## Schedaled Triber and Schedaled Cantes Emaployees in Indian Airlimes

5860. SHRI N. E. HORO: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :
(a) the namber of Scheduled Tribes and Scheduled Castes employed in the Indian Airlines, category-wise ; and
(b) whether the reserve quotas available for the Scheduled Tribes and Scheduled Castes have been fully filled up?

THE MINISTER OF TOURISM AND GIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) :
(a) The number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in Indian Airlines on 1st January, 1971 was as follows :

| Class of post | No. of Schedu- <br> led Caste empl- <br> oyees | No. of Sche- <br> duled <br> employees |
| :--- | :---: | :---: |
| Class I | 5 | 1 |
| Class II | 11 | 3 |
| Class III | 303 | 24 |
| Class IV | 850 | 24 |

(b) No, Sir. Special efforts are however, being made by the Corporation to make up the deficiency.

## Demand for a Flying Club at Ranchi

5861. SHRI N. E. HORO : Will the Minister of TOURISM AND GIVIL AVIATION be pleased to state :
(a) whether Government are aware that there is a demand for a Flying Club at Ranchi ;
(b) if so, the reaction of Government thereto ; and
(c) whether Government would provide special financial assistance for enabling air. minded members of Scheduled Tribes to join Flying Clubs ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH) : (a) Yes, Sir.
(b) The Bihar Flying Club, Patna, has already been permitted by the Director General of Civil Aviation, New Delhi to impart flying training at Ranchi. It did 104 hours of subsidised flying at Ranchi Centre in the year ended 28. 2. 1971.
(c) There is no such scheme at present.

## नेश्नल वुक्र दूस्ट

5862. बी यमुना घ्रसाद मंखल : क्या जिकाषा और समाज कल्याज मंन्री यह् बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) नेशानल बुक ट्रस्ट के कुत्य, सदस्यों के नाम और उद्देइय क्या हैं;
(ब) ट्रस्ट छारा अंयेगेजी तथा हिन्दी में अलग-अलग पुस्तकें लेखन, सम्पादन, प्रकाशान और अनुवाद में कितनी प्रगति हुई है;
(ग) क्या हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को कम महत्ष दिया गया हैं और
(ब) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने और हिन्दी में अधि₹ पुस्तकें प्रकाईित करने के लिए टूस्ट छ्वारा क्या कार्यवाही। की जा रही है ?

निका और समाज कल्याण मंक्रालय तथा संस्द्धति विमाग में उपमंत्री (धी ही० को० याबब) : (क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कार्य, संरचना तथा उद्देशय राष्ट्रीय पुस्तक न्यास संस्या के चापन-प्र और नियमाबली में निहित हैं, जिनकी प्रतिया संसद पुस्तकालय में उपलग्ध हैं।
(ख) न्यास, अनुवादों को अथवा मूल पांड्डिपियों को प्रकाबानार्थ प्रहण करता है, अथवा न्यास को प्रदान की गयी ऐसी पाड़ेलिपियों को स्बोकार करता है तथा उन्हें अपनी प्रकारान योजना के अनुस्प बनाता है। अंग्रेजो तथा हिन्दी में अब तैक प्रकाशित पुस्तकों की संस्या इस प्रकार हैं :-

$$
\begin{array}{ll}
\text { अंग्रेजी में ... }  \tag{134}\\
\text { हिन्दी में ... } & \ldots \\
\hline
\end{array}
$$

