is not a serious matter for adjournment.

No question. Not allowed.
(Interuptions)**
MR. SPEAKER : Mr. Ghosh, you are an old parliamentarian. Why are you trying to do like this ?

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur): It is a very serious matter that most of the Ministers are corrupt....It has been said. (Interuptions)迹家

MR. SPEAKER : No. You come to the Business Advisory Committee.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: It is there in "Sunday" magazine also. There should be some answer to it.

अध्पक्न महाबय : ज्यादा दूसयों पर पत्थर नहीं मारा करते ।
5. सुवृद्मण्यम स्वामी : काईई दसरा कुछ बोलें, उसका भी हिसाब होंना चाहिए।
shri harikis si bahadur.: In fact the whol Government is courrept.......

की रामावतार शास्री (पटना) : अध्यक्ष जी, दिल्ली विरवविद्यालय के कर्मचारी और प्रांफसर आद्दांलन चला रह हैं। में चाही गा मंती महांदय इस पर अपना क्यान दं कि क्या स्थितित हैं।

बध्यक्ष महांबय : मेनं आपका 377 का स्ट्टेमें्ट कर दिया हैं।
Or: thic subibet, we lave dowe it
शी आर. एन. राकेश (चलं) : अध्यक्ष महोंदय, मेर क्षेत्र का मामला है । आज सवेर टंलीप्राम मिला है कि इलाहबाद के बार हरिजनों को पुलिस पकड़ कर ले गई ...(ब्यवधान) ... उनकां फजी ... (ब्पबधान) . . इलाहाबाद के चार हरिजनों का जिला अधिकारी के . . . (घ्यव्षान) . . .:
 करा मेंी करा। धाली कभी स़ती है। मेरी बात सुत्र सीजिए। जापनं सुनां होगा कि उपवास कमी-कभी सहते के लिए अणन होता है, कभी तो आाप उपवास कर लिया करों।
. . . (ष्पषषान) . ..

बध्यक्ष बहांब्य : यह स्टंट सब्बंक्ट हं, में क्या करूं।
. . . (ख्यक्षान) . . .

अभ्षक्ष महोप्र : आप अननसससरिलो इस बात का कर रहह है । काप हाउस की मर्यादा को नहीं चलार्याग, ता कान कलायेगा । मैंने बताया है कि यह स्टंटे सन्बंक्ट है।
. . .(्यक्षान) . .

MR. SPEAKLR: A man is man. Not allowed.

## (Intervabions)

की राम विलास भासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष जी, मैंने दो नांटिस दिया है--एक तां मीवलंज नांटिस दिया है-संनपूरी, दवली के एस. पी. के संबंध में आर . ..

अध्यक्ष महांबय : राम विलास जी उसका एससा था, मेंने पूछा था, उसमें स्पंसिफिकली नहीं बुलारा गया था।

धी राम विसास पासवान : कांन नही बुलाया गया? उसमें हों मिनिस्ट्री की जबाबदहीं हैं, कमंटीे की जवाबदही नहीं है।

अध्यक्ष महाबये : कमेटी ने नहीं बुलाया था, अच्छा होंता यदि अपने आप होंता ।

धी राम विलास पासवान : हमने फाइंडआउट किया है, कमटंटी की जवाबदही ही नहीं हांती है, आफिसर को बुलाने की, होंम मिनिस्ट्री की जवाबदही होंती है कि
[ही राम विवरास पासबाल]
पार्लियामेंद्री कमटी घहख्यूत्ध कास्स्स और घंड्यूल्ड ट्राइब्स के सामने आाए । उसका समन करे।

दूसरा, मरने एक एडजार्नमेंट मोशान दिया है। बादली क्षेत्र के किसान लोग प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर लंड解 संबंध अनशन कर रहे है ।

बध्यक्ष महांय : आप मरी बात सुनिए। हाउस ने डिसकशन किया, कार्लंग एटंनशन हुआा और सर्वसम्मति से इस हाउस का मत था कि उन किसानों कों मआवजा परा ठीक ढंग सं दिया जाए, उनकी क्षतिरूर्ति की जाए । यह किसानों की जमीन, जमीन नहीं मां है। उस समय हाउस में एक आदमी ने विरांष नहीं किया था । मंर स्याल मॅँ गवर्नमेंट छम्प्रस हा गई हं। बपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर नया कानून ला रह है ।

थो राम बिलास पासवान : कहां ला रह है?

अभ्यक महोबय : ला रहे हैं, एसा उन्होंन आश्वासन दिया है ।

धी राम विषलास पासवान : वे तो अनशन पर बंठे हुए है ?

बध्यक्ष महोदेय : में अनशत की बात नहीं कर रहा है 1 मी हाउस की बात कर रहा हैं। जिस तरीके से इस हाउस ने सर्वसम्मत व्यक्त की, इनका घर परा होंना चाहिए, चाह रिट्रासर्पंक्टव इर्फक्ट हा, चाह उसका नोंटिफिकेश कैन्सिल करके हां, लेकिन हो, उनकी क्षतिपर्ति हांनी वाहिए-एसा हाउस का मत था और सारा आक्त कर दिएा गया । इसके बाद मे बांर क्या कर सकता हू ।

घीं राम विलास बासधान : सरकार को उाप डायर'क्शान दीजिए ।

[^6]की राज विकास पासबाल : दसक्ष बार सरकार काम नहीं करोगी, तो क्या कीजिएगा ।

अध्यक महाबेय : आप और हम यहीं मंजूद है ।

घी भरीराम बगड़ी (ह्टिसार) : हीरिजनों की निर्मम हृत्या

अध्पष महोंबय : कहां?
धो मनीराम बागड़ी : देवली कांड. . :
अध्यक्ष महोवय : इसके बारेंमें आज डिसकशन हां रहा है।

धो भनोराम घागड़ी : राष्ट्रीय नेता राज नारायण श्रीमती इंदिरा गांधी को हराने वाला नंता भूख हड़ताल पर बंठा हां. .

अध्यक्ष महोबय : मेने आज देवली के बार में डिसकग़न शाम को करवा दिया ह1
. . . (घ्यवधान) . . .

अध्यक्ष महोबय : वह इलंक्शान कमीषन करंगा, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। सरकार का कोई वास्ता नहीं है ।

I amnotgoing to doit. It is for the Election Commission to do it. No allowed.
(Interruptions)
अध्यक्न महांबय : उनकां षाकर बोलिए, बन्द कर्ँ, छोड़ दं ।

```
. . (ब्यवधान) . . .
```

अध्यक्ष महोवय : जयपाल सिंह जीं आप क्यों बोलते है । आप रांज नजायज ताँर पर बोलते है , यह ठीक बात नहीं हैं।
There should be some sense of releva ney. It is most irrelevant and irres ponsible.
(Interruptions)
\% SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): My calling attention and adjournment motions were dismissed one by one. You wanted me to satisfy that
the subject to be raised ccmes under the Concurrent List. We satisfied that the subject comes under the Concur. tent List in Schedule VII, Item 28. Therefore, you have to admit both the motions for discussion. You did not admit them. It is a serious matter regarding Tiruchundur Tample murder and Paul Commission Report and announcement of the same by ADMK leader and the consequences thereon. Youallow us to raise the same through my party men under rule 377 since it is a very urgent matter of public importance conccrning Tamil Nadu. (Interruptions)

MR. SPEAKER : Why don't you listen? I have allowed it under rule 377.

## (Interruptions)

SHRI K. MAYATHEVAR: You do not help us at all. What is g ing on? (Interruptions)

घी बी. डी. सिंह : दोश में...
अध्षक्ष महुतेब्प : छारेखए, छोंड़िए । फिजूल की बात मत करिए । . . . (घ्यबषान). . .
अध्यक महोबय : मँने कल कहा था कि दंवली का मामला आज आा रहा है। आप उन को बोलिये कि अनशन छोड़ दे।
. . ( (व्यवधान) . .

अध्पक्ष महांबय : में कह रहा हूं, उन का मेरी तरफ से कह दीजिये ।
. . . (घ्यबधान) . .
12.10 hrs.

Shri Mani Ram Bagri and some cther house Members then left the House.

### 12.11 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE
Notifications Under Merchant Shipping Act, 1958.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH): On behalf of Shri Veerendra Patil, I beg to lay on the Table
a copy each of the fcllowing Notifications (Hindi and English Versions) under sub-sestion (3) of section 458 of the Merchant Shipping Act, 1998:-
(1) The Shipping Development Fund Committee (Accountants) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1981, published in Notification No. G. S. R. 1030 in Gazette of of India dated the 21st November, ${ }^{1981}$.
(2) The Shipping Development Fund Committer Staff Car Driver and Group ' $D$ ' Posts Recruitment (Amenment) Rules, 1981, published in Notification No. G.S.R. 1031 in Gazette of India dated the 2 ist November, 198 I .
[Placed in Library See No. LT32 [6/81].

Review on and Annual Report of Hindustan Latex Ltd. TrivenDRUM FOR 1980-81.

THF MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARF (SHRI B. SHANKARANAND) :

I beg to lay on the Table
a copy cach of the following papers (Hindi and Englisit Versions) under sul)-section ( 1 ) of section 6 1gA as the Companies Ac , 1956:-.
(1) Review by the Government on the working of the Hindustin Latex Limited, Trivendrum, for the year 1980-8I,
(2) Annual Report of the Hindus$\tan$ Latex, Limited, Trivendrum, for the year 1980-81 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditer Gencral thereon.

Placed in Library. See No.LT-3217/ 81.]

Review on and Annunl Report op Indian Tourrism Divelopimatr Cormoration Ltd., New Delifi for 1980-81.

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI A. P. SHARMA) : I beg to lay on the Table a coy each of the following papers (Hindi and English Versions) under sub-section ( 1 ) of section 6rgA of the Companies Act, 1956:-
(i) Statement regarding Review by the Government on the working of the India Tourism Development Corporation Limited, New Delhi., for the year 1980 8I.
(2) Annual Report of the India Tourism Development Corporation Limited, New Delhi, fot the year 1980-81 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
[Placed in Library. See No. LT3218/8I].

Review on and Annual Report of Khadi and Village Industries Commission, Bombay for 1979-80 and Statement for delay.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BALESHWAR RAM) : On behalf of Rao Birendra Singh; I beg to lay on the Table-
(i) (i) A copy of the Annual Report (Hindi, and English versions) of the Khadi and Village Industries Commisrion, Bombay, for the year $1979-80$, under sub-section (3) of section 24 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 along with Statistical Statement.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Khadi and Village Industries Commission, Bombay, for the year 1979-80.
(2) A catectent (Findi and Englide vensions) thowing romons for delay in laying the devauneatu mentionod at (1) above. [Placed in the Library. See No. LT$3219 / 8 \mathrm{I}]$.

Notification Under Industries (Development and Regulation) ACT, 195 I.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P.A. SANGMA) : On behalf of Shri Narayan Datt Tiwari, I beg to lay on the Table -
a copy of Notification No. S.O. $620(\mathrm{E})$ (Hindi and English a varsons) published in Gazette of India dated the 3rd August, 1981 regarding extension of period of take over of Messrs Enge India Machine and Tools Limited, Calcutta beyond five years, under sub-section (2) of section 18A o! the Industries. (Development and Regulation) Act, Act, $1951 . \quad$ [Placed in Library. See No. LT-3220/81.]

Statements Correcting replies to U.S.Q. No. 4118 dt. 14-9-198I re: delay in Major Irrigations, Schemes and U.S.Q. No. ingi dated 3o-if-1981 re: Completion of on golvg Irrigations Projects.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION (SHRI Z. R. ANSARI) : I beg to lay on the Table
(i) A statement (Hindi and English versions ) (i) correcting the reply given on the 14th September, 1981 to Unstarred Question No. 4118 by Shri Hari Nath Mishra regarding delay in Major Irrigation Schemes and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply. [Placed in Library. See No. LT-322I/8I].
(2) A statement Hindi and English vernions) (i) correcting the reply given. on the 30 th November, 1981 to Unstarred Question No. ingi by Sarvashri M. V. Chandrashekara Murthy and G. Narsimh Reddy regarding completion of go on going irrigation projects and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply.
[Placed in Library. See No. LT3222/8I.]

Review and Annual Report of Chandigarh Small Industries Development Corporation Ltd., Chandigarh lor ig8o-8i.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P.A. SANGMA) : On behalf of Shri Cliaranjit Chanana,

I beg to lay on the Table:-
(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Chandigarh Small Industries Development Corporation Limited, Chandigarh, for the year 1980-81 along with Audited Accounts.
(2) A statement (Hindi and English versions) regarding Review by the Government on the working of the Chatadigarh Small Industries Develoment Corporation Limited, Clandigarh, for the year 1980-8 I).
[Placed i) Library. Se No. LT-3223/81].

Annual Report of University of Delhi for 1979-80 and a State ment for delay, Reviews on the Annual Reports of National Institute of Foundary and Forge Teghnology, Ranchi for $1980-8 \mathrm{I}$, Gentral Tibetan Schools Administration, New Delhi for rigo-8i,

Regional Engineering College: Srinagar, Kashmir for the ig808i, etc.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL):

I beg to lay on the Table -
(i) (i) A copy of the Annual Report (*Hindi version) of the University of Delhi, for the year 1979-Vols. I and II.
(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for del.y in laying the Hindi version of Report mentioned at ( i ) above and also for not layingVolume III of the Report.
[Pliced in Library. See No. LT-3224/8I].
(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Natiozal Institue of Foundry and Forge Technology, Ranchi, for the year 1980-8I along with Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hind and English versions) by the Government on the working of the National Institute of Foundry and Forge Technology Ranchi, for the year 1980-8i.
[Placed in Library. See No. LT-3225/81].
(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and Rnglish versions) of the Central Tibetan Schools Administration, New Delhi, for the year ig8o-8I.
(ii) A statement (Hindi and English versions) regarding

[^7]Review by the Government on the working of the Central Tibetan Sichools Administration New, Delhi, for the year 198081 .
[Placed in Library. See No. LT- $3226 / 8 \mathrm{I}$ ].
(4) (i) A copyof the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Engineering College, Srinagar, Kashmir, for the year $1980-8 \mathrm{I}$.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Regional Engineering College, Srinagar, Kashmir, for the year $1980-8 \mathrm{I}$.
[Placed in Library. See No. LT3227/81].
(5) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management, Calcutta, for the year 1979-80 together with Audit Report thereon.
(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (i) alove.
[Placed in Library. See No. LT-3228/8I].
(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions ) of the Karnataka Regional Engineering College, Surathkal, for the year $1980-8 \mathrm{I}$.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Karanataka Regional Engineering College, Surathkal for the year 1980-81.

[^8](7) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English. versions) of the Karnataka Regipnal Engineering College, Surathkal, for the year 198081. together with Audited Report thereon.
[Placed in Library. See No. LT-3229/81].
-(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Engineering College, Warangal, for the year 1980-8t.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Regional Engineering College, Warrangal for the year 1980-8ı.
(9) A Copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions ) of the Regional Engineering College, Warangal, for the year $1980-81$ together with Audit Report thereon.
[Placed in Library. See No. LT--3230/81].
(io) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Engineering College, Durgapur, for the year 1980-81.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Regional Engineering College, Durgapur, for the year 1980-81. [Placed in Library. See LT-323I/81].
(Ii) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Visvesvaraya Regional College of Engineering Nagpur, for the year 1980-81.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Visvesvaraya Regional College of Engineering, Nagpur, for the year 1980-81.
[Placed in Library See No. LT+ 3232/8r].
(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Malaviya Regional Engineering College, Jaipur, for the year 1980-81.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Malaviya Regional Engineering College, Jaipur, for the year 1980-81.
[Placed in Library. See Nn. LT: 3233/8r].
(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Engineering College, Silchar (Assam) for the year $1980-8 \mathrm{I}$.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Regional Engineering College, Silchar (Assam) for the year 1980-81.
[Placed in Library. See No. LT-3234 8r].
(14) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Engineering College, Kurukshetra, for the year $1980-8 \mathrm{I}$.
(ii) A copy of the Review (Hindi and Euglish versions) by the Government on the working of th: Regional Engineering College, Kulukshetra, for the year 1980-8r.
[Placed in Library. See No. LT3235/8r].
(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 1980-8I.
(ii) A statement (Hindi and English versions) regarding Review by the Govemment on the working of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 1980-81.
[Placed in Library. See No. LT3236/8I].
(16) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Board of Apprenticeship Training (Western Region) Bombay, for the year 1980-81 along with Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Board of Apprenticeship Training (Western Region), Bombay, for the year 1980-8t.
[Placed in Libray. See No. LT. 3237/81].
(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Regional Engineering College, Tiruchirapalli, for the year 1980-8ı.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Regional Engineering College, Tiruchirapalli, for the year 1980-81.
[Placed in Library. See No. LT$\left.3^{2} 3^{8 / 8 r}\right]$.
(18) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Engineering College, Tiruchirapalli, for the year $1980-8 \mathrm{r}$ toget her with Audit Report thereon.
[Placad in Library, See $!N n$. LT$3^{23} 3^{8,81}$ ].
(19) (i) A copy of the Annual Report Hindi and English versions) of the Rashtriya Sanskrit Sans'han, Delhi, for the year $1980-8 \mathrm{I}$.
(ii) A statement (Hindi and English versions) regarding Review by the Government, on the working of the Rashtriya Sanskit Sanasthan, Delhi, for the year 1980-8 I.
(20) A statement (Hindi and English versions) explaining reasons for not laying the Accounts of the Rashtriya Sanskrit Sansthan, Delhi, for the years 1979-80 and 1980-81 within the stipulated period of nine months after the close of the Accounting year.
[Placed 'in Library. See No. 3239/81].
(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Museum, Calcutta, for the year 1979-80 along with Audited Accourte.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of he Indian Museum, Calcutta, for the year 1979-80.
(22) A statement (Hindi and English verisons) showing reasons for delay in laying the Annual Report and Accounts of the Indian Museum, Calcutta, of the year 1979-80.
[Placed in Library. See No. LT3240'81].
(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sardar Vallabhbhai Regional College of Engineering and Technology Surat (Gujarat) for the ycar 1980-8I.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Sardar Vallabhbhai Regional College of Engineering and Technology, Surat (Gujarat) for the year 1980-81.
[Placed in Library. See No. LT$324^{1 / 81}$ ].
(24) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Technical Teachers' Training Institute (Southern Region) Madras, for the year 1980-8i along with Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Technical Teachers' Training Institute (Southern Region) Madras, for the year 1980-81.
[Placed in Library, Soe No. LT3242/81].
(25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management, Bangalore, for the year $1980-8 \mathrm{i}$ along with Audited Accounts.
(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Indian Institute of Management, Bangalore, for the year 1980-8i.
[Placed in Library. See No. LT3243/81].
(26) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rashtriya Sanskrit Sansthan, Delhi, for the year 1977-78 together with Audit Report thereon.
(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (i) of item (26) above.
(27) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Rashtriya Sanskrit Sansthan, Delhi, for the year 1978-79 together with Audit Report thereon.
(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (i) of item (27) above.
[Placed in Library. See No. LT3244/81].
(28) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companics Act, 1956 :-
(i) Review by the Government on the working of the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur, for the year 1980-81.
(ii) Annual Report of the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur, for the year 1980-81 along with the Auditxd Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
(29) A statement Hindi and English versions) showing reasons lor delay in leying the papers menttioned at (28) above.
[Placed in L. Library See No. LT32581 .
(30) (i) A conpy of the Annual Report (Hindi and Erglish versions) of the Banaras Hindu University, for the year ending 3 ist March, 1980 together with Audit Report thercon. Volume I \& II.
(ii) A Statement (Hindi and English versions) showing reasons for deley in laying the documents mertioned at (i) of item (30) above.
[Placed in Library See. No. LT - $3246 / 81$ ].
(3i) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and Erglish versions) of the Bal Bhavan Society (Indio), New Delhi, for the ycar 1980-81.
(ii) A statemer, (Hindi and Euglish versions) regarding Review by the Government on the working of the Bal Bhavan Society, (India) New Delhi. [Placed in Library See. No. LT-3247/81].
(32) A statement (Hindi and English) versions) explainins reasons for rot laying the Anmual Report of the Indian Institute of Terhnol:gy, Kharagipur for the year 1980-8: within the stipulated period of nine months after the close of the Accounting year. [Placed in Lihrary See. No. LT-3248/81].
(33) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Naticnal Council of Educational Research ard Treining, New Delhi for the year 1980-8i.
(ii) A statement (Hindi and English versions) regarding Review by the Government on the working of the National Council of Educational Research and

Training, New Delhi, for the year 1980-8I. [Placod in Library See. No. LT-3249/8i].
Review on and Annual Report of Chemicals and Allied Products Export Promotion Council Calcutta for 1980-8i, Trade Development Authority, New Delhi for ig8o-8i And Tea Board, India, Calcutta for 1980-8i.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): On behalf of Shri Khursheed Alam Khan, I beg to lay on the Table-
(i) (i) A copy of the Arnual Report (Hindi and English versions) of the Chemicals and Allied Products Export Promotion Council, Calcutta, for the year 1980-81 alergwith Audited Accounts.
(ii) A crpy of the Revjew (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Chemicals and Allied Products Export Promotion Council, Calcutta, for the year 1980-81. [Placed in Library See. N'). LT--3250/81].
(2) (i) A copy of the Annual Report (Hirdi and Eaglish versions) of the Trade Development Authority, New Dclhi, for the year 1g80-81 alengwith Auditcd Accounts.
(ii) A crpy of the Revicw (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Trade Development Authority, New Delhi, for the year 1980-8. [Placed in Library See. No. LT 3251/81] $^{1}$.
(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Tea Board of India, Calcutta, for the year 1980-81. (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Tea Board, India, Calcutta, for the year $1980-8 \mathrm{I}$. [Placed in Library See. No. LT-3252/8I].

Annual Report of Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi for 1978-79 and Statement for delay, Notifications under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 Annual Report of Indian Association for Advangement of MediCal Education, New Delhi for 978-79 and a Statement for delay ETC. ETC.
THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): On behalf of Shri Nihar Ranjan Lzeskar, I beg to lay on the Table -
(I) A*copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for research in Unani Medicine, New Delhi, for the yeat 1978-79 and 1979-80 alongwith Accounts and the Audit Report thereon.
(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above Re port. [Pleased in Library See. No. LT-3253/81].
(3) A copy each of the following Notification (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954:-
(i) The Prevention of Food Adulteration (Second Amendment) Rules, 1981, published in Notification No. G,S:R. $290(E)$ in Gazette oi India dated the 13th April, 198 together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R. 89ı in Gazette of India, dated the 3 rd October, 198 I .
(ii) The Prevention of Food Adulteration (Second Amendment) Rules, 198ı, published in Notification No. G.S.R. 503 (E) in Gazette of India dated the ist September, 198i together with a corrigendum thereto published in Notification No. G.S.R. $1_{5} 6$ in Gäzette of India dated the $5^{\text {th }}$ December, 1981.
${ }^{[P}$ Pleased in Library See No. LT-3254/8 ${ }^{\text {I }}$.
(4) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Association for Advancement of Medical Education, New Delhi, for the year 1978-79 alongwith Audited Accounts.
(5) A statement (Hird: and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.
(6) A copy of the Annıal Repert (Hindi and English versions) of the Indian Association for the Advancement of Medical Edicrtion, New Delhi, for the year 1979-80 alongwith Aldited Accolnts.
(7)A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above. [Pleased in Library See. No. LT3255/81].
Notifications under Motor Vehicles Act, 1939 and five StateMENTS FOR DELAY.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT SHRI BUTA SINGH): I beg to lay on the Table-
(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under subsection (4) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939:-
(i) The Delhi Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rules, 1980, published in Notification No. SECE. 3 (26)/80-Tpt/90r4 in Delhi Gazette, dated the 18th September, 1980.
(ii) The Delhi Motor Vchicles (Sixth Amendment) Rules, 1981, mubl'shed in Notification No. SECE. 3(19)/80-Tpt in Delhi Gazette dated the 16 th
Jantary, 198i.
(iii) The Delhi Motor Vehicles (Fifth Amendment) Rıles, 1981, pıblished in Notification No. SECE. 3
(16)80-PTpt. in Delhi Gazette dated the 3ist March, 198i.
(iv) The Delhi Motor Vehicles (Second Amendment) Rıle 1981, pl blished in Notification No. SECE. 3(34)/ 80 -Tpt. in Delhi Gazette dated the 8th April, 1981.
(v). The Delhi Motor Vehicles (Third Amendment) Ru les 1981, pi blished in Notification Nol SECE. 3(33)! $80-T_{p} \mathrm{t}$. in Delhi Gazette dated the 29th April 198i
(vi) The Delhi Motor Vehicles (Fourth Amendment) Riles 1981, published in Notification Nol SECE. 3(12)/ 1981-Tpt. in Delhi Gazette dated the 13 th November, 1981.
(2) Five statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the Notifications mentioned at items (i) to (v) of item (i) above.
[Placed in Library . See No. LT256/8I].

## Notification under employees

Provident Funds and miscellaneous Provisions ACt, 1952

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY ${ }^{\circ}$ OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : I beg to lay on the Table-
a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of section 7 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 :
(1) The Employees' Provident Funds (Seventh Amendment) Sche-
me, 1981, Published in Notification No. G.S.R. 642(E) in Gazette of India dated the 7th December, 1981.
(2) G.S.R. 643(E) published in Gazette of India dated the 7 th December, 1981 extending the scope of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 to establishments angaged in Poultry Farming.
(3) G.S.R. 644(E) published in Gazette of India dated the 7th December, 1981 extending the scope of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 to establishments engaged in manufacture of 'Cattle Feed'.
[Placed in Library. See No. LT3257/81]

Reports of the Controller and Auditor General of India for the year 198i-Union Government (Commercial) Part III Bhilait Steel Plant and Part IV-Raurkela Steel Plant

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SlSODIA): On behalf of Shri Maganbhai Barot, I beg to lay on the Table a copy each of the following Reports (Hindi and English versions) under article 151(1) of the Constitu-tion:-
(1) Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1981-Union Government (Commercial) Part III Bhilai Steel Plant.
[Placed in Library. See No. LT3258/81]
(2) Report of the Comptroller and Auditor Generak of India for the year 1981-Union Government (Commercial) Part IV-Rourkela Steel Plant. [Placed in Library. See No. LT-3259/81]

## Riview on and Annual Report of telecommunications consultants India Lid. New Delhi For $1980-8 \mathrm{I}$

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : On behalf of Shri Vijay M. Patil,

I beg tollay on the Table 2 copy each of he following papers (Hindi and English versions) under-sub-section ( I ) of section 619 A of the Companies Act, $195^{6}$ :-
(1) Review by the Government on the working of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year $1980-8 \mathrm{r}$.
(2) Annual Report of the Telecommunications Consultants India Limited, New Delhi, for the year 1980-81 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
[Placed in Library. See No. LT3260/81]
धी रामलाल राही (मिससिस्ब): गढ़वाल अध्पक्ष महादय, में आइटम 10 के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता था ।

क्षभ्षक्ष महोंब्य : वह तो निकल गया। बब नहीं कर सकते, आप रूल पढ़िये ।

धी रालनिवास पासबान : आप ने उस दिन कहा था कि हिन्दी-अंक्रेजी साथ-साथ काना चाहिए । और देशिए इसमें अंक्रेजी नहीं हैं.

बध्रक्ष महोष्य : अब इसकां छोड़िये।
12. 10 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE
MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS Minutes

SHRI G. LAKSHMANAN (Madras North) : I beg to lay on the Table

Minutes of the Thirtieth to Thirtyfourth sittings of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions held during the current session.

## 12. 10 hrs .

## COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE <br> Minutes

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI (Sitapur): I beg to lay on the Table Minutes (H:ndi and English versions) of the sittings of the Committee on Papers laid on the Table relating to their Ninth Report.
12. 10 hrs .

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE Minutes

SHRI P. V. G. RAJU (Babhili) : I beg to lay on the Table Minutes of the sittings of the Committee on Absencc of Members fiom the sittings of the Housc hcld on the 22nd December, 198 I .

### 12.11 hrs.

Public Accounts Committee

## PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Statement Showing action taken and Final replies of government

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur) : I beg to lay on the Table Hindi and English versions of the Statements of the Public Accounts Committee showing action taken by Government on the recommendations contained in Chapter I and the final replies in respect of Chapter V of the following Reports of the Committee :
(I) 8gth Reprt (Sixth Lok Sabha) on Direct Taxes.
(2) 94th Report (Sixth Lok Sabha) on Delhi Milk Scheme.
(3) ro3rd Report(Sixth Lok Sabha) on three Government Hospitals in Delhi.
(4) Ith Report . (Seventh Lok Sabha) on Arrears of Rent of telephone circuits etc. and Purchase of lead sleeves.
(5) 12th Report (Seventh Lok Sabha) on Voluntary Disclosure of Income and Wealth Scheme, 1975.
(6) 3oth Report (Seventh Lok Sabha) on Indian Council of Agricultural Research.
12.11 hrs.

COMMITTEE ON THE WEL-
FARE OFSCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

Reports of Study Tours

SHRI R. R. BHOLE (Bombay South Central) : I beg to lay on the Table a copy cach of the following Reports on the Study Tours of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes :
(1) Report of Study Tour of Study Group I of the Committec on its visit to Pune, Itarsi, Allahabad, Kanpur, Lucknow and Haridwar during October, 1981.
(2) Report of the Study Tour Study Group II of the Committee on its visit to Srinagar, Jammu, Jullundur, Amritsar, Nangal and Chandigarh during October, 198 I .
12. is hru.

## COMMITTEE ON THE WEL <br> FARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

## Statements showing final rePLIES of government

SHRI R. R. BHOLE (Bombay South Central) : I beg to lay on the Table (Hindi and English Versions) of the following satements show ng final replies of Government :
(I) Statement showing final replies of Government in respect of Chapter V and further information in respect of Chapter IIV of the Thirty-Sixth Action - Taken Report of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the Ministry of Labour-(Directorate General of Employment and Training)-(i) Reservation for and employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Directorate General of Employment and Training; and (ii) Employment and training of Scheduled Castes and Scheduled Tribes through the Agency of the Directorate General of Employment and Training.
(2) Statement showing final replies of Government in respect of Chapter . $V$ and further information in respect of Chapter I/IV of the Third Action Taken Report of the Committee on Welfare of Scheduled Castc: and Scheduled Tribes on the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilisers (Department of Petroleum)-Reservations for and employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division).

Aी रालनिलात पालगाल: अाप विकल गया।
 हज़ाल कर रहे है....

MR. SPEAKER : Nothing will go on record.
(Interruptions)**
12.13 hrs.

Shri Ram Lal Rahi and Shri Harikesh Bahadur then left the House.
12.13 hrs.

## MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following messages received from the Sccretary-General of Rajya Sabha :
(ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 6) Bill, 198I, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 16th December, 1981, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."
(ii) 'In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return hercwith the Appropriation (No. 7) Bill, 198i, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 16 th

December, 1981,"and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has ne recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."
(iii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Kerala, Appropriation (No.4) Bill, 1981, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the $17^{\text {th }}$ December, 198i, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

### 12.13 hrs.

## ASSENT TO BILL

SECRETARY: Sir, I lay on the Table the Cinmatograph (Amendment) Bill, 1981, passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to since a report was last made to the House on the 18th December, 198i.

### 12.14 hrs.

## COMMITTEE ON PAPERS <br> I.AID ON THE TABLE

## Ninth Report

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI (Sitapur): I beg to present the Ninth Report (Hindi and English versions) of the committee on Papers laid on the Table.

Mtes.

In. 14 hrs.

## COMMITTEE ON PETITIONS

## Seventh Report and Minutes <br> SHRIR.L. BHATIA (Amritsar) : I beg to present the following Report and Minutes of the Committee on Petitions : <br> 1. Seventh Report (Hindi and English versions).

2. Minutes of First to Fifteenth, Seventeenth to Nineteenth and Twenty-first to Twentythird sittings (Hindi and English versions).
3. 14 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMI TTEE

Sixty-seventh and Sixty-eight Report

SHRI SATISH AGARWAI (Jaipur) : I beg to present the following Report (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee-
(1) Sixty-seventh Report on Union Excise Duties.
(2) Sixty-eighth Report on Central Railway-Idling of Imported invertors and Deposit Works on Railways.
12. 14 hrs.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

Twenty-eichth and Twentyninth Report and Minutes

SHRI BANSI LAL (Bhiwani) : I beg to present the following

Reports and Minutes (Hindi and English versions) of the Committee on Public Undertakings :
(i) Twenty-cighth Report on HMT Ltd.-Tractors Division.
(ii) Twenty-ninth Report on Jessop \& Company Ltd.-Employment and Overheads.
(iii) Minutes of the sittings of the Committee relating to the two Reports mentioned above.
12.15 hrs.

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

Tenth Report -
SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : I beg to present the Tenth Report (Hindi and English versions) of the committee on Subordinate Legislation.
12.15 hrs.

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

Third Report
SHRI JAGANNATH RAO (Berhampur) : I beg to present the Third Repórt (Hindi and English versions) of the Committee on Government Assurances.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH) : Sir, we have to finish the Government Business. We have also to discuss Denoli. If we can dispense with the lunch hour, we will have time. Otherwise, we cannot complete the work.

MR. SPEAKER:The lunch hour is dispensed with. This is the last day. If you skip over it, it is good to keep good health.

### 12.16 hrs.

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Delay in Complbtion of PatnaHajipur Ganga Bridge

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : I call the attention of the Minister of Shipping and Transport to the following matter of Urgent Public Importonce and request that he may make a statement thereon :
"The reported inordinate delay in completion of PatnaHajipur Ganga bridge due to indifference on the partof the authoritics."
12.16 hrs.

## [Mr. Deplty-Speaker $w n$ the Charr]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH) : Apparently, the Member is referring to the bridge over the river Ganga at Patna. It is a State project and the Govt. of Bihar are primarily concerncd as under the Constitution, the Govt. of India are primarily responsible for roads declared as National Highways. All roads other than National Highways in States are essentially the responsibility of the State Govt. concerned.

Although as indicated above, the bridge in question is a State project and is essentially the responsibility of the Govt. of Bihar. In order to assist the State Govt. financially in
the construction of this bridge co mmenced in 1972 the Govt. of India agreed to provide in the Fourth Plan a non-plan loan not exceeding Rs. 4.5 crores towards fifty per cent of the expenditure on the bridge during that plan, the entire balance being met by the State Govt. from their own resources. As there was no provision for such an assistance for this bridge under the subsequent plans the State Govt. have been financing the bridge since then entirely from their own resources.

The bridge with a two-lane sumerstructure and four-lanc foundation is likely to be completed during March, 1982. The bridgc, when completed, is estimated to cost Rs. 46 crores.

The Govt. of Bilat have been pressing for the extension of this bridge to a four-lane carriageway. Recently, it has been decided that special assistance to the Govt. of Bihar could be considered in the Sixth Five Year Plan for the above extension subject to an overall cciling of Rs. 18 crores less the receipts from toll tax which should be a minimum of Rs. 3 crores. This assistance would, howerer, be available only if the total Sixth Five Year Plan expenditure of the State Govt. excced Rs. 3225 crores and the excess expenditure is found attributable to this project.

In any case the basic fact remains that the bridge in question is a State project and the State Govt. are primarily concersed ian the matter.

## SHRI HARIKESH BAHADUR

Sir, I have heard the statement of the hon. Minister. This is a very amportant bridge, which has got national and international importance. Therc was a discussion in this House on the 25th November 1980 when the hon. Minister of Shipping and Transport, who bas been sitting here and who has just
now left the House, said that the bridge would be comptetec by December 198i. After 5 or 6 days this year will come to an end and the new year whll co:nmence. He sa'd at that t'me that the basic responsibllity is that of the Stace Government. The same thing is being repeated today also. We are ready to accept it. But the point is thint the hon. Minister stated lest year, while answerng the question, that he would take up the issue with the Planning Commission and the Finance Ministry regarding the funds demanded by the State Government. Now z. different reason is being given, connected with the Sixth Plan. If this is the state of affairs, I do r.ot know how much tume it will to take for the completion of the bridgc. Originally, the contract for the construction of the bridge was given by the State Government to Gammon India Lumted on: the $j^{\text {th }}$ Juine, $197^{2}$. This conaract was given on $5-6-197^{2}$. It was to be completed by 1979. Last year, in his reply the hon. Minister sard that as per the State Goverement it would be completel by December, 1981. 1981 is going to be over. But the bridge se not complete bccause of several other tactors. The basic factor resporsible for this delay is corruption. Sometimes it is sard that coment is not available. It cement is given, they say this cement ss useless and that cement is rejected. Somet.mes they say cranes are not working propcrly. There are severcl points which are always stated in this regard. Last year when the Minister was replying, he gave five reasons for non-completion of the bridge in the year 1979 ;

1. Shortage of materiala

2 Shortage of power.
3. Labour strike.
4. Cyclone in April, re79.
5. Shortage of appropriate type of cement since December, 1979.

Some of the problems were natural prob'ems and, therefere, Government could not ds anything. So far as the problem of quality of cement, qually of cranes, operation of mach ines etc. are concerned, these prob'ems can be solved by the Government What is the difficuity before the Government to solve these problems? What are the problems due to wh.ch Government s suable to provide the funds which the State Government has asked for?

It $s$ sa.d the owners of steamers are there. The.r utterest as a'so mvo'ved. They do net want that this bridge shou'd be comp'eted. If this brdge is com p'eted they w.ll lose the.r eariungs. They have perhaps bribed some peoo'e who are at the he'm of affars not go get this bridge completed and therefore, the work is not being done.

Roadsen hotr s.des of the bridge have been comp'eted. The roads which were thrre are also getting destrayed. After completion of the bridge they will say the $t$ they need morc moncy for roads Trerefore, I would like to ask the hon. Minister, is he going to luok into the problems wh.ch are resulting in nord.nate delay on construct.on of this bridge? W.ll he be able to provide adequate funds to the State Government as demarded by the Ste te Goverument so that the State Goverinment may complete this bridge withon the specified time? Will he give any specific date for its completion? Has he contacted the State Government in this regard?

SHRI BUTA SINGH : It is correct that in reply to a question in the last Session the Minister had mede ceriain remarks which the lon. Member has just now repeated. All those remakrs are as a matter of fact. It is also a fact that this bridge weste be completed by June, 1979. There has been slippage and reasons for the
sliprage as mencioned by the bon. Member are the same five pointsshortage of material, shortage of power, labour strike, cyclone in 1979 and then stoppage of appropriate type of quality of cement, etc.

As I mentioned in my main statement, the $\mathbf{G}$ :vernment of India's primary concern is to make available che additional funds which are bring pressed for by the State Government.

As I mentoned and also the hon. Member also mentioned the Minister had assured that we will approi ch the Planning Commission. May I inform the hon. Member as is result of our approach to the Planning Commission, we Wcre able to get rhis alternative arrangement. We had conveyed it wo the State Government that this overall ceiling of Rs. 18 crores for four lane bridge has been accepted in principle provided this docs not exceed the overall limit which has been sanctioned to the Government of Bihar by the Central Government as a total kitty for the Sixth Five Year Plan.

The hon. Member wanted to. know the exact date by which this bridge is gong to be completrd. I have alroady mentumed, it will be completed by March, 1982 and it will be op +1 to traffic.

शी हीरासाल आर. परमार (पाटन) : उपाध्यक्ष जी, इस पुल के बार में में माननीय मंनी जी से जानना चाहता ह. कि 10 साल हों गए है, लेकिन अभी तक यह पूरा नहों हुआ है। उस समय इसका बजट 9 कराढ़ का था आंर आज 46 करोंड़ का हों गया है । जंसे-ज़से समय बढ़ता जाएगा, बजट भी बढ़ता जाएगा । यह किसानों का एरिया है और उनकों आने-जाने में मुशिकल होंती है। इसलिए इस पूल का जल्दी से खल्दी पूरा करने के बारे में सरकार ने क्या सांचा हैं ? में माननीय मंनी ती सं जान्ना काहता हूं कि 18 कराढ़

रुपथा घा विहार को केन्द्र से खिएा गया हैं, इसमें से कितना इस बूल पर बर्य किया जाएगा ?

भी द्वा लिंट् : उपाध्यक जी, वह सही है विं यह बहुत बड़ा विप है। इसकी स्पेन लँंग्र 5.6 किलोमीटर है आर बहुव मंसिव कंस्ट्क्बान है । एसक्लोश्र कास्ट हई है, ओर्रिजनल कास्ट 23. कुछ ती और बाद में 25.3 करोड़ हई, बब 46 कराड़ हैं।

It is because of the time factor. The cost has been escalating. But as I mentioned in the reply to the hon. Member, this bridge would be available by March, 1982, as two-lane carriage way. In case, the Bihar Goverr mert wants to make it fur-lane carriage way, the required provisions are there which I have already mentiored in the statement. This will have to be gone through by the Finance Ministry and the Planning Commission.

MR. DEPUTY SPEAKER : He has already said that by Märch 1982, the bridge will be ready.

की रारविलास पासवान (हाजीपुर) उपाध्यक्ष महोंदये, यह बहत्त ही महत्वपूर्ण माम्ला हैं और मंरे ही क्षेत्र से संबंधित है। आपकों याद होंगा, fपछली बार आप ही चंपर पर थे जब सरकार नें जवाब दिया था, शी पाटिल साहब ने जवाब दिया था कि दिसम्बर 1981 तक यह पुल बन कर तैयार हां जाएगा । तब मेनं कहा था कि यह पुल 2000 इस्बी तक भी नहीं बनंगा, उन्होंने कहा था बन जाएगा । मेंने कहा था कि सांच-समझ कर जवाब दीजिए। ब्रा सिंह उी बहुत अच्छ अदमी हैं आर मरे मिन्र है, इसलिए विहार सरकार इनके मुंह सं गलत बात कहलवाए, यह में नहीं चाहूंग। मुभे बहुत स्रूशी हांगी यदि मार्च 1982 तक यह पूरा हों जाएगा ।

[^9] घकसोष होंता है जब कीमती राम ब्लारी सिन्हा भी विश्वास करती हैं कि यह कार्य एस बवर्वष में परा हां जाएणा । बमी तक जिस प्रकार से कार्य चल रहा है बर्र जितना काम बाकी है, उसे दंबने पर यहां पर बंडे लोग़ स्वंय अंदाजा लगा सकत है कि यह्र वैयार हों जाएगा या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदयय, इसमें क़ल 46 संबे है आर अभी तक मुदिकल से 20 बंबे एक बससर से जुड़ पाए हैं । पाँन 6 किलोमीटर लंबा यह पुल है, शायद संसार का यह सबसे बड़ा पुल हां, नहीं तो एशिया का सबसे बढ़ा पूल तो है ही । 46 में से मान 20 बंबे ज़़ पाए है और बाकी के संबे जुड़ने बाकी हैं। यह काम पुरा हांने के बाद इसके साथ 2 मीटर चाड़ां फुटाय, लांगों के आने जाने के लिए बनाना होगा । इसके बाद 24 फुट चांड़ी सड़क पर कर्कीट का काम करना हांग़।। इसके बाद बंबे लगेंगे, बिजली दोनी पड़ेगी तब जाकर वह पुल श़ हु होगा । यह बात या तो काईई सिरफफरा ही कर सकता हैं या फिर भगवान ही कर सकता है । दिसम्बर समात्त हांने जा रहा हैं और तीन महीने में यह कार्ष कैसे हों जाएगा । हां जिस प्रकार से बूटा सिंह जी एशियाई खेलों का काम करवा रह हैं, उसी तरीके से यदि दिन-रात यह कार्य शुरु करता दिया जाए तों वह प्रा हों सकता हैं, लेकन से दंस रहा ह- कि वही पुराना जनाब द्विया जा रहा है कि यह राज्य सरकार का मामला है और वहां के मुस्य मंनी जी चले आएंगे और कहलंग कि प्रधान मंगी न 18 करांड़ रुपया हमकों दे दिया है। उस रुपयं के संबंध में जानकारी चाहते है कि वह रुपया कहां है--इस संबंध में एक कटिंग पढ़कर सुना सकता ह.ं। विहार में जाकर उन्होंने घोषणा कर दी कि केन्द्र सरकार नें, प्रधान मंत्री ने इस कार्य में बड़ी दिलचम्पी दिसाई है, ब्योंकि उनके हाथ से ही इस पूल का फाउंड शेन हैआ था। पूल की दो साल के बाद घूरुआत हांती है । इस प्ल के सम्बन्ष में कहा गया है कि इससे नेपाल की दूरी 120 Рकलोमीटर कम हो जाएगी। जब मोकामा का पुल नहीं था तो उत्तरी और

विभंजी विह्हार का जोड़ने बाला एक मान्या रास्ता नाव का था । नाव के द्वारा है इस पार सं उस पार आया जायां जा सकता था। घह पूल बनने के बाद वहां इं उस्ट्री का उिवेलेमेंट हुका 1 बरांनी का, बग्रुसराप का और पर इंड्ट्रियल एरिरिा का वहां डिबलंपमेंट हुआ । यह प्न बन जाए ता? बहुत सुविषा हों जाए । विल्ली पटना जानें में इतनी Рदक्कत नहीं होंती है जितनी पटना सं गंगा का पार करने में हांती है। वहां बहुत ज्यादा कीठनाई का: सामना करना पड़ता है ।

आाप कहते हैं कि अगले साल मार्च तक यह पूरा हों जाएगा । में गरंटी के साथ कहता हू कि मंत्री महादयय का इस मामलें में मिसगाइड किया गया है। में चाहता ह. कि मंश्री महांदय अब उत्तर साष्ट समभ कर दँ। अगलें साल 15 अगस्त तक भी यदि इसका उद्घाटन हो जाए तो यह बहत बड़ी बात होगी। लोग तो बहां इतनें निराश हों गए है कि वे कहते है कि दां हजार ई. तक भी यह तंयार हों जाए तां बड़ी बात होगी । सांने का अंडा इंनें वाला यह पल है। अगर मार्च तक यह्ड क्न कर तेंटर हों जाए तों में आपको भरपंड मिठाईं खिला दंगा। यह सोने का अंडा दंने वाला पूल है।

अभी हरिकेग बहादर जी ने एक बात कही है । आपको नुन कर आएचर्य हागगा कि वहां बगल में स्टीमर का प्राइवेंट.मालिक जां है वह जानता है कि जब यह पुल शूरू हों जाए़्गा तां उसका स्टीमर बन्द हा जाएगा । विहार में जितने मंत्री है सब की जंब भरने का काम भी बह करता हैं। रंल मंत्रालय हों या कोई भी मंश्रालय हों। सीधी सी बात हैं कि जब वह पूल बन कर तेयार हों जाएगा तो उसके स्टौमर भी बन्द हां जाएंगे, सारा कारोबार उसका बन्द हा जाएगा। वह इस चक्कर में है कि किसी दिन. . . . . .

श्रो राम प्यार पनिका (गाब्ट्सगंज) : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है । में ....

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, In call-Attention it is not permitted. Let him complete. It is for the Minister to reply. I am not permitting. Please do not recorid.

## (Interruptions)

धी ड़ाम विलास भासषाल : वह इस चक्कर में है कि किसी दिन बरसात के समय डायनामाँट लगा कर इस पुल कां ही ध्वस्त कर दिया जाए और कह दिया जाए कि इस पुल का फाउंड शेन ही गलत जगह पर ह. अा था । पिछले साल उड़ीसा से वहां हजारों टन सिमेंट आया. . . (घ्यवधान)... पनिका जी में जानता हू क्या कहने जा एह थे । मैंने जो मंत्रियों के बारे में कहा हैं उसका में वापिस ले लंता हैं। लेंकिन वह आदमी इतना बड़ा आदमी हैं कि वह किसी को भी खरीद सकता हैं, इतनी बात समक लें । मभे दर होता है जब आप सच्दी बात सुननें के लिए तोयार नहीं हांते है । आपकों भी बिहार जाना हांगा तो उसी पुल से जाएंगं । पिछले साल उड़ीसा ₹ हजारों टन सीमेंट वहां आया । चीफ इंजीनियर ने कह दिया कि यह खराब है अर सारा रसीमेंट रददी की टोकरी में फंक दिया गया । सारी जां वहां उस पल में धपलबाजीहों रही है उसके लिए क्या मंत्री महोंदय कांई कमंटी नियुक्त करंगे आर क्या काई ड'ड लाइन फिक्स करर्ग कि इस तिथि तक पूल बन कर तंयार हा जाएगा ?

धी ब्टटा वसंह : पुल की तामीर के सिलसिलें में माननीय सदस्य ने जो बातों कही है उसके सम्बन्ध में मैने बार चार्ट देखा है और उसके मुताबिक जो निनयादी काम है वह प्रा हों गया है, वैल सिंकिंग, वैल स्टोनिंग, लांच कनक्रोटिंग, बाटम प्लानिंग, इंटरमिडिएट प्लगिंग आदि सब पूरा हों गया है । बहतत सा काम फिनिशिंग का हैं जों अधूरा हैं। बिहार सरकार ने जॉं हमें सूचना दी वह हमने सदन का दे दी है । फिर भी मरंने यह फंसला किया है माननीय सदस्य के प्रशन को सून कर कि में स्वयं इस बिज का देखने के लिए भी

जाउं पादे यह हमारी रेसापांसिशिलिती नहीं है लोकि नुंकि सदन में कुछ जानकारी दी गई हैं इस वास्तो में स्वयं बंबनें के लिए जाउंगा । में विश्वास करता हूं कि जो विहार सरकार ने निर्धारित समय विया है मार्च, 1982 का उसमें इसकों कमप्लीट कर पाराँगे । उनकां अगर हमसं टंक्नीकल सहायता चाहियेगी तो वह भी हम दंगे ।

दसरी बात माननीय सदस्य ने सीमेंट के बारें में कही। इसमें.तथ्य है कि जा सीमेंट एक सास जांच के लिये चाहिये वही हांना चाहिये । जो सीमेंट इसमें इस्तेमाल होंता है बह आर्डिनरी पोर्टलंड होता है। लेंकन कछ जाब एसे हाते हैं जिनमें स्पेशत टाइप का सीमेंट चाहिये । अब अगर वेसा सीमेंट नहीं आया होगा तो रिजक्ट किया गया हांगा । लंक्रन मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं हैं कि कितने सीमेंट बंग्स रिजेक्ट हाए । में जब निरीक्षण करूंगा तो देसूगा ।

यह भी कहा गया किसी प्राइवेट कम्पनी का मालिक है जो वहां के आफिसर्स और निनिस्टर्स को अपने हाथ में करते है और काम नहीं हाने देते । एसी मेरी जानकारी में नहों है । हम किसी भी राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर के प्रांजक्ट में किसी भी प्राइवेट कम्पनी का एसा दबल दने की आज़ा भहीं लेंगे ।

भी राम बिलास पासवान : मंती जी, जब आप जारंगे ता हमें भी सबर दंगे? आप जब जायों ता हमें भी ले लॉंगे?

भी रामाबतार शाएत्रो (पटनां) : हमारी भी कांस्टीट्यूएूंसी है।

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Paswan ji will also come when you go.

SHRI BUTA SINGH : It will be orly to ascertain the facts and to know about the progress of the project.

भी मंगल रास भ्रेमी (विजनार) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह मामला बिहार के समस्तीडपुर एरिया का हैं, और जंसा माननीय पासवान जी ने बताया है 1970 में इसका शिलान्यास प्रधान मंत्री जी के द्वारा हुआ था आर 1972 में छसज़्रा काम शुरू किया गया और आज 1982 आने वाला है जब यह मामला पार्लियामेंट में उठा है। तो मे जानना चाहता हरं मंगी जी 1972 का मामला 1982 में पार्लियामेंट में आया है ' तो नहीं कर रहे है। कहीं कोंद् गड़बड़ समय पर प्रा होंगा । हालांकि मंत्री जी कह रह हैं कि 1982 में कमप्लीट हों जाएगा । कहीं मंत्रों जी 1992 की बात $p$ तो नहीं कर रह हैं। कहीं कर्मोई गड़बड़ की बात तो नहीं है, ऊाप इसकों जरा सहों कर दे। क्योंक यही एक मसला एस्सा आथा है जिसमें वह कहने का मांका नहीं मिला कि यह चीज हमें वरासत में मिली। क्योंकि कांग्रेस सरकार ही रही है लगातार, बीच में 3 साल का ही समय था जा काम ह्ंना था वही हां गया ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष जी, इनकी पाटर्टी की सरकार के मंत्री ने हमारं यहां फजो शिलान्यास किया मिर्जाप्र जिले में दद्रदी में कनहर नदी पर प्ल का । बिना पंसे के शिलान्यास कर
1 दिया लोगों की आंखों में धून फोंकने के लिये ।

MR. DEPUTY SPFAKER : The Minister will replv. Why do you take this responsibility ?

श्रीं मंगल राम प्रेमी : में मंत्री जी सं जानना चाहता हरं कि इस पल का कांट्र क्ट कब दिया गया है आर उसके टर्म्स क्या हैं और क्या क्या खास बातों हैं?

MR. DEPUTY SPEAKER : Now the Hon. Minister will reply.

SHRI BUTA SINGH : I do not dispute the fact that this project was sanctioned in 1972 and it is 2987 LS-12.
going to be completed in 1982. But, Sir, it is no use going into the question of only delays. The hon. Member's party had a very good opportunity of 3 years to intervene and complete the work within the regime it was intended to be completed in 1978, but they could not do anything and they passed on the lame or sick baby to us. Now the position is this : As reported by the State Government, by March, 1982, I am sure, construction of this bridgc will be completed. This work has been given to a well known firm, Gammon, after global enders were floated and they wore selected as the best builders.
siतो राम विलास पासबान : में एक क्लैरिफिकरेन चाहता ह. । मंत्री महांदय ने बताया है कि यह कंट्रेक्ट गंमन को दिया गया है । गंमन को जो काम दिया गया, वह तो उसने किया नहीं, अपना एक कारखाना खोल लिया । उसने एक दूसरा पल बना दिया है और इसकां छंड़ दिया है । मे यह जानना चाहता हैं कि इस कट्रेक्ट की टमर्ज एंड कन्डीशन्ज क्या है ।

भ द्यटा सिंह : यह कंट्रंक्ट बिहार गवर्नमेंट ने दिया है, हमने नहीं दिया है। मगर कंट्रेक्ट की जो टर्ज्ज एंड कन्डीशन्ज है, उनके मूतारिक गंमन काम कर रहा है।
$12.4 \mathrm{Ihrs}.$.

LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

MR. DEPUTY SPEAKER : The Committce on Absense of Members from the sittings of the House in their Sixth Report have
[Mr. Deputy Speaker]
recommended that leave of absence beg ranted to the following Members
for the periods mentioned against each :-

1. Shri K. Kunhambu - 17 th August to 18 th September, 198ı (Sixth Session).
2. Shri R. K. Mhalgi - 23rd November to 24th December, 1981 (Seventh Session).
3. Shri Kusuma Krishna Murthy -
4. Shri Anand Singh - 23 rd November to 24 th December, 198i (Seventh Session).
5. Shri Balasaheb Vikhe Patil - ist to 16 th December, 198i (Sevent ${ }^{h}$ Session).

Is it the pleasure of the House that leave as recommendeeed by the Committee may be granted?

MANY HON. MEMBERS : Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The leave is granted. The members will be informed accordingly.

### 12.42 hrs.

PETITION RE: SALE OF ESSENTIAL COMMODITIES THROUGH PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM ETC.

SHRI E. BALANANDAN : (Mukundapuram) : I leg to present a petition signed by Shri Brij Mohan Toofan and others regarding sale of cssential commodities through public distribution system, living wage for agricultural and industrial workers, introduction of unemployment allowance for unemployed, ban on retrenchment and closures and guarantee of trade union rights.
$12^{\circ} \mathbf{4}^{2} \mathrm{hrs}$.

ROAD TRANSPORT COR-
PORATIONS
BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI BUTA SINGH) : I beg to move for leave to intıoduce a Bill further to amend the Road Transport Corporations Act, $195^{\circ}$.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :
"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Road Transport Corporations Act, 1950."

The Motion was adopted.

SHRI BUTA SINGH : I introduce the Bill.

[^10]
### 12.43 hrs.

## MATTERS UNDER RULE

 377(i) Assistance to state Government by Central Government for construction of bala-SORE-KHARAGPUR-STATE HIGHWAY.

SHRI CHINTAMANI JENA
(Balasore) : The Balasore-JaleswarKharagpur Road takes off from N.H. 5 from Balasore and joins N. H. 6 at Kharagpur. The length of the road from Balasore to Kharagpur is 126 Kms . But the distance from Balasore to Kharagpur, Via Jamasola is 190 Kms . So there will be a savings of 65 Kms . and saving in the time of transportation will be nearly $1 \frac{1}{2}$ hours to 2 hours not only from Balasore to Calcutta but also from Southern States to Calcutta in case Balasore-JaleswarKharagpur road is improved. As regards a economy in transportation the savings in fuel and other costs pir annum would be about Rs. 15.87 crores which has been calculated 1 y the experts under Orissa Government.

The National Highway traffic Census Report reveals that as many as 1000 tricks, 125 passengers buses and 850 cars and jeeps ply through Jamrela daily on an average. Most of these transports would prefer to use the Kharagpur-Balasore proposed Highway in order to save 65 Km :. distance and exorbitant expenses. By the elimination of this additional distance of 65 Kms. each truck will save 2I litres of diesel (consuming 21,000 litres at a cost of about Rs. $65,500 /-$ and buses, cars and jeeps Rs. $45,500 /$ together thus bringing the total saving to Rs. $1,10,000 /-$ daily and Rs. 4 crores annually). This will also reduce the transport cost by Rs. $250 /$ - per truck bringing the total savings to 8 crore rupees annually. While the construction of the proposed Balasore and Kharagpur National Highway would $i^{\text {nvolve }}$ an expenditure of Rs.

12 crores it will help to save the National Wealth amounting to over Rs. 15 crores per year. Until the proposed road is under taken the existing Jagannath Road and its bridges will suffer irreparable damage due to movement of heavy vehicles on completion of the Subarnarekha bridge this year.

In view of the overall importance of the above road, the Government of India have been requested time and again to improve the road to N.H. standard. The Government of India have intimated the State Government to include some works in their proposal for Central Loan Assistance for State roads of inter-State or economic importance in which this project is sought to be included.

It may be noted that approximately an amount of Rs. 6.52 crores will be required to develop this road to even N.H. standard, and therefore, it is quite impossible for the State Government to arrange this huge amount from the State Plan. The State Government have requested the Centre for inclusion of this poroject under the E \& I Scheme for Central loan assistance which will be spent to improve the road upto N. H. standard. Government of India is, therefore, requested to augment provision under the Central loan assistance in favour of State to the required extent in the current financial year.

In considering these aspects, I would very humbly request the Government for sanction of loan immodiately as sought by the State Government and a statement in this regard may please be issued on the floor of the House by the hon. Minister, who is present in the House.
(ii) Steps for registration and Cocabsorpion of port worker HIN PORT.

SHRI M. M. LAWRENCE (Idukki); The question ot registration and absorption in Gochin Dock Board ot Stevedore foremen, Assistant Foreman, Ship Supervisons, Assistint Sapervisurs and Non-DLB Stevedore Labour is a long standing and persistent demand of the port workers of Cochin Port. The then Minister tor Shippirg and Transport had assured the workers to wait lor the final decision of the Government, Since thon sufficient time has passed but the Gcvernment is still undecided about the future of these unfortunate port workers. Scver:il Committees wore formed to go into the matter, like Sudlakarn Commitre, who submitted their reports well in time but the issur remainted as it was. It appears that the Steamer Agents and Stevedures are coming in the way of a favourable decision by the Governmen! in the matter. With out a bold step by the Government things a:e not going to move fast, I, therefore, urge upen the Minister concerned to make a statemert in the House enunciating the Government's approsch in the matter and assure the House tlat the commitment given to the port workers will be honoured without a $n$ turther delay and the Government is determined to overcome iny piessurc tactics in the matter.
(ii) Adequate financial assistance for drinking water Schemes in himachal Pyadesh.


#### Abstract

PROF, NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur) : The programme for the supnly of drinking water in Himachal Prodesh is not picking up speedily as there is in sufficient allotment of finances for the Centrally spensored schemes sanctioned tor the State, though more than 8 monthes of the current financial year heve passed, yet the amounts released so tar are highly inadequate. To take a few instances DWSS tor Bara-Choru Bhumpal-Naunghi, and Diosiddhe in Hamirpur district are not being executed speedily tor war $t$ of tunds. The position is respect of centrally sponsored schemes in


Bilaspur, Kangra, and Una districts and other districts of H.P. is equally unsetisti.ctory.

In view of the hopes aroused by the launching of the Drinking Water Supply and Sanitation Decade (1980-90) the people are looking torward to an early supply of drinking water at their doorstep. Itis, therefore, requested that the Central Government release full envounts for the construction and completion of each one of the Centrelly Sponsored Water Supply Schemes in H.F. inmediately,
(iv) Alleged exploitation of harijan and weaker section with reference to incinents in Sitapur DISTRICT IN U.P.

श्री रामलाल राहो (मिसरिख): अंग्रेज भारत से चला गया और 35 वर्ष आजादी के भी बीत गए, हमार राष्ट्रनेताओं ने कहा गुलामी गयी खाज़ादी आई, पर आज भी दशे में दर-दराज तक के गांवों के आदिनिवासी आराषषत, पीड़ित निम्न वर्गीय एवं अल्प संख्यक लांग सामन्ती शोषकरें के शिकार गुलामी कों गंध में जी रह हैं। आज भी दंश में जगह-जगह सामन्ती लूट, गरीवों का सादेग, साम्रदारिक एवं जतीय संधर्ष निरन्तर बड रहें है। गरीब इसान भुूू, गरीवी एवं बीमारी का सिकार हांता का रहा हैं।

उत्तर पदरेश के जनपद सीतापूर में हरिजनों से जवरिया. बंगार लना वे बेगार न करने पर पीटना व पलिस सं पिटवाना, उन की सम्पत्ति का अपहरण करना तथा बेइज्जत करना हस समय जारे पकड़े है। कई घटनाएं हो चकी है जिन में एक भयानक एवं दर्दभरीं घटना थाना मंहाली के पन्नापूर एवं संमरावां गांव में हार्द है। सामन्ता लोगों ने जिन का संबंघ उत्तर प्रदशा की सरकार के उच्च अधिकारियों सं हे, करीब ग्यारह अल्पसंख्यकों के परिखारों व कई हीरिजनों के परिखारों को उन की समपरित, सीलिंग और गांव समाज की मिली भामि को छीन लिया है आर गांव से भगा दिंया है। जब कछ खाते पीत भलं व हीरजन लोगों ने विरोंष किया तो उन के ट्याब बेल, चक्की अादि कारसानों में रात में

आग लगा कर प्यासों हजाए की सम्पतित जला कर मष्ट कर दी गई। छस घटना के बारे में सरकार को लिखा गया पर कई्र जांच तक नहीं हईई।

कुछ अल्प-संख्पक हरिजन एवं बन्य नगर्ड के लोग भय व आंतक के कारण अपनी सम्पस्ति को छोड़ कर भाग गये हैं आर द्वाने दाने कों मोहताज है और ठण्डक में सर छिपाने काे भटक रह है।

में इस लांक महत्व के प्रशन को सदन में उठाते हप्ष. मांग करता हू कि सामन्ती तत्वों के विरुद्ध एसी सरत कार्यवाही करे एवं भगताये गये अल्पसंख्यको एवं हर्वजनों को प्न: उन की सम्पत्ति दिला कर गांवों में बसाये जाने की व्यवस्था कर और उन की जान माल की हिफजत के समीचित उपाये करे।
(v) Cancellation of Train- in Bhavnagar section of gujarat.

ही मोहल भाई पटल (जनागढ़) : में नियम 377 के अन्तर्गत निर्मालिखित अविलम्बनीय लोंक महत्व का विषय प्रस्तत करना चाहता ह. । दंश के विभिन्न भागों से इस तरह की खबरं आ रही है कि असमात रंल गाड़ियां रद्द कर दी जाती है आंर यावियों कों बहत कषष्ट उठाने पड़ते है विशेष रूप से गुजरात के भावनगर क्षंत्र में नित्यप्रति एसा ही हों रहा है । अत्यन्त पिछड़े हए क्षेत्र के लिए तो यह बहत्त बड़ा आघात हैं। भावनगर जसे क्षेत्र में पहलें हो यातायात के साधन कम हैं, गाड़ियां रदूद करने का कारण बताया जाता है कायल करे कमी परन्त् इस के विपरीत उर्जा मंगी कहते हैं कि कायला पर्याप्त माश्रा में उपलब्ष है। निष्कर्ष यह हा कि मंभालयों के परस्पर तालमेल में क हांने के कारण पिछड़े क्षेत्रों की गाड़ियां रदद कर दी जाती हैं आंर उन के पिछड़प्पन में सुधार आने की अपेक्षा उन्हं और पीछ धकेल दिया जाता है ।

## (vi) Alleged incidents of theft in Bombay Port trust.

SHRI R.R. BHOLE (Bombry South Central) : Armed ganges of thieves backed by powertul criminals
working in collusion with Police: Port and Customs authorities are systematically plundering vessels, whereas and warchouses for high value cargo at Bombay Po:t.

These gangs stcal goods worth approximately Rs. 1.5 crores to Rs. 3 crores a month, thus putting the national exchequer to losses in Customs revenues to the tune ef Rs. 20 to Rs. 35 crores approximately a year. They have all sorts of weapons, as a result of which 60,000 dock workers are teeling insecure and helpless, with the result that the port security, already weak and lax, has virtually disintegrated. The collapse of the security and vigilane at Bombay Port has ?lready caused alarm amongst importers and shipping companics. Unless some drastic steps are taken and the sccurity system is thoroughly re-vamped, the incidence of thett will continuc to rise.

According to Police records also, the value of goods stalen from the Bombey Port has increased ten-fold over the last four years, tour times over the pest $\mathrm{I}-1 / 2$ year and by 78.4 per cent over the last year. Already some nari-time trade and insurance $t$ irms in Europe have made scothing criticisms of the security system at Bombay Port. Even the driling equipment for ONGC and components tor pumps used in nuclear powcr stations and turbochanger sparcs were stolen this year.
(vii) Reported pollution of Ganges Water near Ka

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN (Kanpur) : Time and again attention of the Central Government has been drawn to the cver-increasing problem of air aud water pollution. The health-hazards to the people duc to this problem may get out of control in heavily populated cities such as Kanpur, if rcmedial measures are not taken immcdiatcly.

## [Shri Arif Mohommad Khan]

In this connection, I draw the attention of the Union Government about a recent study on pollution of Ganges water. It reveals that at Kanpur the Ganges water is not drinkable because of being highly polluted. I tave also received information that sincel stay one week in one of the industrial areas, Dadanagan, a very foul swelling smoke is being emitted by some industry which is further polluting the atmosphere, The latest report of a survey done by a team uuder Dr. R.K. Gupta is extremely disturbing. The report has revealed that Kanpur has the highest rate of infection in hospitals aud in one hospital alone 96 per cent patients developed intection while just staying in beds. Normally such intection rate elsewhere is below 15 per cent.

I would urge the Government to look into this problem and take immediate steps to check pellution and high intection rate in Kanpur hospitals in the interest of public healths
-

## (viii) Provision of shelterto the Victims of Bihar Sherif

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : Fight months have passed since the communal killings, in Bihar Sharif of Nalanda Distt. shook the ccuntry. But still more than five hundred Muslims-men, women and children -are rotting in a refuge cam! in Bihar Sharif Madirsa. In fact, in the current severe cold, they are having a harrowing time without proper clothings and blankets.

They have cither no place to go or are so mrally shattered that they do not have the courage to return tc their village homes.

The Government has been supplying them foad at the rate of 500 grams of wheat or rice per head per day for adults and $25^{\circ} \mathrm{grams}$ for
children, besides potato, mustard oil and wood for cooking. But it is a severe winter and the chilly nights appear tohave escaped the attention of concerned authorities. The refugees have no blankets and sleep on cemented floor. Unfortunately, the authorities feel that it is not their responsibility to provide them blankets. Even heystacks found in abundance during paddy harvesting season and which could give them a lot of protection from cold, have not bcen provided.

The refugees belong to nine villages. In Gulani village, at least seven persons were brunt alive, but their relatives arc yet to get anything.

The authorities do not know if any doctor had been deputed to look after the inmates of the camp.

There is no lack of funds, but what prohibited the authoritics from giving blankets to the refugees ?

In view of this, I would carnestly appeal to the State Government and the District authorities to help the refugces with all necessitics of life so that noody dies in this biting cold.

### 13.00 hrs .

(ix) Need for withorawal of the recent notification denying partial exemption from Customs Duty on certain drugs produced by small Scale Units.

Prof. K. K. Tewary (Buxur) Sir, I wish to draw the attention of the Finance Minister to a matter of urgent public importantce. Il has been reported that 150 smal scale sector units, engaged in the manufacture of life-saving drugs from various drugs intermediates, are facing closure due to a Customs Notification issucd by the Ministry of Finance (Department of Revenue) dated 27 Novem-
are facing closure due to a Customs Notfication issued by the Ministry of Finance (Department of Revenue) dated 27 Novernber, 1981 withdrawing the partial exemption fiom Customs Duty on certain drug intermediates granted to them in the budget year of 1979-80. At the tim? the rate of impirt duty on 17 drag intermediates was reduced from 75 per cent ad-valorem to 25 per cent advalorem. This concession was extended to 9 more items in the budget year of $1981-82$. This partial exemption was granted to encorage the imprt of intermediates rather than finished drugs thus helping in the growth of the drug industry in the country.

However, the partial exemption from import duty on 4 drug intermediates has now been withdrawn from 27-1I-81 on the grounds to encomage the production of drug from basic stage.

The net result of the withdrawal of the partial exemption from customs duty would push up the price of chloramphenicol to Rs. 622/- per kg. instead of Rs. 5 10/- to Rs. $550 /-$ per kg . at which price these small dray ults wore hithro sclling cenen to the large scale units. Consequently the cost of end-product would reach over Rs. 700/- per kg.

This step, in my opinion, has been taken due to powerful lobby of the multi-nationals to throttle the growth of small scale units, and also to compel them to purchase. these intermediates from the canalising agencyi.e. C.P.C.

It will not be out of place to $m^{n} n t i o n$, Sir, that the capacities for the conversion of L-base into Chloramphenicol in the small sector would remain idle, and in view of the negligible custom duty in the neighbouring countries, there would be an incentive for smugglers to smug, fle the item into the country.

I would, therefore, request the hon. Finance Minister to withdraw the customs notification of 27-1I-81 thercby restoring the status-qucante and helping ${ }^{1} 50$ small drug units, and thousands of workers employed therein, to produce lifesaving drugs for the benefit of the ailing masses of our country.

## (x) Incentive to Induce Doctor to Work in Rural Areas.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor) : According to a recent study of the International Development Research Centre (IDRC) India incurred an estimated loss of $\$ 144$, million on account of migrant physicians-physicians who migrated to US, Canada and UK during the period 1961 and 1972 . If the decade 1972 to 1981 is also to be considered, the loss would further mount up. In recent ycars, a large number of doctors found services in the oil-rich rountries of West Asia adding to our losses.

Medical colleges in India are producing hundreds of graduate physicians every year at considerable cost to the exchequer. It is sad to note that proper arrangements do not exist in the country to utilise the abilities and talents of all of them. A majority of the medical graduates prefer to settle down in urban areas only where there is stiff competition while the people in the rural areas suffer from a woeful lack of medical facilities. There is also considerable unemployment among the doctors as revealed by the figures of employment exchanges from ycar to year.

Under these circumstances, these medical graduates are attracted by offers of employment provided by the developed countries of the West and the oil-rich countries of the Middle-Fast. The Government should take concrete
[Shri P. Rajagopal Naidu] steps to arnest this 'brain drain' in the field of medicine. And, ways and means should be found to attaract medical practitioners to semi-urban and rural areas.

In this direction, the schemes announced recently by 24 major banks of the country to provide financial assistance to medical practioners wishing to scrve in rural areas are most welcome. These banks shculd provide speciat assistance to doctors returning from abroad to enable them to set up clinics of their own with suitable equipment. All these scheme should be widely publicised in India and abroad so that quite a good number of diectors may take advantage of them.
(xi) Alleged reduction in Coal supply to Roshan Sizing Mills and other Mills in Burhampur
*ी शिबकमार सिंह ठाकूर (खंडवा) : उपाध्यक्ष महांदय, दो इडियन काटन मिल्स फेडरेशान बम्बई दवारा बरहानपर की योशन सायजिंग मिल सहित अन्य सायजिंग फंकट्रीज के कायले की मासिक काटं में $3-3$ वेंगन के बदल 1-1 वेगन कर दो है। इससे 28 सारंजंग बंद हो गई है । 18,000 पावरलूम भी इससे प्रभावित हों रहें हैं। बरहानपर में बेरोजगारो फंल रही है अत: मंत्री जी शीच आदे श पारित करके पर्व मं दिए जा रह कांयले के मासिक कांटं को प्नः चालू रसें।
(xii) Alleged derogatory remarks against Maharishi Valmiki on Delhi DoorDARSHAN.

की़ी सूरजं भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोंदय दिनाक 15-9-81 को दंहली बाल्मीक समाज विकास परिषद् की ओंर से दिल्ली दर्रदरान के स्टेशन निद्देशक को पत्र द्वारा लिखा गया कि महर्षि बाल्मीकिक जी के जन्म दिवस पर प्रसारित होंने वाली वार्ता अथवा कार्यकमों में महीषष जी के बाए में अपमान-

जतक एवं बेबुनियाद राब्दों का प्रयोग न किया जाये परन्तु उसके बावजूद पी्रिका कार्यकम के अन्तर्गत दिनांक 12-10-81 को दिल्ली दूरदर्शन पर महाष बाल्मीकि जी के प्रति बहत तिनानी, द्वेषभरी, असत्य आरार भात्रति पंदा करने वाली कहानी पेश की। बहत्त से लोगों ने दिल्ली दर्रदर्शन के इस कार्यक्रम की निन्दा एवं भर्स्संता करे परन्तु बजाय इसके कि दिल्ली दूरदर्शा अपनी इस पहाड़ जैसी गलती के लिये क्षमा मांगता 18 नवस्बर करे इसके यागगभ्यास कार्यकार्यक्षम में फिर महर्ष्ष जी के प्रीत एंसी ही घटना 1970 में ह.ईई धी जब भारत सरकार $\vec{न}$ महीर्ष बाल्मीकिक जो के सम्मान में में विशेष डाक टिकट जारी करते हए एसी ही निराधार और नफरत भरो कहानी अपने फोल्डर द्वारा प्रसारित की थी।

में इस सदन के द्वारा सूचना एवं प्रसारण मन्त्री सं मांग करता ह कि वह अपने विभाग की इस दर्भाग्यपूर्ण गलती के लिये पूर हिन्द. समाज सें क्षेमा मांगे आर जो अंधकारींव कलाकार इस धरता के लिए जिम्मेदार है उनके विग्न्ध्ध कठांर कार्यवाहीं करे।
(xiii) Allotment of Funds for the Dairy Devilopment Programme in Bihar

प्रा अधित कमार चंहता (समस्तीपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, दोे विशाल गन्य परिराो-जनाओं-आंपरंशन फूलड प्रथम और आपरंशन फल्लड दिव्तीय मं क व्यवस्था के कारण सार्वदंशिक स्तर पर सामान्यत: और बिहार में विशंष रूप से दग्ध उत्पादन में हास हु है। बिहार की जनसख्या लगभग 5.5 करांड़ है और द्धारहु भैसों की संख्या 1.9 करोड़ है, जबरंक भारत भर में 24 करोंड़ है। फिर भी दूसर राज्यों करे आवंटित रांिरा की तलना में इसे ॠण सहअनुदान के तहत बहत्त ही छोटी राशि आवंटित होंता रही है। ओपरेशन फ्लड प्रथम में बिहार को केवल 3.18 कराड़ मिला। सारं भारत में लगाये जाने वालो 67 केटल फोट प्लांट में से बिहार कों केचल एक िमला है। बिहार परम्परा से परिचम बंगाल के दर्ध को आर्पूरत करता रहा है, ९कन्तु परियोजना जनित इस असंतूलन के कारण ऊर्जा

संकट के बाकट के बार्रण्दू कलकता में सुदूर मुजरात से दक्ष लाया जाता है। बोर्छ की हस नीति के कारण देश में दन्ध उत्पाबन में भारी कमी हों गई हैं और्रिदेशों से दूध् की आयात पर निर्भरता बढ़ गई है।

अतः सदन के माध्यम सं माननीय मंत्री जी सं आग्रह ह है कि इस स्थिPत पर प्नाविनार कर डंयरी कोे प्नः संगठित करे, जिससे किसी राज्य विशंष के पक्ष में क्षेंत्रीय असंत्लन न हो ओसे बार्ई में सब का उरित प्रतितिधित्व हो।
(xiv) Need for CbI Enquiry into the murder of a verification Officer in a Temple at Tiruchendur.

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pollachi): Sir, I have to bring to the notice of the House a matter of considerable concerin to the public in gincral and to the poople of Tamil Nadu in particular.

Under the provisions of the Constitution, refligious institutions' fall in the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution and the Centre can enact law in regerd to such institutions. It has been the exprienc: that sometimes religious institutions have been mismanaged and undesirable activitios have taken place, and even murders have been cominited as cvidenced in a case in Tamil Nadu.

In a recent case of murder in Tamil Nadu, it appears that high authoritics are involved. I, therefore, demand thet a CBI inquiry mey bs instituted by the Central Government so that tull tacts ot the case some out, and the culprits are brough to book, and deterrent action is taken ag inst all concerncd.

I would also like to bring to notice that responsible Press, which tried to bring out the truth behind this heinous murder, has
been persecuted by the authorities. This is undemocratic. I would urge the Central. Government to look into the matter without further delay.

I would further urge upon the Government of India to see that the religious institutions in the States are run on proper lines to serve the purpose for which they are meant.

(xv) Railway Travel in Eastern U.P. and Bihar

SHRI JITENDRA PRASAD (Shahjahanpur): Under rule 377 I make the following statement.

I would like to drew the attention of the Minister of Railways towards the inhuman and dangerous canditions in which poor labourers and their tamilics travel from Eastern U.P. and Bihar to Punjab in scarch of work evcry year during the harvest scason. It is a common sight that during the harvest scason thousends of persons women and children, trevel every day from U.P. and Bihar to Punjab on the roof of the trains which go towards Punjab. It is seen that during the summer months with the blazing sun and hot winds, or in the rainy see son when it is raining very heavily and cven now during the severe winter months these poor people clinge dangcrously on the roof of the mail trains which run at a very fast speed. Several of them fall sick due to adverss weather and some get electrocuted dute to lack of accommodation in the existing trains. As carlier said, this rush of labourers to and fro Punjab is only at the time of harvest. Hence, the Minister of Railways should make adequate provisions for running Labourers' Specials from Bihar. and Eastern U.P. to Punjab during the harvest scason and aficr it to facilitate thousands and thousands of poor

## [Shri Jitendra Prasad]

labourers who are exposed to great difficulties and danger of lives in the absence of adequate accommodation in the existing trains.

### 13.13 hrs.

planatation labour (AMENDMENT) BILL-Contd.

## MR. DEPUTY SPEAKER :

Shri K. A. Rajen was on his legs. The time allotted to this Bill is three hours. We have already spent one hour. The Minister will reply to this discussion at 14 oo hrs. or earlier even.

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): Yesterday, I have been impressing upon the Minister that whatever legislations we may pass or whether it is a welfare measure or not, because of the peculiar nature of this industry and also the backward conditions prevailing thercin, implementation of the legislation is an important problem. Various enactments have been brought in for Plantation workers. It may be minimum wage or equal pay for equal work or any other welfare measurc, the implementation side is lacking very much. With whatever good intention you may bring in this legislation, the main point to be stressed again and again is that implementation part is very importar. so that it is strictly adhered to. Only then the workers will be able to get the benefit, otherwite not.

I would like to mention two or three points connected with the amendments. I would like to express my anxiety in regard to one particu'ar provision. Fragmentation is going on in the rubber plantation. Earlier parent Bi'l of 1956 was there. The acreage fixed was

II' 1 hectares. Most of the rubber plantation owners began to fragment the whole plant to get away from the provision of the enactment. A large chunk of workers were denied the benefit ofliving. It is not like coffee or tea or any other plantation. Rubber plantation can be very easily fragmented. Lot of workers were thrown out of employment. Those workers could not get minimum living.

The fragmentation particularly in rubber plantations may take place thereby the workers would be denied all those benefits. So, my anxiety regarding this point is that the Minister should take notice of this.

The other point which I would like to bring to the notice of the Minister is the epuation connected with the acreage or hectare with the number of workers. The hectare per number of workers varies from plantation to plantation. In tea plantation, the equation may be different. Similarly, in coffee plantation it differs so also the rubber plantation. My humble submission is that the equation connected with the acreage or area vis-a-vis the number of workers, should be decided after taking into conideration the various, different and peculiar aspects of the tea plantation. So, I suggest that the number of workers may be reduced e.s suggested by the various amendments.

The other thing for which I I would like to draw the attention of the Minister is with regard to amount. This Bill has gone far from the report of the Joint Select Committee, which has suggested for Rs. $500 /$ - Now it has been fixed as Rs. $750 /$ to the workers who are entitled to this benefit. This amount is quite insufficient. You know, apart trom the field workers
connected with the plantation, there are other workers connected with the industry. There are skilled, unskilled and semi-skilled workers who are just getting remuncration or salary of more than a thousand rupees. Normally, an amount of Rs. 750/- is not enough under the present state of affairs and the quantity of labour involved in the plantation work. So, my humble submission is that the amount of Rs. 750/- may be raised to Rs. $1,000 /-$ kecping in view a large number of workers connected with the other part of the same industry and who are doing a skilled nature of job, are getting a very good salary. I would like to mention that the Minister may rise the amounts to Rs. 1,000 and for which certain amendments are moved on the matter.

Another point is regarding the compensation that has been mentioned in this Bill as a result of the collapse of a housc. This is a very meager amount. The building material and all other costs have gone up. So, this does not commensurate with the high cost that is being spent by the workers in building a house-even of a substandard type. The amount that has been fixed as compensition is quite insufficient and thercfore the amount may be enhanced to meet at least the present cost of building materials and the construction work.

In the case of death or injury to a perton, the compensation has been fixed according to the provisions of the Workmen's Compensation Act. I would request the hon. Minister to enhance the amount so that it may do justice to the worker.

The other point is regarding giving effect to the Act. It has been stated that it shall come into torce on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

But unless immediate action is taken tor the implementation 'lt of the Act, there is every chance, as I mentioned earlier, of break-up or tragmentation, especially in the, rubber plantation, because of peculiar nature of rubber industry. The plantation owners may even bi-furcate the plantation thercby the benefits would be denied to a large number of workers.

With these three suggestions, I call upon the hon. Minister to consider the matter sympathetically.

MR. DEPUTY SPEAKER : I called only from the Opposition. Your name is there in the list. I will call you.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the very outset I want to bring to the notice of the House and the hon. Minister for Labour that the tall claim that she has made while introducing th is Bill for consideration that this Bill is designed to protect the interests of the plantation labour, is, in my humble submission, not justified. My estecmed friend, Mr. Rajan, has already lightened my burden to prove that the claim which the hon. Minister has made is not justificd. She has claimed that this Bill is designed to protect the interests of the plantation labour. My comment is that it cannot be properly justified if you go through the Bill and the Report of the Joint Committee. This House had the privilege of considering a petition in the year 1976 presented by the Secretary of the All India Plantation Workers' Federation, Mrs. Vimala Ranadive; a petition was made by her on the conditions of the plantation labour and it was considered by the Petititons Committee and they nusde their obsrvations. I will come to that later.

This Bill provides for registration"o plantations, appointment of additional inspectors, rooms for the

## ( Shri Chitta Basu)

children of women workers, duty of of employers for providing accommodation, payment of compensation for injury and death due to collapse of houses and payment of overtime wages. These are the major pryvisions of the Bill. But there are certain shortcomings. Let me point them/out. Number one is, the Bill proposes to lower the acreage limit to five hectares. I agree that this Amendment will cover a large number of plantations, but it will not cover all the plantations. Many more plantations will be left outside the ambit of the Bill. Again, very dangerous consequences are going to follow. This I say from my experience coming as I do from West Bengal where tea plantation is an important industry. Many plantation owners would now try to reduce the size of the plantation estate so that they may be left outside the ambit of this legislation. Therefore, the only remedy is to cover all plantations irrespective of size. Unless you go in for that, some loopholes will be left by which the plantation owners will be able to keep their estate outside the ambit of this legislation.

There is another shortcoming. You have provided for rooms and not creches for women workers. The conocpt of 'creche' and the concept of 'room' are not one and the same. You are a trade union leader. You know the difficultics of the women workers. Here the Bill provides for rooms to look after children. That room will be provided only where there are more than 20 children. If the number is less, then the employer is not bound to provide a room, leave alonc the question of a modern cicache.

I now come to the question of housing. Before, however, coming to that, I would only refer to the Report of the Joint Committce....

MR. DEPUTY-SPEAKER : If there are less children, it is good because we want to control the population growth.

SHRI CHITTA BASU : You do in your home.

MR. DEPUTY-SPEAKER : If 20 children are there, they will provide. If there are less children, then also they must provide.

SHRI CHITTA BASU : This is what I want to say. The point is thit a room will be provided if there are 20 children in the Estate. I want that all the children, even if their number is less than 20 , should be provided with that facility.

I do not say from my own experience, but my experience is one with the experience of the report of the Joint Select Committce. The Joint Sclect Committee has observed I quote from their report :
"During the course of the evidence tendered before the Commiittee, the representatives of the workers emoloyed in the plantations stated that the implementation of the provisions contained in the Plantation Labour Act, 1951, particularly those which provide for the various welfare measurcs for the workers, had not been at all satisfactory."
This is the remark given by the Joint Select Committec.
"They contended that there had bcen more violations than the obscrvance of those provisions".

I want that the hon. Minister should take note of it. There were more violations than the observance of the provisions of the Act:
"Offrials of the State Governments entrusted with the duties of implementing the provisions of the Act also admitted that duc to paucity of inspection staff and transport facilities, they had not been able to arrange for the inspection of the gardens under their supervision to the
extent required. The Committee during their tours to the plantation areas also observed that in many gardens even the barest minimum facilities such as arrangement for the supply of wholesome drinking water, latrines and urinals, provisions of qualified doctors and medicines, had not been provided though these amenitics were required to be supplied by the employers under the Act."

As a matter of fact, I think the entire house will agrce with me that when this Plantation Labour Act of 195I is being amended, the object of amendment should be to plug the loopholes which have been pointed out by the Joint Select Committee. You will agrec-I think you must agree-that the Jouint Select Committee's recommendations or the spirit of their recommendations is notreflected in the Bill. Therefore, I say it is not the acceptance of the recommendations of the Joint Select Committee that is important but it has to be refrected in the Bill. The Joint Committce was very muech clear in their mind that the basic objective of the amendment would be to remove the loopholes and to remove the lacunae and see that the 1951 Act is properly implemented which has not been done. No attempt has been made in the Bill to remove that basic and fundamental weakness of the 1951 Act. Thercfore, the claims made are not proper, rather it goes to reward the planta-tion-owners. While the plantation owners lave to be awarded punishment, no action is proposed in the Bill, rather they will be allowed to go on as they have been going on since 195 .

I will refer to only some observations of the Petititons Committee. As I have already mentioned to you this is very important and this was discussed by the Petititons Committee
of the House in the year 1976 Petitions Wo. 7 It is relevant and it must be known to the Housethis concern about the plantation workers of our country because the House cannot but remain concerned as th's plantation industry employs more than 9 lakhs of our employees. It earns yearly not less than Rs. 400 crores in foreign exchange. They have contributed for the prosperity and the export market of our coun ry. But, unfortunately, the workers engaged in the plantations are the most neglected ones to-day. Therefore, the Petitions Committee in its wisdom made certain remarks which I think, the House should know.

I quote :
"From the material placed before them, the Committee are inclined to agree with the complaint of workers that while plantations arc carning huge profits, by having both internal as well as external market, particularly in respect of tea and coffce, the employers are not considerate enough in providing benefits to workers in the same measure to ameliorate their living conditions, In fact, the Study Group of the Committere which undertook on-the-spot study visits of plantations recrived numerious representations from workers about low-wages. delay in payment of wages and violation of the provisions of the Plantations Labour Act, 195I, requiring the employers to provide amenities to workers. From what the Study Groups have seen, it cannot be gainsaid that there has been an incxcusable laxity, neglect and lack of urgency on the part of the authorities in enforcing the provisions of the Plantations Labour Act, 195I. Thel Committee feel that the Centra
[Shri Chitta Basu]
Government cannot disown its responsbility....

Are you disowning your responsibility?

The Petition Committre says that you cannot dosown your own res-- ponsibility.

I further quote :
"The Committere feel that the Central Government cannot disown its responsibility for giving proper and timely guidance to the State Goverinments in so far as the implementation of the various provisions of the Plantations Labour Act, 1951, is concerned."

Regarding housing, I only want tomention what the Joint Committec says :

[^11]Madam, Ministcr, may I draw your attention to what the Joint Co. mmittee says ?
". . . the rate of construction of houses has gradually declined. The position has not improved even by the prosecution of the employers as there is a lack of desire on their part to take up the responsibility of constructing houses."

Sir, I think you won't give me much more time. Thi basic problem is the non-implementation of the parent Act. It has not been touched in any way. The planters'
interests are being served. Rather the status quo is maintained. The status quo is maintained means serving the interests of the planters.

Therefore, my point is that the claim of the Government is not justified. The Bill does not remove the basic weaknesses of the parent Act. This Bill is only subserving the interests of the planters-not the plantation labour.!

## THE MINISTER OF STATE <br> IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : It is quite wrong.

SHRI CHITTA BASU : Sir, by working among the workers, I know the trade union art. Whatever is available you accept.

MR. DEPUTY-SPEAKER : And improve upon it.

SHRI CHITTA BASU : Right Sir. Therefore I cannot just leave it. What has been given we take it but what has not been given we fight for it.

I wanted the Governmen: to side with the workers in their struggle to achieve what has not been given. May I know from the Government whether they will side with the workers or side with the planters? I am justified in my commert to say that the claim made by the Minister is not justified. Thereforc, this Bill does not deserve the whole hearted suppoit from the workingclass of our country. But, at this stage, I would say that this is a right step, a welcome step, to some extent. But it is not all that we strive for. The basic interest is to have a comprehensive law of the plantation labour. There is a- significant characteristic in the field of labour. other benefits are controlled by the other laws.

Here in this case, you will find, that all social benefits are also
included in the parent Act, namely, housing, drinking water, medical benefils, etc. etc. But these fringe benefits which are embeded in the Act of 1951 are not commensurate with the benefits which other Acts provide for the working class engaged in jute.

Sir, plantation constitutes an important sinew of our economy.

MR. DEPUTY SPEAKER : Please conclude.

SHRI CHITTA BASU : Sir, my last point is that the women workers engaged in plantation are not getting equal wages for equal work although we have got Equal Remuneration Act. Even now that Act is being violated. What steps have been taken by the Government to see that this Equal Remuneration Act of 1976 is properly honoured.

Sir, we have come to know from the newspapers that Optional Wage Survey Committee has submitted its report. We will request the Government to lay it on the Table of the House. We are told that it was submitted on ist May, 1980. In that report it has been said and I quote :
"(1) It has been found that the workers' wages have increased, that is, man worker's wages have been increased and not that of the women worker ;
(2) The survey also showed that women in three plantations earn less than men. The difference in case of Tea ranges from II paisa to 98 paisa. In the case of coffee it ranges from 46 paisa to 117 paisa and in respect of rubber it varies from 40 paisa to 142 paisa."

Sir, men and women enjoy equal citizenship right irrespective of their sex but here a woman Labour Minister does not guarantee the right of the woman working class.

## SHRIMATI RAM DULARI

 SINHA : Sir, the hon. member must know it that they have been guaranteed by the working of the Labour Ministry and myself.SHRI CHITTA BASU : Sir, I want the Minister to go a little fast. She is a bit slow. She should go fast.

Sir, with these comments I conclude that the Government should take effective steps to see that a comprehensive Bill of plantation labour on the lines I have indicated is brought forward. I would also urge upon the Government to call a conference of the plantation workers, Government representatives and the planiation owners to evolve a better approach to the problems of the plantation workers. I hope the plantation labour as they are engaged in an important sinew of our eanomy would recsive proper attention of the House and the Governmeni.

धी मूल चन्त डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोंदय. संविधान बनने के 32 साल के बाद भी अगर इस दंश में शोषण और दमन पर टिकी व्यवस्था कायम रहे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है । संविधान के डायरोंक्टव प्रिंसिपल्स , (38) और (39) का अनुपालन नहीं हों रहा है और 32 साल के बाद आप यहां पर यह बिल ला रह है। मुभे बड़ा दर्स: हों रहा है कि आज भी इस देश में आदमी का आदमी के द्वारा शाषण होता है । आप इसकां कब तक बर्दाशत करंगे? हम द्निया में आवाज करते हैं कि शाषणविहीन समाज की स्थापना करंगे । आज बड़े साभाग्य की बात़ है कि बड़ी काविल आंर योग्य एक मह्हला मंत्री इस बिल का पायलट कर रही है। स्त्री के हुदय में बड़ी करुणा और दया हाती है। स्री में सभी गुण होते है । बहहमा की सृष्टि में

## [श्री मूल बन्द डागा]

अक्यर कोई बहुमूल्य रत्न है तो व्रह स्नी है । उन्होंने क्राज यहां 32 साल के बाद रसा है कि मजदरूों के लिए कुछ उ्यवस्था की जायेगी। उधर के नेता कह रह थे कि क्या क्यवस्थायं करना चाहते हैं। व्यवस्था यह करना घाहते है कि जो बागान के मालिक हैं वे बड़ें बंगले में रह", आराम करें और गरीब मजद्र लोग कहें कि हमें दवाई के लिए फंसे दों, हमें हमारी तनर्वाह दों । आरिए यह विल क्या है ? नौकरशाही ने यह बिल बना दिया है । क्या इनसान इनसान में काईई फर्क हैं ? मेहनत मजदर करते है, अष्ना हान पसीना बहाते हैं, भरी ध्रप में काम करते हैं, सदर्रो में काम करते है और प्लान्टंशन के मालिक किस प्रकार से अपनी रंगीन रातें विताते है और कहां कहां घूमते है ? आप यह क्दों नहीं कहते कि उनकां उनका जों हिस्सा मजदूरी का हैं वह दे दिया जायेगा औंर यह उनक़ा अधिकार हांगा?

उपाध्यक्ष महांदय, आप तो गरीवों के बड़ॅ हमदद्ध है । आप दरे़ों, जव बोम ऊादमी हांगे तभी यह कान्न लाग हांगा आर अब आपने इसकों 15 कर दिया है। इसका मतलब यह हैं कि इस देश में एक आदमी का, सात आदमियों का या 14 आदीमयों का शोषण हों सकता है ओर उसकों कानन नहीं रांकगे । में नहीं समभता यह कंसा कानून है? में सम्भता हा सन् 1981 में इस बात कों बद्राशत नहीं किया जाना दार्हिए कि किसी आदमी का शेषण हों सकता हैं। कानून ता हर आदमी के लिए हांना चाहएए आर तभी शोषण-विहोन समाज की स्थापना की जा सकती है ।

यह आपका सन् 1951 का एंक्ट है, इसमें संक्रान (39) आर (40) है-—मे जानना चाहरंगा कि इनके अन्तर्गत आपने कितने आदर्मयों का प्राजीक्यूट किया है और उनकां क्या सज़ा मिली है ? सेक्शन '(40) कहता है :

No Court shall take cognisance of an offence punishable under this Act unless the complaint thereof
has been made or is made within 3 months fromt the date on which the alleged commission of the offence came to the knowlegde of the In ${ }^{\text {ppector. }}$

अगर किसी एक ऊादमी को भी आपने सजा दरी हों तां उसके आंकड़ दने की कृषा करे ।

अब झे आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण सोंक्रान की ओर दिलाना चाहता हैं :

No Court shall take congnisance of any offence under this Act except on complaint made by or with the previous sanction in writing of the Chief Inspector and no conitrt inferior to that of a Presidency Mar istrae or a Magistrate of the second class shall try any offence punishable under this Act. I am an aggrieved person. But I cannot go direct to the Court. I will have to go through the Chief Insspector.

इस एवन्ट को भी अमेंड नही किया । क्या गरीव मजद्र की हिग्मत ही चीफ इन्सफ़क्टर के पास जाने की? इस नककरराहीं ने आर धनी लोगों ने अपना गउनन्धन कर दिया अरे उस गटबन्धन के कारण हिन्दस्तान की आजादो का मजाक, कछ नंताओं नें और कछ प्रंजीपतियों ने किया । गरीबों की दनियद़ा नहीं हैं, यह दनिया इस प्रकार के कान्न-क्षलफयर कंजर-लाती है । आप इस प्रकार काई दया करते हैं, काई आपकी मंहरबानी है। जब क्रान्ति ऊा जाएगी, वंलफेयर मंजर, क्या आप वेलफेटर मंजर का नाम लंते हैं, यह बात हम नहीं मानते है । मजदर नहों जा सकता है, चीफ इन्सपंक्टर ही कर सकता हैं, यह में अभी तक नहीं समझा । फिर आप कहते हैं कि उसकी सज़ा तो हों ही नहीं सकती है, दां रुपया या चार साँ रुपया जुर्माना । हुम लोग जब बगीच में जाते हैं, ता मजदूर लोग बगंर कपड़े पहने नंगे खड़े रहते है । हम लोग ख्ब ज्यादा खाते हैं, जिनकों नहीं साना चाहिए, ज्यादा खाते है और एंश करते हैं-यह प्लानटरोग की हालत । आपने फिर कहा है कि पांच एकड़ कर विया । जब

एक एकढ़ में आदमी मजदूर रसता हैं, तर्गे बही अधिकार हाना चाहिए । शी मनोरंजन राप ने डिसंन्टिग नोट दिया है-

> "We feel that by bringing down the acreage limit to 5 hectares, some more plantations may be overed. However, a large number of plantations particulary in South will remain uncovered by the Bill. This would also enable some planters to fur her reduce the size of plantations to evade the implementation of the Act. We thercfore propose that the acreage should be further brought down to 2.5 hectares irrespective of the, employment in the plantations."

उसने कहा है िक नहीं हाना चाहिए आर आाज आप कह रह है कि नहीं, हम तो यह कानून बनाना चाहते है ।

धी चित्त बसू : प्लानटरेन को नेशनलाइल कर दीजिए।

धी मूल चन्व डागा : में तो कहता हूं, नेषनलाइज करने के बाद आरिसर में मालिक मजद्र का बना दनेा चाहिए । हमार' मंनी जी कानून पास करते है आर कानून पास करने के बाद सदन में बड़ा अच्छा उत्तर देते है । में एक बात कहता हमं, लेबर डिपार्टमॅट का काम कानून बनाना है . .

भम मंत्रालय में राजप मंत्री (ध्रोमती राम स्लारी fसन्हा) : कानुन बनाते हैं, आर कार्यान्वयन करते आर कराते हैं।

หी मूल चन्द डागा : इम्पलीमेंटिंग बाडी अलग है । हम बात करते है कि आसमान जमीन पर ले आयेंगे . . (घ्यवधान) . . . आप सिद्धान्त बतारंगे । भाषण दनें बाप जारोंगे। काम नहीं करंगे, हम सूनॅँगे।

भीमती राम ब्लारी Рिन्ता : हम काम करते रहगय और फिर भी आाप हमका गालयां सुनाते रहँग ।

भी मूल Шन्त्ब खगा : गालियां नहीं सूनाबंगे । हम ता कहलंगे कि भगवान करे, आप अच्छे-अच्छें भाषण दे और काम कए न हो । 32 साल की आजादी के बाद भी थे बातें होती रहीं कि हम आपकी भलाई करणगे । में कहना चाहता हैं, आप कानन बना रहे है"- "व"लफेयर मेखरबंचारा मंहनत करके सोना पेदा करता है और वह सोना ले जाते है बागान वाले आप कानून बना रह" है-"वंलफेयर मंजरसापड़ी द"गग"। यह कानून अभी तक मेरी समझ में नहीं काया है, यह कानूत क्यात बना है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have already taken 10 minutes.

श्री मूल चन्ब गागा : मेने ता अभी बोलना शुरू ही किया है । मुद्न पता हैं कि आपका दिल गरीबों की तरफ है, लेकिन यहां ये गरीबों के मसीहा बंठे हुए ह 1

आाप देखिये- 16 मईई, 1973 को यह बिल ज्वाइन्ट सिलंक्ट कमटं का रफेर किया गया । ज्वाइन्ट कमेंटी ने अपनी रिखाटे 1975 में दी आर 1975 के बाद बब 1981 में डिस्करान हों रहा है । इस सं मजदररों का क्या भला हांगा? जा चीज आप 1973 में शुरू करतें हैं, 1981 तक उन के हितों की ही बात करते रहे, 8 साल तक कुछ नहीं किया ।

इस में जो ग्लफेंगर-मंजर्ज की बात है, वह् तों हमारा अधिकार हैं, जां हम से छीन लिया गया है और उन एक्सप्लायटर्स ने छीना है जो हमार स्न का शोषण करते है । यह ता मेन्डंटरी हांना चाहिये कि उन के लिये मकान बनाये जायं । वहां क्या है-बागान के बीच मेंएक बंगला बना हुका हैं, नांकर खड़े है, लंकिन मबद्ररों के लियं क्या है? इस में आाप ने प्रावधान किया है कि बागान में अगर 20 औरतें काम करती हैं, हालांकि पहले 50 आरतों के लिये था जो आप ने अब 20 कर दिया है, तो उन के लिये नर्स़री हांम का इन्तजाम किया जायगा । मे पूछता हु--अगर 19 औरतें होंगी तो क्या होंगा? यह क्या तरीका

## [श्री मूल चन्द जागा]

है-बगर हिन्द्बस्तान का बच्मा रोता हैंता देघ रोता है। आप के यें बेलफेयर मंजर्ज कसे काम में आारोंगे? आप इस का हर आदादमी के लिबये लागू कीजिये, इसमें लिमिटट्सन मत कीजिए, 5 हैंक्टंबर्स की बात मत कीजियये और कुछ सजा भी मिलनी बाहिये।

मंभी महोंदया को यह कहना चाहिय िक हम इस को वापस लेते है आंर नया बित्र पेच करूंगी

भी राम थाएं पानिका (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोंदय, मँं माननीया भग्र राज्य मंश्री जी के बागान सम्बन्धी अधिनियम का प्रजार समर्थन करने के लियें खडा हुआ हा बंसे ताँ इस बिल की भंशा तथा उद्द्रेस के समब्नक में माननीय मंशी जी ने विस्तार से बतलाया है आरे हस विल का आम तारं पर सभी ने स्वागत किस है। लोंकन में यह बतलाना चाहता हूं कि केषल यह बिल हो नहीं 1980 सें, जब सें श्रीमती इंन्दिरा गांधी प्रधान मंनी बनी हैं, उन्हांने एसी नीति अपनाई है कि दोश्रा का ओंद्योंगक उत्पादन, जां जनता रिजीम में बढ़ने के बजाय घट गया था, तभी सं बढ़ना शुरू हुआ । 1980-81 में हमारा उत्पादन साढ़े तीन प्रतिशत बढ़ा आर कल ही पं . नारायण दत्त तिवारो, श्रम मंत्री जी नें बतलाया कि इस वर्ष 10 प्रतिशत आंद्योगक उत्पादन बढ़ गया है । इस का मूख्य कारण क्या ह"? जब से हदारी सरकार सत्ता में आाई हैं, श्रीमती इंन्दिरा गांधी ने एेसी श्रम नीति अपनाई है जिस मं ओंद्योंगक क्षेत्र में सब जगह शान्ति गही है ओर यह वित जा प्रस्तुत हुआ हं यह भी उसी कड़ी का एक भाग हैं। कई सदस्पों ने यह आरापे लगाया कि यह सरकार दंर सं इस बिल को लाई हैं, तो में उन से प्छहना चाहता हैं कि ज्वाइन्ट सलंक्ट कमेंटी ने 1975 में अपनी रिपार्ट दे दी थी, तां आप जा काई-तीन साल तक रहे, तो उस समय क्या करते रहें। क्या आप उस समय सांते रहं थं। इसलिए यह आरोप लगाना कि यह बिल दरे से ब्वाया हैं, ठीक नहीं हैं। दो-ढाई साद़

तक बाप ने कहु नहीं किया, उस का कापने ध्यान नहीं रसा ।

मँ वह भी कहना चाहवा रें कि केषल वह नहीं कि ख्वाइूट्ट सलेक्ट कमटेी ने जो बनुघंसाएं दी है उन का माना ही बस्तिक बरकार आर ज्यादा उदार बन गई हैं और उन की बनूषांसाओं से भी कागे बढ़ गई हैं। बाप यह दंलों कि ज्वाइन्ट सलेक्ट कमेटी ने 18 हजार रुपष्ये कम्पेंघन दोने की रिकरमेंड्रेन की थी लोंकन हमारी सरकार ने जदारता दिसाते हुए, उस 24 हजार रुपष्व कर दिया और अपंगों के शिए जो उन्हॉने 20 हजार रुपये कम्पेंशन देने की बात कही थी, सरकार ने उसे बढ़ा कर 33,600 रु.। कर दिया। ज्वाइन्ट सलंक्ट कमेटी में विराष्ष पक्ष के सदस्य भी हाते है और हमार पक्ष के सदस्य भी हांते है और उस की जो रिपोटर थी, उस का और उदार बनाया गया है। 1951 का जा एक्ट था और जिन उद्दे खे के लिए यह बिल लाया गया है, ऊाप यह देलें कि हम ने हर क्षेत्र में इस में सुधार किया है।

जहां तक प्लान्ट शेन के रजिस्ट्रंशन की बात हैं, उस में भी सीरार किया गया हैं। पहले जहां 10.117 हंक्टयर की लिसिए थी, उस का अब 5 हंक्टयेयर कर दिया है हालांकि में चाहता है कि हस कों तीन या ढाई होंक्टंयर कर दँँाँ चाहिए क्योंक लंबर्रास की संख्या 30 सं घटा कर अब 15 कर दी है । तीन और ढाई होंक्टंयर में जगर 15 मजदूर काम करते है तो उस आप रजिस्टर करं। चित्त बस साहब आर राजन साहब ने जां यह कहा है कि मजदर्रों की संख्या 10 हांनी चाहिए, अगर इस को कर दिया जाए, तो यह एक अच्छी बात होगी ।

में यह भी कहना चाहता हं कि इस एंक्ट में जो एक भया प्रावधान किया गया है कि अगर मकान किसी मालिक ने दिया हैआ है और वह गिर जाता है आरे उस के लिरने के कारण किसी की हंथ हां जाती है, तो वर्कमेन कम्पेंशन एक्ट, 1923 के अन्त्रार उसको कम्पेंसंक्षन दिया जाएगा । इस में बह भी किया गया गया है कि पहले

मजद्रों के बेतन की सीलिंग 300 रुपयें थी । अव उसका बढ़ा कर 750 रुपये प्रवि माइह कर दिया गया हैं । इस तर् से काप द्रें कि हमारी सरकार ने जा से प्रावधान इस बिल में किये है, वे निशिचत तार पर प्लान्टघन वकर्स के हित में हैं।

फछ माननीय सदस्यों ने जो यह्र कहा है कि एक काम्र्रीहैसव बिल होना चाहिए, में मानता हैं कि यदि कोई काम्रीहैंसिव बिल अलग से आए, तों अच्छा होगा । आप जानत होंगे कि कई कान्फ्रेन्सेज हमार घ्रम मंची जी ने की है। उन्होंने लेबर मिनिस्टर्स की भी कान्फ्रोन्स बलाई थी और उसमें कछ निर्णय लिये है आर जा मिनीमम वेजंज की बात हैं, वह होंने ही वाली है लेकिन जो कई सदस्यों ने इस में शांका प्रकट की है, वह मरं उचित नहीं समभता 1 वे हर बात पर शंका प्रकट करते है और मेरा यह कहना है कि उनकी शंका निराधार है। बात यह्ह हैं कि जसा चरमा वे लगाते हैं, दूसर्यें का भी वेसा ही समभते है। हन का जा निकम्मापन था, वह दों-ढाई साल़ मे सामने आा गया ।

में एक बार प्न: अपनी सरकार कां अर खास तारे पर लेबर मंग्रालय को और श्रम राज्य मंन्री जो को धन्यवाद देता ह. कि वे इस तरह का एक कान्तिकारी बिल लाइस आर विरोषी दल के सदस्य जा इरा का देर से लाने का आरोप लगा रहे हैं, वह सही नहों हैं। दा सालों में लंबर एक्ट में यह सरकार संसोधन लाई है और वह सब जानते है कि यह सरकार मजद यों के हितों के लिए कृष मजदूरों और किसानों के िितों के लिए काम करती है आर कई कार्यकम वह इन के पिए लाई है। 34 बिल पिछले सेशन में हमने ज़स कियें हैं आर इस सेशन में भी काफी बिल हम पास कर रह है ।

इन बाद्दों के साथ मँ इस बिल का प्रजार समर्थन करता हं. और विरोधी पक्ष से कहता हूं कि वे सर्वसम्मति से हसका अन्मादन करें और इस को पास करें।

## MR. DEPUTY-SEPEAKER:

 Now, the Minister will reply.
## THE MINISTER OF STATE

 IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): Sir, I am gratuful to Hon. Member, Shri Ananda Pathak Shri B.K. Nair, Shri Era Mohan, Shri Girdhari Lal Vayas, Shri K.A. Rajan, Stri Chitta Basu and others who have generally supported the provisons of the Plantations Labour (Amendment) Bill, which would go a long way to improve the working conditions of the plantation labour. I have gerat regards for Shri Chitta Basu and so I have no words to say anything to him.
### 14.00 hrs

But because he is sitting on the other silde of the House he has got every right to condemn the working of the Government, if at all it is a constructive criticims and meant to protect the interests of workers, and promote their welfare.

As regards equal remuneration, the Act has come into force in 1976. Hon. Member should know this. But his version was related to 1974-75. Our Government and I myself are quite eager to cnforce this Act, any implement it fully. When it comes in the house next, I will let the Member know what I have done, and what my Ministry is doing.

As far as Mr. Daga is concerned, I have no words to say anything, except that he is always in the habit of making some sort of criticism regarding my questions and my Bills. I will address only these two sentences to Mr. Daga.

डागा मुके मालूम हह बुलबुल तेरी हकीकत एकमुरत उस्तुखा दों पर लगे हुए ।

Some Members have also made a number of sggestions, to provide for more welfare amenities, and to ensure that the provisions are strictly implemented. A few other suggestions relate to nationalization of plantations

## [Shrimati Ram Dulari Sinha]

etc. I would, however, restrict myself to the subject matter of amendments to the 1951 Act.

Hon. Members have suggested that the applicability of the Act should be furiher reduced to 2.5 hectares-as was mentioned by Mr. Chitta Basu and Mr. Daga also. I would point out that the State Governments are empowered to extend the provisions of the Act to any plantation, without any limit of acreage, or number of workers employed herein. But we should also think of the eco:2mics of the industry as well as the difficulties of enforcement in such small plantation:.

### 14.01

[Shri Harinatha Misra in the chair ]

Hon. Members have also pointed out the lack of amenities, namely supply of drinking watar, basic minimum sanitary conditions, medical facilities, education facilities etc. Government is equally concerned with the welfare of the workers and effective implementation of the statuatory provisions.

I would diaw the attention of hon. Members to the proposed amendments to the existing penal provisions in the 1951 Act. It is proposed to empower the courts to specify the period by which the employers would be required to rectify breaches of the provisions. For violation of such orders, the courts will be able to impose compulsory imprisonment upto a period of six months, and a fine upto Rs. 300/- for everyday in cases of non-compliance of these orders. I have also stated this earlier, when I was introducing this Bill to the House yesterday. Thus, for the first time there will be time-bound implementa'ion and compulsory imprisonment for violation. of directions. I am confident that with these stringent penal provisions implementation of the provisins of the Act would improve.

A further suggestion has been made that the Act should provide for the provision of C iueches, without any reference to the number of workers or number of children. I may, in this connection, point out that under the amended provisions, State Governments would be empowered to provide for Creches, even where the number of women workers or children is less than that provided under the Act. Mr. Chitta Basu should note this. This would adequately meet the requirements of Creches for the children. Rules to be framed for this, would take care of the facilities to be provided for the childrer in the Creches.

I am aware of the shortfall in the number of houses being provided for the workers. Latest available figures indicate that out of a total number of 5.31 lakh eligible workers, 3. 72 lakh workers have already been provided houses. There is a plan scheme being administered by the Ministry of Works and Housing for giving loans and grants for this purpose. I expect that the shortage of accommodation would be reduced in the near future. I have already pointed out that there has been delay in bringing this Bill before the House for consideration. As the hon. Members would note, Government has accepted almost all the recommendations of the Joint Select Committee of Parliament. With reg.rid to the payment ot compensation in the case of der.th or injury due to the collapse of the house provided by the plantation to the workers, Government has provided that the compensation should be paid as per provisions of the Wurkmen's Compensation Act 1923. I shave the anxiety of the Hon'ble Members ihat Government should bring a comprehensive Bill providing tor more amenities. I would appeal to Hon'ble Members to whole heartedly support this progresssive measure in the interest of welfare of workers.

SHRI CHITTA BOSU: She did net say anything on the equal wages for men and women.

## SHRIMATI RAM DULARI

 SINHA : I am concerned with that. I have done a lot. It at all you have got any case, you can bring it to my notice and I will do the needtul.MR. CHAIRMAN : The question is :
"That the Bill further to amend the plantations Labour Act, 1951. as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.
MR. CHAIRMAN : Now we shall take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 -Amendment of Section 1 .
SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : I beg to move :

Page 2 lise $1,-$
for "fifteen" substitute "ten". (1)

SHRI ANANDA PATHAK (Darjeeling) : I beg to move :

P:ge 1 , line $11,-$
for " 5 hectares" substitute-
"' 2.5 hectares" (9)
Page 2, line 1 ,
for "fifteen" substitute—"five" (10)
Page 2, line 4,-
for "cinchona or cardamom" substitute-"CCinchona, medicinal plants, cardamom, coconut and other agricultural products" (II)

Page 2, line 9-

[^12]Page 2, line $14, \cdots$
for " 5 hectares" substitute
" 2.5 hectares" $(13)$
SHRI SUBODH SEN (JalPaiguri) : I beg to move :

Page 2 line 4,-
for "cinchona or cardamom" substitute-
"Cinchona, medicinal plants, cardanom, coconut, betelnut and other agricultural products for commercial purpose" (29)

धी मूलषन्ब गागा (पाहल) है। As far as clause 2 is concerned, I have said in my amendment substitute "ten" for "fiftcen".

आपन जब एरिया छांटा कर दिया है, 5 एकड़ कर दिया ही तो 10 वर्कर भी हों तब भी यह कानून लागू हाना चाहिए ।

यहां पर जो डिसोटिंग रिपोट्ट कमटी द्वारा दी गई है, उसमें डिसोटिंग नाटे यह भी है-

> "We therctore propose that the acreage should be turther brought down to 2.5 . hectares irrespective of employment in the plar ta tions."

मं माननीय मंगी जी का ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हुं कि क्या 5 या 10 आादमी ह* तरे उनका घोषण होगा, उन पर यह कानन न लाग नहॉं हांगा? कानन का मतलब है कि काईई भी आदमी किसी आदमी का शोषण न कर । शोषण-विहीन समाज की स्थापना करना चाहते है और संविधान करे यह मूस्प धारा है ।

संविधान में कहा है कि हमार देश के अन्दर मीनार में बैठने वाले को नीचे ओर जमीन में बैठने वाले का ऊपर उठाया जाएगा और मंती महोदय जो यह कानूत ला रह है 1981 में उसमें कहा गया है कि 10 आदनियों का घोंषण कर सकते है । बह आर्गनाइज लंबर नहीं हैं ता कूछ महीं कर सकता ।

बी मूलबन् हाग (पाली)
मेंरा कहना वह है कि नम्दर बहलत कम होंा जाहिए। करे बार बागान के जा मारिद हांती हैं वे नीफ द्वांप्टर से मिल हतने हैं । घ्रम विभाग के जा कर्मचरी होता है बे लेबर कीमघनर बनने के बजाए लेबर इंसंक्टर बनना ज्यादा पसंव करती हैं।

समापर्त महोडस : आपकों करसे मालूम हआ ?

भी कूलषम्स हागा : भुभ इसीिए मालूम छबा किं में लेबर में धाड़ा-बहत काम करता ह. । मभं मालूम है कि फूड इंस्पेक्टर, लेबर-इंस्पेक्टर, शाप-इं स्पेक्टर, एस. एच. आ ., रहने में बह़ा आानंद है। सभापति जी, क्योंकि वह सीषा संबंध अपना जोड़े देता है। वे एटरेड्से गलत लगाते है। आi नम्बर रखा जाए वह मिनिमम रसा जाना बाहिय । पन्द्रह क्यों रसे हं ? आज भी हमार समाज मे एक आदमी दूसरे का एक्सप्लायटेशन कर सकता है तो कानून का क्या मतलब? दों आदमी हों चार कादमी हों और चाहू एक बादमी भी हा बगर उसका घोषण होता है तो क्या आप कुछ नहीं कर'गे? इस वास्ते मेरा निवेदन है कि नम्बर का बाप रिह्यूस कर 1 वस विभाग की महला मंत्री है । उनके हृदय में करुणा है। में आवा करता हुं कि मेर संकोधन को वह मंज्र करेगी । श्रोमान, आप बिहार के है और बड़े लर्निड आदमी है । इनकों कहिये कि हस मामूली से संघोधन को मान लों ।

सभाषीत महोंब्य : महिता निनिस्टर को भी क्लीन बोल्ड नहीं करने दिया आपने।

भीमती राम व्लारी सिन्हा : मेने जो देना था दे दिया । आप एक ही बात बार बार कहंगे तो मँ क्या करूं?

SHRI ANANDA PATHAK : First of all, I have said in my amendment that instead of 5 hectares, it should be 2.5 hectares. I have alreaty submitted that when the planters came to know that the Joint Committee was going to recommend something for the weltare of the
workers, they star ra ugmetation. Theretore, to proiect the workers from mechanisation it should be made to 2.5 hectares.

Secondly, I have suģested that instead of 5 workers, there should be 5 workers because there is a convention of one worker per acre in the plantations. According to that, for 2.5 hectares, there should be five workers.

Similarly on page 2, the Bill provides for cinchona or cardamom. Here I have enlarged the scope by adding cinchona, medicinal plants, cardamom, coconut and other agriculturil products. I do not think the Minister will have any difficulty in accepting this. Thesc plantations are meant for commercial use. And that is done through hired labour. I think, the Minjster will have no objection in accepting my amendments.

SHRI SUBODH SEN : I will speak on amendment number 29. Now-a-days, new agriculural crop has been coming up. Previously, it was to be used for domestic purposes. But now it is being used for commercial purposes. Pinc-apple, cetronella grass and other things ale coming up in big way and they are being used for commercial purposes. Now, this amending Bill has come atter 20 years of the original Act. Who knows when the next amendirg bill will come? In the meanwhile, other crops will also come up.

So, I have laid special emphesis on the tcrm "and other agricultural products for commercizl purpose". I hope the hon. Minister will accept this amendment.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : I have already explained that I am not accepting these amendments.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Since the hon. Minister is net accepting my amendment, I want to withdraw it.

MR. CHAIRMAN : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment?

SOME HON. MEMBERS : Yes.

Amendment No. I was, by loave withdrawn

MR. CHAIRMAN : I will now put the amendments moved by Shri Ananda Pathak, to the vote of the House.

Amendments Nos, 9, 10, 11, 12 and
13 were prit and negatived

MR. CHAIRMAN : I will now put the amendment moved by Shri Subodh Sen to the vote of the House.

Amendments No. 29 was put and negatived

MR. CHAIRMAN : The question is :
"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adoptea.
Clayse 2 was added to the Bill.
Clause 3 Page 2, line $21-$ Amendment of Section 2.

SHRI MOOL CHAND DAGA : I beg to move :
for "rupees seven hundred and fifty" substitute --"rupees one thousand" (2)

SHRI ANANDA PATHAK : I beg to move :

Pag: 2, line 21,
for "rupees seven hundred and fifty" substitute -"rupees ore thousand and five hundred (excluding fringe benefits)" (14)

SHRI SUBODH SEN : I beg to move :

Page : 2 , line 2 $1,-$
for "ripees seven hundred and fifty" substitute"-rupees one thousand and five hundred basic (excluding frirge benefits)" (32)

श्री मूल चन्द डागा : सभापति जी, डायरंक्टिव प्रिन्सिपल् आफ एटंट पौलसी का आप आर्टरकिल 39 देखें। आप चाहते है िक एक आदमी अपने बच्चों का उच्छी शिक्षा दे, अच्छ घर में रहें, उसका 2,400 क'लारीज फूड मिले, अच्छा स्वास्थ्य बने ताकि दोश का एक अच्छा नागरिक बने । तो क्या आप सोचते है कि 750 रुपये में यह सब हों जायगा? मै चाहता हैं कि उसे काप 1,000 रुपये से कम न दीजिये । क्योंक 750 रुपये से कछ नहीं होता । अब काफी प्लान्टेसन वाले ता इंगर्लंड और अमरीका की संर कर' आर जा मजदर धन पैदा करता हैं वह गरीबी में रहें जा एक अभिशाप है। ता काप 1,000 रुपये क्यों नहीं करते बजाय 750 रुपये के ? श्रीमान् आप चेयरमंन है चैनल के, आप भी चाहते है ।

सभायतित महोबय : यहां जा बठता है वह कुछ अपना नहीं चाहता ।

घी मूल चन्व क्षाग : मँने मंन्री जी से उपील की है अगर मान लों तो कोर्द मुशिकल की बात नहीं है। 250 रुपये बरे बढ़ा दं।

SHRTMATI RAM DULARI SINHA : I do not accept it.

SHRI ANANDA PATHAK : The purpose of my amendment is to increase the limit to Rs. 1,500 . A committee has recently submitted its report that the price of the plantation crops has gone up twice or thrice.

## [Shri Ananda Pathak]

The basic fact of Rs. 1500 in the case of clerical \& medical staff has already been accepted.

What is the difficulty for the Minister to accept this established fact ? I once again request the Minister to accept my amendment--Rs. 1500 excluding frigne benefits.

SHRI SUBODH SEN : My amendment is self explanatory. I need not say anything.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : I have already explained. I am not going to accept.

MR. CHAIRMAN : Mr. Daga, are you withdrawing your amendment No. 2 to Clause 3 ?

SHRI MOOL CHAND DAGA : Yes.

MR. CHAIRMAN : It is the pleasurc of the House that amendricnt No. 2 to Clause 3 moved by Shri Mool Chand Daga be withdrawn ?

Amendment No. 2 was, by levae, withdrawn.

MR. CHAIRMAN : I shall now put amendment No. 14 to Clause 3 moved by Shri Ananda Pathak to the vote of the Hr use.

Amendment No. 14 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : I shèll now put amendment No. 32 to Clause 3 moved by Shri Subodh Sen to the vote of the House.

Amendment No. 32 was puit and negatived.

MR. CHAIRMAN : I shall now put Clause 3 to the vote of the House.

The question is :
"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 3 was added to tho Bill."
Clause 4-Insertion of new Chapter iA SHRI MOOL CHAND DAGA :

I beg to move :
"Page 2, lines 28 and 29-
"for 'as it thinks fit substitute"nct below the rank of Deputy Colletor", (3)
"Page 3, line 4, -
after "sub-scction (I)" insert"and after making such further inquiry as he may consider necessary" (4)
${ }^{\prime} \mathrm{H}^{\prime}$.
'Page 3, line 32,-
for "as expeditiously as possible" substitute_"'within three meonths" (5)

SHRI ANAND PATHAK : I bog to move :
'Page 3, line 32,
for "as expeditiously as possible", substitute -"within sixty days" (15)

MR CHAIRMAN : Mr. Daga do you want to press your amendment ?

SHRI MOOL CHAND DAGA : Yes, I want to speak.

I am just painting out as it ds provided-
"appoint such persons being gazetted officers" What type of gazetted officers? So, I said, 'not below the rank of Deputy: Collector'.

When you want to appoint, he must be at least not below the rank of the Diputy Cellector. What do you mean by "gazetted officer"? Even a police officer is a gazetted officer. I have not understood this. So, be must be not below the rank of the Deputy Collector. After all, you give powers to impose fine and to register an institution under the Act. He can book the cwncr under any of the Sictions. You have never said, it is as prescribed. I is not print id is "as prescribed". So, I say, $h$. should be not below the rank of the Deputy Collector.

SHRI A. K. ROY : (DHANBAD) : It is very much convincing.

SHRI ANANDA PATHAK : My simple amendment is that instead of the words "as expeditiously as possible". I want to make it specific, that it should be "within sixty days". Th t is my amendment in Cl use 4 .

MR CHAIRMAN : Mr Daga, are you withdrawing your amendments ?

SHRI MOOL CHAND DAGA: I wo uld like to withdraw these amendments.

MR CHAIRMAN : Has Mr. Daga the leave of the House to withdraw these amendments ?

SHRI A.K. ROY: No.

MR. CHAIRMAN : I shall now put Amendments No. 3, 4, and 5, moved by Shri Daga to the vote of the House.

The question is :
"Page 2, line lines 28 and, 29,-
for "as it thinks fit", substitute"not below the rank of Deputy Collector" (2)
"Page 3, line 4,-
after "sub-section (I)" insert"and after making such turther inquiry as he may consider necessary" (4)
"Page 3, line 32,-
for "as expeditiously as possible" substitule "within three months" (5)

The Lok Sabha divided
Division No. 6] [ 14.34 hrs.
AYES
Choudlpury, Shri Saifuddin
Das, Shri R.P.
Ghosh Goswami, Shrimati Bibha
Halder, Shri Krishna Cbandra
Jharkhande Rai, Shri
Mahata, Shri Chitta
Masudal Hossain, Shri Syed
Misra, Shri Satyagopal
Mohammed Ismail, Shri
Mukt erjee, Shri Samár
Rajan, Shri K̇.A.
Roy, Shri A.K.
Roy, Pradhan, Shri Amar
Saha, Shri Ajit Kumar
Sen. Shri Subodh
Shastri, Shri Ramavatar
Suraj Bhan, Shri
Verma, Shri R.L.P.
Yadav, Sbri Vijay Kumar

NOES

Appalanaidu, Shri S.R.A.S.
Bansi Lal, Shri
Behera, Shri Rasabehari
Bharwan De: Acharya
Bhoye, Shri Reshma Motiram
Bod depalli, Shri Rajazopala Rao
Cialla Shekh ar Singh, Shri
Chaturvedi, Shrimati Vidyawati
Choudary, Shri Chitturi Subba Rao
Daga, Shri Mool Chand
Dalbir Singh, Shri
Das, Shri A.C.
Dev, Shri Sontosh Mohan
Devarajan, Shri B.
Era Anbarasu, Shri
Fernandes, Shri Oscar
Gadhavi, Shri Bheravadan K.
Gireraj Singh, Shri
Gomango, Shri Giridhar
Jamilur Rahman, Shri
Kandaswamy, Shri M.
Karma, Shri Laxman
Kosalram, Shri K.T.
Kshirsagar, Shrimati Kesharbai
Madhuri Singh, Shrimati
Mahabir Prasad, Shri
Mallikarjun, Shri
Mayathevar, Shri K.
Mishra, Shri Uma Kant
Misra, Shri Nityananda
Motilal Singh, Shri
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Murugian, Shri S.
Nagina Rai, Shri

Nandi Yellaiah, Shri
Narayana, Shri K.S.
Netam, Shri Alvind
Nikhra, Shri Rameshwar
Panigıahi, Shri Chintamani
Parmar, Shri Hiralal R.
Patel, Shri Ahmed Mohammed
Patil, Shri A.T.
Patil, Shii Chandrabhan Athare
Patil, Shri Uttamrao
Patnaik, Shrimati Jayanti
Pushpa Devi Singh, Kumari
Ravani, Shi Navin
Saminuddin Shri
Satya Deo Singh, Prof.
Shailani, Shri Chandra Pal
Shakyawar, Shii Nathuram
Shankaranand, Shri B.
Sharma, Shri Kali Charan
Sharma, Shri Nand Kishore
Shastri, Shri Hari Krishna
Sidnal, Shri S.B.
Sinha, Shrimati Ramdulari
Soren, Shri Hari Har
Srcenivasa Prasad, Shri V.
Sultanpuri, Shri Krishan Dutt
Tayyad Hussain, Shri
Tewary, Shri Krishna Prakask
Vairale, Shri Madhusudan

Venkatasubbaiah, Shri P.
Vyas, Shri Girdhari Lal
Wagh, Dr. Pratap
Wasnik, Shri Balkrishna Ramchandra
Zainul Basher, Shri
MR. CHAIRMAN : Subject to correction, the rejult* of the Division is: Ayes 19: Noes 68

The amendments are negatived.
The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN : I shall now put Amendment No. 15, moved by Shri Ananda Pathak to the vote of the Hous:

Amendment No. 15 was put and negatived.

MR.CHAIRMAN : The question is :
" That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 4 was added to the Bill.
Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6-Amendment of Section 12

MR. CHAIRMAN : There are amendments given notice of to this Clause. Mr. Daga....He is not present.

SHRI ANANDA PATHAK : Sir, I beg to more :

Page 4 , line 17,-
for "fifty" substitute-"five" (16)

Page 4, lines 20 and 21,
for "the number of children of women workers (including women workers employed by any contractol) is twenty or more" substitute-
"any number of children of women workers (including women workers employed by any contractor) are there" ${ }^{(17)}$

Pag. 4 , line $30,-$
for "fifty" substitute—"five" (18)
Page 4, line 33,-
for "the number of children of women workers is less than twenty,"
substitute-
"any number of children of such workers arc there" (19)

SHRI SUBODH SEN : Sir, I beg to move :
Page 4, line $33,-$
or "the number of chlidren of
women workers is less than twenty"
Substitute-
"'any number of children of
such women workers are there"
(37)
SHRI ANANDA PATHAK : My
endment is very simple. Instead
or "the number of chlidren of women workers is less than twenty"

Substitute-
"any number of children of such women workers are there" (37)

SHRI ANANDA PATHAK : My Amendment is very simple. Instead
*The following Members also recor ded their votes:
AYES: Dr. Subramaniam Swamy, Sarvashree Shibu Soren, Sunil Maitra Ananda Pathak, Matilal Hasda, L. S. Tur and Ajit Bag.

NOES: Dr. Krupasindhu Bhoi, Sarvashree Bheekhabhai, D. L. Baitha Manoranjan Bhakta, Jagan Nath Kaushal, K. Pradhani, Doongar Singh and Fatehbhan Singh Chouhan.
[Shri Ananda Pathak]
of fifty workers, I have said five. There should be no difficulty, to accept this amendment. I hope the hon. Minister will accept it.

## (Interruptions)

My Amendment No. 17 is also very simple. Instead of twenty children, I have said, 'any number'. This is a very simple amendment. I think that will also be considered and accepted by the hon. Minister. In case of 15 , I have said 5 ; instead of 'twenty' children, I have said 'any number'. I hope the hon. Minister will consider and accept my amendments.
(Interruptions)
MR. CHAIRMAN : Have you any hing to say ?

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : I do not accept them.

MR. CHAIRMAN : All right. I will put amendments No. 16, 17,18 and 19 to vote.

Amendments Nos. 16, 17, 18 and 19 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : I will not put Amendment No. 37 moved by Shri Subodh Sen to vote.

Amendment No. 37 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is:
"That claues 6 stand part of the Bill."

## The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.
Clause 7 was added to the Bill.

## Clanse 8-Insertion of new sections 16A to 16G

## SHRI ANANDA PATHAK :

 I beg to move :"Page 5, lines 19 and 20,-
Omit "and he collapse in not solely and directly attributable to a fault on the pait of any occupant of the house or to a natural calamity" (20)
"Page 6, line 2,-
for "six month" substitute-
"twelve months" (2I)
"Page 6, line 5, 一
for "six months" substitute-
"twelve months" (22)
''Page 6, line 6,-
for "six months" substitute-
"twelve months"
MR. CHAIRMAN : All the amendments given notice of by Shri Subodh $\operatorname{Sen}$ are covered by the Amendments of Shri Ananda Pathak.

Shri Ananda Pathak may now speak on his Amendments.

SHRI ANANDA PATHAK : I have given amendment No. 20 to omit the works 'and the collapse is not solely and directly attributable to a fault on the part of any occupant of the hous: or to a natural calamity'. These words should be omitted. If these words are retained, the workers will never get the compensation because the employers will, on one plea or the other, deny the compensation to the workers. So I have given my amendment to omit these works so that the workers may get the compensation.

MR. CHAIRMAN: The Minister has noting to say. I will now put Amendments Nos. 20, 21, 22 and 23 moved by Shri Ananda Pathak to the vote of the House.

[^13]MR. CHAIRMAN : Now the question is
"That Clause 8 stand part of the Bill".

The motion was adopted.
Clause 8 was added to the Bill.
Clauses 9 to 12 were added to the Bill.
Clause 13 Insertion of new Section $37 A$.

SHRI ANANDA PATHAK : I beg to move :
"Page 9, line 10,-
for "six months" substitute -
"twelve mon'hs' (24)
"Page 9, line 11,-
for "three" substitute-
"five" (25)
Sir, my amendments are very simple. My contention is that ii should be 12 months instead of six month; as proposed in the Bill. Now, in the Bill it has been proposed thit the fine is Rs. 3oo. My amendment is that it should be Rs. 500 . These amendments are very simple and I howe the Minister would agree to my amendments.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : I do not accept.

MR. CHAIRMAN : I shall not put the Amendments No: 24 and 25 moved by Shri Ananda Pathak to the vote of the Housc.

Amendments No. 24 and 25 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : Now the question is :
"That Clause 13 stand part of the Bill"

The motion was adopted.
Clause 13 was added to the Bill.
Clause 14 was added to the Bill.

## Clause 1-Short title and commencoment.

## SHRI ANDNDA PATHAK:' I

 beg to move :Page I , line 5 and 6 ,
for "on such date as the Central Government may, by notification in the official Gazettee, appoint"

Substitute-"with immediate effect". (8)

Sir, the Act was passed in 195 I . But unfortunately it has not been properly implemented. It was a ${ }^{\text {ann }}$ doned and kept in the cold storage. If the Government is serious enough and sincere enough to look after the welfare of the plantation workers, I hope the Govenrment would agree to my amendment, namely -
in plac eof "by notifictaion in
the Official Gazette appoint"

> substitute the , works "with immediate effect."

I hope that the hon. Minister would accept my amendment.

MR. CHAIRMAN : I shall now put the Amendment No. 8 moved by Shri Ananda Pathak to the vote of the house.

Amendment No. 8 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN : Now, the question is :
"That Clause I stand part of the Bill".

The motion was adopted.
Clause I was added to the Bill.
The enacting formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : I teg to move :

## "That the Bill be passed"

MR. CHAIRMAN : Motion moved :
"That the Bill be passed"
घी रालापतार काश्नी (पटना) : माननीय सभापति जी, में इस बिल का समर्थन करता ह. लेकिन समर्थन करते हुए एक-दों बातों कहना में उषित समझता है। इस संशोधन के जरिए बागानों में काम करने वाले श्रम-जीवियों के कल्याण संबंधी बातों की ज्रार्षा की गई है आर इन्हृ सिवधाएं देने की बात है ता इसका तो काई विरोध नहीं कर सकता । सब लोग समर्थन ही करंगे, लोंकन अच्छा हांता कि जितने बागान है, ₹ाय-बागान है या आर कोई निजी बागान है, अगर सरकार उन्है अपने कब्जे में करके चले तो श्रम-जीवियों का ज्यादा भला हों सकता था, लोकन अभी एसे नहीं है ।

इस बात की चर्चा करते हए मे दो बातों कहना चहल्दा हूं जिसे र्मे स्वयं देखा है। अभी अन्त म्हीने में सभापतित जी, मभे नया अलीपर प्रवार जाने का मांका मिला था। वहां एन. एफ. रंलवं वर्कर्स यूनियन की कस्फ्रंस थी 1 उस की रोली में बहुत बड़ी संख्या में चाय-बागानों के श्रम-जीवी आए थे । भन्डे-पताका लेकर बाए थे, आरतें थीं, बच्चे थे, मदर्द थे । उन लोगों ने वहां शिकायत की कि हम लोगों में से बहत से चाय-बागानों में काम करने वाले लोग हिन्दी स्पोकंग इलाक के है, लेंकन सकलों में हिन्दी पट्ड़े की व्यवस्था नहीं हैं। बागानों के मालिकों ने इसकी व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से कठिनाई हांती है । सरकार का नियम है कि अगर इस तरह से काफी संख्या में सोग है तो जिस भाषा को भी वे बोलतेजानते हैं, उस भाषा में शिक्षा देने की ख्यवस्था होनी चाहिए । तो मे मंत्री जी से पूछ्छना चाहता ह.ं कि क्या यह बात सही है, इसका पता लगाएं। यदि सही है तो उन बस्षों को मर्स रसने से क्या फायदा । ओं भाषा वे नहीं जानते, उसमे पढ़ना उनके लिए सभव नहीं होगा ।

इसीलिए बाप देशिए कि बहां भी किस भाषा के जानने वाले मजदूर काम करते है, उनके बाल-बच्तों की सिक्षा उनकी ही भाषा में होनी चाहिए, चाए' वह हिन्दी हां, बंगला हों या कोई आर भाषा हाँ । उस भाषा में शिक्षा का बंदोबस्त होना चाहिए। मजदूरों के कल्पाण से इस बिल का संबंध है और यदि मजदूर शिशक्षत नहीं होंगा तों कल्याण की बात भी नहीं समक्षंगा । इसलिए उनकी इस शिकायत को द्र कीजिए, ताकि उनका असंतोष दर हां सके।

दूसरी बात, दुर्षटना की चर्चा की गई है । दूर्षटनाएं बागानों मे बहत होती है, लौकन दुर्षटनाओं के लिए जो मूआवजा बर्गरह मिलना चाहिए, यह उचित तरीके से उनका नहीं मिलता है । मेरा सिर्फ यह Pिवेदन है कि काप दर्रोसए कि जहां इस तरह की बात है, आपके कानून का उल्लंघन होता है, वहां इसा पर रोंक लगाइए । आप यह नहों कह सकतं कि निजी मालिक कानून का उल्लंधन नहीं करते । जब सरकार स्वयं अपने कानूनों का उल्लंघन करती है ता निजी मालिकों के बार में कहुना और उनकी जवाब-दही लेना मुशिकल है। वे उल्लंघन करते है। आाप जों कानून बना रहे है, उन कानूनों का पालन हां, इसकी देख-रे करना सरकार का कर्त्तव्य है, तभी सही माने में चाय-बागानों के श्रम-जीवियों की मदद आप कर सकरंगे, सरकार मदद कर सकेगी और उनकां कुछ सुविधाएं मिल सकेगी। काम तारे से उनके कल्याण सम्बन्धी सभी बातों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये । अच्छा हांता अगर आप कम्र्रहलंसिव बिल लाए होते जिस में और भी बातों को शामिल किया जाता । लोकि जितना भी आप लाए है यह भी सही है, और इसका मे समर्थन करता हैं। में आवा करता ह. कि जिन बातों की तरफ मँने भापका ध्यान खींचा है उनकी तरफ आप ध्यान दंगी ।

ज्री रीत साल प्रसाष बर्मा (कोडरमा) : चाय बागान श्रम विधधेयक जा आया है यह कपने आप में पूर्ण नहीं है । किर भी घ्रम हितकारी होने के कारण में इसका

समर्षन करता है. । उनके कल्याण बार रम गीवन उपयोंी अवस्थाओों का जा श्राष्षान रस में किका गया है, वह पराप्त गहीं है। जाय बागानों का दो के लिए वहुती ही उपयोंी समभा जाता है । ब्याजीरक, आद्धांगिक आर्र कृषि कार्य की घीष्टि से हतकां बहात ही महत्वपूर्ण स्थान श्रेप्त है । इस विध्येक में जाये, काफी, रहड, सिंचांता आदि का ही घारीमल किया गया है। ब्यापारिक दृष्टिकाण सं जा सेती बल सही हैं, जो बागान हैं, उन सब का हत में घागिस किया जाना जाहियें था जा गहीं किया गया है । हस कारण से गैंतिर मखदूर या बागानों में कास करने कासे मउदर्र जो है और उनका आ कल्पान हौना चाहिय था वह नहीं हो वाएला । हलायनी, केता, संब, जड़ीवृियां, पाइन एपल, मूगफलो, तम्बाकः शंख, कपास, काज़, औरिसम, काका, नारियल आदि कों भी हस में शामिल करना बाहियें ला । में आएत करता हा कि इस और $भ ी$ मंगी जी का ध्यान ज्ञाएगा।

इन चाय बागानों की आमदनी से दंश कों पांच सा करांड़ से भी अधिक की आय हांतो है । लंकिन सारी व्यवस्था का नियांजकां के उपर छोड़ दिया गया है । वही आवास की ब्यवस्था करें, मजदर्रों के कल्याण कायों की अ्यवस्था कर"गे। यह सब उन स नहीं हांगा । उपनिवेशवादी दिनों सं हम दंसते आ रहें है लिप्टन, ब्कक बांड या देशी चाय के मालिकान सभी मजदररों का किसी न किसी तरह मंं शोषण करतं आ रह है, सँक्डों बरसों में करते आा रहृं है । 1951 में कानून बना था जिस को लाग नहीं कियम गयां। ज्वायंट fिलंक्ट कमंटी नें कहा धा कि सरकार कों लगातार इस का निरीक्षण करते रहना चाहियें लंकित सरकार ने नहीं किया । सर्मीत नं रिपार्ट दी थी लिस में उसने कहा था कि मजद्रों को काईं राइड नहीं हैं, सिविल राइट महीं है, बाहरी लोगों से वे मिक्स नहीं कर सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं। वहां पेय जल की व्यवस्था नहीं होंती है। काप कह रह है कि नियांजक आवास की ख्यवस्था करोगे। कांडप्स होने पर मूआवजे

की व्यवस्था भी की गई है। लोकल वे बेते लंते नहीं है। कानूनी पाबन्दी भी नहीं लगाईं गई है। जो अनिवार्य कावष्यकतायें हैं उनका प्रबन्ब भी नहीं किया जाता है । स्कल अादि का पबन्ध नहीं किया जाता है। मनोरंजन की कोई व्यवस्था नहीं हैं वैलफयेय के कोई काम नहीं हांते हैं । में निवेदन करना चाहता हूं कि ििस तर्ह से माइका माइंज वैलफेयर खार्गोनाइजंशन है, कोलफील्ड में कार्गेनाहजोंन है उसी तरह की बंलफेयर बार्गेनाइजेचन की और वैलफेयर की यहां भी क्यवस्था हांनी चाहिये ताकिक बागान मजदूरों का उचित लाभ मिल सके ।

SHRI SUBODH SEN(Jalpaiguri): Though our amendments have been lost, I welcome this Bill since it is an improvement on the parent Act. In the meantime, I should point out that the original Act suffers from certain limitations which I thought would have been removed by this amendment.

As a matter of fact, in the original Act there has been no specific connotation of the term employer. What happens in the tea gardens? As per Articles of Association of the Joint Stock Company, the Board of Directors is the utlimate authority, but in the tea garden level, the workers are employed by the Manager. So if there is any contravention of the Act in regard to supply of wholesome drinking wates, in regard to housing, in regard to medical treatment that paid Manager is being prosecuted. But the ulcomate authority who draws up thibudget, who decides what is to be spent on medical items, whether a deep tubewell would have to be dug for supplying wholesome wa'er, all this is the business of the Board of 1 irectors. But at the garden level, the appointment letter is issurd not by the Board of Directors or the MD but the Manager. He comes in for prosecution. I thought this position should have Iseen clarified in this amending Bill, but
[Shri Subodh Sen]
nowhere that point has been given. Though it is late, I would still hope that the Minister should see and devise some ways and means so that the connotation could be given. I would not have said it but yesterday some hon. member from that side rubbed West Bengal. I do not know why he rubbed West Bengal. How West Bengal came into the picture? But for the knowledge of this House I should say that during the tenure of the left front government during the list four years, the workers have been able to wrest from the employer's hands that much money which they could not get during the period of he last 100 years.

On the eve of 1977, in Duars, West Bengal the workers had

```
14. \(5^{8} \mathrm{hrs}\).
```

[Mr. deputy Speaker in the Chair]
been getting Rs. 4.20, and in between the period of 1977 upto $19^{81}$, in the course of these four years, workers have got another increment of Rs. 4.80, what the workers could get during the preceding period spreading over 100 years they got it within four years, that is due to the unity of the workipg class includirg INTUC and the lending hands of the left front government. He does not know anything about it. He has unnecessarily raised the point which does not arise here.

धीमती राम बडलारो सिन्हा : सभापति जी, में सर्वश्री रामावतार शास्री, बार. एल. पी वर्मा, सबांध संन को धन्यवाद दोना चाहती हा। लोंकन एक आश्चर्य भी प्रकट करना चाहती हू कि कल मँने अपसे प्रारम्भिक भाषण में जिन बातों का तउकिया किया था और बयान दिया था तथा माननीय सदस्पों ने जों भाषण दिये और कहु राय बाहिर की उसके सम्बन्ध में भी म゙ने अपना विस्तृत उत्तर दिया । उसके बावजूद भी वही बाते माननीय सदस्यों ने अभी कही । मे

कहना चाहती हं जहां त्रक घास्दी जी की प्लान्टोश लेबर से संबंधित हर राज्य की विक्षा से सम्बन्धित है हर्हु में पिशा वियाप कर्ते विचार करने के लिए भेष द.गी ।

इन शाब्दों के साथ में कहना चाहीी है 1951 का बिल तरमीम के लिए 1973 में आया आर संयक्त प्रवर समिमित को सुपूप्व किया गया जिसकी रिकमेन्डंशान्स 1975 में आयी और इमप्रव्ड तरीके से उस लिल को आज सदन में रसा है । इसकेपले हीं यह विल पिछल महीने राज्य सभा में पारिता हां चका है इसीलये माभनीय सदस्य एक मत से उसे अपनी स्वीक़ति दे दे। तांक मजद्रूं का भला हो सके।

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:
"That the Bill be passed."
The motion was adopted.

### 15.00 hrs .

INDIAN IRON AND STEEL COMPANY (AQUISITION OF SHARES) AMENDMENT BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up Indian Iron and Steel Company (Acquistion of Shares) Amendment Bill. Time allotted is one hour. I want hon. Members' cooperation in completing the Bill today.

[^14]the 14 July, 1972, initially for a period of two years, to ensure the proper mangement of the Company and with a view to arresting the precipitous fall in its production due to ineffective and unresponsive management at the top. This period was further extended by three years w.e.f. 14 July , 1974.

During the period of take-over, a number of steps were taken to improve the performance of the Company but when a stage was reached when substantial financial assistance from Government became necessary for sustained operations, it was decided to acquire the shares of the company held by parties other than the State Governments and public sector institutions. This was achieved under the Indian Iron \& Steel Company (Acquisition of Shares) Act, ${ }_{1976 .}$
Subsequently, the remaining shares of IISCO held by public financial institutions, nationalised insurance companies, and State Governments were also purchased and transferred to the Steel Authority of India Limited (SAIL) w.e f. 30 March, 1979.
SHRI PIUS TIRKEY (Alipurduar):
There is no quorum in the House.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Let the quorum bell be rung.
Now there is quorum. The Minister may continue.
SHRI PRANAB MUKHERJEE: Scction 7(i) of the Act provides that every shareholder having a claim in relation to any share acquired under the Act hall prefer such claim before the Commissioner of Payments on or before the 30 November, 1977. It further cualles the Commissioner of Payments, if he is satisfied that the claiment was prevented by sufficient cause from pr?ferring the claim before the 30 November, 1977 to entertain the claim within a further period of 30 days, i.e. upto 30 December, 1977 bit not ther salter.

[^15]Section II of the Act provides that any money paid to the Commissioner which remains undisbursed or unclaimed for a period of three years from the last day on which the disbursement was made, shall be transferred by the Commissioner to the general revenue account of the Central Government, but a claim to any money so transferred may be preferred to the Central Government.

The net result of these two sections is that any genuine claim holder, who could not submit his claim within the specified date has to wait for a long time to file a claim with the Central Government. hon. Members will note that no date has been specified by which the Commissioner for Payments should complete the disbursements. This may take a long time and, even after that date, the genuine claim holders will have to wait for three more years to file a claim with the Central Government. The Government never had the intention of denying the payment at the prescribed rates to any genuine shareholder. This is borne out by the fact that in section 6 of the Act a provision was made for the transfer of the total payable amount of Rs. $7,23,95,137$. 15 to the Commissioner of Payments on the appointed day in the beginning. A number of representations have been received by the Central Government from such share holders, whose claims have been rejected by the Comissioner as time-ibarred. The Act does not empower the Central Government to examine or condone delay in the filling ol claims, and it has not been possible to provide any relief to such share holders. A survey 793 holders of rejected claims revealed thai a:s many as ${ }_{25} 8$ held 100 equity shares and $44^{1}$ held 100 to 500 equity shares. These small ex-shave holders obviously feel that the waiting period for filing an appeal with the Central Government is too long and it is causing hardship to them.

After carefully a examining the above issue in consultation with the
[Shri Prana's Mukherjee]
Law Ministry, it has been decided to give a final opportunity to all the shareholders, who could not file their claims within the prescribed time before the Commissioner, by extending the time limit within which claims for compensation can be considered by the Commissioner, till the date of expiry of a period of 120 days from the date of commencement of this proposed Amendment Act, and to authorise the Commissioner of Payments to entertain claims within a further period of 120 days, if he is satisfied that the claimant was prebunted by sufficient cause from preferring the claim within the period to be notified under the Amendment Act. It is also proposed to provide that every claim preferred, before commencement of the proposed legislation and after the specified period, shall be deemed to have been preferred under the provisions proposed to be amended, so as to eable the claims, which have become time-barred, being considered without the ex-shareholders having to file fresh claims in respect of such shares.

Section II of the Actis also being amended to reduce the period of three years mentioned therein for preferring appeals to the Central 'Government to six moxths for the purpose of the Commissioner transfrerring the unclaimed and undisbursed amounts to the General Revenue Account of the Central Government, as it is fel that this prriod of three years is unduly long and would cause avoidable hardship to the claimants, who are unable to prefer their claims even after opportunity is afforded to them.

There are no financial implications of the amendment Bill. I move:

[^16]"That the Bill further to amend the Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) Act, 1976, as passed by Rajya Saibha, be taken into consideration".

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Sir, the hon. Minister, while moving the Bill, stated that IISCO was taken over by the Government of India with effect from the 14th July 1972, initially for two years and then on 14th July 974 it was extended by another three years. In the year 1976 the Indian Iron \& Steel Company (Acquisition of Shares, Act was passed. The Ministel has stated that und ${ }^{\text {r }}$ the earlier Act the share holders could prefer their claims upto 3oth November 1977 but if the Claims Commissioner was ${ }^{7}$ convinced that there were genuinc causes which prevented the shareholders from preferring their claims within the stipulated time, he can extend it upto 30 days, i.e. 3oth December, 1977. He said that the claim put forth by the share holders was time barred and again after three years they can put their demand to the Central Government.

He has said that in the year 1979 the Government took over and purchased the shares of the public institutions and national insurance company of IISCO. Again they have brought this amendment Bill. I want to say that frequent amendments of this manner raise certain doubts. The Bill came as an Act in 1976. The share holders had the time to file claim upto 30-12-1977. The Minister in the Statement of Objects and Reasons ras stated that :
"Although wide publicity was given and individual notices were sent to all the registered shareholders of the Company by the Commissioner of Payment."

Then he says that a large number of share holders have not filed their claims, etc. I want to know when wide publicity was given and individual notices were also issued to
the share holders, still they did not prefer their claim before the Claim Commissioner. This Company was in the private sector. It became sick. We heard many stories regarding the irregularities of this Company. Therefore, this Company became sick. I want to mention integrated Steel Plant at Durgapur and Alloy Steel Plant, these plants have no captive coal mine. But IISCO has its own captive coal mine and Captive Iron ore mine Bu! stillit became sick. There was mismanagement and there were other reasons and the Company become sick. Why were the genuine share holders not able to file their claims before the Commissioner ? I have every doubt whether those share holders who did not file their claim are genuine or not. Stock markets are operating in Calcutta, Bombay and other places. We have to see whether these claimants are benami share holders or not. What is the nature of representation made by those people ? What made them not to file their claim in time according to law ? They were supposed to file their claim upto 30 th November, 1977 and then upto 3oth December 1977. This is very important point. After submitting this representation, did you find out as to who are the benami shareholders and who are the genuine shavelrolders ? What type of enquiry did he make ? I want to know this. When this Bill is passed, it will become an Act and it will have a retrospective effect. I totally oppose this. I say this is being made in a haphazardly and ad-hoc manner and it is being given a restrospective effect for preferring the claim of shares. This is my objection and I totally oppose.

Again, I want to know what will be the mode of verification to determine the benami and genuine shareholders. This is a very important point. You know, in privatde sector, what type of corruption is there. I do not want to take much of the time. But this point should be conceded. In Section in of the
principal Act, a period of three years has been brought in for six months, through this amendment. It is good. But I would not support this type of ad-hoc manner in which the Bill has been brought in and giving it retrospective effect. You know, how benami persons had taken the shares in a fradulent manner. I oppose this.

In IISCO, the perennial type of jobs are being done by contract labour and casual labour. This sometimes creates industrial problem. I demand that in the integrated steel plants, the contract system should be abolished and the perennial job done by the contract labour and casual labour should be regularised.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government has sanctioned to instal a sintering plant in IISCO which will cost Rs. 126.5 crores. But I am given to understand that it has been approved by the Government. If so, when will it be commissioned ?

Now, it is regarding the modernisation and expansion of the plants. The Minister will agree with me that since there is a Left Front Government in West Bengal, the industrial problem in IISCO or Durgapur Steel Plant or Alloy Steel Plant has been improved. So modernisation and expansion is necessary to make these plants viable. In this connection, I may say that I come from Durgapur. I would like to know from the hon. Minister whether the modernisation and expansion of Durgapur Steel

## [Shri Krishan Chandra Halder]

Plant and Alloy Stecl Plant has been approved and if so, when are you undertaking it? When will he take up this matter ?

In this connection, I want to say that in West Bengal, there are so many engineering industries. Coal is there; iron ore is available in Bihar. So, Haldia is the best place for a coastal-based iron and steel plant. I want to know whether at Haldia such a plant is going to be established or not.

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri T.R. Shamanna-not here. Now, the Minister will reply.

## SHRI PRANAB MUKHERJEE:

 Mr. Deputy-Speaker, Sir, this Bill is a very simple one because it is an enabling provision in the Amendment Bill to provide authorisy to the Government to adjust the claim sfrom the persons who have not filed their claims till 3oth November, 1977. This is the only relevant portion.The hon. Member, Shi K.C. Halder, expressed his doubt as to how to ensure that the claimants are genuine. I can assure him that this is not for the first $t=e$ that we are going to give compensation to the claimants. On eanlier occasions also, the claimants have filed th. is claims and compensation has been paid to them. The same care will be taken for them.

Secondly, as I cxplained while making my introluciory remarks, most of them are small claimantSome of them are having 100 shares; some are having more than ioo shares. This is the reason why we had to do it because in law i'selfthe Government did not have the authority to entertain the claims from a defaulter if he has not complied with the returns within the prescribed period. This is the only point here.

In regard to other points which the hon. Member has mentioned, that is, relating to modernisation, expansion and development of Durgapur steel plant, IISCO, Alloy Steel Plant, departmentalisation of contract labour and so on and so forth, all these matters have been discussed on a number of times. I hope, this is not the last occasion that we are going to discuss the Stecl Ministry. We will have future opportunities to discuss it. Sir, as we are approaching 3.30 P.M. when you are going to start the Private Members' Business, I would not like to take much time of the House.

I would like to draw the attention of the hon. Member and, through you, Sir, to the whole House that in spite of injecting huge amount of money, in spite of taking measures to improve the technical health of the unit, the fact remains that every year we are incurring loss, sometimes Rs. $3^{0}$ crores, sometimes Rs. 35 crores and like that. The capacity utilisation is extremely poor. 'This is one of the major reasons.

Perhaps, the hon. Memder will share my experience that so far as this unit is concerned, it has a larger number of manpower which we do not refuice. Therefore, if we just departmentalise all the jobs of perennial nature a situation may arise that ultimately you will ensure the job but there will be nothing left to do and the plant itself will have to be closed. Le u: not go in for that.

So far as this industry is concerred, the hon. Member will appreciate that we have a system where the industrial relationship-it is not merely Burnpur or Durgapur-is better. By and large, in the entire steel industry, we have been able to institutionalise the machi: nery tolsort out the outstanding is sues by sitting across the table. The refore, the industrial relations here are satisfactory, so far as the steel industry is concerned. From that point of view also, we have taken it up. The hon. Member is aware that.
recently I have sorted out one such issue in Durgapur plant. Gradually we are doing it and, therefore, it will be taken care of.

With these words, I have nothing more to add.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :
"That the Bill further to amend the Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) $\mathrm{Ac}^{+}$, 1976 , as passed by Rajya Sabhi, be taken into consideration.

The motion was adopted.
MR. DEPUTY SPEAKER : The House will now take up Clauseby Clause considcration of the Bill. $\mathbf{C l}$ auses 2 to 4 ; no amendment.

The question is :
"That Clauses 2 to 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clauses 2 to 4 were added to the Bill.
Claus: 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I beg to move :
"That the Bill be passed.
MR. DEPUTYSPEAKER : Motion moved."
"That the Bill be passed."
MR. RAMAVTAR SHASTRI: He will take only 3 mts .

धी रामाबतार श्राएन्री (पटना): उपाध्यक्ष जो, में तो प्रथम वाचन में बोलना आाहता था, लेंकन आपनं कहा कि तीसरे बाचन मों बोलों तो मे सिर्फ एक सावाल उठाना चाहता हूं, क्योंकि विधयक बहत सीमिरा है।

मंन्री जी जामवं हैं कि पिछल सान से "Рटस्को" ने जमझोदप़र में 10 हजार कंट्रेक्ट लंबर का नांकरों से निकाल दिया, जिसमें 7 हजार आदिवासी है और उसर्मे आर्षं से ज्यादा आरंरतें है । हरिजन-वादिवासियों की बात सरकार करती है। समकाता हों चुका था कि जों लोग पेरेनियल नेषर का काम करते है, उनका रगेलर बना लिया जाएगा। टाटा के प्रतिनिधि राजी हो गए थे, बिहार सरकार भी राजी हो गई थी, यूनियन के लोग भी राजी थे, सबने मिलकर यद्ध फसला किया था, लेकन जब यूनियन की तरफ से यह मांग की गई तो मजदूरों पर हमला किया गया आर इस आन्दोलन में उस समय वहां के बड़े लोंक प्रिय नेता केदार दास पर लाठी से प्रहार हुए आर दो-तीन दिन बाद उनकी मतत्य हो गई 1 इतना गंभीर मामला हैं। आप टाटा सं इतना डरते क्यों हैं। आप कम से कम उन पर दबाव तों डाल सकते है कि इस महंगाई में लोगों को बेकार बनाना ठीक नहीं है। जहां सरकार बेकारों का काम दंने की बात कह रही है वहीं जिनके पास काम है उनकों बेकार बनाया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि कोई रास्ता निकाल कर इन 10 हजार आदिवासी और दूसर मखदर्रों को काम पर लिया जाए तथा उन्हें दरदर का भिसारी न बनाया जाए। कई बार यह सवाल उठा, लैकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकाला गया। अतः में चाहता हूं कि कोई रास्ता निकालिए ।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I am not afrcid of Tata, but I am really afraid whether, within two minutes, 1 can travel from Burnpur to Jamshedpur; that is my real difficulty.

So far as the question of depattmentalisation of the perennial nature of the jeb is concerned, as I have already mertioned, we are fully aware of it and we are gradually doing it. But in regard to Tata, you cannot expect that, when I am piloting a Bill abour IISCO, I can switch over to TISCO. Iet it be reserved for the next time.

MR.DEPUTY-SPEAKER: The question is :
"That the Bill be passed."
The motion was alopted.
13.29 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATR MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Thirty-Fourty Report
SHRI RAMNATH DUBEY (Banda) : Sir, I beg to move :
"That this House do agrec with the Thirty-fourth Report of the Committec on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 22nd December, 1981."

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :
"That this House do agree with the Thirty-ffurth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions prescnted to the House on the 22nd December, 198r.

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER : Dr. Subramaniam Swamy.;

DR.SUBRAMANIAM SWAMY: (Bombay North East) Can I say something....

MR. DEPUTY SPEAKER : You have only to move for leave.

सी भनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष भहांबय, इससे पहल मेरी एक बात सून

लिजिए। अभी बाट-क्लब परं 2000 लोग 4 संसक-सबस्प बर $5-6$ सी गुहिलाबों कों लिगर्तार कर लिया गया हैं। इसके बारे में कृछ . . . ।

SHRI HARIKESH BAHADUR Gorakhpur) : It is very serious, Sir.

MR. DEfUTY SPEAKER : Unless it is serious yot will not raise it here ; I know it.

घी रामापतार भागत्री (पटना) ः प्रषान मंत्री जी कुछ कह ंगी ?

## (Interruptions)

DR.SUBRAMANIAN SWAMY: The Bill is so important that even the Prime Minister tas turned up in the House.

## (Interruptions)

भी मनी राम बागज़ी: प्रधान मंश्री जी कुछ कहने की इच्छा रसती हैं क्या? वहां महिला पुलस नहीं है। लेडीज का मदर्द पिस लिरफतार कर रही हैं। प्रधान मंनी के राज में आदमी लिरफ्तार कर रह हैं आरतें का । बचाओं किसी तरह ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Dr. Subrameniam Swamy.

DR. SUBRAMANIAM.SWAMY: Can I speak also?

MR. DEPUTY SPEAKER": Only introduction of the Bill.
${ }^{1} 5.3^{1} \mathrm{hrs}$
EMBASSIES, CONSULATES AND UNITED NATIONS AGEN CIES EMPLOYEES

## (CONDITIONS OF SERVICE) BILL. *

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : I beg to move for leave to introduce a Bill to
*Published in Gazette of India Extraordinary. Part-II, Sec* tion 2 dated 24-12-8I.
regulate certain conditions of service of exmployees in the offices and establishments under the foreign Embassies, Consulates and Agencies under the United Nations.

MR. DEPUTY SPEAKER. The question is :
"That leave be granted to introduce a Bill to regulate certain conditions of service of emplovees in the offices and establish:ments under the foreign Embassies, Consulates and Agencies, under the United Nations."

## The motion was adopted.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I introduce the Bill.

### 15.91 hrs.

SMALL FAMILY (PROMOTION AND MOTIVATION) BILL*

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL (Kopargaon) : I beg to move forolave to introduce a Bill to empower the Central Government to take measures to promote and motivate small families in the country and put family planning measures on a statutory footing and for matters conrected therewith.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :
"That leave be granted to introduce a Bill to empower the Central Government to trke meisurcs to promote and metivate small families in the country and put family planning measures on a statuory footing and for mattors connected therewith."

> The motion was adopted.

SHRI BALASAHEB VIKHE P\[IL : I introduc: th: Bill.

### 15.52 hrs.

RESERVATION OF POSTS IN PUBLIC SECTOR ,AND PRIVATE SECTOR SERVICES (FOR ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS OF SOCIETY) BILL*

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL (Kopargaon)': I beg to move for leave to introduce 2 Bill to provide tor reservat on of Posts in Public Sector and Private Sertor services for economically weaker section of society.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :
"That leave be granted to introduce a Bill to rrovide tcr reservation of posts in Public Sector and Private Sector scrvices for economically weaker section ol society."

The motion was adopted.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL : I introduce the Bill.
15.32 hrs.

POLITIGAL PARTIES (FINANCIAL ASSISTANCE) BILL*

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL (Kopargam) : I beg to move for leave to intoduce a Bill to provide for grant of financial assistarae to political parties in conncction with the election ot their co.ndidates, by the Central Government, tor ensuring their effective functioning and promoting sound democratic policy and for matters connected therewith and incidental thereto.

[^17]MR. DEPUTY SPEAKER : The question is:
"That leave be granted to irtroduce a bill to provide for grant of finarcial assistance to political parties in connection with the election of their candidates, by the Central Government, for ensuring their effective functioning and promoting sound democratic policy and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.
SHRI BALASAHEB VIKHE : PATIL : I introduce the Bill.

### 15.33 hrs.

## WAGES (REMOVAL OF DISPARITY) BILL*

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL (Kopargaon) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the removal of disparity in wages of employees in all establishments and for matters connected therewith.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is:
"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the removal of disparity in wages of employees in all establishements and for matters connected therewith."

The motion was adopted.
SHRI BALASAHEB VIKHE : PATIL:I irtroduce the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : Goorge Fernandes. Absent. Then, Shri Ramswarup Ram.

### 15.33 hrs.

SCHBDULED CASTES AND SCHE. DULFD TRIBES YOUTH EMPLOYMENT BILL.*

SHRI RAM SWARUP RAM (Gaya) : I beg tx move for leave to introduce a Bill to provide for job guarantee to Secheduled Castes and Scheduled Tribes educated youth.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is;
"That leave be granted to introduce a Bill to provide for jcb guarantee to Scheduled Castes and Scheduled Tribes educated Youth."

The motion was adopted.
SHRI RAM SWARUP RAM : Introduce the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Raghunath Singh Vermaabsent.

Shri Viridhi Chander Jainabsent.

Prof. Madhu Dandavate.

### 15.34 hrs.

DECLARATION AND PUBLIC SCRUTINY OF ASSETS OF MINISTERS AND MEMBERS OF PARLIAMENT BILL.*

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for declaration and public scrutiny of
*Published in Gazette of India Extraordinary. Part-II. Section 2 24-12-81.
assets of Ministers and Members of Parliament.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :
"That leave be granted to introduce a Bill to provide for declaration and public scrutiny of assets of Ministers and Members of Parliament."

The motion was adopted.
PROF. MADHU DANDAVATE I introduce the Bill.

## 15•24 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*
(Amendment of Article 37, etc.)
PROF.MADHU DANDAVATE (Rajapur) : I big to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :
"That leave $b=$ granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motzon was adopted.
PROF. MADHU DANDAVATE : I introduce the Bill.

## $15 \cdot 34 \mathrm{hrs}$.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*
(Amendement of Article 16)
SHRI IHARISH CHANDRA SINGH RAWAT (Almora) : I
beg to move for leave to introduce a Bill further to am•nd the Constitution of India.

MR. DEPUTY SPEAKER :
The question is :
"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The motion was adopted.
SHRI HARISH CHANDRA SINGH RAWAT : I introduce the Bill.

### 15.35 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT ) BILL*
(Amendment of Article 16)
SHRIMATI CHENNUPATI VIDYA (Vijayawada) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :
"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India." The motion was adopted.

SHRIMATI CHENNUPATI VIDYA : Sir, I introduce the Bill.

### 75.35 hrs.

## CANTONMENTS (AMEND. MENT) BILL

Amendment of Section if, etc).
SHRI HARISH CHANDRA SINGH RAWAT : (Almora) : I beg to move for leave to introdue a

[^18][Shri Harish Chandra Singh Rawat] Bill further to amend the Cantonments Act, 1924.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :
"That leave be granted to introduce a Bill futther to amend the, Cantonments Act, 1924."

The motion was adopted.
SHRI HARISH CHANDRA SINGH RAWAT : Sir, I introduce the Bill.

### 15.36 hrs.

SALARY ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENTBILL-Ci.s. AMENDMENT

MR. DEPUTY SPEAKER : We will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Mool Chand Daga on 18 th September, 1981, namely :
"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parlia ment Act, 1954, be taken into consideration."

Now, we have got one hour and $5^{6}$ minutes for discussion and voting of the House. The time for this Bill has already been extended from 4 hours to 6 hours.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali) : Sir, more time should be allotted for this Bill. This is an important Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Daga, many Members have already expressd their views on this Bill. We have already taken more than 4 hours. I think the hon. Minister can reply now.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Sir, the discussion can continue. There are 20 Members have given their names to take part in the debate.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Manoranjan Bhakta, you may continue your. speech now.

धी मनों ंजन भक्त (अंडमान आर निकाबार द्वीप समूह) : उपाध्यक्ष महादेय, उस दिन में यह बात कह रहा था कि आजादी के 34 साल बाद हम लोगों को इस बात को तय करना है कि जो भी साविधायों मेंब्बर्स पार्लियामेंट, जनश्रतिनिधयों को मिलती है वह चीजों उनकां काम करन के लिये काफी है या नहीं ? पह केषल तनस्बाह दने वाली बात नहों हैं, या अलाउन्स दनें वाली बात नहों हैं। बर्कि सोंचना होगा कि 34 साल के वाद हम इस हालत में पह चं है जहां हमें पब्लिक लाइफ में जां जनश्रतिनिनिध आते है उनके रहने की, काम करने की क्या सुविधा हैं, जिन लोगों ने चुन कर भंजा है उन्हॉंने हमं जा जिम्मदारी साँपी है वह हम ठीक तरह सं निभा सकते हैं कि नहीं, या ठीक तरह से निभाया है कि नहीं? या जो कछ भी सुविधायों मिलती है उससे सब लांगों की परीं संवा वह कर सकते है कि नहीं? इस सवाल को सांचना है। इसमें सिर्फ कछ तनख्वाह बढ़ाने वाली बात नहों है ।

मुओ इस बात का संद है जब मैने दंसा कि हमारं मार्स्सवादी साथी री गिरि साहब ने अपने भाषण में कहा कि यह सीविका नहीं चाहिये और बह इस बिल का िंरांध
 भाती 1) उगर हस विधेयक में एसा कोई प्रावधान रखा जायें, एसा कोई आप्रन रखः जाये कि जिनकां इस सुविधा की जरूरत नहीं हैं, वर्तमान सुविधाओं में उनका काम प्रा हों जाता है तों वह प्राने रेट से ही लों आर जिनका बढ़ी हुई सुविधाओं की जरूरत है तो वह अपना आप्पन देकर उन्हे लें। अगर एसा होता है तो कोई मूरिकल बात नहीं हैं।

बह मे इसलिये वंहरा रहा हु कि हम जस बा साषारण लोगों के बीच में से छुनकर काते हैं, उन लोगों के लिये उगर इस हाउस का दरवाजा क्यूला रसना चाहते हैं तो आपकों उनके बारे में स्याल करना होंगा नहीं तो साधारण जनता के बीच में से जनकर बाने वाले यहां नहीं आरोंगे। जिन लोगों की हजारों लासों की कमाई हैं, जा पार्लियार्मेंट के सदस्य बनकर आते है, वह अपनी प्रतिष्ठा के लिये आते है, उन्हीं लोगों को अगर आप लाना चाहते हैं तो बात द्सरी है वरना यह बहत्त जरूरी है कि जां वर्तमान व्यवस्थाएं कम हैं, उन्है बढ़ाया जाये ।

अगर यह नहीं भी बढ़ाया जायेगा तो जो लोग साधारण लोंगों के बीच से आते है, उनके लिए काना मूशिकल होगा और दूसर' लोग यहां ज्यादा आ जायेंगे । हम लोग जा गरीबों के बीच में काम करते-करते आते हैं, उन लोंगों के लिये रास्ता बन्द हां जायेगा ।

यह अफसोस की बात है कि हमारं दो की जो पत्रिकाएं है आर पत्रकार है वह भी इस बार में काफी लिखते है कि जा पार्लियामैट के एम. पी. है आर सरकार में मंगी है, उनका बहुंत सुविषाएं मिलती है । दंगा के लोगों को इस बात का पता हांना चाहियं कि उन लोंगों को क्या सुविधाएं मिलती हैं । 1952 में जो सुविधा एक मंत्री का मिलती थी, वही आज भी मिल रही हैं, उसमें काईं परिरवर्तन नहीं हा है। ऊाज भी अगर एक मंत्री अपने चुलाव क्षेश्र में जाना चाहता है तो, तो उनका परखिार भी उनके साथ रेलवे में जा नहीं सकता। यह सुविधा भी उसमें नहीं हैं। इसी तरह अगर काईई सदस्य अपने चुनाव क्षेंग में जाना चाहते हैं, उनके लिये भी एसी सुविधा नहीं हैं।

गिरी साहब ने इसका विरांष ता किया लंकिन उनको घायद हस बात का भी पता है कि उनके बंगाल में जा असेम्बली है उसके मेंब्बर के साथ रेलवे में जा कर्पोनियन जाता है वह भी फस्ट्ट क्लास में जाता हैं, बब कि यहां एम. ती. के साथ बो कर्म्पोनियन

है वह संकिंड क्लास में जाता है। अगर बह गलत है तो वह यहां पर कहीं। वह बह बतायों कि उनकी लंफ्ट गवर्तमेंट आने के बाद वहां पर क्य सुविधाएं बकाईई गर है? उन्हॉंने जाे क़ष्ठ यहां कहा वह सिफ लोमों को यह बताने के लिये कहा कि हमारी पाटी इसका विरांध करती है और इसका मानती नहीं है।

उन्हॉंने यह भी कहा कि देश की आर्थर्थक हालत बहत्त सराब है। इसलियें उन्हॉंने इसका विराध किया । में उनसे प्छना चाहता ह. कि जब दोश की आर्थरक हालत खराब है तो वह सब के लिये बराब होंगी । अगर उनका दल इस बात को मानता है तो आइयें हम सब हस बात कों तय कर कि आने वाले 5 साल में किसी व्यक्ति की तनख्वाह नहों बढ़ेगी चाहं बह सरकारी कर्मचारी हों या काई हां। अगर एसा बह मानते है तों इसमें काईई बात नहीं हैं, हम सू ख़री सं इससे सहमत होंगे, और आपका साथ दंते है लेंकन आप रोजाना यहां तनख्वाह बढ़ाओं का नारा लगाते हैं और लोगों का इसके लिये भड़काते हैं कि वह्र कह゙ कि तनख्वाह बढ़ाओं, सुविधाएं बढ़ाओं आंर यह चीज लंकर सरकार के पास जात है। आपकी सुद पाटर्टी की हालत अच्छी नहीं हैं, जब आंर लोगों की तनख्वाह बढ़ाने की आप मांग करते है तो 700,750 एम. पीज की सुविधा बढ़ाने से कोई सास नुकसान हांने वाला नहीं है । इससे देश को आर्थंक हालत कां नकसान नहीं पहुंचगग । इस तरह की बातें केवल प्रापेगेंडा करने के लिए आर लोगों का विभांति में डालने के लिए कही जाती है ।

मंरा चन्नाव-क्षेत्र अंडमान-लिकोबार है । में पाटट ब्लयेर ता पह्य च जाता हैं, लंकन उसके बाद बहत से द्वीपों तक पहांचने के लिए काई साधन नहीं है । कई द्वीपों में थाड़े से लोगे रहते है। वहां जाने के लिए रोगूलर फेरी सर्विस की व्यवस्था नहीं हैं। हस बारे में सरकार से काईई सुविधा नहीं मिलती । वह कहती है कि आपका इसका हक नहीं है। बगर में लोगों से मिलने के लिए एक ष्वीप से द्सरे श्वीप मड़ीं जा णऊंगा, तो मै घपनीं

## [श्रा मनोरंजन भक्स]

जिम्मेदारी को कसे निभा सकूंगा ? वहां पर एसं भी द्वीप हैं, जहां सरकारी क्हीकल का छोड़े कर कोई पब्लिक कनवेर्येंस नहीं हैं। अगर वहां पर यह स़िवका न मिले, तो एक एक द्वीप तक जाने में एक महीना लग जाएगा ।

आज एक पटवारी का जों स्टंटस है, सरकार वह भी संसद्-सदस्यों को देने के लिए तंयार नहां है। इसके बाब्जूद कई लांग एम पीज के बार में तरह तरह की बातें करते है। मर्भे हस बात पर रार्म आती है कि हमार चन्द साथियों को अपना मकान किराये पर दने की बरी आदत है। उससे हम सब कां रार्म लगती है। लंकिन इसकी वजह यह है कि देश ने उन्है रहने के लिए उचित सुविधायें नहीं दी है, इस लिए बे धपनी जरूरतों का परा करने के लिए गलत रास्त पर ज्ञाते हैं, जिससे सदन के सब सदस्य बदनाम होते है ।

अगर हम देश की पन्लिक लाइफ में भार्रोलटी कायम करना चाहते है, अगर हम पबिलक के नमांइंदों के आदर्श उचे रखना चाहते हैं, तो एम पीज कों कम से कम जरूरतों का परा करना जरूरी है। म्के रंज 30,35 चिट्टिठियां भंजनी पड़ती है। अगर में जिट्ठियों का जवाब न दलं, तो मंरे चुनावक्षें के लांग कहँगे कि एम पी को चिट्ठी लिखी, मगर वह जवाब नहीं देता है। दन चिट्टियों के लिए जितने पोस्टल स्टैम्पस की अरूरत हैं, वह खर्च करना मेर लिए संभव नहीं हैं। अगर इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जायेगा तों हम जनता के प्रति अपनी जिम्मंदारी को पूरा नहीं कर पायेंगे ।

एक मंन्री का 1400 रुपये दिए जातं है । एम पी को तो सेशन के टाइम में 51 रुपये रोज मिल जाते है। जां आदमी मंन्री बनता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उससे लांग ज्यादा उम्मीद करते है। अगर कांस्टीटयणन्सी के किसी गरीब की लड़की की शादी हां, तो वह्ट आशा करता है कि उसे तीन, •चार, पांच सी रुपयं मिल जाएंगे। दस आदमी उसके पास आ जाते हैं और कहते है कि हमार पास पंसा नहीं है, लाँट कर घर कसे जाएं, हमें टिकट ले दीजिए । जब मंत्री का 1400 रुपये

के अलावा घंर काई सीविषा नहीं दी जाती, तो वे लोग किस तरह अपना काम कर सरेंग ? इस विषय पर गंभीरतापूर्वक डिसकहान होना चाहिए आंर काई उपाय निकालमा चाहिए ।

अपनी कांस्टीट्यिएन्सी से आने-जाने के लिए जो सविधाएं स्ट्ट्स में मिलती है, वे भी हम लांगों को नहीं मिलती है। सेशन में वाइफ के एक दफा आने की सिविषा दी गई है, लेकिन बच्चों को लाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। इस लिए बच्चों कों छांड़ कर आना पड़ता है। जब तक छन एनामोलीज का दूर नहीं किया जाएगा, तब तक संसद्-सदस्यों कों अपना काम करने के लिए पूरी सुविधा नहीं मिलेगी ।

सवाल केवल एम पीज की तन्ख्वाह बढ़ाने का नहीं है । दंश के नंतिक चरित्र आर पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोंगों के आदर्शा को उंचा रखने 亏亏े लिए सरकार को उन्है जरूरत की सब चीजें और सावधायें देनी पड़ॅगी । वह जब तक नहीं होंगा तब तक यह सिर्फ लोगों को दिसाने के लिए आर उन को विभान्ति में डालने के लिए दो चार बातें एंसी कह दोना आर फिर यह कहना कि मंने तो दिरांष किया लेंकन जब हों जायगा तो सभी को मिलंगा और उस टाइम में लेने से हम छनकार नहीं कर गेगे, इस तरह की बात ता अच्छी नहीं है । मुके एक बात अच्छी लगी जो शासत्री जी ने कही । उन्हॉने कहा कि तनख्वाह बढ़ाने की बात तो अच्छो नहीं है, चालाक आदमी है, आर पुराने आदमी हैं, सब कछ समभते है, उन्होंने अपने ढंग से, अपने तरीके सं बात रखी । उन्हॉने कहा कि पांस्टल स्टाम्प मिलना चाहिए, आने जाने की स्विधा मिलनी चाहिए, एक स्टंनोंग्रफ्फर मिलना चाहिए क्यों कि उस के बिना काम कसे होगा, यह सारी चीजें मिलनी चाहिए काइंड में, यह शास्त्री जी मान गए, सिफ तनख्वाह बढ़ाने में शास्ती जी को इनकार है। वह कहते हैं उससे वह सहमत नहीं है । यह भी शास्त्री ज़ी ने एक अच्छे बंभ से अपनी बात रसी ।

एक माननीय सबस्थ : और ज्यादा मांग रहे है ।

थी मागटंपन भष्ता : जी हां, उस में बार अ्यादा स्विधा वह मांग रहे है। वह भी ठीक हैं। ज्यादा सुविषा मांगना बराब बात नहों हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए उस तरह की स्तिविषा ती होनी ही चाहिए ।

एक बात की जानकारी कर के आप दंष लीजिएगा, एक छोटी सी मिसाल में देता ह. , एक रुपया प्रति किलोमीटर हम लोग्र को मिलता है कार से चलने के लिए । संसद के जितने सदस्य हैं चाह वह इधर के हों या उधर के, सब से में पृछता है कि आाप लांग जाने के टाइम में टंक्सी से जात है तों कितना किराया दंते हैं, वह बता दीजिए । कितने किलोमीटर जाते है और Pकतना किराया दतेते हैं, यह बता दोजिए। में काई ज्यादा मांगनें के लिए नहां बोल रहा ह. लंकिन जितना हकीकत में जाते समय हम दंते हं उतना मांगने में कांन सी ब्राई हें, कांन सा ग़नाह है ? दंश के लोगों के अंदर उस से कांन सी भावना सेदा हों जायगी ? इस तरह की बात तां कहु मेरी समफ में नहों आती। मेंरा यह कहना है कि इस चीज के उपपर ध्रान दंना चाहिए ।

फिर में ने उस दिन एक बात का जिक्र किया था कि देश के लोगों के अन्दर एक भावना क्या हैं कि वह समभतं हैं कि हम लांग दिल्लो में जिस क्वाइंर में रहत्ते हैं वह सारा फी हैं, वह यह नहीं जानतं कि बह फ्री नही है बलित्क हम लोगों का उस का किराया दंना पड़ता है । जब लांग आते हैं किसी एम. पी. के घर और वहां जा कर वह दंसते हैं कि सोफा हैं, टंबल हैं, कीसी है बंठने के लिए, तो बह सांचतं है ९के बहतं अच्छा इन का रहने का इत्ताम है, एम. पी. लोग तां बहत्त अच्छी तरह से रहते हैं । उन को यह पता नहीं है कि हम लोगों से उस का किराया काटा जाता है । लोग आ जाते है कई बार, पूहिए क्या बात है तो कहंगें कि ट्रंक काल करना है आप के यहां सें। उन से कहिए कि यहां से क्यों करते हैं, सी टी ओ में जा कर करिए तो बोलेगये कि नहीं, आप का तो की हैं। में ने उन से कहा कि आप को कांन बोला कि मेरा टलीफांन फ्री है? यह

वा की नहीं ही । इस के लिए मेरा. भी पस्ता कटता हं और जितना ट्रंक काल, हांता है उस का सारे का हिसाब जाड़े कर देना पड़ता है और क्यों कि हम लोग एम. पी हैं, हम लोगें के नाम पर एम.पी. की छाप लमी हुई हैं तो टलीफान एक्सचेंज से जा दससर लांग कंनक्ट कराते हैं, उस का बिल भी हम लोगों के उपर का जाता हैं, वजह यह है कि हम एम. पी. है। पांच हजार, सात हजार या दस हजार का टलीफांन बिल आा ज़ाता है । में ने भी 5 हजार का बिल थाड़े दिन पहले दिया हह । अभी में ने एस टी डी कटवा दिया है क्यों कि एस टी डी में पता नहीं चलता, लोंग आते हैं, कहते हैं एक टेलीफांन करना है, अब वह धुमाते घुमाते मद्रास, कलकत्ता या बम्बई पता नहीं कहां कहां घुमा कर घंट बात कर हे चल जाते है, उस के बाद Рिल हमारं पास इतनी मोटी रकम का आ जाता है . इन बातों कों जाईई सममता नहीं। तो दंत्र के लोगों का यह गलतफहमी है, पानी बिजली, टेलोकांन, ट्रंककाल, सोफा, टंबल, कसीं जो कुछ भी हैं वह समभतं है- मारा की हैं। यह जो इधर मिनी बस चलनी है णार्लियामेंट हाउस आते के लिए, मे एक दिन हमारी कांस्टीच्याएसी से कछ लंग आए थें, उनकों ले कर चला उस सं क्यां कि उन को पार्लियामेंट दिसाना था । जब मेंने पेशता दिया, तों उन्होंन कहा कि इसक्ञ लिए भी पंसा दने पड़ता है, हम लांग तों समझतं थे यह सब फ़ी है, मुफत हैं। F. कहा आप लांग समझते $\approx^{-}$कि हमार लिए सब मृफ्त हैं, लोंकन काई चीज मुफ़त नहीं हैं। हमें जब तनख्वाह का चेंदे मिलता हैं, इसके पहले छः-सात सां मिलना था, अब ग्यारह सीं कछ मिलता है और वाकी हम को उसके उरपर पे करना पड़ता है, चाहू पानी हां, Рिजली हो या टल्लीफांन हां। हम बह नहीं प्रहते है कि क्या सही है या क्या गलत हैं। हमार पास कागज आ जाएगा उसमें कहा जाता है कि आपकी तन्खाह 'निल'" है, जा आप का टेलीफोंन बिल हैं, उसमें कट गई । उसके बाद क्या साएगा, नहीं खांयगा, भूसा रहंगा; सदन से भाग जाएगा या क्या करंगा, किसी को पता नहीं है । इस प्रकार की
[श्री भनारंबम भक्ता]
हालत हम लोगों की द्रे। इस बाए में देश के लोगों का पता होना काहिए । लेकि लोग
 घंठमलानी कां या अशांक संन साहब कां, जां कि प्रोफंशनल्स है, जिनकी हजारों लासों रुपयों की कमाई है । छन लोगों कों ह्टिसाव सामने रस कर हम लोग, जो कि 75-80 प्रतिशत लांग है , चिन लोंगों की हालत अच्छी नहीं है, उन लागों का भी उसी नम्बर पर रसते है ।

इसलिए, उपाध्यक्ष महादेय, हमारं पार्लियाम्मद्री विभाग के जां मंत्री है, श्री भीष्म बाबू, वे हम सब लांगों की हालत करे जानते हैं कि हम लोग क्या चीज खा कर आते हैं। इस बारे में भी खबर रखते हैं। इनकां मंन्री होने के बाद भी इनकां कितना नुकसान हुआ है, वह भी इनकों पता हैं। उसके बावजूद भी यदि भीष्म बाबू नहीं सोषेंगे, तो कांन सोचेगा 1 देश के लांगों ने हम लोगों कां चुनकर यहां सदन में भंजा है, देश के लोगों के सामने सही जा बात है, जा असलियत है, उसका दोश के लांगों के सामने रखा जाना चाहिए और रखकर जिन-जिन सविधाओं की जरूरत है, मै मिनिस्टर कों भी इसके साथ में जांड़ रहा ह. , क्योंक उन लोगों की हालत हम लोंगों सं भी ज्यादा खराब हृ, वे दी जानी चाहिए । यह्मां पर मधुदण्डवते जी बंठे हाए है, के तीन साल तक मंश्री रह चुके हैं, उनकां सूद पता है कि उनकां कितनी तनखाह मिलती थी, कितना खर्च किया आंर क्या पोजीशन है-इनकों खुद पता है ।

श्रा. मधुबण्डवते (सजापरर) : मैने सब प्राइम मिनिस्टर को दे दिया है ।

घी मनारंजन भष्त : इसीलिए मैने कहा कि इनकों पता है।

घी एक्र. ₹क गोषाल संल्डी (निजामाबाद) : दंण्डवते जी का तो अच्छा हैं, क्यंशि उनके घर में दो तनख्वाह काती ह゙ 1

की मलारेतन भन्ता : क्योंकि मियांबीबी वोनों काम करते है, इस लिए उनका गुणारा बलता हैं।

हमार माननीय सदस्य, श्री डी. पी. यादव, ने उस दिन बहतत अच्छ तरीके से बातों सदन के सामने रसीं। वे मंत्री रह हैं आर मंत्री से जाने के बाद उनका मालूम है कि उनकी क्या हालत है। हम कों भी उनका सूनने का मांका मिला । हम संब लोग परूँान है, चिन्तित है, इसमें कोई दां रायें नहीं है । तनख्वाह बढ़ाने या एलाउन्स की बात नहीं है, यह असूल की बात है, सांचने की बात है कि देश की पार्लियामेंट सबसे बड़ी संख्या है, जहां पर कि इसे देश की तरक्की, इस देश का सब कुछ, जो कुछ भी हां, इस संस्था ने विचार करना है। इसलिए हम लोंगों का सांचना पड़ंगा कि आज संसद में जारों या नहीं जार्यों या घर में खाने को तो कुछ नहीं और जां वकालत कररते है, वे दोरेंगे कि चलो कोटर्ट में जायोंगे, देरोंगे कि अगर 100 रुपया मिलता हैं, तों कोंशिशा करंगे। यदि हम इस चिन्ता में रहंगे तो हम दोश के लांगों के बार में और इस देश की तरक्की के बार में करसे सांचेंगे। इस वजह से जो फल टाइम इस काम के लिए पड़ रहते है, चोबीसों घण्ट, उनको सुणिधाओं की जितनी जरूरत हैं, उससे अगर दस फीसदी ज्यादा देते है, तो उससे दोश का नुकसान हांने वाला नहीं है। यह बात किसी से छछपी हईई नहीं है कि हम लोगों की किस तरह की पब्लिक लाइफ है।

$$
16.00
$$

यह बात छिपी हाई नहीं है कि कछ करप्वाम की बात आती है, कछ भठठ छल्जाम भी लगते है कर क्टर एसासीनेशन के लिए । उन में सं कुछ बात सही हा सकती है लेकिन एक बात को देखना चाहिए कि अगर संसद् सदस्यों का पूरी सुविधाएं नहीं दँगे, तो आप उन कों गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर करते है आंर खास तारे पर उनं लोगों कां जो काम लोगों में से काते है . . . (घ्यवसान) • .

बी शुनीज सगा (कलकसा उत्तर पूर) : ये सूविधाएं देने से क्या गलत रास्ते पर जाना रुक जाएगा?

भी घनोरंशन भक्ता : रुकेता क्यों नहीं बार में तों थह कहता हु fिं बगर काई थोड़ी सी भी गलती करता है, तो उसे सस्त सजा दीजिए । उस के लिए 20 साल 25 साल और जिन्दगी भर पब्बिक लाहफ में न आनें के लिए कानून बना दीजिए लेंकन में यह कहूंगा कि पेट में कछ दें कर बाद में पाठ में मारिये और दोनों बातें एक साथ न करं। एक दफा पेट में दीजिए आंर फिर पीट में मारिये ।

उपाध्यक्ष महांदय, आप ने सब लोगों की भाबनाओ को देष लिया हांगा । बहुत सं एसे लोग है जिन की अपनी बहुत जायदाद हैं आर बहत्त से एसे लोग है जिन की द्सरी कमाई हं । उन को यह बात अच्छी न लगे बांर वह कहते हॉंगे कि यह बिल्कुल बकवास करते है लेंकि हम जस लोग जों काम आदामयों के बीच में से चन कर आते है और यहां पर काम करते है और जिन का दससरा सोर्स आफ इन्कम नहीं है और 24 सी घंट इसी काम में पड़े रहते हैं, पब्लिक लाइफ में ठीक तरीके से रहने से लिए यह जरूरी है कि उन को ज्यादा सुविधाएं मिलें ।

में डागा साहब का बहतु आभारी हरं कि उन्हॉनं एक अच्छा मांका हम लोगों कां विया, जिस सं लोगों कां यह जानने का मांका मिला कि एम. पीज कां, संसद् सदस्यों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं औंर उन की क्या कठिनाइयां है ।

मे छस बिल का समर्थन करता ह. और काशा करता हु कि भीष्म नारायण जी हस पर विचार करंगे और हम सबों की जो इच्छा है, सदन की जां इच्छा है, उसकां पूरा करंगे।

## SHRI BHERAVADAN K.

 GADHAVI (BANASKANTHA) : Sir, I rise to support this Bill, moved by Shri Daga. This Bill was dealt with in a very light-hearted manner by some people, here as well asoutside the House. But I feel that this Bill cannot be treated lightly ; it deserves serious consideration. It is high time that now at least we cast off all false sense of austerily. If we examine the inner recesses of anybody's heart, we would feel that in the hearts of these who are working with devoticn to their duty, those who are working with consciencl, those who are conscious of their loyalty to the electorate, as well as their serse of duty, they defin itely fee 1 the pangs of tightening their belt--I would not use the term "sigr.s of poverty", but I would certainly say that" these people definitely suffer from the pangs and they rave to tighten their belts to a very large extent.

If you look at the complexion of Parliament today, you will notice that it has changed. There are plenty of pcople on this side, as well as on that side, who come from class earning their bread by their sweat. They are coming from the common class. I would give an example. When I camc here, I enquired about housing. They told me that I am entitled to get a flat, a garage and a servant's quarter. In tho se days when the flats, garages and servant's quarters were built, it was contemplated that a Mcmber of Parliament is a person capable of owning a vehicle and engaging a servant, while residing ir his fat at Delhi. Otherwise why should they have nade garagis and servants quarters. Now in the context of to-day s ising prisces and the realities of hard life if you examine it, can any one honestly and sincerely, coming from the middle class, say that he is capable of retaining a car here in Delhi ? Can he have a servant here in Delhi ? We do not have servants. Early in the morning we have to get up ard bring milk. Where is the car ? What for are those garages? I put a simple question before the House and the Government...

MR. DEPUTY SPEAKER : It is for parking your own car.

Democracy has to be kept alive. It is a constant process, By constant process I mean that the rapport between the representative and the people should nct be snapped, should not be weakened, should not cease to exist. There should be a continucus rapport between the people ard the Member of Parliament till his term is over. In order to get that rappors, in order to understand how the nation has to be goverred, in which direction the nation is going, what object has the naticn to achieve, a rapport has to be, kept. How can it be kert ? Conditions should be created in such a way that he can go to the people very often. He can look to the demands of the people to the hardships of the people.

I would give an example. Even when there are natural calamities like flood or drought or cyclone or hurricanerr anything, people suffer. Naturally from, the inner heart of an MP, he would be liking to go to his place. B: he has been stopped and hampered. He has to go to the officers saying, "Would you please give me a litt? I wont to gi to the people who are suffering and in trouble." This is the state. So, his sense of dut! which is independent, is curtailed. Therefore, in order to strengthen the democrebe: in: this country, by kecping a complete rappori with those pople, an M.P. has to be helped in the se cases.

A plenty of people spoke that it should not be raised, as my brothers told right now as to 'money to whom ?" Public lite may be a part of their hobby or a recreational aspect of their lite. But for many of the Members sitting beic in the House, duty in public life is the religious duty that they have undertaken. They think that this is their moral obligation. I know personally, as a lawyer, I cannot hindle a single briet since I came to Parliament. It is impossible for me to handle any briet. Because neither I can do justice to the briet nor I can render
justice to the other people who have cast their votes tor me to represent them. Ot course, so many triends have talked that by raising salary, perquisites and amenities, people will criticise. Probably, I would say, the morality is being questioned without any ground or toundation. But plainly speaking, we are in dire difficulty and we are in need ot some increase. MPs do not say anything but with high morale when they are representing betore this House. They are not talking pertentingly. They are not camouflagging what is inside and what is outside. They are plainly speaking betore their own brether in this House. Thertore, from this point of view, this Salery and Allowances Bill which Mr. Daga has placed, needs a very serious thought by the Government and morely posing the idea ot austerity, simplicity etc. bereft of the tactual reality of the lite, cannot help. We do not cease to be part of the society just because we become MPs. Do you cease to be a part of the society ? No. It is true everywhere right trom the poorest man to the richest in the country, a person shouts trom the house-top that he is unhappy becase there is a price rise price escalation and so many other things. It has become a tashior tor a millionaire or a billimaire to speak about the hardship of lite, particularly rising prisces and the living conditions. But we do not imbibe it. We have got our social obligations also. We have got our own way ot lite. We have got tamilies. They have to be maintained. I do not say about the MPs who are from the neighbouring States of Delhi. But those who are coming trom tar off places, it you ask them frankly, "Canyou afford to keep you family here? their replies " No ". Why? It is merely for monetary aspects and lack of faclities. So far as the preserit amenities are concerned, I would like to draw the attention particularly with regard to the telephone which has come umpteentimesforcriticasion sofar. For an MP who comes form an interiour art of the country who cames from an
underdeveloped or undeveloped part of the country, cannot make use of the STD facility which can be counted as local call.

An M.P. coming from Bombay or Caluutta or Madras or other big cities can contact his constituency even by STD and these STD calls are converted into local 15,000 local alls which are free. But we are s thinking of helping those members who come from the interior. Is there any STDfacility for them? No. From Delli, he cannot contact his constituency. From his constituency, he can not contact his State-headquarters. From his place of residence, he can not contact his district headquarters. From his constituency he cannot contact Delhi. If he puts a trunk call, hehas to pay, sometimes because of the mismanagement of the Telephones Department, heavily through his nose. I know. my local calls will not be more than 5000 a ycar. So, my io,ooo calls are wasted because I do not have STD facility.

Realities are, therefore, to be taken into account. An M.P. coming from Bombey cr Calcutta or Madras or such other places has got better facilities, better tarain services, everything better. But an M.P. coming from the interior of the country does not have the same facilitics.

As has been stated, we have to pay Rs 30 to Rs 35 for going to the airport. We get Re. $1 /$-per Km . with the rise in price of petrol they increase the rate. But there is no provision of correspondir g increase in the silary and allowances under the existing Act. If we are talking of pragmatism, why are we not talking of realities? The reality is not seen by the persons in authority.

With these words, I wholeheartcdly support the Bill moved by Shri Daga.

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Daga is the tiade union leader of Members of Parliament.

## SHRI SUNIL MAITRA:

 Mr. Deputy-Speaker, Sir, actually I had no itention to speak. But after hearing member after member passionately pleading for the increase in the salary and other concrete amenities of the Members of Parliament, I am constrained to make certain observation.Already, on behalf of my party, my friend, Shri Sudhir Giri, has made the submissions. He has already submitted to the House that we are totally opposed to the Bill moved by Shri Daga.

SHRI MOOL CHAND DAGA: (Pali): He has asked for more facilities than what I have asked. You kindly read the speech of your party leader. He has said that he wants a steno for whole time; he wants conveyance and all that. You kindly read his speech.

SHRI SUNIL MAITRA: He has not asked for any conveyance. For your bonefit, let me mention the name of my party. My party is he Communist Party of Iddia (Marxist). On behalf of my party, Shri Sudhir Giri has already made the submissions. He has stated in no unmistaken terms our total opposition to the Bill.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : If the Bill is passed, you will take it.

SHRI SUNIL MAITRA: If you are in favour, you say it. There is no point in having two faces.

SHRI P. EVENKATASUBBA. IAH: If there is an enhancement in
the salary and allowances, you prepared to. ake it. That we know

SHRI SUNIL MAITRA : If we take it, we give it to our party: That is the difference between your party members and our party members.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: But the fact remains that you take it. Whether you give it to your party or not, that is a different matter.

SHRI SUNIL MAITRA : After you raise it, will you go on paying us at the present rate of salary and allowances ? We are prepared to accept that. Will you do it ? On behalf of my party, I am telling you.

A case is being sought to be made out. It is not my case to state before the Houses that the prices have not risen. It is not my case to state before the House that there is no difficulty for the Members of Parliament. It is also not my case to state before the House that the Members of Parliament do not need at least the elementary amenities which should enable them to discharge their duties efficiently.

### 16.20 hrs.

[Shri Gulsher fihmed in the Chair]

But the point is that the Central Government employees today are entitled to two instalments of Dearness Allowance. Why are you not speaking about them ? Why are you silent about them ? They have been clamouring for payment of two instalments of Dearness Allowance, and when we from this side ask the Government to pay up those instalments, you oppose it.

But when it comes to espousing your cause, you are very eloquent in stating your own difficulties. This contradiction in your stand, I do not appreciate. Today the country is in a crisis; our economy is in a crisis. Today it is your Government which states that it is no longer possible for the Government to bear the expenses. Then, it is in the fitness of things for you to demand that so much of increase should be made so far as Members of Parliament are concerned ? This is unfair, this is being partial. Whenever the working class, the toiling people, the other sections of the people demand anything, he will hurl the threat of application of the Essential Services Maintenance Act and he will break up their strikes and struggles on the ground of one argument, the argument being that the country is passing through a severe economic crisis. If the burdens of the crisis are to be borne by the country as a whole, then the Members of Parliament heing an integral part of the country should also undergo hardships, but they seem to be grading that. So far as we on this side are concerned, we are used to this kind of life ; we are not used to pomp and grandeur. With whatever we are getting we are able to make both meet ends meet; we are cutting our budgets accordingly. The way the thing is being espoused, the way the advocacy is being made, an impression may be created among the people that there is consensus on this particular subject. There is no consensus. So far as our party is concerned, so far as we are concerned, so far the Communisty Party (Marxist) is concerned, we are totally opposed to it and we will vote against it.

भी अंनूल बहार (गाजीपूर) : सभापति जी, में आपका बहत्त मशकर हू कि आपने मभ्ठे बोलने का मांका दिवया, डा०० सीहिव ने जा बिल पोष किया है इसमें काईई जाक

शूबहा की गुंजायश पहीं हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट के में्बरान की चिद्धाी की जां तल्ब हकीकत्डें है, जा जिन्दी की समस्पयें और कठिनाइयां हैं उनकी तरफ सदन का आर पर दोश का ध्यान हींचनें की कोशिश की है । में समभता हू इसस सरकार भी प्रभावित होंगी आरे हस मासले में कोई्ई न काई ठीक फेसला करंगी । हस सदन में संसद सदस्यों कां तकलीफों और दिक्कतों के बारें में बतापा गया । में आप़ से कहना चाहता हू कि संसद संक्य संबा की भावना से जनता दृवारा चनकर गहां काये है, उनका प्रतिरिनित्व करते हैं। लेकिन वह भी समाज के अंग है, प्राणी हैं, और वह काई साध, सन्यासी नहीं हैं। उनकी भी अपनी जिन्दमी है, उनका भीं बपना परिखार हैं, अपनी आवश्यकताएं है । उसके लिये भी उनकां अपनी अिम्मेंदारी का निर्वाह करना होता है, लेकि हम इस सारी बीज को छांड़ बतें हैं, उनके परिवार और सामाजिक बाभक भार का भां छों़े दंते हैं, हम सिफ यह देसना चाहते है कि जों कुछ मी पार्लियामंट के में्बसं कों मिलता हैं, क्या वह उनकी हंसियत से उनके कर्तव्य पालन करने के लिये ठीक है या नहीं ?

अपने आधे जीवन को तो हम छाड़े रहं हैं लोंकन जो आाषा जीवन हम अपने दंशा की सेवा के लिए कर्तव्य-भावना स करने आये है', जों क़छ भी हमें मिलता है, क्या उससे हमें अपने कर्तब्य का ठीक तरह से निर्बाह कर सकते हैं या नहों ?

हम लोग चुनकर आते हैं, हमका काई एप्वाइन्ट नहीं करता है, हमकां वाटे देकर भेजते है। जो लोग चनकर भेजत है, उनकी यह आशा होती हैं कि हम ख्यपने अंन्र में जायें, उन लोगों की बातें सूनें, समस्पाएं सनें, अपनी कांस्टटटएन्ती का दारा करे और जों कछ उनकी समस्याएं हों, उन्हृं निपटानें कीे कांशिश करं ।

आजकल पार्लियामेंट की जितनी बड़ी कांस्टीट पन्सी हांती है, उसमे दीरा करने के लिए एक दिन में कितना गाड़ी का किराया लगेगा, कितना डीजल या फेट्रोल का दास लगेगा, इसका सभापति महांदय काप थी बासानी से बन्दाज कर सकते हैं, क्योंक

## [भी जन्बल बषार]

धाप भी चून कर आये हुए सदस्य हैं। किसी भी हालत में 250 रुपये सं कम खर्चा एक्त दिन में संसद्-सदस्य कां कांस्टोल्एन्सी में घूमने का नहीं लग सकता ।

जब भी पाटर्ट की मीटिंग होती है, ता हमारी प्रधान मंत्री हम लोगों से कहती है कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाइयें, ज्यादा सं ज्यादा लोगों से सम्पर्क कीजिये, उनकी कठिनाइयों का देसिये ओर दर्र करनें कुर्ता कोंशिश कीजिये । ज्यादा सं ज्यादा क्षेंत्र में जाने का मतलब यह है कि 2 , दाई महौने का इंटर-संशन पीरिगड हांता है कगर उसमें से एक डेढ़ महीना हम अतने क्षेत्र में धमें तो उसमें कम-से-कम आधे गांव में घूता जा सकता है । इसके लिये कितना पेसा लग जायेगा और वह कहां से आयेंत ?

जों लांग इस काबिल है जिमके पास गाड़ी है, हों सकता है कि वह यह खर्च कर सकें, लेंकन पार्लियामेंट के मेंब्रा एसे है, जिनके पास अपनी गाड़ी है और जो इतना पंसा अपनी कांस्टोट एन्सी में घूमने के लिये खर्च कर सकते ?

मे सिर्फ कर्तव्य की बात करता हरं, खानं पीने की बात छोड़ दोजियें। घ्वानापीना तो सभी कों मिल जाता हैं, किसी न किसी तरह पेट भर जाता है, लंकिन पार्लियामेंट के सदस्य की हैंसयत से कर्तव्य के निर्वाह की बात है। उसके बाद जब हम क्षेत्र में जाते है तो लांग अपने प्रार्थना-पत्र हमका दरेते है एप्लीकेशन्स देते है । वह बहत्त बड़ी संख्या में ह्रोती है। जब ईमं दिल्ली आतें हं तो बह्त बड़ी संख्या में हजारों की संख्या में प्रार्थन-पत्र हांते है और जब दिल्ली आाकर अपना दरवाजा सोलते है तो उतनी ही संख्या में चिट्ठियां हमारे पास आईई हई हांती हैं। दूर-द्र से क्षेत्र के लोग चिट्टियां भेजते है। क्या हमसे यह आशा को जाती है कि उन चिट्टियों का हम कड़ें की बाल्टी या टोकरी में फेकें ? उन पर कोई कार्यवाही ? न कर' ?

उन चिट्टियों पर कार्यंातं करने के लिए हमें आवइयकता होतो है, स्ट"नोग्राफर्श वी,

टाइपिस्ट्स की यह्टां जे स्ट'नोप्राफर्सा का फूल, पार्लियामेंट के मेम्बर्स के लिये हैं यह काफी नहीं है। यहां पर जब जाइये तो भीड़ लगी रहती है, 20-25 स्ट्नों्राफर है और 540 संसद-सदस्य लोक-सभा के है । वहां परा पार्लियामेंटरी काम भी नहां करा पाते। पूरी तख्ह जो नोटिटस हम लोग दंते है, उनका भी वह पूरी तरह नहीं छाप पाते है और जा हमार प्रार्थना-पत्र लोगों के हांते है, उनका मिनिम्टर्स या निपाटंमेंट में भेजने के पत्र या किसी का इन्फार्मेवान दंने के पात्र आदि करने का काम उनके बस का नहीं है ।

सभार्पति महाष्य : आप यह क्यों नहीं बताते कि कांस्टीट्य़्एन्सी सं जा लोंग यहां आते हैं, उनपर भी रुर्च करना पड़ता हैं ?

औी बंनूल बक्शर : में उरा पर भी आता ह்

हमार पास स्टनोंत्राफर को काईई फ’सिलिटी नहीं हैं। हम अपने हाथ से कितना लिखेंगे ? हमार पास इतने साधन नहीं हैं कि हम स्टंनोग्राफर रख सकें, टाइपराइटर सरीद सरे आर दफ्तर मेन्टंन कर सके । एक एम पी कों ईमानदारी के साथ जो काम करना चाहिए, वह हम नहीं कर सकतें, क्योंक हमारपास उतने साधन नहीं है। मं अपना तज़र्बा बताता हैं कि जब हम दिल्ली में रहते है, तों कोई दिन एसा नहीं जाता कि जब बीस से ले कर प्वास तक आदमी हमार यहां न होते हों । मे समभता है कि सब के साथ यही बात होगी। जो आदमी दिल्ली मॅ आता है, वह हमारा मेहमान हैं, उसकां ठहराना पड़ता है, खाना सिलाजा पड़ता है। बहुत से बेकार नाँचवान कांस्टीट्युएन्सी सं चले आते है कि हमको नांकरी मेंलवा दीजिए। अगर हम बहानाबाजी कर के उन्है समभाते है कि दिल्ली में नांकरी नहीं मिल सकती, वहां देबेंगे, तो वे कहते है कि हमार पास किराया नहीं है, जाएं कैसे । इस लिए उनका टिकट ले कर दोना पड़ता है । अगर ए'सा न कर', तो वे आर चार दिन ठहर जाएं, जिससं Рटक्ट से भी ज्यादा खर्च हो जाएगा । यह् सारा बों एक एम पी पर पड़ता है, जिससे उसके दिमाग पर हमेशा टेन्हान रहता है।

हमार दोंस्त ने बह बात सही कहीं हैं कि एस टी उी की पंद्रह हजार काल्ष की हाने की कैसिलटी बम्बई, कलकत्ता और द्सर बत़े जाहरों के पार्लियामेंट के मेम्बरों के लिए ठीक हो सकती हैं क्योंकि वे दिल्ली से अपने धर तक सम्पर्क स्थापित कर सकत है । लंकि यहां पर अक्सरीयत उन्हीं लोगों की है, जा छोट छाटे डिस्ट्रेक्ट हैडक्वार्टर से चुन कर आते हैं। अगर हम वहां तक सम्पर्क स्थापित करना चाहें, तो बारह घंट तक तो काल ही नहीं हों पायेगा और अगर उसमें कामयाब हां भी गए, तो सा रुपये का बिल बन जाएता । किसी परंशानी या मुसीबत के वक्त अगर हम अपने घर या कांस्टीट्य्येएन्सी से जानकारी लेना चाहैं, तों टेलीफान से बात करने पर हमकां पसा देना पड़ंगा, वह फ़ी नहीं है। हमको उसकी भी चपत पड़ती है ।

हमार सी पी एम के साधी आर्दश की बात करते हैं। पता नहों वह कंसे इन्तजाम करते है और वे कितने बड़ साधू, सन्यासी आंर त्यागी है । वे भी हमारी तरह पार्लियामेंट के मेंब्बर हैं। पता नहीं, कंसे उन लोगों का काम चलता है। उनकी पाटर्री देती है, ट्रेड यूनियन से चन्दा मिलता है, कसे करते है, मेरी समभ में नहीं आता। आज एम पीज की लाइफ की हार्ड रीएल्टिज, जीवन की तल्ख हकीकतों, से आंख मूंद कर चलना ठीक नहीं है । श्री मनोरंजन भक्त ने बह्त सी समस्याओं के बारे में ठीक तरह से बता दिया हैं, इस लिए में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता ।

मं श्री डागा के बिल की पूरी तरह से ताइद करता हूं आर उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट पर इस बिल का और इस हाउस मे दिए गए सुभावों का असर पड़ेगा और एम पीज की तर्खाह आर सहूलियतों को कुछ न कछछ बढ़ाने में मदद मिलंगी ।

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao) : Mr. Chairman, Sir, when one comes to Parliament or to the Legislature, one is expected and one should see to it that one does not come here for material re-
wards. Even if one was better off before one came to Parliament or to the State Legislature, one must be ready to do material sacrifice, not that one come to the Parliament or the State Legislature for economic value for the efforts that he puts.

I hope that the people arc conscious of how hard-pressed and diligent an average Member of Parliament is. There is hardly any time for him. A diligent Member of Parliament will not have any holiday or vacation or time for family, and I am sure, if we had not been living in as an orthodox and as conversative socicty in which we are, the rate of divorce among the politicians would be terribly high. Such is the plight of the family life that we have,. The question is not whether we are getting what we descrve in coonomic terms. I fully agree with my friend there that the country is going through difficult times and we should give the lead in making sacrifices. The question, however, is not whether we should get more money for oursclves to take home for our wives and children, but the question is whether the facili,ies that we have at present are sufficient for us to function effectively, diligently and discharge our duties as expected by the people down in the Constituencies. That is thequestion. Therefore, this whole debate, this whole criticism on Mr. Daga's Bill, which has brought so much enthusiasm-rather excessive enthusia-sim-is; I would say with due respect misconceived. This question comes every time; the Members of Parliament ask for increase everywhere in the world. The question is, whether our take-home salary should be increased, or it should be considered whether within the facilities that are there, or within the limit of this salary, we can function effectively and discharge our duties effectively.

Very often one hears the criticism that the standard of Members of Parliament has declined; those

## [Shri Eduardo Faleiro]

were the good days when the great stalwarts, the great lawyers and intellectuals used to come to Parlia. ment. Definitely, those are not the days now. Now common people come to Parliament. I am happy that those days are not there now. However great those gentry might have been, however much the ymight have claimed to know what is good for the people, they could never claim rightly that they represented what the people actually wanted. We may not have their intellectualability, but definitely we do not have their economic standard also. However, we represent people the better.

Examples have bcer given of eminent lawyers. The business of Parliament has become so complex and so complicated that a part-time Member cannot do his duty. One has to be here full-time and one has to give up every other business or occupation, if one has to be effective, and one has to depend, therefore, on what one gets from the Parliament to discharge one's dutics effectively. What are our duties? Our duties are two-fold; duties to Parliament and duties to our Constituency. A lot of noise is made in the press or even in the House that there is no quorum. I would say that this whole question of quorum-it is my personal view which I hold very strongly should be abolished. There should not be any insistence on quorum. If Member of Parliament is not interested in a particular debate, let him not waste his time, let him devote his time in the interest of his constituency, nation and in the interest of Parliament. There is no nced of his sitting here. If he is interested in the debate and is going to contribute, he must come here, otherwise simply sitting as an inanimate object, I do not think, helps anybody or advances the cause of Parliament. what has not been brought out so often forcefully is this, that it is not a question of
his presence, it is a question of his effective, educative, and informed contribution to the Parliament. Can a Member of Parliament, with the limitations thet he has today, really contribute effectively to this House? I should say that it is very difficult. We require, first and foremost, being a common average citizens of this country, a good research system Our Library has got a good reference system. I would say that in our Library, we have some of the best people. For that matter, I would like to pay a compliment to the entire staff of parliament-who are so court eous, efficient and diligent. Yet our Library is merely a reference section. We don't have the facilities which we want to be there. If we want to have informed discussion, there is need for research facilities-which are not now available. If it is a debate on economic matters, we should have background papers for it; and if it is a debate on other subjects, trained expert people in those subjects should be able to put forth materials-and not merely Press clippings. They will not be sufficient. What is required is something more. The Library, instead being a passive reference library should be an active workshop of research and processed information. That is what is required.
$=$
As far as the constituency is concerned, we are espected to be in touch with it. How do we do that? We have to be here for six months in a year, or rather for about eight months a ycar. Merely writing letters to our constituents is not enough. A large number of people cannot write letters to us. They are not in a position to do so. There must be somebody-it is not possible for the MP to be present in the constituency always-on behalf of the Member to whom people they can go at any time. That somebody should be available there, and tell people about what the MP is doing, and where he is at a particular time.

There is need to provide an office in the constituency to the MPs., and also staff for it. I would be very ${ }^{-r}$ specific and say that there should be a man there who has some background in social work, and also a Clerk who is also a Typist and qualified to do clerical work. These are the facilities which we need.

About telephone facilitics, if it is to be used only for the personal needs of the MP., the number of free calls now allowed is sufficient; but telephone has to be used for communication with the constituents. The number of calls allowed free - For this purpose is not sufficient. Free telephone facilities, without any upper limit on calls, is necessary.

Now about postal facilities. It is very embarrassing for us to come hete and complain about our salaries and ask for more. There is an aura ahout Members of Parliament in the public mind, that they are something lile e demi-gods.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New inelhi) : That is what we are trying....

SHRI EDUARDO FALEIRO :

- Mr. Vajpayee is now interrupting me. I don't fully agree with what all Mr. Daga has mentioned in this Bill, but I welcome the opportunity for discussion provided by this Bill.

We know that the facilities now provided to us are not sufficient. I would not mind if there is a committee of non-MPs to go into this question of whether the existing facilities for us are enough; and if not, what further facilities should be there so that we can discharge our functions effectively.

I st ould say that all MPs should not get these facilities; only full-time MPs who have no other occupation should get these facilities-not parttime MPs. If these facilities are made
available, parliamentary work will be performed more effectively, and parliament's functioning will improve. Thank you.

SHRI M.RAM GOPAL REDDY (Rajpur) : There are two stalwart MPs sitting in the Opposition. One, Prof. Madhu Dandavate gets two salaries. The other viz. Mr. Vajpayee is unmarricd; and even half the salary is enough for him.

की अरस लिहारी आतपपें :1 सभापति जी, क्या बच्चों के हिसाब से संलरी बढ़ती जाएगी ?

की भोम सिंह (सनन्सनून : सभापति महादयय, जां बिल माननीय सदस्य श्री डागा जी ने सदन में प्रस्तुत किया हैं, में उसका समर्थन करते हैए दा-एक बातें जा उनके बिल में नहीं आई हैं, में निवेदन करना जाहूंगा ।

एक बात यह निवेदन करना चाह.ंगा कि एक संसद सदस्य सं यह उम्मीद की जाती हैं कि वह अपनी कान्स्टीचूयें सी से पूरा सम्पक' रसे । में कपने चुनाव क्षेत्र के बार में कह सकता हूं, आप सब का भी हस बार में अनुभव रहा है। लोग यह कहते रहे हैं कि वाटट लेने तो का गए, लोंकन आगे पांच साल तक शक्ल नहीं विसायोंगे । कान सी एसी मीटिंग नहीं हांती जिस में एम. ीी. सं यह कमिटमेंट नहीं ले लिया जाता हैं कि काप समय समय पर सम्पक्र करते रहंषे और स्थिति को संभालते रहाँगे। सम्पक करने के बार में में पह निबेदन करना ज्ञाहता हु कि एक पार्लियामेंटरी कांस्टीट. येन्सी में 8-8 एसमेब्बली कांस्टीटयेन्सी होंती हैं आरे एक-एक एसेम्बली कांस्टीट. येन्सी में 35 पंचायत हैंक्वार्टर हांते हैं। इस तरह से करीब 300 पंचायत हंडक्वाटंर आर म्यूनिसिपल टाऊन्स हा जाते है और उन को कवर करने के लिए अगर एक एम. भी. दार पर निकलता है, ता कर मिला कर एक महीना लगता है । तब कहीं जा कर वह परी कांस्टीटयेन्सी का कबर कर सकता हैं अर्र अगर बह डीजल जीप किरायं

## [श्री भीम सिंह]

पर लेता हैं, तो करीब 250 रुणपये रांज आरे पेट्रोल जीप लंता है, तो 300 रूपये रोंज से बर्च करने पड़ते हैं। डीजल जीप से दांरा करने पर करीब 7500 रुपयें में अपनी पूरी कांस्टीटयेन्सी का दारा कर सकता है और फेट्रोंल औप से अगर वह दौरा करे, तो उस में 10 हजार रुपये के करीब बर्च होंगे । ..(ष्यवषान) . . में कुछ कम ही बता यहा है । में रेंगस्तान के इलाके से आता हूं और हमारं यहां पंचायतों का डिस्टंटं काफी ज्यादा है, वे दरर दूर पर है और सुबह का अगर निकलें तां शाम तक 3 पंचायतों मुरिकल से कबर कर पाते हैं।

एक बात मं यह भी कहना चाहता हूं कि जब संशन स्टार्ट होंता है, तों लोग हम सं यह उम्मीद करते हें कि सेशन में जाने से पहलं एक बार हमारे क्षेत्र का दोरा कर'ं, तांक जों उन की तकलीफे है , जा उन की प्राब्लम्स हैं, जो उन की परेशानियां हैं, उन को यहां आ कर सामने राब सके। आमतोर पर सेशन के तीन पीरियड निकलते है। इसलिए एक साल में तीन दारं हाने चाहिए और उन में एक एम. पी. को कम से कस 30 हजार रुपया सर्च करना "ड़ेगा । अगर वह एम. पी. ईमानदारी से काम करना चाहं, अपनी कांस्टीट्यंन्सी को कवर करना चाहं', तो नहीं कर सकता। या तो किसी बड़े हून्डस्ट्रियलस्ट पर उसं निर्भर हाना पड़गा और उस के लिए उसकां उसके जार काम लेने पड़ंगें बार यह कहना पड़ेगा कि में तुम्ह परमिट दिलवा दंगा, तुम्ह लाइरौस दिलवा द. गता आर हस तरह से वह अपने का कौपिटैलिस्ट की शरण में भंजता हैं अन्यथा उसं अपनी ड्यूटी अंजाम दंने सं विमस हांना पड़ंगा i" क्या आप चाहते है कि एक एम. पी. पूंजपतियों और इंडस्ट्टिलिस्टों का गलाम बने ? अगर आप का उसे ग़लाम बनाने से बचाना हैं, तो उस कोे पूरी सूंविधाएं दीजिए । आप यह देंों कि एक बी. डी. आं जा होता है या पो. डब्लूडी. का जा एक्जीक्यिटि हंंगीनियर होता है, उस की फैममली ठा पान लेने के लिए भी जीप में बाजार जाती हैं और अणर उन

की फैमिली को सिनेमा जाना होता हैं, तो जीप ले जा कर बहां जा सकती है और हस तरह्ह से गवर्तमेंट के अफसर Pक्रिना इस का दर रुपयोगे रर रहे हैं, क्या कमी आप़ते हस का तबमीना लगाया हैं, अन्दाज लगाया ही. द्सरी तरफ एक एम. ीी. जा पम्निक सर्विस के लिए टरर कऱने के लिए जीप चाहता है, तो उसकों जीप नहीं मिलती है। उसको विभागीय मीटिंग के एटंड करने के लिए तांगे में जाना पड़ता है क्योंक थी-न्होलर और सकटटर तो सब जगहां पर हांते नहीं है । उस का तांगे में बेठ कर जाना होता है आर्र एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उस मीटिंग में जीप में बंड कर जाता है, तो
Is it not humiliation of an M.P. ? आाप उस की हैसियत को बढ़ाना चाहते हैं. या गिराना चाहते है ।

एक द्सरा यह् निवेदन करना है कि जां बड़ी पोलीटोकल पाटर्गेज हैं, वे अपने एम. पीज का जीप का साधन म्हु्या कर सकती है और वे बड़ी पालीटीकल पाटर्ज भी इन रिटर्न बड़ केपोट लिस्टां और इंडस्ट्रियलिस्टं पर डिपेन्ड करती हैं । इस तरह से क्या हम लांगों की ह्यूमील लयेशन नहों हांती है क्योंक हर हालत में इंडस्टियलिस्टं और कपीटंलिस्टों की शरण में बाना पड़ता है ।

एक बात यह आरे कहना थाहं गा कि आप $\overrightarrow{7}$ जा पासंख का Pिस्टम रसा हैं, उस को भी में सही नहीं समभता । फस्ट क्लास का पास काप ने हमार लिए रबा है। जब सेषन होता है, ता एक दफा मिसेज को भी पास दिदा आता है लोकिन दोबारा अगर कोई जाना काह', ता फिर उस को संकेन्ड क्लास में जाना होता है। आज कल ला एण्ड आर्डर की जा पोजीशन हैं, उस का देशतं हुए मिसेज सेपरटटी ट्रेविल नहीं कर सकती बर्र जा एम. पी. होंता हैं, उस का भी संकेन्ड क्लास में अपनी fिसंज के साथ जाना होता है। मेरा कहना यह है कि काप मिसों के लिए भी फस्ट क्लास पास कर आर यदि नहीं कर सकते ता फिर एम. पीज का भी संकेन्ड क्लास का पास

दो । क्यों फर्स्ट क्लास का पास दे कर बाप हमारी बदनामी करा रहे है क्योंक हमें मिसेंज के साथ संकेन्ड में जाना पऱता R1

तीसर में टलीफोंन के बार में निबेदन करना चाहता ह. कि इसमें बड़ा घपला हो रहा है । पिछले महीन मंरे टत्लीफोन में विल्कल भी काल नहीं हाई थीं क्योंक में मानसून के संसन के बाद दिल्ली में महीं था आंर मेरं टंलीफांन में लाक लगा हुआ था । अब विन्टर संसन में जब में दिल्ली आया बाँ दो हजार काल का बिल आया । जब मेंरा ट्लीफोंन लांक्ड था उसके बाद इतना बिल आया मभ मालूम हुआ है कि एक्सचेंज में जाँ क्लर्क वर्गरह हातंत हैं वे एम. पी. का टलीफोंन लावारिस समभ कर आरे यह समभ कर कि यह तो क्री होंता है , उसमें प्लग लगा कर अपनें मित्रों का उस पर बात कराया करते हैं । एक हमारी पाटी के मेंब्बर हैं, में उनका नाम नहीं लंना चाहता । उनका तीस हजार रुपये का टंलीफ़ोन का बिल है । तीस हजार रुपया तो उन्ह पांच साल तक तनख्वाह का मिलेगा। उन्हॉनें एस. टी. डो. काट रसा हैं तब यह हालत है। मंरा ट्लीफ्फोन लोक्ड था, में दिल्ली में नहीं था फिर दा हणार रुपये का बिल का गया । यह स्थिति हमारे टलोफोंन विभाग में है जिसका कि हमारी मिनिन्ट्रीं का देबना चाहिए ।

एक बात में यह निवेदन करना चाहूंगा कि कई जो हमार मिन्र कहते हू कि हमारी सेलेरी बह.त है । में कापका बताता ह- कि आप दिल्ली में अपना फ्लेट रसते है तो उसमें आपको कम से कमे एक नोकर तो रक्षना होगा। यह नांकर दों सी रुपये माहवार से कम में नहीं मिलता है । फिर उसे आप ख्याना कपड़ा दोगो जिस पर कि कम सें कम उढ़़ सां रुपये माहवार बर्च आयेता । इस तरह से साढ़े तीन सां रुणये नांकर का हां गया । फिर आप चिट्ठी-पत्री का जवाब देने के लिए अगर काई पार्ट टाइम बाबू भीं रसते है तों उढ़ साँ रापये महीने से कम में वह भी नहीं मिमलेगा। हस तरह से दिल्ली के फूलटट में पांच सा रुपये महीना ता आपका सर्वेंटे रसने पर बर्च हों आता है । बब

बापकों बपनें ििस्ट्रिक्ट हेड-क्वाटर में या कांस्टीच्यिएंसी हैंक्वार्टर में भी एक बटनडंन्ट रखना पड़ेगा जो कि वहां के लोगों को अटर्ट करेगा । वहां के हंडक्वार्टर में अगर काईई अटन्न्ड करने कां नहीं होगा ता वहां लोगों कों कांन अट'ड कर गा? वहां भी आपकों एक छाटटा-मांटा कार्यालय बोल कर रसना पड़ेगा । अगर आप एसेा नहीं करते है तो लोग कहोगे कि पांच साल तक काई सूनने वाला ही नहीं था । आप हमें तनस्वाह मत दीजिए, बस इतना कर दोजिए जिससे कि हम दिल्ली में आर कांस्टीच्युएंसी में अपना खर्च चला सके और वहां का दोरा कर लोगों की संवा कर सके । अगर हम यह नहीं करते है तो पांच साल बाद हमें कौन वोट दंगा । बस हमार लिए कांस्टीच्युएंसी के लोगों की संवा करने का इन्तजाम कर दीजिए, यहो मेरा कहना हैं।

भी जमीलूर्रहमान (किरनगंज) : मांहतरिम चंयरमंन साहब, में ने अपने सार' साथियों के भाषणों कां सना और अपने सी. पी. एम. के भाइयों के भाषणों कों भी स्ना । अब में अपनी बात अर्ज करता हैं कि एक मेंब्बर आफ पार्लियामेंट की क्या डिंफिकल्टीज है, क्या मजव़र्रियां हैं।

किसी भो पार्लियामेंट के हल्क में $12-$ 13 ब्लाक्स हांते है और हर ब्लाक्स में कम से कम 22-23 पंचायत हांती हैं ।ं इन सब का आप जाड़ लीजिए। एवरंज तीन सां पंचायत के करीब एक पार्लियामेंट के हल्क में हाती है ।

सभापतित महोबेय : भाई्ष, मरें यहां तो 600 पंचायत है ।

धी जमोल़र्रहमान : हॉंगी । मॅने एवरंज कहा हू कि तीन सां पंचायत होंती है । एक-एक पंचायत की पांच से दस हजार की पापूलशन होती है। 1971 के बाद से जब सें मुल्क में मेंब्बर आफ पार्लियामेंट का डायरंक्ट इलंक्शन हुगा तब से एक एम. पी. की जिन्दगी चाँ-चों का मुख्बा बन कर रह गयी । बाजपयेी जी मेरी बात का बहुत गीर से सुन रहे हैं। उन्हे ता भायद यह महसूस न होंता हा ।

की बहन पित्रारी आालपेयी : मेँ ता 1971. से पहले भी मोम्बर था । आप 1971 की बात क्यों कर रह है?

थी जमीपूर्रहमान : बभी 1971 के बाद से बरोंबलियों का इलेक्शन बलग सं होने लगा हैं, लोक सभा का अलग होने लगा हैं, वह मेरे कहने का मकसद था । अब भाप मुलाहिणा फर्माइए, और बातों का़ छाड़े दिया जाए। अपने पाटी मेनीफेसटां के मुताबिक सार सदस्य यह चाहते है कि बपनी क्रंस्टट्य्युएंसी में जाकर जासन ब्वारा जलाए जा रहं प्रोप्रामों को देषें, तांक घोर्टेस को ज्यादा से ज्यादा कार्थदा हो और उसके लिए उन्हं जान-काने में जा मुशिकलों काती हैं वे सून लीजिए ।

पहली बात तो यह है Pि आप गए आर्र डाक बंगल में काईं हाकिम साहब ठहर हैए हैं तां आपकों वहां जगह नहों मिल सकती । बब कोई छाटा-मोटा होटल मिल गया तब भी 30 रुपये से कम में नहीं मिलने वाला है औंर अगर 10 दिन रहना पड़ जाए तो हिसाब लगा लीजिए।

इसी प्रकार कन्न्नंस का ले लीजिए । बी. उो. या. साहब के पास, एगीकल्नर इस्पेक्टर के पास गाड़ियां प्रोवाद्ड की गई है । उनका काम डंवलपमेंट के काम का देषना है और एक सदस्य का काम भी यही हैं। उमी घाह साहब साईकल की बात कर रहह हैं। मान लीजिए साइकल पर चल गए तां एक दिन में ज्यादा से ज्यादा एक पंचायत पर आप जा पाएंगे। हिली एरिया में वह भीं संभव नहीं है। इस प्रकार बगर 600 पंचायतों है तो 600 दिन तो उसमें लग गए, तो पर्fिलयामेंट में कब काएंगे? इसलिए मजबूरन तेज से तेज वाहन का इंतजाम करना होगा ।डीजल की जीप पर 300 रुपये पर डे आपकां लगेगा आर्र पेट्रोल की जीप या कार पर भी 350 रु. के करीब खर्च पर ड काएगा । अगर वहां पर कोई मीटिंग बुला ली ता आप समभ जाइए कि माइक, वर्कस का साना, चाय पानी का घंतजाम, सब करना होगा । में एक नक्षा आापको बता रहा हुं।

पिछ्छे विनों एक अध्बार के एहीटोरियल में मैंने पढ़ा था कि सष्स्पों कों बहुत सुतिधाएं दी जाती है । एम. पी. तो एसा मालूम होता हैं जंसे कोई फरिषता हों। आंख बंद की आंर सारी सुविधाएं हाजिर हो जाती है । यह तो मँने कंस्टीट्येएंसी के बारे में बताया। अब जब दिल्ली जाते हैं, उसके बार में बता दू ।

दिल्ली में जब हांते है तो रों 7080 पत्र वाटर्स के बड़ी बाशाखों के साथ भाते हैं। अब उनका जवाब अगर पोस्टकार्ड सं भी दिया ता दोष लीजिए कि कितना सर्च आता है। आप रुपए न बढ़ाइए--पोस्टकाड की कर दीजिए, लिफाफा फ़ी कर दीजिए ।

उस असबार में हवाला दिया गया था कि सदस्पों को टाइपराइटर की सुविधा है। क्या सुविषा हैं, अगर $2-4$ लंटर आज दिए है तों वे अगल दिन मिलेंगे आर्र अगर अगले दिन कहों दूसर प्रों्राम में जाना हों, किसी सोशल सर्विस में जाना हो तो फिर दां-चार दिन बाद मिलेंगे । कहने का मकसद यह है कि मांजूदा स्टाफ से यह काम नहीं हों सकता । काप रुपए न बढ़ाइए, एक टाइपराइटर और एक स्टनोत्राफर संशन भर के लिए सदस्थों के घर पर रस्वा दीजिए।

इसी प्रकार एक दिन मेरे क्षेत्र के कुछ लोग मेरे साथ \&े। सेल्स काउंटर पर मेँने दां पंड, दो लिफाफे बड़ आर दा लिफाफे छोटे मांगे।

## 17 hrs.

मैंने बीस रुपये का नाटे दिया । बे कहले लगे, अच्छा आपकों पेसा भी दनेा पड़ता है ? मंने कहा मुफ्त कोई चीज नहीं मिलती है । हम संसद वाली गाड़ी पर चढ़ कर घर गए । मैने पांच का नोट दिया । तीन वोटर मेरे साथ थे । कंडक्टर ने एक रुपया वापिस किया । तब वे कहने लगं कि इसका भी पेसा लगता है? और आप ध्यान दं। मुभ याद ही एक किस्सा। श्री शिव चंडिका जी बांका से चन कर काए थर 1971 से 1977 तक के लिए । तब के संशान की यह बात है । में यहां से पानी पीने के लिए लाबी में बाहर निकला । मँने संडिका मरहूम के हाथ में कोईं बड़ा सा

कागज देशा । वह्ह जरा उंचा सुनते थे । मैने कहा हुपर यह क्या है? उन्होंने विसाया बर्र कहा कि यह 8700 रुपये का बिल हमार ऊपर टलीफान का आया हैं। पानी पीते पीते ही लोंक सभा की लावी में वर बालते बोलते वह गिर गए और अस्पताल जाते जाते वह शास्स दंतकाल कर गए । वह जो घाक लगा था उसकों टालरटे नहीं कर सके । यह हसी जगह इसी लावी की बात है।

पंसा टेलीफोन का आप् न बढ़ाएं । लंकिन बम्बई, कलकत्ता, पटना, मद्रास वर्गरह जहां एम. पी. जां टलीफ़्रेन करना चाहै', बे सबर कर दँगे आर उसका चार्ज न लगे।

विहार की रिपोर्ट के मुताषिक 35 लोग जाड़े में मर है । आर सदी में भी मर है । नंच्रली जा कर देखेंग कि हमारी कंस्टिट्युएंसी में किसी का इंतकाल तो नहीं ह. आ है। अगर गए तो सबर हो जाएगी एम . पी. साहब आ गए है, फलां आदमी कीं मांत की सबर सून कर काए है । नंचुरल बात है जो आएगा इस उम्मीद से आएगा कि कछ ठंड का इंतजाम एम. पी. साहब जरूर करंग्र । आप सांचें उस वक्त कंसी श्रिकरियस पोजिशन एम. पी . की हो सकती है। कहीं बाढ़ आा गईं, आग लग गई, नैचूरल क्लेमंटी हों गईं नंचुरली आपको वहां जाना ही होगा और आप जाएंगे ही। अब उसका भी हिसाब किताब आप लगा लें ।

दस बीस लोग आपकी कंस्टिट्यूएंसी सं आते ही हैं। अब उनके साने का इंतजाम तों आपको करना ही है । स्बह की चाय का भी करना ही है । जाने के दिन आप तीसरी मंजिल पर उनका टिकट कटाने जाएंगे । उनके पास जो पसे है वे घट गए तो आप अपन आपको ख़ा किस्मत समभिये। अगर उनके पास पसस नहीं है तो 59-60 तो पटना के और किशनगंज हुआ तो 74 रुपये आपकां दने होगग। म में मुरिक्लात बता रहा हैं।

1964 में एक्ट बना था । तब पांख सा मुकरंर किए गए थे। आज भी हतने ही है $r$ बब बाप हाउस की ज्यूटरी का

दंलों । कितना फीली, कितना माइंड में टंघन रस कर वह काम करता ही इसकां काप दोंों । कितने बोरदार तरीक से अपने कंस्टि्ट्यएंट्स की बात वह कह सकता ह, वाटर की सिदमत कर सकता है एक तो यह चीज हैं। बूसरा उसका टैस्ट्ट यह है कि अपनी कंस्टिट्यूएं सी में जा कर लोगों की वह कितनी सिदमत कर सकता है। ये दो स्टंड्र दंबन के है। टैसन इस बात का हों कि बाज कहीं बच्ता बीमार है, तो करसे काम होगा । सी. जी., एच. एस- के बार में मंने नहीं कहा हैं। दवा लंने के लिए भंज्ता है तो पता लगता है कि दवा हीं नहीं हैं अस्पताल में । सब बातों को आपकों सामने रखना होगा । पेसे आप न बढ़ाएं, डी ए आप बढ़ा सकते ह ${ }^{*}$

एक आर्र बात में कहता हूं। ट्रेम की बात भी सन लीजिये आाप । में पिछल श्कवार को अपने बच्चों के साथ पटना गया उनकों छोंड़ आउं मजबूरी मरे साथ आप समभते है परखिर के सब लोग थे गांकर वगंरह मिला कर इसलिए मजबरन तीन टीयर में गया । घर से भी मेर थी आर बच्चे थे, क्ल मिला कर 9 में्बर थें। बाप यकीन मानिये में बाथ रूम नहीं जा सका । और जब क्या ता पैसेंजर्स की पीठ पर हाथ रस कर गया।। ता यह पास का हाल है । स्पाउस के लिये सेशन में एक दफा आप पास दतेत है । बाकी दिन वह में्बर क्या कर ? अगर हमार दिमाग में टंशन हो और उसका कोईं सहारा न हों तो कसे हम अपपा काम कर सकत है ? हमार वाटर का जहन हैं, वह तो गरीब है, मे अच्छे लोगों की बात करता हूं जों पढ़े लिस अपने का कहते हैं, उनका कहना है कि आपकते फान की, मकान फी, बिजली, पानी फ़ीं, क्वृयेंस फ़ी, ट्रेन का पास की । हमने कहा भाई अगस्त से ले कर अब तक आप मंगा लीजिए मरा ही बिल आर देख लीजिये बिजली, पानी का बिल कितना दिया ? करीब करीब 900 रु. का बिजली, पानी का दिया है '। अगर कहों गलती से उपना काई गेस्ट का गया और छनक्वारी से चारपाई मंगा ली तो उसका किराया अलग, फिर ढोने और उठा कर ल जाने का षार्ज अलग । अगर आप

## [श्री जमीलूर्रहमान]

भपनी फॉसिसिटी के लिये चर्मा लगा लें तो उस एन्नक का क्लग से चार्ज हागा । नहीं हम चाहते आपसे बहत्त । केवल हतना ता कर दीजियें कि वह अमन चंन से अपना काम कर सके । जिस पाटर्ये के मेनीफस्ट्या के मातहत हम आते हैं, जो वायद अपने वोटर्स सें करते हैं उस बात को प्रा कराने में, जिस काम के लियं चुने गयें है उसमें प्री मदद आर सहयोग करे और जो वोटर्स के प्रति अकाउन्टंबिलिटी है कि पांच साल में क्या किया है, उसके लिये कितना काम किया है कांस्टीटए एंसी में, इसके लिये फैंसिलिटी दे दीजिये । आप गाड़ी प्रोवाइड कर दीजिये, मंब्बर पार्लियामेंट जितने दिन अपनी कांस्टीटिएसी में घूमें उसकां गाड़ी मिल जाय । इतना अगर आप कर दे तो हमें काईई एतराज नहीं हैं, फिर आप चाहं हमें इतना ही दोते रहँ जा अभी मिलता है । कांस्टीटए एसी में अगर 20 दिन धूर्में हमें गाड़ी फी दे.दीजियये ताकि सही माने में लांगों की सिदमत कर सके।

शी मृल चन्ब उगा : सभार्पति जो, में प्रार्थना करता ह. कि इसका समय 2 घंट आर बढ़ा दिया जाय क्योंकि 20 सदस्य कम से कम बोलने वाले हैं। यह हमारी प्रार्थना है।

शो जमीलर्र्रहमान : अभी 20 प्वाइंट इकानापिक प्रोंश्राम के मातहत गरीबों में जमीन बटवाने का सवाल हैं, उनकी परचीं दोने का सवाल है, डिस्ट्रू्यूशून चानल की कितनी द्कानें हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हैं . . . वह सव करछ देबभाल करने की भौ हमारी जिम्मेदारी है । आाप ही बताइये, हमार कांस्टोंट एन्सी 85 मील पशिच्चम से पर्व की ओर जा खही हैं और 60 मील नेपाल से लंकर दीक्षण की आर है। अगर सब जगह न भी जाया जाये, सिफ़ हैड-क्वार्टर्स पर भी जाया जाये तो भी 50 मील से कम पहीं बठता है । यह सब एंसी बातें हैं जिन पर गोर करना चाहिये।

हमार डागा जी जो बिल लाये हैं यह
 उनकों चाहियें था जिसमें हन सब करससति-

टीज का जिक्र होना काशिये था। मेंब्बर लोंकसभा को जा तकलीफ हैं, उनका जिक्र होना बाहिए था कि प्रापर फंक्शनिंग हम नहीं कर सकते है चाहे वह कांस्टीटएन्ती में यात्रा के लिये हों, 20 -सून्री कार्य कम के लिये हां या गरीबों को जमीन बंटवाने के लिए हा। में तो पह कह्टंगा कि यह बिल कमजोर हीं हैं, लोंकन में इस बात की ताइद करता हैं कि कमजोर ही सही, उन्हॉंने एक विल लाने की हिम्मत तो की है ।

 ذ ايلع سارب بساتهور
 - اله


 - ven

 pr-pr

 سو يلهجاهت


- ه8


- U

مهس سو بلهاليكل مونى هه - الهـ اهـك

 ك مستر بارلهأمها.

 , الجها



保 آب - U

شهر


- الهكه الع

لو 4 ها
 §

 7)


 - س ا لها


 كا, , وهاu


 ,














 , واهن 8 انها ك ك أَكr,
 خر كرئى مها جأهُ كه ها艮


[شّر جمهل الرحص]
مه كو (t+ e


 - تهوهلسى
 مه
 ( $\Sigma$ \&




 - ديهعم

اس اخبار مهن صواله دها كها
 س

 دوسر< هروكام مهي هانا شو كسىא

 كهله - -
 الور اهك استَهلو كراتر سههن بهر
( $x$,

- دهجلي
 ( J
 - مهـ ,
 م م هم بـلسه والى كا كا كهر كث2 -


居


 كــا . - اله ato 2 هr ك, كـى اونها سلعه S حضور גه كها ا
 عانى
 ا
 اس كو نالرية نهب

- 






ro row








 كه4




 - له

جهر § ك


2 - -


 سهسه - إك ان

 L4 - رها هو


 Jron



 كر






。
 - درا مى نثه سبـ باتوب


[شّى هبيل الرحمى]

 م مهu

 شهى هريوال
 3 3



 كها - تو ه ها ك



 "



 فرى كلهيلس مُو تريو 6








Parliament (Amdt.) Bill
 لها كهسشلعى זا مو الا نها





品 إه
 \$ -2


 ج







 -

مهu אلاتهلا كرتا هو كه اس
'س سـ دو كهـي اور بوها ديا جالٌ






 دكانها



 SN اور جا رهـ ه - اور + نه


据


居
4








; ;-



الى. بُل

SHR MOOL CHAND DA:GA : Sir, I beg to move:
"That the time for discussion on the Bill be further extended by two hours."

MR. CHAIRMAN: Is it the sense of the House that the time be further extended by two hours ?

HON. MEMBERS : Yes.

MR. CHAIRMAN : So, the time is extended by two hours.

Shri Jharkhande Ri.

SHR JHARKHANDE RAE (Ghosi): I do not want to speak on this Bill. I wanted to speak on Deholi.

MR. CHAIRMAN: That is all right.

Shri M. Ram Gopal Reddy.

की एम. गोषाल रे््री (निबामाबाद)ं। सभापतित महोंदय, यह दर्ष्र का सदन हैं।

सभार्यकि महोष्य : में सदस्पों से कहूंगा कि जरा बुजूर्ग सदस्प की बात सूभियें ।

भी एम. राम गोषास रे््यी : यह देशा का सबन है, डिबोटंटंग सोसाइटी नहीं हैं। हमार कम्युनिस्ट पाटी (सी. पी. एम.) बाले यहां डिबोटिंग प्वाद्वन्ट कहना चाहते है यंर सिफ यह बताना चाहते है कि कांग्रे के में्बर्स ने तनख्वाह बढ़ाने की मांग की है। वह यह जानते हैं कि जब यह पास हों जायगा तiे उनको भी बूद fमल जायेगा, मगर हम अपनी जबान से क्यों मांगें ?

में यह पूछना चाहता हूं कि 10,12 साल से 1971 से जो पार्लियामेंट चल रही है, हर मेम्बर को क्या तनख्वाह मिली है, उसमें निल कितने वक्त आया है ? उसमें से टेलीफान के ड्युज कितमे कट हैं, लंक्ट्र'सिटी के ड्यूज कितने है, यह सब मिलाये जार्यें हों लासों के मिल यह बन जाते है। मेरा कहना बह हैं कि जो भी उय्य बाउटस्टोंडिंग है, उनक्ष माफ कर दिया जायँ। जों फीसिलिटीज मांगी जा रही है, वह देनी चाहियें।

खापका मालूम है कि में थोड़ी जमीन रबमे वाला है. आर्ट हमारी कांस्टीटएसी वहत्त ड'वलपड्ड हैं, आप उसमें अर्म्बसोहर कार में जा सकते हैं, गांव वर्ग्ह में जा सकते है तो उसमें बहत, ज्यादा सर्चा नहीं हां रहा हं, लोषिन बहत, से पिछ्ठ हए ए इलाक हैं, य. मी. में, बिहार में बरी बंगाल का थढ़़ा हिस्सा भी आप उसमें ले सकते है । कितनी तकलीफ होती है वहां जाने में ? यह एक आदमी का सवाल नहीं है, पार्लियार्मेट का अगर एक में्बर थी फंक्शन नहीं करता ता उसका पूरा धब्बा पार्लियार्मेट के उपर लगता हैं। उसका ब्याल होरा जाहिये। पार्लिबामेंट के मेंब्बर का अपना सम्बन्म कांस्टीट एस्मी के साथ जोड़ने की जरूरत ज्यादा होना चाहिये । जहां तक पास का ताल्लक हैं, स्पाउस कों फस्टं क्लास पास दना चाहिए। म मूे उसकी जर्रत नहीँ हैं ; मेरी बीवी तो यहां आती ही नहीं । हतने सालों में वह चार पांच

मर्तबा भी नहीं आर्द हैं। वह्द सिफ़ तीर्षयाना पर काती है ।

सभापतित महोष्य : मगर पाष मिलू जाएगा, तब तो वह आायेंगी न ?

भी एम. राम गोषाल रे़्र्री : में नीजवान लोगों की बात कर रहा ह.ं। मँ बपनी बात भहीं कर रहा ह.ं।

पार्लियामेंट के मेंब्बरों की अिज्निटी का मेनटने किए बिना वे हूफक्टिब काम नहीं कर सकते। जसा कि बताया गया है, एक गज्जोटिड अाफिसर को जा कई तरह की फरैसिलिटीज मिली हईई हैं, वे एक पार्लियामेंट के में्बर का नहीं मिलती ।

बसबार वाल हमेषा लिसते है कि पार्लियामेंट के में्बर जिस मकान में रहते है, उसका मार्केट रंट्ट कार हजार रूपये है। में जामना चाहता हैं कि अगर कोई पार्लियामेंट मेंब्बर मकान ने ले, ता क्या गवर्नमेंट उसकों चार हाार रुपये की पेमेंट करंगी। पार्लियामेंट के में्बरों को रहने के लिए जा सहतलियत दी नर्द है, पपर्ज उसके बारे में भी नक्ताचीनी करते हैं। बगर कार्ट पार्लियामेंट का मेंब्बर Pकसी फारने कन्ट्री में मर ज़ाए, तो उसकी बाड़ी कां हवाई जहाज से उसके घर ले जाया जाता हैं, हस बात को भी पेर्ज एक फंसिसिटां समभते है। इंडियन एक्र्र्स वाले हमेशा लिक्षते रहते है कि एक पार्लियामेंट के में्बर की बामदनी पच्चीस तीस हजार रुपये कहीजा है । हमार यहां से जो मझबर गल्फ कन्ट्रीज में कम करने जा रहे है, उनक साथ किए गए कन्द्रेक्ट में सिसा होता है कि बगर वहां पर कोईई मजदूर मर गया, ता उसकी बाडी का बाहं एयर उसके विलेख $\overrightarrow{~ ल े ~ ज ा य ा ~ ज ा य े ग ा । ~ ल ं क ि न ~ अ ग र ~ य ह ~ फ ै ं स-~}$ लिटी पार्लियामेंट के में्बरों को दी जाती हैं, तो कुछ लोगों से वह भी नहीं देसी जाती । हस तरह पार्लियामेंट के मेम्बरों को बदनाम करने की कोंशिष की जा रही है।

कांस्टीटययान्सी में घूमने के वार में कहा जात्ता है सि वे साइकल हैं बूमें। जिस कांस्टी्ट्यिएन्ती में सात काठ सीं गांव है, वहां साइकल से करसे घूमा का सक्का

है? कार के बगेर पार्लियामेंट का मेग्र्रर नहीं घूम सकता है। एक कार की कीमित 60,70 हणार रुपये है आर डीजल की गाड़ी की कीमत 80,90 हजार रुपये तक है । क्या दस सदन में कार्ई सदस्य एसा हैं, जा गाड़ी खरीद सकता है ? प्राने जमाने में जब बढ़े बढ़े लोग यहां थे, वे गाड़ी रब सकते थं । उस वक्त इतमा काम भी नहीं था । 1971 से, जब से श्रीमती हन्दिरा गांधी ने राज सम्भाला हे, ज्यादात़र गरीब लोग पार्लियामेंट में आाने शरू हों गए है । सुसाकिस्मती से पार्लियांमेट में कंग्रेस की साइड में जितने गरीब लोग हैं, बापोजीशान में उतने गरीब नहीं है।

धी कृष्ण चन्ता हाल्बर (दर्ग्रापुर)
यह्ह गलत बात है ।

धी एम. राम गोषाल रेड्री : अगर यह गलत बात है, तो आप भी हमार साथ आाइए। अगर आप जससे प्राने और सीनियर आदमी कह कि हमार पास आर आमदनी नहीं हैं, ता हमार साक का जाइए । यह कोई लूट नहीं हों रही है। यहां से कान्नून पास कर के एम पीज के लिए पसा लेना है । एक खादमी को उपना बर्च चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए, उससे ज्यादा पेसे की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि हम लांग यहां पसा बनाने के लिए नहीं ज्ञाते हैं।

पीवियस गवर्नमेंट के समय पार्लियामेंट के दो में्बर सकटर पर आ रहे थे अर् टक्कर सें जनता पाटीं का एक मेंब्बर मर गया। पार्लियामेंट के दों में्बर एक स्टूटर पर बंठ कर बा रह थे, इसका मतलब है कि उनके पास टंक्सी या कार में आने के लिए पेक्षा नहीं था । इस वास्ते एसी ीीज हतीती है। तो इस से हमें बन्दाजा लणाना चाहिए कि पार्लयामेंट के लोग बह्त्त स गरीब हैं जा टंक्स्सी में कर महीं का जा सकते, घाटां में भी नहीं बत्ठ सकते । हम दैसते हैं, कई बार हमार' समर मूस्ती साल्वष चस कर काते हैं, जायद वह सेहत् बच्छा रसने के लिए एसा करते हों, लोकि एसं बहुत्त से मेम्बर है आां रोंाना बल कर पार्लियामेंट हाउस आते हैं। बहत्त कम में्वर एसं हैं जा ट"क्सी में बेठ कर काते है। तां इक सब बातों पर मुनाषिए क्यान देना काहिए ।

की विगम्बार सिंह (मथूरा) : सभा़ित महांदय, में भी इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना थाहता हूं। सन् 52 में भी में लोंक सभा का सदस्य था । आज उसमें ते केवल 11 भादमी एसे रह गए है जा सत् 52 में थे। मैने बंखा, उस वक्त हमें हतना नहीं मिसता था लंकिन में आप को बता रहा हूं...

सभापतीत महोब्य : में भी था 52 में । मुभ कां लेकर 12 जाढ़ लीजिए।

की विगम्बर Рसंहु : काप का श्रामिल कर के 11 है।

में यह निवेदन कर रहा था कि उस्त वक्त में एक जीप रसता था आर एक कार रबता था । उस समय 90 पेसे मेँ एक लिटर प्ट्रोंल मिल जाता था 1 एक और समस्या सामने रहती हैं, लोग आते है कि मथरा के पंड़े लाइए। तो उस वक्त पंड़े सस्तं थें, एक रुपये में एक किला आ जाते थे, आाज वह 20 रुपये में आते है । अब समस्पाएं एंसी सामने आा गई है । आाज मेट पाष्ट कार नहीं हैं, न जीष हैं। एक बिन एक मीटिंग में जाना था, मैने सोषा टेब्री में नहीं जा सकता, साइकिल में जाता हैं ता लड़के ने कहा कि लोग हम से वह कहागे कि साइकिल बाले एम. पी. का लड़का हैं। अब भाप बताइए क्या कर'? इस प्रकार की जों समस्पाएं हैं हन समस्याओं पर गवीरता से आप को विष्षार करना चाहिए ।

में यह् जानता हर कि कुछ लोग एसे है Pक जसं फिल्म कर्पनी के डायर क्टर हांते है वह जंसा आदेश देते है एक्टर का कि तुम्ह सन्यासी का पार्ट करना है तो दिल मै भावना कछ हैं, उस से पहले कछछ कर रहे है, बाद में फुछ करंगे, वहां सम्पासी का पाटर करते है । मुभे वह नहीं करना है ॥ मेर सां जा दिल में हैं, बां में साष रहा हैं वही मँ काप से कहना घाहता हूं । में नमू निबेदन यह करना चाहता हैं कि हम यह कहते हैं कि समाजवाद लाना चाहता है, वर्ग-विहीन समाब बनाना चाहते हैं। तो पार्लियामेंट के मेंब्बर्स में तो वर्ग-विधिए

## पी दिगम्बर संह]

समाज बना दीजिए । क़ कार वाले है कछ बे कार वाल । जब कार वाले आते हैं तरे उन के लिए आवाज लगायी जाती है कि अमुक साहब की कार लाइए और वह जब यहां आते हैं तो विरोध करते है कि भत्ता नहीं बढ़ाना चाहिए । हम वहां खड़े रहते है । अब आप से ही में पूछना चाहता हू कि हमें मीटिंग अटंड करने के लिए जाना है, और माटाडोर आई नहीं, आधर घंट से खड़े हए हैं, क्या कर"? आप ने कहा कि लंच के लिए संशन खत्म हों गया । माटाडोर चली गईं, दो बजे हमें लौट कर के आना है और आप देरेखिए कि दो दो घंट एक एक घंट जब पार्लियामेंट का सेख्बर इंतजार कर तो क्या वह ठीक है?

इसके बाद में चिवेदन करू कि जब हम लैट कर अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो बी. डी. आं. आए थानेदार आए, छाटे से अधिकारी आए, जीप खड़ी हैं उन का ले जाने के लिए और हम रिक्सा वाले को देखते हैं। उस वक्त, हमें संकांच होता है कहते हए, मांफ करँगे आप मुभे, उस वक्त हम कांशिश करते है कि देरें में जायं, अन्धेरा हों जाय जिस से पतात न लगे कि हम रिक्से से जा रहे है। मीटिंग होती है उिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां । सब अधधकारी जीप में बैठ कर जाते है । एक और समस्या हमार जैसे लोगों के सामने आ गई है कि पहलो हम जीप में जाते थे, तो आप दंखिए कि हम मीटिंग में जाने के लिए एवायड करते है कि जायों ता कैसे जायें? तो मैं तो यह निवेदन करना चाहता हैं कि समाजवाद की व्यवस्था को ध्यान में रखते ह. है यह कर"।

दससरी बात मैं प्रजातंत्र की कहना चाहता हू । सब लोग आक्षेप लगाते हैं कि कांग्रेस शासन मों प्रजातंत्र नहीं है। डिक्टटररशिप है, तो आज उस का टस्ट होने जा रहा है कि प्रजातंत्र है कि नहीं । आज यह दर्खा जायगा कि संसद सदस्य क्या चाहते हैं, माननीय मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी वही करती हीं या उस के विपरीत?

एक और निबेदन करना चाहता है कि हमारी एक जबाइंट कमोटी बनी हुर्ई है जो इसी काम के लिए है । उस कर्मेटी की दा रिपाटटर्ड हैं। एक रिपोटर जनता शासन के समय की है। उस ने एक रिपोटर्ट तैयार की है एक कमेटरे उब है। उस कमेटी ने उस पिछली कमेटी की रिपोंट पर विचार किया । तो क्षमा कर मुभ्ष यह कहने के लिए कि जनता पाएर्टर ने जितनी सुविधाओं के लिए सिफारिरा की थी, उस से कम इस ज्वाइंट कमेटी ने सिफारिरा की है । लेंकन दर्भाग्य है कि सरकार द्वारा, इस लोक सभा द्वारा, विरोधी पाटियों के साथ जो कमेटी बनी, उसके जो निर्णय थे, उस पर विच्चार न किया जाए, उसको मान्यता न दी जाए । मुभें माल्लूम है, पहले एक समय था, इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया गया और संसद सदस्यों - की राय जानी गई । पंडित जवाहर लाल नेहरू से भी जाकर कहा गया, तों उन्होंने इस बड़ को माना कि इस काम को संसद सदस्यों के उँपर छोंड़ दिया जाए, और लोंक सभा तय कर देगी, वही मान लिया जायगा । लेकन जब समय बदल गया है, अब यह देखा जाता है कि हमारी प्राइम मिमिनस्टर को क्या राय है । प्राइम मिनिस्टर की राय जान लेने के बाद, फिर अपनी राय रखी जाए । उस वक्त हम एक कमटों बना कर प्राइ़्म मिर्मिस्टर से भी मिले आर उनके सामने सारी बातों रखी । में, आपको एसंग्बलीज के मेंब्बर्स को क्या मिलता है, उस के बारे में भी बताना चाहता हं। वहां पर सदस्य अपनी पत्नी को फस्ट्ट क्लास में बंठा कर ले जाता है, लेक्रन पार्लियामेंट का मैस्बर नहीं ले जा सकता है। में सत्ताधारी पाटर्र् के लोगों से निवेदन करना चाहता हुं कि वे इस बात को पाटर्द मीटिंग मों उठारें। में जब कांग्रेस नों था, मेरे जैसा आदमी भी पंडित जी के सामने बोल सकता था और अपनी राय रख सकता था। पहले कमेटी बना करती थी, पाटर् कमेटी बनती थी और पंडित जी कां अधिकार दे दिया जाता था कि कमेटी बना दों। मेरे जैसे आदमी ने खड़े हांकर पंडित जी से कहा कि यह नौमीनेशन है । पंडित जी आप उन्हीं का नाम ले सकते हैं, जिनको जानतें

है आरे जिनकां नहीं जानतें हैं, वे नहीं का पावे है । तां उन्हॉंले क्हा कि ठीक हैं, छुनाव हांगे आर नोमीनेशन नहीं होगा । इसिलए में बाप सब लांगों से कहना चाहता हुं कि प्रधान मंगी डी के पास जाइए आर कहिए कि जब चुते हुए प्रतिनिनीध अपनी आज राय दे रहे है आरे बहुमत के काषार पर राय दे रह हैं, तां उनका मान लेना चाहिए।

आपकी सेलरी एलांउस की जाइंट कमेटी ने जो तय किया हैं, वह बताना चाहता है। नाँ्थ एवेन्यू के छाटटा फलंट फनीचर बिजली आर पानी के साथ मकान मुफ्त मिलना चाहिए । इससं पहले जा जनता पाटर्रे की कमेटी ने तय किया था, उसमें से आठ सुचिधाओं का हटा दिया गया था । तय यह हुआ है कि 15 हजार से 20 हजार की टेलीफांन काल्स क्री कर दो जागों और यदि यह पूरी न हों तों ट्रंक-काल में एड कर दी जागयों, 50 रुपये के टिकट आर लिफाफे प्रति भाह दिए जायों ।मे आपसं निवेदन कर कि यदि एम. पी. या अधिकारी जा रहे है, यदि अधिकारी ए. सी . में जाता है और एम. पी. फस्टर्र क्लास में जाता है और यदि उस गाड़ी में सथान हा तां एम. पी. का उस ए. सी. में जाने का मiका दिया जाए ।

की उी. पी. यादव (मुंगेर) : मंगी जी बंठे हुए है, आज अनाउन्स कर दीजिए।

की विगम्बर सिंह : मंत्रो जो के लिए कठिनाई होगी, पहले मंश्रियों को अधिकार हांता था, लैंकन जब तक पी. एम. की राय नहीं लंगें, तब तक नहीं कर सकते है।

के आापका जाइंट कमेंटो की रिपाटर के बारे में बता रहा हैं। यह तय हुका है कि पत्नी के लिए फस्ट्र कलास हांना चाहिए लंकिन पत्ली न हां तो फस्ट्र क्लास में एक अदादमी कों ल जा सकता हैं। हसी प्रकार हवाई जहाज की यागा संशान में कर सक्त है, तो बाद में भी करने का अधिकार हो। यह तय ह्बा है कि सेल्लरी 500 से 750 रखपये कर दीं जाए और दीनिक भत्ता 51

रुपयें सं 101 रुपये कर दिया जाए आर्र सड़कीं का भाड़ा एक रुपया से दो रुपए किलों मीटर कर दिया जाए। एक बात में और निबेदन करना चाहता हैं, उत्तर प्रदेया में या और कई अन्य श्रान्तों में स्वतन्यता संनानी का जा पँ हान मिलती है. वही स्वतन्त्रता संनानी की पंशन एम. एल. ए. की पंशन से नहीं काटी जाती है। लेंकल हमारा दर्भाग्य है कि संसद सदस्य अगर एक्स एम. पी. है और एक्स एम. पी. का जा पंश्रान मिलती है, आर यदि स्वतन्यता संनानी की पैंशान भी मिलती हैं, तो उसमें से उतनी काट ली जाती है। में कहना बाहता ह. कि कम से कम यह तो नहीं हाना चाहिए । सम्मान की स्वतन्मृता संनानी की पंशन न काटी जाए ज्वाइंट कमेंटी ने पास कर दिया है । हमारी लांक सभा आर राज्य सभा की ज्वाइंट कमेटी है। उस की राय हैं और लोक सभा की भी राय है फिर सरकार क्यों नहीं मानती आरोर में इस सं आगे जानता चाहता ह- कि मुक से किसी ने कहा कि विरांधी दल के लांग इस का विरांध करते है । मेने पासदान साहब से लिखवा कर आर विराधी दल के बहतुत से लोगों से दस्तबत करा कर चंयरमंन साहब का दिया कि हम विरांध नहीं करते हैं। तो फिर कांन सी समस्था रह जाती है? में एसा समभुता है कि अगर फूजीवादी व्यदस्था नहों होंती, तो एंसा न होंता । होंता क्या है कि जा लोंग सरकार में है, वे सरकारी साधनों को प्राप्त करते हैं, जां पाटी के नंता हैं, वे पाटर्दे करे सविधाओं करें प्राप्त करते है और जा प्रीपति हैं, उन के पास पूंजीपरित हांने के नाते सब हल, सविधाएं प्राप्त है लोकन जा लाइसंन्स लंने मों रार्म मसूस करते हैं, जा परामट नहीं लंते है आरे इमानदारी से काम करते है, उन को परोानी हाती है। अगर एक परमिट ले लिया जाए और कोई इंडस्ट्री लगा ली जाए, ता उससे उस का काम काफी अच्छी तरह से चलता रहोगा लोंकन समस्पा तां उन के सामने आती हैं, जा एसे नहीं कर सकते आर जिन के लड़के है, उन से मांगने में भी बार्म ज्ञाती है कि हमें सर्चा दों। जब यह समस्या है, ता फिर एंसे लोगों का खर्चा केसे चल सकता है ।

## [र्री विगम्बर सिंह]

में ता यह निवेषन करना चाहता हूं कि जसा हमार सारिथयों ने स़विधाएं दने की बाप कही, मँ चाइंगा कि आाप हमें सकान दे दें, बिजली दे दँ, बाने की व्यबस्था करे, बीमारी में इलाज की ब्पवस्था कर' बारेर कुछ पहिनने को दे दे, बढ़िया न द बर्कि खादी का कपड़ा ही हर्मे पहिनने को वे द आंर वेतन एक पसका न दें।
(ब्वषधान)
सभापति महोषय : जिन के 7-7 बच्चे है , उन का क्या होगा।

घी विगम्बर वसंह : आजकल तो किसी के अगर दो बच्चे है , उन का पढ़ा लें, तो इतनी भी आामदनी संसद सदस्य की नहीं हैं।
(ब्यवधान)
मे आप का बताऊं कि दुर्गापुर में जब ए. आई. सी. सी. का अधिंशन हुआ था, तो उस समय में उस का में्बर था और मे ने वह्टं पर यह् कहा था कि जो मास्ट इंटेलीबेन्ट होता है, वह या तो कंवीटैलिस्ट बन जाता है या फिर उचीं सर्वर्वस में कला जाता है औरं वे ही लोग हकूमत करते है। जां नम्बर 1 का है, वह हक्कूम नहीं करता बल्कि नं. 2 वाला ही हक्कमत करता है 1 मुसलमानों की जब हुकमती थी, तब भी उन की चलती थी, अंग्रेजों की हुमत आाई, तब भी उन की चली, कांग्रेस की हुकमत आई, तब उन की चली और जब जनता पार्टर की हुकूत आई थी, तब भी उन की चलती थी और अब भी उन की चलती है। वे नहीं चाहते संसद सषस्य की पंशन बढ़े ।

में बाप को बताऊं कि मे इस्टीमट्ट्स कमेटी की एक मीटिंग में बाहर गया और वहलं पर एक होटल में धाना साया, तो मेरे हाथ में 75 रुपषे का विल थमा विया ।

बभालीत महोंस्य : उकेले एक आदमी 75 रुरये का विल था ।

धी विगफ्तर सिंह : मँ बकेला ही था बौर उस का बिल वह था। में प्छहा बाहता ह. कि जो रुपया हमें सरकार सं

भिलता हैं, उस सें 5 स्टार होटल में क्या हम उहर सकते है बहर बाना बा सकते है? तां बह जो मामला हमार सामने हैं, इस पर गभीरता से विचार करना चाहिए । कुष्ठ लोगों को ईंख्या है, जलेसी है, तो वे हस का विराषे करंगे। बहुत से लोगों के असबार है । वे सोंचते है कि लोक सभा के सदस्यों के बिलाफ इस तरह की बारों निकलंगी, तोर उन के अस्यदार ज्यादा विर्केग। उन का काप छौड़िये आर वास्तविकता का देसेये।

एक बात और कह्रूंगा । यदि बास्तव में एसी बात न होती, तां क्या ये बातो यहां कहते । हम काई भि巴ारी नहीं है वि इस तरह से मांगें लोंकन जो समस्याएं हमारं सामने आती है, उन को आपके सामने रखना चाहते है । एक मजबूरी हैं, जिस में हमें यह करना पड़ रहा ही ।लांक सभा के सदस्प होंने के नाते हमें कुछ काम करने हातें है। में आप का बताउर कि सन् 1952 में मेरे चुनाष पर 12 हजार रुपयें का रूर्च हुआ था । उस वक्त एक जीप बरीदते थें, तों 8 हजार रुपये में आ ज़ाती थी और अब कितने में आती है ।

सभापीत महोंबय : 75 हजार रुपयये में 1

भी विगम्बर Pसंह्ट : में एक बात कह कर समाप्त कर दंगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए जों आपे ने कायदा बना रसा है कि अगर मंहगाईे बढ़ती हैं, तो उस के हिसाब से उन का Рियरनंस एलाउन्स भी बढ़ जाता है । उस्री तरीके से काप यहां भी कर दीजिए कि जब ये सेलरी आर एलाऊन्सेज दियें गयें थे, उस वक्त जो भाव कीजों का था, घह अब अगर बढ़ गया हैं, तो उसी हिसाब से हल का भी बढ़ा दिया काए वर्र अगर वह कम हों जाता हैं तो हल को मी कम कर विया जाए । हम बौर जाला नहीं चाहते है । मेरा विष्वंब वही है कि उंमांक्रोी हैं अर पार्मियमेंट में उंमोंकौटक वरीक से बलमा है । तो सषत का
 उम्मवि से जो लिर्णय किया हैं, उस को में

समभवा है Pक सरकार को बविलम्ब मालना राहिए । मैं काप के द्वारा हस बता का सरकार तक पहु घाना चाहता E. 1

रतना कह कर में अपनी बात समाप्त करता ह.ं।

धी विलीप सिहह भृर्रिया (भाबका) : माननीय सभापति महांदेय, में डागा जी का धन्यवाद देना चाहता हं कि वे इस सदन के बन्द्रर यह बिल लाए ।

सभापति महोदेय, चहां तक हमारे देश का सबाल है, भणर दस देया में सब सं कमजोर वर्ग हैं, सक से गरीब बर्ग हैं तो वह इस हाउस का सदस्प है । हम यहां बंठ कर किसी भी आदमी के बार में केछ भी बोल लें, लेकिन में कहना बाहता है, किसी का किटिसिज्म नहीं करना चाहता हू, कि यहां अण्डर सेकेटरी जब जाता हैं ताँ अपनी कार में बंठ कर चला जाता है भर् उसं अपनी फाइल नहीं ले जानी पड़ती लोंकन यहां का सदस्य अपनी फाइलें बूद ले कर जाता है ।

सभापति महोंदय, मँने बिट्टेन के बार' में हंखा, अर्मोरका के बार में दंबा आंर भी दनिया के देशों के बार में देसा है। मैंने सब की स्टडी की है । अगर आपका इस पार्लियामेंट का स्टंण्ड्ड स्धारमा हैं तर आपकों इसके मेब्बर की तनस्वाह बढ़ानी
 ही गाड़ी चलाते रहना हैं, और्ट बापको उसकां एसे ही गाड़ी चलाते रहने देना है ता इस देश के अन्दर काहँ तरक्की हांने वाली नहीं है। क्योंकि जो लोग यहां पर चुन कर आताते है बगर खाप उनकों सुखसंविधि नहीं दोगें तो वे लोग कंसे अपना काम करोग । गाप कहतां है कि धाड़े की सवारी करों, उसकी लगाम पकड़ां लैक् उसकां आाप शंक्ति नहीं देते है तो वह कसे घाँ़ की सवारी करेगा । इस तरह यह विषारा सदस्य पैदल ही चलता रहेगा । जब तक आप इस मामले में विधार नहीं करते तब तक काम कहीं घलने काला हैं।

सभापतित महोदय, बाप भी विधान सभा के उध्यक्ष रहे है। में उस वक्त सदस्य रहा हैं। उस वक्त हम का 12 आने रोज

में कितना ही पार्नी, कितनी ही विजलो आर Pकटने ही बिस्तर मिलते थे। उस 12 बाने रांज से एक महीने में साबे बाईंस रुपये बर्च होते थे । आज हमको पांच सी रुपये सर्च करने पड़ते हैं। अंगर हमार' यहां ट्लीफांन से किसी ने एस. टी. डी. घुभा दिया तों हम को तनल्वाह नहों मिलती हैं जब तनस्वाह नहीं मिलती है तो हम लढ़ने जाते हैं। यहां स्टीफल साह्व से कहते हैं । उनसे कहतं हैं तो वे कहते है कि लिब कर बिकायत करा। लंकिन सब़ से पहल हमारी तनस्वाह कट जाती है।

अगर हम यहां दिल्ली में किसी ििमिनस्टर से मिलने जाते हैं ता 20-25 रुपये टंक्सी का लग जाता है । नई दिल्ली स्टंघन सं जब हम अपने फ्लेंट में आते है, नार्थ एवेन्यू या साउभ एवेन्यू तो सब से पहले थीतीहीलर बाला या टंक्सीवाला आाने को तथार नहीं होंता, आरे होता भी है तो कहता हैं कि 15 रुपये लगेंगे। एसी स्थिति में आपका जो यह सवोंच्च माननीय सबस्प हैं वह किस हैंसियत से रहता है, यह आपको पता होंगा। कुछ दूसरे सदस्य आराप लगात है। लेंकन वे वास्तविकता को भूल जाते है। अगर आप एक सदस्य का पूरी सूब-सुविधाएं भहीं दंगे तो वह दूसर "काम करने की कोंशिश कर गा । काप जानबूभ कर उस इतना बड़ा आदमी बना दतें है आर्र उसके बाब उसे साने का कुछ नहीं देते तो एठ करसे अपना काम चलो सकेगा ।

एक सदस्य अपनी मिसिज का एक ही बार फस्ट क्लास में ला सकता है । उसके बाद उस्कां उसका फस्ट्र क्लास का टिकट लेना होगा। अगर वह कहीं आरे जाता है तो अपनी फोमली का नहीं ले जा सकता । अगर वह ले जाता हैं तां वह्ह किसी रिज्ये में होगा और फोमिली किसी डिब्ब में होगी। अगर आपकां अपना अटन्डं न्ट भी साथ ले जागा है तो उसकी रिजवेशन किसी डिख्ये में हांगी, आपकी किसी किब्ब मैं होगी । कभी कमी तां आापका बटन्र्डेत्ट आपके रिब्बं से दस बार्द डिब्बं दर होता है। दिल्ली के स्टंशान पर मूभे अपने बटंन्डंन्ट को ढूंठना पड़ता है इसीलिए कि कहीं वह गम ने हो जाए । बस्सरे मानवीय सदस्पों काँ भी एसा अप्रूभव होगा।

## [ गी दिलीप सिंह भूरिया]

सभापति महांबय, अगर इमानदारी से इस दंश को बलाना है तो आपका कूछ$न$ नकछ निर्णय हस सम्बन्ध में करना होगा। हमारे मध्य प्रदंस में एक एम. एल. ए. का 12 सां रुपये मिलते है आर दा फस्टं क्लास के पास मिलते हैं जिनसे वह अपनी पत्ली को हमेशा साथ ले कर हूम सकता हैं। एंसी हालत में हमारी क्या स्थिति है यह आपप जानते हैं। हमार डागा जी बनिये हैं। वे बांकड़ों को ज्यादा समफते हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति हैं, उस पर हम सबकरें विचार करना चाहिए । मंत्री जी को सारी थारिंयों के सदस्यों को बलाकर, एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए । इसमें राजनीति का नहों लाना चाहिए । कुछ सदस्प विरोष करते हैं और समाजवाद के भाग पर इसका लंने का तथयार नहीं होंते, लेकिन कहछ दिने बाद ले लेते हैं। एसी बात नहीं हांनी चाहिए । एक क्लीयर बात हांनी चा़िए । यह एक ईंमानदारी की बात है और सारा सदन इस बात से सहमत

है कि दिल्ली का और अपने क्षेत्र का बर्च सदस्य वहन नहीं कर सकता । कंस्टीट्य्येंसी में कहीं जाने पर यदि किसी की गाड़ी लं भी ली तों प्ट्रोल तो आापको उलवाना ही हांगा। 50 किलोमीटर भी गए तो 5 लीटर पेट्रोल चाहिए । यदि किसी अधिकारी से गाड़ी ली, उसके सिलाफ यदि भष्टाचार का मामला है, तां आाप क्या निर्णय दंगा। मारल डाउन हों जाएगा । जब तक सदस्यों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक कछछ काम भहीं हो सकता । सदस्य का मारल ऊंचा नहीं हों सकता, ठीक तरह से राज नहीं किया जा सकता.। बगर इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो यहां पर हमी आएंये, भाषण कर के चले जाएंगे, प्षेर वाले कछ छाप दरगे, काम फछ नहीं होगा ।

इसीलए मेरा निववेन है कि इस पर सबका बैठकर विद्धार करना चाहिए और सभी सदस्यों की भावनाओं की कद्र करते हैए में इस बिल का समर्थन करता हू. ।

थी राम नाष ब़ (बांदा) : माननीय उपाध्यक्ष महांदय, हमारे माननीय सदस्य डागा जी स्र जा बिल प्रस्त्त किया हैं, उसका मे प्रजोर समर्थ करता हैं।

मेर c वर्व वक्ताबों ने संसद-सबस्सों के बार में जाँ समस्याएं बयान की हैं, उनका में दाहराना नहीं चाहं गा, लोक्न में कुछ चीजें आपके सामनें रबना चाहूंगा, जिंन पर कार्य करना बह्ती जरूरी है।

हमार संसद-सदस्य को 500 रुपये पर्रि माह बेतन मिलता है। में यह पूछना चाहूंगा कि क्या 500 रुपये से एक संदस्य अपना ग्जारा कर सकता है ? अपना स्टंड्ड़्ड मेंटंन कर सकता है। जा इन जातों का अपोज करता है, ** में तो यही कहूंगा।
(बमवधान)
धी रामाबतार जास्री (पटना) : हस तरह की बात आप नहीं बोल सकते ।
17.45 hrs .
(SHRI CHARANJIT YADAV in the Chair)

MR. CHAIRMAN : He is not yiclding please.
(Interruptions)
बाप बंठ जाइय ।
भी रामावतार शालत्री : इस तरह के शब्द इस्तंमाल नहों कर सकते ।

सभावीत महोंबय : आप दूसर मेंब्बरों सं बात मत् कीजिए ।

I will see the procecdings. If there is anything unparliamentary, I will get it expunged.

## (Interruptions)

मेरी बात सीनिए, आप व्यक्तिग्त बात में मत जाइये, आप अपनी बात कहिए ।
Please don't make a running commentry.
\&ी राम नाथ बतसे : मैने व्यक्तिगत बात्र नहीं कही है । मेँ वस्तु स्त्थित सामने रसना चाहता हैं।

एक गर्म सूट की सिलाई 200 रुपयें होंती ह । अगर काईई गर्म सूट पहुनता है तो या

तां काईई दस्सरी आामदनी का साधन होगा या वह बेइमानी से काम करके जीवन बसर करते है। यह स्थिति हमार सदस्यों की हैं।.

लोजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिक और ज्यूडिघारी दंश के संविधान के तीन महत्वपर्ण अंग है । हमारा लैजिस्लेटिव विंग है जो दें के निर्माण में बहत महत्वपूर्ण पार्ट प्र करता है। हमारा यह फर्ज है कि जिस को करने के लिए हम चुन कर आए है उ़्र काम का हम इमानदारी से, निष्ठा से, लगन से कर और्र देश के निर्माण में सहयांग एं। लोकिन पूरासर्चा, पूरा गुजर वार ता हमारा हांना साहिये। हमकोे किसी के उुपर अाीश्रत रहने की नांबत नहीं आनी चाहिये । दायें बांएं हम ने देें, इस बात की जरूरह हैं।

उत्तर प्रदेश में एम एल एज का फस्टर क्लास का पास मिला हता है। उनके साथ जा सहयोगी जाता है उसके लिए भी उनक कपन मिले हाए है और कूपन दिसा कर वह उनके साथ जा सकता हैं। दोश की याश्रा करने के लिए भी उनके पास क. पन हैं। दूसरी जगह भी वे आा जा सकते हैं। केछ राज्यों में एम. एल. एज का कार की सह्. लियत मिली हाई हैं। वहां बहत्त ज्यादा उनका सुविधाए मिली हर्ई है। एम. एल एज कों अधिक सीविधायें आर एम पीज का कम, यह जो इनइक्वेलेटी हैं, यह नहों रहनी चाहिये ।

आाप यह भी देखें कि जजंज को तीन चार औंर पांच हजार तनख्वाह मिलती हैं। उनको इतनी तनख्वाह देने का उद्दे र्य यह भी है कि वे ईमानदारी सें, न्नितकता से अपना काम करं, अपना गजर बसर आसानी से कर सकें आरार सही सही न्याय दे सकें। हाई मंलेरी उनका देने का एक उद्देश्य यह् भी हैं। इस सावरने बाडी का जाँ मंब्बर है उसक केवल पांच सी रुपया ही संलरी मिलती है । आप यह भी देखें कि लोक सभा में ही जां काम करने वाले कर्मचारी है उनकी कम से कम संलरी नाँ साँ रुपया है । यह जा बसमानता है इस पर आप गार करें। हमार सामनें दो चीजें हैं। या तने हैम पांच स" रुपये में ही निर्वाह करने का क्ता ते वर्ना जो फैसिलिटीज हैं वे पूरी हमें मिलनी

चाहिये तारिक हम कासानी से अपना गूजर बसर कर सकें। बहत प्र परानी मसल हैं, लिव लाइक ए हीर्मिट एंड वर्क लाइक ए हार्स।: हम इसके लिए भी तंयार है 1 अगर यह महान संसद इस बात का निर्णय लंती हैं ता हम इसके लिए भी तंयार हैं। लेकन में इसके साथ प्ट भी कहना च्चाहता है कि जरे फ्लंट्स एम पीज का दिए गए हैं वे उन से छीन लिए जाने चाहियें आरे मंत्रियों के पास जा आउट हाउससस हैं उनमें सब एमं पीज कों रस दिया जाना चाहिए । ? इस हसे लिए तंयार हैं लंंकन तभी जब स़ब लोंग मिल कर इस बात का विर्णय लें। क्रोई जरूरत नही है एम . पीज को सोफाज दनेन की, जी चंयज दने की, पानी गर्म करने को लिए हीटर बगेर्ट दनें की आंर दनियां भर की स्विधायें जो इस तरह की दी गई है उनकां दंने को। दो ही रास्ते हैं। पहला यह ही कि अगर सीविधायें दन्नी -ै तो एसी दी जाएं कि हमारा ग़जर हो सके स्ना जा मिली हाई हैं उनको भी छीन लिया जाए । हमार विपक्ष के माननीय सदस्य बहत्त शारे कर रह हीं । जब पांच साँ रुपये हाए तब लिस कर दे दें कि हम नहीं लेंगे। तब तो ले लिए । अब क्यों हल्ला कर रहद हैं। उस वक्त कह दते कि हमें स्वीकार नहीं हैं हम वापिस करते है ।

शास्री जी बसस विद्वानान वक्ता ने बढ़ा घमा फिरा करके अपनी मांग पेश की है ।' चीज वहीं हैं। लोंकन घूमा किरा कर के उन्हॉंने कान का पकड़ा हैं।

इन शब्दों के साथ मे माननीय श्री डागा जी को बधाई दंता हिं कि उन्द्रॉने बड़ी हिम्मत के साथ इस बिल को पायलट किया है।
*SHRI S. MURUGIAN (Tiruppattur): Mr. Chairman, Sir, On the Members' Salaries and Allowances (Amendment) Bill that has been introduced by my hon. colleaguc, Shri Moolchand Daga, I wish to say a few words on my behalf and on brhalf of my porty the Dravida Munntera Kazhagam.

## [Shri S. Muragian]

Shri Daga has suggested that the salaries and allowances of the Members of Parliament should be enhanced. I would like him to accept an amendment. I suggest that the salary and allowances of the Ministers should also be increased. I do not think that with the present salary ard allowances the Minist rs are able to make both ends mort. They cannot maintain their fimilics and also discharge their public responsibilities with the prevailing selary and allowances. It is not fair and proper that we should ask for enhancement of our salary. The salary and allowances of the Ministers should also be increased.

Some hon. Members who preceded me opposed this move. My hon. friend Shri Ramavatar Sahstri said that he was opposed to this inrease in our salary and allowances. Some five, six months ago, the salary and allowance of the Mcmber of Parliament was raised by Rs. 500 respectively. I want to know whe ther Shri Ramavatar Shastri accepted this increase or not. If he had refused to accept this increase then we could appreciate his presert pla. After having accepted this increase, if he had refunded this increased amount drawn by him to the Government then also we can understand lis argument now. If he had contributed the increased amount which he got to the Werkers' Welfare Fund, then we could have welcomed his reasoning. He should tell the House what he had done. For political reasons one may take a public stand. But in all fairncss and justness, we have to accept that the present salary and allowances are not adequate to mect the responsibilties to be discharged by the Mcmbrr of Parlizment. By demanding such an increase in his salary and allowancs and by accepting such increases, a Member of Parliament during his five-year
tenure is not going to become an affluent person. In each Parliamentary constituency, there are 6, 7, 8 Assembly constituencies. If we take a decision that we would not meet our voters after the election, then probably we cen manage with this salary. But during these days the voters are awakened and they are politically conscious. They want to mect thcir representetives and vice-ocrsa. We have to meet them fre guently. You know pretty well what will be transport expenditure if we go in a vehicle to meet all the voters of our constituency. If we meet only the representatives of Trade Unions or the farmers, then perhaps we can manage our financial affairs with the present salary. The present salary and allowances are not enough if we mect our voters in the Constituency.

So far as Tamil Nadu is concerned, there are no Panchayat Unions and no Panchavats. The Presidents of Panchayat Unions and the Chairman of Panchayats are not there. All the work at the village level are to be atterded by the M.L.A. and the M.P. This is the position obtaining now for the past 4, 5 years in Tr mil Nadu. After the session of Lok Sabha, if we tour for 25 days in our constituency then only we can meet all our voters. After mef ting them, we have to take action against the petitions submitted by them, drtailing their grievances and hardships. We have to endeavour to redress them. If we do not do that, then the Member gets a bad name and the Party to which he belorgs earns a bad name. 25, $3^{0}$ years ago it might have been possible for someone to get elected even without meeting the votersBut, that is not the position nowToday they have to be in constant touch with the voters. And for that, this salary is not enough. I say with the fullest sense of responsibility that the salary and
allowances of Members should be ehanced.

An employee in a Textile Mill gets a minimum of Rs. 1000 a month. An employee in a Spinning and Weaving Mill gets Rs. 1000 a month. With 300 to 400 Panchayats in a Constituency how can we meet all the expenses wih the present structure of salary and allowances? It is the bounden duty of the Member of Parliament to attend to the grievances of his voters. If we are to function effectively without being influenced by extraneous considerations, if we are to function in a straight forword manner and without mostgaging our integrity, then the salary and allowances of the Members of Parliament should be enhanced, the ealary of the Ministers should also be increased. I demand that this bill should receive dis uranimous support of the entire Heuse. In fact that will cnhance the prestige of all of us. With the se werds, I extend my prty D.M.K's support to this Eilland enclude my specch.

शी नंन्दो होल्संया (सिद्दीपेट) : सभापति जी, आज इस सदन में हमार माननीय सदस्यों की फैसिलिटीज के बारे में जो चर्चा हां रही हैं, आप तो जानते ही हैं कि आज हमारे भारत में ही नहीं, बल्कि दसरे फारेन कंट्रोज में भी जहां हमारे जंसा पार्लियामेंटरी सिस्टम है, उनके बार में भी मेने तेलगः अब्बार में पढ़ा हैं कि हिम्दस्तान आंर वसर कंट्रीज में मिलने वाली फैससिलटीज में काफी बन्तर है । आज हमार लोक-सभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्म पब्लिक अफेटर्स में हमारा देश का जां समाज-वाद का बांचा हैं, उसके हिसाब से अवाम के काम करने के लिये चमाष क्षेत्रों सं चुनकर इस सदन मे कासे है । विधान-सभां की जो कांस्टीटएन्सी होती है, लोक-सभा के मूकाबले में ड़सका क्षेत्र बहत्त मुक्तसर होता है। काज हमार आन्ध्र प्रबंक कों बाप लें या दूसरे प्रदेश को लें वह्म पर जा एम. एल. एक को फैसलीटीज मिलती है और मंथली फर्टसलिटीब मिलती

है, उनमें बर्टांक-सभा सें मिलने बाली फैंसिलटीज में काफी बन्तर है ।

आत् हमार एक सरकारी कर्मचारी या बंक में काम करने वाले लोग जो एल. डी. सी. की पोस्ट पर होते हैं, उनके बेतन का भी कम्पेयर कर तो उसमें काफी अन्तर हैं। हमें इसमें काफी कठिनाई हांती है । हमार क्षेत्रों में जाने के बाद वहां पर जा हमार कार्यकम हांते है वह बहुत हांते हैं, उसके हिसाब से यह काफ़ कम है। हमार माननीय सदस्प श्री मूलचन्द डागा ओर दस्ट? माननीय सदस्पों ने जो फिगर्स आर फंक्ट्स यहां पेश कियें हैं, में उनकां बधाई देता ह. । में कहना चाहता हां कि हमारी रेल याग़, किलों मीटर्स तथा जो हमारी फससलिटीज हं, वह माननीय सदस्यों के काम करने का जा ढाग हाता हैं, जा फर्ज होता हैं, उसके मूतारिक रंस्पंक्टंबली हाना चाहिये। फ'सिसिटीज ब्यादा हांनी चाहिये। यह्रहमार एक पाटों के वेंसस पर बात नहीं है जस्ता कि विरांधी दल घाले माननीय सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया हैं। यह मसला पाटों वेसस का नहीं है, प्री सभा के सभी माननीय सदस्यों का सवाल है आर एक एम. पी. का जो महान दर्जा हैं, उसके हिसाब से हमारी फैसिसिटीज भी होगा जस्री है। जेसे सरकारी कर्मचारी के वंतन इन्कीज करने के लिये कमीशन वर्गा बनते है, वह तरीका माननीय सदस्पों के लिये नहीं सांचना चाहिये, लोंकन एक जगह बंठकर हमार श्री मूलज्चन्द्द डागा ने जा यह बिल पेश किया है, मम उसका समर्षन करते ह. ए अपना स्थान प्रहण करता ह. ।

### 18.00 hrs.

MESSAGE $\underset{\text { SROM }}{\text { SABHA }}$ RAJYA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-
"In accordance with the pro-visions of sub-rule (6) of rule 186 .

Electricity Supply Act, 1948, to essnntial. services within the State of Assam for the purpose of the Essential Services Maintenance (Assam) Act, 1980.
(ii) Assam Government Notification No. PLA.583/81/10 published in Assam Government: $\therefore$ Gazette dated the 14th August, 198I declaring services in connection with the production, supply and distribution of elestricity it.cluding the services under the Assam - State Elcotricity Bard constituted under the Electricity Supply Act, 1948, to be essentia! scrvices with in the State of Assam for the purpose of the Essential Services Maiutenance (Assam) Act, 1980 , as amended by the Essontial Seivic is Maintenance . Ordinanci; 198ı.
(2) A statement (Hindi and English versions) giving reasons for delay in laving the Notifications mentiond at (I) above. [Placed in Library See. No. LT- 3261/81.]

### 18.02 hrs .

DISCUSSION RE: SITUATION ARISING OUT OF KILLING OF HARIJANS IN DEHOLI VILLAGE, UTTAR PRADESH

MR. CHAIRMAN : The House will take up discussion under Rule 193 on the unfortunate incident that took place in Deholi Villge. Now, there are so many Members who have made requests to participate in this discussion. Therefore, I would requast the Members to be conscious about the time so that a maximum number may parti.
cipate and their views may be placed before the House.

There is no time limit. No time has been allotted. Now, it depends or the House. How long the House would like to sit ard debate, it is up to the House.

The Minister of Parliamentary Affairs and Works and Housing is suggestiag that initially, it may be for two hours. If necessary, then we can extend the sitting.

धी सूरक भान (अम्बाला) : सभापति महांदय, देवली कांड का जिक आते ही मरेी जब्बान सं बेसास्ता उदू⿱ हैं :-
"क्यों उदास उदास हैं मंशजल"ं,
क्यों उदास उदास हैं रास्तं,
मेरे हमसफर जरा देबना,
कोई काफिला ता ल्टा नहों ।'
सभापति महांदय, आज इस मत्र का भासिरी दिन है आंर हम दंवली कांड पर डिसकान कर रहे हैं। जिस दिन यह सेशन शरूर ह आ था, उस दिन भी दोवली नांड क? चर्चा हाई थी। इस परे संशत पर, बल्कि पूरे भारतवर्ष पर, दृँवली कांड की काली छाया है। में इस बार में कंतु तफमील गे बताना चाहूंगा।

एक साल पहले देवली गांव में पक डाक: पड़ा और यही लोग, राधे, संतोष़ा वगरहह उस डाके के जिम्मदार ह्हराए गए। उनको गिरफ्तार किया गया और उनके घरों से नाजायज हीधियार बरामद किए गगे। इटिफाक से उस क्स मों उसी गांव के केष्ठ गरीब हरिजन, मिट्ठ्ठ, अंगनलाल, महाराओं अर्र बालाषाए्ह, को गवाहों के तार पर हो किया गया । यहां से शूरूआत हांती है इस सूनी कहानी की।

उन बेग्नाहां को भा़े केसों में उलभाया गया, गलते तोर पर कई जगह्ह उलभाया गया आर् आतिर में नाजायज हीथयारों के केस उन गरीबों पर बनाए गए। यड़ी राधें, संताषा पुलिस अफसरों के साथ गांन में का कर उन गरीबों को पिटवाते थे। आसिर

पिछले नवम्बर का महीना आ गया। 17 नबम्बर को उसी गांव के एक जमींदार के घर पर कछ बाने की तंयारी होती है । 18 नवस्बर की सूबह गांव के कुछ लोग जमींदार स" पूछते है" कि क्या बात है हि बराब की बोंतलों मंगाई जा रही हैं, मांस मंगवाया गया है। वह कहता है के मेर घर कछ मंहमान आाने वाले हैं। और वे मंहमान शाम के 4 बजे आा गए--च्दो डाकू, जिन्हॉंने यह लूती कार्रंवाही की ।

वे लोंग तीन ग्रुप्स में आए । एक्रु दता नहीं कि कितने मान्नीय सदस्पों के इस बात की जानकारी है कि उनमें से एक श्रूप ये नार' लगाता हूआ आया कि "विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्दाबाद' । दूसर श्रुप ने उसको मना किया कि नार मत लगाओ: । लंकि एक ग्रूप ने नारे लगाए । और 4 जजे से लें कर रात के $8^{\frac{1}{2}}$ बज्ज तक यह खूनी कांड होता रहा।

सभापति महोदोय, इस बतंत्र को सेन्ना महीनों पहले दे दी गई थी । गरनव हैंरिजनों ने हिफाजत मांगी, नहीं दी गई। उन्हॉने हीथयार के लाइसेंस मांगे नहों दिए गए । पी.ए.सी: की एक टूकड़ी , बां थी, बह भी हटा ली गई आर उसके आद जब 18 नवम्बर को वह गांच में आ ग्ए, फिर वह कहानी शुरू होंती है । उसमें नाँ मर्द, छः औरतें आर नाँ बच्चे मरे है। यह सरकारी तीर पर बताया गया हैं, ज्ञानी जी के अपने बयान में है। केवल हतना ही नहीं, मूभे बताया गया, नहीं माल्य म कहां तक दर्रूस्त हैं कहां तक गलत है कि जो सात जल्मी हए थे उनमें से बाद में एक की मांत ह.ई हैं। लैकिन अभी यह बात ठीक तरह मालूम नहीं है, वह तो जानी जी बताएंग "कि कोई जल्मी भी मरा ह" या नहीं। ल्लोक्म कम से कम एक ब्ञात तों सही है कि मरने वाली एक महिला प्रेग्नेन्ट थी, जब उस का पास्ट मार्टम हुका तो उस के पेट से 8 महीने का एक लड़का और पक लड़की भी निकली 1 वे मासूम बच्चे आंसें खोंलन से पहल ही इस व्निया सं विदा हा? गए, हमंशे के लिए उनकी आंसं बन्द हो गร ।

इस क्षाम की हीला नाम की एक हरिख्या लड़की थी, 16 साल की उसका उसा थी।

## ［श्री सूरज भाज］

उन डाकुओं के पास किलना समय था वे कितने निडर थे कि एक डूमा रचाया गया， बीला के साथ घादी की गई्द，उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया धर बलात्कार के बाद उसे गोली से उड़ा लिया गया 1 एक दसरी महिला जिसका नान राजिन्द्री था， 18 साल उसकी उम थी । इत्तफाक से उस के पास दों बच्चे भी थे । एक बन्चा शायद दा साल का था और एक． एक साल का था । वे डाक गोली चलाते है，नीचे पास खड़ा हैआ बच्चा गोली से मरता है，दसर बच्चे का ही गोली लगती है，दोंनों बच्चों का स्तन बह रहा है， वे मर चके है ！उसके बाद वे हैवान उस राजिन्द्रीं नाम की महिला से बन बहते ह．ए उन बच्चों की लाशों के सामने बलात्कार करते है और फिर उसे भी गाली से उड़ा दिया जाता है।

सभापति महांदय，ठोक नवम्बर के महीने में 25 साल पहले केरल में त्तीकोरन एक्सप्रेस का कोई एक्सीक्टंट हा था । किसी को डाइवर का नाम याद लहीं है， आब किसी का कांटा बदलने वाले का नाम भी याद नहीं हैं लेकिन लालबहादर शास्त्री जी का नाम सब को याद है। वह रेल मंश्री थे। बह रेल के डाइवर नहीं थे，वह कांटा बदलने वाले भी नहीं थें। लोकन उन्होंने इस बात का एहसास करते ह．ए कि मल्क के निसाम्ब कां करु भिंभोड़ा जाए，रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिएा 1 में हुता बाहूंगा ज्ञानी ची से कि क्या इस वक्त मूल्क के निजाम को कहछ भिभोड़ने की बरूरत नहरं हं ？जाम इस बात की घदरता हैं कि देवलीं बंड की सूनी होली के बाद उाप हरतीफ द तारक इस मूल्क के निजाए का ब． भिंभोंड़ा जाय। नहीं ता，यह लम्बी कहानों $\vec{ह}$ ，पिपरा है，कफल्टा है，फिल्वनमनीं हं，बेलची है，नारायमपर है，ये होते संमें बरा में तो क्षानी जो सं एक बात कहा चाहता हं कि－

## तेर＇रहले लूटा है बमन घागबां

कसे कहल वं कि तेरा दलारा नहीं iा
आत् गबर्वमैट नाम की कांद हल क्ता य．पीं भें नहीं है। चार हमार से ऊँचर

गास्स केषल इस साल में कहल किए जा चूक है। उनमों कुछ पूलिस के आदमी भी जारिमल है। उक＂तियों की तादाद बह्त ज्याद ： हैं，लेकिन में हस बह्स का बढ़ाना नहीं चाहता । Pिषेट का वही पद⿸户口卄 ती तक महददू रसना चाहता हूं । जंसं मेंने अर्ज किया शुरू में，आाठ सादे आाठ बजे रत्त तक यह स्नी कांड हांता रहा । उसी ववत शारू में ही पांच बजे के करीब एक अरुगर नाम का मूसलमान नांजदान भी कहीं वहीं बड़ा था । उसको भी गोंली लगी हाथ पर， उसने चीब कर कहा कि में तते हीरिज नहीं ह．। उसके बाद उसको कहा कि तम चल जाओं，भाग जाओं यहां से। वह था भी द्सरे गांव का । उस णांव में गया । वस्रों से एक खादमी को साथ लिया और केवल 8 किलोमीटर के फासल पर पीलस स्टंशान है जसराणा नाम का， उस आठ किलोंमीटर के फासल पर रात का चलती हईई गोलियां भी सुनाई दे जायेंगी। उस आदमी ने थाने में जांकर कहा कि यह घटना हों रही है । थाने के सिपाही ने कहा कि थानेदार बी．डी．आा．के बर पर गए है，क्योंकि बी．डी．आ．बीमार है। वहां के एस．एच．आों．का नाम सान है । जनानचे वह जखमी मुसलमान नांज्वाष बी．डी．आरे के घर पर जाता है आर्र बी．डी．उा．की मांखूदगी में एस．एच． बां से कहता है कि यह घटना हो रही है। उसके बाद एस．एच．आं．बाकर कन्द्रोल का वायरलस मेसंज देता है，राणा नाम के प्रिलस इन्सपंक्टर का इत्तला दी जाती हैं। यह इत्तला 18 तारीस का 6.30 और 7 बजे की दरमियान हा चकी थी，लेंकन पुलिस घगल सिन 11 बज्ज बाती है 1．＊ वृछना चाहता हू कि हसके लिए कोन जिम्मेदार है। बाप वह ता कहु सकते हों कि गोली मारने का गया ता क्या करें उसका । हालांकि，उसके पहले भी मेंने कहा हू कि हत्तला दी गई थी कि हमें गोरीं मारी जाने वाली हहं，फिर भी बन्दोंबस्त नहीं किया गया और हत्तला देने के बाद भीं बन्दोबस्त नहीं किया गया ।

सभापति महोंदय，उन उकुुकों ने यह सत्र कुछ करने के बाद गांव के ही एक मन्द्रि में रंग－रीलयां मनाई，घटाब उत़ाई，घांहु

साया आरार एक बात का ह्तबार करते सहें, उन को उर तां था गहीं कि पुलिस का जाएनी, वह्ह उनको पहले ते पता थाँ, कि जाँ हीरिज बाहर पए हए हैं, यह गए हैं, उगी बापषत का जायें तो उसकां भी मार द"

भानी शी ने 23 तारोष को बयान दकर यह साबित्त करने की कोंशिया की है कि यह कोई हीरिजन या गर्ह-हरिजन का सवाल नहीं है । उनकी यह निपोटे हैं-ठाकर त्र रहनुमाईं की, उसमें एक मुसलमान, एक नाईं आरे एक तंली था, डाके का डालने में । 23 नवम्बर तक एक भी आादमी किरफ्तार नहों किया गया था। मं अब ज्ञाती जी से पुछा बाहता है कि दुपनें यह स्टटेमेंट किसं आधार पर विद्या है ? किसने आपकां बताया कि एक नाई, एक मुसतमान और एक तेली था? वह भी बताइए कि क्षा मरने बाले सिफ़ हीरिन गहों थे? काईे पकड़ा नहीं गया था, किसी ने बताया न था कि हमारे साध कांत था, फिर आपतं यह केस कह दिया कि उनके गुप में यें शामिल थ?

कल दोश की पषान मंगी, मुझ़ हैरानी होती है हस बात का कहतें हैए। ने अपतो पारीं का एंड़ु करते हुए कहा कि-रट हू एन काईईंनरी रिखवनरी। काईं कास्ट का सवाल नहों है, हारिजन होने के गाते . . . (घब्षात)... आप उसका कर्ट्राबिक्ट कर दीजिए, आाज बबबार में खा हैं।

एक मालतोष सरल्य : यह एक हृतर नेषाल फिनोंम्ना है।

भी ब़रा भान : में जानी जी से कहता जाहता है० कि क्वा ये एक किस्म की थार्थी बतीनें महीं हैं। किसी बादयी का कहा जगए कि वह भूब से मरा नहीं हैं। उसक्त पोर्ट-माटंस किया गया घोर कहा Pक इसके मेट सें बाबत के दाने निकले थे। पह सदी से कहीं मरा, पह कहछ आर हैं, निमोंनिया से नहीं काईं जोरी बीमारी से मरा है। इस लिए उसकी गुखरत का कारण न बताते हुए और्ट कुछ कार्ण बत्वाए जाते है। आज हीरित के बून के लिए हीरिज के बकाए कु: बरो कारण दने की काँघषष की जा रही है

सभापति महांदय, एक ठाभा विष्ताया गया हैं, क्योंक उत्तर प्रदें के मुस्य मंनी ने एलान किया था कि एक महीनें के बन्दरअन्दर में इल सबकां गिरफ्तार नहीं कर लंगा, इनका सफाया नहीं कर दूंगा, तां इस्तीफा दे दूंगा । उसके बाद बताया गयर कि सन्तोषा को गिरफ्तार कर लिया गया है । बड़ा कन्द्राडिक्ट्ररी बयान अखबारों में छवा, 14 दिसम्बर को संताषा को गिरफतार किया गया आर्र कहा गया कि कानपूर में पट्टांल पम्प के पास गिरफतार किया गया और पुलिस ने बताया कि वह स्कूटर पर था और उसके साथ एक आर नोजिदान था ।

जब यू. ीी. के होम मिनिस्टर से पूछा गया, असबार वालों ने पुछा कि वह स्कूटर कहां है उब और वह नांजवान कान था, "ता उन्हाँने असबार दालों की मौज़दरी में आाई. जी. पुलिस से पूछ्ध कि वह्ह स्क टर कहां है और वह नांजवान कांन है ? असवारात में यह बबर पहले छप छकी थी और यह बन्दाजा लगाया जा चुका था और वह असलियत भी है कि वह नाँजवान यू. की. के एक बड़े राजनता का लड़का हैं।

एक मान्नोय सबस्य : कान सा राजनता?
की तुरण भान : यह तां आप असबार वालों से पूछ लीजिए, बसबारों में काया ही । एक टर का कोई पता नहीं है और आइ. जी. साहब से सुनने के बाद मिसेख बस्बी, वहां की होंम मिनिस्टर कहती हैं कि उस काे पद्रोंल पम्म से ीगरफ्तार नहीं किया गया । उस को तो उस के घर के पास सें गिरफ्तार किया गया न उसके साथ कांशं और था और न काईं स्कूटर वहां था । हस तरह से मामला ही बदल दिया गया । संतोषा की बीवी से अस्षबार वालों ने पूछा, तो उस ने कहा कि वे तो सूबद से बाना" ता कर बाहर गये हुए है बार अब बार बालों ने ख़ संतोषा से पूछा, वह जेल में था, तां उस ने कहा कि घर से नहीं, घर के पास से नहीं बल्कि उसी पंट्रोल पम्प के पास से उसे पकड़ा था आर्र उस ने वह भी कहा कि वह स्कूटर कानपुर के एक दैनिक हिन्दी अबबार के कोरसपोडंट का है अर उद अबबार वालों ने पह पूछा कि वह नाँचवान
[र्री सूरक भान]
कोन था काप कें साथ एकटर पर, तो उस से कहा कि यह मँं हरीगज नहीं बताऊंगा । उसने यह भी कहा कि में ने एक प्लान बना रही थी कि 20 दिसम्बर का मुस्य मंची के सामने अपने आाप का पेश करूंगा और य. पी. के बड़े राजनताओं से बातचीत हों चकी थी आर यह तय हां चका था लेंकन पंत्तिफाक से में पहले ही आड़े हाथ का गया बांर मुके लिरफ्तार कर लिया गया । वह बह भी कहता हैं कि 18 नवम्बर को जा कुछ हुआा, उस के बाद 21 नवम्बर सं लगात्तार में कानपुर के अपने मकान में हां। फिर अरूबार वालों ने पछा कि आप कां मकान पर पुलिस वालों ने क्यों नहीं पकड़ा, तां उस ने कहा कि यह बताने की जरूरत नहीं हैं। वह पहले कह चुका था कि नेताओं से उस की बात हां चकों थी कि में 20 नवम्बर कों अपने आप कों आफर करुंगा अपने कों सरन्डर करूंगा, तो फिर पकड़ने कान जाता । उस ने अफसरों के नाम लिए है औरंर डंजिगनेशन्स दिये है कि ये मेर पेंरोल्स पर है । जसराना का एस. एच. आं मेरे पे-रोंन्स $ए$ हैं अंर कुछ लोगों के नाम उस ने लिये । हन हालात में हमें विल्कुल उम्मीद नहों $-\overline{\text { कि }}$ का होंगा । मं तां यह समभता ह. कि संतोषा का यह कहा गया है िक तम घबड़ाओ मत, अपने को आफर कर दां और तुम्हं अदालत सं छुड़वा दिया जएएग ।

एक माननीय सबस्य : वह आप से मिला होगा और काप को बताया होगा ।

भी तूरण भान : मूक से वह नहीं मिला। कांग्रेंसी नेताओं सं मिलता है । जब आप बोलों तो जवाब दे दँ ।. (ब्यवधान). . किलवेनमनी नाम के एक गांव में 1968 में 35 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया बरोर जब मुल्धिमों के सिलाफ केस चला, तो बहां की हांई कोटर्टे का यह फसेला है कि यं उंची जाति के आदमी है, अमीर आदमी है आर् पं एंसा काम कर ही नहीं सकले । तो क्या 35 हीरिजनों ने अपने आप बेंत को आाग लगा ली थी? क्रुफल्टा में जहां हैरिजनों कों कल्ल किया गया था, उस में

जा मूखरिम थे, उन सब को बरी कर दिया गया आर विद्ली में भी वही हांने वाला है। बहां के सून में लथपथ कपड़े मेर साथी राकेष जी ने यहां पेशं कियें थे । वे कपड़े ही पुलिस के अपने कब्जे में नहीं रहें, तो एविड़ेंस क्या है? डाकुओं के जूते वहां मांजूद है, ब्न से लधपथ चारपाइयां मांजूद हैं, तो फिर आप के पास एविड्रंस क्या हैं। संतोषा ने यह कहा है आर वह अबबार में भाया है कि अगर रंग-बिल्ला का फांसी नहीं हांगी, तो मुऊ कसे होगी 1 . . (ठपषधान). . असबारों में यह छा है, मूक से पूछन की जरूरत नहीं है । उसने यह साक लफ्जों में कहा हैं। केन्द्र अगर यह कहता है कि ला एण्ड दार्डर का मामला स्टंट का मामला हैं, ता मँ यह कहना चाह्ंगा कि विधान के म्ताबिक हरिजनों, आदिवारियों की हिफाजत केन्द्र की जिम्मेदारी है । इसलिए केन्द्र हता मामल में सामोश नहीं बंठ सकता ।

सभावृत महोंदय, डा. अम्बंदकर ने एक बार कहा था कि छुआछत्ता एक एंसा कलंक का टीका है, अगर इसे मिट्टाने के लिए कछ जानों भी कर्बान की जाएं तो काईई बड़ी बात नहीं है यें लगातार कर्वानी हां रही हैं । चाह वह कर्बानी मराठवाडा में, ब्लछी में कफाल्टा में, पिपरा में, धर्मपुरा में, गुजरात में कहीं भी हां रही हों, वे कबांनियां होंती जा रही है। मुकु पता नहीं ये कर्बानियां कितने दिन बाद रंग लायंगी।

सभापति महोंदय, वह वक्त जरूर आा सकता है जब हिन्दुस्तान के हजारों साल से बंदंसाफी आंर गुरबत की चक्की में पिसे हुए आदिवासी और हरिजन समाष और हकमत के ठेकदारों से कहंगे हमार बोगेनाह्य मरने वालों के मिट अरमानों, टटी हुई उम्मीदों, जस्मी दिलों और बिगड़े हुए नसीबों की कीमत अदा करो और एक-एक जल्म गिन लो जो कि त्रमते लगाया हैं। यहु दंश एक खूनी तूफान की तरफ बढ़ रा है।

मराठवाडा सिलवन में, देउली में बेली बूनी होंली ।

मीनाक्षीपूरम रामानाथापुरम की घटना स्सका आसार है। आांज हीरिज हिन्द्व.

समाज आरे सरकार से तंग आ कर धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। कल वह $\rightarrow$ अम्हिर्वित के बांचे कां तहस नहस करने की भी बात कर सकता है ।

देउली और दिल्ली के नाम मिलते-जलत' दै। बहत फर्क नहीं है। बंउली में जो चिगारी भड़की है, बह चिंभारी दंश की राजभानी दिल्ली आंर परं दोश में फंल सकतो है । मे इस सदन के जरियं दंश कां चेतावनी दोना चाहता हू कि इस दंश में हरिजन और आदिवासियों के साथ अमांनवीय और हन्सानियत सं गिरा हुआ सलूक बन्द कीजिए, वरना पंजाब और असम ही नहीं, पूरा देश अशांत की लपंट में आ मकता हैं।

सभापति महांदय, में दों-तीन बातों पूछना चाहता ह., कांई मांग नहीं करना चाहता। पहली बात तो यह है कि जनता पार्टी के शासन में यह हिदायत जारी को गयी थी कि जह्यं कहीं हरिजनों आंर आदिवासियों पर उ्यादती हांती हैं, उस जगह के कलंक्टर आंर एस . पी . कां जिम्मंदार ठ्हराया जाएगा, क्या वह इंस्ट्रक्संस वापिस लं ली गयी हैं? अगर वे वापिस नहीं ली गयी हैं तों वे कहां है? यहां की पार्लियमेंटरी कमंटी वहां जती हैं, घंड्यक्ड कास्ट्स, संड्यल्ड ट्राइव्स की कमेटी जाती हैं तो उस गांव में वहां का एस. पी. उस कमेटी के सामने नहीं आता है। मिनिस्ट्री आफ हांम की तरफ से उसकों इंस्ट्र्श्स जाती हैं लेंकन एस . पी . नहीं आता है । वहां वह एस. पी. क्यों नहीं आया, एक असिसटंट सपरिर्टंन्डन्ड आफ पालस जां कि हारिजन था वह आया । वह कहने लगा कि मे क्या कर सकता हैं? चंकि वह कमटटी हीरजनों की थी डस्सलिए वृहां के एस. पी. का यह व्यवहार रहा । उज्जंन में शी सत्यनारायण जटिया के साथ क्या व्यवह्रार हआ, वह तों कोई बड़ी बात नहीं हं? उज्जेन के एस. पी. ने कहा-त्म हरिखन संसद् सदस्म बननं के बाद अपनी आंकात भूल गए हा ।

जहां मेँ ने कुछ ज्ञानी जी से कहा हैं वहां मे अद्वरीय मकवाना जी से. बांर नैंक्टसूप्बया ीी से भी कहना चाहता हू. कि बेथक आपने सत्ता में आने के बाद कुछ क्षच्छे 2397 L.S. -17

काम किये है लेंकन आपके माथे पर दंउली आर कफल्ता कांडों का भी कलंक का टीका रहोगा आर आने वाली जेनरंशन आप से पूछंगो कि आपने क्या किया? मकवाना जी अब अगर आप अब कहछ नहीं कर सकते हैं आपकी कलम रूक ही गई है ता आप इवर आ जाइये, यहां आ कर आपकी जुबान तो ख़लंगी ।

वहां के बार में में आप से एक बात कहना चाहता हू कि जो एंसे संन्संटिव एरियाज हं, उन एरियाज में हीथयार्ं के सब के लाएसोंस केंसिल कर दिए जाएं आंर जिनके पास नाजाथज हाथथार हैं वे उनसे निकलवा लिये जाएं। अगर सरकार यह नहीं कर सकती तों फिर उन एरियाज के हरिजनों का भी लाएसंसंस दिये जाएं, वे स्वयं अपनी गक्षा करॅगे, सरकार तो नाकाम रही है उन्को रक्षा करने में।

दूसरी बात मे यह कहना चाहता हर कि जिस हरिजन परिवार का बड़ा आदमी मर जाता है, या कमाने वाला मर जाता है, उसके बच्चे भूखे मरतं हैं। एक बढ़ा आदमी जो हांता है, अगर उसकां अदान्लत सजा दे भी दे तो भी उस पर काई असर नहीं हांता । जैसा कि प्रेस में आया है कि संतोषा ने कहा है कि अगर मुके दस लाख रुपये भी खर्ष करने पड़े तो भी मुभ्ष कांई कमी नहीं हांगी । उसकों अपनें बच्चों को कछ परवाह नहीं हैं, उसके पीछ हजारों बोषा जमीन है, जायदाद है। एंसे कार्लों के बारे में में कहना चाहता हर कि उनकां सजा के अलावा उनकी जायदाद भी जप्त कर लंनी चाहिए, ताकि उसके बच्चों को भी काछ भख़ महसूस हां सके ।

य. पो. गवर्नमंट कां डिसमिस हांना चाहिए। यह काई कम ज़र्म नहीं है जां देवली में हुआ ।

में आखिर में यह बात कह कर बंख्ना चाहता ह०- कि भविष्य में इस किस्म की चीजों न हों, इसके लिए मुल्क का क़छ झटका दंना पड़ेगा। इस किस्म के ब्रयान क़क एक नाई था, एक तेली था, एक मसलक़गन


## [8ी सूरजभान]

नरी रायवलरी थी, इससे ग्जारा नहीं होगा । हसलिए कुछ सस्त कदम उठाने चाहिएं, तांक हीरज्नों के मन में विश्रास पंदा हों। इन शब्दों के साथ मे धन्पवाद दने चाहता हूं।

थी आरिफ माहम्मव षां (कानपेर) : माननीय सभापति जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे है, मं समझता हरं कि केबल इस सदन के माननीय सदस्य ही नहीं, जब्कि हर हिन्दस्तानी जिसके अन्दर थोड़ी सी भी राष्ट्र-प्रेम और राष्ट्र-एकता की भावना हैं, बह इस काण्ड से इतना दरी है कि उस्स शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।

श्री स्रबभान जी ने जों कुछ भी कहा हैं, उन मासूमों के प्रति, उन बंकस्यरों के प्रति, जिनका नरसंहार किया गया, उससे में अपने बाएको पूरी तरह से संबद्ध करता हैं औरे केवन में नहों करता, बर्कि में समक्षता ह. कि इस सदन का हर माननीय मदस्य अपने काणकां संबद्ध कर्तंगा ।

नंकिक भ्रीमान् जहां एक एंसी दख़ घटना है, एंमी मार्मिक घटना हैं, उसमं भगन राजनीतिक पूट जांड़ने की कांशिश की जाए वहां चन्द बातों का जवाब दनें को कोंशिश भी करुगा ।

में हरिजन समाज की आज की केवल स्थिति नहों कहता, बल्कि अगर हम पीद्ध की तरफ नजर डानों तां जो ज्यादतियां हहरं है. जिस तरह सं ना-बराबरी की गईं हैं, उसके नतीजे में उनकी सरक्षा के लिए, उनकी प्रर्गात और विकास के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए, इसमें किसी को शरवहा नहीं हां सकता और में समझता हैं कि क्रंग्रंस पाटों के नंत्त्व, बाल्क यह कहं कि कांग्रंस के जितने राष्ट्रोय नेता थे, उनके दिमाग में शूरु से ही यह बात पूरी तरह सं उजागर रहीं और में यह मानतां ह. कि बगर निष्पक्ष हांकर, ठंड दिल के साथ 1947 से पहले की स्थिति आर आज की स्थिधि की तुलना की जाए तो कोई आदमी

यह् नहीं कह सकता कि स्थिfि सें परिवर्तन नहीं आया हैं। निषिचत ही परिवर्तन काया है, लंकिन हणारों साल की यं बें़़्या जा पड़ी हुई थीं, जो सामाजिक आर्र वार्थिक ना-बराबरी थी बह एक दिन में वर नहीं की बा सकती । दस क्षेत्र में खितनी प्रर्गति हुई हैं, उसके बार में सूकी हैं, जितनी नहीं हुई हैं, उसके बार में विंता है और में यह समकता हुं कि हुम में से हर सदस्प के मन में यह बात होगी, में केषल अपनी पाटर्थ की बात ही नहों करता, इस दिशा में और तेजी सं काम किया जाना थाहिए । लेंकि आम तोर से यह होता हैं, यह केषल हिन्दुस्तान में नहीं, बलिल दुनिया के, किसी दोश पर नजर डालिए, जब करी कमजांर और गिर हए तबके का ऊंचा उठाने की कोंशिश हांगी ता निहित स्वार्थ में पड़े कुछ लोगों के स्वाथों पर इसका असर पड़ंगा । निहित स्वार्थ वाले एंसे मांकों पर प्रतिक्रिया भी दिसाया करते हैं । मंने यह बात श्री सरजभान जी की बात के परिप्षेक्य में कही हैं। देवली को घटना कां में इससं कहीं मिली हुई नहीं पाता ह. 1 मंने श़रह में कहा कि उन लांगों के प्रति जिन के साथ ज्यादती हाइ हैं, जा मास्म थें, वंगुनाह थे मेरी पूरी हम्ददरी है । लोंकन में एक सवाल करता है। अगर यं मरने वाले 24 हीरिजन न हां कर किसी दसरी विरादरी के रहे होतें तो क्या अपराव की जघन्यता में काईई कमी आ जाती? तब भी यह अपराव उतना ही जघन्य हांता, उतना ही सराब होंता जितना आज हैं। इस प्रश्न का हीरजनों आर ठाकरों के माथ जांड़ दिया गया है । इस तरह से इस प्रशन को जो जोड़ते है मे समक्रता है कि वे न हीरिजनों के साथ कोई हमददी दिसा रहैं हैं, न दंश की एकता को मजबत करने की तरफफ ही कोई कदम उठा रही है । केवल यह प्रष्न इस हद तक जाता है कि कछ लांग जो अपराधी प्रवृति के है उन लोगों ने अपन लितों की सिद्द्ध के लिए चाह् वह किसी कारण भी भगड़ा हा हा हो----

भी राम विसास पासबान (हाजीप़र्) दिल की बातों कहँं। बबलनी में क्या ह़ा था?
 में कहा कि मरने वालों के साभ मेरी पूरी इमदबरी है । मंरा कहना सिर्फ यह है कि मरने वाले मासूम थे, वेग्नाह् थे और मारने बालों की सदा का माफ वहीं किया जा सकता हैं, न समाज की द्धाष्ट्ट से आर न ही कानून की हष्टि से 1 उस बिरादरी का नाम देना ठेकि नहीं है अंर में समकता हू कि छस मामले में थोड़ा सोच समक कर किसी बात का कहुना चाहामे। केवल आबेश में आा कर कोई बात कह देना अच्छा नही होता ह । जो में कहना नहों चाहता ह० वह आप ममक सं कहलवा रहं है।

सभारति महोंब : जा नहरं कहना चाहते न कहँ ।

बी बारिक मोहम्मद सां : दस वास्ते मुभे कहना पड़ रहा हैं कि राजनीतिक प्: जोंड़ा जा रहा है।

की़ राम १िबलास पासवान : डोरेलमंट नहीं होंना चर्ाहये ।

धी आरिरफ माहम्मव बां : मेरा कहना इतना ही है कि किसी मासूम, वंगुनाह आदमी के साथ जदादती हईई हैं तो उसके साथ विरादरी का प्रइन बिल्कल नहीं जोड़ा जामा चाहिय । आम तार से मरने वालों के बार में यह समाज का तरीका है कि कोई बात्त नहीं कही जाती । लंकिकन अगर मंनपरी जिले का खास तोर से उस थाने का नम्बर 8 का रीजिस्टर अरे उस में अंकित नामों की सूची माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में रख दे तां में समकरता ह० कि इस मामले में बह, सी भा़्तियां समाप्त हों जाएंगी । आगे मे कुछ नहीं कहता । यह सच है कि मरने वालंं में ए'से लांग रह' जंसा कि अछबारों की रिपांटों में भी आया है जो मासम थे । लेंकन यह भी असबारों में आया हैं कि उस गांव के कई एक हरिषन संतोषा और राधे के गिरोह में. वाकायदा शामिल थे । हों सकता है कि एसे कई लोग ख्ह हों जिन में माल के बटवार या ओर किसी कारण से भगड़ा हुआ हा । ; इसकी आम्नूद मरमे बालों में का एसे लोग

रह और महिलायें भी रही जिन का माल के बटवार का कार्द भगड़ा नहीं था । लोंकन हारुदात जरूर वहां सें हों सकती है । लैक्कन में उसे अपनी बात का वेसस नहीं बनाना चाह रहा हू. । में केवल इस बात को कह रहा हिं कि इस मामले में इसी
 अपने हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार का काम किया । राजनीतिक आराष लगा कर में यह बात नहीं कह रहा हूं बल्कि यकीन के साथ कह रहा हर । हारू में मेंने कहा कि इस सरकार ने हरिखनों आंर अादिवासियों की प्रमति के लिए, उनके उत्थान के लिए जो काम किए हैं, कांग्रेस झासन में जो कुछ किया गया हैं, वह सब किसी और के शासन में नहीं किया गया है।

निनित स्वाथ्षों ने, प्रतिक्रयावादी तत्वों नं हरिजनों के हित के सिलाफ काम किया है । माननीय सरज भान जी कह रहे थे मकवाना जी को fि अगर आप कछछ नहीं कर सकतं तों इधर उठ कर आ जाइयें, कम से कम जबान ही बुल जाएगी । मेरा स्साल है कि शायद खुद भी वह अपने दिल से यह बात नहीं कह रह हांगं। $\mathrm{F}^{2}$ सास तारे से उत्तर प्रदं शा की बात कर रहा है कि 1977 तक जितनी भी जमीनें बेजमीन हरिजनों का बांटी गई थी, या हरिजनों के उत्थान के लिए जो भी कार्यकम किये गये थे, माननीय च्रिलोंक सिंह जी उत्तर प्रदंश असेम्बली में सदस्य थे और बाद में मंबी भी थे, और में भी सदस्य था, वह जानते है यह प्रशन कितनी बार वहां के सदन में उठा ? में एक बार पहले भी यहां मांग कर चका ह. सरकार क्या यह आंकड़ं रसेगी कि पशिचमी उत्तर प्रदेश में 1977 से पहलं जितनी हरिजनों को जमीन दी गई थी, 1977 से ले कर 1979 के आखिर तक, उसके बाद कितने हरिजनो कां कबजे नहीं लेने दियं गये उन उमीनो पर? और कहीं की तो छोरड़िये Pिल्ली में ही इतने नजदीक गांव कंभावला मे प्रीतक्रियावादी यह हिम्मत कर सकते है कछ राजनीतिज्ञों के पनाह पर कि हरिजनों को दी गई जमीन पर कब्जा भी नहीं लेने दोगे, आर ह्रिजन कबजा नहीं लेने पायें इसके लिए बांट क्लब पर बेशार्मे के साथ प्रदंर्शन भी करोगे और एक विबेष राजनीतिक दाल से
[श्री आारिफ माहम्मद खां]
ताल्लूक रसने वाले माब्नीय सदस्य किसालाों के माम पर उनक्र फायदे की बत्त भी नहीं साष्षेगे, हरिजनों को दबान की साषेंग', बह किस मूंह से इस सरकार पर लाछन लगातं हं बह दैब कर मुओ होरानी. होती है । उसके बाद हरिजनों कां जमीन दने से इल्कार करने वाले सदस्यों की बात भी करंग यह और भी आाइचर्य की बात हं। मान्यवर, बनियादी तार पर यह मानसिकता का प्रश्न हैं, सेंच का प्रश्न है । में यकीन से कहता हु कि 1977 के बाद उन निहित स्वाथी कां, प्रतिकर्कावादी ताकतों कां जां बढ़तं ह. ए हीरजनों के उत्थान से परंशान थे कि उन्हं एक नई जिन्दगी मिलें, 1977 में उस मान्नसकता को बढ़ावा मिला । और 1977 से 1979 तक उस मार्निक्ता को बब बढ़ाया गया । उसकां कंट़ांल करने में, र्राकने में यकीनन महहनत भी करनी पड़ंगी। हमारी सरकार वह कर रही है । थांड़ा समय लग सक्ता है। लोंकन अगर काई यह कहे कि इस सिलसिलें में काई कार्यवाही नहीं की चई तो एसे में उचिच नहीं समभरता हलं। हमार' सूरज भान जी बहतत उद्द घोरों का छस्तोमाल कर रह थं, में कहना चाहता हू.

चमत की पत्ती पत्ती मुन्तश्रर कर दी अिन्हॉनें, गजब दंबों वहां नज्में नगन की दात करते हैं।

यह स्थिति पेदा ही इसलिए हईई हैं, एसं लांगॉ की हिम्मत इसीलिए बढ़ रही हैं कि 3 साल तक उनकी मार्नसकता कां स्व मजबूत किया है। लेंिन मे पूछूं, देवली कांड शर्मनाक हैं, इस सरकार का कांई मंश्री एसं नहीं हैं, चाहं केन्द्र का हां या प्रांत का, जां दंवली गया हां आर उन गरीबों की मजब्री को दंब कर न रांया हां। ख़ प्रधान मंनी वहां गयी थीं । में पूछता हैं कि बंलती कांड के समय कानसा प्रधान मंत्री वहां गया था। बाबू जगजीवन राम भी वहां घहीं कये, चांधरी चरण सिंह नहीं गयें । इसके बलावा और जितवे भी इस किस्म के कांड हए कार्ई बढ़ा बेता तस्कलीन शासक बल सं बंबंधित क्या वहां गया?


 मंभी दंवली न जातीं तो जाप जुद बहाते कि प्रधान मंनी वहां गयी भी नहीं । जहां तक आपने क्फालटा की बात कही, तो खोरी आप से निबेदन है कि यहां इस समय खर्चन वे बेली पर हो रहीं हैं, फफालटा पर नहीं । मंरा कहने का मतलब बह है कि आाज बह वेर्वली कांड हाँ हां.... .

## (बवधान)

सभापीत महांब्य : माननीय सदस्य, उनकी बातों का जवान न दं ।

धी आरिक मोहम्मब बां: श्रोमान्, मूरे केवल इतना कहना हैं कि यह बदीकस्मत राक्या . .. शर्मनाक वाक्या हता, इस पर जितना द्: स का प्रदर्शान किया जाये, वह कम है लेंकिन केवल हर मामल सं राजनीतिक चीजों कां जाड़े दना, उत्तर प्रवंश्र की मरकार का िडस्मिस किया जाना चाहिए, कहा गया है मारते वक्त विशवनाथ प्रताप सिंह जिन्दाबाद के नारं लगायें गयें, जस्या मंनं पहले भी क्रहा, मैं समभता ह. कि ना यह हीरजनों के साथ हमददर्वर्व है समम्या के समाधाभ की कोंशिश हैं, बल्कि समस्पा का जटित्र बनाने में इससे मदद मिल सकती हैं, समाषान में मदद नहां मिल सकती हैं ।
 अपने कर्तव्य का पहचाननं का परिषय दिया हं--वह दंवली गयं , वहां सं लांटनें के बाद उन्हॉंने कहा कि में अपनी जिम्मंदारो से विम्स नहीं हों सकता, यह जिम्मंदारी मेरी हैं। सद उस वक्त उन्होंने का हा कि इस वक्त एक तरीका ता गड् है कि में नरकार से हैट जाउत और द्सरा तरोंका दह्ह हैं कि अपने आाप को क.छ समय कर्त अंप्य समस्या का या यह जां समस्या है जहां बरेता लोगों को मारा गया है, एसं अपराधियों के शिलाफ सल्त कार्यवाहीं करू और उसके fलये उन्होंले बपने आप कां एक महीने का समय दिया, बह एक आदार्श की बात है। अ्क़ार उस तीच में वह स्थितित पर काब न पा सके तां उन्होंते हूद्र कहा कि में शीसन सं अलग हं जाउंगा।

एक महीते के व्वल्तर, पं बकोते संतोषा को पकरतल की बता महीं कर सेता हों


बेबली कांड से संतिल पीलस के साष्य मूठभेढ़ में क्वर दिया गया है।

## एक्ज भाननीय सरस्प : नाम बताइये ।

शी अर्रिक मोलम्भर्ट खां : नाम मेरे पास है मे बताता हैं ।

की राम चिलात पासवान : पूर देशा में जो मर रेंहैं ।

ही बारिफ मालेम्मद बां : मै उनकी बात कर रहा हैं, जिनके नाम प्रथम सूचना में विये गये हैं। एसं 4 आदमी मारे जा चके है, आप नाम जानना चाहते है, उनके नाम है--मन्ना.

धी राम विलास पासवान : असबार में पढ़ लिये हैं।

घी आरिफ माहमम्मब सां : पढ़ लिया ह । बड़ी मूसीबत यह है कि अखबार में जा चीज आपके मतलब की छप जाये, वह सब सच, अगर हम उसी बात का कहलगे तो वह आप कह्हंगे कि अखबार मैं पढ़ लिया है। असबार में तो बहत सी बातें रोज पढ़ लेते है, फिर आष रोजाना 12 बजे हंगामा क्यों करते हैं ?

केषल अख्बार से ही नहीं, सूरजभान जी ने संतोषा द्वारा कहो गई, अखबार में छपी हर्ई बात्तों पर भरोसा कर के जिस तरह से एक-एक आदमी पर आरांप लगाये हैं, लगता है जैसे संतोषा नहीं, साक्षात . . . . में आगे कछ नहीं कहना चाहता कि काँन बोल रहा है।

क्या संतोषा इतना ही विश्वास लायक है कि उसके दिये गये हर वक्तव्य को इस सदन में सुनाया जाये ? क्या उसकी हर बात इस लायक है, तो उसकी दस्सरी बातों पर भी यकीन कर लीजियें, जो कि मे नहीं करूंगा। न मैं उसको उस बात पर यकीन करूंगा जहां उसने अपने मारने के सही ठहराने के लिए कारण बताया हैं, न उसके उस आरापे पर यकीन करुंगा जहां वह कछ लोगों पर भुठे आरोप लगाता है चा भ०त आरोप उसके द्वारा लगवाये जाते है । में दोनों में से किसी बात पर भी यकीन करने के लिये तंयार नहीं हैं ।

यह भी कहना बड़ा आसान है कि यू. पी.: के किसी राजनंता का बेटा संताषा के साष्य है। आरोप किसी षर भी लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदंशं की बात करूँ, जरा याद कीजिय" 1978 में "रविववार" ने छापामंशी मवेशी चोर, उत्तर प्रदंशा के कीष मंनी अपन कालेज के प्रिंसिपल के हत्यारं। बाज आप समकते ह* $ि$ क अगर यह आरोप-प्रत्वारोप का सिलसिला चले तो असली समस्पा की तरफ से हम ह्ट जायेंगे । से समभाता ह. कि दोरों बातें गलत है। न किसी पर आरोप लगाइए और न कोई दसरा जवाबी आराप लगाया (व्यवधान) अगर मे दोनों का सही मान लूगां, तो फिर जैसा कि मंने पहल कहा हैं, उन बेग्नाहों के साथ इन्साफ नहीं हां सकता, जिनके साथ देवली में ज्यादती हाई है। संतोषा की बात आप मान सकते है, मगर कांग्रेस दल का कोई सदस्य नहीं मान सकता । वह आपके लिए विश्वास करने लायक हां सकता है, हमार लिए वह बिलकल विश्वास करने लायक नहीं हों सकता । जिस आदमी के हाथ गरीबों के ब्न से रंग्र हए है, हम उसकी बात नहीं मानने वाले हैं।

यह एक जातिगत संघर्ष तो नहीं था, लेकिन एक विशोष बिरादरी के लांग इसमें मारे गए हैं, उनके साथ ज्यादती हई है। उस ज्यादती को हम कैसे अपने शार्बों में कह सकते है ? से समकता हूं कि श्रोमती इन्दिरा गांधी का वह फोटो, जिसमें बह देवली के एक गरीब हरिजन परिखार के सबस्यों के साथ बात कर रही हैं, उसर वक्बारों मॅँ छपा वह उर्णन कि किस तरह श्रीमती गांधी रो दीं, लोगों का दिल हिलाने के लिए काफी है। उसको जबान से बयान नहीं किया जा सकता । (व्यवधान)

एक भाननीय सबस्य : वे असबारी आंसू थं।
भी आरिफ मोह्हम्मब बां : आप तो अलबारी आंसू भी नहीं दिखा सकते ।

मे समभता हुं कि वह काफी हैर उसने पूर उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासनिक मरीनरी का इतना प्रोरित किया कि आज उत्तर प्रदो का शासन और प्रशासनिक मशीनरी दस्य समस्या को हल करने और
[ ${ }^{1 i}$ मारिक मiहम्मद खां]
हरिजनों पर बस्पान्वार की प्रवृत्तियों और निध्रित स्वाधाँ के साथ संघर्ष की भूमिका बहृत जोरों से निभा रहे है। मूभे विशवास है कि उत्तर प्रदेंब की सरकार हस काम का कामयाबी के साथ अंजाम दे सकेगी-वह्ह द्स समस्पा का भी निपटा सकेगी बरि एसे व्यक्तियों के बिलाफ भी सक्षम कार्रवाही कर सकेनी, जिनके मन और मस्तिष्क में यह बपराधी विनार आता है कि वे हरिजनों का उत्पीड़न्न कर सके।

सरकार से मेरा आग्रहपपर्वक बनुरांष है कि इस मामल में उर्र भी ज्यादा चुस्ती बानी चाहिए, सरकारी मघीनरी आर राज्य सरकारों को और ज्यादा सस्त मिदेंश दिए जाने चाहिए कि भल ही बिरादरी के नाम पर यह घटना न हई हां, तो भी अब्बल तो अपराध रोंके जाने घाहिए, लंकिन जहां कहीं अपराष गरीब, कमजोर और हीरजन वर्ग पर हाते हैं, वहां सस्त से स्त्त कार्यवाही यथासीप्र होनी चाहिए और जा कोई अधिकारी या कमषेारी अपचे काम मे सूस्ती करता हैआ पाया जाए, उसके सिलाफ सस्त से सस्त कार्यवाही हांनी चाहिए ।

इस के बलावा कापक माध्यमृ से विपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा अन्नरोध दे कि कम सं कम कछ चीजें ताँ एसी होनी चाहिए, काईई जंगह तो एसी होनी चाहिए, जा राजनीति से उपर हों। में किसी पर काईं बारोप नहीं लगाता ह.ं, लोंकन गांव में एक मसल है कि अपने विल में तो कोड़ामकोड़ा भी सीधा जाता है (ब्पबधाष) में उसका भाम नहीं लेना चाहता ह., क्योंक कहीं उसे अनपार्लियामेंटरी न कह दिया जाएं। किसी का दर्द तो एसा होंना चाहिए, जा सही तार पर महसूस किया जाए। सिफई राजर्नोतक प्रहार करने के लिए हीरिजों का इस्तंमाल नहीं करना चाहिए। कहीं एंसा तो नहीं कि रेलवे मबदत्रों की लाशों का सीढ़ी के तार पर इस्तेमाल कर के मंत्रिमंडल में बेड जाने वालें लोग हरिजनों की लारों को मंच्रिंडल में देठनें के लिए इस्तेंग़ल करे।

हरिजनों, गरीकों, कमजार आर विद्धड' हाए लोगों के दर्द करे समक्ज कर ठीक तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए । हस प्रकार

की बातें करने से जाति-संषर्ष का बढ़ावा मिलेगा । क्या इस प्रकार की उत्षेचनाएभक बाते इस समस्या का समाधान है ? जलरत इस बात की है मि हम सब मिल कर औठ . . . (ब्यकषाल)

धी राभ विलास पासबान : बगर हरिजनों की हत्या होंगी ता इस सं ज्यादा उत्त्तेकनारमक बातें होंगी। संर्र्ष का परिणाम चाहं जां निकले लौकन हीरजनों की हत्या होगी ताँ इस से भी ज्यादा उत्तंजनाद्यक बातें होंगी ओर दस दोंा में यदि गुजारा नहीं होगा तो वह दिन दूर नहीं है कि जब दस्सरे बेष की मांग हांगी । . . . (Шषषपान) आप कहतें हैं उत्तेजनात्मक बात ?

## सभापीत महोंबय : घांतर राहए ।

की राम बिलास पासबान : सभापति महोदय, एसे लोगों कां बुलवाइए जिन के दिल में हरिजनों के प्रति दर्द हो 1. . . (व्पषधान) . . . बाप क्या समभते हैं, 24 आदमी मार गए है और उसके बाद यहां पर मालम्ग़ा चढ़ाया जा रहा है ।

सभापीत महांब्य : टोक हैं, बैंक्ए आप ।

धी राम विलास पासवान : हारिजनों पर जुल्म होगा ता द्सर देश की मांग हागी।

सभायति महंबेय : ल्लीज, रामविलास जी, आप बैंठिए। आप ने अपनी बात कह दी 1

धी राम विलास पासबान : यहीं तक मामला नहीं रहंगा । और बह सिफं मेरे ही पास नहीं हैं, काप के ही जो लों देवली में गए है वह बोलेंगे ता आाप के मूंह पर तमांचा लगेगा ।

सभापीत महांबय : ठीक हैं, आप ने ऊपनी बात कह दी । अब खारिक जी, आप अपनी बात खर्म करं ।

शी आरारक मोहम्मब बां : अब मूभे दाँ मिन्ट तों जारूर दीजिएगा ।

सभापति महोष्य : नहीं, कांई यहां सवाल जवाब की बात नहीं है'। आप बोल

लिए, में आपकों 26 मिनट दे चुका हैं । बाप की पाटी के और भी बहूत से लोग - बोलने वाले हैं।

की बारिक मोह्मम्मष बां : सभापतित जी, सिफ़ दां मिनट ।

सभायीत महोष्य : अच्छा, ठीक हं ।
घी बारफ मोहम्मब बां : मेर उपर आरोप लगाया गया कि एसे आदमी कां ब्लाएए जिस के दिल में हीरिजनों के प्रति दर्द हो । में बाप से केवल एक बात कहता हू. किस मां के पेट से पेदा हा, या, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लोंकन अगर कोई यह समभे कि हीरिजन का किसी ने ठेका लिया हुका हैं तो यह गलत है। आप से कम दर्द किसी के दिल में नहीं हैं। अगर आाप के दिल में दर्द है तो में निशिचत तारे पर कहता हूं... (ख्पषधान)

समापीत महाब्य : राम बिलास जी, आप ने एक बात उनकां कही, उनका अपनी बात कहने दीजिए ।

घी बारिफ मेहम्मब बां : मंरा निश्चित मत है कि अगर हरिजनों के लिए किसी के दिल में दर्द है तो वह चाधरी चरण सिंह को अपना नेता स्वीकार नहीं कर सकता है जिसने पर पशिचमी उत्तर प्रदंश
(क्यवधान). . .
सभापतित महोबय : अब आप फिनिश कीजिए ।

धी बारिफ माहेम्मब सां : उब मंरे उत्पर आराप लगाया तो

सभापतित महोंबय : आप ने जनाब दं fिया । बस ठीक है।

SHRI SONTOSH MOHAN DEV (Silchar): He is taking our time.

MR. CHAIRMAN: Please do not make that point.

SHRI SONTOSH MOHAV DEV: $\mathrm{He}_{\mathrm{e}}$ is taking our party time. (Inter-. tuption). You should be nautral.

MR. CHAIRMAN: I will not allow one Member to speak without time limit. There are several Members. He asked for two minutes, I have given him two minutes.

धी बारिक मोहेम्मब लां : सभापतित ती, आप का आदंश मेर लिए मान्य है । में अपनी बात सत्म कर रहा हा इस विश्वास के साथ कि सरकार हरिजनों की सुरक्षा और अपराधों को राकले के लिए सस्त कार्यवाही करोंी आर उन लोगों के षिलाफ सस्त कार्यवाही करंगी, राज्य सरकारों को हीरिजनों के प्रति उत्पीए़न करने वालों के सिलाफ कार्यवाही करने में कहीं कार् कमी छांड़ी है। उनके बिलाफ यह सरकार सस्त कार्यवाही करेगी, राज्य सरकारें का निद्देश दंगी कि हरिजनों के उत्थान, उनके विकास आर उनकी प्रग्रति के लिए समीचित कदम उठाए जायं । इन शब्दों के साथ मं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

सभापतित महांखय : भारसंडं राय जी ने एक अन्रांध किया है कि उनका लड़का द.र्घटनाग्र्त्त हं आर अस्पताल में हैं। वह अभी बोलना चाहते हैं, तों रां उनकों टाइम दे रहा ह- ।

थी भारषंड राय (घोंसी) : सभाप्रत महांदय, जहां तक घटनाओं के विस्तार का, उनके वर्णन का प्रशन है पिछली बार भी आर्र इस बार भी वह आ चका है। प्रथम वक्ता महांदय ने जितने विस्तार से अपनी जानक्तरी पेश की है उससे अधिक कहछ पेश करता भी संभव नहीं है। इस तरह की घटनाएं आजादी के बाद भी बड़ पंमाने पर हाई हैं। इस में यह कहना कि कांग्रेस राज में नहीं हाई या जनता राज में नहीं हाई या लोंक दल के 6 माह के शासन में नहीं हर्ड. आज दों वर्ष के कांग्रेस शासन में नहीं हई है, एंसी बात नहीं है ।घटनाएं कमोवेषा आजादी के बाद बराबर हों रही है । कभी बढ़ जाती हैं कमी थाड़ी कम हाँ जाती है ।

भी सुन्तर सिंह (फिल्नार) : मेरा पाइंट आफ आर्डर है। इस के बाद मभफ टाइम दंना है। गें पासवान को कह गा कि सब कों होल्ने दें, उससे पता लग ज़ागग कित कान हरिजनों के हक में है कांन उनके बरखिलाफ हैं।

समापाये महतँय : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर गहीं है ।

घी स़न्वर सिंह : इस तरफ भी पता लगेगा कि कीज हीरजनों के हक में है आर्र उस व्वरफ मी पता लगेगा कि काँच हक में है ।

समापरित महोबय : आप का समय आएगा तो आप बोलिएगा ।

श्री भार्लण्डे राय : मान्यवर, मे बता रहा था कि एसी घटनायों बराबर हों रही हैं, जिनके मूल कारणों पर, घटना विशेष पर विचार होना चाहिए, यदि संभव हो तो प्रक्षासनिक कार्यवाही भी की जानी चाहिए । उसके बारे में किसी प्रकार की काताही सरकार का नहीं करनी चाहिय--न भारत सरकार को और संबंधित सूबं की सरकार को । लंकिन सबसे बड़ा प्रशन यह है कि ए'सी घटनायें आजादी के बाद बढ़ रही हैं या नहों ? मेरा अन्मान है कि आजादी के बाद एंसी घटनायें बढ़ रही हैं। क्यों ? मान्यवर, कू क्यों पर ज्यादा जोर देना चाहता हर् । कारण यह है कि हीरजन पहन्ने बर्दाशत करता था, चपचाप सह लंता था, रोता भी नहीं था अगर रोता भी था तों घर में बंट कर चपचाप रोता था । आज स्थिति बदल गई है, आजादी के बाद जो आजादी की भावना फ'ली, तरह-तरह के जन संगठन उनके बीच में काम करने लगे है । उनके प्रोत्साहन की भावना आई है, उत्साह की भावना आई है, हिम्मत आई है और साहस आया है, प्रतिरोध करने की भावना उनके अन्दर आई हैं, जा कि स्वागत योग्य है। जब एंसी घटनायें हांती है, तो उनका प्रचार भी होता हैं और प्रसार भी हित्वि है 1 विधान सभाओं में उनका वर्णन किया जाता है और उसकी धमक लोक सभा तक पह चती है आरे पहचेगी। यह बदलता ह्या जमाना, प्रगतिशील कान्तिकारी जमाने करे पह्चान हैं, इसमें कोई बह्त परेशान हांने की जकरत नहीं है।

हैरिजन प्राचीन काल से कहा जाता है कि चले आ ग्र्ट हू, हीरजनों या उसी तरह की कोई़ जाति । दास-द्यास का वर्णन हमार

पूराणों मे हैं, विदों तक में है 析र दुनिया के हर हिस्स में समय समय पर दास की प्रथा रही है। हरिजन उसी दास की प्रथा के अवशेष है । आज समाज में काईं हैं, तों वे वही है । शूरू से, प्राचीन काल से इस हिस्स को दबाया गया हैं और दबाया जा रहा था 1 मामूली युग में भी दबाया गया और आज के यूग मे भी दबाया जा रहा है। उनके अन्दर विद्वाह की भावना पंदा करना, रजिसटंस की भावना पंदा करना, टकराव की भावना पंदा करना, कांतिकारी चेतना पंदा करने की आज जरूरत है, लौकिन सिफ आंसू बहाने की जरूरत नहीं है ।

दंश के समाज सूधारकों ने, यदि भगवान बढ़ध्ष से लिया जाए, ता किस ने हीरजनोंद्धार, हरिजन-सेवा, हरिजन उदारता की बात नहीं कही है । करेन सा हमार दंश का भनिषी हैं, समाज स्थारक है, राजाराम माहन राय से लेकर विद्या सागर आर महात्मा गांधी तक जिसने इस बात की चर्चा नहीं की है। इसके बावजूद भी क़ छ नहीं ह्ता । अर्पेक्षत बात तो नहीं हरु। क्यों ? क्योंकि समाज का बदलने की ज्ञात नहीं की गई, केवल समाज का यथास्थिति कायम रख कर उसमें थोड़ा सहार, थाड़ी उदारता, थोड़ी दया आंर दयालतता के भाव सं ही इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया । इसी लिए थाड़े समय तक थाड़ा बह्त परिवर्तन दिसाई देता रहा, लंकिन आज भो वह चल रहा है ।

आइसोलेश की राजनीति भी हरिजनों के लिए सतरनाक होंगी । हरिजनों के माने ह.ए नेता श्री जगजीवन राम जी यहां बंठ हण ए है। मे जा हरिजन बिरादरी में पदा हाए है, उनकी बात करता हूं । यदि यह भावना हरिजनों में उनके नेताओं में, षर कर गई कि हरिजनों को आइसोलेट'ड तरीके से रखकर हीं उनका उद्धार किया जा सकता है, तों उससे भी नकसान हा जाएगा । क्योंकि हरिजनों के ही समान अन्य जातियों में भी लोंग गरीब है अर सभी गरीब है, तो उन गरीबों का एक मोर्चा हां, एक संगठन बने, एक वर्ग संघर्ष हा, तों उद्धार की बात हो सकती है। यदि यह भात्रना हरिरजनें में पंदा होंती है, तो उसको रोका जाना चाहिए, वरना अगर स्वर्ण जातियों के काथ साथ गरीब भी छक्ट्ट

हों गए ता कहर हो जाएमा, प्रलय हो जाएगी, एक सिtिल वार हों जाएनी । 19.00 hrs .

अंगर जातिवादी युद्ध्र हों गया, कास्ट दार हों गई, तो सारा सत्यानाश हा जाएगा अंर सारा देश खंडित हों जाएगा । इसलिए में विनम शब्दों में एक चंताननी अपने सरिथयों कों देना चाहता है कि इस को रत्रोका न गया, तो हमारं देंश के सामनं बहुत मसीबत आ जाएगी । मे कुछ सभाव दंना चाहता हू ।

मेरी भिशिचत राय है कि इस समस्टा का समाधान यह भी है कि पुलिस और तमाम अर्म्ड फार्सेज में हीरजजनों कां उन की जनसंख्या के आधार पर संवाओं का मांका दना चाहिए । आर्म्ड फार्सेज में जब वे काफी संख्या में चले जाएंगे तों देश में इस चीज कों रांकने का काम वह कर सकेंगे और एक रुकावट इस में आएगं ।

वूसण मेरा सभाक यह है कि भूमि सुछारों का काम होंना चाहिए। यह काम आज़ादी के बाद से अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इस से कांइं भी इन्कार नहीं कर सकता ओर श्ञामक पाटीं के लोंग भी यह नहीं कह सकतो कि भुषम-सधारों का काम सम्पन्न हां गया है, परिष्ण हो गया है। भूमिसधारों में जमीन वांटना एक महत्त्वपूर्ण काम है और मही तरीके सं इस पर सीलिंग हाे। अगर जमीन बांटी जाती, तो सब सें पहलं हरिजनों का मिलती । अगर कहीं पर उन का जमीन मिली भी है, तो उस पर उन का दस्ल नहीं है और अगर कहीं दसल भी हो गया है तो बंदरुली की तमाम गटनाएं हों रही है । यहां दिल्ली में एसी घटनाएं हुई है आरे देश के कोने-कोने में हाई है । इसलिए मेरा सभाव यह है कि हिरिजनों को जमीनें दी जाएं और उन कां इस लायक बनाया जाए कि वे दो रोटी से महरूम न रहे। यह्ह इस समस्पा का सब से बड़ा समाधान है ।

मजदूरी कानन तो बहत्त बने है लेकन उन पर अमल नहीं हों पाता । छाटं-छाटे फार्म या बड़े-बड़ खंत वाले हरिजनों, खेत मजदूर और दूसर पिछड़र हए लोगों को इस तरह से शोषण करते हैं, जिस का कोंई बन्दाष नहीं लगा सकता । दो-दों

आंर चार-चार आने पर उन से काम कराते हैं । यह सामाजिक उत्पीड़न केषल कानून के बल पर नहों जाएगी, यह म म मानता हू और हमार जारा जेल सिंह जी भी इस बात कां कहोंगे कि सामाजिक उत्पीड़न केवल कानून के बल पर नहों जा सकती हैं। में समभता हू कि इस को दूर करने के लिए सामाजिक, मानसिक, सांकितिक कान्ति को जरूरत है और उस के लिए क्रान्ति का मंत्र हरिजजमों में, गरील लोंगों में, खेत-मजदूरों में और गरीब किमानों में फ़का हांगा और जब वर्ग संघर्ष की ज्वाला भड़केगी, तो जातिसंघर्ष भी पीछं हटंगा । अगर दमन किया जाएगत और काई हमला सामंती और पंजीवादी द्वारा होंगा, तो बिना सहायता के बे प्रतिरांध करणंगे आंर उस प्रतिरांध में मट्ट्री भर लोगों कां पीद्ध हटा दर्गें। मे एसं महलम करता हैं कि जो वर्तमान वर्णव्यवस्था हैं अंर वर्तमान वर्ग समाज है, यही सारा जिम्मंदार है हीरजनों को आज की दर्गति का । इस में ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंक समय कम हैंर में अधिक समय न लंते हाए एक दां बातें कह कर अपनी बात रूट्म करूंगा ।

सभाव के रूप में मंरी राय है कि हमारं जां यहां पर माननीय सदस्य और जा खास कर हीरजन बिरादरी के हैं चाहे इधर के लांग हों और चाहँ उधर के हों, उन को अगर मंरा सभाव मान्य हों, तो मानों आर वह यह है कि हरिजनों और सभी गरीबों का सामहिक, मिला-जूला एक संगठन बनाना चाहिए अंर उन्ह अपने को हीधयार बन्व करना चाहिए । जो हथियार कानून कायदे से मिले हएए हों आंर जिन में लाइसोंस की जरूरत न हों, उन हीथयारों से उन्हं अपने का सूसज्जित करना चाहिए और उन का एक एंसा जत्था बने जा सामंती और गुन्डई हमलं का जम कर मुकाबला करे और अगर उन के 24 आदमी गिरते हैं, तो ट्सरों के 48-50 आदमी गिरा दं। जब एसा होंगा, तो यं चीजें अपने आप बन्द हा जाएंगी । अपनी रक्षा करने का काम उन्ह अपने हाथ में लेना पड़ेगा, केवल सरकार के भरोसे पर काम नहीं चल सकता । कै नाम नहीं लूंगा वरना मंग्री जी कहीं कछ न कह दँ, मुभ एक जिले के एक कलक्टर्टर ने,
(श्री भारसण्ड राय)
जिस के यहां हम ड्पूटंश्र ले कर प्रदर्शान के बाद मिलनं गयं थे, वह कहा कि अाप हो यह बताएं कि क्या मरे लिए यह मुमकिन है कि एक कलक्टर की थाड़ी सी पुलिस हर हरिखन गांव में, गरीबों के गांव में हर हरिजन के पोछे बन्दूक लें कर धूमे आर्र उस की रक्षा कर । उस ने हम कां वहां सं हटाने के लिए यह बात कह दी हां, यह हां सकता है लंकिन बह्त ह हद तक घह बात सहीं है कि जब तक स्वतन्ध तरीके से एक भाव अपने अन्दर पंदा नहीं किया जाएगा और संगठन बना कर एंसी चीजों का प्रतिरांध नहीं किया जाएगा, तब तक हिरिजनों का उद्धार नहीं हां सकता ।

इन शब्दों के साथ मे यह कहता है कि निन्दा तो इस घटना की सार दंश नें कीै हैं, सारी पारिंयों ने, इस सदन नं आंर उस सदन ने की हैं आर सभी ने इस का विरांध किया हैं आर इस पर थूका हैं लेंकिन अंत मॅ यही कह्र्गा माननीय जानी जेल सिंह से कि जा कुछ भी प्रशासनिक तरीक है, उस को जरूग ऊपनावे और अगर कही एसी घटना हांती है और उस के पुलिस के बहां पुहंंचने में ठील हांती है या इंक्कायरी कराने में, आाँच कराने में आरे कार्यवाही करने में काई ढील हाँती हैं, तों जां अधिकारी सम्बन्धित हू उन पर कड़ो से कड़ी कार्यवाही हाननी चाहिए । उगर इसके लिए सत्ता में या कानून में पर्खर्तन करना भी आवइसक हों तों वह भी करना चाहिए तब जा कर हरिजनों में विरकास पंदा होंगा और उन्हं लग्गा कि सरकार हमारी रक्षा के लिए बड़ी हैं, जमकर सह़ी है। जब उनमें विश्वास जमता जाएगा तां धीरे धीर इस प्रकार की छटनाएं बत्म हांती जाएंगी और य ज्यादवियां भी समाप्त हों जाएंगी ।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता ह...।

भी अरीवन्ब नेताम (कांहरं) : सभापति महांदय, देउली की घटन्ता के सम्न्ध में चर्णा करने के लिए हम इंट्टढ हा है । यह एक एंसी गार्माढ घटता है कि है मढ का तथा इस दंश के हर नागरिक का Pसर सर्म से फक्क जाता है।

जसा कि हमारं अभी पूर्वबक्ताओं ने इस घटना के बार में विस्तार से विवरण दिये है और अपने ढंग से हस घटना कां बताने का प्रयास किया हैं; यह बात सही हैं कि इस घटना में 24 हीरिजन मार गये। परन्त आज जां बनियादी प्रष्न इस दंश के सामने हैं उसक बार में हम सब कां बड़ी गंभीरता से सांचना पड़ंगा । इसके लिए अब वक्त का गया है। यह सवाल हमारी गवर्नमेंट का या किसी और की गवर्नमेंट का नहीं हैं । सवाल इस दंश में अमीरी आर गराबी, सवल आर् निर्बल आर बलवान आंर कमओंर के बीच जा लड़ाई हैं उस लड़ाई कां कंमें बक्र किया जाए, यह महत्वपूर्ण समस्वा हं।

अभी हमार भाई सरगज भान साहब नं प्राइम मिनिस्टर के किसी स्टंटेमंट के बार में कहा । पता नहीं बह किम असबार में आया था, में नहीं कह सकता। परन्तु इस घटना के बाद ही हमार बहत्त से संसद् सदस्व उनस मिलने गए थं । हमने उनसं केवल पांच मिनट मिलने का समय मांगा हT लोंकन हमारी करीब आधे घंटं तक प्रधान मंगी जी सं चर्चा हुई । यह दाइ कहने मे मुऊ काज भी काई मन्द्रह रहीं हैं विद इस भी इस देश का जों कम़लर वर्ग है, उस्की प्रधान मंश्री जो और उनक नंत्त्व के प्रति पूरी आस्था हं ।

भारषण्ड राय जी ने जेग्र कहा, ब्नियादो समस्पा हैं कि जां हमारे दंश में वर्ण व्यवस्था है इसकां कान हैंत्म करंगा । हमार दे में जो सामाजिक ब्राईं आर दांब हं, इसकों अगर आप कहँ कि दह सरकार की जिम्मेदारी है, आंर मरकार ही इसऩं दर्र करे, यह तो $x^{2}$ नहीं मान सकता । जब तक इस देश का समाज मिल कर आगे नहीं आायेगा, चाहू सभी राजनीतिक पार्टियां हां, चाहे सभी वर्गो के लोंग हां ज़ तक वे आगे नहीं आटथंगे तब तक यह संभव नहीं है । यह ठीक हैं कि आ़ाज दंडली में वह हुआ, लेकिन पहले भी एंखी घट्टाएं होती रहीं है और काने वले समय में भी हो सकती हैं । हम यह सांच कर देठ कि यहा केहलन मरबतार की जिन्म्दारी हैं और सरकार ही उसं दर कर गेगी हो $\mathrm{F}^{\star}$ समकुता ह- कि गह मंभव नहों है । सरकार प्र्यास कर सकती है, सरकार साषन हों सकती है

लोकिन वह्ह साष्प नहीं हां सकती है। उसके लिए तो दस देश के समाज कों ही आगे आना होंगा । नहीं तो कभी भी इसंका अन्जाम ब्रा हों सकता है।

हमार सूरज भान जी ने मीनाक्षीपुरम् और रामानाधापुरम् का नाम लिया यह भी उस अन्षाम का एक इशारा है। हमारी ंसरकार कर्ग हस देश से सामाजिक वराइयों कों द्रूर करने के बार में गंभीरता से सांच कर रास्ता निकालना चाहिए । सारं राजनीतिक दल इसको सोंचों कि किस ढंग से स्थिति सं निंपटना चाहिए ।

दंवली की घटना बहुत दर्दनाक है, इसमें कोई शक नहीं हैं। तीन-तीन घंट तक वारदात होती रही, यह समझ के पर है । पुलिस की सहायता 16-17 घंटं बाद पह ची, यह भी समझ में नहीं आता । इसीलए इस संबंध में सरकार की बहत, गंभीरता से सोंचना हांगा । सासकर के पिलिस की स्थिति का दोंों। एक असबार वाले ने जब एक क्रांस्टेबल से पूछा तो उसका जबाब था कि "यहां तो हर गांव देवली है ।" आज थाने की स्थिति दंशिए और नहीं तों गृह मंत्री जी से निकेदन है कि दिल्ली के थानों की स्थिति का ही दंख लें। आज सिपाही, हवलदार और थानेदार की क्या हालत है। उनके बतन-मान आर सुविधाएं क्या है , इन बातों पर गांर करने का वक्ष भी आ गया है। जो समाज के रक्षक्र है, उनकी आर्थिक आर पारिवर्रिक कठिनाइयों के बारे में भी सोंचना होगा । इसके बगंर समाज की रक्षा नहीं हों सकती । आज सबसं कम वेतन पाने वाले पुलिस के कर्मचारी है । देवली में सिपाही ने कहा कि थानेदार ही सस्थेंड क्यों हुआ 1 कांई भी बात होती हे तो सबसे ज्यादा हम लोगों का ही भुगतना होता है । इस बार में भी हमें ध्यान देना होंगा । उनकी भावनाओं कां भी समझना हांगा । मेरा गृह मंत्री महांदय से निवेदन है कि उनकां दी जोने वाली साविधाएं औंर बंतनमान आदि के संबंध में दिचार किया जाए ।

खास्सकर ओं बुन्नियादी समस्याएं है, Рितने भी अत्याचार हए है, उनकों अगर

आप दोरों तो कहीं न कहीं अार्थिक पक्ष जरूर सामने आता है । देवली मे स्वर्ण वर्म इसलिए हरिजनों सं नाराज ह्वष्या क्योंकि हरिजनों कां जमीन दी गई ।

इसलिए मेरा निवंदन हैं कि जां लंण्ड रिफार्म हैं, उनके बार में भी फिर सं सोचने की आवश्यकता है। जंसा कि उभी आरिफ भाई ने कहा कि जमीन दं दी गई पर कब्जा नहीं मिला । इसके लिए सरकार का यह करना चाहिए कि पहले कब्जा स्वयं ले और फिर दां-तीन साल बाद वह जमीन हरिजनों कां दी जाए । इसलिए लैण्ड रिफार्म्स के बार में भी गंभीरता से साचने की आवशयकता है । केवल पंपर ट़ाजिक्शन से काम नहीं चल मकता, समस्याए बनी रहगंगी । मूल समस्या गरीबी हमार बीच बनी रहगी ।

## 19. 15 hrs .

[Shri Gulsher Ahmed in the Chair]
दूसरी बात माननीय गह मंश्री महांदय ने हथियार दने के बार में कही 1 में $^{2}$ यह्ह कहना चाहूंगा कि जां इंडियन अार्म्स एक्ट 1959 है, उसके संबंध में फिर सं विचार करने की आवरयकता हैं। जो हीजजन क्षेंर्र है या जो अत्याच्चार पीड़त क्षेत्र है उनका सर्वे करा कर हीधियार दनें के बार में कंट्रोल कर और हरिजनों कों हीथयार दने के बार में उदारता की नीति अपनाएं । छंडियन आर्म्ज एक्ट में अगर परिवर्तन करने की जरूरत हां तो वह भी किया जाना चाहिये
F. श्री आरिफ माहम्मद सं सहमत हर कि किसी न किसी के उप्र इस लाप्वाही का उत्तरदायित्व डाला जाना चाहिये। जब तक आप एसे नहीं कररंगे इस समस्द्ध कों कंट्रोल करने में, इसकां सीमित करने में उापकां कामयाबी हासिल नहीं हांगी जिलं के कलक्टर, हा एस्स. पी. या किस्सी द्सर पलिस हेे ऊ लुसर दे उुणर उपफ्दों जिम्मंदारी डालनी होंगी । एंस्सा आपने िकरा तो अरमे के लिए दूसरे नांग विजिलेंट रहँगे, सत्क
[भी बरविन्द नेताम]
रदंगे हन क्षेत्रों की ओंर दलोंगें कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृतित न हां ।

हमारे विरांधी दल के साथियों ने कहा है कि उत्तर प्रदश के मख्य मंशी नें एक नाटक किया है। में समभता है कि बाप सहमत हाँगे कि कम से कम श्री विष्वनाथ प्रताप सिंह के बार में यह बात नहीं कही जा सकती है कि वह नाटक करते हैं। उन्हॉंने सरकार से बाहर जाने की जा बात कहीं हैं वह नाटक नहीं है। बहतत सांच समभ कर उन्होंने यह बात कही है आंर उसका नतीजा भी निकला है, इस में भी कोई घक नहीं हैं। राज्य सरकार आर बास कर प्रधान मंश्री जी के दारं के बाद तों कम से कम तत्काल रिलीफ दने की बात की गई है । हर पीड़ित परिवार का बह दिया गया है । इसके लिए हम सभी को प्रधान मंश्री और राज्य सरकार का आभार मानना चाहियें कि उन्हॉंने तत्काल रिलीफ का पंसा दिया है ।

उत्तर प्रदोश को समस्यायें बहत ज्यादा है, इसमें काईई शक नहीं है। सूरज भान जी कह रहं थे कि उत्तर प्रदंश के मुख्य मंगी ठाक्र है और इस वजह से ठाकरों का बढ़ादा मिल रहा हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जिन्दाबाद के नार भी लगाए गए थं । में बतलाना चाहता ह. कि उत्तर प्रदशे के 57 जिलों में से केवल दों डी. एम. ठाकर हैं और नां डी. एम. हरिजन आर आंदवासी है । बारह कमिशनरों में से एक भी ठाकर नहीं है और पांच शंड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ब के हैं। 57 एस. पी. जिन में पांच ठाकर हैं और नी हरिजन और आादवासी है । फिर भी मैं कहतता हरं कि बहत्त बरी यह घटना हई ह ह । में समभता है कि इन लोगों में बात्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है । यह बात्मविशवास उन में पंदा नहीं ह, आा हीं। इस घटनां के बाद वहां आप काछ अफसर लाए है जो घड्ड्यूल्ड कास्ट्स ट्राइन्ज के है। लोंकन जब घटना घट जाती है उसके बाद नाने से काईई फायदा नहीं होता है। में कहना चाहता हं. कि पूर दो में जो पीढ़ित क्षेत्र है उनका आप सरे करवाएं और एसं चुने हुए शंड्यूल्ड कास्ट और ट्राइज्ज

के तथा दूसरे भा कफसर आप भंजें जा वाल्टं हन लोगों में आत्मवविश्वास पेदा कर सके आंर इनकी सुरक्षा कर सकें 1 पह आराषे लगाना कि एक विघोष वर्ग का चीफ मिनिस्टर हांने की वजह से अत्पाचार बढ़ रह है सहीं नहीं हैं ।

भी सुरच भान : आरांप नहीं लगाबा है । डाकुवों ने भारा लगाबा था । कह मेंनें कहा था।

भी बरीबन्स नेताप : हो सकता है, मै इन्कार नहों करता हैं। लोकि जिन का यह कहना हैं कि रस बजह सें यें बटनाएं हों रही हैं, यह गलत है । में चाहता है किद होम भिनिस्टर साहब इस सम्बन्ध में विशोष ध्यान दनगे।

ग्रन्त में में गृह मंहींतीजी से कुछ कहना चाहृंगत। । श्रभंत तब जितनीं भी वारदातेंहुई हैं उसकी फिगर्स मेरे पास हैं, 1976 में 6197, 1977 में 10,879 , 1978 में 15,053 1979 में 16,014 , भौर 1980 में 16,009 यहृ श्रदराध हृरिजनों म्रंर भ्रादिवासियें के खिलाफ, हुए हैं। इनमें कोई कमीं नहीं हुई है। हालांकि दिछ ले दो,तरंन साल में बढ़ोहरी भी नहीं हुई है, परन्त, माथ ही कमी भीं नहीं हुई है। जितने भी श्रपराध प्रदालते में जाते हैं में जाननाचाहृंगत्रा क्या ग्राज तक कितने श्रफसरों को दनिशमेंट मिला है, खास कर घ्याई 0 ए 0 एस 0 , भ्राई 0 पी0 एस 0 भ्रफसरों को ? इतने जो श्रपराध हुए हैं, कितने द्रायल हुए हैं ग्रोर कितनों को सजा मिली है, अ्रोर कितने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में सजा मिली है ? हैं

जो घटना शर्ममाक हुई पूरा सदन उसके प्रति शरमिन्दा है। प्रोर ए सी घटना न ही और देश में पिछड़े समाज में श्रात्म विस्वास हो उसके लिए प्राप कोन से कदम उठाने जा रहे हैं। कम्पोनेंट प्लान इस देश में बहुत केर से भ्राया। उसके ग्रलावा ग्राज भी कम्पोमेंट प्लान की जो राज्य सरकारें इमप्लीमेंट कर गही है मुफ़्रे कम से कम उस बारे में संतोष नहीं हैं

भाषकते मले हो हो सकता है। उसको इमप्लोमेंट कंसे किया जाय इस बारे में श्रापको गक्ममेरता से सोचना चर्ाहिए।
 से मिबड़ें समाज का धर्रे-धर्धरे विश्वास उठ रहन है भ्रोर सब लोग केन्द्र की मोरोर ही देष्ब रहहे हैं। घह जा श्राटम विश्वास कम हो रहा हैं इसके लिए घ्यंप कोई रास्जा निकालें ताकि राज़्य सरकार के प्रति पिछड़े समाज का विय्वसस बढ़ं श्रोर विश्नस्त पंदा हो । इस घात के लिए कोई ठोस कदम उठ्यें ।

भी रणवार सिहह (केसरगंज) : माननंय सभापति जो, ग्राज यह् सदन्न एक बड़े हैं। जघन्य अ्रपराध के विषद में चर्चा करने बैठा है। एमा ग्रवराध जिससे राष्ट्र का सिर शर्मं से स्सुक गया है उसकी जितनों भी कठोर भब्दों में निन्दा की जाय भोड़ा होगा। कुछ दिन पहृले देलवरो, नारायनपुर, कफालटा श्रोर श्राज यह्ड इतने निल्बनीय घ्रपराधों के वातावरण में हम अवने को पतेत हैं । वार्ई करीं कभी एं सा लगता हैं कि न मालूम हन म्रवराधों का ग्रन्त कब होगा। मानर्वंय दंडवते जो बड़े जोरदार - गब्दों में कहते हैं कि जब हम लोगों को इस बात की चर्चा करनी पड़तीध है तो उस समय राजनीति को कहीं दूर रबना चहिए। बड़ा अ्रच्छा उपदेश है। लेकिन जब इस की चर्चा उठत्तं है तो राजनंति से ही शुरु की: जाती है ग्रोंर उसीं में इसका ग्रन्तं हो जाता है। ग्रभंत हुमारा मदन जो इतने दिन चला उनका शून्य प्रह़ार इस बात का शंक्षोह है कि एक ग्रूप विशेष या जाति विशे ष ने ग्रफना ग्रधिकार समझ रखा हैं कि ह्मारें ही शार से सारे जघन्य अपरंधध बन्द ही जायेंगे । में उन से कुछ fवनम्र प्रश़न करना चाहता हैं $1 . .$.
 ते क्रा सतथा है ? ....

श्री भारिक मों क्मब हां : जाति से मतलब जन्म जाति नहीं है ।

श्री रणबंर निह : मेरा मतलन्न घ्रुप विषोष से है।.
( वग्रचान)
मैंने कह्बिदिया ग्रुप विशेष।
(घ्यवधान)
सभ,परित महोवय, ग्राज श्राप फिर देब रहे है कि कितनी शांति है स्स सदन में, कितनें निंत्रा लोगों को इस विषय पर चर्चा के लिये हैं ग्रोर कितनित कितनीं उतारली है ? जों मूल समस्पा है, वह्दे पोछे रह्ट जयेगें। हुारे दोनो के ग्रापद के जा ग्रादान-प्रदन विचतरों के हैं, उममं नमस्या खों जायेगी।
(उघबधनन)
सही का ठेका ग्रापने हीं ले रबा है, हमने नहीं ले रबा है।

सभापरि जो, में कुछु प्रश्न करता चाहता हूं। श्रापने जब बात जुए़ को तो 3, 4 प्रश्न भ्रापने किये, उनका उत्तर मैं ग्रापसे चाहूंगा। ग्रापने १हलं। बात यंद्ट कड़्रो कि ग्राप हीरजनों के प्रति क्वा कर रहे हैं ?

वपा बेनछं कं ममय ग्रापने घवने प्रधान मंत्रा कें या ग्रपने उस हरिजनन नेता मसाहा को वेन्दों जाने के लिये प्रेरित किया था? क्या ग्रापन उन प्रदेश के मुब्य गंत्रi से ल्याग-पन्न की माग की धरे ? क्या ग्रापने उस गृह-मंत्रं से जा उस समय था, उससे यंह कहा था कि कि हृरिजनों पर उत्पाचार हुग्रा है ? श्राप वहु कुनहीं कह्ं सके थे। उस सम口 के गुए मंद्धी ने ग्राएकी सारीं माग को दो हूक्ष जबान्ब देकर बर्बास्त कर दिया था रोर कहल घा :

## [थी र्जबंर सिह]

This is a class between two dacoit groups.
उन्होंने घापकी जारी मांग के खस्म कर दिया था। भाज एक बता में म्रोर पूछता चाहता हूं, । भापने तमाम साधारण नियमों को बालएएनाक रब दिंदा था, जब हमारंः माष्यक्षा भ्रंमतःं इंदिरा गाधी वहां जाना चाहती र्थी, तो भ्रापने वह सुविधा भी उन हैं प्रदान नही को थी जो कि एक मामूलों नागiरिक को दों जाती है, जो कि वहां हिरिजनों को कराह को भुनती, उनके भांसुम्रों को पोंछत्ं। लेकिन श्रापने वह भीं नहीं किदा। उसके बाद भी हमारंं नेता का वही साहृम था कि वह वहां पर काई ।

 हमारीं नंनिं इस बाते का प्रभाण है कि हमारीं नंनित में निरनंरते है, हम चाहे
 हमारा दक्ष हमेश्रा गर्राबंं का पक्ष है, निर्बलं का पक्ष है। ग्रापने क.द इसका उदाहरण दिधा है?

मैं दह बतन इसरिये न हैं कह रहा हूं मैं दंडवते जिं कीं बातi ग्रक्षरतं: मानता हें, 合 के.वल इस्सिये नहीं कह रहा हतं कि घ्राप दहं समझें कि में बेलछं। को बढ़ो सराहृना कर रहा हैं, उसकी निन्दा नहीं कर रहा हुत। मिं जनकी निन्दा करता हत, भाज के कांड की भी निन्दा करता हू । लेकिन यह सिफ इसलिये कह रहा हुत कि घ्राद जान लें कि घ्रापर्कं कथने ग्रों करनों में कितना घ्रंतर है। भापके स्टंडंडं क्या होते हैं जब भ्राप कुर्सी से चिकक होते हैं ख्यंग उस वकत क्या संटंरह्ह होते हैं जब घ्राद कुर्सी से श्रलग हो जाते हैं ? क्या हो जाता है, जन हृद्य की जो हमेश्रा दिषलते दिबाई देते हैं । । बड़े-बड़े नेताबों करे मँँ देषता हॉं कि भारत

की सरिता के जल में भ्राग लगत रेते की (वाण्णः बोलते हैं।

में नहीं जानता था कि जनकी वाणी का प्राकीश कहां था, उनकी वाणो में सत्य कहां था, उनके ह्दद का पिषलना कहां था, जब बह शासन में ये । भगर नै यह समश्रूं कि उनके शासन में यह जादू था कि जब बह घासन में रहते हैं तो उनकीं नीतिं कुछ दूसरीं होती है अंर्र जब बहार क्रा जाते हैं तो वनिति कुछ अंंर हो जातो है ?

देवली का कांड हुप्रा, किर एक मीका मिला। मैं सोच रहा था कि सारे लोग बेटेंगे, टूटे हुए दिलों को जोड़ुंगे, जिन गुटंi में कुष्ठ भिम्नता है, उनको एक साथ नायेंगे, लेकिन देहुलीं का उत्तर, जानते हैं कहां दिंदा उं रहाँ हैं, एक भूतपूर्व मंब $\hat{\text { i }}$ के घर में। यह फिर इकहु हो रहे हैं, शादद सोच रहे हैं कि कुर्सी करोंब है, इसको हीधियाने का टाइम श्रा एवदा है, फिर एक ही जाग्रो। हृरिजनों के लिये नहीं कुर्सी के लिये ।

में उनसे यह कहना चाह्ना हतं कि हमारे देश में मृग-नर्रीचिका मृग-तृषणा बड़े-बड़े साधुग्रों, नेताप्रंं ग्रं:र भग्बान को भीं पींड़ित करतीं रहंं है । घ्राप अंगर फिर मृए-मररीचिका कीं तरफ जायेंगे तों। फिर मृग की तरफ दंड़ेंगे ।

सीता के साथ कदा क्या हुमा था राम के दंड़ि जाने पर ? झ्राज एक नेता फिर वोट-क्लब के दास पड़े हुए है कैकर्यं हृट के साथ। उनका हुद्य fिघल रहा है हीरिजनों पर ददा, से दुनिया भर की परेश्रानियों से पी कित हैं। कितने दिनों तंक दिघलता रहेगा उनका हद्वद, बोट क्लब के नेता का हृब्य कितना ह्रवित होगा, यह तो में नहीं कही सकता, लैकिन

भर उसी की एक कड़ी वहु हैं कि प्रगर तमाम मोती बिखर गये हैं तो फिर हम एक होकर निपटा डालें, हुरिजन कहीं आयें, . कुर्सी हमारी होनी चाहिये । में कह्ता चाहता हैं कि देबली कांड की सष से पहली प्रतिक्रिया विरोधी दल दर यह हुई है कि उनके अरा टुटे हुए दिलों को मिलने की बात नही हो रहो है, बरिन अभने स्वार्थ प्रंर कुर्सी की जात हो गही है। यद है जवाब उस ज्वलंत प्रस्न का, जो :्राज भारत के सामने है।

सभाषति जो, ग्रभाग्य से में जाति का क्षतिय हैं, इस लिए कुछ कष्ट हो रहा है यह् बात कहने में शी सूरज भान को देवली में एक ग्रजीब बात सुनाई ती। जनकी श्रवण ज़क्ति बड़ी तीव्र है। में भगवान से नितेदन करंता कि वहु उन्दें ऐसी श्रवण-शक्त भी दे, जिससे वही करई ऐसी भों बनन मुन लें, जिससे राष्ट्रहित हो।

श्रो स्रज मान : बहां के हृरिजनों ने बताया है।

श्री रणबोर fिंह : माननोष्य सदस्य धैयं रबें। मैने बड़ो धंबं से उनकी बात सुनी है।

अभर्र वहृ यह सुनते रहें कि वहां ठाकुर्र नेट: की जय बोलो जा रहींथर्थं, तो क्या वह मुज से यह् झ्रेपेक्षा करेंगे कि बेहेमई में जहां ठाकुर मारे जा रहे थे, मैं दूसरीं जाति की जद बोलते हुए सुनता ? क्वा वह मुमसे ग्रपेक्षा करेंगे कि ग्रगर बिहार में महतो मारे जा रहे थे, तो मैं चौधरी की जद बोलते हुए सुनता ? मैं ऐसे श巨 न सुनता हूं श्रांर न सुनने का भादी हूं। मैं बैदक्षी दलो से निवेदन करना चाहृतंता हिं क्रमर उन्होंने ऐसी ब्ञात सुनी भी हैं, तो जनको इसका निराकरंण कर्ना चाहिए, वहां जा कर्स्थिति का निक्षल तरीके से देबना काहिए म्रौर

लोगो से पृछना चाहिए कि जो भारोष बे लगा रहे हैं, क्या वह सहीं है।

जहांतोक हमारे मुब्य मंत्री का प्रष्रन है, मै कह सकता हूं कि भг:त में वह एक घवल-कीनि का उपकिज है । इतने दिनों
 कालिख का धब्दा नहीं लगा सकता। क्या विपक्षी हल के. संद्स्य श्रपने मुर्य मंतीं से यहृ वाटा ले सके थे कि घ्रगे सन्काए कोई काम नहीं कए मकी, तो हैम मासन से इस्तीफा दे देंगे ? उत्तर प्रदेश के मुखु्य मंती ने घपना सब कुछ, श्रपना स्वस्a, वां पर लमा दिया। वहां की गृह मंत्ती दिन गतत दोड़ रही हैं। हमारे जबान जज्ञ रहे हैं म्रों काफी तत्पःता के : :ाथ हम ने उस रुस्दा का लिराकत्ण
 निशकरण हमारी ग्राने वТली सख्वरें कत्ती ₹हीं, तो यह कुंत्य करने दाने लोगों को साह्य नहीं होगा कि वे इस तनहृं वे श्रपषाध
 हूं कि द्वमारो मंक्रा हधाई की पान्त है ।

माननोय मदस्य ने कहा कि दहां ठाकुर को जब बोलो गई । सम्य कुछ ठाबुरं के महन्ये मढ़ हिया गवा। म्रक्ष तक क्षनियों की जितनी उपलिध्र थैं, वह् सदे शंयद राधे और संतोषा के ग्रदिरण $\dot{\text { iें घुल जानी बाहिए। }}$ राणा सांदा, ₹रणा प्रताप और्रीर किंदाजा प्रादि सब का। मुनादेना चाहिए, क्योंकि क्षलियों ने देकलो कें कुछ किखा है।

श्रो ग्राः० एन० ॠवेशः (चंल) : जयचन्ट मी तो हुग्रा है । (अ्यवधान)

भंते रणबोर मिंह : जक्ष श्राप बोलेगेग, तो मै श्राप को बात सुन लूंगT।

मिं यह्ट सीचता हूं कि दिरोधी पक्ष का दृििकोण नूमेग होना ज़िए था। उन्हैं यह्ह कहना चाहिए था कि घ्रपश़धी को कोई जाति नहीं होरीज-न दह्ट् ठकुप होता है, न हरिजन होंत़ा है, न मुसलमान होता हैं, बलिक दह घंतानन होंता है। वगर उन्ही सच़मूच समझ्या का समाधाने करना है, तो स्टें पह्ता

## －［xी रणनी़र सिंह］

कह्रना चरिए या कि कोई ठाफुर नहीं म सता है， कोई हरिजन नहीं मेंता है，कोई ब्राह्मण नहीं मरजा है．मान इन्तान मरता है। क्यार इस तर्टा से प्द समस्ग का समाधान नंहीं हो सक़भ ？वे व्रं－संघर्ष को बात क्यों उठा रहे हैं ？मैं कह्ता हूं कि उन को वाणो में पर्षिं हैं，वे संपद－५दस्य हैं，वे शकिज़ानो वक्षार हैं，尹्यग？वे इस तरह का बात क़र्ते रहे， तो उन के इस प्रकार से हमारे चाष्ट्र ग्योर समाज पर 广ें घाव ह। जा़एंगे，जिन का उपचार हमारे पा़ ऩ हीं होगा । इस लिए उन्हैं．इस तरह का वनंतें १हीं कहतन चाहियॅ ।

हभारे एक वषोवृद्य नेशा ने बड़ा जोरदार भाषण दिया ग्रोर शायद उन्हें यह वहम हो गया कि मै फिए देग का नेशा हो गया हूं। उन्हों ने चुन लिया ग्रालोचना के लिए चाह्मणों ग्रोर क्षतित्वयों का 1 मैं श्रपने क्षेत्र में गया। वहां मुभ्न कुछ प्रश्न किए गए। उन प्रश्नों के उत्तर उन वयोवृद्ध नेता से जानने का साही ता मुझे नहीं होगा，लेकिन में साप के पाहगम से पूछ्छा चनहूंगा। बे केवल
 पह्हला प्रसन तो यह है कि जब हरिजन बत रहा था，उस को ग्रहुति हो रहो था，तब कुर्सो पर बंके रहने बाले मसाहा ने त्वामपत्न ₹यों नहीं दिया। दूसरा पार्न था कि क्या कभो उन्हों ने यह साचा है कि हचिजन वर्ग
 हो कर जावित रुह सकतु हैं ？कोई भो वर्ग जावित नहीं २्ह सकता। दमाज का जा ग्रंम झ्रलग हों जायेगा जस को बंमाखें कार जरूरत पड़ेगो। समाज हमारा एक बड़ा भारों सहिता को धारा को भाँचि है，उस के माथ जब तक सब जुड़ कर नहीं चर्लेंगे तब तक देश नहीं चल सकेगा। बदि में एक प्रश्न ग्र्रां किया उन्होंने बड़ा मसखरा सा कि हमारें हरिजन नेता ते पूधिएगा，हरिजन नेता उन्होंमे कहा，चस्व को श्रवप्ति हो सकतो ह，रेकिन उन्हों हे कहा कि जो हरिजन नेता बतां मैठी हैं उम से एफ प्रश्न कर जबाब तौर

सेते घाएइया कि जब बड़े नेता हो ज़ते हैं तो क्या वह हैरिजनों से घणा करने लम जते हुं ？हमारे परिवार में घादी ब्याह क्यों नहीं करते हैं，श्रन्यद क्यों करने लगते हैं ं क्या हम घिनोना तगने लगते हैं ？इस म्रफन कां ज्वाब भी मे चाहूंग।

दो बाते घ्रोर कहूंगर। मिं यह समझना हु．कि इस समस्या का निदान ग्रसमानता को दूर करसे से हो सकता है 1 घणर हम मिन घ्रसमानता नंहीं हुँ की तो बार बार इस तर्ह के कांड हाते रहेंगे। एक ब्ञात घौर साफ कर देना चाहता हूह अ्राप ह्मारे उपर भर्शोप वुछ भी लगएएं लकिन में यह बताना चाहता हू कि ग्राज का हैिजन मान्त घाप से सहयंग चाहता है，माप की बया नहीं चाहतँ। । प्राप उस को ददा का वात्र न ममझें। वह्ं ेेंकल श्राप का सहयोग चाहता है । गाप उस के पथ－पर्शंक बन सकाे हैं लेकिन वह्मत भू लें कि ड्म के घो ग्रपने कान चक्षु，हैं，क्ह भो 习्रपना मार्ग महो सही केता है 1

एक बात घौर कहनग चाहता हूँ ख१नो उत्तर प्रदेश सरकार को तत्परत्रा से काम करसे के लिए बधाई देते हुए श्रपने उन नमाम जबननों के लिए जिन्होंने घपने प्राण उत्र्ग कर लिए हैं हमारे अणन्दोलन को मफल बनाने के लिए， हॉरजनों में ग्रस्स्था जगाने के लिए，उनके विस्वास का प्रीिग करने के लिए， उन जनानों के प्रति नЭमस्तक हाता हूं ग्रोर उन का गभिनन्दन कंत्ता हूं। लेकिन यहीं
 वालों से कि जब प्रें वाले ग्रपनां तमाम श्रांत लगा देते हैं किसीीं एक उकंन को होरो बनाने के लिए ता उनको समद मिलना चर्दाए
 किन्होंने श्रूे प्राण उत्सर्ग किए इस तमाम श्रभियात में ।

श्र्त में यह कहना चाहसता हूं कित हलें习习्यम्य घकित है，हम ने तमाम नरसंहाए केष्ये हैं，छोटो बटनाएं भी धीरं बत़ी ष्नाएं

मी सेकिन हम में घबन्म शकित है उन जावों को भरने की मरॉं मूष्ष पूरी माप्ता है कि ये छोटी छोटी षटनाएं हममारे देश को मलग यलग न कर के उसे एक घषष्ड ध्रारा में चलने वेगी पौर वहु बुद जिस के पास हम लोग घ्राज जा रहे हैं, दौँ रहे हैं पोर जो कहता है कि हैमे जाति नहीं, जल चाहिए उस की यकित से स् भारत की घब्बण्ड सरिता फिर एक एक्रकाली करिता में परिणत हो कर बहेगी।

## समापति भसोइय : श्री सर्य साधन चच्रार्ती।

श्री सुण्ञल स्तए : ऊभापति महो拉; घ्राप ने मुक्षे ठीक मीके पर टाइम निया . . .

समापति मलोबय : श्रभी घ्राप तश्ररीफ रबिंए $1 . .$. (ठ्यवधानन).... सुन्दर सिंह्ं जी, बंठ जाइए । हन के बाद शाप बोलिएगा ।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): Mr. Chairman, Sir, today we are discussing the case of atrocities perpetrated on tbe hapless Harijans in a village in U.P. I think, Mr. Chairman, you remember that on the very first day i.e. on 23 rd of November, this House had discussed the same atrocities and we wanted to draw the attention of our Home Minister as weil as the Government of U.S. to the happenings for thich, I am sure, all the Members irrespective of political parties, are ashamed. This is a shame to our society. You will agree with me that in the last two years we have discussed this issue, the atrocities on the weaker sections, the oppressed classes, the Harijans, tímes without number. It shows that it is already a diseased society. The caises are deep in the society itself. It is no use tating the holiet than-thou attitude. Whenever these things häp-
per, if the ruling party adopts the policy of "we are helider tran the previous government", they will not be able to analyse the real causes and take appropriate action.

The fact remains that in Deholi many people died. If you say that the criminals are criminols, it is a good thing, but if you do not demarcate thet in s.1! clashers it is the weaker sections of the society who generally die, you would rot be able to find the real causes. Suppose in Bihar Sharief there were communal riots, the members of the minority community died and the people who killed them are criminels, worst crimine ls, would you not demarcate that the minorities are insecure, their life and property are not secure? Unless you accept this, you will not be able to find out the correct policies.

These incidents reveal two aspects. Firstly, the law and order condition in UP is far trom satisfactory. When I say it, I do not have in my mind either this government or that Government. In any State is it not the responsibility of the State Government to protect the lives and property of the people? We all agree that a fter killing these people brutally the criminals entered the precints of the teriple. Where was the law and order enforcing machinery? Ihave been told, and I would request the Home Minister to check it, that in eertain areas ever the armed persone el are afraid of going out of the police station after dusk. What type of law and order we find ourselves in ?

Secondly, after this incident, the Chicf Minister of Uttar Pradesh stated that "if I fail to bring the criminals to book, I shall resign" and he tock one month. What has happened? One person, who is the main or ring leader has been arrested; very good. Many persons have bean killed in the encounter, I would ask all the Members of this House,

## [Shri Satyasadan Chakraborty]

is it parmissible ? Can the police kill psople only on the basis of suspicion ? Are they sure that they were criminals ? Or is it possible that the police, to save their skin, mane ged to kill innocent persons in fake encounters, to prove that they have done something ? I do not say that they have done it. But I say so many encounters in U.P. are taking place. You will see in paper that every day in Bihal hundreds of people are getting killed and many of them are members of the oppressed classes particularly the landless harijans, agricultural workers. Are these encounters real ? Are we to believe the police version, that is a question ? The danger is this-if you do not go into it, it may so happen that taking advantage of the condition the police may kill innocent people and say these are encounters.

## I was reading a newspaper.

 There it was stated. I do not know how far it is true. It is for the Home Minister to determine whether this is true or not but there are staries where even your policemen seeing the decoits do rot enter into encounter. They simply run away for life. It is for your information that in certain parts of U.P. the criminal gangs use wireless set, machine gun, ster-gun. My question is from where do th.ese things come. How are they openly using wireless set ? How is it that they are moving with the wireless sets in trucks ? These are serious things which the Central Government, particularly the Home Minister, should take not cf. But then I come to the main question. Who are these people-Harijans, scheduled castes and others ? They are our brothers and sisters. But, for many centuries in our stratified society the stratification was sanctified by religion-Brahmin, Kshatriya, Vaish and Shudra. That wes sanctified. Many well-known social refermers fought against it. Gandhiji did it. I remember one poem by Rabinrdra Nath Tagore where be said:"If you keep these people behind these people will pull you behind. you cannot go ahead."
They are our brothers and sisters. What type of work they do ? They do al! sorts of work which generally other people hate. Why is it that in our Constitution our Constitutionmakers made a special provision regarding the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes? It is because of their backwardness. Why is it that they are backward ? It is becruse of their economic helplessness. Why is it that are economically helplesss? It is because they own nothing. You go to any village. I can tell from my own experience-go to the house of any Harijan, see the property that they own. It would not be more than worth Rs. 5 or Rs. 6. In many families you go and see the state of poverty. What is the source of their livelihood ? They have no land, but they produce food for us. Most of them do so and for their living they have to depend on landowners. Generally the land-owners belong to the higher caste. How many rapes do you think come in the paper ? How many members of the weaker section are bold enouch to bring it to light? Most of them suffer. They do not speak because they know, if they speak boldly, to morrow they will lose their bread. That is the condition in our country. We accepted in our Directive Principles of State Policy that there would be some sort of economic equality, there would be no concentration of wealth, illiteracy will ge and some sort of agalitarian society and a base would be there. What is the state of conditions now? I would ask our Ruling party Members. You ask yourself. It was Pandit Nehru who said in one of your Party Congresses that in India 99 percent of the problems were related to the land. And that is why even the Indian National Congress advocated radical land reforms. I would ask all of you to go through the records and the findings of the Planning Commission, What is the fate of the land reforms ? The land-owners
have completely vetoed and completely bypassed the law. They have been able to retain a major portion of their land. These are the prople who have taken advantage of all the money that you have spent for agriculture either in cooperative bank or in the State Bank or anything. This section of the rural gentry has monopolised it. No theory is necessary. You go to the village. You will see the persons who own land, who have their transistors and who are all well-fed. They send their sons and daughters to the school. Go and see in the village how many Harijans have been able to send their sons and daughters to the schools. You have made a provision for reservations, How many of them taken advantage of resevations ? How many of them passed the secondary stage and applied for medical college or the university? You go and take the statistics. They cannot, because of their economic backwardness. I know that all the Parties agree. Even the Ruling Party agrees that there should be land reforms. Until and unless that is done, there will be no upliftment. It the landless Harijans do not get their land, do not get adequate wages for the work they do and if their sons and daughters are not brought into the educational institutions there would be no upliftment. But this has not been done. I can quate statistics. Even from the Planning Commission, you go to the Sixth Plan document-go to the earlier Plan documents. You will find more and more people have lost their lands. They ha ve been evicted; there has been greater concentration of land and you will find the persons who have been evicted belong to the weaker sections and the oppressed classes. And that is the thing.

Now, I would ask. For how long we will go on debating it ? Again this will come. Again there will be atrocities. Why ? Because these people are not only poor but there is none to protect them ? Why is there none to protect them ? Because the police officers, the persons in the administration, because of their
training, because of their position and because of their links, would not protect these people. The people who kill heve greater access to the law-enforcing machinery than these people. That is why they openly flout the law. They know how our judicial system is against the poor people. They know how the local Thanas can be easily ribed. They know the administration. They can control.

Now the question is how this can be done? It is a geat problem. We will have to think over this. But the suggestions have been made to the Government. The Government has not accepted. If they have accepted they have not implemented those suggestions.

Pious wishes we have many. We can shed tears for years and years together. But we must have the political will to implement what we think will go to ameliorate the conditions of the people. That political will is not there. Why is the political will not there? It is because the persons who are committing these crimes are the power-base of most of the political-parties. That is the main question.

May I draw the attention of the hon. Members on the Treasury Benches why is it that in West Bengal there is no oppression of Harijans? Why is it there are not atrocities committed on Harijans? It is just because of the fact-you take it from me-that we have declared that even if there is any oppression on a single minority or any Harijan, the policemen first of all will be suspended and the Government will take action. $i$ 'e are trying to implement land reforms giving guarantee to the bargdars and really seeing that the lot of these poor people is really uplifted. It is the will that we have.

The last question is this. Until and unless these poor people organise themselves, they cannot have liberation. I consider it to be
[Shri Satyasadan Chakraborty] a very wrong theory that the caste poeple should unite. Thereby you will only alienate" your friends and create artificial division in society. All the poor people who are oppressed should unite because primarily, the basic question is economic exploitation and the struggle against this economic exploitation.

To end, I would say, yes, you have spent money for the welfare of Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. But how many of them have benefited? The moneys are spent. Has the advantgge reached the poor Harijans? You have created a minority, a microscopic minority, among the oppressed classes, who are taking advantage of what you are spending and what you are doing. Some of them forget their own people. Just as in the days of the British raj, a section of the the Indian people took advantage of the moneys spent and they were cooperating with the British raj, what you are doing to day, what are spending in the name of Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, I can tell you that 90 per cent of them are not getting the advantage. You should take proper measures to see that the advantage reaches all the poor Harijans and for that, an alertness on the part of the administration is necessary.

Are you sure that in all the State, even though there is the quota for Harijans and SC, ST people, that is being fulfilied? No Are you sure that whatever you are doing, at least what you are trying to do, in all the States they are implementing it? In all the States, they are not implementing it just because of the fact that the people who are in the administration, the people who are wielding power say it but they do not believe in it. That is the trouble

That is why, I would say that today is the concluding dayy of the
winter session and I would ask you, let us go decep into the matter. Let there be no mud-slinging. Let us analyse the reasons for all these atrocities. Let us come to the scientific conclusion and have the political will to do that. But I am sure I am crying in the wilderness. I am sure you will not do it because in the States, in India, you are depending for your political power on the landed gentry, the persons who perpetrate all the atrocities, those who are the village Kulaks, and those who are the village land-owners. And if you do that, you will never be able to solve the problems.

श्रो हुण्न प्रकाता विपरही (इलाहा-
बदा) : देवली कांड पर बहस हो रही है । इस में भाग लेते हुए में दो तीन बतते कहना चाहता हूं भोर उनकी भ्रोर श्रापका ह्यान दिलाना चाहता हूं। मूजें लगा कि किपक्ष के साथियों में से माननीय क्षाइसंडे राय प्रोर श्रो चकर्ती साहब ने कुछ रचनाट्मक सुकाव इस सहन के सामने रखे है जबकि प्रोर कुछ विपक्षी सद्न्यों ने कीचड़ उछालने के श्रलावा जो मूलमूत समस्या है वह कंसे हल हो, उऊके बारे में कोई रचनात्मक सुक्षाव नहीं दिया है । यह मामला पूरे राष्ट्र से सम्बन्ध रखता है । श्री दूरज भान जो ने कहा कि वहां मुफ्य मंत्वी श्री विश्ननाय प्रताप दिं किज्नाबाद के नारे लग २हेथे जब देवली में कत्से श्राम हो ग्हा या । म बहुत ही विनग्र शबदों में कहना चहाता हूं कि श्री विरदन्नाथ प्रताप सिह उत्तर प्रदेश के वह मुक्यु मंती हैं जिन्होंने राजनीति में आवे के दान्वे 1957 में इलाहाबाद्ध में श्रवनी समस्त सनपचि भूनिए दान में दान कर दी थी घ्रीर घ्राज उस १र. हरिजनों ग्रोर——्यादिवासियों का कंज्जा ह. उनक पारु एक मकान के घलावा कोइ भीं लंनिंत्र प्रापर्टी नाम की एक भी बीषा जनीन नहीं हैं (चपच्यान) . मे चलेंज करता हुं कि सन्न के घपोजीशनं मंम्बरों की एक कमेंटी बतना दी जाए

जसेर आतार:वह्व पाए कि उम्के वास . जमीन हु प्रोर उन्दोंने थू बान में जान नहीं की ही तो ने एन्तोफा देने के लिए तंयार हूं ।

वर्तमान सरकार के वहां 1980 में बुनने के पहले 1977 से 1980 तक जनता पार्टी को सरकारषो। तूब हीरिजन कल्वाण विभाग पर इनके राज में 29 करोड़ सालाना खर्च होता था जबकि वर्तमान सउकार
 हिंजिन कर्पाग विभाल पर बर्च करने का फै पला किपा है होर वह् हो रहा है ।

चक₹र्ती साहब ने भँfम सुधारों को बात कहो है । इन मामले में उत्तर प्रदेश
 हे जहां 18 एकड़ को सीलिल ल लषू को गई हैं म्रोर घाज भो उत्तर प्रदेश को सरकार इ१ बात पर कटिबद्ध हैं कि जिन हरिजनो को वह्टा मिला हुपा है घ्रोर जनता शासन मे. जिन हरिज्ञनों को बेटखल कर दिया गषा था उनको फिर से कबजा दिया जएए ग्रीर किन्दोंने घनधिध्रुत कबजे किए हैं उ1क बिब्राफ़ कार्रवाई को जाए। उत्तर प्रेक्ष सरकार हारिजनों, गरोब विछड़े वर्गो मुहूरों के लिए जिञनो सचेष्ट है उननी शायद बहुः कम सरकारें हैं ओर्योर शालद बंगाल को सरकार भो उनेनो नहीं है ।
20.01 hrs.
[Mr. Depuhy Speaker in the Chair]


 के वेच हिंजन है। 5.7 ऐसे की हैं



नजरत्दाज किया जा रह है, वह बिलकुल गल. है

दे शलो कांड को आ्राय लें। समी दस कांड को भर्त्स $T$ कर रहेहैंहैं श्रोर कर्नी भी चाहिए। उदसे गजनोतिक फायंदा नहीं उठाभा जाना चाहिए। 1977 मे 1980 तक जो चत्ता में थे ग्रोग जो ग्राज fिभिष्म गुटों में बंट कन विरोध पक्ष में बंके हुए हैं, उनके शा 1 भाल में कवा हों ग्रा थां । 1977 के पहलले जिन हुरिनों को, गरोबों को, भूमिहोनों को पट्टा मिला था 1977 के बाद उनको बे बखल कर दिया गया, उनको हृटा दिया गया म्रोर टरिब लं'डिड लोग़ों ने कहा
 में नहीं है । ग्रींर उस र्रमय के लोग वहां बँठे हुए हैं जों उस सममय सरकार में थे, उनके कान प₹ जूं नहीं रेंगो थी। श्रोग जब 1980 में कांग्रें सेक्कर बनी तब
 का प्रयःन किया।

झाज विरोधी दतन के लोग, कुछ विरोधी नल के, सब नहीं, ग्रोग खास तौर मे दो विरोधी दल के लोग जिनके नाम मे नहीं लेना चाहाँ, वह दुमुहो राजनोति कर रहहे हैं। 1980 में लां सभा के चुनववों की जब घोषणा हुई थातो इटा₹र जिले में, उस रममय उस्तं प्रदेश में जो भंतो थें, वह सभा कर गहे थं। उससे पहले जिस गांव में उकृती पड़ी थी उस घर को एक लड़की उस सभा में बंठो थी भार उस लड़की ने कहा कि नेतिजिं। के पाब जो मंच पन बंठा तुम्रा है वह उंतंत है 14 महोने पहले एक दल के नेता इटावा गये थे घ्रोर पोथी तथा महावीरा गंग का घंगनू तामक उकंत उनक साय जीव में बंठा था । घह बबर "नक्षारत हाइए 1 " में छापे है 1 वह छुमूही राजमीनि करने वस्ले विरोषी बल के लोग, एक


दूर्ती तरफ़ अब उन घराजक तर्षों के बिलाफ़ कार्यवाही की जाती है नो घोर मघनते हैं कि उनके भाष ज्याती हो रही है, लोग मारे जा वरे हैं, पकड़े जा न्हे हैं। महु दोनों चीजों नहीं चलेगी ।

उच्तर प्रदेश में छटावा, मंनमुरी, फ़रर्षाबाद भादि जिलों का जहा तक सवाल है में कहना चाहती हूं कि 200,300 वर्ष पहले से यह एक भशान्त क्षेत्न नहा है जहा fि ाती रहेहैं मोर चाहेजो मी सरकर गही हो वहा उत्पाद होता रहा है, उन लोगों को प्रश्य मिलता खा है । गही 5 जिले इससे प्रमावित हैं। उप्षर प्रदेश की वर्तंमान ऊरकार कटिबद है हस ज्वात के fिए, घोर में बहाई देना चाहना हुं कि सबन के माष्यम से वहा के मूख्य मंती को जिषने यह द्विम्मत को कहने की कि घगर 24 fिसम्बर तक वह लोग नहीं पकड़े जायेंगे तो वह इस्तोफ़ा दे के गे । यह लकुसेटिए रिसक था । घगर वह्हलोग न पकह़े जाते तो इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन जितने नामजह लोग थे, एक गष्ध को छोड़ कर; स के रुब निख्तार हो चुके है। पुलिस प्रसातन भो स चेत है मुज्य मंती जो के इस बयान मीर सटके के बाद । मीर. यहे हिम्मत बिरले लोगों में होती हैं। एक मिब्न ने लील बहादुर शास्नो के उर्महरण का जिक किया। लेकिन उस उदाहरण का जिन सित्र महोद्य ने कहा उसका न उनके ढल श्रोर न नेता ने पालन किया। जब जनता पार्टी में लगड़ा चल २हा था तो नेती जी ने कहा था कि श्रगर 6 महीने में एकता न करा सका तो मैं सरकार छोड़ दूंगा । लेकिन क्यगढ़ा नहीं मिटा, जनता पार्टी टूटी घ्योर उनके नेता जो करकार में रहे। तो वचन भंगो लोग, दुमु ब्वो राजनीनि करने वाले लोगों से, हस देश का लाँ नहीं होंने वाला है ।
 करता हैं। घौर कहना चाहता हूं कि उप्र प्रदेश की सरकार जितनी सेतेत हु गरीवों की रक्षा करने में उतनी कोई नहीं है। वहां हुिजनों घ्रों परिक्बासियों के लिए सरकार ने 18 परसए किष्बे सन किया हुमा र । मीर मार उस कलास के लोग नहीं मिलते तो जब तक नहीं लंक मिलते वह जगह बाली रबी जायगी। भ्रोर क्लास 3 भ्रोर 4 में जितनी भी बेकेन्सी हैं उनको कें री फ़ापर्य करके फिर से नोकरी दी जाय्यणी। कहीं कहीं तो सरिसेख्य में उत्तर प्रदेका में हरिजनों मीर घनिद्वासियों को 40,50 परसेंट तक नोकरी मिल रही है कयोंकि उनका कोटा बाकी 1

मे फिर भस्संना करता दूं उसमालेप का प्रोर विरोध पक्ष से कहता हूं कि इतको तजनीति का मंद्रा न बनायें तथा इसको भानवीय दृष्टिकोण से देबे ।

श्री धुन्द्र सिद्ध (फिस्सीर) : उपा ब्यक्ष महोद्य, तिवारी साहु ने गवर्नमेंट की बरी तारीफ की है। बात यह है कि
Follow the truth wherever it may lead you. Carry your ideas to the utmond logical conclusion. Be not cowardly and hypecrtical and you shall aurels. succeed.

यू 0 मी० के प्रताप ससह्र की भ्रापने बड़ी तारीक की है मगर मैं यह पूछना चाहता इूं कि यह्ह काफला लूटा कससे, इषर उषर की बातें न कर के यह्ह बताया जाये। मुछे राहजनों से गर्ष नहीं, पूरी रहबरी का सबाल है। में जानना चाहता हूं कि भादमी 24 कंसे मारं गये ? यह में नहीं कहता कि इसमें पार्टी का सवाल नहीं हैं इसमें सवाल है जंसे धपोजिएन के मेम्बर घ्री चफवर्वी ने नंड रिफामं की बात कही थी 1 ये सीँ्ड रिफार्म़ का नारा लगते रहे.

लेकिन किया कुछ नहीं। वद्ध केषिट की बत नहीं, जो मपने पाप को ठीक करेगा -

Be in good cheer and belleve that we are selected by lord to do great things and we will do them. Hold yourself in readiness, that is, be pure and holy and love for love's sake, love the poor, be miserable, be downtrodden and God will please you.

यह बतल का हुई कि ज्योंहीं जूऱ बोलते जायें मोर जो जुल्म हुमा है, उसे प्रपने कपर नहीं सेना हैं यद्ट कंसे हो सकता है ? जद भाप मीशा ठीक रबोगे को पता लगेगा कि कोन घादमी हरिजन के ब्क में हैं। जम्पू काष्मोर में लंख रिफार्मं हुई है। किस बजह्ह से हुई थी, पं० जबाह्टर लाल नेहह के वक्त 95 फीसदी वर्गर मुमावजे के हो दी गईं। हमारे डोगरा साह्ं कृते हैंकि लंडरिफोमं होनी चाहिए। इसमें कोई सवाल छूदछात का नहीं है, गरीब का सवाल नहीं हैं। ह्रेक को गरीब को बाट दो।

पंचित जबाहर लाल नेह्ह मेरे दोस्त ये । पंजाब से जो मेम्बर हो गये, उनको
 एक्ड कल करते से । बह्ह कहृते हैं बहुता म०जा किया, चाहे मर जायें जाते ही। एक बार पैं जवाहर लाल नेहु जी से भंने कहा-

There is no justification for remaining as Minister there.

वही मेरे पीछे पड़ गये श्रौर कहने लगे कि क्रा बतात है चोधरी साह्व । मैंने कह्रा कुछ नहीं है, तो कहने लगे नहीं है तो अभमाख्याह्ह ग्रापको नाराजगो से कुछ नहीं हो रहा है ।

जमीन मिली घोड़ी बहुत हर्ययाणा में धार पराब में मीं। कोई जाट शा

कर बतलाये, हम उसको उसी वक्त ठीषं कर वें। बह्दा मार बाते है भौर दुहार्द येते है, सारे भाषु बहाते है, लड़ाई कोई करता नहीं हैं। कहते हैं हुरिजन को के दो 1 कोन देगा ? ताकत उनके ह्वाथ मे हैं क्या हिरिजन के हाथ में है ? कलेक्टर, रवेन्यु भाफिसर, तह्सीलबार बगीरा सब उनके हैं, जरीन कौन केगा ? यह् प्रसार जहर करते हैं कि जमीन दे दो, भगर वेता कोई नहीं।

मीर लिहह जी ने कहा है कि ठाकुरों की जांत पांत का सवाल ही नहीं है। ठाकुर का सवाल टेढ़ा सवाल हैं। जर्मोदार जो है, वद्ट बंकवर्ड बन रहे हैं, हरियाणा में मी चौर यहां भी हैं। कपु ीी ठाकुर ने कहा कि जो जमोन दी, उनको वैकवड्ड बना दिया। हमारी तरफ भी बैकवह्ड बनते हैं। कोमापरेटिव बंकों से १ैसा मी यही लोग सेते हैं। कहते हैं कि लंण्ड रिकार्म की बात न करो। जिनके पास जर्मीन है, बही नैंत्ड रिफ़ार्म करने बासे हैं। उनके त्वाथ में सब कुछ है। सब बह़े बऱे जरीवार बकबर्ं बन रें हैं। हरिजनों के मरने पर बे जाहिता तोर पर भफसोस करते हैं थीर घमासू बहाते हैं। पगर उनके 24 घाब्मी मर जाते, तो दता चलता । माज हैं वता लग रहा है कि कौन हमारे द्व में है। जिस घ्रादमी में जान है, हरिजनों पर होने वाले जुल्म को देष कर उसका बून उसलता है। सिफ़ हरिजनों का सवाल नहीं है, ग्रणर किसी भी इनोसेंट भादमी को मारा जाता है, तो घ्रादमी को उसके खिलाफ़ भ्रावाज़ उठानी चाहिए। बड़े बड़े लंक्वर किए जाते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जाता । हन लोगो की कानरंस कहां चली गई है ? मादमी को श्रपनी कानशंस के मुत्ताविक चलना चहिए भ्रोर यह्म मानना चरिए कि हैरिजनों पर जुल्म हुम्मा है।

प्या यू० पी० में को सा एव्ह प्रार्इर हैं ? ज्ञानो जो षंत्यु में पोग साल क्र चोक़ fिनिस्टर रेश हैं। क्या वहां हैरिजनो पर कर्मा जुल्म हुम्म है ? यहां पा कर उनको क्या हो गया है ? उन्हुने जिस त्यह पंजाब में काम किया था, उसी तरह्द यहां भी करें। बिह्रार में हरिजन एम० एल० एक्र० को जूते पहन कर नहीं जनने विषा जाता 1 थी तिवारो जी कहते हैं कि जो कुछ हो रहा है, वह् जनता प, र्टी की हुकूमत का नतीजा हैं। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। रीएविटो को देषना चहिए। जनतन दर्टों ने fर्फ ढाई साल हुकूमत की है । किर भो कहा जाता है कि सारी प्वाल्ती उसी की है । कांग्रेस तो 34 साल तक हुकूमत करती रही है ।

मेरे हमेशा जींतने की वजह यह रही है कि में खपने हल्के में ह्रपनी सारी कमतोरी बताता हूं । मैं कहता हूं कि मैने दुछ नहीं किया ; प्रा नहीं, घाप कंसे बेककफ़ हैं कि ग्राप मुले बोट देते हैं। इस पर वे .कहते हैं. "चोधरी सुन्दर सिह जिन्दव्वाद" हमारे लोगों की यह् कमी है . कि वे भपनी बक्षुत तारीफ्र करते हैं। घ्रूर हूमने मज्दूर बनना है, तो हमें ख्यभनी आलतिवं भान्लूम करनी चाहिए आ्योर उन्हें दूर करने कीं कोसिश करनी चाहिए।

पडित जवाहरालल नेहु का नाम लिया जाता है। मुषे कोई लंण्ड रिफ़ाम्म नहीं करते देता था । उस वकत्र प्रताप fिह गबन्नेंय में था । मैं पंखित जो से मिलने के लिए गया। मैंते़े उन्हें लोगों की हुलव बगाई । मेने कहा कि उनके पास रहते के लिए जब्रही है, एक कारे में बरदक्





कहा कि प्रताप सिद्ध लैण्ड रिफ़ार्प्ष नहीं करने केता हैं। उसके बादे लंण्ड रिफ़ामर्ज्र हु थी 1 हिरिजनो को थोड़ी बहु़ जुमोन मिली थी। छूसरी कांप्रेस गवन्नमेंट ने उसको हीनना गुरु कर दिया .। जमूू काश्मीर में 95 ज़ोसदी संण्ड रिसार्म्ब्य हुर्द हैं। वे पंडित ज़वाहरलाल नेहुरू ने की है।
 किदा था पंजाब में लंण्ड सिफार्म का बही पंडित जवाहरलाल नेहहते वहां कर दिया। नहीं तों ये मेरो कों लीडरकिषं नंहीं कनने देते, हिरिजनों की द्यों कि इन को खतरा होता है कि कहीं इन के घ्वागें कों न निकल जाय । यह सारा सिसंसिल जो खराब हो रहा है, हमें तो पतिए है कि हिरजनों का क्वा हाल है । घ्रोर किसी को क्वा पंता हो सकता है? सब जबानी बतन करते हैं। कोईं सच तो बोलता नहीं है । संब गलत बाते करते हैं। ये कह्नते हैं कि कर दो जो । ठोक कर दो। कर दो कृयों ? करो । तुम्हारे श्रादमीं हैं ये सब, तुम करो । यहां हरिजनों के तोन चरि फुल क्लेज्ड मिनिस्टं? होने चाहिए जिस से गांवों में लोग जरें कि वह फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर बंंठे हैं, वह मारेंगे। यहां क्या श्राप ने बठा रखें हैं? यह कोई यतोमखानान है क्यां ? इससे कपा बनेगा?

देखिए, नें प्राप को बतादू, बुद ही घपना नुकसीँन प्राप कर रहे है। हिरजनों को श्राप तगड़ा करेंणें तो उनके वोट मिल जाएंगे, नहीं क्रोंगे घो भट्ठा बंठ्रफायमा,
 जकानी जमाबर्ं से कास नहीं घलेगा। यद्र करना प्रोगा। लंक्ड रिफार्य करता को नहीं है, सारे उस की बाते करते है। मेरे पास जयादा टाइम नहीं है, नहीं तो में


 यह मो बहुं म्वचे ग्रादमो हैं। यद्व कहते हैं कि काई मामला नहीं दै, साब लेलों का
 fिर जाय, सब का भला होना चाहिए। कजल तो हम होरे हैं तो भला किम लोगों का बडर रहे हैं ? कजज तो हम हों, बोट हम दे मोर मला किन का हो ? वाट भो हम दॅ मोट क़ल भो ह१ हों, वह बड़े हेराने को बात है । में घाप को बता देना चाहता हूं कक बाँ बड़ो वrfनग को है। यह कोई न समम ले कि मैं मखोल कर रहा हूं, मे दिध ने बोल रहा हूं । जों संत्रो बत है उदं को मान लेना चाहिए । ग习र्न मैट किसो को मो हो, चाहे उन को हो या हमारीं हो, खाप को कौई वैल्यू होती चाहिए जिस पर हमें चन्ना है। जो गरोब हैं उन का नटम ले कर श्राप रिसा जमा करते चयं ग्रोर जमों उभ को मिले नहीं। करं नैंड रिकार्म हो रहा है ? पह कहते
 है । हैं इतलं श्राव को कि यहां जों बंठे हुए हैं उं में से किजनों के पाॅ दोर दो हुजार एकड़ जमीन है जिछ के फार्म उन के बने हुए हैं । दो दो हुंगर एकड़ जमोन
 वह्र सी को देबता है। इस को भो घ वा को ठोक करना चरहिए । घहां को बड़े ज़े तीव्ड लार्ड बमे हुप हैं हमें उनवे -बंजरा है, चहर से हमें संरा नहीं है। उस का दुभ मुक्राबिता कर लेगे । ज्ञात जो, ग्राप को पडा हो है, में कहाए हं कि ये बड़े चोंर हैं, ये मार दोगे हमें ।
 No man can get his right by request. Rights are wrested from unwilling hainds.
缡



बह मर जायं चाहे रहें। द्ष्वली में मरे, भ्रोर जगहों में मरे। शब हम बाकी हैं। घ्रब हीारी बारी है। इसलिए में घाव को कहूंभा यह़ जो है हरयाना़, यू पी, बिहार इन सब में बूरा हाल है। वहां हन को कोई पूछने वाला नहीं है। हैरिजो का बूरा हाल है। रहा है । इस को ठीक करने के लिए कोई मादमी का बच्चा हो वह श्रागे श्राले । कोई ॠच्छा श्राद्मी. होना चनहिए जिस को फोलिंग हो। बताइए, 24-24 ग्रादमी मर जाते हैं प्रोर शंव ₹ट्टेंटमेंट दे देते हैं कि पकड़ लिया है, यह कर लिया है, यह कोई बातं हुई ? यह बहुत बुरो बात है यह तो किसी का ख्यना लड़का या लड़को मरेतो वह समझ्ष सकृता है कि दी बतन हुई । में देवल़ो नहीं गया। मैं इव़लिए नहीं गचा कि वहांजा कर रोना पोटना है मोर क्रा है? कई जाएंगे, उन से सुन लूंग। इसीक्षए मै वहां गुया हो नहीं। जंसा ₹न्होंने बतायद है कि सा़मने लड़के लड़को सभें मारदिएजायं, यह काई़ गवर्मेंट होंतो है ? कहते हैं मुखु मंत्रो कि इस्तोफ़ा देंगे पर देते नहीं हैं। क्या उन का मुंह स्हेगा ? कहते हैं बड़ी कुब़ंनीं को दे, कुर्बानो की तो यह दशा है ? उस को पकड़ा करों नहीं घ्रू तोक ? 66 का नाम लेते हैं तो उस को पकड़ा क्यों नहीं ग्रब तक । कई जग़ नहीं पक्ऱे हैं ग्योर जब नहीं पकड़े जाते हैं तो मिनिस्ट? को बदल दो । कोई ग्रोर मिनिस्टर लगा दो। चाहे श्रपना लगा दो चाहे में कहता हूं कि जनता का लगा दो । घू में ग्राप को प्रोर क्वा कहूं ? कई घादनी बोले है। एक-एक घ्रादमी का नाम मैंने लिखा हुमा है जों बोले हैं। कई लोगों ने बहुत गलत बाते कही है ।

Fिन भूर्वमियों ने बोला है, मिने एक-




## ［धी सुन्प्र लिह］

रहा है，उमीदारों को मिल रहाँ है，चे को－पापरेटिव हो，घाहे कोर्ट फार्म हो । पंचित जवहार लल नेह् ने प्रहा था किं 95 फीस दी प्राब्लम लंग्ड के मुताल्लिक हैं। यह्र उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था । घाप उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते है，घमिने कहां करना है 1 पंटित जवाहर लाल ने हरू से मैने पहले भी का था कि हृर एक स्टेट में हुमररा होम मिनिस्टर होना चाहिए，घ्रगन होम मिनिस्टः न हो तो घाई० जी० होना चाहिए，जो सब को कण्ट्रोल करे 1 पुलिस प२ हमएरा कछजा हो，लेकिन पुलिस में हम दपने घादभी लते है। घाप जानते हैं कि पंजब में लड़ाई की क्या वजह है हैव्नां 90 फीसदी दूसरे घादमी हैं। हूतने मारने वाले उनकी मारते है，उनका कोन पकड़ेगा। वहां ठरिजनों को कनादो 150 फीसदी चिन्दू घीर हरिजन हो जाएतो मसला हल हो जात ह 1 पह्रे युनाइटे पंजाय में यही हालत बी रमाम मूकलमान थे，उन्होंने हिन्दुमों को निकास दिग या । हसलिए नें यद्र कहुना चाहता हीं हिं रिफामं का मसला वहले हल करो ।

इन घालों के साप्र मे भपनी बत समाप्त करता हूं।

MR．DEPUTY SPEAKER：Hon． Members，it is now 8.30 p．m．and we must complete this．How long are we going to sit？

SHRI R．N．RAKESH：Upto $12 \mathbf{O}^{\circ}$ clock．

MR．DEPUTY SPEAKER：I think the Minister has got to reply．Otherwise this discussion has no meaning．Every one after speaking goes away and there will be thin attendance．Therefore， 1 would suggest that no speaker should take more than 7－10 minutes．Unless it is a repeation you can complete your
speech within 7－10 minutes．I will ring the bell as soon as 7 minutes are over．Shri D．P．Yadav．

यी डी० शी० याबल（मुंगेर）： उपाध्यक्ष महोष्य，बेवली काँ बहाई कांड या बेलब्नी कांड——ये सारे के सारे कांड जो हुए हैं यदि इन पर सन्जीधरी से विषार करें तो ऐसा लगता है कि समाज में एक नी उबलपुथल काई है। इस नई उयलपुयल की प्रक्रिया में जो वर्ग भपने को 女्तासक समक्षे घे，वे घासन करने की प्रवृति के लिए शड़ रह⿱⿵人丶龴⿵人丶龴⿵⺆⿻二丨力刂 हैं भ्रीर जो वर्ग शासित है，वह्ह इस ब्रात के लिए तैयारी। कर रहा है कि घब हम धासित रूप से नह्री रहेंगे——सेरी दर्सीं पर निएकर्ष B 1

मैं शानी जी से निवेदन हसंगा， श्री मकवाना जी भी यहां पर बंठं हैए है，हन सारी कीजों को बैक्षानिक दृध्टिं－ कोण से और घ्रसलियत के दृष्टिकोण से द्वेषा जाए，केवस इस पक्ष ने उस पक्ष पर या उस पक्ष ने इस पक्ष पर कोई मारोष－प्रश्यात्रोप कर दिथा，हो इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है । मै दस कात को मानता है कि तेवरी काड में हरिजन मारे एए है，बहमारे काड में ठाकुर मारे एए हैं घंर हुछ गांव के पिछड़ी जातियों के लोग मारे गए है，क्षेकिन ऐसा हो क्यों रहा है इसकी तएकीकात क्बरने की मावस्यकता 1

दूसरी बात भार नोट करने की यह है कि जिभ्रोलार्जीकल जोम्स से बन गये हैं；जहां पर ऐसी बातें होती हैं मोर इस के बारे में हमें कुछ सोषना होगा । कटक，एटाना，मिनपुरी होते हुए मध्य प्रदेश में भि ह，मुरेना तक एक जिंन है पोर दूसरा हलाका भाप का गंभा के किनारे का है मीर यह हमारे रो हुतास

In UP Dacoits' Den III-Wives sold to buy guns."

ये सारे के सारे समाचार म्रखबारों में घक्तूवर महीने से निकल रहे थे मांर बिद्हुली में नवोषर में यह्ह घटना हैई । इस का मतलब पह है कि भ्र्त्रूर से पहले यह्ह सब हें. रहा था जिस से इस प्रकार का कुकमं द्वैश्रा । साभाजिक रचना के कारण वह म्भम्पाय है, रहा है भौर एक वर्ग संघर्ष करने के, तैयार है । भ्राज मान लीजिए कि एक जाति का श्रादमी मुब्य मंनी हों गया, तो मुष्य मंती होने के कारण, उन के व्यक्सिगत कारण से नहीं, उस की जात-बिरादरी होने के कारण, एस०पी० उसी जातबिरादरी का, दारोगा उस की जातबिरादरी का, भगर लोग यह्ह सोच सें कि किसी को दरसीक्यूट कर वेंगे धौर ज्ञातविरादरी के नाम पर किसी का सर्वनाया कर देंगे, तो यह सही बात नहीं हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं दोर इस को कोर्ई चुनोती न समाे कि कोई भाबमी जिन्दा होता हैं तो उसे एकबार ही मरना है भोर भगर इस प्रकार की प्रवृत्ति दही कि पिछढ़े हैए सोगों को द्वाया जाए, उन को मारा जाए, तो एक ऐसा रेवोलूखन होगा, जिस की कहुत देर तथ भाद रोक नहीं सकते । भाप की बन्दूकों से वे उरने वाले नही हैं । जितने माप के पास लाइस्सेस्डं भ्रार्म्स हैं, भ्रब उन के पास गं र-लाइसेन्स्ह घार्म्म हो गये हैं। प्रार्म्ं कहां से प्रा रहे हैं, यह पता नहीं लेकिन कहीं न कहीं से तो मंगा रहे हैं भपनी इज्जत बचाने के लिए, भ्रपनी भाबल को बचाने के लिष । दिखाने के लिए तो कहा जाता है कि भ्रब कोई ज्ञात नहीं है भ्रोर समाजवाद भाएगा भार लंड रिफार्म्म होगे, लोगों को जर्भनें दी जाएंगी भांर दूरा विकास होगा लेकिन मम यहा पर कुछ प्रांकड़े देना चाहता हूं कि भ्रब तक

## [ बी ही० पी० याबव]

क्या हुमा है। मेरे एक क्वेश्चन के जबतब में 9 है बताया गया है । में ने पूछा था कि पिछेले वस साल के दर्म्यान देश में fिचाई की कितनो योजनाएं सैंक्षन - हुई हैं भोर कितनी लायू हुई हैं । में इस को 4ब़ना चाहूंगा :
"(a) The names of the major and minor irrigation schemes which have been cleared by TEC of the Planning Commission in the last ten years' and
(b) the date of sanctioning amount sanctioned for each scheme; escalated cost due to delay; and the quantum of work done in each case."

किसी मिन्न ने कहा fि योजना को राशि जो रखी है, गरीबों के, हरिजनों के पास नहीं, वह बडे घ्रघिकारियों की खीर-भोजन के लिये जा रहो है । उसमें छंजोनिययंरों का र्षेर भोजन होता हैं। दूसरे बोगों का बोर भोजन होता है । मुषे क्षमा कीजिये , हमारे यहां कहा.जाता है कि पहलने यू० एस० ड़ालर था, उसके बाद पैट्रों डालर अ्राया भोर वहृ सिचाई योजना में हाइड्रों उालर का गया है। यद हाइड़ों डडलर कह्वां जा रहा है ? यह न हरिजन के पास झ्रोर न गरीबों के पास जा रहा है ।

एक करनार स्कीम थी जो $16-5-$ 75 को 8 करोड 3 ॠार्ख की स्वीकृति हई थी, वह बढ कर मब 16 करोड की हो गयो है प्रोर श्रब तक काम कुछ नहीं हुग्रा 1 दूसरी नुर्गवती ₹कोम $10-5-75$ को 25 करोह की मंत्र चा घी, घब वृद 50 करो₹ की है गंके है पोर उसमें की काम कुछ नदूें


घग्र घाप हरिजन को भोर घादिवासी को ससचाई की सुविधा नहीं दोजियेगा, सड़क नहीं दोजियेगा तो से क्या करेंगे। पाप हरिजन श्रोर घ्रादिवासी को खाने को भोजन नहीं वोजियेगा, रहने को जमीन नहीं दोरजयेगा तो ऐसी स्थिथित में क्या होगा ? पटना के इलाके में नकसलाइट्स के नाम पर एनकाउटर किये जा २हे हैं। इसमें घसल किमिनल्स के साध एनकंजटर नहीं किया जा रहा है । घ्राप वहां से नकसलाइट्स की लिस्ट मंगबा लीजिये, उघसे स्रापको पता चलेगा कि मरने बालों में कितने नाम नकस्लाइटस के हैं । मरने वालों में एक दो घादमी ऊंची जाति के हो सकते हैं, ग्रिक्तितर मरने वालों में हरिजन श्रोर श्यादकासी लेग हैं ।

बालेख्वर राम जी घाप तो रूरल रिफार्म्स मोर रूरल उबलपमेंट विभागों को देखते हैं । दृषा करके वहां जाइये । वहां जा कर अ्रपको पता चलेगा कि वे भोरतें जिनके घर में दाल नहीं है , कच्चो शरहर की फली तोडने के लिये ब्बेत में जातो है, पेट को ज्वाला मिटाने के लिये जाती हैं । घगर खेते वाला कोई मनबला युवक है तो वह ध्रोरतों के साथ बलाएकार करता है, उस ग्रोरत के साथ करता है जो भूख की ज्वासा मिटने जा रही है । श्राप विनकास को बात कर रहे हैं।

श्रपकी सारी की सारी योजनायें लैन्ड रिफार्मं की योजनायें छपी पडी दे, लेकिन उनसे गरोब लोगों का भला नहीं हो रहा है, उसको काम नही मिल रहां हैं। एक हि्जिन म्रोर घादिवस्ती को घगर घाप काम नहीं देंगे, तो बाने को भोज्लत्त नखीं केगे, रहलेक को जमीम चहीं वेंगे तब तक से से है नहीं बरेंगे ।



हैं तो सरकार को पककषे इरांदा करनें होगा, संजीदरी से सोचना होगा ।

मैं हस दल में या उस दल में, या उस राज में या उस राज में क्या हुमार, इसका fजक नहीं करना चाहता। में यह भो नहीं कहना चाहता कि बस नेता ने या उस नेता ने क्या कहा था। जब तक उन की मौर मन की भूख नहीं मिटायो जायेंगी तब तक शांति नहीं होगी। जब तक ₹रिद्र की भूख नहीं मिटेगी तब तक धांति नहीं होगी । ज्ञानो जो किसो भी हालत में उस भूख को दया नहीं सकेंगे । यह्द होगा कि ग्रमें वह मारा जायेगा, कमो वह मारा जायेगा। करी उच्च जाति के लोग मारे जायेंगे कभो दरिद्र लोग मारे जायेंगे। इस सब को रोकने के लिये समाज 市 बडे लोगों को सोचमा होगा अ्रौर खपने मन को बदलना होगा। जब तक अ्राप मन को नहीं बदलियेंगा तब तक समता नहीं होमो। श्रगर ॠГप बन्दू क की नोक पर या किसी मुखुय मंत्रो को ताकत पर शास्सन करने की बात सोचते है तो झ्राने बाले समय में काम नहीं चलने वाला है ।

शी रघुनाय सिह वर्मा (मंनपुरो) : सโननोय उपाधपक्ष महोदव, मिनपुरो का देउली गांव मेरे क्षेत्र में गाता है । मेरा निर्वाचन क्षेत जजला मैनपुरी है । देउलो में हुई इस घटना से पूरो मानवता का सिर शर्ग से सुक जाता है । बहां जो घत्याचार ग्योर घन्याय हुग्म है .वह्ह मानव जाति के माथे पर एक कलंक है ।

मैं माननोय जानो जी को खास तोर से बतलाब्रा साहता हू कि 17 नवम्बर को मैं लख़नऊ में गया था श्रेरे मैंने बहां के मुख्य मंत्री को वत्न दिया था कि देउली

गांव के घ्स पास बदमाश्र रह रहे है, वहां पो० ए० सी० को लगाया जाये ।

लोउर यंगा कंनाल के किनारे-किनारे बबूल की साडियों खडी हैं। उनमें जाकू छिपे रहते हैं ।

परन्तु मेरे उस पत्त पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । इससे पहेले 4 नवम्बर को डो० झाई० जी० हैड क्वाटर इलाहाबाद को एक पत्न लिखा, उसमें जसराना एस० एच० घो० के संनंध में लिखा घ्रोर जो गुन्डागर्दी बढ़ रही की उसके संवंध में जिक किया था भ्रोर इसके पहले जुलाई या घगस्त के महीने में. मुख्य मम्न्री को एक वत्र लिखा, उसमें एस० एच० श्रो० जसराना, श्री एम० एस० खान के विरूद्ध लिखा था घ्योर उसका उत्तर भी उन्होंने दिया है श्रोर जो गुःडागर्वी घ्रोर डाकुग्रों का घ्रातंक बढ़ रहा है, लेकन मुख्य मंत्री जो ने कहा कि अंपक क्षेत्र में कभी शांति रहती हो नहीं है तो मैंने कहा कि कम से कम जिन्दा रहने लाखिक स्थिति तो बनाइये । स्थिति काबू से बाहर होती जा रहो है । रसंनो गांव जो वहां से एक मील दूर है वहां डाकू रहृते हैं, इस लिये पी० ए० सी० की एक प्लाटून तंनात करवा दीजिये, परन्तु मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया गया नहीं तो यह घटना रुक सकती थी । 17 नवस्बर को यह दुभfग्वपूर्ण घटना घटो। चार बजे लंटर दिया था घोर मुख्य मंती से बात भी हुई थी, परन्तु हम लोग घ्रपोजीशन के हैं, इस लिये हमारे बातों की श्रोर ध्यान नहीं दिया जाता ।

मैं संतोषा उाकू के संबंध में बतलाना चाहता हं । यह्हा कहा जा रहा है कि
 बत्राना चाहाए हूं संतोषा ठाकर का संसूर पदमेबीर डाकू है, इसीलिय ज्युपती

लउक्रो की चादो इस के साथ की है । पदमबीर ग्राम नबादा, याना जसराना का रहने बाला क्दे। संतोषा को जमोन ग्राम जाख याना प्रोंछा, जहां इसको ननिहाल है वहांपर मी है मोर देवली में छसकी जमीन हैं। संतोषा उाकू ने ग्राम विक्रमपुर थाना योंछए के कुंबरलाल यादव को दंगल में गोली मार दी थी 1 वह बहुत कहता रहा कि मुझे छोड़ दो, लेकिन इसने उसको मार दिया। इसके बाद नाटकीय छंग से गायब हो गया । इसके निरोह में सभी ठाकुर हैं । ये लोग जगह जगह हरिजनों को लूटते मौर मार पीट करते हैं । इसके गिरोह में राषे, बहादुर, कप्पान, युधिष्ठर घादि हैं मोर दो-चार लोग देवली के भी हैं । इनको पूरे जिले के कांग्रेसी ठाकुरों का संरक्षण प्राप्त है ।

इन सबका समर्थन छनको मिला हुपा है 1 इनकी योजना मेरे कहल कराने की भी थी, लेकिन में तो सावधानी के साथ रहता हूं, इसलिए ये कामयाब नहीं हो सके 1 बेचारे गरोब पौर साधनहोन जाटवों को इन्होंने मार डाला ।

वहां के ठाकुर जमीदारों के बारे में बतलाना चाहता हूं । थे पंजाब या छरिपाणा जंसे जमरंदार नहीं हैं। वे लार्ड कार्नवालिस के जमाने के जमींदार हैं । ये सब भपराधी हैं। हम लोग भी जब वोट मांगने जाते हैं तो हमारे साष थी मिस-बिह्हेव करते हैं ग्रोर जीप पर घूल यादि फेंकते हैं ।

सन 196【 में ठाकुर फतेह fसहह प्रबान का चुनाव जीते थे । उसके बाद जाएबों के सहयोग से नाहर fसह लोषी 1971 में प्रधान का चुनाव जीते। तभी से ये आाट्षों से रंजिए मानने लगं।

नाहर असह ने हरिजनों को जमोनों के पट्टे भी दे दिए, इससे रंजिश घ्योर पघिक बढ़ गई ।

1969 में जब विधान सभा के चुनाव चल रहे हे उस समय जसराना थाने के थानेदार लाल सिह से वहां के ठाकुरों श्रोर क्राल्डणों ने मिलकर जाटवों के बी. ए. एम. ए. में पढ़ने वाले लड़कों को थाने में बन्द करा लिया 1 जब में जाजूमई के पुल से पार हुम्रा तो मुखे इस घटना के संबंध में उस दिन करीब 12 बजे बतलाया 1 में चार बजे जसराना कस्त्वे में पद्हुंचा । तब श्रंगनलाल, जो शियदयाल मारा गया, उसका पिता है वह मेरे पास श्राया । मैं घाग को चार बजे थाने पहुंचा । मैंने घ्रंगन लाल जाटव को बी० डी० सी० का मिभ्बर बनवाया था, बलाक समिति का मैंत्रर बनवाया था । इन्होंने मुझे कहा कि थाने में चार पांच लड़के बन्द हैं । मैं थाने गया। उनको खाना खिलाया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में श्रोर सैशन जज की कोर्ट में केस गया । मैंने एम०एल०ए० की हैसियत से सफाई पक्ष को तरफ से ब्यान दिया । बड़ो मुफिकल से मैंने उनको रिहा करवाया । ठाकुर ग्रोर व्राह्यण बुरी तरह परेशान कर रहे थे ।जगदीश, राम भरोसे लीलाघर, करधम का साला छुटन लाल श्रादि को मैंने छुड़वाया । जगदीश श्रागरा की तहसील एतमादपुर में टाउन एरिया में नौकरी करता था । तब उसने शिव दयाल को भी तहसील में चपरासी लगा लिया था । दीवालो के श्रवसर पर शिव द्याल घर दीवाली मनाने के लिए घ्राया, मौत उसको भी वहां ले भ्याई । जानी जी वहां का करण दृष्य देख कर भाए है 1 उसको चेब कर घंसू बह़ने लगते हैं। Fखव ब्याल को भी किवाड़ ताह कर

[^19]मार उाला गया । मीत उसको यहां से शाई थी । दो-दो साल के बच्चों को मार डाला गया । उन कुत्तों को जिन्होंने बन्दूक की घावाज सुन कर भोकना शुसु किया था, उनको भी उाकुप्रों ने नहीं छोड़ा घौर जान से मार दिया । संतोषा ने 16 तारीख को फरीदपुर गांव से पांच बन्तूरें लोधियों के यहां डाका डाल कर चुराई श्रौर पांच सो कारतूस भी ले गए 118 ता० को इन्हीं बन्दूकों से उन्होंने भरीक जाटवों को मारा । पंचम Fसह के पुत्त मुंशी fिह के सहां उन्होंने खाना खाया 1 उसी दिन पंचायत की। यह एक कास्ट वार थी। मारने वाले भी ठा ₹ घौर प्रश्रय देने वाले भी ठाकुर घे 1 मारने वालों में एक दो तेलो, घानव श्रादि भी शामिल हो गए थे । उनको इनहोंने घ्रवने गंंग में मिला लिया या । जबर्षस्तो, उनको गांव में रह्हना था तो उनके गैंग में मिलना पड़ा 11980 का चुनाव हुग्रा 1 तब एटा, मैनपुरी घोर छटावा में तीन जगह जाटव या घंडयूल्ड कास्ट के एस० पी० थे । भ्राज उनमें से एक भी नहीं है । बुद्ध चन्द्ध को मेनपुरी से** इन लोगों ने ट्रांसफर करवा दिया । वह गरीबों ग्रोर हृरिजनों घ्रोर पिछड़े वर्गों की मदद करता था । इसलिए उसको वहां से हटा दिया गया । उनके वक्त में जिले में काफो पान्ति थी । वह्ह गरीबों की सुनता था । किसी तरह का श्रांतक तब नहीं या-

MR DEPUTY SPEAKER: You took too much of the time. Please you complete your speech.

SHRI R. N. RAKESH: Sir, we whl sit here up to 12 of the Clock,

MR. DPPPUTY SPEAKER: I know that. Plense leave it to me, Everybody
speaks and goes away. There would be no quorum.

行 रबुनाष्व लित् बर्मा : यह्ह मेरे क्षेत्र का मामला है। घ्रगस्त का महीना या। उत्तर दक्षण में तो नहर बहती है श्रोर पूर्व पशिच्चम में नदी श्रोर बिल्फुल किनारे पर देवलो गांव स्थित है तब घगस्त में घन नसह्त ने पुलिस का जो मुखबिर था पुलिस को सूचना दी कि संतोषा, राधे, कप्तान वग्रैरह का गँग देवली गांव में डेरा डाले हुए हैं। पुलिस मोके पर पहुंजी। रधे तब टट्टो करने मया हुश्र था 1 तब बरसात का मोसम होने के कारण नदी में बाढ़ झ्राई हुई थी । राधे भी ट्ट्टो करने गया हुप्रा था । जब इन दोनों को पता लगा तो ये नदो कास करके निजामपुर की तरफ भाग मए 1 इस केस में घ्भगन लाल निट्ठू, घानि जाटवों को पुलिस ने गवाह बना लिया। तब से ये लोग बहुतरंजिए मानने लगे म्रोर इन्होंने प्रण कर लिया कि हम सबूत खरम करने के लिए उनको जान से मार देंगे । जब इनकी राइफलें ख्रादि छोन लो गई पुलिस द्वारा तं।** नियासो घाघक थाना जसराना के यहां कंत्रेसी ठाकुरों-की मीटिंग हुई जहां पर चन्दा करके •समी ग्राटोमेटिक, अाटोमेटिक राइफलें खरीद कर उनको दी गई ग्रोर इन से उन्होंने देवली पर हमला किया ग्रोर हैरिजनों को मारा 1 ठा० शिवराज fसह जो मेरा कार्यकर्ता है उसके भाई साहवं नसहह को पंचायत में बुला कर घ्रोर शराब फिला कर 1,000 रु. तय करा लिया । पिछले प्रनिवार 2,3 दिसम्बर को बदमाशों ने हथियार बरीदने के लिये थाना जसराना के घघिकारियों की सहायता से शिवराज fबह को पकड़ लिया प्रोर उराया घमकाया 1 उसने क्ता बदमाशों को हथियार बरीदने के लिये

[^20][श्रंi रबुनाथ ससह बर्मा]
पैसा नहीं देंगे, ठाकुर जायें भाड़ में । ठाकुरों में सबसें ज्याद पैसे बाले. सिस राज
 पकड़ कर ले घाये । घाप इन तथ्यों की जांच करार्येंगे । संतोषा, कुंवर लाल की मारने के बाद, करीब 6 महींने गायंब रहा, ठाकुरों ने कहा कि संतेषां मारा गया, जब कि वस्तव में बहादुर मारा यया था, मीर लाल जी** करहल के यहां मैल्टर पाता रहा क्योंकि जसराना में ठाहुर कमें हैं भोर करहल क्षेत्र में ज्यादा है* 1 घाप भवाना, तहसील करहल के रहने वाले हैं। वहौ खर्टांक ज्यादा हैं। संतोषा को नाटकीय छंग से सेंडर कराया गया**। बर्तमान झाई० जो० इसको पके़ कर ले गये ग्रोर मलखान सिह के गैंग से जमुना किनारे से ले जाकर इसको सरेन्डर कराया जब यहह श्राया कि मुख्य मंत्रो का इस्तीफा हो जाएगा । ***रीषों के प्रति गलत व्यवहार है ग्रोर ग्रत्याचारी बड़ा जमींदार रहा है । एक खटीक के लड़के की पकड़ करा लो वह शराव की दुकान करता है, 90,000 रु० उस लड़के के छुडाने, के लिये इन्होंने निये हैं, ऐसत प्रम चर्चा है ।

पुत लाल लोधी निवासी टोडापुर त्रोधडी थाना जसराना के लउके को संतोषा गेंग पकह्ड कर ले गया ग्रोण इनके दलालों ने 20,000 ह० ले कर छोड़ा । संतोषा इमेशा पिछछडे वर्ग श्रोग हन्जिनों की पकड घोर उकंती करता है । हमारे मैनपुरी जिले में इउ समय 4 सर्काल श्रफसर है जिनमें से 3 वाहमण हैं । मैंने कई बा० लिख कर दिया कि इतने ब्राहमण नहीं रहने पाहिये जानबूक्य कग हरिजनो को एनकाउप्टरर्ष में fिछडे वर्ग के लोगों को मार रह्रे हैं। पूरे़ पद्रेश में जहां-जहां मी एनकाउन्टर्स पुलिस के हो गहे हैं वहां पिछड़े वर्ग के लोगों को ही मारा जा

अंहi है 1 एक **सी० थो० हैं बह चरित्वहीन मादमी है उसने एक के भार्श को पंकड़ां का ले का केर मार खिया जो पुलिंस में इसीक्टसे का लउका है। प्रापे देंबे इन पनकाउन्टर्स में महीरों, लोधियों, जाटषों, काषियदों भौने गंगियों को ही माग जा गहा है ।
 घोषित भौं पीडित लोग परेसाभं रहेंगे भोर यह सरकार उनकी भुर्षा की कोई क्पदस्था नहीं का सकती । लगतां है कि जाटव भाइयों को तो निकाल ही दिंया जायेगा देवली मांव से 1

जब गृह मंत्री जी देवली गये चे उस समय दो ढाई मील की दूरी पर ग्राम दनहोली गोग्बा में जहां रामे की साली ब्याही हुई है । वहीं पर संतोषा ठहंग हुम्रा था प्रोर वहां के पर्द़े लिखे लडकों को घोंस दे रहे है कि देवली जंसा तुम्हाग भी हाल कर देंगे । जब राष्ध की समुराल वालों को पकडा गया तो **

वह रात घर वालों को छुडवा गये राधे के इूसी तरह से घ्रसगर ग्रली जो प्यारे जाटव के यहां जूतों की मरम्मत करावने भ्राया था उस को घायल कर दिया। भ्राप उसकी सुरक्षा की अ्यवस्था करवायें खास तोर से क्योंकि गुन्डे प्रीर बदमाश तथा पुलिस दोनों उस पग दबार दे गहे हैं कि बह् भपना बंयान बदलें श्रोग वह बयान नहीं बतला ग्हा है। उसको भाग्गे के चक्रा में है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था यहीं से कगयर्यं उत्तर प्रदेश की सरकार का काई विश्वास :नहीं है
 मान छालेंगे। उसके बयान बदलबाने की कोशिश्र करे ररे हैं ।

जो 4 मरे हुए बनलायॅं जा ग्हे है — मुक्रा कल्लू वर्गंहार, हस समय एनकाउन्टर कर रहे हैं। जो मिल जाता हैं उसी को दिबला देते हैं 1. कुतुपुदीन उसमें हैं। एफ० भ्राई० प्रार० में हैं । पहले न्पिोट ही सही नहीं निखी गई, 20 25 भाषमी उकंती उालने भ्राये, उसमें लिखा गया । कुतुब्दुदीन उसमें नामजद है । भजीज जो कि बागिया का है जहां घसग भली है, उसके गांव का है , उसको छोटा सा बदमाश कहृ दिया श्रोर मार दिया भ्रोग कहां कि यह भी देहुली कांड में हैं । पुलिस जिसे पकड गही है, उसे बतलाती है कि वह्ह देहुली कांड में हैं। जो घ्रसो मुल्जिम हैं, वह बचे हुए हैं भोग उनको घईल्टर देने वाले ठाकुग हैं उनके बिलाफ का यंवाही नहीं करनी चाहे वह किसी भी कोम के हों ।

दूसरे मेगर निवेदन यहृ हैं कि जब कोई ठाकुर मर जाये बहम品 में तो एक एक को 50,50 हैजार रुपये दिये जार्ये घ्रोर घगर कोई जाटव मर जाये तो 5,5 हजाए यानी एक-दसवां भाग, कोई हरिजन मर जाये तो एकन्दसवां भाग । 9 ग्रादमी जाथई में मर गये, 9 ग्रादमी फाजिलपुर जरेलो में लोघी मारे गये । मेरा कहना हैं कि शिड्य्यल्ड कास्ट के लोगों को भी उतना ही दीजिये जितना ठाकुरों को दिया गया है में जानना चाहता हूं कि उनको $\mathbf{5 0 , 0 0 0}$ कसे दिया गया है ।

जो सूचना आ्याई खबर भी है जसराना थाना, प्रापने जोपिछले बयान में कहां था कि द्वेली गांव रेल सडक से बहुत दूँ है। यह हमाさे घग से 3 मील दर है, 4 मील पर जसराना थाना है । मेग अ्यक्तिगत वितार है कि थाना होग सउक 4,5 मील पर है । उस वक्त पी० ए० सी०

मुस्सफाबाद के पुल पर पडी थी, उब्षको मी बबर थी, जसराना याने को भी थी एांम के 6 बजे थे लेंकिन कोई भी नहीं भाया। डूसरे दिन पुलिस के दो सिपाही भोग एक थानेदार को गशत के लिये भेजा गया। जब हतनी बड़ी घटना थी तो वह्ह योजनाबद्ध थी। पुलिस के एम०मो० खां एस०भो० हैं, उनकी सला़्ह से सब कु उुुग्रा है, चही नहीं बदमाशों ने जाटवों के षंोे से थी मोग प्राटा लेकण पूड़ियां बनवाई मौन खाई ग्रोग तब गये वहां कि पुलिस मोग जसगना थाने के लोग उनसे मिल लिय थे । मपगतध के बाद बदमाश फोग्न भागते हैं लेकिन वहीं पन वे वहीं ग्हे, जाटवों के धी श्रोग घाटे से पूड़ियां बनवाकर ख्बाकर गये है । दाए तो सं ने पी ही है।

यह् जाति संधर्ष है, इस बात को जगहजगह् यहां भी कहा है प्रोर जगह भी कहा है। श्रपगध संतोष। डाकु म्रोग गधे ने किया है । जो माननीय प्रधान मंनी का कष न है वह गलत है। वह् कहती हैं, कला सवार है कास्टआ नहीं है । गह सब माग्ने वाले ठाकुग है मोग मग्ने वाले जाटव हैं। चीफ fिनिस्ट की ठाकुण हैं । पूरे क्षेत्र में श्रातंक छाया हुमा है । गरीबों को, पिष्ठड़ों को, हििजनों को ही जानवृक्त कर मार ग्रे हैं।

मेग मुसाव है कि यहां के लोग देहुली के लिये सड़क जसगना थाने से जो कच्ती हैं, उसको पक्का कगया जाओे जिससे यह जो पेबल एग्पिता हो जाये म्रोग पुलिस वहां जा ग्रा सके। दिनोली गोर्वा में पके़-लिखे जाटव हैं ख्रोर इस गांव के भी पने-लिखे लड़के सी०श्रो०डी० में नोकरी में लग गये हैं, वहां के होक़ वह् नहीं चाहते कि लोग हमारी बगबनी कर सके, कपड़े साफ पहन सके घ्रोग घूमें । वहां पर सन्तोषा गाधे जब
[ओते सदूनाष fiंहुं बमi]
सकें, धिगौली कोर्वा में तो वहा मी घौस दें सये है। वहा भी खतरा हैं। वहा की भी ध्यवस्ता करें जिससे बह सुर्षित ग्ह सकें। मृचम्ती को इस्तीफा देता चाहिये भौग सर्भार आो fिस्मिस किषा जाये ।

## REN Mre.

MR. DEPPUTY SPEARER: Hon. Nambers, I would request hon. Members from the Raling party to be brief; and since thev are more in number, thes will be allowed only 5 mbnutes. Mr. Panita, you must help me; kindly conclude your speech within 5 minutes.

थौ राम प्यारे पनिका (राबर्टस्तंज) : उपाठ्यक्ष महोदय, थोड़ो देर फहले श्रापने एक रिमार्कज किया था कि हम लोगों को पालिसी पर बोलना चंहिए। में प्रयास करूंगा उन ईैबदुषों श्रोर नीतियों पर चर्चा करने की, जिन के कारण देगली जैसी गर्मनाक श्रीर द्यवविदारक घटनाएं घटती: हैं ।

इसमें कोई घाक नहीं है कि इस तरफ भीर उस तरफ बंठने वाले सदस्यों भोर सार देश की जनता को इस लोमहैषंक हृत्या-काँ पर दुख है। में समझता हुं कि यदि किसी को इन पर दुख नहीं। है, तो शायद वह इंसान नहीं होगा।

मिंते श्री रणुनाध fिह वर्मा के भाषण को बड़े हयान से सुना है। उनके भाषण से साषित है कि उन लोगों मीर हल्यारों में काफीं दिनों से रंजिए की का रही वी। सरकारी वर्शन से भीं वह क्ता लगता है उन दोनों में दुए्मनी हली श्रा रही थी। यह कोई एंी घटना नहीं है, जो गासन-व्यवसषा की fचसी? कमी के कारण क्टी हैं, बरिक वस्षों से भाष्ष्त में जो कुग्मनी छली घा रही है, उसकी वजह्ट से पह्ह षटना घटी दाप लेकि उसके बाद द्षेरा की सरकार

भीर किशेषकर्ं राज्य सरकार का नेपृष्व
 ने जो कार्य बाही की, हम उसको ज़से पर्रतनें। मुख्य मंत्री वहां जाते है भोर्र करणा की घनुमृति से इतने प्रभवितित हो जाते हैं कि वह घपने मुख्य मंन्रित्य को भी दाव पर लगा देते हैं। उनहोंने सोषा कि में तस्माल इस्तीफ़ा दे पूं। लेकिन उनके दिमाम में उनके कर्त्तब्य की बात थी, इसबिए उन्होने कहा कि यदि 24 दिसम्बर तक हन हत्यारों को पकड़ने और उस इलाके के घुख्य बस्स्यु गेगज़ को खत्म करने में सफलता न मिली, तो मँ इस्तीफा दे दूंा। उन्होंने जो दृढ़ संकल्प भ्भौर व्रत्त लिया, उसका नतीजा क्या हुप्रा ? भापने देखा कि 19 दस्य् प्रकाश में श्राए थे, जिनमें से 5 पकड़े गए, 3 ने समर्पण किया श्रोर 4 मार दिए गए, घर्थात् 19 में से 12 को सरकार ने किसीं न किसीं रूप में श्रपने कबजे में करने में सफलता प्राप्त की। जहां तक सहायता देने का प्रश्न है, इस प्रस्ताव में केवल यह कहा गया है कि देवली कांड के संबंघ में सरकार की अ्रसफलता पर चर्चा की जाए। भूतकाल में भीं ऐसे बहुत से कांड हुए हैं : बेलछी, नारायणपुर, बाबू जगर्जीवन राम के क्षेत्र में, को हरिजनों के नेता हैं, ऐसा कांड हुग्रा है। हमें देखना पड़ेगा कि तत्कालंन सरकार ने हरिजनों की सुरक्षा के लिए क्या किया था। उस समद के प्राइम मिनिस्टर श्रीं मोरार जीं भाई, बेलछो नहीं गए। जगर्जावन बाबू के क्षत्र में हरिजनों को जलाया गया था। वह मंँी घे, लेकिन वह़ भी नहीं। गए।
 हम गए थे।

भी राम प्यारे वनिका : भाप बाद में गए होंगे ।

जसे ही वह घटना धटी, मुष्य भंत़ी मांक पर पह्हे । माननीया प्रधान मंतनी; गृह मंसीरी, संसध-सदस्य श्री राजीव गांधी श्रोंर बहुत से शन्य संसदस्सस्स्य मोके पर पुुचे

कहां गया है कि बेहमई कांड के मृतक्षों के परिवारों को पचास हजार रुपये दिए गए थे, जबकि देवलो कांह में मरे लोमों के परिवारों को कम रक़म दो गई है। यह सत्य से परे है। हीक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्नो ने मरने वालों के परिवारों को दस दस हजार रुपए दिए। इसके भलावा प्रधान मंतो के कोष से पांच पांच हैार रुपए दिए गए । क्या यह तारीफ के काबिल नहीं है ? बेह्मई की घटना में मुख्य मंती की श्रपनी बिरादरी के लोग मारे गए थे। तब उन्होंने इस्तीफा देने की बात नही कही थो। लेकिन जब देवलो में 24 हरिजन मारे गए, जिनमें 9 पुरुष, 6 महिलाएं प्रार्र 9 बच्चे ये, तब द्रवित हो कर उन्होंने बयान दिया कि मैं इस्तफफा दे दूंग।

### 21.05 hrs .

[Shrl Chandrajit Yadav in the chair]
भ्रोर संकह्प लेते हैं उन की सहायता करने के लिए। क्या यह सहीं बात नहीं है । हमारे बहुत से साथी मौंके पर गए थे, वह जानते है कि इधर उन के पुनर्वास के लिए हमारी प्रदेशोव सरकार मे उपवस्था की है। भ्राज वहां बिजली लग गई, पेष जल की वयवस्था हो गई, जो कचच्ची सड़ं थी वहां इंटों से पक्री सड़क बनाने का कार्य कम चल रहा है । जो व्यवस्था सामने है वहृ ग्राप देबें । यहीं नहीं, जिन को घोट श्रांई थी उन को चार हजार रुपया प्रदेशोय सरकार ने विया प्रं।र प्रधान मंत्रो कोष से उन की दो

दो हजार कपया विया गयाँ । तो इस घटना के बाद, जो ब्यवस्था करनी चाहिए थी वह ब्यवस्षा सरकार ने की है। क्या ऐसी व्यष्टथा पहले हुई हैं ? यदि ऐसी उपवस्था पहले नहीं हुई है तो निष्चित तोर से हमारी सरकार प्रोर मुख्य मंत्नी प्रशंसा के पात्व हैं।

बनुज से लोगों ने ला ऐंड प्राठंरं की बत की। उक्या यह बात सही नहीं है कि विमिन्न श्रपराधों के यदि श्राप तीम चार सालों के श्रांकड़े देखें तो उस में निरावट प्राई है। में कोई फर्जी ज्ञात नहीं कर रहा हूं। उकंतियों में देषें तोन वर्षों में 20.69 प्रतिशत की कमी हुई है। रावरी में 18.4 प्रतिशत की कमो हुई है, रायट में 12.03 प्रतिशत की कमीं हुई है। बरगलरी में 18.25 प्रतिघत की कमी हुई है प्रोर टोटल में 5.7 परसेंट की कमी हुई हैं। इस तरह से हर क्षेत्न में fिरावट भ्राई है। क्या यह् वहां की ला एंड ग्रार्डर की व्यवस्था में सुधार होने की बात नहीं है ?

ग्राप दो साल के श्रंदर देबें किस तरह से लोग साम्र्रादायिक दंगे फैला रहे थे, उस पर हम मे कण्जा पाया। किस तरद्ध से विद्याधियों को बहकाया जा रहा था, उन से हम ने परीक्षाएं दिलवायी। पदेशेश भर में इस प्रकार से यह् बात हुई है!

एक बतत मैं मंत्री जो से जरूर कहना चाहता हूं कि जो विकास के काम हैं जिन के न होने के कारण दे घटनाएं घटती हैं उन कारणों को दूर करना होसा । भ्राप को जमीन के रिफार्म के काम करने होंगे। अ्रभी बावजूद तमाम प्रयासों के 25-30 साल में जितनी 15-16 लाब देश्टेयर जर्मन प्राप्त हुई थी उस का केबल भाष्षा
[की राम प्यारे पनिका] बंट सके हैं घ्रोर बहा ऐसे जमीन बंटो है बहुत से लोगों के कहज्ते जिन पर गहीं हो पएए हैं। इसलिए यह काम याप को करना होगा। घएप को केष्बना होगा कि प्रध्रान मंतरी इंदिरा गांधी की जो नीति है उस का पालन हो। बंकों से जो सुविषाएं मिलनी चाहिए भ्रगर घाप रेकार्ड उठा कर देनें तो हरिजन घादिवासी बेतिहर मजद्दूर घ्रार गरीबों की उस में बहुत एम प्रतिशत में हिम्सा मिला है, केषल तोन चार प्रतिशत हो वह सुविघाएं उन को मिलती हैं। बाकी समाब के जो बड़े लोग हैं वे उस को हड़प लेते हैं। माज जहूत इस बात की है कि जो छोटे बड़े की लड़ाई है उस को समाप्त करने के लिए fिश्चित तोर से भार्यिक कार्यकमों को लागू किया जाए। यह भाप को करना होगा। सायसाथ जो प्रधान मंत्रो जी ने एक षोषषणा की थी प्रोंर यही नहीं हर एक स्टेट को उायरेकिटव दिए ये जसे हो दूसरो बार उन्होंने सता संभाली थी कि किस तरह से हरिजनों के उत्पीड़न को रोकने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए, उस को देखना होगा, कि हर स्टेट उस उस का पालन करे घ्रोर जमीन की वितरण की ठ्यवस्था हरिजनों में हो। इस में भी में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंती ने एक धनुकरणीय काम किया है। ग्राज जमीनों के घाबंटन के लिए हर स्टेट में ग्रलग भ्रलग कानून बने हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के भंदर जो जमीन पर घवैध कंग से कक्षा किए हुए हैं उनके सजा की व्यवस्था पिछसे बर्ष कानून के श्रंदर कर दी गई है। यही नही, आादिवासी घोर हरिजनों के बारे में भभी केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेक्र के भादिवरिसयों को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है लेकिन घपने सतर है हीं विप्वनाथ प्रताप नसह् न

उत्तर प्रदेश के 13 भरादवासियों को भ्राषिवासी मान कर उन के विकास का कार्य कम हाय में लिया हैं। यही नहीं, म्यो भाई तिवारों जी 1957 की बात बता रहे चे, वह जानते है कि विषवनाय प्रताप जी किस घराने के हैं, उस समय वह भूदन मूवमेंट में भाए, गरीबों के प्रति उनकी क्या भावना है उस का प्ता इसी से चलता है कि घपनी जो सब से घच्छी जमीन थी उसे उन्होंने गरीबों में बंटवा दिया। इस के प्रलावा ललिता शास्त्री। जो का जो गरीबों भ्रीर हिरिजनों के लिए ट्रोनिग सेंटर चल रहा है उस के लिए उन्होंने घ्रपने महल का श्राधा हिस्सा दे दिया। तो मैं भ्रापसे कहना चाहता हूं कि केवल एक बिरादरी का नाम से कर, एक जाति का नाम ले कर इस तरह से सदन में बात करना ठीक नही है। में प्रपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि हरिजन श्रोर श्रादिवासियों की समस्पा एक राष्ट्रिय समस्पा हैं और राट्रीय परिप्रेक्ष्य में उससे देबने की बात होनो चाहिए। लेकिन जब भी कभी उस के बारे में यहां बात होती हैं तो उसे राजनितिक पुट दिया जाता है।

इन चन्द घाब्दों के साथ में यह कहना चाहता हूं कि जो माननीया प्रहान मंवी जी ने स्टेट गवर्नमेंटस को भूमि श्राषंटन के संबंध में प्रोर हृरिजनों के उत्पीड़़न को समाप्त करने के संबंध में डायरेषिटव दिए हैं उन का पालन किया जाना चाहिए अ्रोर उस के लिए चाहे वह कम्वोंनेट प्लान हों चाहे ग्रादिवासियों के सबन्पान हों इन समी को कार्यान्वित करना चाहिए झ्रन्यथा, पचास प्रतिप्रत से ऊपर जो गरीबी की रेखा से निंचे रहने वाले लोग हैं उन कोगकपर उठाने की जो बात छठी यंजना में श्राप ने रबी है वह पूरी नहीं हो पएगी। उसे पूरा करने के लिए ये राष्ट्रोय कार्यंकम श्रपनाने होंगे प्रोर

उनकी कायान्वित करना हिंगा। फाइन्नेस मिनिस्ट्री कों घसे देख्यना होगा। विभिम्न स्तरों पर इम्लीमेंटेशन कमेटी बनानी पड़ेगी। चाहे उत्पीड़नन की समस्या ही，घाहें भायिक समस्पा हो चाहे विकास की समस्या हो मंर चाते कुरीधतयों को दूर करने की बात हो।

इन चन्द घान्दों के साथ मैं पुनः श्राप से निवेदन करना चत्हदा हूं कि इस परिप्रेक्य में विजार होंना चाहिए। मैं श्राप के माह्यम से माननीय गृह मंत्रो जो को घ्रोर घ्रपने प्रदेश के मुख्य मंन्री को घन्यवाद करता हूं मोर उनसे निवेद्न करना चाहता हूं कि भाप सफल हुए हैं，अ्रपने कार्यक्रमों में， भापको इस्तीफा देने की बाते नहीं करनी चाहिए। एक कर्मठ घ्रोर एक योगी की तरह श्राप प्रदेश का कल्याण करें，जिससे कि गरीबों का जध्थान हो सके ।

MR．CHAIRMAN：Shri Jagjivan Ram．

DR．SUBRAMANIAM SWAMY （Bombay North East）：I have also been sending slips to the chair and have been waiting for a long time to speak．

MR．CHAIRMAN：You are a young Member and can wait．

DR．SUBRAMANIIAM SWAMY：I should have been told in advance so that I could have arranged my pro－ gramme accordingly．

MR．CHAIRMAN：Are you leaving today by train？

DR．SUBRAMANIAM SWAMY：I am already hard pressed for time．I will sit down as you have already called Shri Jagjivan Ram，but I must protest．

MR．CHAIRMAN：No question of protesting：I am taking note of what you have said．

DR．SUBRAMANIAM SWAMY： Notice is not enough；it should be ：m． plemented．

MR．CHAIRMAN：Shri Jagjivạn Ram．

श्रो जगजीषन राम（सासाराम）： सभापfत महोदू，देवलीकांड के बारे में बहुत से विस्तार के विषम श्रा चुके हैं，में उस विस्जार में जानT नहीं चाहूंगा। बहुत बड़ी समस्या घाज हिन्दुस्तान के घनुस्रूजित जातियों की दै，उसको भी उठना नहीं चाहूंगा । वह समस्या धार्मिक भीं हैं， सामाजिजक भी है，श्राधिक भीं है। हुछ लोगों ने कहा कि उनको घ्राइसोलेशन में（दूसरें से पूथक）नहीं जाना चाह⿸尸匕ए। दुर्भाग्य यह है कि उन को प्राइसोलेशन（पृथक） में रखा गया है। उन के जाने का पर्न नहीं है । जनको घाइसोलेघन में（पथक） रखा गया है। बे मिलना चाहते हैं，मिलने नहीं दिया जाता है ।

दिएली शहर में कोई श्रनुसूचित जाति वाला हिन्दू के मकान में किराये पर नहां रह स कता है। उस को या तो मुमलमान के मकान में रहना पड़ता है या गैरहहन्दू के मकान में रहना पड़ता है। इस प्रकार वह् मुख्य धारा में क्रावे कससे । यहद दल का सवाल नहीं है। में वहा नहीं मानता हूं कि डाकू जंब अ्राक्रमण करता है，तो सोच लेता है कि गंर－कग्र्रेसी है श्रोर इस के कपर करना चाहिए । मबके लिए मिली－जुलं： समस्या हैं ।

इसमें सन्देह नहीं कि च्राजादीं के बाद उनके（ग्रनुसूचित जातियों）भन्दर जाग़ति श्राई है। शिक्षा का फँलाव हुम्रा है，हैस में सरकार का म्ंशदान रहा है। साथ ही साथ समय के साथ भी परिवर्तन हुग्रा है । उन में भात्म－ सम्मान की भावना भाई है । पन्याय के विरुद्य प्रतिरोध करने की भाषना भ्राई है， घोर जैसे－जेसे यह भावना जागुत होगी， उनके ऊपर घत्याचार बढ़ेगा। में यह्टा भाला
[ xf जग्रजीवन राम]
नहीं कर सकता हूं कि ज्ञानी जैल सिस् कह सकेगे कि घब देवलो जैसा कांड नहीं होगा। नुमानता हूं कि ऐसे कांड होंगे ध्रोर होनामें मानता हूं कि सामाजिक कान्ति का एक प्रंग होगा । साभाजिक क्ति भाने धासी है होर का रही है। सवाल यह् हो जाता है कि सरकार की तरफ से क्या किया जएए । हैं भारोव प्री० प्रत्पाशे नहीं कग्ना चाहता हुं। घो विश्वनाथ प्रताप fिंह के ठ्यक्तित्व को भो मैं बहस में नहीं डालना चाहता हैं कहा जाता है कि वे सरल श्रोर सज्जन ध्र्वित हैं। इसलिए में उनके बारे में भी ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। यदि ऐसा कहा जाय कि विश्वनाथ प्रताप सिस ठाकुरवाद को पं.ंस्राहित करते हैं, ते. उनके साथ प्रन्याय, नरना होगा। लेकिन ठाकुर मुरुप मंती बन जए, तो ठाकुरों के घ्रन्दर ऐसी भाक्ना प्रा जातो है, इसको कौन रोक सकता है। इसके लिए सिर्फ विश्वनाथ प्रताप fसह को दोषो महीं कहा जा सकता है। ताज्जुब यह हेंता है जब लंग कहते हैं कि इसकें, (देवली काण्ड के) मान लिया जए कि यह घ्रपराधियों का काम है । मेरे सामने एक ज्यन्त समस्या है, प्रातान जी, कि जब हिन्टू-मुपलमानों का दंगा हो, तों उसे कम्पुगल राइट (साम्र्रदायिक दंगा कहा जाएगi, साम्प्रदायिक दंगा कहा जाएगा, जय पूंजीपतियों भ्रीर र्रंसकों का संघर्ष हो, तो उसे वर्ग संघर्ष कहा जाएगा लेकिन जब बेचंरें म्रुस्रुचित जातियों के लोगों के साथ ऐसी घटना हो, तो इसे भपराधियों का काम कहा जाएगः। यह एक विडंबना है। इस का घर्थर्थ यह है कि श्राप्प वस्तु-स्थिति का मुकाबला नहीं करना चाहते हैं । वस्तु-स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। ज्ञानी जैल सिह जो से में कहांगा कि मुक्षे बताया गया कि उन लोगों को (देवली वालों को) उर बा, उनको खतरा था भ्रोर पुलिस को सुंचना दे छी गई थी श्रोर बंद्रकों के लिए

बे लाहसेन्स मांगती थे थोर थाने वालों ने उस को कपर भेज दिया था मोर वहा ध्राप को ह्रेबना चाहिए कि किस ने उस को रिजेष्ट नामंजूर किया ।

एक भाजनीय सबस्य : कलक्टर ने रिजेष्ट किया।

धी षाषीबत राम : मैंते जब कहा कि घनुसूचित जातियों के लं,गों को हृथियार देने चाहिए, तो लोगोंने कहा कि इससे सिविल बार (गृह युळ) हो जाएगी । ठाकुरों भौर यादवों को दिया जाए, तो सिविल बार नहीं होगी । भगर बंदूकों के लाइसेन्स देने से सिविल वार होने को हो, तो सब के (बन्दूक) जक्न कर लेने चाहिए। साधारण बुद्धि का तकाजा यही है ।

मैंने एक सुकाव भौर दिया था कि श्रवंध हधियार जितने लोगों के पास हैं, उद को जब्त करना चाहिए । भाप कहंगे कि जबत नहीं होंगे भोर में बहूंगा कि पुलिस की जानकारी के बिना किसी के पास घवंध हीियार नहीं रहता है। जहां हथियार बनाए जा रहे है, उन कारबाने वालों को पकड़िए। भाप कहलंगे कि पकड़ना मासान नहीं है। बहुत चीजें घ्रापके लिए ध्रोसान हैं। घ्राप का खुफिया विभाग है। श्राबिर उसमें कुछ दक्षता लाने की जहरत है। देग में शान्ति भौर घ्यदस्था रबना है तो ऐसा करना जहूरी है । घ्रवंघ हीथियारों को भाप नहीं रोकेंगे घ्रोर श्रपनी पुरक्षा के लिए जो श्रापसे लाइसेन्स मांगता है, उसको भाप लाइसेन्स नहीं देंगे, तो उसके सामने रास्ता क्या है ; वही भी प्रवैंध हीवियार हासिल करेगा। में यह् मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि शारीरिक श्रित्ति के दृष्टिकोण से घनुसूचित जाति का कोई जबान किसी हूसरे से कमजोर है। जब वह्ह सेलेंा कि मरना ही हैं, तो वह मारने के लिए

सैयार होगा। वह्हु स्थिति न भावें, इसका प्रपका छन्त्त्याम करमा होणा।


#### Abstract

 चाहता हूं। इसारतन कहा गया कि वहां जाटव भी डाकुप्रों के किरोह्ह में फामिल थे । उत्रुद्रों के किरोंह बहुत हैं लेकिन कोई यह बता सकता है कि किसो


 किरोद्व में सिर्फ एक हो जाति के लोग हैं ? दूसरे भो रहते हैं प्रोरं बिद्धुलो के बारे में यह् कहा गया कि एक तेला था मौर एक नाई था। तो क्या एक साधारण बुद्ध वाला भादमो इस बात को ₹वोकार नहीं करेगा कि जब उाकू एक तेलो से, एक नाई से कहेंगे कि भ्राम्रो ह्रमारे साथ चलो घौर (जाटवों के) घर का पता बतार्मो, तो क्या उनको हिम्मतं होरी कि वे बह्धां नजाएं। क्या वे उस घर को नहीं बताएंगे? यह एत साधारण बुद्धि को बतात है। में इस बात को नहीं कहना चाहता था लेकिन बस्तु-स्स्थित वही है कि यह ठाकुर धीर जाटव संषर्ष था। एक कास्ट वार (जाहि-संघर्ष) दिन्दुस्तान में चल रही है भोर ना कहृ देने से वह् बन्द नहीं होगत। मैनपुरो की स्थिति पहि है कि वहां कमज्रोर बर्गों को बात कोन कहे, वहां के बाह्हण भी देहातात के मकान छाड़ कर घहरों में घा चुके है। शायद इस की भ्राप को जानकारो होगे। तो शान्ति प्रीर ख्यवस्था की स्थिति वहां बिगड़ा है। बहुत से कांगेसो मेम्बरां के लिए जनता प।टी प्रादर्श हैं लेकिन में यह् नहीं कहता कि जनता पार्टी में सब कुछ ध्रच्छा हो गया जा । भनुसूचित जातायं पर भ्रत्याचार सामाजिक संषर्ष हैं। चंहे जनता पार्टी को सरकार रहों हो, या प्रापको सरकार रहे या किसो भीर को सरकार रहे, हस दोष से किसो को मुक्त नहीं किया जा सकता । क्योंकि यह संताष हो सकता है कि भर्पाचार किसी साल कम हो जमा, किसो साल ज्यादा हो गया। लेकिन इसको ज्रर्ष मह्नहीं है कि यहु कम हो सहा है । हैं यह नहीं मानते वाला कि यह कम होने बला है 1 क्योंकि पनुसूद्धि जूरि भांर भनुस्रचित जनजाति की एक' ख़्त बड़ा वर्ग सर्वहारा समृद्धाय है निसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख्य, ईसाई समी हैं। उन पर मी माज उत्पी ढ़न है। जिस स्थिति में के रखे बर्यें हैं ।, ह्ता स्थिति से वे निकलना चाहते हैं। घणर म्रासानी से निकल सकें तं भ्रासानी से निकर्लेगे, संपर्ष करके निकल सके तं प्रंषर्ष कार के निकलेंगे ।

जब सरंहारा वर्ग उठने लगता है तो निहित स्वार्थ उसको दबाता है। यह दुनिया का नियम है। यह् ह्रेक मुल्क में हुग्रा है, यहां भी होंगा भौर वह्र्र्रकिसा म्रारम्म हो चुकी है। उसका विश्लेषण श्रापको करना चाहिए। घ्र.पके सिवालय के, उसके लिए एन मह्रमा बंलना चाहिए ।

यह सिर्फ श्रनुसुचित जातियों का ही। सवाल नहीं है। माइनोंखटीज (मुसल-मानों-ईई हूयों सिखों। के साथ क्या हो रहा है? श्राज वे घ्रपने मन का चत्र फहने का साहस नहीं कर रहे हैं । यह घ्रापके लोक तंत्न के लिए चिन्ता का विषय है ।

में फिर क'हता हूं कि में प्रारोप, पर्यारेंप करना नहीं चाहता। आपकी बंतेस की कुछ नोंतियां रही। हैं। भापने सेक्युलर नीति की पपनाया, घापने जातिपांत को मिटाने का यत्न किया। मैं कीचड़ उछालना नहीं चाहता। लेकिन मार कोंई म्मन्वर्घातेंय विवाह् करे तें प्रापके दल से तानाकरी की जाय, यह श्रापके मंतिक सिद्धान्तों पर श्राषात है। (ब्यद्यान) जाप भ्रगर करना चाहते हैं तं, करिए, मुर्ये केई एतराज नहीं है । लेकित यह भान हेना पर्रेगा कि म्रापका पाकरण सेत्रू-
[धी जगतीवन राम]
रिग्न घौर एव्टो कास्ट प्रकिया से हृट चुका
 चनिए, केत के लिए भो चिश्ता का विषय होंता चरिए।

मैं यह्टे कहना चाहता था कि वह्त कद्धा गया कि लाटूरो का बेटा जिसके खान्दान कें, समाप्त कर दिया गया, उाकुमों के fिरंहै में था । यह मी कहा गया कि चोरी के माल के बटइगरे पर प्राड़ा हो गया । बहु? से लेंप लाटूरी के घर गये होंगे । उसका षर विपणता का प्रतोक है। उतके यहें कितनो गरीबो है। उाकुम्दों के गिरोह में रहने से कुछ ते घ्रामदनो होतो। यहे छेंटो बात नहीं है, में चाहूंगा जानो जो इसके लिए सुप्रोम कंट्टे के जज के मातहत न्वायिक जांच होंनी चाहिए कि लं:टूरो का बेटा उाकुक्षों के गिरोह में घामिल या या नहीं था । पुलिस के ऊपर भरेंसा नहीं है । क्योंकि श्राई० जी० ने कह दिया यहि मार尹ाट पुरानों दूषमनी के कारण हुम्रा। यह न्रायालय तय कर दे कि पुरानी दुश्मनी से हुप्रा है या नहीं। पुलिस ग्रधि कारी यह्ट कह दे वह क्षा干्य नहीं है । यह तें न्वावालय कें तय करना है । श्रणर यह न्यायालय सामने fिद होता है तो झ्रपराधी की सजा कम हो जाती है । यहु किसी जिम्मेदार उपक्तित की तरफ से कहा जाए तो घुग्वा होने लेगता है कि शायद देवलो के भपराधियों का भो वही होगा जो ऊफलता वालों का हुम्रा । सभी के सर्भो प्रभाधो छोड़ दिये गये । फिर गरोबों के लिए रास्ता क्रा रह जाता है ? भ्रापकी पुलिस से उनकी सुरक्षा नहीं। घ्रापकी हैंथयार देने की नोति में कहीं कहीं वह्ट पूछा जाता है कि प्रापका मझान पक्वा है या नहीं जिसमें कि बन्द्रू सुरक्षित रह सके। कितने धनुस्रिंत जातियों के मकान पनके
 नही मिलेंगे । मैं वहां छेवली। गया ते.

लं.गों ने कहा कि ह्वमारे पास बन्दूक होती लं. हुम भीध म्रवने बचाव में लज़ते । मिं यद्टा मननता हूं कि किसी की मी हत्या हो, यह निनवीय है, उसके लिए हमको घफसोस बरना बाहिए, लेकिन एव कमजोर-वर्ग की होती है मीर एक मजबूत वर्ग की होती हैं-समें घन्तर है। मजवूत वर्ग की होती है तो उसमें रीटेलिएगन (बदले लेने ) की एर्वित्त हैं। चहां षछ्छां रीटेलिएशन (बदला लेने) की पक्ति है ? इसलिए यह कह्द देना कि सभी भपराधों को बराबर मानना चाहिए, सुनने में बहुत भम्ठा गलता है, लेकिन समानता का घर्थ शबिवटी (न्यायूपर्ण समानता) होता ह, हर मामले मेंनिमिलेरिटी (एक सूपता) नहीं होता। इस घन्तर को र्रमसने की प्रावश्यकता होंती है ।

बहें मई्, में भी हुप। । मिं कहना च.हता हुं कि घोर ऐसी-ऐसी घटन, एं हुए हैं, सब के बारे में कहृ रहा हूं । सिक घनरूधित ज.fति के लिए ही नहीं, ठ कुरों प्रोर क्षाह्मणों के लिए भी, उनके बच्चे घनाथ हो जाते है। तद कर लिया जाए कि जिस परिदार में सीमित साधन हों, उन सभी घच्चों के लिएश्राप एक पन्लिक स्कूल शुरु कीजिए।
 घाप कर सकतते है। बहुत बड़ी रकम बर्च नहीं होगी, श्रोर होगी तो किसी के परिवार की रकम खर्च नही हैंगी, हिन्दुस्तान की जनता की रकम होगी। यहां देवली में घापने भी देबा होगा कि जिस उ्यक्वित के दो जवान बॅंटे मारे घये, वह टी० बी० का मरोज है। कोई भाई गिगारहे थे कि 10 हजार उन्होंने fिए, 5 हजार उन्होंने दिए, 2 हजार उन्होंने दिए तो आाव दिसाब कर लीजिए कि हु पेंते को फिषस किपाजिए में रब दिया जाए तो कितनी भामधनी होगी घरेर क्या उसके परिवर का गुजारा हो जाएगा ? क्या मापका यंह कर्तंब्य नहीं हो जाता है किः उनकी हतनी

घामबनी बना दी जाए कि जिसमें उनके परिवार का गुजारा हो से भोर क्रा दिन्दुस्तान की जनता उसके लिए एतराज करेगी कि छुमस जो रषेन्यू (टैक्स घीर कर) ति कर बजाने में रखी है उसका गलत उपयोण 阬 रहें हैं ?

एक इवाई-चह्वांक्या का मेंजर मरता ह तो उसको एक लाब मुपाबजा हेते हैं भीर इस तरहे के लोग मर जारो हैं, जिनका घजंन कग्ने वाला र्यक्ति खं्म हो जाता है, उनके लिए एतना तो कीजिए कि उसका गुजारा हो सके।

एक बात परार कहूंगा कि यह्ट वर्गसंघषं नहीं है, वृ्र जाति-संघर्ष है। सारखण्ड जी ने कहा कि धनु सुर्चित जातियों के साप सभी गरीबों को घनाना चाहिए । मे भी चाहता हूं कि सभी गरीब सरथ श्राएं, लेक्षिन हमारा सम्राजिक जीवन दोहती चतल, दुरंगा है । बारखाने में काम करने वाला बाह्मण मजदूर के साथ जाता है, लेकिन गांव में घा. कर वह्ह भजहूरके साथ नहीं जा सकता। इसीज को घाप केते भुला सकरे हैं। जब गांव में संधषं होगा तो ऊप२ को जानि वाला ऊपन की जाति वालों के साथ घ्रोर नीचे की जाति वाला नीचे की जानि वालों के साथ जाएगा । घनसूधितजाति वाले भाइसोलेट (घकेले) नहीं हैं। संवाहरा काएक बड़ा समु दाय उनके साथ रहेगा, इसमें संदेछ नहीं है । सवंहारा में दिन्दू होंगे , मूसरलमान होंगे, ईसाई होंगे भ्रोर यह्ठ प्रक्किया शुस हो चकी है चल रही ही पोर इसको समझने की घाप कोगिए करें। इसके रेषामी रूमाल के बांध वेने को कोषिश्र मत कीजिए नहीं तों केसर बढ़ता जाएगा। उसको खोल कर देखिए । देवली उस भुं बला की एक कड़ी है जों शरंखला भारम्म हो चुकी है । सोषितों का, लोंछितों का, पृदलितों को मुकित का जो श्रीगणेश हो चुका
 इंदिए गांधी जिस बात का दाधा क-से नहीं यकती हैं उसकी पूरित होगी। ตगर इस में घाप धबरा गए घौर घापनें यह समक लिया कि कमजोर वर्ग को रंक्ति देने से सं षर्ष होगा तो श्भाप हिन्दुस्तान में कोई सार्माजिक कान्ति नहीं ला सकेंगे, हिन्दुस्तान की समाज को भाप घ्राधुनिक: सरमाज नहीं बना सकेगे। तब यह बही पर्म्पश़वादी समाज रह जाएगा जिस के कारण हमारा पतन हुश्रा है । मं इतिहास में हहीं जना चाहता। तब बहुत सी बड़वी बातें कहनी पड़ेगी जों में बहना नहैं चा चाहा। कम से कम जो घनुरूचित जानि के लंग मारे गये हैं, उनके पंश्वार पर जो लोंक्त लगाया जा रहा है, उस लांचन का सफाई तो पाप कर दें। उस ल"छन का सफाई उत्तर प्रदेश की एर्ठभिनिस्ट्रेशंन (स२कार) की जांच से नहीं होगी वैयोंकि दहं पुसिस द्वारा काई जाएरी। पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं है। इसलिए व्यायिक जांच होनी चनहिए।

घाप लाइसेंस देने की निति का देखें। में नहीं कहता हूह कि सभी पनुसुचित जाति के लोगों की श्राप हधियार दे दे । लेकिन जहां जांां इस तरह के कांड होर हे है, या होने की ऊँभावना हैं क्या वहां उनकी सुरक्षा काइन्तजाम कर्ना श्रापका कर्तंच्य नहीं हैं ? क्या वे इसी तरहह से निरीहीं मन्ते रहैं ? एक तरफ लाठी ग्रोर हूसरी तरफ भाटोमंटिक राइफलें, दोनों की समानता नहीं हो सबतीं है । इसलिए जिन के पास लाठी है उनकी सुउक्षा के लिए, भी घापकी कुछ इंतजाम कर्ना पड़ेगा ।

यहां भांकड़े दिखाए गए हैं। यने वहा गया है कि उत्तर प्रदेष में घनुसूरिंत जातियों श्रोर घनुरूधित जनजाधियों के इतने

[भी जगडीवत राम]
ही पृछाँ चाह्ता हूं कि छ: महीने पहले किभने थं घोर घाज कितने हैं, हतना तो भाप बता दें। घापने यह् बता दिया तब घसली भामला खूल जाएगा। fिस्ट्रिक्ट प्रधिकारी, पुलिस के घधिकरी ध्रोर उसने एक कबम नोचे उतर कर स्टं गन हाउत घफझर जो होता हैं या थानेदार जो होता है, उन में कितने इस जातियों घ्रर्थत् घनुसूधित जानि घ्रोर जनजाति के लोग छ: महीने पहले थे भ्रोर भाज कितने हैं, एतवा भर ही घाप बता दे श्रोर साथ ही साय यह मी बना दें कि जनरल लाइन से हटा कर साइड लाइन में कितनों को लगा दिया गया है इस बीच । घंकड़े मे देना नहीं चाहैत। लेकिन जिस का कोई म्रीचिएय नहीं है, वे झ्रांकड़े यहां दिए गए है। मेरे पास भी कुछ झiंकड़े श्रा जाते हैं। दह झ्मांकड़ा घाप हो दे दे तो ज्वादा घण्छा होगा। ग्रवनो तरफ से में देना नहीं चाहता।

मेंने दो तीन सुझाव दिए हैं। जिन के परिजार के लोग मारे गए हैं- घापने देखा होगा, ग्राप मुझ्न से पहले वहां वहुंचे थे उनकी हन लोगों ने मारा ही नहीं उनके घरों में जो कुछ भी था उसको भी वे लूट कर ले गये ग्रौर जा घाटा महीं मी ले गए उसमें भूसा चिला दिया ताकि उसको ये बान न से । सरकारी प्रक्रिया के घनुसार मढ्ब मिलने में कुछ समय लग जाता है । मद्ब बाप उसी को दे गहेंहैं जिस के परिवार में कोई मरा है। लूटे वे मी गए है जिन के परिवार में कोई मरा नहीं या सोभाग्य से उऊ वक्ता बे घर में नहींथे । तीन दिन तक उनको खाने को कुछ नहीं मिल सका था। कापके घधिकारी वहां लिस्ट तंदार कर न्हेथं । लिस्टे तयार हों म्रोर फिर मदद घावे, इस में समद लग जाता है। घाद तो जननते ही हैं कि घुषा की ज्वाला मानती है । घारें से घ्राप यह मी इल्तजाम

करें कि एसी षटना हों जाए, बाहे किसी के साथ मी हो, मानकता का यह तथाषा है कि समय पर उनको कुष गहुत संखे जाए। ऐसा प्रक्ध घ्यावकी तरक से होना चाहिए ।

कच्चों की पढ़ाई की aात मी मंने घाप से कही है। इस पर जरासहानुरूति से सोच" ₹योंकि उनका काई बसूग लहीं है । उनको घाप इस लायक बनाएं कि वे समझ्षे कि ह्रमारा विता माण गया लेविन हम किसी लायक बन गए 1 घाप क्यों नहीं उनके लिए पन्लिक स्कूल जैसा एव.लू भुरू कनते हैं ?

भाप मुग्रावजा भी ठीक तथ करें । हवाई जहाज को दुर्घटना में कग्ने दालं: के पनिवारों को एक लाख्ब दिया जता है । उकंतों द्वारा निरीह मारे जाएं तो उनके परिवार वालों को भी एक लाख मूभादबा नहीं fिलना चाहिए ? यह घाप दें।

हथियारों के मामले में दुरंगी निति का श्राद समाप्त करें। के ििटिधिलिर्ट के उपर जिस तरह से बैंकों से कर्ज किलता है उसी तन्ह से के िटट वैदिनेंस के ऊपर भापके हथियार भी मिलने लरी तो गरेबों का फिर समाज में गुजर नहीं होगा। देश में मरीबी ज्यादा है ।

में किसी के ऊपर लान्छन लगाना नहीं घाहता । लंकि.न झापवे: मातहत खूफिया दिभाग है। उत्तर प्रदेश में घाम चर्चा क्या है। इसका मी पतरा घणप ललगा ले बासकर इस एनकमंटर (पुलिस हाक मुकमेड़) के बारे में । घंम धारणा है कि लहा स
 न्यारिक जाँ कराइयें। घगर घाप बुरान भानें तो एक लिस्ट दे दीजिए कि किन किन
 मारे $ク$ 保 हैं। मामला साफ हो बाएमा। किर
 पर भहीं ल川ना चाहता，कीषड़ भी नहीं उछाजना चाहता हूं । चिनका दिमाग छोटा होता है वह कीचड़ उछाला करते हैं। उनका निमाग उनको मू बाग्क रहे，पूना ही मे कहांगा 1 जो देक्लो में चला गया वह तो चसा गया，घुगे से इस तन्हु की घटनार्ये रक जायें，बह तो मे नहीं कहतार हूं，लेकिन जिन लोगों के ऊ१7 घг्रमण हो वह कुछ मुकाबला करने को स्थिति में ही जाये इसके चिए घाप कुछ कदम उठा सरक＂तो देश का सर्व－ हारा सुक्राय घाप को घन्यवाद देगा।

भी चन्र्पपाल घंलानी（हाथरस）： समावरत जो करोब 6 बजे से यहां दिहुली जैदे गमंनाक कांड पर बहस प्रान्भ तुई है। मुदे पक्ष श्रोर विपक्ष दोनों के कहुत्ड से ऊाधियों के विचार सुनने को मिले हैं। मंं जिस नतोजे पर पहुंचा हुं उसको मुंतिक्ति पह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा प्रष्न है जिद ५र सभो को माननीय दृष्टिकोण घपनाना चाहिए। लेकित मेरे बहुत से सायो इस घटना पर भी विचा कग्ते समय दाटीं पोलिटिक्स से ऊपन नहीं उठ पाये। यह सही है कि निह्हुली कांड एक घत्यन्न ही गम्भीर घ्रोर दिल दहाः देने बालो घटना हैं । जैसा कि हुमारो सरकार ने पता लगाया है प्रींन बहुज से निष्पक्ष लोग जो ：फजनोति के आावरण के उता कर वहां गए हैं उस से एक बतन सही सामने क्रातो है कि स्के पोछे करण कुछ प्रोर भी गे हों लेकिन यह सही है कि ससके पोछे घापसो रंजिए ही एक प्रमुब कारण थो। में केवल देछुलो की बति नहीं कर्ता हूं，जब से देश भर्वान हुमा हैतब ते करोड़ों की तादान में रहने बाले घनुसूचित जातियों भीर उनकी दमस्दामों के सम्दम्ध में दो मिनट लेन

चाहता हूं । देश की 35 वर्ष की घाजादो के बए भी देश में जब हस तरह की घटनाएं होती हैं，भमानवीय घत्याचा होते हैं，शिए्यूल्ड कास्ट्स घ्रोर कित्यूत्ड द्राइठज के लोगतों पर जुल्म होंते हैं तो इस पर हम को गंभीश्तापूर्वंक दिचार करना पड़ेगा।

चलिए，देहुली कांड तो रंजिषं का कारण है，घह में मान सकहा हूं，लेकिन घाये दिन घह देखते हैं，घबबारीं भें पढ़ते हैं कि श्रहूतों की fित्वयों को नंगा कर के हल में घलाया जता है， नीजवानों को पेड़ों पर लटकाया काना है। शाज भी इस मुलक में एंचे गांव घ्भीर देहति हैं जहां घ्रहूतों के बच्चों， पुरुषों ग्रीर स्तित्यों को श्रकछे कप⿳亠़冖一 पहनने नहीं दिए जाते，उनको घरिपाई प₹ बैठने नहीं f्या जमना उमकी जातन नहीं चढ़ाने दी जाती，कुंए से पानी नहीं पीने दिया जाता। यह एंसी समस्याएं हैं，जिन पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हम को घह भी सोचना वढ़ेगा कि झ्याखिए इसके पीछे कारण क्या है ？

मेरे जैसा एक ग्रोंषित समाज का व्यक्ति यह कहने में हिचकिचायेगा नहीं कि इन सारी कुरीतियों भ्रोर श्यक्यस्था के पीछे हमारी वर्ण－व्यवस्था है श्रोर वह समज है जिसका श्राज से हजारों साल पहले निर्माण हुश्रा था जिसकी मनु ने बनाया था। इस समाज को क्षाह्मण，दैस्य，क्षतिय घंर शुद्र 4 कैटेगरी में बांटा गया था। उस समय जनियां बांटी गई थीं कर्म के श्राधार पर जो विद्या मढ़ते पढ़ाते थे，के ज्ञाहूण से， जो युद्ध के मैदान में लड़ते ये के क्षत्विय थे，जो ब्यापार करते थे，वे वेसम से और जो सेवा करते थे बे शूद थें। मेरा विनम्र निवेल्न हैं कि इस समाज के उन लोगों को，जो कर्णंधर है，जी

## [ [र्जी षन्द्वपास शंलानां]

समीज के ठेकेकार बने हुए हैं, उनको घाज हुजारों साल के बाट, किस तरह से विष्रन-१मा भौर लोक सभा के चुनाब 5 साल के बान होते हैं, उसी तरह से फिर उनका चुनाव कराया जाये तो उन ठेकेढारों ने जो समाज की दुर्गरित की है समाज को बिगाड़ा है, मूले विश्रास है कि घगर कमें पोर घकल के माधार पर इस समाज का फिर चुनाउ कराया जाये तो निनिच बत्प से उन मे से बहुत से सवर्ण जाति क लोग शुद्रों की कैंटेगरी में श्रा जायेंगे मौर बहुत से शूद्र एसे होंगे जो सवर्णो की कैटेपरी में चले जायूँणे।

### 21.42 hrs.

## [Mr, Deputy-Speaker in the Chair].

देहुली मेरे नजदीक पड़ता है, मेरे गांव से करीब 35, 40 मोल की दूरी पर होगा। देत्रुलो काड के बारे में मेरे बहुत से साथियों ने बताया श्रोर उसकी पषठठूमि में बतुत से लोगों ने घ्रवने-ख्रपने विचार वपक्त किए 1 यह्ट कांड ऐसे समय पर हुग्रा जब कि बदमाशों ने, च्ने बे किसो भो जाति के हों, किसो मो विरादरो के हों, उन्होंने ऐसे समय को चुना जब कि जाड़े का वक़ था, गाम के 4,5 बजे थे, न दिन का टाइम था, न राति का टाइम था, एसT वदत था जब कि जिस सम「ज के लोगों ५र हमला करने का उन्होंने ज़ान बनाया था, उस समय उस समाज के पुरूष मौर नीजबएन जोग बहां नहीं षें बरिक घपते-मपने खेंतों पर काम कर रहे मे या दूकरो जगहों वा काम करने गप हुए थं। वहां पर केवल निरींह स्त्नियों बचने मे। घ्राको ताज्जुब होगा किं इस हृत्यकाह में 8 महीने से लेकर 70 साल तक के लोगों की हल्या की गर्म।
 रात को बंद्रां एक मंदिर है, उस में सोये, जलन मनाबा, बाना धाया घोग फिर धौंस देकर चले गए फिं घायजे।

उसकी पृष्ठमूनि में एक बति यद्ठ भी है कि 2,3 जाटबों ने संतोषा घ्रो? राधे, किन पर मुकढमा छल रहा था, उनके बिलाफ कुछ कहा था घोर उस व₹स्त जब हमला करने वे घाये तो बह लोग जिन से उनकी मुष्य रंजिश थी, वह्ह घहां नहीं भे इसलिए बे लोष वहां पर धरंस देकर गए कि फिर घययेंगे।

मैं तो शुकगुजान हूं इस देश की प्रधान मंत्री का जिनके ऊपन हस देश के संषित समाज में के लोमों की भ्रासाएं टिकी हुई हैं, दूसरे दिन हमारे माननीय गृह संन्नी श्री जैल सिह हमारे प्रदेश की की गृह-मंत्री एवं मुख्य मंनी रूब वहां दन पर गये श्रोर उन्होंने वहां जो कुछ्ध भी लोगों की सहायता की, ढाढस बन्धाया, पसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। जब कांप्रंस की सरकार नहीं थी, जब जनता पार्टी की सरकार थी, तबब बेलछी में हुन्दिरा जी गईं। घ्राज भी घपनी सएकए होते हुए भी हतने वे पकरी री समय में से समय निकाल कर वह निह्रुली गईं, भाई २ाजीक गंधी भी गए घ्रों उन्ट्टोंने वहां के लोगों की तसल्ली दी।

मैं शिड्डयूल्ड कास्टस धरे पिब्यूल्ड ट्राब्न के लोगों की समस्यामों के संबंध में चन्द सुझाव देना चाहता हूं। बहुत से साथियों ने उन समस्याम्रों प₹ विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं उनको दोहग कर इस सबन का समयं" बर्बाद नहीं करना चाहता। से से पह्ठली बात यह्ट है कि सिड्यूल्ड कास्टसे

प्रोर निड्डलड द्राइक के लोग सामाजिक स्वोध गतिक हीिि से हैप्र समझे जाते हैं। ऊँचो जानि के लोग उनको छोटा प्रोश दूबरे कर्जे का नालरिक मननते ही। सं से बऱो बात यह है कि लोग गरोषो के सिकरए हैं, उनको घलियक हालत सहो नहीं है । उनका घानिक घोषण भो होता है। 1975 से 1977 तक श्रोमतो इन्दिरा गांधी ने बों -सूत्री कारंकम के घंत्वर्गत fिड्यूल्ड कास्टक श्रोर शिउमूल्ड ट्राइबज पे लोगों के कज्ञ माफ कर दिए। उनको जमोने दो गई थी, लेकिन बहुत् से लोगों का म्राज भी जमिनों पर कब्जा नहीं हमा है। गंखों के छोडे छोटे कुडोर उद्योग-धंधों में उनको माइसदारी नहीं हैं।

जस्त कि कई साधियों के कहा है, सरकार को लंड रिफान्जं पर तेजो से घ्रोर गंमोर्ता के साथ घमल करना चाहिए। उनको अ्रायिक सिथिि को
 उबोग-जंधे खुलनाने में सहाएयता देनो चाहिए। भारत सरकर ग्रोर सूबों को जिरकारों ने शिड्यूल्ड कास्टस मौर शिड्यूल्ड ट्राइकन के उत्थान के लिए बहुज बड़ो घनराशि रबो है म्रोर बहुत सों सुविधाएं दो हैं। लेकिन मुझ्ञ घफसीस के अ व कह्या पड़ुता है कि उनका पूरा लाभ इन वर्गों तेक नहीं पहुंच पनित। सरक्रों मशोनरी सरकार को बढनाम करने पर तुलो हुई हैं पुलिस भो सगकार को बदनाम करने पर नुलों हुई है। शगर सच्चे • मानों में पुलिस में १चाज5 फोसदो शिएयूल्ड कास्टस् ग्रोर चिए्यूल्ड ट्राइण को भर्ती हो जाए, तो मैं समझःा हूं कि इस तरह के जगन्प घपराध नहीं होंगे। घाज भ्रष्टाचार का रुब से बड़ा श्रड्डा है पुलित का धाना। मैं स्वयं एक गांव का गहने बाला हूं। मैं देखता हूं, सुनता

हं। जनतुर का परिनिधि होने के नाते बहुज से लोग मुभ से पह फिकायत कत्ते हैं कि जब शिए्यूल्ड कास्टस प्रोर सिए्ध यूल्ड ट्राइक के लोगों के साय छुग्राछ्ञ या माॅपीट की घटनाएं होती है घ्रांग बे थाने जाते हैं, तो उन्हृ फटकान दिया जाता है श्रोर रिपोट नहीं लिखी जाती है। घगर पुलिस वालों को उदादा रकम घा जएए, तो वे कहते हैं कि लिख कर दे दो। वे पैसा मांगते हैं श्रौर सही रिपोटं नहीं लिखते हैं। सरकार से मेरा घ्रनुरोध है कि शिउद्यूल्ड कास्टक पर होने वाले घं्याचार ग्रीर उनके नरस्संहार को देवते हुए पुलिस में पचास फीसदी शिडयूल्ड कास्टस घ्रोर शिड्यूल्ड द्राशक के लोगों को भर्ती किया जाए, तुकि इस तर्ह के जुल्म श्रोर श्र्याचार न हों।

यह एक ऐसा नासूर है, जो इस वकंत लाइलाज हो चुका है। सग्कर को बहुत सतकर्कता म्रोर मुसत्तिदी के साथ इन समस्वाश्रों का श्रध्ययन करना पड़ेगा। मेरा घ्रनुरोध है कि छठे प्लान पर पुन्नवचार किया जाए। छठी पंचवर्षीय योजना में वह् व्यसस्था की गई है कि 100 रुपये में से के कल 86 पसे शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रोर शि्ड्यूल्ड ट्राशण को सुविधाग्रों घ्रोर भलई के लिए रबे गए हैं। इस देश में शिष्यूल्ड कास्ट्स श्रोर शि़्ड्यूल्ड ट्राइक्ज की ग्रबादी कम से कम 25 से 30 परसेंट है। 70 करोड़ में करीब बीस-प्च्चीक करोड़ ये लोग हैं। लेकिन किष्थ प्लान में 100 रुपये में से केखल 86 पंते उनकी भलाई के लिए रखे गए हैं। मेरा घ्रनुरोध है कि सरकार इस बारे में पुर्निचार करें।

भारत सरकार ने रिजव्वेशन किया है, लेकिन वह्ट कहीं पूरा नहीं हुग्रा है। न सेंद्रल सरकार की नीकरियों में हुमा,

## [ त्री घर्रपास घंजानी]

न सूषे की ऊर रका की नोकरियों में हुमा। इस लिए मेरा घनुरोष है कि सरकर एक टाइम बाउन्ह प्रोप्राम बनाये कि कब तक, एक साल में, दो दाल में, पोच साल में या उद साल में जितना रिजर्वेशन हैं उस को वह्ट पूरा कर देगी।

तीसरी बात-पा तो शेह्यूल्ड कास्ट के लोगों को घपनो जान व माल की रक्षा के लिए हीियारबन्ध किंया जाय म्रों नहीं करते है तो केषल ऊरकारी कमंचरियों को छोड़ कर सब घादमियों के हीथियार जबन कर लिए जाएं। तभी इन लोगों को सुरक्षा हो पएएगी।

मे घाप से पु7: निवेद्धन करंगा कि श्राज भी इ्ड देश में शेड्यूल्ड कास्ट्स「ॅंड शुड्डूल्ड ट्रावँच के लोगों के दिलों मे घोर उन के मन में एक ही मावना है, श्रोर वह यह कि श्रोमतो इंदिरा गाँधी हो उनके दुखों को दूर कर र्मकती हैं, घ्रगर ध्रोमतो इंढिरा गांधी उनके दुखों को दूर नहीं का पर्यीं तो शाज इस मूल्र् में न तो ऐदर कोई नेता पंदा हुश्रा है घ्रोर न निकट भविष्य में पंदा होने वाला है। उधर बंते साथियों की तो मँ क्या कह़ं कि उनके नेता क्या हैं श्रोर क्वा करते हैं ? मूं पाटीं पालिटिक्ट से ऊपर उठ कर घपनो बति रब रहा हूं

पन्तिम बति कह कर मैं समाप्त कसंगा कि है वकर मेठ्यूल्ड कास्ट श्रोर मेक्यूल्ड ट्राइजज के लोग एक घपारिज को तरह बने हुए हैं। वह्ट इस देश की भाबादो के एक बहुत बड़े भंग हैं। प्रणर इस अंग को मजबूज नहीं बनाया गया, इनकी सीचच नहीं गया, इनके साथ छमउद्दी नहीं की गई, एनकी भलाई नहीं को गई तो मैं दममझा हूं कि एक

दिन पह भी भा सकता है कि घूनके मन में णी पद तरह की भाबने पंका हो जाएगी कि श्भाज हमारा हस देक्ष में कोई नहीं है।

मैं घन्त मे पुन: सर रकार से fिवेद्यम कहांगा कि fिद्रुली कांड के जिंद्न मी शातिर बदमाश हैं, घपराधी है, उनकी किसी प्रकार मी न छोड़ा जाए। हमारे मुक्य मंनी जी ने इस के लिए वी़़ा उठाया था। मेरी उन के बातचीत तुर्ता थी। मंन ने कहां कि घाप अ्षत्मि कुल में पंदए हुए हैं, क्षतिय युद्ध में केड़ कर मर सकता है लेकिन पीठ fि्षिा कर युद्य से भाग नहीं ऊकता 1 घणप को इस्तीका देने की जरूत नहीं है। हम ने कहा मुख्य मंती जी से, उन से निवेनन किथा कि पुलिस को जरा टाइट कीजिए, की० एस० एफ० को बुलाइए, पी० ए० सी० की फोर्स को बढ़ाइए घोर हाकुमों का डट कर मुकाषिलां कीजिए इस्तीफा देने की इस में कोई जहरत नहीं है, वरना लोग कवा कहृंगे ? उन्होंने हमारी रिक्ेस्ट को, हमारो प्रार्थना को स्वीकार किया इसलिए वह भी बधाई के वान हैं।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is almost approaching 10 O'Clock. This is a very important debate. I must congratulate Mr. Suraj Bhan for having taken the. initiative to raise this discussion. But, I think, the importance is being sabotaged by the fact that time has been found on the last day in the last moments. It could have been brought up earlier....

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: . It is an uncharitable accusation.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: It could have been kept at the prime time of Parliament so that whatever we said here could have come in the newspapers and people would have got
to know about it. After all, Parliadment is not to function in isolation; it has to function with the rest of the society.

The main theme of the ruling Party has been that this is an event which happeass and political advantage should not be taken of it. They have also beal d praises on their leader. I do not object to that. But they pointed out to us that, during the Janata rule...

MR. DFPPUTY-SPEAKER: You can yalso praise your leader.

Dr. SUBRAMANIAM SWAMY: I am praising myself.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Bat don'r riticise.

DR. "UBRAMANIAM SWAMY: They have pointed out to us that, when we vere in lower, the Belchi incident took place and Mrs. Gandhi went there but we did rot $g_{0}$ there, our Prime Minister did not go there. I might like to tell $y$ nu that, when Mrs. Gandhi made the statement in Belchi that this was a failure of the Government, at that time man ${ }^{\text {y }}$ pointed out, including Mr. Miorzrji Desai, "Don't try to politicise the incident". Ard what weis Mrs. Gandhi's reply ? Her reply was, "It is the job of the opposition to take advantage of the mistakes of the ruling Party and it I am politicising it, that is my birth-right". Words to that effect were said by Mrs. Gandhi at that time. Now, Sir, they want us to adopt a different attitude. They cin have one standard for themselves and they want another standard for us. But, despite that, I would say that this is an issue on shich this forum, the National Forum, should be used to project the policy issues as you Mr. Deputy Spezker, rightly said. But the very fact is that it has exposed us to what is happening down below in the villages.

The 'tbesis' that great progress has been mace by Hatijans during
the last 34 years, which the first speaker Mr. Arif also referrec to, is also being exposed by Deholi incidents. What sort of progress have we made if this kind of thing can kappen now? Untouchability irmy opinion has gone underground. Now what has come in its place is eviction, forced labour, rape, killing, that kind of thing. It is pcssible that you may be not able to see the old kind of untouchability in many places. You still see it, but not as much as before. But the fact of the matter is that the other things are equally degrading; and they are coming to the fore. And it is this that we have to look at.

Now, Sta tistics show that every year, there are 6,000 cases of Atrocities recorded against Harijans. 6,000 is the average. Babu ji just now said, sometimes it may go up a little and sometimes it may come down a little. But the trend is there. The average of 6,000 cases a re there. Now, Sir, this cannot be representative of any progress having been made in 34 years. And, U.P. is the worst. Two-third or one-third of these 6,00n cases happen in U.P. In U.P. trings re getting worse. It appears from other indications that U.P. is on the brink of an anarchy. There is a political climate of violence in U.P. This is not the only thing, Sir; you can see the kind of robbery that takes place on trains. This happens in U.P. It does not happen in many places. U.P., apparently, happens to be in a very bad state, particularly, because of unlicensed arms. I was recently in Shillong. I was told that Mizos now don't get arms from abroad any more. But, they get this from U. P. I am even told that the people in Afghanistan who are guerillas or fighting for Atghenistan, get their arms from Rampur. I do not know. But this is a fact thet U.P.

## [Dr. Subramaniam Swamy]

has become a Centre fcr Unlicensed Arms Manufacture. We may in fact just make some investigation to find out the amourt of arms that U.P. produces; probably the unlicensed arms produced there will be more than whit the Army produces in its Ordrance Depots. So, we cannot accept the Chief Minister's verdict and the Prime Minister's verdict. We cannot accept them. It is a fact that only one caste has been butchered and nobody else has been affected. It cannot be strong rivalry. It cannot be political vendetta. It is a clear case of atrocity against the Harijan caste. So, the central fact that we have to consider is : "Why is it so ?" Now 'political equality without commensurate 'socio-economic equality' obviously is going to produce only anomalies. In my mind today there is no doubt that in this country there is sow a brewing revolt of the upper caste. We saw some of it in Gujarat. Gujarat has produced a scientific argument about not hi ving reservation for promotions and not having it in medical colleges, in surgery, etc., etc. But, Sir, it is an index of the $t$ brewing revlot. Now this revolt has to be nipped in the bud. But, I amafraid, this Government is doing nothing about it. And we have to be specially careful about the kind of 'scientific arguments' that are now being produced by the Upper Castes, in order to see tht the political equality of Harijans does not get translated into socio-economic equality. Therefore, I think, if the Government does not do anything, a big confrontation is ahead. Now, they talk about war. Mr. Ram Vilas Paswan was carried away and he went to the extent saying that they may think in terms of separte country. I am sure that he does not feel like that. But he got cirried away. But, there is a big confront ation coming. We are unaware of that. If we had been a ware of th $z \mathrm{t}$, we would not have had this discussion on the last day, after 6.00 P. M. We would have
had it somewhere in the middle of the Session.
So, why is this confrontation coming ? It is because, the Harijan community has produced a newelite; young elite; educated elite, who are not putting up with the old indignities any more. You can see in Parliament what a lot of young Harijans are coming up, who connot put up with these things.

### 22.00 hrs .

Wheter it is Shri Ram Vilas Paswann or Shri Suraj Bhan or Shri Rakesh, ycu go anywhere else, you will see it all oves the country that the new young elites among Harijans are coming up. However imperfect the educational system is, it has produced the new elite young stars among the Harijans and they are getting impatient. I saw a bit of it in Meenakshipurams

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have had a Calling Attention on this issue some time back.

DR.SUBRAMANIAM SWAMY: Calling Attention is not the same. The present discussion is something different from the Calling Attention (Interuption). So, the revolt of the young elite amongst the educated Harijans oould be seen in Meenakshipuram who converted themselves into Muslims, not the old Harijans who have been there getting used to the ill-treatment. It is the B.D.O., it is the Sub-Inspector of Police, it is the lecturers and doctors who are the people who converted first and others followed suit atterwards. Now, this was done in order to run away from the atrocities. They could not bear it. Of course, some people tried to make it out that there was a foreign money, Arab conspiracy, etc. and Gyaniji went there and made a statement in Madras that there was foreign money. But he came back to Delhi and issued a retraction. He has the right to do it and he did it. But the fact is that even here, this revolt, instead of being sympathetically looked at, was given a twist that the Harijans could be purchased for Rs. 500 or so. (Interuptions)

PROF. MADHU DANDAVATE:
It has appeared in the press.
DR.SUBRAMANIAMSWAMY: Yes, it has appeared in the press and that some people met Mrs. Gandhi. The Arya Samajists and Mrs. Gandhi also said the same thing. It came in the press.

AN HON. RMEMBER : The R.S.S. peoyle said it.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I do not know whe said it, but I know that somebody had said it.

SHRI P. K. VENKATASUBBAIAH: Don't try to put words in her month which she has not said.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: But, Sir, it came in the press the t Arya Samajists leader met her and later on they said ir a press coafcrence but no contradiction came from your side and I am sure others said so. But I did not say. I went to Meenakr shipuram and I seid that this was the revolt amo:gst the Harijan elites and this was sometling which had to be met and this was what we had to come face to face.

AN HON. MEMBER: You went there befcre Mr. Vajpayee visited that place or after he went there.

DR. SUERAMANIAM SWAMY: Yes, I went aftea he went. I am always after him.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mecnakshipuram is very near to Sholavandan.

Dr. SUBRAMANIAM SWAMY: That is right. So, the question is: Has the Government got an explanation? How are they going tr meet the situation as happened in Deholi? It his come in the paper and it has been discussed in Parliament and all over tbe courtry. What is going to be the effect in the rew generation of Harijans which is coming up? It is going to lead to con-

## frontation because on the other side

 the upper class people are also revolting. They also told me that it was. too much that this reservation we had had enough and it should be terminated and a new scientific arguments must be brought now. They said that the present system of giving promotions to them must be given up and later on the policies must be given up. In this way whittling process may start and there is going to be a confro:tation. It is there that we haveto gear up the system. So, what should we do? That is my main question.AN HON. MEMBER: You can give suggestion to them.

## DR. SUBRAMANIAM SWAMY:

 That is not my duty. They clear out these scats and let us sit there. I will tell them how to do it. (Interruptions). Now, the first most important thing is that the Harijans do not want sympathy. They have had enough of it. What they want is security. Now, how the security is going to be provided? Now, Babuji gave some suggestions. If we lonk at the country's map, there are about 40 to 50 districts which are prone to this kind of teelings. Now, it you take Tamiy Nadu, in districts like Tirunelveli and Ramanathapuram, these troubles are likely to happen. There are threc or four districts and no other districts. Similarly in o:her Statec. there are some pockets. Now, what should the Ho:ne Minister do ? He has to identify these districts. and then set up a separate Harijan intelligence Unit which should study this and monitor this regularly. Now, in Delhi the information was coming that something was going to happen there but they did nothing, absolutely nothing. They took no notice because there was no Cell which was interested in this kind of work, which is supposed to monitor it at the higher level, and ring alarm bells. when news of this king comes. The routine police establishment cannot produce any preventive action | in thes matters. Thercfore, the special intelligence unit should look only at
## [Dr. Subramaniam Swamy]

thesé 50 districts and monitor what is going on there on a daily basis.

Finally, we must put the police on notice. There is no doubt that the police too have caste consciousness. We cannot deny it. I went to U.P. some time ago and there is a rumour; I do nat know, it can be true or it can be false. The rumour is that only a cortain caste is being given prefere nce and they are getting promotions and they heve been put in the key positions. Why should this rumour be there? This rumour should immediately be dealt with. And if it is true, then they must take corrective action.

If you take this kind of approach, I am sure, these kinds of things would not happen in future. And if you take the usual approach of saying that this is what happened in your cime and this is what happened in our time, I do not think, any solution can be found.

घी महाबीर प्रसाव (वांसतांव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्राज इस माननीय सदन में लगभग 6 बजे से एक जधन्य प्रोर धृणित कांड पर चर्चा हो रही हैं प्रोर चर्चा में दोनों पक्ष के बड़े बड़े विद्धान् माननीय सद़स्यगणों ने भाग लिया ग्रोर अ्रपने सुझावों को दिया। उन्होंने कहा कि यह् मानवीय विषय है, हृद्य का विषय है, तरंक का विषय है, व्यावहारिकना समानता का विषय है, धारमिक समानता का ववषय है, राजनीतिक समानता का विषय है, श्राथिक समानता का विषय है, मनोवंजानिक समानता का विषय है ग्रोर वही विषय म्रम्य विषयों से भीसम्बन्ध रखता है। इसके सम्बन्ध में आ्रामूल-चूल परिवर्तन करने की बात भी हमारे माननीय सदस्यों ने कही।

हमारे बहुत से माननीय सदस्यगण जो बड़े विद्धान हैं उन्होंने जो सुद्साव इस माननीय सदन में दिये उनमें उन्होंने तर्क के प्राधार पर यह्ह सिद्ध किया कि वास्तव में देश की जो

राष्ट्रीय धारा है, उस राष्ट्रीय धारा को इस भारत के मानचित्न पर भ्रगर सही ठंग से वेखना है तो हम को एक मंच पर, मानवीय ठंग से, तर्कसंगत हो कर, सारे राजनीतिक भेदमाबों को तिलांजलि दे कर, हरिजनों, भिरिजनों; मल्पसंख्यकों प्रोर कमजोर वर्गों के लोगों के विषय में नीति तय करनी है प्रोर हम सब को मिल कर के एक साथ चलना है।

हमारे एक राष्ट्रीय कवि थे--श्री मैधिलीघारण गुप्त। उन्होंने कहा थाहम कोन थे, क्या हो रहेहे प्रोर क्या होंगे प्रभी? श्राओ्यो विचारे भाज मिल कर ये समास्पाएं सभी।

यह्ह बहुत ही मानवीय विचार है।
बाबू जी इस माननीय सदन के एक वरिष्ठष्टतम सदर्य है। में समझता हैं कि वे हिन्दुस्तान के सब से प्रधिक शासन करने वालों में हैं प्रौर इस देश के शासन की कुर्सी का उन्होंने श्रधिक से ग्रधिक समय तक प्रयोग किया होगा। वे श्राज हमारे सामने बंटे हैं । उन्होंने ग्राज बहुत अ्रच्छे सुझाव दिये। वे तीस वर्षों तक रूलिलग बैंचों पर, गणमान्य बैंचों पर रहे । उस वक़ भी हरिजनों की क्या दशा थी। उसके बाद मार्च 1977 के बाद ग्रौर 14 जनवरी 1980 तक हरिजनों की क्या दशा थी। पुनः 14 जनवरी से वर्तमान तक हरिजनों की क्या दशा है। मैं ग्रांकड़ों के जं जाल में नहीं जाना चाह्ता, लेकिन मैंने जब ग्रांकड़े देख्वे तो पाया कि कभी कम कर्भी ज्यादा, इस प्रकार की घटनाएं हिन्दूस्तान के मानचित्न में होती रहीं।

इस विषय को मूव करने वाले माननीय सदस्य श्री सूरजभान जी ने कहा कि सरकार को, गृह मंत्री को या माननीय विएवनाथ प्रताप सिह् की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। में पूछना चाहता हू कि क्या त्याग-पत्न देने से इस प्रकार के कांड रुक जएएंगे । वेलची, कफाल्टा, पिपरा, देवली ऐस कांड क्या ध्याग-पत्र दे देने से इन श्रपराधों को दूर किया जा सकता है ?

जहां तथ जाए प्वेश की सरकार की बात है, गत 20 विसे कमेटी की वैठक में गया बा ।हां पर माननीय मुब्य मंती, गूह मंनो उग्र० कांप्रेत कनेटी के प्रष्यक्ष, पोर सारे संती सोगूद षैं। मेने ₹स प्रशन को बहां उठाया था। जहां तक हरिजनों के कन्याण की बात है, उत्तर र्रदेश सरकार का संबंच है, प्रमी उस दिन माननीय मुब्य मंत्री ने साल करोड़ रुपया हरिजन छानवृति के लिए बढ़ाया है। 500 ग्राय को बढ़ांकर 750 किया प्रोर जहां 750 भाय थी उसे 1000 'किया है।

हमारे माननीय रघुताय सिह जी हरिजनों की बाते करते हैं। में उनसे पूछता चाहता हु कि उत्तर पदेशे में ननता पार्टी की सरकार थी, लोकदल की सरकार यी, उनने उनर्दरेश में प्रनोशन श्रान दी बेसिस ग्राफ रिजवेंशन को बंद कर दिया था। इसे श्रो विश्वनाय प्रताप सिह की सरकार ने हो गुछ किया है। में पूछना चाहना हृं कि इसते बढ़कर हररजननों की हमपद्दीं प्रोर क्याहो सकती है। में प्राविक, सामाजिक, सनोवैज्ञानक श्रोर राजनीतिक विपभ्ना की बात करना चहतना हैं। जन्र हम किसी गिरोजन को घ्राले बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पह $\begin{gathered}\text { म्रारिक मूदे पे पर विचार }\end{gathered}$ होना चाहिए। । ग्राथिक विपन्नता जब तक दूर नहीं होगी, तब तक इस क्षेत्र में कोई कास नहीं हो सकता। इसका उद्वाहरण में देना चाहता हूं कि ग्राप वहीं पर देबले हैं। चाहे इस तरफ के बैठने वाले लोग हों या उन तरफ के बेठने वाले लोय हों, जिसकी श्राथिक स्थिति ठीक हे, उसके यहां सभी जाते हैं। बाना-पीना पसंद करते हैं, लेकिन जो जीर्ण-शीर्ण लॉँपड़ी में रहने वाला हरिजन है, उसके घर हमारे पढ़े-लिखे हरिजन श्रोर दूस्तरे जोग भी. जाना पसंद नहीं करते । उसके यहां पानी पीना पसंद महीं करते । इसलिए मेरा क्यक्षिगत विबार है कि जब तक इनकी प्रार्यक दशा नहीं ुुपरेगी, छस समस्या का हल नहीं हो सकता चहे कोई सरकार हो, हमारी सरकार हो या

उघर बैठने वाले लोगों की सरकार हो । जब तक श्राधिक विषमताको हम समाप्त नहीं। करेंगे तब तक सामाजिक समानता हम नहीं ला सकते हैं । जउ सामाजिक सामनता नहीं ग्राएगी तो राजनीतिक समानता भी हम ठीक नहीं कर सकते हैं।

में कुछ् सुक्षाव करबद्ध भापकी सेवा में रबना चाहता ह.ं। देवली कांड में यदि वासतव में यह सच है कि वहां उनके लिए कुछ विशे ष सुविधा की बात नहीं की गई है तो उनको विशेष सुविधायें ग्राप दें। मेरी यही रिपोटं हे कि वे लोग चाहते हैं कि उनको कहीं म्रलग बसाया जाए, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाया जएए। इसकी प्रापको व्यवस्था करनी चाहिये।

जो क्षति उनको उठानी पड़ी है उसकी पूरा तहों किया गया है। पूरो तरह से उनकी क्षतिपूरित होनी चाहिये ।

भूमि सुधार तेजी के साथ प्राप लागू करें। जब तक ठीक से ग्राप भूभि सुधार नहीं करेंगे तब तक इस तरह की चीज को दूर भाप नहीं कर सकेंगे।

देवली कांड हो या वे लची, किसी मी स्थान पर इस प्रकार का कांड होता है तो इस प्रकार के श्रमानत्रोय कांड ग्रोर श्रपराध जिस स्थान पर हो वहीं पर जैसे मेंने पहले भी कहा था सामूहिक दंड देने की प्रक्रिगा को प्राप ग्रणनाएं। सामूहिक दंड वहां श्राप दें।

में यह भी कहना चाहनाएवं कि हर जिले में पुलिस सुर्परटँटेंट या कलैक्टर, इन दोनों में से एक हिरिजन होना चाहिये श्रोर एक स वर्णं जाति का । श्रपर एक हरिजन हो तो दूसरा सवर्ण होना चाहिये घोर दूसरा हरिजन हो तो पहला सवर्ण होना चाहिये। श्राई०ए०एस०, प्राई०पी० एस $\circ$; घ्राइ००फ० एस० की पोस्टिउज माप करते हैं, ये श्राप के मातहत हैं। इस लिए इस चीज को प्रापको प्रांतीय सरकार पर नहीं छोड़ना

तो पता चलता है कि 20 सूती क्रांयम के पन्तर्गत जो हरिजनों को स्त्रिसाने की वम्त की जाती है, घाहे जमीन किनाने की बात हो, स्वयं छन्दिरा जी ने जो कि प्रषान मंकी हैं उ़न्होंने एक रोलनी दी कि तुम्हारे लिये में सोथलिस्टिक मेजसं बहुत तेजी स ला खही हूं तुम उस जमीन पर जा कर इसको श्रमली जामा पहनाभो । सरकार के निर्वेश के बाद गांबों में रहने बाले हरिजन, प्राविवासी, घ्रल्पसंख्यक प्रोर कमजोर वर्ग के लोग सरकार के कार्यकम को लागू करने के लिये कृत संकल्प होते हैं तो उससे तरहन्तरह की यातनायें सामन्तवादियों भोर श्रर्ष-सामन्तवादियों के द्वारा दी जाती हैं। कहीं कोई कल्ल किया जाता है, कहीं किसी के घर में ग्राग लगायी जाती है, कहीं जमीन छोन ली जाती है । ज्यों-ज्यों दवा दे रहे हैं त्योंस्यों मर्ज बढ़ रहा है।

भ्रभी बाबू जगजीवन राम बोल रहे थे, हमारे सम्मानित नेता रहे हैं श्रोर हर सरकार में उनकी एक श्रेष्ठ कुर्सी रही है श्रचछी नेक सलाह देने की । हम तो उन्हीं को दोषी ठहराते हैं। श्राज हरिजनों का कत्ले ग्राम हो रहा है अर्रौर श्राप यहां बैठ कर के घड़ियाली श्रांसू बहा रहे हैं। देश के तमाम हरिजन, श्रादिवासी ग्रंर कमजोर वर्ग के प्रति उस समय श्रापका ध्यान कहां गया था जब सरकार की कुर्सी पर बैठ कर हरिजनों की बात करते थे। मैं तो प्रधान मंती को इस बात के लिये बधाई देता ह. कि हरिजनों पर कहीं भी जुल्म हों, चा हमारी पार्टी सरकार में रहे या न रहे, वह जाती हैं। 1977 में बेलची में कांड हुग्रा, प्रधान मंत्री उस समय सत्ता में नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहां जा कर तमाम हरिजनों के साथ जिनकी गोद सूनी हो गई थी, सुहाग लुट गया था, जा कर बैठी भ्रोर एट्रोसिटीज श्राफ हरिजन कुछ दिनों के लिये रूक गयी थी । ऐसे तो जी सामन्ती व्यवस्था है वह इसके लिये दोषी हैं। लेकिन में कहता हुं कि 1977 के पहले हरिजनों पर मत्याचार की घटनार्ये

होती र्थो तो उस समय लक्पड़ं, यष्पड़ मारे जाते दे 1 लेकिन 1977 में पहली घटना हुषे जब बेलर्चं में जिन्दा 13 हरिजनों को जला दिया गया हारिजनों को जलाने की ग्रादत सबसे पहले श्रगर किसी ने डाली तो चीधरी चरण सिह्ह जसे जुल्मी भिनिस्टर ने वह गाग लगवाई शौर यहां भाकर के पार्लयामेंट में बयान देते हैं कि मुझे हरिजनों से कोई लड़ाई नहीं है, हरिजन तो मेरे घर में रसोईया है। देश में सबसे पहले प्राग लगायी तो चौधरी चरण सिह ने लगायी ग्रोर तभी से हरिजनों पर कल्लेग्राम की सजिस होने लगी । इसके लिये जवाबदेह् माननीय दंडनते, बाजपेयी जी भ्रौर बाबू जगजीवन राम भी हैं । जिन्होंने ग्रभी घfड़यालं 尹्रंसू बहाकर हरिजनों की हालत पर, दु:स प्रकट किया। वह तमाम देश के हारजनों, ग्रादिवासियों ग्रोर मुसन्नमनों के कलल करने का ग्रालवान भी करते हैं।

मैं बाबू जी से कहना चाहता हूं कि लचछेदार भाषण से समाजवाद नहीं प्र्ता, शब्दों से कांन्ती नहीं म्राती । उपवह़ार से कांन्ती श्राती है। ग्राप में ग्रैर इंदिराजंः में फर्क यही हैं कि ग्राप शब्दों से कांती लाना चाहते है, अ्राप लचछेदार श्रोर मुहावरेदार भाषण देकर बोलते हैं, इसने समाज प्रौर हिंद्दुस्तान का दर्द दूर नहीं हो सकता।

प्रधान मंत्रो का चतुत पक्रा इरादा है कि हम देश में समाजवाद लायेंगे जब कि देश का हुरिजन, ग्रादिवासी ग्रौर देश का श्रल्पसंखुयक ही ऐसा वर्ग है, जिसको समाजवाद की जरूरत है। जच तक इसको श्याप सही रूप में ऊपर नहीं उठायेंगे तब तक श्राप कभी नहीं कह सकते कि हम समाजवादी व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं ग्रौर समाजवादी व्यवस्था पर हमारा मुलक चल रहा है ।

में घ्रांकडे द्रेकर उनके जाल में नही फ़ंसना चाह्ता कि जनता पार्टी के समग में हरिजनों के कितने कत्ल हुए श्रोर हमारी पार्टी के वक्त में कितने हुए 1 में इस बात को कहना चाहता हूं कि हरिजनों का सवाल राष्ट्रीय सवाल है श्रोर राष्ट्रीय नीति बना कर ही इसको तय किया जा सकता है । ज्ञानो जैल ईँसह जी भ्रपना बयान देकर चले जायेंगे, इससे तो एट्रोसिटीज टलेंगी नहीं । मेरा कहना है कि इनको श्रौर चौकस रह्नने की स्रावश्यकता है 1

ऐसी घटनायें देश के किसी भी भाग में चाहे घटती हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर बहुत ग्रत्याचार होता है । ग्रत्याचार का कारण पता नहीं क्या है, मैं सरकार पर छोड़ता हूं कि बह पता लगायें, कि हरिजनों पर उत्तर प्रदेश में ही क्यों ग्रय्याचार होता है ?

वास्तणिकता यह हैं कि बिहार में जिस दिन से हमारी सरकार बनी हैं, पटना जिला को छोड़कर बहां पर कुमिमों ग्रौर हरिजनों की खानदानी लड़ाई है, हम बिहार की धरती पर कहीं पर भी इस बात को कहने के लिये तैयार हैं कि इस तरह्द के जघन्य ग्रपराध पिछते डेद बरस में नहीं हुए हैं । इस पर हम संताष उ्यक्ष करेंगे

पिपरा में घटना घटी, बेलछो में घटना घटी, वहां के न्यायलय ने fिपरा कांड के 98 ग्रादमियों को करावास घोर 2 को फांसी दी। बेलछो की घटना उनके टाइम में हुई है, लेकिन में समक्षता हा कि उसका श्रभी तक कोई भी सनूत पेश्श नहीं हुग्रा। जहां पर सरकार मुस्रेक रहती है, अ्रवरतिधरों को प्रा亏े हत्ष लेती है, वहां पर तो एट्रोसिटीज नहीं के बराबर होतो है। उत्तर प्रदेश की सरकार को यह कहना कि दोषं नहीं है, यह्र भै नहीं
[न्ती राम ₹्वरूप राम]
कह सकता हूं। बह दोषी क्यों नहीं हैं। कफलटा, नारायणपुर, पादि घटनाभों के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने भपने प्रशासन को चुस्त क्यों नहीं किया ? वहां के जिला कलैष्टर पौर भन्य भधिकारियों को तुरन्त मुर्पत्तिल किया जाना जाहिए था ।

इस प्रकार की घटनामों से साफ पता बलता है कि कि प्रभासन में कहीं न कहीं कमी जरूर है ।

हरिजनों की भादत के बारे में कहना चाहता हूं :
:'भाफतथी गुलिस्तं पर, तो बून मैंने दिया,
भब बहार भाई है, तो कहते हो तेरी दरकार नहीं है ।"

में मानता हूं कि देवली में जो घटनायें हुई हैं, उनसे समाजवाद की हत्या हुई है, समाजवाद पर कलंक लगा है । क्या समाजवाद इसी तरह चलेगा ? क्या सारे मुल्क में हरिजनों के साथ इसी तरह का ब्यवहार होगा ?

मे ज्ञानी जी से कुछ निवेदन करना चाहता हूं । हो सकता है कि मेरे सुझाव कारगर हों। जिस एरिया में हरिजन श्रोर भादिवर्वसियों पर जुल्म हो, वह तमाम लोगों पर सामूहिक दन्ड श्रोर जुर्माना दोनों लगार्यें जायें। उस एरिया में सामन्तों भोर सामन्तवादी लोगों के हथियारों के सारे लाइसेंस केसल कर दिये जायें। हरिजनों को प्रोटेष्ट करने के लिये यह जरूरी है कि उन्हें लाइसेस देने के साथ-साथ उन्हें बंदूके ख्यरीदने के लिये भी पैसा दिया जाये ।

इरिजनों धरर ध्रिबासियों पर होने बाले जुल्मों के बारे में मुकबमों को निपटाने

के लिये स्पेशल कोर्ट बनाए जायें, ताकि एफ० भा ई० भार० दर्ज होने के बाद सारी कार्य वाहियों का निष्पादन शीघ से घीघ हो सके 1 भाज स्थिति यह है कि नार्मल कोर्स में कार्यवाही होने पर सब घुजर्णरम छूट जाते हैं भोर इस प्रकार के भपषराधियोंका हौसला बढ़ जाता है । इसलिये हहर स्टेट में स्पेशल कोट छनाए जायें, जोरोंकल हरिजन एट्रोसटीज के मामलों की हो निपटायें ।

यह मेन्डेटरी कर दी जाये कि जिस एरिया में, जिस जिले में इस तरह की धटना हो, वहां के एस० पी० भोर डिस्ट्रिवट मजिस्ट्रेट को निश्चित रूप से मुप्रत्तिल कर दिया जाये, ससपेंड कर दि य जाये । तभी वे लोग घ्रपनी जवाब देही को समझ्श सकेंगे । वर्ना वे हर्जिनों पर होने वाले भ्रत्याचारों की उपेक्षा करेंगे । इसके श्रलावा विकिटम के परिवार को कम से कम एक लाख रुपये का मुभ्रावज। दिया जाये ।

मैं श्रापके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि जिन एरियाज में हरिजनों पर एद्रोसिटीज होती हैं, उनके संबंध में वे ज्यादा चौकस रहें, क्योंकि इन घटनाश्रों से उनकी भी बदनामी होती है श्रोर देश में टैन्शन बढ़ता है । हम लोगों की हिफाजत करना उनका पहला काम है।

หी प्रार० एन० राकेश्र (चैल) : उपाध्यक्ष महोदय, देवली कांड पर बोलने से पहले में गृह मंती जानी जी को एक द₹तावेज देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से कैं बताना चाहता हूं कि वह् पोर उनकी पुलिस द्रीरजनों के प्रति कितने हमबर्द हैं सीताराम हरिजन, 1 ए गी, साबन पार्क, भ्रषोक विहार दिस्ली हो दोन

तरफ के 41 एम पीज से लिखवा कर उन्हें लेटर भेजा है। उसने राष्ट्रपति, प्रधान मंती, गृह्ठ मंली, दिल्ली के उपराज्यपाल घोर लोक सभा के स्पीकर को पत्न भेजे हैं, दरखवांस्तें दी हैं, लेकिन उसकी सुनबाई नहीं हुई उसकी घ्रोरत गाय़ब कर दी गई है, उसकी जमीन ले ली गई है । भ्रब उसका ओंर उसके बच्चों का एनकाउन्टर होने जा रहा हैं । श्री सूरजभान ने ज्ञानी जी से कहा है कि वह त्यागपत्न दे दें । मेरा ध्रनुरोघ है कि ध्रगर वह हरिजनों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो हससे बेहतर रास्ता श्रोर कोई नहीं हो सकता कि वह रयाग पत्र दे द्रं। मैंने दोनों तररफ के विंचरों को सुना । इन को सुनलें के बाद महाभारत का वंह दृष्य मुझे याद घंता है। कोरवों श्रांर पांडबों की सेनेा ख्रामनें सामने खड़ो है । इधर द्रोणाचर्य कींरवों की सेनेग में खड़े हैं उधर पांडनँ खड़े हैं। नांरद जो से पूछा
MR. DEPUTY SPEAKER: Who are Pandavas and who are Kauravas?

SHRI R. N. RAKESH: We are Pandavas and they are Kauravas.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Majority was of Kauravas.

श्रो भ्रार० एन० राकेश : नारदद जी ने पूछा द्रोंगाचार्य जी से कि श्राप तो कह रहे हैं कि पएण्डन न्याय को लड़ुई लड़ रहे हैं, सत्य बाँ कह रहे हैं, फिर भी श्न :प कीरवंं को ु्रोर कवंँ खड़े हैं ? तों द्रोणाचर्य कहते हैं कि नारद जा , श्र ठोक कह्द रहे हैं, पाण्डनं सत्य बानं कह्ं रहे हैं, त्याय की बात कह कर २हं हैं, - मांग रहे है लेकिन मैने कोरहँ . गक खाया है, इस लिये मैं मजबूरी में यहंत खड़ा हूं । तो चाहैं इधर की बात हो चाहे उधर की बात हो, मतंलब एक ही है । कहीं कहीं मेरे सत्ता पक्ष के साथियों की कुछ मजबूरियां होतो हैं । उन मजबूरियों के लिये मूले कोई मलाल नहीं है । क्योंकि के भी

इंदिरा जो का नमक बा रहे हैं $1 .$.


इस समय̆ रात के साँदे दस. बज गये हैं। एक बार बतरहं से जपदां रात बोत रहो थी। कुछ लोग गंधिरो जो के पास गये, गतिधी जो सो रहे थे। जिन्ना साहैब के पास गये, जिना संहिब सें रहे थे, फिर लंग बाबा सहंब उंक्टर ग्रम्र्रेडकर के पास गये। उा० झ्रक्जेडकर जाग रहे थे । उन लोगों ने पूछ कि बंबत संहुब, गंधो जो सों रहे हैं, जिन्ना सांहब सं। रहे हैं, श्राप कपों जाग रहे हैं ? तो बाबा साहब ने कहां कि गंधरी जी इसलिये सो रहे हैं कि उन के घादमो ज़ाग रहे हैं, जिन्ना साहब ईर्सलिए सो रहे हैं \& कि उनके य्रादमीं जाग ₹हे हैं $A$ में छस लिये जाग रहा हूं कि मेरे श्रादमी सों रहे हैं । ख्राज टकराव जो बद़ गया है उस का एक कारण है कि भाज भले हो डio 尹म्बेडकर हममरे बोच मेंहीं हैं लेकिन इस धरती पर उनंको कृष्या से घनेक डा० घ्रम्बे डकर पृदा हो गए है स्रीर बराबरीं वे लिए संघर्ष में हीरजजन सामने अ्रा गमे हैं । इस लिये बाबू जी ने जो कहा कि हम जागं गये हैं, हैम बराबरी की मांग कर रहे हैं, उन की बातं का समर्थन करती हुए मैं कहनां चाहँता हूं कि मैं भीख नंहीं मांगं रहा हूं, न्याय की भीख नहीं मांग रहा हूं ममता के ग्रधि干ार की बातें कहनَ हूं । मैनेंे ड़स देशi के टुकड़े-टुकड़े नहीं कराये हैं, मैंनें पाकिस्ताने की मांग नहीं को हैं, हैं ्र्जनिस्थानें की मांग नंहीं की मैंने खालिस्ताने की मांग नंहीं को है। हमने इस देश को हैमेपा देश समक्ष है। पर हमारी धंबरू पर लातं घोर हमारे पेट पर डकंती मारी जाती है। हैमें हेवानियत की निगाह से देखा जाता है। सारे साथियों ने, देवली के प्रति घाकीज ठ्यक्त किया, चिन्ता उद्यक्त की मोर कहा। कि देवसी में जो हुस्मा वह बता दर्दणाक है लेकिन मैं कह्हना चाहता हरं कि बद्यपि:

## [

दे ललो में 27 लोग सत्तो पुछष बचचे मोत के घाट उदार दिंगे गरे इसना बडा नरसंहार हुवा, देश के हृरिजनों को सुरक्षा के प्रति
 को fिंाह में यहु बतना बड़ा घपराध नहीं हुप्रा है, उतंना बडा कांड नहीं हुमां हैं जिजने बड़े को वृई बड़ा कांड समहतो हैं $1 . .$. (म्पयसान) सहो कारण है कि बनारोदास जो को सरकार में नारायणपुर कांड उुमा, घ्रारोप था कि तोने हीरिजन मिंसंमों के माध बमिक्रार हुभा, मुनiजिम बनिया नंहों धे, मुछुप मंतो जहूर बहिंया थे ब नांर्तोदास को सरकार बरखासत करदो गई । दे ललो में दर्जनों महिताम्रों के साथ बलाॅकार हुप्रा, 27 लों मों के घाट उदार दिये गये लेंकन उत्तर प्रेेश को संकार ग्रभो तक मंहीं बरबानं को गईं घरखिर कमें ? प्रत्रांन मंत्रो जो बड़ो गरिमां को कुर्fी पर बंठो हैं । क्र मापदन्ड था अंप का जब नारादणपुर कांड पर भ्रापेे बनारोेदाम को सुरकार को बरबास्त किसा था ग्रोंर औंज
 ग्रंना उल्दू भोधा करना हो तो हैंरजनं के कः कर लें, घंरि हिरिभनों को जिन्दन्तो म्रार मोन का मझल हो तो मुकर जवें ?

अप्राज वेलोकांड में मुछु मंत्रो ठाकुर,
 बताता ठाकुर म्रंर मारे एवोडेंस खत्म करानें बाला ठाकुर-...इनके बावजूद भो उत्तर प्रदेश को मरकार बरबासंतं न हो। प्रधान मंत्रो भने हो रांजनोतिक दुद्भांनामों भाजनाप्रों से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश को सरकार को बरबासन न करें, लेकन मेरा ब्लुला घ्रारोप है कि प्राप जिस गद्दो पर बंठो हैं, उस गह्दो को गरिमा को कलंकित कर रहा हैं। अ्रलने ग्याय के उस मापछण्ड पर, जिस ज्बाप की तुला पर बनारसीदास को

सरकार को बरबास्त किया जा, उस मापएण्ड को कलुखित कर रही हैं।

उत्तर प्रेंश्र का मुख्य मंत्रो नीटंको करते हुए पदले यह कहताता है कि "इस । घपराध का बोषो मैं हूं घोर में त्वाग पक्र दे दूँग"। दूसरे दिन कहता है कि म्रार एक महोने के अ्दन्दर घन्दर श्रपराधियों को fिरफतार 7 कर लूं तो 24 दितम्बर को त्याण प्न दे दूंश्र। अाज 24 बिसम्बर है, अंराधियों को fिएपनर करने का मतलव कगा रह गया है, सारे विटनैस खत्म करादियें। खून से लंय-पथ कपड़े, जोकि एवोडेंस के श्रन्दर बहुमूल्य सांक्ष्य है, उन को मेंने पालियमेंटंट में रखा था। खून से सनो मिट्रो को पुलित ने घ्रपने कबजे में नंहीं लिया, वेह चारपाई जिस पर खून तंता हुः्रा था, उसको भी पुलिस ने अंनें कबने में नंहीं लिया घंर एक मुर्शाजमान राधे का जूताँ वंकूरो के घर में पड़ा हुर्राथा, उस तंक को पुलिस ने घपवें कंतें में नहीं लिया, साईे एवं;डैंप को खत्म करने के बांद मुलजिमान हॉजिर हो गये तो क्या हुख्या । जिंस प्रकार कफाल्टा में हुग्रा, मुॅंजिम छूट यये, बैसे हो यहां भी छूठ जायेंगे। सारे एवोडेंस ख्रहम होंनें के बांद मुन्नजिम हाजिर हो या ने हों, उसका मत̈लब क्वा रह गयां। है। अंप श्रने कलंक को धोने के लिये मुन्रंजम को हानजर करों को कोंसिंश कर रहे हैं। भ्रापः कह दिता कि यदि 24 दिसम्तनर्न, को सांरे मुर्₹ंजिम हाजिए नंहीं हो जःयेंगे तो इस्तोफा दे दूंगा । मंन एक्यूज्ड राष्षे को भिरफतiर नहीं कर पासें, किर भो घाप इस्तोफा नहीं दे रंहं हो, क्या चरित है घ्रापका, श्राप इस्तीका क्यों नहीं देते हो । दूसरो तरफ मेरे भाईं, जानी जंल जो, मे यह् कह विया, घूंकि डाकू fिरफजार किये जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं इस लिये मुख्य मंत्री को ल्याग पत्र देने की जसरत नहीं हैं । भाप जिस उद्दी पर बैठ

हुए हैं，उसी गदी पर पं० गोकिन्द बल्सभ पंत व सरदार दटेल बैं ेे，तो ऐसा लगताथा कि भारत के गृह्ं मंत्वो बें हैं，इसहिथे में चाहता हैं कि क्षाप उसी गरिमा का पालन करें मौर हल्की फुल्की बातें न करें। घ्रापने यह कह दिया कि मुख्व मंत्रो चूंकि मुनजिमान को आ्रब निरफतार कर रहा है， उतुक्रों को निरफ़ार कर रहा है，इस－ लिये उन को र्याग पत्न देने की जहूरत नहीं है । इसीं प्रकार के बयान प्रोर लोगों के भी हुए हैं ।

जंसT किं बाबू जी ने कहा，एफ० क्राई。 क्रार० में है，पहं सब लंग कहले हैं， जिंन्होंने एफ० झाई० श्रार० लिख्रं उन्होने भiं काहा थi－－行ज कास्टवार थi，क्रास－ बार नहीं था，लेकिनन हमारीं प्रधंन मंत्नें ने कलासवार कंह कंर मुनजिंननन को संदेह का लाभ देने का श्रबनर दे दिया ग्रोर एविडेंस को खत्म कंग़ने में संहुयोगिं हुई हैं ग्रोर ग्रापने भीं इसीं ढंग की बात कंही। में घ्रगर इन खतों को मान लूं，तो में अ्राप कों बतनाना चाहता हूं कि 19 नवम्घर सें 19 दिमम्द्रं तक उत्तर प्रदेश में एकं डाक्क के नाम पर 170 लंग मारे गये। मिं ग्रापका यह्ं उत्तर प्रदेक कें ए₹ं डों० श्राई० जों० की रिप्वेर्ट कें ग्राधर्पर，जो किः उत्तर प्रदेश के मुछु मंत्वं को भेजो गई है，
 है，बता रहा हूं। में जो यहें फिगर देते जा रहाँ हूं，यदिं इस को गतत साबित कार दें，तो 華 इस्तिका द्गांगा，अन्यथा प्रधंन मंबतं इस्तोफi दें क्रोर ज्ञानं जं इस्तोफं दें 1170 में 123 हींजिजन मारे गये，जिनमें 70 ऐसें हैं，जिन कें नाम एफ० श्राई० क्रार०० तक नहीं हैं．। 14 से 25 साल तक के लड में स्कूलों से पकड़ु कर एन円ाउध्टर पर मार दिये गये हैं।

में घर्भर दोपहं＜में बोल रहा था 12 बजे，में अ्यभों इलाहाबाद से माया हूं，

जिस भूमि को प्रधान मंत्रो जो मपना जन्म स्यान कहती हैं । ．．（vयक्यान）．． मुझे सुबह्ह टेलीपरम，मिला है，ज्ञारीं जी， कल निमागांव के चार हरिजननों को पुलिस पकड़े कर थावा थरोई में ले गई। उनमें तोन विद्यार्थी थे । चारों के चारों के खिलाफ एक भों fसगल एफ० घाई० घ्रार० नहीं है। उन में से तोंन को मार दिया है श्रोर एकं घायलावस्था में अ्रस्पाताल में हैं। भ्राप पता लगा लंधजिये，घ्राप के पास सारे साधन हैं । कल सें हों हलाहाबाद के डो० एम० का घेराव हरिजन किये हुए हैं । ग्राप नंट कर लीजिये । यह टेलोंर्राम मेंरे पास श्रया है，इस को प्राप ले लिंजिये । ．．．（ठयध्वान）．．．

SHRI CHANDRAJIT YADAV（Azam－ garh）：This is very serious．The Home Minister should take note of it．On fake encounters，hundreds of people are being killed every day．It is shame－ ful．（Interruptions）：

भी प्रार० एन० राकेश ：ग्रोर सुनिये। मेरा बुना अर्णराप है कि उत्तर प्रदेखा के मुख्य मंती ने 250 सें 300 लोगों को， केषल यादव विरादरीं के लेगों के द्रटावा आ्रोर मंनपुरीं कें बीच में मरवा दिया है । यही जांतिवादरं भावना नहीं है तो क्ा है। लंगग कहते हैं कि：अ्मगर उत्तर प्रदेग का मुखु्य मंत्रं जातिवददें नहीं है में बताया हूं，किं क्रसा जातिवादें है । जब फूलन द्वेवों ने बेहमई कांड किया था， तों उस समय उत्तर प्रदेश का श्राई० जो० महेन्द्र fसह था，जांकि पिछड़ों जातित का था प्रोर फूलन देवें भी पिछडों जाति की यो। उसे यह कंह कर हार दिया कि घ्राई० जों० fqछड़ें जार्fत का है श्रोर चपराषं भें पिछड़़ं जानित का है，इस लिये उसे हटा दो ग्रोर जब मलबान लिह पसढ़ा गया， तो। उसें यह क्टं कर छोड विबा गया कि जब तक \｛qछड़ों जाति के उकंत न मार धिर्वे
[भी भार० एन० राकेश]
जायें, मलबान सिंह को छुद्रो न नहीं। तो वह कितना बड़ा जातिवादीं है ज़ जाति-बिरादरीं के लिये डाकुमों स नाता जोड़ने में कोई संकोच नहीं करते हैं ।.

प्रो० नघु खल्बते (राजापुर) : 'क्या डाकुमों का भी रिजबेषलन है ?

भी थार० एन० राकेश : में भ्रापको बताना चाहता हूं कि सच क्या है लेकिन मे कास्ट का घारेप तो नहीं लगाना चाहता , में छोटो बातें नहीं करना चाहता फिर भी कुछ ऐसा करने के लिये मजबूर कर दिया जाता है। कुछ सीथियों की भ्रोर से बडं। सफाई दी जातों है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्वी बहुत दानी है। उस ने बहुत सारी जमीन बिनेवा जी को भु-द्दान में दान कर दों है। में बताना चाहता हूं कि भूदान की भूमि में जो छोटे छोटे पेड़े घ्रोर छाड़ियां थी उत्तर प्रदेश के मुछु्य मंन्रो ने हाई कोटं में मुकदमा लड़कर उन फर्जी पंड़ों कें इतने ज्यादा दाम ले लिये, इतना मुश्रवजा ले लिया है कि भूदानें जमधन सें कई गुना ज्यादा उस की कीमत बंठतीं है। आ भाज वह मुकदमा इलाहाबाद हाईें कोर्ट में पेंडग है ।

हमारे एक साथी ने यह भी कहा है कि मुछ्य मंत्रों के पास एक ही बंगला है भ्रोर वह कितना बड़ा त्यागी: है। उस की सुनिये । सिविल लाइन में जो उनका ऐसममहल है, वह 14 एकड़ में है फिर भीं उत्तर प्रदेश का मुख़य मंत्रो त्यागो है । क्योंकि एक हीं बंगला है । सिविल लाइन जैसे एरिया इलाहाबाद में मुब्य मंती का ऐशमहल 14 एकंड में फंला तुभा है मोर शायद यह एक ही मकान राष्ट्रपति भवन से भी बड़ा होगा । हूसरी तरफ माडा में मांता कोरी है। किस की वद्ट

कोठी है ? श्री विश्वनाय प्रताप संसह की वह कोठीं है ।
SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): He is not talking on the subject.

SHRI $\kappa$. N. RAKESH: I am talking on the subject. Please try to tolerate.

इलाहबाद कों जहां इस बात की गरिमा मिली हुई है कि वह स्वराज्य की लड़ाई का एक प्रमुख केन्द्र रहा है, वहां इलाहाबाद में राजा डाहया पंदा हुए, राजा मांडा पैदा हुए भ्रोर ये लोग स्वराज़्य के आन्दोलन के जो भान्दोलनकारीं होते थें उन को घ्रपने यहां पकड़ कर कोड़ों से पिटवाया करते कें। इसी राजा डया के लड़के श्रोर राजा मांडा के गोद लिये ऊ्राज उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतिं श्री विश्वनाथ प्रताप fिहह हैं जिनकी देश भर्ति का मूल्यांकन श्राप स्वयं कर सकते हैं । ऐसा वपक्ति मुख्य मंत्री के रूप में प्रदेश ग्रोर प्रदेश के हीरिजनों का कससा भला करेगो उस पर भी ग्राप हीं विचनार करें ।
(Interruptions,)
MR. DEPUTY SPEAKER: Please conclude. You are taking much time. It is going to be 11 O'Clock.
(Interruptions)
SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN (Kanpur): Sir, I am on a point of order. We are discussing an unfortunate incident. Every one of us is equally serious about it. In the course of the discussion, to accuse a person, who is not a Member of Parliament, of being unpatriotic, is not in accordance with the well-established precedents and practices of the House. He cannot make such allegations.
SHRI R. N. RAKESH: He can be praised; he can be condemned too.
(Interruptions)
SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN He is not a Member of the House but he is making this charge. You should give the ruling and expunge his various. accusations.

MR. DEPUTY SPEAKER: I will go through the record; I will see if any allegation is there about Chief Minister of U.P. I will go through the record.

SHRI SURAJ BHAN: It should not be one-sided.

MR. DEPUTY SPEAKER: If any allegation is there which is defamatory or derogatory that will not be allowed. I will go through the record. Mr. Rakesh, come to the subject. You are still in Lucknow. You come to Delhi.

धो घार० एन० राकेश : मेरे साथी, राम विलास पासवान ने कहा कि हिरिजनों की बात पर म्मछूतिस्तान की मांग हो सकती है। मैं कहता हूं कि हैम को तं. श्राज देश के हिरिजनों की पंड़ा कें, कहते हुए इस श्यावाज कें, यहां उठा रहे हैं, पर हमें मजंशूर न किया जए कि इस ग्रावाज कें संयुक्त राप्ट्र संघ में उठाना पड़े।

हम गरीब हैं, काले हैं, भ हे हैं, बदसूरत हैं लेकिन ह्मारा एक ईमान है। चनज्ञल घारी की फून्न देवर्वं के लिए कहा जाता है fिे उसका वें,ई ईमान नहीं। है। लेकिन वह् जब भैं लूट का वटवारा करतिi है तें वह् भीं चाहृत्ंi है कि ईमानदारें से बटवारा हो। इसके विपर्वां हस सरकार में इमननदारी। का नामोंनिषान नंहैं है।

लंग कहते हैं ग्राज हुरिजन कर्भीं इस धर्म की प्रेंर भागते हैं, कर्भी उस धर्म की ग्रं.र भागते हैं वे पैसे के लिए विकाऊ माल हैं, पंसे पर उनका घर्म बदला जा रहा है सच तं, यह्ह है कि वे जब मजनूर हैं, कर धमं बदलते हैं ते. उसके पीछछे विदेशी ह्राथ यह्ह कह्त

जाता है लेकिन मैं पूछता हूं कि इस सदन में बहुतों ने धर्म बदले हैं। मेरे पास प्रमाण हैं फिर उनके षर्म परिवर्तन के पीछे कौन सी विदेशीं मुद्रा काम कर रही थी।

इन्हीं घ्बदों के साथ, में ग्रापके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि श्राप्ने कह्त था कि ह्रिजनों की सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाएंगे, श्रगर भ्राप हरिजनों की सुरक्षा के लिए हीधियार दें तो भापका स्वागत है।

एक मेरा सुझाव है कि वाहैरी काण्ड की तरह् देउलंी काष्ड के पीड़ित परिवारों के, भीं 50 हजार रुपये दिए जाएं । ग्रपराधियंं की मूल्यवान चल घ्रंार श्रचल सम्प्पति की छिंन कर हुरिजन पीfड़ित परिवारों को दी जाए।

उत्तर र प्रदेश में जितने लंग मतरे गए हैं श्रोर कहा जाता है कि उकंती की म्ठभेड़ में मारे गए हैं, इनके बारे में में घ्राप से मांग करता हूं कि श्रगर भ्राप में सहीं बाते कहने की हिम्मतं हें, किसी के ग्राप दबाव में न हों तें मेरा ग्राप से अनुरु, ध हैं कि इधर ग्रौर उधर के माननीवय संसद सदस्यं कीं एक कमेटें बना दी॰िंए जें जाँच करे कि किस जाति के कितंने मारे गए ग्रोर फर्जी मुठभेड़ में कितने मारे गए हैं। इसकी जांच कराने के लिए मैं कमेटं की मांग करता हूं।

साथ ही में यह् बताना चाहता हूं कि इस देश में हृरिजनंं की संख्या 1/5 हैं, लेकिन ग्रर्भी ग़ह राज्य मंत्रं। श्री मकवाना जी ने बताया था कि हरिजनों के ऊपर मर्मी तक केवल 5 से 6 प्रतिशत खर्च किया भथा है। में मांग करता हूं कि छटर्षं पंषवर्वीय योजना

[^21][ห्रो मारं० एनं० राकेश]
में पूरे खणट का $1 / 5$ हिस्ता हिरिजों के उद्रार के लिए खर्च किया जाए। घंत में में उत्तर पद्रदेश सरकार की तुरन्त वर्षास्तगी प्रंंर वहां पर राल्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं।

इन पब्दें के साथ मैं समद के लिए घापका घाभेररीं हूं।
ShRI A. K. ROY (Dhanbad): Sir, the House is in distress. I do not want to commit atrocity on it. Sir, our problem is not that of a few dacoits or criminals or anti-socials. What has now become is that our problem has become a part of the ruling society. Our rulers have become our problem. At Deholi you have heard the details of the atrocities committed. But what is surprising is that in the whole of the village, there were licenced guns. Many respectful residents were there, landed gentries were there. But no protest came from them. No information reached the Police Station and now it is being inferpreted that a few dacoits did it. What is most disturbing is: how those criminals got the sanction to do the heinous crimes. That is most important. Without the knowledge of the Police Administration or the political set-up, they cannot work because they do not get the social sanction in their favour.

After 33 years of independence, we have got such a direction in the Indian society that such crimes would be getting social abetment and sanction. I would like to know from the hon. Minister what action has been taken against those persons having gun licences and residing there as also others who witnessed such things. Now, the anti-social elements are the confidantes of the politicians. Not only that. They are confidantes of God also. They took rest in a temple. That is a wonderful thing. Previously the anti-socials used to take shelter in some other place. Now they are taking rest in temples. So, the abode of God has also become a hiding place.

## MR. DEPUTY SPLAPER: You accept the existence of God.

SHRI A.K. ROY : I don't and I also don't acrept that that thing would happen. Another point I wourd like to place before this House is-whether the Chiet Minister of U.P. is a good men or a bad man, I don't go into that argumentthat if he is remaining in the post of Chiet Ministership, when such a heinous crime was done to the society in Deholi, he should step down immediately. That is the point. His existence in the Government is a great borsting for the er.tire landlord and exploiters and to those who committed atrocities on the weaker sections of the society in Deholi. There is a genuine basis for suspicion that once the Chief Ministcr announces that he would resign, the main culprits would calmly surrender. All this leads to 23.00 hrs .
a strong supicion that those culprits and criminals wert very much concerned about kecping the Chief Minister in power. That is the me in print. It is a class pheromenon. It is not that he is engincering it; I amnct blaming that it is the Chicf Minister of U.P.; I have also heard many good words about him. He is not ergincering it; or personally directing it.

MR. DEFUTY SPEAKER : Such inventions can be made only by Shri Roy.

SHRI A.K. ROY : I am not concerned with the innc cence or the character cit 2 person, I am concerned with the character of the system and the class which is operating. Shri Singh may not lave directed, but they are acting autometically, they are all concerned. All the wrong-doers, culprits and crimirals are concerned to kecp this class ruling the UP State. That is a fact. Thet is why, when-we are demanding the resignation of Mr. Singh, it is not because he is a bad
man, not becisuse be is giving shelter ritaking meney, not because he is less concerned tor the Herijans, but we are demanding his resignation because his remaining in power is helpirg to boost up the morale of these criminals. That is the point.

I would like to ask one question to Shri Zail Singh and his coller gue. Are they in a position to save the Harijans anywhere? This is a plain question. Is this House competent rind capable to save Harijans anywhere in the country? Could you save Harijans in Gujarat, could you save Harijans in Pipia, could you save Harijans in Tamil Nadu or anywhere? A very few cases are - reported and we debate them. The answer is that you are not in a position to save them.

Now, there are two ways left for the Harijans in this courtry. Onc is the Gujarat way. Some newspaper commented-let not the bank of Sabarmati beceme the graveyard of Gandhism in India. There, the Harijans were butchered, tortured and alse meny of the rights acquired by them were snatched. That is onc way. We know what heppned to the Haijans thrre. Today, all the rights or focilities given to the Harijans have bern taken beck by them.

The other way left to the Herijans is the Bhojpurway, or the Patna way. In Patna and Bhojpuri districts of Bihar, we were baving the biggest concentaation of these so-called Thakurs, the Rajputs, musclemen and the landlords. The Harijans used to be tortured end all the forces of the Goverumet were not able to protect the Harijans. Now, for whom are the Government firces going to provide protection? They are going to protect the lardlords, to protect the Thakurs and others. Why? The Harijans thece have now stood up. They have stood up and thrown a chellange, they have got to the real philosophy,
the philosophy of conifontation the politics of resistance has gone to them. No force or'police is required tc protect those Harijans. Now, the police and courts are required to protect the landlords.

In the name of enccunters, the Harijans are being killed. As 1 said, the Harijans have got two ways to live. They have to be killed by the pclice or the State machinery. Or, they would be killed or attacked by the landlords. Only one option is left for them-i.e to fight

During the Janata period, there were atrocities in some part of Beguserai district-I think in Wajidpurand Harijans were killed. I was with Mr. Karpoori Thakur who was at that time the Chief Minister there. And I was with the Chief Secretary there. Then I found that this theory of giving arms to Harijans was taken up. The modus operandi of doing it was considered. There are ways of doing it. You can constitute a Harijan Home Guard i.e. a special type of Home Guards, specially of Harijans. And to those Home Guards you can give arms. They can be made a task force to protect Harijans.

I know these people, this House and the Establishment do not hesitate to show sympathy $t_{0}$ the Haripans. But they become very much alarmed at the idea of giving strength to Harijans. When Mr. Jagjivan Ram was in power, they accused him-I also accused him, though mildly-on one occasion. When he was the Defence Minister. $\mathrm{He}_{\mathrm{e}}$ asked then: 'If therè can be a Rajput Regiment and a Jat Brigade, why can there not be a Chamar Brigade?' It created a furore. If the Home Minister has got any guts and if he really wants to $d_{0}$ it, he should do what Janata could not do.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now Mr. Parmar will speak, and then Mr. Chhangur Ram. They will take flve minutes each. Then the Minister will reply.

यी हीरालाफ पार० पर्भार（पाटन）： उषास्शक्ष महोवय，देवली के हृत्वाकांड के बतरे में बत याद करने पर दिल भर जाता हैं भोर हर इन्मान को देश सें उस पर दर्द होना चाहिए। जैं 19－12－ 81 के दिन देवली गया था जहां हृ्याकांड हु शा था। दलितों की वस्ती में जो आद्वमी हत्पारों से छुपे हुए दीवार कूद कर भागे घ्रोर 6 आ्रादमी जो बस्ती के बत्हर थे उन सब के मिलने के बाद यह्ह घटना इस बंग से हुई है कि एक बiत जरुर कहनी पड़ेगीं हमारा खासन कंग्रेस का है धोर हमारी प्रधान मंतों की हरिजनों के लिए दिलचस्पी है सहानुरूपूत है लेकिन नींचे का जो तन्त्र है वह अभा करता है वह बति प्रधान मंतर्वर तक वहुंचतं है कि नहीं वह सोचने की बतत है। 18－11－81 को गाम को 4 बजे से गति 8 बजे तंक यह तांडव हुम्रा। 3 छन्बान को बाहर मंरा， बनाद में 21 प्रणियों को उन के घर में कमरा तोड़ कर ढूंढ ढूठ कर गोली से मारा गया। इस घटना के बांद राते के 4 वजे तंक हत्यारों ने सारी बस्ती का घेराव किया जैसे किसी के．जिन्दा नहीं छोड़ना है। इआ तरह से लंगगतारे बस्तो में बंठे रहै। छुपे हुए अ्भद्मियों में से एक श्रादमी सुबह 6 बजे पड़ोस के गांव में पुर्लिस को बताने गया। 19 तारीब को रात के 12 बजे तक； यानी 28 घंटे तक जो जंहां मारा गया था उसकी लाश वहीं पड़ी रही। 28 घटे तक जहां लाशें थीं，वहीं पड़ी रहीं घ्रोर 20 तारीख कें，प्रलिस थाने ले गई। 20 तारीख को रात 12 बजे तक 15 लाशे थी，भीर चोथे दिन 9 लार्यें थीं। इस तरह से मरे हुम्रों की लापं मो सह़ने दो गदी। में वहु कहना चाहता हूं कि पह्द नंत्र क्रा कर रहा है？ यह्ह बात हमारे नiंम भिनिस्टर जानते要 या नद्टीं ？

जिस समय वलितों पर हमला हुमा； बह तीन टुकड़ियों में हुप्रा। एक टुक़ी पुर्लिस की थी，पुलिस की ⿳亠丷厂小स में वह । राइफलों के साथ टुकड़ी भाई। दूसरी टुकड़ी गांव में ठाकुरों के मोह्ल्लों की तरफ से भाई श्रों तोसरी नाईयों के मुइल्लों की तरफ से घाई। इस तरह से इस मोहैल्ले को छेर लिया गया। मं होम भिनिस्टर साह्व से जानना चाहता हूं कि का वह जानते हैं कि इन लोगो को मारने के बाद जो माल लूटा घ्रोर लूटने के बाद वह पुलिस कहां रहीं？

3 दलितों के बेत；जिस में सरसं’ बोया हुग्रा था，वह काट कर डेरे लगाये， वहां पर प्राइम मिनिस्टर का हैलीकोप्टर ले गए। प्राइम मिनिस्टर निर्दोष हैं उनको पता नहीं कि का होता है। यह् नींचे का तंत्र है जो यह काम करता है। 8 बंचे जमिंन जिमके घर के 6 घ्रादमीं मरे हैं ग्रोर 2 बन्चे मरे हैं，जिसकी लड़की बन्चे को खाना खिलने के निए ग्राई，जिसके खेत में हैलीकोप्टर उत्रा； क्या घ्रपप यह जानते हैं या नहीं ？

इस से घ्रागे में कहृना चंहता हूं कि दो बहिनें जो मर गई हस्पताल में， उनके पेट में दो बत्चे भी मारे गए इस तरह टोटल 28 मारे गए है । मैं ज्यादा नहीं कहना चहहता हूं，लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं जिसके परिवार में प्रकेले बठचे हैं，उनके लिए सरकार ने क्या सोचा है？कोई बोलने वाला नहीं हैं । उन्हें सरकार को गोद लेना चाहिए।

हम सब देहुलो－देहुली करते चिल्लाते है，में सदन में उवस्थित सदस्यों से प्रार्थना करता हां कि बच्चा मां को भी

सच कहाता है तो मां को बुरा लगता है। यह सब दलों के नेता बंढे हैं，कहते हैं। सारे देल की जिल्मेदारी हम लीडरों पर है，क्या कमी सोचा है गिक दलितो का कवा होता है？कोई नहीं कह् सकता है कि ह्वभ हरिजनों के लिए कुछ कर रहे हैं। सब ऊपर की बात है।

में देश्र के दलितों के लिए कह्ता高 कि एः कास्ट हिन्दू बाप के 4 लड़ो हंं। उन में एक तो घासन चजाता है， दूसरा हरिजनों को मारता है，तेसरा इस बतंत कों जांच करता है म्रीर चोथा इसझा जजवेंट करता है। हमारा कौन है ？

पिछते 33 साल में दलितों को बचंने के लिए，कई सदल्रों ने कहा कि कार नहीं हुप्रा？दलंल एद० पो० हुए， डं० एन० वें० हुए，कलक्र हुए， fमिनस्टर हुए，एम० पों०，एम० एल० ए० वर्गेरह स尹 कुछ हुए हैं，फिर क्रा नहीं। हुपा？मैं कही चाहत्ता हूं कि जिसके चार पैर，अंरि एँ पूंछ निजनो कहा जाता है कुत्ता，वह किसो के कमरे में या कितो के किचन में जा सकता है， लेंकि 33 सल के बाद भो हम किसर हिंदू की खिड़की पर नहीं जा सकते हैं। ऋगा हुम्रा है？मह हुम्रा है।

य．ह अड़ा गंभोर संтल है，म्रोर मे आगा कासता हैं कि ग्रान से इसके लिए जलूर नहीं सांबेंगे，क्योंकि चुनाव अप्ता है，वोट भांगे जाते हैं，घंर मेंो－
 यह सकाल सब के लिए है । घंब हृरिजन भो समक्न अपा है कि मार ग्रोर घड़िपाल के घंसु बह़ाने से कुछ नहीं होता है 1

में जानता हुं कि मेरी क्रा परि－


जला दी गई 2 लाब का नुकसान हो गया भीर भाज तक कोर्टे केस भी नहीं हुपा । कुछ करने वंलंi बांत तो हैंक

कोई 20,25 साल पहलं रोड़़ पर एक लड़का किसी फिःम का गीत गाता था－

दुनिदा म हृम घार्ये हैं तो जीना ही पक़ेगा； जोवन है घगर जहर，तो पीनए ही पड़ेगा।

अाज 25 साल के बाद फिं हूसरी याद काती है -

गरोबों कापसोना वह गहा है，
वह पनीी बहते－बहते कह गहा है। कभी वह दिन भी गायेगा， कभी यहृ दिन भी घ्रायेगा， यह पानो रंग लायेगा， वह पानी रंग लायेगा ।

समक्न जाम्रो तो झ्रच्छो बात है। देत्बुली के पोछे अवा 1 रहा है ？समसो नहीं तो हीिजन मुपलमान 尹वों होता है ？ हृंज्जन क्रिस्चियन हो，स्तकी कोई चिम्ता नहीं है । वह वुद्धस्ट या सिंब होता है， तो कोई बा 1 नहीं है । लेकिन घगर वह मुझस्लम होता है，तो सब चिल्लाते हैं। जञ हमाएा देश श्र अाम्म्रदायिक है，तो धर्म के बारे में चिन्डा क्यों करते हैं ？स्र－पाम्र्रदायिक देश में कोई ग्रादमी किसी भी धर्म में जा सकता। है 1 लेकिन घगर हिन्जन मुन्लिम हो जाए，तो देश के लीडरों को चिन्ता होती है । मगर यह्त तो सोचना चाहिए कि ये लोग पुस्लिम कयों होते हैं। इसं पर विचार करने से ही कोई रास्ता निकल सकता है ।

मि ग़रीब हरिजनों के बारे में कुछ पुमाव दे 1 हं । दे तो में जाने के खां होम

## [जी होरालाल भार० परमार]

मिनिस्ट: साहुं ने कुछ लंगों को लाइसेंस fिए हैं। लाइसेंत से तो गोलो नहीं निवसेगी, यांर बंदूप लेने के लिए चन्हें पंसा नहीं दिया गया है । मे उन 11 लाइसेस बालों के फ़ोटो देता हूं । मिं प्रार्थना कर्ता हूं कि घाप उन लंगों को अन्दूकें दे दें ।

 जहां एते कांड्डाते हैं, दंहां पुलिंस थाना कायम विषाज जएए। मलने बालंो के पfिंवारों को चसास हुजर हैंये दिए जाए। इससे कमसे कaा होगा ? उन्हें पचँास हणार रुथे से केम नहीं देना चिदिए ।

एक माननीय रंदस्य ऩे वहटा है कि यदि एक: गांवं में हिंजन सुरक्षिन नहीं हैं, तो उन्हैं दूभरी जंँह बताया जाए। यह
 हरिजनों को दंद्रों लंग कं< बसाया जाए, तो कुछ हो। सकता है, नहीं तं उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती। में जानी जैल बिंद साॅल


 घे किन को बंटटें ? - जिन परिवारों के लंगों को गरटा गया है, उन्हें लो बरटें, मगर क्वा मएनेे वाले परिदारों को भी घांटँ ? वह इछ बारे में जांच करें । उनकी नीयत तो घ्रतछार है, लेकि:न नीचि -वाले क्या कर रहे हैं ? नीचे कंलि सने ख़िलफ़ हैं।

घजज जानिवृद तों है। उससे वलितों की रक्षा वरशन कला- सब चिल्ला कर बोलते हैं-चाल्ट कोई है या नहीं ? मुले तो कोई भरोसा नहीं हैं । घाशा करता हूंकि इस गंभर्मर द्रषाल पर (बत्वोचेंगे।

जी जाए० एँ० साले : 27 हींखन मारे गए 争 । सहन में 2.7 कबस्व की नहीं हैं। हाउस में कोरु महीं हैं।

भी घ्वांगुर राम (लालग़ंज) : उपरहन महोदय, साढ़ पाच घण्टे की दंहस ₹ं देदेंती के नचनसंहाए के सम्बंध में सारे तथम सामने घा गए हैं । मैं उनको दोरारना नहीं चाहता। लीकन दह्द बत्रत्रपने श्राप में रंत्य द्वे कि: द्वेषली नर-घंहार च्चरं प्रदेश्र की
 हूं वि: "केवल उत्तः प्रदेशः के लिए हीं नहीं, बलिध सारे देश के लिए दह एँः कलंक हैं । इस घटनाने देशः के गर्राबंत के दिल्लों को दहला टिया है ग्रोर श्राज उनमें झ्रातंक अंः अ्युसुक्षा की भावना पँदा हो गई है ।

विद्ये कुछ दर्षो से, चाहे उननदा पार्टी कें राज्वं में ग्रोंः चाहे श्राज की तितदर के घासन-झाल में, ये जो घटनाएं हो ₹ही। हैं, बेलछी से ले कंत विदना, व.फल्टा श्रींर ग्रा देवली तेक, जिएा प्रवाँ हीजितों की
 कार उसकों रोक: नही पा गही। है, ये सa बनतें इस देश को श्रीं देश के गरि, बों को मजबूर कः २ही हैं 后 वे छ्रपनी बुनियादी समसभाश्रों पः संचन-दिंचएः वरें। बुनियादीं समस्स्या सत्ता-परिंतंन ह हीं हैं। रुता पदिधर्तंन तो। हो। अवा है । जनता १ार्टी कें देट यह सरशए बैठ गई । लेवि:न उन की सुक्षा श्राज भी नहीं हों वा <ही है । घटनएँं ग्रोर ये समूहिक हत्याएं दिन प्रति दिन चि बढ़ती जा च्ही हैं। ऐसी घटनाम्रों प? रोक लगाने के लिए यह आद्वस्यक है कि जब तक देश के प्रंदर सामाजिक भौर घ्राधिक परिवर्तन नहीं होगा घ्याँ :जज सक्ता पर गरीबों - का, गरीष बर्गो बा घधिभार नहीं होगा तँब तक एसी घट-

नाप्रों पर रोक नहीं लगाई जा सकंती।

 है，सममन्तवादी प्रवृतियों को भ्रोर समाज－विरोधी तंत्वा को इस देश्र में नुदार का ममर्यन प्राँज है। में तो कूूंपा कि उतर प्रदेश को दरकार में इस प्रकार का चित्र रख्रने वाले बहुत से लोग है जो सरकार के ．म्रंदर बंते हुए है। उनको सहुस्याइ से कफल्टा के अभराधी सबके सब साफ बच गए श्रीर श्राज यद दे देनो का नु－संहृर उसी का
 इन पर．नहताभ इत्तोफा दे देश चाहिए था। इतो में उको गरिमा थो। ग्रशः
 हैंत्वो कत्ते हैं ता गरान मंत्री जो को
 उभाो गरिंता होमो। ग्रमर वह नहीं कर्गे हैं तो उसको नफाई लेक्चरखजो मे म्रोंः ज्रंरों के ऊरं ग्रारोव। नगाने
 पार्टी को नरक से मंता कस्धा हं，पुरज्जोर
 उतः प्रेग को सरकार के मुछु मंत्रो को
 वह द्वा

मैं 习习नो पार्टी को नरफ से देवलो
 या कि किस प्र机र से वहां घटाएं घटो है प्रीर किजेने इत्मोनान से लोगों को गोलो का जिकार बनाया गया है। इस से यह सफ लगता है कि इस घटना के पोछे कहीं न कहीं से साजिय है। में तो कह्वाए कि सर्कार में बंठे ऐसे गलत लोग है जिनकी साजिद है जो घपराधी
 कग्ते ंहे। श्राप ने मुना है कि गाम को चां बजे गद्ध शुरु हुश्रा। चाँ बरे दिन होजा है，सूक्ज डूने का समव

होता है，चार बजें गुरू होता है भ्रोर एक तरफ वह मरसंहार हो रहा है，दूसरी तन्फ उसी गांव में कुछ लोंगों के दरवाजे पर खाना ५क २हा है，उन झ्रपराधियों को खिनाने के लिए बकरे काट कर खाना पकाया जा ₹हा है इस बुणी में कि यें लोग． श्रन्ठा काम कर रहे है। जब उन्होंने यह काम शुरु किया है तो जो लोग पहले मिल गए सामने उनको तो मारा हो，जब उन गरोबों ने दे बा कि ये सब के साथ गही करेंगे तो घरों में छिप गए। दरवाजा बोलने की कीशिशः की गई । ग्रन्दर से लोग दर्वाजे को हैन्द करके छिण गए। जब दर्वाजा नहीं खोल सके तो कुल्हाड़ा मंगा कर हर घर के दरवाजे को चोरा गया । घं अद्वाद इस पर सोचिए कि बड़े मोटे－मोटे किवाड़ थे， बड़े नदæाशोधर नहीं थे，भद्दे किस्म के थे लेकिन बहुत मोटे－मोटे लकड़ी के किनाड़ प्रोर दत्ववाजे थे，उनको कुल्हाड़े से मार कर चीच गया। फिर अंदर जाकर जो वहां मिले हैं वहां उनको मारा गया है । ग्राप यकीन करिए किस सहलियत से किस विश्वास से वह इस छांग से काम कर ₹हे थे। 24 लोगों को गोली से मौन के घाट उतारने के बाढ घ्रीर श्राठ लोगों को घासल करने，उनको श्रपंग कर्ने के बाद ये खपराधी उसी गांव में अर्शाम से खाना खाए है，तीन सा़़े तोन बजेसुबह तक वहीं बंते रहे हैं। उमके बाद वे वहां से गाये हुए हैं। क्या यह नहीं जाहिर करता है कि इन लोगों की कहीं न कहीं कोई साजिस हैं，जिसकी वजश्र से बे इतनीं fिम्मत से काम कर रहे हैं।

उपाइृक्ष जी，fिछले उत्तर प्रदेश्र के विधान सभा इलंक्शन में ज्याएतिर जिलों में，मेनहीं कह मकबा हूं कि छन की च्या ₹को थी，हरिजन कलीपटर झीर एस० पो० रहे। केवल एक ही

## ] ही जांग्र राम]

लात्रूथ था कि हरिजबों का कोट लिया जाए, लेकित घनाल़ होने के खात अद्धां हो स्तको एक तरफ से हटा विया गयर। मे सी म्पक्तिशत जानकारी है हि 10 हरिजन बलंक्षर कोर धाठ हरिजन एस• पी० को घभी छः महीने के पहले एटा कर बाहर कर जिया गया मीने ऐ ऐ़ी बगहों पर रबा गया है, जहां पर से गरीबों की रधा नहीं कर उकते हैं। में पूछता चाहित हूं कि क्यायह सरकार का कदम हैरिजन विरोषी सर्गित नहीं करता है? सरकार के एं से कामों से देश के समाज विरोषी तेखों का क्या मान नहीं बढ़िगा, म कम्हुना चाहता हूं कि चिन्दुल में अढ़ेगा। बहुत से भाननीय सदस्प घांकड़े देकर कहृ न्हे थे कि श्याज भी नां कलैक्टर है, कोई कह गहा था कि बारह कलंकटर हैं, लेकिन जानकारी है कि उपर प्रदेश जैसे बड़े पद्रदेश में $54-56$ जिलों में केबल तोन हरिजन कलंक्टर रखे गए है मरे एस० पी० कोई है या नहीं है, पह तो माननीय मंती जो बताएंगे । घगर यद्ह बता सल्य है तो किस योजना के गहीकती हतने बड़े पं माने पर हरिजनों को हटाया गंया है या सरकार की ऐसी कांन सी सकीम थी ?

उपशहयक्ष जी, मैं ज्यादा समेंक न लेके 登 एक बात कही चाहता हैं। सचाधारी पार्टी के एक माननीय सढँ्य म नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, च्रिकिन मजब्र हौकर नाम लेना पड़ रहा है, धो घारिफ खाह्दब, उन्होंने कुछ बात कहीं । म उनते श्रनुरोध करूंगा कि उनके दिल में उनके प्रति कोई तेकलीफ नहीं है, तकलीफ विल्कुल ती़ं है। मं एक उदाहरण देना चाहता हूं, ज़िब ये जनता पर्टी में थे, तो केवल कियासुँ्की के समते पर दरक'र से पलल हो गुए थे, ससलिए की वह सरकार fिभानुन्नी के



 इसलिए हुपा या कि संख्यार ने दंग
 घं 1
... (व्यपघाता)...

बी धंपूत्र राम : में रसकार ले मांप करता हूं कि देवली कांड कोई छोटी घटना नहीं है। पद्व शब्ट्र्धिय बलंब: है, राष्ट्रीय घटना है। इस घटना की जांच पुलिस घधिकारी या किसी घधिकारीं से भी नहीं होंनी धानिए। .रस घटना की जांच सुग्रीम-कोर्टं के विस्सी ज.ज के द्वारा होनी चाहिए। उसकी यह निनेद्र दोना बाहिए कि बीन महीने के घन्दर जांच की सारी कार्यवाई़ दूरी क्तके झांग् इन घपराधियों को मोत की सजा देने की व्यचस्षा करायें।

क्राथ ही साथ यह जो एवंज्ञंटर की बत कही जा रही है, वद्ह बहुत वड़े पंमाने पर है। इस कें दारे में भीं मे चाहूंगा माननीय मंबी घपने ऊप साभा बोक्षा न लें घंश पुलिस के घfिक्यनियों पर जिग्मेदारी न ठहराबें। इस घटना की मी जांच किसीजजज को दे दें, जिसं से साफ जाहिर हो जाएगा कि: एन्षाजटए में सही भादमी मारा जा रहा है या गल्लत प्रभदमी मारा जा ₹हा है । मैं एक मिनट में मपनी ब!त बत्म कखंधा।

परीबों के भपलिपट के लिए, जनके उत्थान के जिए कानून बने हैं, दर्ट बात सही है लकिन घाज सव्वल येंह है कि इन क्नानूनों के मूतरविक जब वक उन को ज्ञामीन में दूस्सा नहीं मिलेगिए, उन को घपने जीवन

यापन का को ठोस् साशबन नहीं मिसेगा, तब त्ञा उद के लिए कुछ नहीं ही नकृता । चाज उन की कोर्ट सुग्का भी नहीं हो रहीं है ।
 काए को, दू़ शासन की उन ग्रुरीबों के प्रवि को हमत्ऱी है, तो जो छटी पंचवर्षीय योजना है, उस्के फिरे से पुनर्ग्रठित करें म्रोर उस़में कोई ऐसी उ्यक्स्पा करें कि जब त्क्टेश्र के कमजोर वर्गं समाज़ के श्रूप्व वर्गो की बराबरी में नहीं घा जाते है, ते तक योज़नग्रों में उन्̣ के श्रपबि़्कि के लिए पायर्टो दो जाती रहेगी। घगर घाव
 मुकाबले में बराबऱी पर शा ज़एगा, वो वह श्रपनो रक्षा बृद कर लेगा श्रोत फिर सरकार को उस को बचने़े की जहुरत नी हीं रहेगो ।

इन ग़ुढदों के साथ में श्रपना भाषण समाण्ब करता हूं।
 स्पोकर साहब, छ: बजे से लेखर साढ़े 11 बजेत तक साढ़िपाँच घण्टे को बह़स पर चाहता तो मे था कि हैर चाइट वर जो कुछु श्रानरेखिन मेग्रन काइवान ने कहा हैं, उसके बारे में कुछ कहां ले़िके मज़बूरो है क्योंकि इतनो लन्बो बहम का उत्तर गएत के 12 बजे.से पहले पूरा तो होगा नहीं। में नहीं कह सकझा कि भ्रपकाजो शंड्यूल्ड टाइम है, बह 24 तररोंब को ह़ाऊक को एजानं करना हैंग्रीर भगर मे हर पचाइण्ट पर बोला तो फिर 25 वारोख में हम चले जाएंगे घीर ग्राप को फिर बेकफास्ट का श्न्जजाम करनन पड़ेग़।

तंसो दु:बऩई घटना है, निम्बनीय घटना हैं श्रोर इज पर हर मेम्नर के जजातन का ख़न भो जरूतो शा, तुलीं तो में सभसता हुं कि यह भो एव एट्रोसटी है मेन्मर पर कि उन को बंठाए रब्बा प्री?

न कुछ खिलनन मांर न कुछ़ fिलना मग़ वह एक एसी चु:ब्रहायी घटना थी, जिस के लिए एक जिन भूख्रा रहना भी को बड़ी बात नहीं है । वह्म माम्ली कप्ट है जो हम उठा रहे हैं उस के मुकाबलल में जो हमारी सोसाइटी को कमट हुम्रा है । में समकता इं कि हमारे सारे समाज घौर सरकार के लिए यह एक श़र्म की बता है कि इतनी बड़ी दुर्घंदना इस तरीके से हुई जंसे कोई है ही नहीं श्रों जो चाहा उन्होंने किदा ये सारों दातें मेम्बर साहबान ने बता दी है श्रोर मे उन की दोहृाना नहीं चाहता।

शी सूरज भान ने इस बहस को शुखु किया प्रोर उन्होंने मुख्य मंती के प्रति बहुत कुछ कहा। में यह्टसमता हृंकि क्योंकि वे मुछूप मंती हैं प्रोर उनके जमाने में यह दुर्भहना हुई, तो पहली जिभ्मेवारी उन पर अारी है मंश यह घ्रारोप कि उन्होंने घपनी बिराददरी के लोगों को प्रोटेषशन दीं, यह सही नहीं है । जहां तक हैमारी जानकारी का सवाल है, जो घभी-र्भभी उत्षर प्रदेश की संरकार ने इत्तिला दी कि यह जो बहृमई गांव में, जहां राजपूत मारे गये थे, ऐें लोगों को सूपयी दिया गया है, उसमें उन्होंने 5 हजार रूपयानिक्फ उस घादमें को दिवा है, जो मर गया था लेकि:न महां १र होम डिपरंमेंट की तरफ से, उत्तर प्रदेश्र के होम दिपार्टमेंट की तुरफ से 5 हज़ाए रुपये, सोगल वेल्फेयन डिवर्टंमेंट की तनफ से 5 हज़ार रुपये घ्रोश प्राइम fिनिस्टर निलीफ़ फण्ड में से 5 हज़ार रुपये उनकी दिये घये यानी 15 ह्जार रुपये उनको मिले । कोई ग़लतफह्मी न नेते, इस़लिए मेने यह कहा है वर्ना इन्सानी ज़ञन्दगी के लिए ज़ितना भी दिया जाए, उसकी कीच कीमत नहीं होती। हम तों उत्तर प्रदेश की संत्वार को एडदाइस करेंगे कि सिफ पह़ निंन्ती नहीं चाहिए बलिक जुन्त के मुताबिक उन के हालात को दे प्र्र

## [धी जैल โसह]

क्रा, हर इटिविजुम्य के हालात को देब कर उन को सहायता करनी चाहिए। मीर उनके बचच्चों को पढ़ाई का इन्तजाम सरकार को ग्रपने जिन्मे लेवा चाहिए। में इस बात से सहृमत हूं म्योर में उत्तर प्रदेश की सरकारे को एउवाइस कर्ञागा तांकि बे मी इस पर घ्रमल कर सकें।

उन्होंने यह् कहा कि मिंने काए था कि उनमें तेबी, नाईं घ्रोर एक मुछूलमान था तो उसको ज्ञहरतं नहीं थी। उनका यह भी कहना या कि बे किनने श्रादमी थे ? सारे जो हम को बतनिये गये, वे कुल श्राठ श्रदमी मे 1 जहां तक सुमे भाद पड़ता है, जनेने उस स्टटटमेंट में वहद्व कहा था कि इसमें कास्ट-चार की वात भा हो सकती है, कलास की भी हो सकती हे घौर उनके गांव की लड़ाई भी हो सकती है । द्योंकि इसमें मिला-जुला सम्बन्ब है । वहां पर हीरिजन दूसती किस्म के भी हैं। जो वाल्योकि हैं उनको कुछ नहीं कहा गया। जो जाटव थे, चमार जानि के थे उन प₹ ही प्रहार किसा गया । हमे यह भी कहा गया कि एकी हो जाटव भी इस राजपूत टोली के साथ थ जब कि डाना उाला गया प्रोर उसके बाद उमके बटनारे का सवाल था ।

लेकिन इप जात से इनकार नहीं किया जा सक्ता कि जाटर के पास माल भी है, दोलत भी है, बे जमोन के मालिक भी हैं, सरकारी नोकरियों में भी हैं, घदालतों में भी सु.ढ बंठे है भीर वोलिटिकल पर्टियों को भी वे प्रभावित करते हैं। यद्ही तो तबका था वह उनको बद्बारत नहीं करता था। इसका कारण यद्व मी है कि हृर्जिन 35 साल मे उस ग्लारमी से निजात पाने का सामध्यं रखते हैं घोर श्रब वे यह जानते है कि उनकी जवान में कोई घरर है । बे बोलते भी हैं, घपना हक भी मांगते हैं ग्रोर $q$ से की तन्ह गुलामी में नहीं नहना चहते

हैं। जो उन्है गुलामों की तन्त्र रख गा चाहते हैं वे इस बाते को सहृन नहीं कग्ते।

पह्दले के जमाने में जब कि उनकी बहूंबेटी की बे इण्जती हो जाती थी तो भी वे पुकार नहीं का सकते थे, उनके खिलाफ गन्दे लफज बोल दिए जाते थे तो भी से नहीं बोल सकते से । उन्हें कोई छूना भी नहीं चाहता था। उनके वर्तन भी घ्रलहिदा होते थे। उनकी जिन्टगी बिकी हुई थी । जितना कोई दे देता था उसी में उनको गुजारा करना होता था । यह जो गुलामी की जिन्दगी बं विताते में जसको श्रब बे बर्दाशत नहीं कर सकते थं। घब उनमें दिम्मत अाई हैं, दिलेरी भायी है। लिकिन सोसायटी में परिषर्तम नहीं श्राया। सोसायटी में सोशल, साम्रजिक, गТजनीनिक जितनी भी मंस्थाएं हैं, इनमें बेशक बातें की जाती है लेकिन इस बात पर घ्रमल नहीं हुपा। उनको इन्सानिय्त का हक देने के लिए हमारा सम्भज तंयार नहीं हुग्भा। यह तंयरी नहोने की वजहसे ही, जंसाकि श्रापने बताय। कि एक एस० पी० ने एक हीजिन मेम्बन ग्राफ पर्षलयामेंट को कहा कि तुम हरिजन मेन्बर श्राफ पर्णियमेंट हों गये हो, कोई देवता तो नहीं बन गये हो। (ध्यदधान) ग्रपनी हैसिसिते को मूल गये हो।

ऐसी बातें मैने भी बहुत मुनी हैं । किसी पंचायत में श्रगर कोई हरिजन सखवंच वन जाय तो उसको स२पंच नहीं समक्षा जाता है । पुलिस वाले भी उसके पास नहीं जाते हैं। में भ्रपना एक तजुब्व बताता दू कि जब में किसी गांव या घहर में जाता हुं तो वहां हरिजबों की बात करता हूं भोर उनको सुसाव देता हूं कि में हरिजनों में जाकंगा। मुम से कहा जाता है कि वहां जाने की क्या जक्रत हैं, भोर लोग वहां भागये हैं, के भी शा जाएंगे ।

मिंने उनको कहा कि घ्रोर लोग तो जा जएंगे । घाप में से का तो ऐसे होंगे जो हर हेम बिनिस्टर के लिए श्राए होंगे भीर भ्रा कर के कार का दरवाजा भी खोला होगा। रिसेप्शंन द्दे के लिए जनता पार्टी के बक्त में भी भ्राये होंगे। ऐसे लोग मी श्राज़ जिन्दा होंगे जो शंप्रंजों के वकत में भो ऐसी करते ग्हे होंगे । बहुत से ऐसे एलोमेंट भी होंगे प्राप में 1 लेकिन में घापसे मएकी चाहता हूं, में हिजननों में जाऊंग। ह्रने दिदायदें कीं तमाम रियासतों को ग्रोर दूनरे लागों कां कि द्वमारा कोई भी श्रफमर टूर पर जाए तो हरिजनों को बस्ती विजिट करे। काम हो या न हो घ्रोर उनसे बात करे।

मेरा तजुरखा है कि किसी भीं पार्टी के बड़े लोग जो हैं, उनके सामने हीरिजन बतन करने ताक की हिम्मत नहीं रबता । इसलिए कि ग्रग्र मेने कहदिया कि मेरे साथ श्रच्छा सुलूऋ नहीं होता तो ये लोग थानेदार से मुद्वे किटता देंगे। इस पिटाई के डर से वह सोचता है कि घह कयों न कहुं कि. वे लोग मुझे घच्ठी तरहृ मे रखते हैं, मुद्र से ज्यार करते हैं । तो खपर-क्लास का दिमाग इससे बिगड़ा हुग्रा हैं । सब नहै।, कुछ लोग ऐंते हैं, जिन्होंनि इरादे से, नीयतं से, सचचाई से इस बात को माना हैं कि यह्ट परिवर्तन जो इन्सान को इन्तान समझ्न कर चलने का है, इसको मानना है । जिन सरकारो ग्रफसरों, पोलिटिक लोडरों ग्रौण समाज के तबकों में, उनके दिमाण में झभी तक यह बात है, उसको बदलना होगा।

मैं उन मेम्बरों के साथ सहमतन हूं, जिनका मतं है कि कोई न कोई पीछ ताकत होती। हैं, फिर ये हिरिजनों को मारते हैं; बग्चों को मारते हैं, बुजुर्गों को मारते हैं श्रौर उनकी बेरज्जती करते हैं।

यह इतंनों दु:बदार्यं घटना है कि जिसके लिए मैं समसता हूं कि हन्सान की जुबान ग्रीर कलम काम नही, कृर सकती कि इसकले बयान किया जा सके। दो जगहों पर यह्ह चीज़ होती हैं, या तो प्रति मोहब्धत, प्दार ग्रीर खुरीं हो, इसे बयान नहैं. किया जा सकता, भ्रोर दूसरा जहां भ्भति द़:खदार्यi घटना हो, उसको बयान नहीं किया जा सकता । तो यह् श्रति दुखःदार्यं घटना होने की वजह से इस पर जितना भो कहलें, यह बयान पूरा नहं, किया जा सकता।

कहा गया कि. हीरिजनों का मामला है, इसमें सेंटर की जिन्मिदारी है । तो इस बात को मानता हूं कि हरिजनें का, माइनारिटीज का ग्रौर कुछ जगहीं पर बैंन-चर्ड कलाम के मामले में भी सेटटर को दखल देना चाहिए । हमारे देश का समाज जं। बंटा हुम्रा हैं, सबसे पहले जंब क्षविय, अ्राह्मण, गूद्र म्रौर वेष्य, इसमें बांट दिया श्रांर वह़ बोमारी हमारे साथ आंज तक चली ग्रा रही है । श्रभी तई क्षत्रिय श्रौंर ब्राहलण चले श्रा रहे है श्रींर बहुदु से लोगों से मैंने घ्रपने कानों से सुना है जां मंजहन के तीर पर बड़े ऊंचे दर्ज के माने जाते हैं, वे कहते हैं कि ये शंकरवर्ण प्रजा कर दो गई है । श्राप लोग गुनहंगर हो। वे मंदिरों में हरिजनों का जाना रोकना चाहते हैं। ऐसे नेता भी देषे हैं जो हिरिजनों के बारे में जोरदार तकरोरें कर्ते हैं प्रीर घ्रगर हरिजनों की बस्ती में उनसे कह्हा जाए कि चाय पी लीजिए तो वे यह कोईिश करेंगे कि यहां ब पो जाए। अ्रागे चल कर पी जाए, टाइम नहंं हैं। वें चाहते हैं कि यहां का पानी न पिया जाए।

मेरे कपर कटाक्ष किए गए, गुह मंत्री होने के नाते पर्हे प्रावस्पकता भी था ।

## [श्री जंल सिह]

मेरे कपर नई्, करेंगे तो किस पर करेंगे । लिकिन एक बात में घ्रापको भरोसे के साथ बताना चाहता हैं हमारा संविषान नहीं बना था, मुलक भभी भाजाद नहीं हुम्रा था घ्रोर में छोटी उम्र का था । 1938 में जब मैं भ्रभी जेल नहीं गया बा, उस वक्त नेने हृरिजनों के यहां खाना खाया, साथ में रहा हूं, घ्रोर हसके लिए दो गोंबों की पंचायत जुड़ी घ्रोर उस पंचायत ने मुक्षे सज्ञा दी कि तुमको 10 दिन के लिए गुरुद्धरे के सामने बैठ कर लोगों के जूते साफ करने होंगे भौर दातुन ला कर उनको देनी होगी । प्रायरिचत करना होगा। एक साधु उन्होंने यह् फैहला सुनाया । दो गांवों की पंचायतें थी; दो गांवों की इसलिए हो गई कि एक हुमारे गांव का हरिजन; बह्मीकि था; वह मेरे साथ कहीं गया था, कपड़े सफेष पहने हुए था, मेंने बताया नहीं। एक साहब्ब के यहां हमने खाना खा लिया । उस वक्त हुरिजनों को बर्वंन नहीं दिए जाते थे, प्रगर दिए भी जाते थे तो पीतल के वर्तन दिए जते चे,बाद में उन्हें जला कर पवित्न किया जाता था । इस तरह से धाना खा कर वे उठ खड़े हुए । कोई कहने लगा कि हृरिद्वार जाश्रो; कोई कुछ कहने लगा। मैने कहा में जूते साफ करने के लिए तैयार हूं, दातुन ला कर दे दूंगा, पंबा चला दूंगा लेकिन सजा के हांग पर मैं ग्रापकी बातन नहीं मानता। उस वक्त मुक्षे बहुत समझाया गया; विशतेदारों ने; दोस्तों ने कह्रा कि श्राप गलती कर रहे है, राजा हिन्दू है, घ्रापका नुक्सान हो जाएगा। मैंने कहा कि में छंसान की छंसान समझत हूं, कुत्ता नहीं समझ सकता। मेरे विचार में जिस चोके पर कुत्ता जा सकता है, चूहा जा सकता है, गंदे से गंदा जानवर जा सकता है, वहा इसान को नहीं जाने देना चहिए ?
येरे मन में भादर था, सरकार था इस

बास्ते मैंने उनकी बॉत को नहीं माना भीर न मानृता हों। में हस नीति से पीछे हटने के लिए वैपार नहीं हूं प्रापकी
 इस बीमारी को खत्म करने के लिए लोगों को साथ लेना निकायत जहहरी हैं। भ्रगर लोगें का मिंलवर्तेन नंही होणा; तमाम पोलिटिकल पार्टौज का, सरकार का समाज बा पोर हमारे जो लोग हैं, उनके दिल को जब तर्ष हम बेदल नहीं देते हैं, परिवर्तन उनमे ला नंहीं क्केत्ते हैं तब तक यह बीमारी रकेगी नहीं। कोई चाहे इस तरह से इनको मार्ता ग्हे तो वह पपने मंन से निकाल दे प्रोर में कहना चाहता हूं कि इन बेगुनाहों का बून घ्यर्थ नहीं जाएगा, कोई इस इन्कलाब को रोक नहीं सकता है। यह इन्नलाब है।

मुम्न श्रापका भी धन्यवाट कन्ना है । च्राज की बहस में कटाक्ष बहुत कम हुए हैं। विरोधी मंम्बर्जं ने भी बहुन श्रच्छे सुझ्नाव दिए हैं। इधर बंके हुए माननोय सदस्यों ने भी बहुत श्रह्छी सजिंग दी हैं। थोड़ी सी दुर्धटना होने लगो थी लेकिन बच गई, मामला बढ़ा नहीं । न किसी वार्टी की बात यहां ग्बी गई घ्रोग न किस़ी उपनित की। मेरी दरवगस्त है $f$ श्रज की बहस को, इसमें दिए गए एक सुक्षाव को हम श्रपने नोटिस में लएएं, उस पर विचार करें । जब हृम उनको देबेगेगे, हन पर विदार करेंगे तो मेरी राय यह है कि जब श्रादमी बहुत बड़े हाउस में बोलता है तो एक बात को लन्बों भी कर देता है श्रोर दूसरे कुछ न कुछ घपनी पार्टी की तरफ मी देबता है, यह देखता है कि पीछे वाले यह कहेंगे कि श्रण्छा बोला है, ऊपर भी देखता है भौर कमी समझ्नता है कि घ्र तो मोका था सरकार को लतेगड़ने का। इन बततों को होड़ का घ्रगर घ्राव उपने घपने सुमाव माइन न्यूटली विच्चर करके भ्रोर कमिप्रहैंसिव
 मे इА मापले में एँ क्रोर भीटित बुलन के लिए मो तंगा हूं ताकि हीवस गचF：T घंनाएं कि इड बोमारी को हम
 एक कलंक हैं। मेश विश्रास है कि बन जनड़ीं स किसो पार्टी को फायक्र नहीं होगा । हम सभो में कमी जहलर है। कभो कमो हम कोभ की मुसीबतों से पार्टी के लिए फापदा उठाने को कोजिश करते हैं $1^{\circ}$ मिं किसो पर इल्ज्ञाम नही लगातर 1 लेकिन यह एक कमजोरो है जिप को हृ को भूलना है । एक दूशरे माननोद यउस्प नें कहा कि इसको सिभासो न कहो । लेकिन में कहता हूं विभासो तो कहो लेकिन इएको पार्टी को शिभरदन में न ल⿵冂्रो। पार्टी पालिटिद्ध से ऊमर रख कर झाप इक पर fिचार करें। फिर महं मामचा ठोक श्राप कर सक्षेते हैं।
 पंडिड जो ने उदको रहतुमाई में जब भार० का कास्टोट्यूश्शन बना तो उस में इन लोगों को इंभानियं का दर्जा दिया। हजा देने से उभका होंदला बढ़ा । कानून न मदद को उकको । लेकन घ्रमलो बोमारी चहह है कि सामाजिक तोर पर उअका क्षापा नहीं जासा है । साथ हो घमियक तोर पर भो वे बहुज विछड़े हुए हैं，बहुत निने हैं । अ्मनीक तौर पर कोई ऊार नहों उठचह है तो उकको fिभना भो दमाज के लोग ग्रौर सरकार कहे，उनको कोई उढाइए नहीं है । श्रज को दुनिया में मे देक्रां हूं कि जिन लोंगों ने बहुज बुरे बुरे कांम करो दोनड मना लो है वे दोगज के बन पर ऊहतारे भो जाते हैं， हृंज्ञाभ में जोओ भो जाते हैं । लेकिन गरोब नहीं जोई मकाँ है। यह हनारा बांचा है । कोई जानकारी करने के लिए तैयार नैहीं है कि किजने लुटरे हैं हर विमोंग

में，हृं समाज में，हृर पार्टी में। लेकिन समाज नफ़रत भी नहीं करता है। नफक－ रง करजा हैं घा गरीब पर，या जब कोई फंदा हुम्रा हो，तब कर लेसए है । नहीं तो उसी को कह्हे जारेंगे । मिंने श्रवने का दोस्तों को देखा है，बड़े कांगाल थे । राजनाति मे का कर घमीर हो गए मोर जब मर जाते हैं तो तकरीर करते हैं लोग कि इनके’ न₹शे कदम पर च习习ा चाहिए। मेने एक च्रादमी को देषा श्रौर उसने श््छी दौसत बनाई थी। श्रोर कहा गवर चवा बात है，बड़ा काम किया， परिवार का सब कुछ कर गया। इनके नकशे कढ्म पर चलने के लिए हमको प्रण कःरना चाहिए। मिने कहा बेड़ा गरक हो जायगा। ऐमे समाज में जब तर्ब हैं तो घाम सोच लीजिए गुद्धारे का भाई，कोई मझिजद का मुल्ला，मंदिर का महन्ज，जिसको चढ़ावा चढ़़ दो चाहे घणव चोरी करके लाये हों या रिएवत का वीता हो，वह श्राचा यश गाभा शुल कर देगा भगवान इन्हैं धर्म की कमार्टा दे，इनको बेटादे। घोरहम जँ इलेक्रान में फंगे होते हैं तो कलंक मनी वाले ज्यदा पैसर देते हैं। तो श्रपने हृद्य को हमें टटोलना चनिए। इन लोगों की मरीबी को हूर करना भी जरुरो हैं। एक तो कारण यह है कि इनमें होसला प्राना चुर्थ
 जो रिजर्वंशन है यह्ह हमारी पोकिट से भिर गया। वह बदाश्ती महीं करते । हरिजनों में कोई fिfम्युटर बन गवा，एम 0 एल 0 ए0 दा 习ाई 0 ए0 एस 0 ，या कमिस्नर हो गदा तो वह भो ऋपने को श्रलग समक्समे लगते हैं। झाज जो दो₹ं वह कहते है कि हृरिजनों को रक्षा करने के लिए हरिजन अंफ़१र चाहिए，मैं द्व बतने के हक में पं। लेक्रिभ यहुएक हो बात नहीं है जिससे ग्राव हरिजनों को बचा अफ्ते हैं। मेंने ऐसे हरिजन भो देवे जो श्रफ़र बनने के खां घरीब घादमी के सापं बात करने के लिए

## [क्षो जैल सित् ]

वैंचर नहीं हैं। मपने विता कां घंट्रोउसभन नहीं कराते हैं क्योंकि वह घनपढ़ है। ऐसे दूसरे लोगों में भी हैं। मेंने कई fिनिस्टर देबे, पिता उसका भरोब था जैलों में जाता रहा देशर्भक्ति की वजह से इसलिए उसके बेटे को वार्टी ने टिकट दे दिशा भार वह बेटा ऊंचे प्रांहदे पर चला गया। लेकिन मंले कुचंले कपड़े पहने जो उसका गरीब पिता है उसकों यहृ जतने के लिए तंयान नहीं कि यह मेश दिता है। जै समाज में एसी बता है, ध्रपने विता ध्रंर भाई को निश सकते है, तो उनमें कुछ निराधट द्वायी प्रोर उन्होंन बिल्कुल कभी नहीं सोचा कि खपने भाइयों के साथ में मिलें।

बहुत से तो एंयें हैं जिन्होंन दृरिजनों के घरों में शादा कख्ना छोड़ दिया। हमारे जो दो मिनिस्टर बंठे हैं यह तो बेचारे भले हैं । श्रपर क्लास वाले भी
 ए0 एव० बन जाय तो उसकी जाति माड़ी नहीं रहे जती है । घ्रपर क्लास में शार्दयां बड़े घफसरों ने कितनीं करखाई हैं इसका संर्वे. करवा लीजिए । घ्य हृरिजन मिनिस्टर हो जाय सो उसके यहां ब्राहमण भी खाना खा कर खुश होगा प्रार कहेपा कि मिनिस्टर के यहां बाना खाना है। लेकिन भंगी के यहां पानी नहीं कोई पीयेगा। जब तक यह भावना नहीं मिटती उनकी गिरावए को कैसे कंघा उठाया जाय ? घ्रपर कलास के लोग जब किसी एस 0 पी 0 को, डी 0 सी 0 का इनको छीड़िए, पर्लियामेंट के मेम्बरान को कह सकते है कि तुम फरिएते नहीं बन गये, तो घफसरों की भी कहं सकते हैं कि फरिश्ते नहीं बन गये । उनकी बजह वे जलसी परुर पंदा हो गई ।

यह बात बड़े जोरों से चली कि लं०र्ड रिफ़ार्म, इकोमामिक्ष डिस्षैचिथी ससका कारण है । नहीं घह कारण नहीं है । लंण्ड निफ़ार्मं करने के बाह दया हुमा ? सण्ड रिफ़ामं बहुत हो प्रान्सीं में हो तो गफा, लेकित लौण्ड रिफ़ार्म किसके लिए तुमा ? जो वहले ही मालिक था उसने घपने रिखतेदारों कें नाम जर्मान लिख दी। घ्रोर न्तीजा क्या हुश्रा कि: कर्मीन सक्सीम हो गई श्रोर सीलिग हो गई । घ्रोर किसी के जानवर के नाम पर, तोता सिह्ह कह कर तोते के नाम पर श्रपना जमीन लगा ली, घ्रोर बची हुई हीिजनों को मिल गई । हिरजनों में नुछस था कि: वह गरीमी की वंज़ से 4,5 एकड़ को नहीं सम्हाल सके । बड़े आर्यमयों से वाह भी ले ली जमोन श्रोर इससे नफ़रत श्रोर बढ़ गई कि घ्यगर यह लंडलंस नही होंते तं। हमको जर्मान नही मिलती । 20 पोघण्ट प्रोग्रां में एक
 को घर के लिए 4 मरले जर्मान दी जाय। तो देश में चार मरले का बटवारा किया जाय 1 मुजे मालूम है बहुत से गांवों में पट्टा दे दिया गया ...

मुजे मालूम है कि बहुत्त से भांवों में पटे दे दिए गये, जागह बांट दी गई, निशानी लगा दी गई, लंकिन इम्प्लीमेंटे घन नहीं हुश्रा । बहुत सी जग्हों पर ऐसा भी हुश्रा कि. घच्छी तरंके से इम्ल्लीमिंटेशन हुग्रा 1 जिस आादमी का गांव में श्रपना घर न हो, जिस बंचारे की जमीन न हों, उस श्रादमें की हमारे हिन्दुस्तान में ध्रोर समाज में कोई इज्जत नहीं है। वंह बेचारा पढ़ कार घाहर में घामे घ्रोर यहां घा कर भीख मांगना भच्छा सम्भता है । धाज भी गांव में बेजमीना इसान वेशक उसकी भामद्नी कुछ भी हो, वह घहर के पान बेचने

厄वाली दुकान की जो मालिक है, उससे नीषी जिन्द्यी गुजारता हैं।

एक्र भानलीप सबस्थ : माद करेंगे अया 1?

थो जंल रिह : में भ्रापसे प्रश्न कर रहा हूं कि श्राप सुक्षाव दीजिए कि क्या करना चाहिए । मेरे मन में भी है, में भी बताकंगा ; में सेच गहा हूं ।

विपरा कांड के बाद में तो इस बात को सोच रहा था कि हिनदुस्तान के 4,5 प्रादमी भी इस बाते का फंसला कर लें कि: हमारी तमाम निन्दगी इसा क:न के लिए. लगेगी तो इसको ला सकते हैं। वर्गार इरादे के होता नहीं। जब वाका होता है तो घ्रांतु बहाते हैं, उसके बाद आंयु नहों बहाते । लेकिन यह हमारीं ड्यूटी है, मेंर पास यहृ महक्रा है, गृहन-मंनी के नाते भी ड्यूटी हैं, में विसीं पर जोर नहीं देता । में मनता हूं, लेकिन में चाहता हूं कि घ्राप लोगों की मिलवतन से हम इन बातों को देख लें ।

रिजन्वे प्रन से इनके खिलाफ गुस्सा पंदा हो गया श्रोर उनके हांसले बढ़े श्रोंर होससे की वजह् से वह्ट श्रपना हृक मांगने लगे। मिनिमम वेजेज एक्ट कहीं गांव में लागू नहीं हो सका । जहां 2,4 बच्चे हरिजनों क पढ़ लिख गये, वह कहते हैं कि छुमारी मेहनत क्यों नहीं देते ? fिपरा में जो कुछ हुश्रा, जहां 12 मरे या 14 मरे, उसमें कारण यही था कि उन्होंने सिर्फ श्रपनी मेहनतत मांगी थी। उन्होंने कहा कि तुम मांगने वाले कौन हो ? उनको दूसरे लंगों ने मार दिया । कहीं कुछ, कहीं कुछ, कफाल्टा में क्यों हुभा ? क्योंक हरिजन के बेटे की खादी थी; वहु घं.ड़े पर जा रहा था; उसको कहा कि तुम को कंसे हैक हो गया घंड़े पर

जाने का ? पहले वह घंड़े पर चंढ़ते ही नही थे, बाजा नह्ही बजाते थे । सेकिन शब हरिजनों की हिम्मत :हीं। उसका मुकाबला दूसंें लंग हर जग़ करते हैं। यह एफ कारण बे बसी का हैं। इन वेवसों को, मजदूरों को ह्रम किस तरीके से उनको बचा नहीं सके । बेवसीं कितने हरिजनों में है, वह बेचारे कि.स काम में हैं, इसके लिए हमें जरूर देखना पड़ेगा कि हमारे बजट का हिस्सा, कितना भी उन पर खर्च घ्राये, उनकी बंबसी को हम देखं। मेरा भपना विद्धार है कि मुलक श्रपने देश्रा की रक्षा के लिप, घपने बार्गर को देख ने के लिए जो जहरी बातें हैं, डन पर बिल गुरेज़ ऊर्च करना चाहता है, संरिंड जो गरीब हैं, उनकी गक्षा कर्नी चानहिए।

श्राज भी समाज में, श्रकेल हरिजना की बात नहीं, तमाम हिन्दुस्तान के गरीबों को फिरेकेदारी ने माने रबा है । क्या होता है, सोचता ठीक है, समक्ष जाता हैं लेकिन एक ऊंची जानि वाला भूखा मरता हो, खाने के लिए घाहिए, तो वह भी गरीबों के साथ बठने को तियार है हरिजनों के साथ नहीं क्योंकि गरीब्ंां कीं गिगती हरिजनों से ज्यादा हैं, वह़ जनके साथ बैठने कों तैयार है। मजहृ। हमको बंटं देता है, जांत-पांत ब्बाट देती है । हिन्दुस्तान का गरीज एक जगह पर नहीं।

हमारे चन्द्रजीत यादव भी वही तकरीर बरेंगें जं हैम बरेंगे । हमारे भी दंध्तंत्त जी बहुतुत देर से बंटे हैं, फ. प्ट रो में लीडरों में सिफ वही बैटे हैं, कयों बंटे हैं, यह पता नहीं, उनकी मेहरवानी ह, हम तो मजबूरी में बैंटे हैं कयोंकि बंठना है, लेकिन हमारे भी लोग धके गये, उनके मी छले गये । छतनी मी तफलीफ हम सहने के लिए तंयार नईी

## [शै बंल सेस्त]

है. 1 मतलब यह्र है कि गरब को बौटट दिया हमेने 1 क्योंकि धापेने कहा कि हम ज्यादा मदव करती हैं, हमने कहा कि हंम ज्यॉदा गरींब की मेंद करेंगे लेंकिन क्याप हम करते है ? सांरी पारियों के लोग हैं, बड़े बड़े लोग आ्रा जायंगे, गरीबों की नजर में पता लग जायेगा कि घह्ह सिफ वोट लेते हैं, हमारे पालिसी मेंकर नहीं। गायद यह् भी कलीयर हो जाये, मगन इसका हलाज मी करेंगे, हमें कोड प्रांफ कंडक्ट भी बनाना वड़ेगा ।

$$
24.00
$$

एक मानमीय सबस्य : 12 बजे गये हैं?

बभी बंल सेतह : 12 बज गए है ?
MR. DEPUTY-SPEAKER: You can complete your reply.

एक भाननीय सबस्प : यहु गैरकानूनी कार्यवाही है ।

थो चम्रींतंत याबव (श्राजमगढ़) : कोई गंर-कानूनी नहीं है। घ्राप श्रपनी बात कहिए।

जी घंल निहृ : श्री भीष्म नारायण सिह यह न कहहं कि 24 तारींख़ को एजर्न नहीं किया ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are in session. You can complete your reply.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: It is not illegal.

धी राम बिलास पासंबान : जुडिशल एनक्वायरी हो रही है या नहीं, वह्ह बताएं।

घी मैल निंह : मैं पसंनली इसके हक में हूं, लेकिन मेरे मन में एँक शुवहा

ह कि यही हुए हैं कस्ल मीर कर्ल कर वालों का मी पता चला है, जुfुफल एनक्वायरी एक बहुत लम्बा प्रोसेस होगा; जसमें एसा न हो कि फलाप्रिट्स को मीका मिले कि वें भपनी चोरावरी भोर हिम्मत से आहादतों को बर्वाद कर दे प्रीर कहों। निकल जाऐं। हम इस पर गीर करेंगे मौर रियासत की हुकूमत के साथ भी बतत करेंगे ।

भो षान्डीत याष्व : : श्राप स्टेट पुलिस को छोड़ कर सी बी ग्राई से जांच करवा सकते हैं। घ्राप स्पेशल ट्रिन्यूनल बना सकते हैं ।

धी जंस सिसह : स्पेशल कोर्ट का तो फ़ैसला हो गया है। जुडिसल एनक्वारी के बारे में सोचने की जहूरत है। हम फिर भी श्रापकी राय लेंगे, मले ही सेशन न हो। हमने इस बारे में स्टेट की सरकार से बात की है। जुडिशल एनक्वायरी गवर्नमेंट के लिए नुक्सानदेह नहीं हुम्रा करती है । हम बात का डर नहीं है । इससे हम।रे सामने सब तथ्य आा जाएंगे कि हस घटना के क्या कारण थे, यह कैसे हुग्रा, श्रागे ऐसी घटनाप्रों को कैसे रोका जाए। भ्रगर हम बीमारी को समक्ष लें, तो सका इलाज भी घ习习्री तरह से हो सकतता है । लेकिन एक बात का शान है । श्रगर हम जुडिएल एवकवायरी में पड़ गए, तो इसका फ़ायदा कलम्रि्ट्स उठायेंगे। सपेशल कोर्टे का तो क़ैसला हो गया है । क्षाप मी सोच लीजिए। हम भी सोच सकते हैं।

धी राम बिलास पासंकान : घ्रगर गफल्टा जैसी बात फिर हुई, तो हरिजनों का विश्वास भ्राप पर श्रोर किसी पर भी नहीं रहेगा । कफलटा में जो हुष्रा है उसका सारे देंश पर बड़ा हमपैषंट हुमा है ; जज ने कहा है कि मुष्ये ध्रभियुक

की साष्ष्य के मभाव ई बरी करना पड़ रहा है। । के किए हैससे ज्यादा कलंक की बात कोंई नंहीं हो सकती ।

श्री जंस संह : में प्रापसे एर्री करता हुं।

भो हाम विलास पासबान : भगर इस केस में भी श्रभियुक्ति छूट गये, तो हुरिजनों म्रीर ग्ररीबों के सामने दूसरा कोई चारा नहीं ग्हेगा।

भी जंल सहह : सरकार मश्रीनरी में ग्रभो तक पूरी तरह से न तो समाजबादी भावनाएं पैंदा हुई हैं, हैम समाज में एकता लाना चाहते हैं श्रौर घ्रसमानता को खत्म करना चाहते हैं, न ही उनमें इसके लिए भावना पैदा हूई है और न ही पोलीटिकल पाटिया इस बारे में कुछ कर सकी हैं। नियम भी बना लिए, फ़ामं पर दस्तब़त भी कर दिए, लेकिन एसके बाद भी कई ऐसे द्रंश बंठे हुए हैं, जो इसको ग्रागे नहीं बढ़ने देना चाहते ।

भी जंल सिहह : क्या हरिजनो को हृथियार दे रहे हैं या नहीं ?

भ्री जंस ₹सह : इस बारे में मेरी पहलो तकसेर का ग़लत मतलब निकाला गया । मिंने कहा था कि जहां ऐसे हालेति हों वहां पर उन लोगों को ; गरीबों को हृथियार देने के लिए पुलिस को खुद कोषिएश करनी चाहिए प्रोर सरकारी कोमत पर देने चाहिए। मेंने यह कहा था। उनको हॉधियार दे दिए जाएं, जितने हिथियार ग्रपर ₹नाम के पास हों, उतने दे दिए जाएं, यह भी एक रास्ता हो सकता है, ताकि उनका मी होसला बुलन्द्ध रहे। मगर यह् भी सोचना चर्पए कि सन के हियियार के ले लिए जएएं, कोई हृधियार किसी के पास न रहे। इऩ दो बातों में हैम उलक्षे हुए हैं कि


राज्य सभा में भ्राया भीर उसको हमने लोंक सभा में रखता था व। लेकिन जब यह्र देवली की घटना हुई , तो हमने सोचा कि इस पर भ्रोर गोर कर लं घोर सबं की राय लेकर एक काम्रेहेंसिव कानून बनाया जाय, ताकि यह् मामला दुस्स्त हो सके ।

इस वक्त नाजायज क्रसला रेबनें वालों के लिए बहुत कम सजा है। उसको देंबना मी जहरी है। लैकिन कंही कहीं हथियारों की वजें से भी द्रगड़ा हो जाता है। जर्येदार सेतीबंर्सिंह के पास भी राह्फ़ल थी प्रौर दूसरे के पास की पिस्तोल था। ग्रगर उन दोने के पास कुछ ने होता, तो ज्यादा से ब्यादा मुक्की - घषपा हो जाता, लाठी चल जाती घौर लोग उनको छुड़ा देते। लेकिन मिनटों में उन दोनों की जोन चली गई ।

क्या रास्ता श्रक्यार किया जाए, इसके लिए भ्राव भी सोचें, हम भी सोच रहे हैं । हमने दो मीटिंग इस बारे में की हैं। हस ह्वाउस में हम यह बिल लाना चाहते ये, लेकिन इस वजह से नहीं ला सके कि हम किसी नंतीजे पर नही पहुँचे ये।

भी राम विलास पासबान : बजट सेश्रन में लाइए।
 होर पर। इस के लिए में श्राप को भरोसा दिलाना चाहता हूं ।

बी राम किलास पासबान: एनकाउन्टर वाला भी बता दीजिए।

भी भ्रार० एन० रांक्या : उत्तर पव्रवेग में जितने एनकाउन्टर हुए हैं उसकी श्राष जांच करवाएंगे या नहीं ?

घी जैल नलंह : एनकाउन्टर के लिए मेरे पास कोई हीटेल नहीं हैं। प्राज की मपनी


## गबनेंमेंट का यह सबजेक्ट हैं। स्टेट गवर्नमेंट

 से बात करनी होंगी। उनसे बात करने के बाद ही में कों उफिनिट जवाब भाप कें दे सकता हूं।धी धार0 एन0 राकेश : उस गवनेमेंट ध्रोर उस पुलिस पर तें भरंसा ही नहीं है, सस लिए श्राद से म्रनुरंध किया जा रहा है कि जें फर्जी एनकाउत्टर है। रहे हैं उसकी म्राप जांच करवा लीजिए । संसद सदस्यों की एक कमेटो बना कर उसकी ग्राप एनक्वायरी करा लीजिए।

भी जंल नलह्ह : श्रपनी एजॅसी से तें, हृम एनकवायरी करवा लेगे। लेकिन उसके ऊपर विधार करना पड़ेगा श्रीर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मर्शविरा करना होगा।

भी ए 0 के 0 राय : प्रंप एक स्पेशन होमगार्ड तो हिरिनों का बना सकते हैं टास्क फोर्स के माफिक जो कम्यूनल रायट््न का मुकाबिला करे, इस में ग्राप्प को कौन रंबतात है? अ्राप सी ग्रार पो एफ बनाते हैं, बो एस एफ बनाते हैं, कितनी चैंजें बनाते हैं, एक ऐसी फॉर्स भी बनाइये।

धी राम विलास पासकाम : देनली का जे भ्राफिसर इंचार्ज है उसके वहां से हटाइए, वह सब घटना के एविडेस के खत्म कर रहा है।
\&ी जंल रसहृ : बाबू जभजीवन राम जी ने कुछ सुक्ताव दिए हैं। में उसकों चर्चा ते। करता लेकिन वह चले गए। ग्राज के हाउस में मैंने वह्ह जहूर देखा कि मेम्बरों में जजबा तो। बहुत है, सल नह मशविरा भी बहुत म्रनछा दिया लेकिन मेम्बरों की इस बात को में नहीं समझ्न पाया कि खुद बोल गए श्रीर उसके बाद छुटी कर गए। श्राप जब बोले हैं तो जिन को घोर बोलाना है उनको भी सुन कर जाना

चाहिए। तो भब मेरा खुाल है कि में कोई हाउस का वक्त जाया $\cap$ करुं भौर ज्यावा वक्त उसका भ्रब न लूं क्योंकि जिन को हुभनt था वहृ तो चले गए ।

धी राम विलास पासबान : कुछ लोगों को छोड़ कर केवल हुरिजन लोग हैं।

धी जंस नसह्ट : बस, मैंने समाप्त कर दिया।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I wish you a merry Christmas.

MR. DEPUTY SPEAKER: There have been precedents. We can continue it. There is no harm.
(Iuterruptions)
MR. DEPUTY SPEAKER: Now it is completed.

THE MINISTER Of STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Before you conclude, we have to convey to you and to the House a merry Christmas.

MR. DEPUTY SPEAKER: There is an announcement to be made.
(Interruptions)
00.07 hrs . (25-12-81)

## ARREST AND RELEASE OF MEMBERS

MR. DEFUTY SPEAKER : I have to inform the Hcuse that the Speaker tas recived the following communications dated 24 December, 1982, from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Dell i, tcday :-
(i)
"I have the honcur to inform you that I have found it may duty in the exerclse of my powers that Sarvashri T.S. Negi, Ram Lal

Rahi, Chaudhury Multan Singh and Shri Jaipal Singh Kashyap, Members of Lok Sabha who along with their other party workers voluntarily violated prohibitory orders promulgated under Section 144 Cr. C.P. on Raj Path-Rafi Mayg crossing at about 2.45 P.M. be arrested in case FIR No. 661 dated 24-12-81 under Section 188 IPC, Police Station Parliament Strect, New Delhi.

They are at present being kept at Police Station Mandir Marg, New Delhi and are being produced before the Metropolitan Magistrate, New Delhi, shortly."
"Kindly reter to this office letter da.ted 24-12-8I, informing you that Sarvashri T.S. Negi, Ram Lal Rahi, Chaudhary Multan Singh and Shri Jaipal Singh Kashyáp, Members of Lok Sabha were arrested in case FIR No. 66i dated 24-12-81, under Scction 188 IPC, Police Station Parliament Street, New Delli.

They were produced in the Court of Metropolitan Magistatc, New Delhi at Police Station Mandir Marg at 18 25 hours on 24-12-81. The Court released them after administering a warning."

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Every communication should be shared with the House.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Department of Parliamentary Affairs (Shri $P$. Venkatasubbazah) : I convey to you and to the House a merry Christmas and also sincerely thank you for having conducted the proceedings so patiently.

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Az!mgarh) : We are adjourning it on the $25^{\text {th }}$ December, 1981.

The Minister of Parliamentary Afjairs and Works and Housing (Shri Bhishma Narain Singh) : The House can decide to extend the time.

MR. DEPUTY SPEAKER : I think, well, there are precedents. We can say that the sitting is from 24th December, and we have completed it.

SHRI CHANDRAJIT YADAV: But we are adjourring it on the 25th of December. Let the record be straight.

MR. DEPUTY SPEAKER : Do you now that we are governed by precedents?

SHRI CHANDRAJIT YADAV: What is that precedent? But it is a fact that we are adjourning it on the 25 th; it is or record.

MR. DEPUTY SPEAKER : This is what you have said. You have brought it to our notice, Mr. Yadav. In these things, we are guided by Precedents.

On behalf of the Speaker, all the panel Chairmon and my own, I thank all the hon. Members for the very kind cooperation that was extended to us in condusting the deliberations of the House. I wish you a Happy New Year.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Convey our greetings to the Speaker.

MR. DEPUTY SPEAKER : The House stands adjourned sine die.

00 io hrs. (25-12-81).
The Lok Sabha adjourned sine die.


[^0]:    *The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

[^1]:    बभ्षक्ष नहीबयः मैं अपने मूहं मियां पमट्डू केसे बनूं ?

    ही मनीराम घायुत्र : हर्में कुछ खिलाइए पिलाइए तो हम करे। काप कुछ सिलाते पिलाते तो हैं नहीं ।

    बर्प्यक माहोबयः रिखवत $\overrightarrow{\text { a }}$ कर हम यो़़ हो काम करवाते है।

[^2]:    *Including electrification and Restoration of dismantleel lines.
    **Including Mctropolitan Transport Project.
    ***VPlan was terminated one year earlicr.
    N.A. : Not available.

[^3]:    THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFARIS (SHRI MALI.IKARJUN) (a) Railways do not maintain records for Introduction of new rains in accordance with the tenure of Ministers. However, the details of new

[^4]:    THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRIES OF RAILWAYS AND EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) The Jha Committee was appointed by the Executive Council of the Jawaharlal Nehru University in March, ig8o to make an assessment of its working and to recommend the directions for its growth and development in the future.

[^5]:    (d) Question of any review, therefore, does not arisc.

[^6]:    बज्यक महोंब : कहा हुणा है। हाउस की सबसे बड़ी डायर'क्शान है या मेरी हायर'क्षान है।

[^7]:    *English version s of the Annuale Report of the University of Delhi for the year 1979-Volumes I to III-was laid on the 23 rd December, 1980.

[^8]:    [Placed in Library. See No. LT- ${ }^{3229 / 81}$ ].

[^9]:    थम मंन्रालय में राण्य मंनी (घींभती राम ब्लारी सिन्ता) : पूरा हों काएगा।

[^10]:    * Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2 dated 24-12-1981,

[^11]:    "Even then the progress of construction ofhouses in the plantations has been very unsatisfactory and in fact the rate of construction of houses has gradually declined."

[^12]:    for " 5 hectares" substitute "2.5. heactares" (12)

[^13]:    Amendments Nos. 20, 21, 22 and 23 were put and negatiod.

[^14]:    THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I scek consideration by the Lok Sabha of an amendment to the Indian Iron \& Steel Company (Acquisition of Shares) Act, 1976, which will help alleviate the sufferings of the genuine ex-share holders who could not file their claims in time. The hoin. Members are aware uhat the management of the Indian Iron \& Steel Company Limited was taken over by the Government of India in public interest, with effect from

[^15]:    2987 LS.-I4

[^16]:    "That the Bill furiher to amend the Indian Iron and Steel Company (Acquisition of Shares) Act, 1976, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration"

    MR! DEPUTY-SPEAKER: Motion móved.:

[^17]:    *Published in Gazette of India Extraordinary. Part-II, Section 2 dated 24-12-8I.

[^18]:    *Published in Gazette of India Extraordinary, Part-II, Section 2 dated 24-12-81.

[^19]:    **Bxpenged as ordered by the Chair.

[^20]:    **Expunged as ordered by the chair.

[^21]:    ** Expunged as ardered by the Chair.

