## [Shri Mahavir Prasad]

mittee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 10th December, 1980."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
"That this House do agree with the Twelfth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 10th December, 1980."

## The motion was adopted

15.30 hrs.

RESOLUTION RE: IMPLEMENTATION OF POLICIES AND PROGRAMMES FOR TRIBAL AREAS AND SCHEDULED CASTES-Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up further discussion on the Tesolution moved by Shri Giridhar Gomango. The time left is 50 minutes.

धी हरोण चन्द्य भरंह राबत (अलमाड़ा) :] इस पर कम से कम दो घंट का समय बढ़ाया जाना चाहिये।

SOME HON. MEMBERS: Yes, yes.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): it has already been extended from two hours to five hours.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We may extend it by one hour. Everybody must be given a fair chance. Every problem is important. Now, we have got one hour and 50 minutes. Shri Namgyal to continue his speech.

भी पी. नामण्पाल (लत्दास): पिछली बार जब इस पर डिसकरान हों रही थी तब में लदृदाब और लाहोंल स्पीति का कुछ कम्पेरिजन कर रहा था। में तब यह कह रहा था कि हमार साएं लवृद्यास के केबल वो आाई ए एस अफसर है अर एक आई पी एस अकसर हैं और इसी से काप् बंदाजा लगा सकते है कि हम किसी कर्द बैक्वष्ट है ता लाहॉल़

स्थीति कों बां पापलंशन है वह लब्दिसाए की पगपलोगा के मूकाबले में हाड्ली बन फिफ्थ हैं और वहां के कर्ई दर्जन आई ए एस और आईई पी एस अफसर है। इस बासते में यह कहे बगंर नहों रह सकता कि उस इलाके कों मौजूदा सरकार ने बसूसी तांर से बुरी तरह निगलंक्ट करके रबा है। 1977 की बात है। तब श्रीमती इंदिरा गांधी वहां आई थी । तब वह प्राइम मिनिस्टर थीं । तब उनकों हमने यह ररग्रंजेन्ट शेन दिये थे कि सारं लद्दाख कों और जम्मू व काइमीर के जा गूजर और बाकरवाल हैं, उनके इलाकों कों शिड्यूल्ड ट्राइब्ज एरिया और वहां के रहने वालों को शिड्यूल्ड ट्राइब्ज तसब्क्रु किया जाये, डिक्लेयर किया जायं । इन्दिरा जी हम पर मंहरबान थीं, उन्होंने उस बात कों मान लिया और उस बार में काइमीर सरकारा से कृंरी उस बक्त हुई ।

वहां की उस वक्त की सरकार, जो उभी भी वहां पर हक मत में हैं, उसने यह अपोंज किया और कहा कि हम इस लोगों को शिड्यूल्ड ट्राइन्ज या उस इलाके को शिड्यूल्ड ट्राइब्ज एरिया नही होने दँगे।

इसी से अन्दाज लगाया जा सकता है ${ }^{\circ}$ कि वहां की सरकार किस कदर लद्दाशियाіं के शिलाफ हैं, यह में लद्दाख की बात नहीं कर रहा हैं- गूजर और बाकरवाल की भी बात कर रहा हैं। यह लोग नामेंड हैं, वह अपने पशाओं, भेड़ आर बकरियों को लंकर जगह-जगह पहाड़ियों में ध्मते रहते है। आप जज हैं, आप खुद ख्याल कर सकते हैं कि क्या यह शिड्यूल्ड ट्राइब्ज एरिका डिक्लयेय नहीं हों सकता है?

आज लव्दास के इलाके में रहनें वाले हम सब लोग बैकवर्ड है । में अपनी यह डिमांड आपके द्वारा रबना चाहता हैं कि संट्रल गवर्नमेंट को हमारी डिमांड्ज कों फिर से ले लेना चाहिए आंर उसे काइमीर की गवर्वमेंट से बातचीत करनी चाहिए । अगर हस सिलसिले में आर्टैटकल 370 में कोहँ तबदीली या अर्मंडमँट की जरूरत हों, तो वह कर लेना चाहिये। इसकी बजह सें कहछ मूरिकलात हैं, और बां हक क हमकों मिलने बांियें थें, वह नहीं मिल सही हैं

में बह्ह बात अपके नोटिस में लाना जहता है कि अनज के लव्दाए के हालत ठोंक नहीं हैं, वहां पर पिछ्छल 30 नवम्बर से एजीटंक्षन चल रहं हैं। वहां न कोई प्रंस का रिर्रंजेन्टेटिव है और न किसी प्रंस एजंन्सी का रिर्रेंन्टेटिव है । यहां तक कि बाल इंडिया रेंडयों का भी कोई रिश्रंजे्टेटिक नहीं हैं। हालांकि वहां के लिये आकाशवाणी एक त्रिशंजेन्टेटिव एव्वाइन्ट किया हुआ है जो कि श्रीनगर में बंठा दिया गया हैं। इसकी वजह से वहां जा कछछ उस एरिखा में हो रहा हैं, कोई सबर बाहर नहीं आ रही हैं। एजीटंशन चल रहा हैं, लांग डिमांड कर रहे हैं, कि इस इलाके को शिड्यूल्ड एरिखा डिक्लेयर किया जाये, यहां के लोगो को शिड्युल्ड ट्राइब्ज बनाया जाये और लद्दाख को जे एण्ड के स्टंट और इन्डियन कांस्टीटयूश्शन के अन्दर रीजनल० आटोनोमी दिया जाये। यहां पर जा शिडूयूल्ड ट्राइन्ज, बंकवर्ड क्लासें और हरिजन्सं के लिये जा सब-ल्लान बनाये गये हैं, बंसा ही เ्लान बनाने के लिये लोंग डिमांड कर रहं हैं, लेकिन आज हमारी बदीकस्मती यही है कि कोई भी उस हलाक की बात बाहर नहीं आ रही है और जां कुछ तार के जारयें खवर आती हैं, डन पर काइमीर सरकार ने सेंसर लगाया हुआ लगता है।

पहले भी में श्न्फारमेषन निसिनस्टर के नोंटिस में लाथा था कि जंस्कार में जब लाठी चार्ज हुका, फार्यरिंग हुई उसके जा तार वंगरा भंजे गये थे, उन सब को संसर कर लिया गया था। उन्हें कहीं भी भंजने नहीं बिया गयक। आज भी यही बात हों रही हैं। कोई भी बात बाहर नहीं का रही हैं उस इलाके से खां कि संसेटिव बाडर्र एरिया हीं। वहां एजीटश्शज चल रहा हैं, लोग डिमांड कर रह है कि शिडटल्ड एरिया डिक्लयर किया जाये आर रीजनल आाटोंगोमी दिया जाये । खसूसी तार पर आो लब्दाब्ध के रहने वाले है वह काशमीर की सरकार ब्वारा संकिंड क्लास सिटीजन्स दसख्क्र किये जा रहें हैं। यह सतरनाक हों सकता है। में वार्निग वंगा चाहता ह. कि कमीं भी एंसी सिकुएान का सकरी है

जो आजकल हमार आसात में हों रही है । इसलिए में समभता हू कि इस तरफ तबज्जह दी जानी चाहिए। आसाम में आ्याज हालत यह् है कि काबू से बाहर हैं, आंर कंट्रोल में नहीं आ रही है । लिहाजा में गुजारिश करूंगा ससूसी तरिर पर होम मिनिनस्टर सं कि संट्रल गवर्नमेंट को जरूर लड़दाख की हालत पर तवज्जह देनी चाहिए औरं इंटरवीन करना चाहिए ।

में यह बात लद्धाब के कनटंक्स में कह रहा हैं। लोकिन जैसा कि मैने पहले भी अर्ज किया था, बाकी Рितने ट्राइबल एरियाज़ है, वहां के लोगों को कांफिडस में लेना चाहिए । सब-प्लान्ज के लिए जो रकम मससूस की गई हैं, मै समभता हरू कि वह्ह कम है । सिक्स्थ प्लान के लिए वह रकम कम सें कम 1,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए ।

हमार' कांस्टीट्यूश्शन बनाते वक्त बैकबड्ं और शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ट्राब्व्ज्य के लिए कुछ सास सहूलियते पहले दस साल के लिए रही गई थीं । उसके बाद पांच-पांच़ साल के लिए उन्ह तीन बार बढ़ाया गया था। इसका मकसद यह था कि वे लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या दंश के अंदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की बराबरी पर का जायें । संट्रल सरकार इस काम के लिए चाहे जितनी भी रकम मखसूस कर", लोकिन चूंकि इम्पलीमेंट शान का काम ज्यादातर स्टटे सरकारों के हाथ में रहा है, इस लिए इम्पलीमेंटंशन की तरफ कम तवज्जुह रही है। मेरी गुजारिश है कि सिक्स्थ प्लान के हम्पलिमेंटंशे के दारान ह्न एरियाज के लिये ज्यादा से ज्यादा तवज्जुह दंना चाहिये ।

मे एक बात सास तांर पर जनाब मकबाना साहब के नोटिस में लाना चाहता हैं कि लद्दाब में जों कु हां रहा हैं, काइमीर सरकार उसकां डंडं, गोली और पीलिस के जार से दबाने की कोंशाश कर रही हैं। में कह दंना चाहता हा कि अगर उसका यह एटंच्चूड रहगा, तो बह एंजीटशेन कमी नहीं दबेगी आर हालत आसान सं भी w्यादा सतरनाक हां सकतें है । लोग नहीं जानते हैं कि हम्नरी टापोश्राफी आरे कन्डीशन्ब क्या है। आपेत्रार्डर होने को बजह से कोरें ऊाबमी लाइन को कास कर के कहीं मी जा
[8ी पी. नामव्पाल]
सकता हैं। यह नार्थ-रंस्ट बसा इलाका नहीं है। यह बहुत ही संन्सिटिं एरिया हैं। एक तरफ चाइना बार बूसरी तरफ पा़िक्तान मांके की ताक में बंठा हुा है ।

में यह भी बताना चाहता हैं कि अम्मूकाइमीर में लाइन आफ एक्वुअल कंट्रोंल पर अगस्त से पाकिस्तान की फोंजों का काफी कानसेन्ट्र शेन है। बहां पर हैवी गन्ज डिद्लाय कियें गयं हैं। बबरों के मुताबिक वहां पर कछ चाइनीज आर अमरीकन एडवाइजर्ज भी मांजूद हैं। पंपर्ज में छपा है कि गिलगित में कछ मिसाइल स्टंशन्ज भी सेट अप किये गयं हैं । अगर यह बाते सही हैं, तो यह हमारं मृल्क के लिए बहत्त खतरनाक हों सकती हैं। अगर उस इलाक में कोई भी गढ़बड़ हों, अगर वहां पर थाड़ी सी हन्स्टंबिलिटी हों, तो वह मुल्क के लिए फायदे मेंद नहीं हांगी ।

इन चन्द अलफाज के साथ मैँ इस रंजोल्यूशन की पुरजांर हिमायत करता हुं ।
MR DEPUTY-SPEAKER: Every hon. Member shall please take a little time so that all can be called. In the end some hon. Members are not able to be called. Therefore, please help.
Now, Mr. S. P. Sahu may speak.
धी शिव प्रसाद साह. (रांची) : उपाध्यक्ष महादयय, आज हम हस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आादिवासियों और हरिजनों का कल्पाण किस तरह से हों। हमें इस णर बड़ी गंभीरता और संजदगी सं सोचना हांग़ा कि इन लोगों का मला कंसे हां, तरक्की की दोड़ में दसर लोगों के साथ इनकों भी हम करसे आगें ले चलें और उनके लिए जीवन में तरक्की के सब रास्ते खोले। चकह संट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे प्रान्तीय सरकार हों, वे पिछल 32 वषों से कहते आ रहे है कि हम आदिवासियों और हरिजनों का भला करणगे । लोंकन अरूल में हों क्या रहा है यह देखने वाली बात हैं। लाखों, करोड़ों रूपयें उनके लिएा एलाट किए जाते हैं लोंकन ब्लाक स्तर पर जा कर वह जो हमारे बड़े खधिकारी हैं वे न मालम कहां उस कां गायब कर देते है। । यह बढ़ा गंभीर विषय हैं जिस पर

निचार करने की बता है । करोड़ों बरार बरबों रुपये उर्च है लोका उन के जीयन में जां सूषार होंन चाहिए था वह नहों हों राका, बर्कि उनकी हालत दिन प्रति विन बिगड़ती जा रही है । आज तो बिह्हार के इलाके में आप देंेें सासकर के रांची बर पलाम के इलाके में जा हालत आाप कों मिलेंगी वह स्विया के इतिहास में अप को कहीं गहीं मिलेगी । सिफर् तीन थानों के अंदर लोहरदगा, चंदवा और पलाम बिले के लातेहर के जो अनमंडल हैं वहां के 2 लास आदिवासियों कों गुलाम की तरह गफलत में डाल कर और भूठ आशवासन दे कर फंजादाद, पंड़ात दर्गेरह में ले जाते हैं। उन से कहा जाता है कि तिम्हँ दरा रुपग़ राज कज़दरी दंगे, 30 रुपया हजार इटों के दाम दर्गे। एवान लड़कियों को गंन के एजेंट के जरिए लालच दं कर के भग़ाया जाता है। इस बारे में में मकढाना साहत की तारों करूंगा कि इन्होंने कद्म उठाया जिस्से इस में कुछ रुकाबट आई है आंर लोगों को नहीं ले जा रह है । लंकिन ऊ丁़ भी फंजाबाद, गनारस और दूसरी जगहों के जा ठेंकेदार हैं वे राद में जा हमार भोले कादिवासितों के गांग हैं ह्हां के जो तेज लोग हैं उा कां पैसे का लालच दे कर वहां से रात में लोगों कों रेल से भगा कर ले जाते हैं। वे जकान लड़किकाों कों ले जाते है काम कराने के लिए लेंकन उस में दों तीन भट्ड वाले सही हए तो हए नहीं तो बाकी उन लड़कियों कों बंचने का काम करते हैं। उन क्तो लबनउ के अड्ड पर बेचा जाता है या और अरे जग गहों पर बेच दिया जाता हैं। एक एक तड़कों के साथ पांच पांच आदमियों द्वाग बलात्धार हांता है, कोई देखने वाला नहीं है । दें भ्ट़क्亏 में काम करते है लेकन ज़ वे बाजार जाते हैं तो उन के साथ पहलकान जाता है तारिक के भाग ग जायं । मेंरी जानकारी के उ़नसार तकरीबन पाँने चार सां लोगेग आज भी तीन वर्षों सं पंजाब में आर दस्तरी जगहां में फारम पर पड़े हए हैं, का को घर नहीं आने दिया जाता हैं और बेड़ी लगा कर रहा जाता हैं। यह हमारे छगटाटा नगण्र के इलाके में हों रहा हैं। ज्यादा दिन की बात नहीं हैं आप को पता है fि 10 राप्रंल को रांी फिल की 218 लड़िकरों को विपूरा में वहां कीं

सैरकार ब्वारा बरामड किया गया जिलका 18 महीने से वहां से रबा गया था क्षार ग्रलत रास्ती पर लें कर उन सें व्यभिचार कराया जाता था। हम सुर्रगुणार है किपूरा गवर्नमेंट के कि उन्हांने अपने रू सं उन का वापस भंजा । उन कों वहां से कलकत्ता थारं का़कत्ता से रांची लाया गया और सब कों अपते उपने घर भंष दिया गया । आज बड़ी दर्श्नाक स्थिथि है। इस तरह की करू बातें हैं।
F. स्रिफ़ छोटा नागपुर की ही बात नहीं कह रहा है। उड़ोसा में भी यही हालत हैं, मध्य प्रदंश में भी बही हालतत हैं। यदि सरकार सही माने में आदिवासियों आर हरिजन"ँ के हित्टि की रक्षा करना चाहती है तों कलम से लहीं बर्क्क म्रंब्टिकल में हमें काग करजा हांग़।

अद में कुछ पुभाव० अपनी बुद्विश्न के अन्हार देता चाहतां हैं । अतों हमारी सरज्नर यह कहती है कि हम ऊादिदासियों कों आगे बढ़ाने के लिए कें कों से लोन दँगे। में कहता हैं कि आप गृह तिभाग से सी. आई.डी. भेजें, आप को पता चलंगा कि संकड़ों पीछे दों तीन उतदिधासियों को यदि बंक में लोग निल गया हों मिल गया, बाक यदि वह जाते हैं तो फन्द्रह बीस किरानी लोग उन कों ठगते रहते है और उन का रुपया हा जाले है, उन कों वैसे ही व़पस लोटना पड़ता हैं, बैंक से लोन उनको नहीं fिलता है, न सेटी हे लिए, न हल के लिए, न और किसी चीज के लिए। यदि कोई हहत पद़ा लिखा तेज आदिवासी हा आ उस कों मिल गया तो मिल गया करना कै सं जंगल आर जंगल से बैंक दोड़ते दोड़ते उन का जूता जाता है। यहां गंभीर विषय है। इसलिए मेरा यह निवेद्न है कि बैको को यह हिदायत दी जाय कि आदिवासियों करें पांच हजार रुपये तक का लान बिना किसी गारंटी के दिया जाय । यह मेरा एक सुभाव है 1

द्सरा सभाव यह् है--विहार, उड़ीसा अरि सैज्य प्रदंशा में बड़े-बड़ कारबाने बुल है। उस में लोग डिस्ल्लस हो गए हैं। उन की जगह-जमीन पर लोगों ने बहै बड़े महल बना लिया और कारसानँ का लिर्माण कर लिया पे यं तय था कि लिन् करे

जमीन जायगी उन में से प्रत्येक घर से कम सं कम एक व्यक्ति कों जरूर नीकरी दीं जायगी। यह सुनने में बड़ा सुन्दर लगवा है लोका यह हां नहीं रहां है। आज हों क्या रहा है कि यदि काईई बाब कलकत्ता से गया या पटना या किसी आरं जगह से गया तों वह उपने भाई भतीजे को वहां भर दंता है। उस का नाम बदल रिदया जाता है। आदिनासियों में बंखार एक जाति हांती हैं, उस्ता जातित केते तांग उपने नाम के साथ लंसह लिखते है। सपोज कीजिए िक fकसी चक्षा गाम रमंश नंसह है, वह बैंखार जाति का ऊदिवासी है, लेकन किसी दसरी जगह का कोई दूसरा रमेश सिंह हैं, उस को उस की जगह बहाल किया जाता है। इस तरह से दसरे लोगों का नाम बदल कर उन को बहाल किया जाता है।: यह बंगलिंग होती है। इसलिए जा सही मायने में डिसप्लेख्ड ट्राइब्म है उनको नींकरी में रसा जाए । वहां पर बाक्साइट की रददानें हैं आर लोहं का काम भी प्राइवेट संबटर में हां रहा है। उन लोगों को वहां पर कली का काम दे दिया जाता है । आप आंकड़े पूछगे कि कितने आदिवासियों को रछा गया", कितने हरिजन रबे गए, तो आंकड़’ पेशा कर दोगे कि सं कड़ा पीछ 80 रसे गए लेकिन वे सइ वही कूली होते हैं। किरानी की पोस्ट, हिसाक रहने वालों या हाजरी लेंते दालों की जगह के लिए रासस्थान या मदरास से लोग लाये जायेंगे। दूरा प्रकार से हरिजनों का कल्याण नहीं होगा । प्राइवेट संक्टर कातों के लिए भी आपका हिदायत देनी होंगी कि अगर वहां पर बी ए, एम ए पास लायके लोग गिलें तो उनकों तरजीह दी जाए। अगर वे आपक्री हिदायत्त का उल्लंध्रन कर तो उनकी लीज को करसिल कर दिया जाए।

में आपकों छटंटा नागप्र की बात बतला रहा हैं। बहां पर बरसात के दिनों में दा सां, तोन सी मीतें मर्लोरिण से हों चूकी है लेकन कह दिया जाता है क्क हतने मैलेखिया हे लेध संन्टर खोल दिए गए है। दो हजार आबादी के पीछ हेल्थ संन्टर खोल देने की बात कही जाती हैं लेक्य आप मेरे साथ उड़ीसा में पहाड़ों पर गालें, कहीं भी आप कां सेन्टर नजर नहीं आयेगा । उगर सेत्टर हैं तों केवल रजिस्टर में ही होते है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are thirteen Members. All must be given a chance. I will not allow any Member to take more than five minutes. (Interruptions)

Mr. Sahu, should we not give a chance to other Members? Please conclude.

बी ीनाख प्रसाव साह: मंरा कहना यह हैं कि वहां पर हल्थ सेन्टर खोले जायें। पांच-सात हजार आबादी के पीछे आदिवासियों के लिए हिल एरियाज में दस बिस्तर वाले अस्पतालों का निर्माण कराया जाए । इसी प्रकार सं हरिजनों के लिए सकानों की अविलम्बनीय च्यवस्भ्भा की जानी चाहिए। ऊाज सूवर और मुगीं एक ही जगह पर राब सो रहे है। इनसान नहीं जानवरों की तरह से ने अपना जीदन बिता रहैं है ।

इसी के साथ साश मेरा निबंदन है कि ताना भगतों की उमीनें उरी तक दापिस नहीं ह. ई है, जिन्होंने आजादी में भाग लिया था । इसी घकार से उनके लिए मफूत कानूनी सलाह को व्यवस्था करनी होगी । मेरा स्काव है कि इस आगामी पंचद्रीय $य$ यांजना में दों हजार करोड़ आदिवासियों के लिए और दो हजार करोड़ की व्यवस्था हीरजनों के लिए की जानी चाहिए । (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): This is a very important Resolution. It has come for the first time in this House. On various occasions problems have been discussed in this House but this Resolution deals with the economic aspect. Ten hours were allotted for the discussion of the problem of pricing agricultural commodities. You may appreciate the sentiments of the hon. Members.

MR. DEPUTY-SPEAKER: To-day is the last day. It is not going to come up again. You have got to reply. Otherwise, no purpose will be served.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I will reply in the next Session.

MR. DEPPUTY-SPEAKER: Ynu do not want to reply to-day?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: No.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Suppose they take less time. You can also reply. To-day is the last day.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: I can reply in the next Session if it is not possible to-day.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Other Members have also given some Resolutions.

की तिशव प्रसाद साहू० : अध्यक्ष महोंदय, में यह कह रहा था f क छटी पंचवषीय योजना आप बना रह है, जिस पर अभी ताक काम शारू नहीं हंआ है। अगर सरकार कों कान करना है तो तूफानी रफ्तार से काम करे। इस सम्बन्ध में कर सहभाव दूंगा कि आदिवासियों के लिए दो हजार करंड़ रुमये आरीर हरिजजनों के लिए भी दो हुजार करोंड़ रुपये का प्रावधान इसत योजना में होंना चाशिए । साथ ही साथ इस यंज्ना के क्रयान्त्रजन की जिम्मेदारी भी हिरजन और आदिवासी अफसरों के उपर होनी चाहिए तभी यह काम हो सकता है, उन्यथा यह काम पूरा नहीं हांगा ।

आदिवासियों कों आज जंगल के कानून तवाह कर रहे है। वे बिचार जंगलों में पले है । अगर वे जलावन के लिए भी लकड़ी काट कर लें जाते है तो उन्ह जेल में डाल दिया जाता है । अगर फोरेस्ट डिपार्टर्मेंट के आदमी करे पांच रुपया दे दिया जाए तो रुनया दंने बाला कष्ची लकड़ी काट कर भी ले जा सकता है। इसजिए में मांग कल्तंगा कि उन्है अपने धर के लिए वर्र जलाने के लिए जंगल से लकड़ी काट कर ले जाने की छुट होनी चाहिए और वह लछड़ी डन्है मुफ़्त मिलनी चाहिए ।

उड़ीसा में कन्द जासि के लोगों के लिए अंप्रेजों के वक्त से फारेर्ट विज्र्ड रह्ता सहा है। आजकल क्या होता है कि वे तो

साल कहीं रहते है वहां जंगल काटते है, और फिर और कहीं चले जाते है। इससे कितना जंगल बर्बाद हो रहा है , मत पूछिए मैं चाहता हू कि इन कन्द जातित के लोगों को एक जगह बसा दिया जाए ताकि जंगल भी कटने और बर्बाद होने से बच सके और ये लोग भी एक-न-एक जगह पर रह सकें ।

इसी तरह से फांर्स्ट के बीच में आदिवासियों की वस्ती होती है जा फारेस्ट बस्ती होती है और उसकी मिल्कियत जंगल चिभाग की होती ह । आजकल इस बस्ती के लोग गुलामों की तरह से अपनी fंजदगी बसर कर रह है । इस बस्ती के लोगों से विभाग वाले अपने घरों पर बेगार काम करवाते है, वे दस्रों के लिए काम करते है और मूसीबत में अपनी $f$ 'जदगी गुजर करतं है । एसे लोग बड़ी कठठनाई में फसे हैं। इन लोगों को जंगल में ही बसाने के लिए इनके नाम से ज्मीन की पचीं काटी जाए और उन्हं अपनी गुर-बसर करने दी जाए। उनके नाम से जमीन की पची काट कर ही उनके जीवन की रक्ष्ता हो सकली है।

जिस तरह से दूसरी जाति के लोगों के लिए बड़ बड़ स्कल खुले ह्ए है, उसी तरह से, केन्द्रीय स्कल की तरह इन आदिबासियों के बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में सकृल होंगा चाहिए जिससे कि आदिवासियों के जो बच्चे होरियार है और पढ़ सकते है उनको वहों स्कूल सें पढ़ने की सिविधा प्राप्त हो।

में यह चाहता हं कि सरकार इन सब पर गंभीरतापूर्वक सांचे और इन पर अमल कर । नहीं तो हमारी छठी पंचवणीय योंजना धरी की धरी रह जाएगी । वह् केवल मात्र कागज पर ही रह जाएगी ।

मे गृ मंत्री महादय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको हरिजन, गिरिजन शरे आदिवासियों का. उत्थान करना है तो उनके जो हक है जो कि उनको नहीं मिल रह है, वे उनको सही मायनों में दिये जाएं तमी उनका उत्थान और विकास हो सकता है।

SHRI KUSUMA KRISHNA MURTHY (Amalapuram): Mr. DeputySpeaker, Sir, at the outset, I would
like to congratulate the Government that after 30 years, they have taken a right step in the right direction.

What I mean to say is, through these plans, thousands of rupees have been spent and, every time, in every manifesto, on every Government policy, they are shouting at the top of their voice that they are trying to bring upliftment to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In reality, when we examine the results, we find that they have not percolated to the grass roots. Therefore, unless we make a special effort in making special allocations exclusively for the economic betterment of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it would not be possible for them to come up with the mainstream of the rest of the society.

## 16 hrs .

The Government, for the first time, have realised the necessity of making special allocations and, therefore, have allocated Rs. 100 crores under special Central assistance. We knces that thousands of crores of rupees are spent on irrigation projects, but they have no lands to irrigate. Factories have been constructed, but they do not get even jobs to work there; bridges, roads and railways have been laid, but these people have not been able to get the ponefits of these things; they have not lef $_{t}$ their traditional cells, namely, the tiny villages, because there is no functional mobility in their occupations. Therefore, I call it a right step in the right direction that Government, for the first time, in 30 years, have made these special allocations.
To make the benefits available to these people, the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes must be properly revised. Already attempts have been made to revise the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this country; in the last Lok Sabha, I was myself associated with this work, but it has not yet been finalised. The urgency of the problem demands that the list of Scheduled Castes and Sche-
[Shri Kusuma Krishna Murthy] duled Tribes must be properly revised, so that they derive the benefits and opportunities to which they are legitimately entitled.
Secondly, it has been clearly stated in the objectives of this special approach, that 50 per cent of these com munities must be brought above the poverty line under these schemes durjng the Sixth Plan. The allocation made is quite meagre, but the problem to be tackled is very large. Compared to the magnitude of the problem, the allocations made are quite meagre. Therefore, unless the problem is tackled in a realistic way and the allocations are properly increased keeping in view the magnitude of the problem, it is not possible to bring about the expected results under these schemes.

Another important aspect involved in this is that when I visited Orissa as a member of a Parliamentary Cornmittee, I had the opportunity of meeting a number of tribal representatives. They have expressed their grievances clearly. still, the government agencles who are deriving the financial assistance are not able to serve their needs. Actually there is the procedure of loan cum-purchase policy. The middle men, at throwaway prices, take away the mini forest products from the tribals, and the policy of exploitation is still being continued there. With the little financial assitance, the Government agencies are not able to cater to the needs of the tribals there. Unless Government increases the financial assistance and unless they go into the market to purchase all the products, completely. they will not be able to eliminate the middlemen there, they will not be able to eliminate the exploiters. This is a very important aspect which has come out during my personal discussion with the tribal representatives in Orissa. The states have sent a number of proposals while sending the Sub Plan to the Central Government. One of the important aspects is that the Plan is very systematicelly insisting upon income-generating programmes; the object is in-
come-generating programmes and not infrastructupal development. If that is the case, the meagre amount allocated will not be able to serve the purpose for which it has been allocated. Unless we eliminate to a large extent, the role of the banks which are treditionally confined to a few sectors and have not come up to the expected level, we will not be able to achleve the desired objective. Once we accept the income-generating objective in this Plan, it is not possible to achieve the target unless we increase the allocations.

The Working Group for the Sixth Plan recommended that the special Central assistance for the Sub-Plan should be Rs. 1,000 crores for tribal development and that for the special Component Flan for Scheduled Castes should be Rs. 2.000 crores. I personally feel that these amounts are quite meagre compared to the magnitude of the problem to be tackled within the stipulated period, and if, in the process, you scuttle or reduce even these respective allocations, it becomes absolutely a mockery. We have seen a number of programmes in various schemes and plans which aim at their upliftment and the results when assessed are quite discouraging. Therefore, the Working Group, in a realistic way, has earmarked these amounts and under no circumstance should these amounts $b_{e}$ reduced and preferably they should be doubled so that the objective for which the Prime Minister consistently has been emphasising, that 50 per cent of the Scheduled Castes and Scheduled Tribe communities should be brought above the poverty line in the Sixth Plan, would be realised. This target could be reasonably achleved only if the suggested allocations are kept up to the level at which the Working Group has insisted upon. Besides, there are a number of programmes which must be tackled on a different footing. Why I am insisting on this is that when we are making the allocations, the allocations should be made sector-wise. This is a very important aspect. We are making
atiocationis in a general way. For Histance when we are molitiot an al location for agricultural labour, you must take the different communities which are dominating the agricultural labour. For instance Scheduled Castes among the agricultural labour are 80 per cent and 80 per cent of the allocation should go to them. When we come to the leather industry, there is a particular community which is dominating upto 90 per cent and for them 90 per cent of the allocation has to go. Unless we made sector-wise allocations, we will not be able to achieve the desired objectives for which the allocations are made. For the first time the government have realised the need to make special allocation to tackle their economic problem. It is most gratioying and it is a right step in the right direction. Therefore, I would like to congratulate the government. What I am insisting on is that the allocations which have been suggested by the Working Group must not be reduced and if possible, they should be doubled. Then only we will be able to achieve our objectives.

With these words, I would like to conclude.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Uttam Rathod-not here. Shri Satyanarayan Jatiya-he is also not here. Shri Virdhi Chander Jain.

शी वृद्धि चन्द्र जन (बाडमेर) : श्री गिरधर गोमांगों ने जो प्रस्ताव रसा है उस का में तहं दिल से समर्थन करता द्वं ।

26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लाग हुआ । उस में हम ने तय किया था कि बस वर्ष के लिए हम उनके लिए रिजर्वेशन रखेंगे, इोड्यूल्ड कास्ट्स आर ट्राइ्ब्ज के लिए रसेंगे । मंशा यह थी कि दस वर्षां में ये लोग सवणाॅ के बराबर आ जाएंगें। हम छसकां बढ़ाते गए । अब इसको हमने दस साल और बढ़ा दिया है । यह व्यक्स्था 1990 तक के लिए है। 1990 तक उनके लिए लैख्वंथन की व्यबस्था कर दी गई है। आय हस व्यवस्था को किए ए ए तीक चल हं कए हैं। मेरा कह्ना हैं कि छठे

प्लान में कोषिष्ट की जानी चाहिये सर साथा हीं सार्य सातरें प्लान में भी ताकिक यें लॉग दसर लोगों के बराबर का जाएँ । एसा हां सके इसके लिए हमें उनके बास्ते बीधक से अधिक फेड्र्य की व्यवस्था करनी होगी । प्लानिंग कमीशन का एक वरिंग प्रुप बता था। उसने सिफारित की थी नि द्राइब्वंज के लिए एक हजार करोड़ और घहब्यूल्ड कास्टस के लिए दो हजार करोड़ की व्यवस्था की जए । मरंा कहना यह है कि इस ड्राश़ को इस प्रकार से बढ़ाया जाना चाहियें केरे कार्यंकम इस प्रकार से बनाया जाना चाहिय ताकि छठ आर सातवें प्लान में हम उनकी आार्थंक स्थिति का मजबुत कर सकें और उनका सर्वण लोगा के बराबर ला सके । फंड्ज के बारे में में कोई एमाउन्ट बता महीं सकता ह००। एमाउन्ट हों सकते हैविड्यूल्ड कास्ट्स के लियं 4 हारार अर्ट विड्यूल्ड ट्राइब्ध के लिये 2 हजार । इसस भी अंधिक हो सकते हैं। जांच करके इस सम्बन्ध में व्यवस्था की जानी चाहिये । हम यह चाहते है कि अब आगे यह स्थिति पंदा न हों कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग इकनामिक पोजियान में दूसरों के मुकाबल कमजार रहें। हमारा यह्ह भी धढ़ मत रहा है कि जां आर्थर्थक स्थिति से और भी गिर हए हैं, जिनका जीवनस्तर बहुत ही गिरा हुआ हैं, उनके बार में भी हमें क्रदम उठाने वाहियें

कुछ अन्य जातियों के लाग भी एसे है जो बहुत्त गरीब हैं, आंर उसकों कहीं से कुछ भदद नहीं मिल पाती है । हसलिए कहु एरेशा फार्म्ला सोचना होगा कि जा आंर्थक दषष्ट से कमजोर हैं, जिनकी इकानामिक कंडीरन अच्छी नहीं है जा वीकर संक्रन के हैं, उन्हँ भी कुछ लाभ मिल सके ।

इसके साथ ही जिन अनुसूचित जाँव और अनुसूशित जनजांत के लांगों करी बार्थक स्थिधि मजबूत हो गहं है, जा इनकम टैक्रस
 वान्टंजे मिलते हैं, वह आगे नहीं मिलें एंती व्यवस्था ओ करती वाहुसे । क्योंकि हमारे कंस्टीट्यूइन के उूद्षेस की पा पूतत हो जाती हैं तो फिर काले वा बाल-

## 

 दी जर्ये। जित लोगों की़ क्स्थित अण्ती हो
 एस. तुक्यर बए यतिकारी है कमें; किर भी अन्लूरित गाति अर अन-बावियों के
 की चा सकती। जब एम्पतलस्पंटट का प्रश्न
 बावियों के अभीन उनका सर्बरक सिलती हैं, बत उनके ल़़के पौब्नक सकलों में पद़से हैं
 की श्रेणी में उनके लड़के आाते हैं। यह स्थिथित बन गई है और इकर्र गरीब लोगों कां एम्पलायमेंन्ट नहीं मिल पाती । इस प्रकार की स्थितीं कर्ये बेबते हु हमें इस सम्बंन्ध में कूछ गार करना पड़ेगा। जो राजनीतिक हैष्टि से मजबत हैं क्र क्र अन्सूचिंत जनरजांति के हों अगर वह इसका विरोंध करें तो हमें उनका मुकाबला करना चाहिये । हमें उनकं बताना चाहियें कि: कास्ट्टियूयून के जा प्राबीजन्स है, जब उसने उद्देश्य की पूर्ति हों गई तों अब हमेश्रां आगे उसका लाभ आप नहीं उठा सकतं।

बांड्डंड लेबर के बारं में में कहना चाहता 8. राजस्थान का मुभ एक्सपीरिएन्स है। बांड्ड लंबर की आइंडगटफिकेश का काम हमारी गवर्नमेट ने दिलचही़ी से नही़ी किया। बहुत से लोंग अभी भी बांड्ड लेबरं में हैं गर् उनकी आाइडंटटफिकेषन का काम ही कातों हवा है तो रिही्नीटचान का प्रश्न ही कहां पैदा होता ह? गर्वन्मेंट को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्षम्ब भंजने चांहियें कि उनदी़ी आाइड्रेंटफिकेलन बीर बसाने के काम है उसकी स्थिति का सृथरले के कालों काे लिया जाना बाहिये ।

लैंड रिफार्म के बारे में हमारी कांत्रेस की सरकारों, प्रान्तीय सरकारों ने बंस्त्टहै इन्टरस्ट के चक्कर में आकर कोई प्रों्रेषिव कदस नहीं उठाया हैं कर जा उठाये भी हैं, उनका इम्पलीमें ट्ट हान नहीं Pक्या । बनस्थिचित जांत और जनजाति के लोगों का iी जमीन मिली हैं, वें बहुत निकम्मी मिली हैं। उदें अनहकानितिक होंलिंग्र समली हैं, बिनकी बेत्र से अपनी फिनांजल पोरोयन की मंज्ता नहीं कर सकते है
 र्यत समर्लोंन्ती के सम्य में मिली, कब



 कि विभिन्न याज्यों में उबनता पाटों के जासन के दांरान अनूतूरित चातियों बर बनुब्विष्तित बन-आतियों के लोगों की जो जभीन ताकरांबर लोगों ने है़प लो थी, उत्र जमीन को उल हैं रस्टोर कराया जायें। इसके लिए पूरी कीरिबांश करनी काहिए।

हमने अपने कांस्टि््य्यूक्षन में यह्ट तय किका 47 कि हम छुपाछड़त को वूर कर बैगे, किस्तु छुवाष्ठूर उभी तक समाप्त नहीं हूँ है। हेन वेगों के सांग अभी तक मांदरों में प्रवेंश नहीं, कर सकते हैं, सार्वजनिक कुणों और नलों से पानी वहीं भर सकल है। उन्हें होंटलों में चाय नहीं पोनं दी जाली हैं। मेरा सजेस्बन हैं कि रीमूदलन खान अनटर्चोबीलटी एक्ट, 1955 और प्रोटेकरा आफ सिविल लिवटोज एक्ट, 1976 कां एर्मेंड करके यह प्राविजन करना चार्टिए कि ये आर्फेन्सिज काग्गोजबन आंर नानकम्पाउंड़्वल तो है ही, उन्हे नान-वेलेबल भी बना विया जाये । हम देबते है कि छूकाछूत के मामलों में कोई इन्द्येस्ट नहीं लिया जाता है । पुलिस इन्वस्टींग्बन करेती हैं, डी. एस.पी. कोे यह अभिकार दिया गया हे, लोकन वास्त्व में काईई इन्ट्रेस्ट नहीं लंता है । इल बजह से काफेन्सिज करने कालों को सजा नहीं मिलती हैं। इस सम्बन्ध में प्रती कोंशिण करनी काहिए कि उन लोगों को सजा मिले। अगर फिगर्ज को देंबा जाय राजस्थान की फिमर्ग के बार में मूभे पूरी जानकारी हैता मालूम होगा निं काषिक्षन बहत्ड लोगों को हीका हैं आर किसी ग किसी तरीक से कान्प्येमाइस करा विथा गया है। जब तक छुणाछत करने वालों जमें स्ये सजा वहीं रिम्लती हैं, त्रा तल छुआध्ठत समप्त नहीं हमे सकती हैं।

सिर पर मेला उठाने की कुप्रथा उरी तक प्रणलित हैं। सरकार इस सम्बन्ध में लेंजिस्लेशन बना कर कोर्? अन्य व्यवस्ता कराये, हा लोगाँ काँ इम्पलीमेट्स निएँ

अये कर नलसमिकाओं की Pर्यित यदुद़ किका जमयं। हम लोगो पर यद जा कलंक है, उस मिटाने की कोंशिया करनी चहिए ।

आज हस काम के लिए कोई संपरटे fिपार्टमेंन्ट नहीं हैं। सिन्यूल्ड कास्ट्स की सिए सीपरेटे डिपार्टमेंट होंना चहिए कर शिक्यूल्ड टाइन्ष के लिए सेपरेट चिपार्टंनें होंना क्षाहिए। आसिर एसा कथाँ हैं कि कभी घह विभाग होग विसिन्ट्री क अंडर रणा ज़ाये अर कीत एजुकीसन निनिस्ट्री के बंडर रक्षा आये ? इसका सपेटेटे किपाटरमेट बनाया जाये और उसका कीबिन्ट ऱक का मिनिस्टर घंगा चहिए । आाज बनूसूषित जतित्वों कर अन्वसुषित बन-गातियों के बैलफेयर के लिए कंखिनेट रैक का सिसिस्टर नहीं है। जब एसक लिए कैबिनेट रंक का Рिनिस्टर नहीं होगा, वह कीविनटे के ठिसिजम्ज में सक्रिय भाग ऩहीं लेगा, तब कोई व्यद़स्था कससे होगी ?

हमने शिब्यूल्ड कास्स्स और शिड्यूल्ड
 हिराोर्ट्र एसमेक्ष्ली सें भी प्रस्तुत्तु की़ी जात्री
 मेंटोंचन के लिए क्या कदस उठाये गये है ? जब हम कमिशनर पर हतना एक्सपेडीच्रर करते हैं, ता मंनी मझहोदय बतायें कि उसकी रीक्रमेंड्राज्त के इम्ली़्लेंटंशान के लिए क्या किया जा रहा है । जितनी हुमारी रिपोटर म्रस्तुत हुई है ज्ञास प्रकार उनक्रा इम्प्लीमेंड्रेब आपने क्रक्रया हं, उनके उत़र क्या एक्सन लिया गया है उसके सम्ब्नक्ध में भी हमें जानकारी दीजिए ताक्रि हुमें प्रता बलें Pक उतके लिए क्या किया गया है और आप क्या करना चाहते हैं।
अनुसूप्रित ज्राति और अनूसूचित जनजाति की उन्लीि करता हमारा कर्तब्या हैं, महातमा गांधी जें कस ब्वात्र पर विसोड कोंर जिया था। हुम बां उनक फालोव्रर्स हैं उनका पद्र क्रर्माय्य है कि अनस्थिन जादि अंर जनल़ाति की भलाइ में अपनी पूरी यक्ति





को Pिख़नी थाहिए । इसक लिए भी कह
 इस सम्बन्ल में कोष्टां ठंस कदम नही उठाया गया है । जड इस भम्बऩक में ठोंस़ क्रदम उठाएगें तभी उसकी स्थिथित को सूषार सकेगे । तभी हम वागे की योज़नाबों में
 वह हमार बराबर का सकें।


 सूषी हाती़ हैं कि इता प्रस्ताव के बारे ये बंपने अपने विषार व्यक्त करने के तिरा हसमझड

 तब से हमाएं देष के सें प्रमुब्ड राजनीमिक नेता थे उन लागेगें ने पिछछक़ी जमितयों और

 गांधी जी का पत्द्व सुडी कार्मऱ्रम था उसमें
 के लिए प्रयास करने करे बात की भी । ज्वाप्र को म्रस्लूम हैं उसकर ब्रपा ने अरदिवासियों के उत्थान के किए कितना बड़ा क्राम किया। इसके प्रहले इस दोरा में यह
 क्ञाज हम बह देषते हैं क्रि जस हैम दों के उत्तर पूर्वी भाग में जाने हैं तो दो त्रते हैं कि बहत सार' कवायली लोग बहुत ज्यादा पद्ये लिसे हैं, बढ़ बड़े डाक्टर बल गए है और अच्छी रच़्धी जगहों पर काम कर रहे है । जन लोगों ने ज़ां काम किया है वह बहत्त ही सराहनीय हीं, एंसी हमारी भावना है।

आजादने के ब्वाद समारो ह्रिकूतन ज़े सांचा कि यह जा प्रयास है यह वहत कम है। अगर हम लांग इत लोगों का बैल्दी उपर न लाए तां हां सकता है क्र यु पिद्धा जा़ित के लोगे चाहे के हीरजन हैं या आड़वारी हों, ये मिछक्षे ही रह जाएएंगं आर दोगर लोग उनस काफी बागे बदे आएवंते । लिहाजा उन्होंने यद्र कोंचिय की कि कंस्टी-

 क्रिया जाम । एसा उन्हॉंने किखा। 1 बौंक्ताल



## [绿 उत्तम राठाए]

प्रयास हों रंह है उस से वें रुक नहीे है इसकी बज़ यह है कि पिछले तीस सालों में जा कुछ हम लोगों ने काम किया उससे उन लोगों में थाड़ी बहुत उनकी आकांक्षाएं बढ़ गई है, वे लोग जागरुक हो गए है और वे भी चाहतें है कि राष्ट्र का जा प्रवाह् है उसमें वे लोग सीम्मिलित हों । एसे वक्त हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम इन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा पंसा द और अपनी जो स्कीम्स है उनको अच्छी तरह सं छम्पलीमेंट कर तारिक पैसा फिजूल सर्च न हों और उसका सही छस्तेमाल हों। अगर एसा नहीं हुआ तो हा सकता हैं कि जरं इन लोंगों कों तीस साल तक .रुकना पड़ा एसे ही छससे आगे भी इनका रुकना पड़ंगा। इन लांगों के लिए हमें एजूकशनल फर्सिलिटीज देनी पड़ेगी आंर वह हम लोग दे रह है। लेकन इस के साथ साथ इसके लिए ट्कनिकल एजूकेसन भी शरूू करना चाहिए । अगर एसे नहीं है आ तो इनमें से चो डूप आडट्स होते है वे काई अच्छा धन्धा नहीं पा सकंगे। इन लोग्ग को हमने बेती दी है लेकि बेती के साथ साथ अगर इरर्गेंसन फैरसलिटीज नहीं ह.ई तो वह सेती ज्यादा कुछ उपज उनके लिए नहीं कर सकेगी 1 लिह्हाजा यह जरूरी है कि उनको इरींगेशन की फैसिसिलटीज भी दी जायं

यह् खुशी को बात है कि सरकार ने यह जो ट्राइबल सब-प्लान बनाया है और कम्पोनेन्ट प्लान हीरजनों के लिए बनाया है इसके द्व्वारा इनके लिए काफी काम हम लोग करना चाहते हैं। आवरयकता इस बात की हैं कि जा लोग इन एकीमों में काम करने वाले है वे डेडीकेटेड हों । अगर एंसा नहीं हुआ तो जैसे पहले होंता रह्ता हैं हमारा पेसा फिजूल खर्च हांगा। जो लोग माग़ड़िया गाँड़ के बीच काम करते है, जस एरिया में आप किसी अफसर का भेजते है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहां पर उन्हीं अफसरों को भंजा जाए जिनको माड़िया डायलेक्ट आती है। उसी तरह से जिनकां भीलों में भेजना है उसको अगर भील भाषा न आये तो वे वहां पर जाकर उस काम को अन्जाम नहीं दे सकगगे जिसके लिए उनको वहां पर भेषा गया हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब हन प्राषैक्ट्स

के लिए बाष चफसरों की भवी करते ही के उसर्मे उनका ही भती किया जाना बाहिए जिनकां कम से कम एक ट्रा्र्बल ड्ञायलेक्ट आती हां। वही लोग वहां पर जाकर अपन काम सही ढंग से अन्जाम दे सकरंगे ।

में एक चीज की ओरे आर धापका क्ष्यान आर्किषत करना चाहता हूं। एक तरफ तो आदिवासी आर हरिजन यह चाहते है कि उनकां उपर उठाने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठाए जाएं आर दसरी आर आज हमने यह्यां पर श्री विरधीचन्द जंऩ का भाषण भी सुना । एक तरफ उन लांगों को आप जा सहलियतें दना चाहते हैं वह भी उनको नहीं मिल पाती है अरि द्रसरी आर उनके बिलाफ दोषपूर्ण वातावरण पूरे देष में फैलाने की कोंशिशा हो रही है। अगर आप चाहते है कि यह वातावरण उनके खित्वाफ न फंले तो हमारा कर्तव्य है कि इन मारी स्कीमों को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए तांक कम से कम वक्त में उनकां हम आगे ले जा सक। तीस साल तक जैसा आपने उनकां रोंका, उनकी दों पीढ़ियां निकल गई हैं, नतीजा यह्ह है कि आज विरधीचन्द जी कहते है कि बाप कों रिजर्व कोटे से नांकरी दे दी तो फिर बेटे कां क्यों दोना चाहते है ? मेरा निवेदन है कि हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई है जिनकां सभाज से कछछ भी नहीं मिला लेकिन आज अगर दूसरी पीढ़ी कों कुछ मिल रहा है तो शिकायत की जा रहीं है। अन्त में मेरा आपस निवेदन यह है कि जब आप हरिजन तथा गिरिजनों के लिए कुछ करना चाहतं है तो एक एसा तबका भी इस देश में है जिसकां हम जरायम-पेशा, निर्रमनल ट्राइब बोलते है। उनकी संख्या इस देश में बह्त ज्यादा है। अगर इनके ीलए भी आप कछ करना चाहते है तो में मकवाना जी सं प्रार्थना करूंगा जां कि स्वयं बैकवर्ड क्लासेज से सम्बन्ध रखत है और एक बहत अच्छे नाँजवान मंत्री भी साबित हुए है, कि जो आपकी सेन्सस चल रही हैं उसमे आप जरायम-पेशा, घमक्कड़ जाति के लोगों की संन्सस भी करा लें तांकि अगर बंकवर्ड क्लासेज कमीशन कोई सहूलयत दोने की सिफारिश कर तो वह उनको मिल सके । मु\% उम्मीद है मकवाना जी हन्तीजों पर्र बरुर ध्यान द्या T

बाडिर में मेँ योमांपय की का धन्यवाद देता हू कि उन्होंने बहां पर बढ़ा बच्छा प्रस्ताव पेश्य किया ।

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the outset I must thank, the hon. Member, Shri Giridhar Gomango, who is from Orissa, for bringing this Resolution before the Fouse for urging upon the Government to take immediate steps to implement the policies and programmes adopted in Sub-plan for tribal areas and the Component plan for Scheduled Castes. This has given us an opportunity to review the position with regard to these programmes meant for the upliftment of these poor people.

So far as the action 'taken by the Central Government as well as the State Governments under the Sub-plan for tribal areas and the Component plan for scheduled castes is concerned, it is a matter of regret that the report of the working group on tribal development during mid-term plan 1978-83 reveals that some of the States have not even prepared the plans. For the information of the House, I am stating what is mentioned in this report. So far as Assam is concerned, they have 19 integrated tribal development projects. When this Group have gone into the details of the review of the working of the Plans, they found that 4. out of 19, they have only prepared one. Similarly Bihar. Out of 14, they have prepared only ten. Similarly, there are States like Madhya Pradesh; of course, it has comparatively better performance, that is, out of 42 they have prepared 40 .

Sir, from these, it is found that some States, have not been able to and they are not adequately prepared to prepare these plans which are meant for the tribal development and also component plan. So far as component plans are concerned, it is seen that most of the States of the country have not prepared their plans: So, I would like to
know from the Hon. Minister whether in between they have prepared thele plans which is very much essential in the interests of the country as well as the interests of these particular sections of the people.

Sir, many Hon. Members have already stated many problems and highlighted the points which are very much important for the successful working of these Projects.

Sir, so far as money is concerned, where has the money reached during this plan period, 1978-83? It is estimated that Rs. 300 crores are available. They are sanctioned and it is well and good. But, so far as the evaluation of the Projects is concerned, I must stress that it should be done and it should be done in a meaningful manner.

Sir, I like to point out and quote some sentences from this Working Group which had gone into the working of these Plans. They said:
"Implementation of programmes depends largely on quality of personnel. $\mathrm{Th}_{\mathrm{e}}$ approach to planning in tribal areas is integrated and wholistic in contrast to the sectoral approach elsewhere. It will require continued personal involvement on sensitive individuals. Therefore, some institutional arrangements like creation of sub-cadres in States having substantial tribal areas appears a natural corollary of the new effort. The personnel system here should besimple with clear chain of command and de-overspecialised. Adequate compensation and fiscal facilities should now be urgently provided. Orientation of personnel at all levels should receive special attention. The cost of improvement in administration should be met by the Central Government under the first proviso to Article 275(1) after taking into account the devolution of the Finance Commission and plan provision in the States and Centre."

## [Shri Arjun Sethi]

Sir, these are the views expressed by this Working Group. To my mind, this is very much essential for the successful implementation of the programmes as well as the money which has been sanctioned for the welfare of the weaker sections of society.

Sir, it is seen that people living below the poverty line, majority of the people, come from this category, from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So, at least a time-bound programme should be there or at least $^{\text {a }}$ some sort of approach or some sort of atmosphere must be there so that within that period of time, the lot of at least 50 per cent of the people, who are living below the poverty line could be improved and they could be benefited out of this Plan for whom this is mean.

Sir, similarly there are other problems. Since I have very limited time at my disposal, I would iike to point out one aspect of the problem, as far as education of the children of Scheduled Caste ${ }_{S}$ and Scheduled Tribes are concerned. As my friend Mr. Rathod has pointed out, one should not grudge if children of SCs get some stipends or scholarships.

If one child gets the scholarship, the other child of the same SC parent should not be deprived of it. In this connection, the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in his report for 1977-78, has mentioned this-which I quote for the benefit of the hon. Minister as well as Members. The report says:
''There appears to be absolutely no justification in denying the postMatric scholarships to some Scheduled Castes/Scheduled Tribes children, to which their brothers and sisters are eligible, simply because they happen to be the third or fourth children of their parents. The restriction of only two children of the same parents/guardians for the award of post-Matric scholarships should, therefore, be removed from the regulations and all the children
of the same parents/guardians pursuing post-Matric education should be awarded scholarship, if they are otherwise eligible."

I again thank the hon. Minister; and urge upon the Government that they must look into the recommendations of these Study Groups as well as the Report of the Commissioner for SCs and STs., because they have made very good recommendations. But so far as implementation part of the thing is concerned, it is lacking. I request the hon. Minister to look into the matter personally.

शी भेरावदन के. गधावी (बनासकांठा) : उपाध्यक्ष महोंदय, यह बड़ी अच्छी दात हैं कि सभाज के सबसे गरीब और पिछड़ तबके की बात आज हम कर रह है और यह भी सही है कि हमारे जितने भी देश्रक्त, बड़े-बड़े नंता हुए और आज भी हैं, जब बात करने की बात आती है तो हरिजन और आदिवासियों का नाम सबसे फोर फ्रंट पर लंते है । 30 साल सं आजादी के बाद यह कहा जाता हैं कि हमने बह्त तरक्की की है और वाक्यी हमने तरक्की की है। बड़े-बड़े इरीगेशन प्रांजक्ट बने हैं, बड़ं-बड़ रोंड बने हैं, बड़े-बड़े बंदरगाह बने हैं, बड़ी-बड़ी फैक्ट्टूयां बनी है, बहत्त कुछ हुआ है, लेंकन आप दंखें कि जितना भी करोड़ों, अरबों, सरबों रुपया हमने लगाया है उसका मुनाफा, उसका बनीफिट आदिवासी इलाकों में या पहाड़ों में' जंगलों में जा लोग बसते हैं, उन तक नहीं पहांचा। दहातों में जब देखते है तों क्या देखते हैं कि हरिजनों की बस्ती एक ओर हैं, आज भी अछृत आदमी है अछ्तुत बस्ती है और जा इलाका होता है उसका भी अछृत गिना है और अदमी को भी अछुत गिना जाता है। मैं तो यह मानता हैं कि 1971 के बाद ही हमने इसकी आर पूरा ध्यान देता शुरू Pकया है, इसक पहले बातों बहत हलं। गांधी जी को तो हमनं द्रेखा नहों, पर एक आदमी ने पूर हिन्द्स स्तान और पूरी दर्निया में इन तबकों को सामने रसण, लेकन उनके बाद करोड़ंं आदमी पंदा हों गए जां गांधी जी का नाम लंते रहे,

मगर आज भी हम देखते हैं कि आदिवासी हरिजन नाइट सायल उठाकर जा रहा है । हम बलाते हैं, दो रुपये महीने में वह मैला साफ करके जाता है।

गवर्नमेंट इसके लिए कछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट कानून बना सकती है और कह सकती है कि म्यूनिसिर्थंलिटीज का इस प्रथा का बन्द करवाना चाहिये और जो नहों करवाती है उनको उसको सुपरसीड करने का अधिकार होना चाहिये । लोंकन आप कहते है कि सीवेज बनाएं, गट्टर उनाए । लेकन आप कानून क्यों नहों बनाते है । जहां कहों भी नाइट सायल या अैला सिर पर उठा कर ले जाने की प्रथा हो वहां की म्यूनिसषैलिटी कों आपको सुपरसीड करना चाहिये और जो दोषो लोग है उनका आपको सजा दिलानी चाहियं । इस से बड़ा कलंक कोई दूसरा नहीं हो सकता ह ।

जहां तक रिजर्वे रान का सवाल है पोरलटिकल प्राजैक्रान के लिए आपने रिजर्वेशन ‘दिया है 1 एम्पलायमेंट में भी आपने रिजर्वे इन दिया है, पढ़ाइँ के लिए भी उनकों कुछ सुविधायें दी है। लेकन उन की हालत क्या है ? सात या दस साल का जो बच्चा होंता है वह भी स्कल नहीं जा सकता क्योंकि पहाड़ से उसको लकड़ी ला कर बाजार में बेचने जाना पड़ता है, खेत में जा कर काम करना पड़ता है। बच्चा अगर स्कल चला ज़ाएगा तो पूरी फैममली भूखी मरंगी ।

जमीन भी आप उनकों बंजर देते है । अच्छी जों जमीन है और जा सरकारी जमीन ह उस पर तो बड़े-बड़े जमीदारों ने कब्जा कर रखा है । इन लोगों कों आप वह जमीन देते है जो बंजर होती है, जहां उपज़ नहीं हो सकती है। फिर भी आप आंकड़ पंश कर देते है कि इतनी जमीन आपन उनको दे दी है। पढ़ाई आदिवासियों में कहां है ?

आप बताएं कि संट्रल संकेटेरिएट मे कितनं आदिवासियों के आइ. ए. एस. अधिकारों है, उनका परसेन्टंज़ क्या है और कितना उनका रिजर्वेशन है ? कितने हरिजन आइ. ए. एस., आइ. एफ. एस.

अरै आई. पी. एस. के है यह भी आप बताएं । परसंट्ंज के साथ उसकी आप तुलना कर । क्या उनका काटा पूरा होता है ? निचली श्रेणी में, चपड़ासियों की शेणी में अगर होता होगा तो जरूर हाता होगा और वह भी हरिजनों का और आदिवासियों का नहीं । इसी तरह क्लकों की बात है।

उनकी साई़जिक हालत एसी है कि उनके बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते है फिर चाह आप उनको कितनी भी सुविधायें क्यों न दँ । गुजरात मों कछ शुरुआत हरई है। वहां पर यह कहा गया है कि हर्fजन या आदिवासी का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई के लिए जाएगा तो उसके घर वालों को कुछ राहत दी जाएगी ? क्यों नहीं आप उनके माता पिता को लिए भत्तो की व्यवस्था करते है ताकि वे अपने बच्चों का स्कल भेज सकें और बच्चा जो कमा कर लाता है उससे वे कुछ कम्पेंसेट हों सकें ।

मिनिसट्री बनाने की बात यहां कही जा रही है। यह एक पोलिटिकल बात है । मे सहमत नहीं ह. । उनके लिए मिनिस्ट्री आप बनायें या न बनाए लेकिन कम से कम एक उिपार्टम्न्ट्ट तो एसे बनाएं जो उनवके हर प्रकार के fिबललपमंन्ट को दंख सके और साभान द" सके ।

कस्पोंनेंट प्लान बनाया गया है और सी करोंड़ हम ने स्टट्स्स को दिया । नतीजा क्या हुआ ? अभी हमार् माननीय सदस्य संडी जी ने या किसी अन्य माननीय सदस्ट ने पढ़ कर सनाया कि स्टंट्स ने अपने प्लान तैयार ही नहरं किए। गब हम ने उनको शड़े से पैसे दिए तो प्लान तैयार हो कर आ रहें है। पांच सात गुना और यहां तक कि 17-18 गुना बड़ प्लान बन चुके है । एसा इसलिए हों सका कि उन लोगों का भी लगा कि केन्द्र. कुछ अधिक मदद द र्रा ह" । इसलिए वर्क ग ग्रुप ने सुभान दिया एक हजार करोड़ अर दो हजार करोड़ रुपये का ग़ादधान करने का छड प्लान में। छठा टलान 1 लाख 59 हजार करोड़ का है। जस में से केवल तीन हजार करोड़ से कुछ नहीं होगग। कहतं का कि यह कम से कम पांच

## [री भे पाबबन के. गषाबी]

हजार करोड़ तो होना चाहिये । यही तबका हैं जिस की मेहरबानी से हैम गद्वी पर बंठे हैं। उनके मैंडंट से, उसके बोट से हम यहां कठँ है। भाडिवासी हरिजन सही मानों में हमाए साथ हैं। राष्ट्र के जीवन में उनका सर्वाषिक महत्व है । अगर वे चाहते तो कह सकतें थे स्वर्ण समाज कों लोगों से कि हम तुम्हार साथ रहना नहीं चाहते । लोकन उन्हॉंने हमारा साथ विया हैं। 1930 या 1932 में जब गांधी जी ने उपवास किया था ता उन्हॉंने संपरंट इलंक्टारेट की बात भी छाड़े दी थी ।

हिन्दुस्तान की सबसे ज्यादा अहीमयत्र की संवा, पोलिटिकली या सोशिली किसी ने की है तों वह आदिवासियों आर हरिजनों ने की हें, उसे हम सब भूल जाते है। मैं मिनिस्टर लोगों से कहना चाहता है कि आाप जिन बड़े समाराहों में जाते हैं, उन का बड़े व्यापारी करते हैं, वह जमींदारों में होंते हैं, इंडस्ट्रीयलिस्ट्स में हांते हैं। आप लोग चकाचाँध के वातावरण में जातं हैं। में पूछना चाहता हूं कि क्या कभी किसी आदिवासी या हरिजनों की बस्ती में जाते हैं और देखते हैं कि वहां क्या हांता ह ?

कल हम जां बात कह रह थे कि किसानों को रंमूनरंटिव प्राइस मिलनी चाहिये, लोकि किसानों में आप दंबें कि प्रारम्भिक लंबर में कांन काम कर रह है ? उसमें 50 परसंटंट हरिजन लोग काम करते है ।

में बड़े अदब के साथ कहना चाहता हैं कि आज समय आ चका है, इस प्रस्ताव की तह दिल से ताईदं करता है आर सराहना करता हुं, आर आपका इस बार में कदम उठाना चाहिये ।

एक बात में आर कहना चाहता हैं कि आज आप उन्हें दहातों में जमीन दे रहे है रहने के लियये । मंरा कहना है कि मेहरखानी कर के उन्हु बलग जमीन मत दीजिये। एंसा करने से उनकी अलग बस्ती बन जायेगी । मेरा कहना है कि घहरों में जां कां-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बन रही हैं, 'उसमें एंसा कानून बनाया जाये

कि कमस-सं-क्रम 25 परसेंट उसमें हीजिल आंर आधिवासी में्बर होने चाहियें तारक्त सभी साथ दह सक । एसा न कर के बाप अलग से फिर उनकी बस्ती बना रहे हैं। मंरा कहना है कि हर सोसाइटी में वह लोंग हांने चाहियें ताकि समाज के साथ वह मिक्स हों सकें आर सोशली उनका एमलगेमशन हांना चाहिये । लोकन आाज वह होता नहीं है। उनकों सषकमें के साथ रहने का मांका देना होगा, यह मेरा सभाव है। में उम्मीद करता हैं कि मंगी जी सरकार का ध्यान हस ओर जरूर दिलायेंगे । मुऐ अपनी बात कहने का आग मांका आपने दिया हैं, उसका में अभिवादन करता हुं ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): May I ask a clarification? You have been kind enough and the House extended the time-limit till 5.30. Unless the hon. Minister replies and the hon. Mover replies it will not be completed. I want that the next resolution should at least be moved. Let it be assured; at least one minute should be there so that I can move my resolution. The spokesman of my party has strongly supported the Resolution now under discussion; there is no question of scuttling it. From two hours it is now going to be seven hours. Let it be seven hours. But give me one minute.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): So far as the present Resolution is concerned, it is an important one; nobody wants to scuttle the debate. But the impression should not go round the country that the government do not want a discussion on the second resolution regarding the Presidential form of government.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: I am inviting a debate in the highest body; let us have this debate.. . (Interruptions)
AN HON. MEMBER: Sometimes the next resolution never came up.

SHRI SOMNATH CFATTTERJER: It has got the first priority in ballot

MR. DEPUTY-SPEAKER: Without completing this, how would it be correct to move to the other resolution: We have got so many speakers and the Minister has got to intervene and the Mover has the right to reply.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Subject to the availabiltiy of allotted time, you regulate the number of speakers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Everybody take ${ }_{\mathrm{S}}$ his own time.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): You have said on earlier occasions that you would restrict the number of Members in general discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am restricting, I am trying also. Therefore $I$ am appealing to them to take less time.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: You should allow time to me so that my resolution remains alive.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I appeal to hon. Members to take not more than five or six minutes, it should be possible to confine oneself to this limit.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: When we speak on Bills, you tell us that not all can speak because you are bound by the time allotted by the Business Advisory Committee; you do not allow all persons to participate in debate.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not in the private Members's business.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: You had 16 Members, now you say that you have 19 Members who want to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Babu Lal Solanki, please.
(Interruptions)

SHRI BAPUSAHEB PARULGKAR: Only private member's business.

## (Interruptions)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Has the Government decided not to take up this resolutions? (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not know what the Government has decided or what the Government has not decided.
(Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Government is not to guide me. Government is not guiding me in these things. (Interruptions)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR Let us not attribute motives. We will try to complete it.
(Interruptions)
SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: This discussion would be completed.
(Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE:
This discussion... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: What he says, please listen. I will ask him.
(Interruptions)
SHRI CHITTA BASU (Barasat): It would be an injustice to the House, to the Members because this is the resolution which received......

## (Interruptions)

AN HON. MEMBER: Mr. Balanandan's resolution has got to be brought.
(Interruptions)
AN HON. MEMBER: Mr. Balanandan is not here.

MR. DEHPUTY-SPEAKER: Let him make out the point.

SHRI CIIPTA BASU: This resolutien hey wot miacity Mo. 2 for this session. As a matter of fact, we are discussing that resolution from the last session. Do yet mean to say that,in the next week, which is the bills week, ie. when Friday is Prlvate Member's Bills day. Therefore,-س there will be no scope for discussion of this resolution and Sir, do you mean to say, Sir,-I appeal to you as the guardian of the House.

## (Interruptions)

SHRI CHITTA BASU: Sir, can it be a bona fide intention on your part that a particular resolution could not be discussed during the whole session?
... (Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I would say, it is not deliberate. We have now extended the time up to... (Interruptions)

SHRI CHITTA BASU: I know, it cannot be your intention. Your intention is that the resolution also needs discussion. Therefore, Sir,... (Interruptions)

AN HON. MEMAER: The otner resolution... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is lack of co-operation.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Let the Treasury Benches say that we are non-cooperating with them openly. (Interruptions)

SHRI CHITTA BASU: We want discussion on this important matter onte, also a dialogue, a debate, this resolution has got the first priority. And the other thing is going on. I appeal to everybody, apeal to you, to hon. Members, appeal to every body. (Interruptions)

MR. DEPUTY SFPEAKER: Order, Order, F'lease.

We will continue this resolution up to 520 . We will take up sour matter at 5.20 .

Now, Shri Babu Lal Solanki.
(faterruptions)
MR. DEPUTY SPEAKER: We will take it up at 5.20. You make an appeal to them.

## (Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, Mr. Babu Lal Solanki....

## (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will tell you at 5.20 .
I will ascertain the views of the House at 5.20

MR. DEPUTY SPEAKER: I will take the pleasure of the House at that time.

## (Interruptions)

धी बालू लाल सोलंकी (मरंना) : उपाध्यक्ष अहोवय, गी गोमान्गों की कादिवासियों आंर हारिजनों के उत्धान के लिए जो र'जोल्यूशन लाए है, ₹ं उस का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ है। जो सी करोड़ रुपये की राशि कम्पोनेन्ट प्लान के लिए प्रत्येक राज्य के लिए भारत सरकार ने स्वीकृत की है, हरिजन और अरिबनसियों के हित में इस राशि का किस प्रकार से बंटवारा किया जायगा ? इस के पर्व हसी तरह से हारिजन और नादिदासियों के लिए भी राशि स्वीकृत की जाती थी क्या उन राशियों का सही सहीे उपयोग हुआ या नहीं ?
2. छुआछत के लिए कई राज्यों ने सर्वेक्षण fंकया हैं और कर्म राज्यों जो तरे इसके लिए अलग से च्या्यकलय की क्रोल रखे है । ढेबर कमीशान ने भी इस के बार में अप्भी श्रपमें प्रम्डत्त की है । प्रत्येक राज़्य में इस तरह के न्यायालय स्थापित होने चाहिएं। यदि नहीं ह, है तरे इस का क्या कारण है और भारत सरकार दूसर'
 मे न्याथालय कायम करे।


 घमसन बोले । उस हरिजन वें बरीबवार्तों
 दा सा लयक्तों को कचनी रिक्षा ही जाप



 उपाध्यक्ष बहोंदय, इस दों की एक एसी परूपरा दूी है जों इस दोश में मंह्लत करता रद्रा हैं, उसा को उतनां हीं ीीषा स्थान मिला है। उसका हजारों हैजार साल से हस देश में शोषोण हुआा हैं । यहां के शास्तों की व्यवस्था में जिस दिन से बच्चा जन्म लंता है शूद्र के घर में उसी दिन सं उस का नाम गन्द्व से गन्दा रसा जाता है। उसं गांव के बाहर बसाबा जाता है। उन के सार धन्षे नीषे समभे जाते है। यही कारण है कि हस दोग में हजारों हजार साल सें करोड़ों मेहनत करने वाले हात्र, यहां के अनुसूचित जाति आर अनुसुणित जनजाति के बोग, बहां के पषष्ठड़े वर्ग के लोग पवद्रलित सहें हैं और आज उन के आर्थिक बंचे में हीं सुधार की आवश्यकता नहीं, आज उनहैं मान सम्मान की भी आवश्यकता पड़ गर्दे है। में तों यह कहता हं कि इस दोश में इस बार में उपनी जिक्मेदारी से न इधर के लोग बच सकतें हैं न उषरे के लोग बच सकरों हैं । किसी ने हस बात का प्रयास नहीं किया कि इतना महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, कराड़ों करों़़ लोगों के जीवन आर मरष का सवाल हैं, लोंकम डस के लिए हम अलग से कोर्ई मैनलिय कायम कहीं कर सरकें। हमें इस के fिए अलग से मंग्रालय कायम करना चाहिए वाँक हम उन पर गंभीरता से विधार कर सक"।

चिस दंश में यह व्यवस्था रही हों कि-
पूजिय वित्र सकल गुण हीना । शूद्र न पूजिय गुण ज्ञान प्रवीणा ।।

विस देश में वह्त व्यकस्था रही हां किबंल गंबार बूद्र पघु नारीं।
ये सब ताड़न के अधिकारी ।।

सं वर्णाधम तौंल कम्हारा ।
इ्वपच किरात कोल कलवारा ।।
 से कांई व्यक्ससा कला देना कारवर कहीं हांगा । बाब बगर हम बारक्षा पूरा कहों
 सहीं
 स्त्थवां अपने सिरों पर मंला बार हट्टी उठां कर चलती है, उन को भी वार्य हैम समाज में मान आंर सम्भान कहीं दे वाषे है । गांधी के इस देंश में पेर्रियार के इस देश में, अम्बेंडकर के इस देश में खह क्या ख्यवस्था है ? आाज क्या तमाश्या हां र्ता हैं ? हरिखन गीकरितों में रले ज्ञाते है तों टंम्पोरेरी रसे जाते हैं, कोटा पूरा किया जाता है। एंड्हांक बेसिस पर रहें जातं है, धाढ़ें दिन बाद निकाल विए जाते है। हरिजन का एव्नाइंटमेंट पहले ही दिन में परमानेंट्ट एप्बाइंटमेंट होगा काहिए तारिक उस की जिन्दवी के साथ किलवाड न हों सके। आज Рिन्दूस्ताल में जहां कहीं किसी का प्रोमांशन हांता है बहां तारी हाई कोट्ट्स आर अदालतें भरी हुई है पोगोयान के निल्लाफ रिट हों रहे हैं। कांस्टीच्यूसन में अमेंडमेंट हांना चाहिए, आाहिकल
 प्रकार के रिट पर पाबन्दी हांनी चाहिए क्योंकि ये कांस्टीच्यूशन में दिए हए श्राविजन्स के सिलाफ है। हस तद्ह से काज हमारा कोटा, हमारा सिखर्वेषान पूरा नहीं होता हैं। औी.आो. के व्वारा इस काम कों किंया जा सहा है । बफसर लाँ तिकमे के तो त. षां. लगाए रहतं हैं लंकि हीरिजन धाधिवासियों कों मांका नहीं Рमल पाता है । मँँ समभता हुं इस की. वां. से काल कलती चाला नहीं हैं, इसका एक्ट में रसना जारिए और उसी के मुताबिक रिखर्वैष्ता किया जाना चाहिए । और ता भी अपकार हैं वे अगर रिखर्रेलक को प्रा न करे तां उसके लिए एक्ट मैं ही पहता प्राविजन होंना चाहिए कि उनकां कम से कम तीन साल की सफ दी जाएनी। बब

## [र्री जयपाल सिंह कहषपा]

आप एसी व्यवस्था एक्ष में कर देगे तो में समभता हूं इन लोगों के साथ न्याय हो सकेगा

17 hrs .
उपाध्यक्ष महांदय, अभी बहुत सी जातियां इसमें रामिल होने से रह गई हैं। उत्तर प्रदंश में रामपुर तथा अन्य जगहों पर बहुत सी ए'सी ट्राइब्ज हैं जिनको सरकार ने माना हैं कि वे ट्राइब है लेकन न तो बे घंड्यूल्ड कास्ट में है और न घोड्यूल्ड ट्राप्रब में हैं। इस तरह की अनेकों जातितां मास्ट बंकवर्ड हैं जंसे गड़रिया, नाई, बढ़ई, लोहार, लों, मल्लाह, बंकवर्ड क्लासेज कमीघान की रिपार्ट में भी यह कहा गया है लेकन उनको काई मांका नहीं मिल सका है। उनको भी शंड्यूल्ड कास्ट और शोड्यूल्ड ट्राहब की तरह ही सुविका मिलनी काहिए, उनकां भी आरक्षण, रिजर्वे घन की सुविधा दी जानी चाहिए । काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पर फोरन अमल हांना चाहिए और सरकारी नाँकरियों में आबादी के अनुपात से उनका रिजर्वेशन मिलना चाहिए । उन लोंगों के उद्यांग-धंधे सारे के सार चापट हांते जा रहें है। उनकां वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए फाइनेंरियल हेल्प दोने वाली कापरोरंशन्स की स्थापना स्टंट्स और केन्द्र में भी हानी चाहिये, लोकिन यह तभी सम्भव होगा जब कि हगारा मंत्रालय अलग से हो । मेरा सुभाव है कि एक संमिनार रसा जाय जिस में इस दात पर चर्चा हों कि उन के धन्ध्ध कसे चलें। कम्मार का धन्धा मिट्टी सें बर्तन बनाने का है, इसी तरह से लोहार, बढ़ई के धन्ध्धे है , इन के धन्ध्ध के सम्बन्ध में विच्चार हाना चाहिये। इसी प्रकार से जो वनवासी है, उन को अपने क्षेत्रों में साधनों से महरूम किया जा रहा है, वे आज जंगलों में लकड़ी नहीं ले सकते और उन के पास रोंजी रांटी का काई दस्सरा साधन नहीं है । अगर आप उन कां कोई साधन नहीं दे पायं, ता उन में पिछड़ेपन का जो अन्तर है, वह और ज्यादा बढ़ता आयगा 1

छुआधूत दूर करन की बात हम बहत त करते है । लेंकन में कहना चाहता हू नि

थोड़ा सा पेसा मिल जाने से किसी का वर्ण बदल नहीं सकता । आदिवासी बरे पिछड़े वर्ष के लोग जिन कों आज कुछ्ठ मीका मिल गया हैं, उन की जाति भी बंदल गई हों; एसी बात नहीं हैं । आज भी उन को उसी निगाह सं देंका जाता है । आ आज काई मेहतर, भंगी का लड़का चाय की द्कान या होटल खोलकर नहीं चला सकता हैं। त्रिपाठी या शुक्ला ही रेस्टोरंटे चला सकता है। इस लिये अार्थक समता के साथ-साथ वर्ण व्यवस्था कों भी हमें छोड़ता होगा 1 नामों के साथ जाँ दुम लगी रहती हैं, जस त्रिपाठी, शुक्ला, करयप, उस पर पाबन्दी होनी चाहिये ताकि जातिवाद मिट सके । इस देश में इस प्रकार का परिवर्तन तभी सम्भव हो सकता हैं जब कि इस के लियं अलग से मंश्रालय हाँ ।

> यही कहते हाए में धन्यवाद देता हं।
> *SHRI C. PALANIAPPAN (Salem): Mr. Deputy Speaker, Sir, on the Resolution of Shri Giridhar Gomango, I wish to say a few words on behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagam.

Sir, this House is aware of the fact that out of the total population of this country the scheduled castes and the scheduled tribes form 25 per cent. The Central and the State Governments have been formulating schemes for their economic and social upliftment. But, unfortunately, only 9 per cent of the total outlay on social welfare schemes by both the Centre and the State Governments goes for the schemes meant for the progress of scheduled castes and scheduled tribes. In these circumstances, I would like to suggest that immediately after ther birth they should become the adopted children of both the Centre and the State Governments. That alone will help them to have a prosperous future and also ensure that their future generations are placed in a better position.

The very bane of Hindu society has been its division on the basis of castes. These downtrodden people, who have

Been living the offe bondea labour and as abject slaves, continue to be .economically backward. They are in the lowest level of our society. For nearly 6 decades, Thanthai Periyar in Tamil Nadu awakened the conscience of the people of Tamil Nadu on the gross in-justice being perpetrated on a section of the people. Dr. Ambedkar introduced the scheme of reservation in the Governmnt jobs for them. For nine years, from 1967 to 1976, Arignar Anna and following in his footsteps, Dr. Kalaignar Karunanidhi utilised the government machinery for implementing progressive schemes which would bring them on part with others. Many States in our country are aware of the progress made by Tamil Nadu during this period of Dr. Kalaignar Karunanidhis administration in Tamil Nadu.

In 1952 there were only one or two officers belonging to the scheduled castes and scheduled tribes in the Central services. Today there are 4 crores of educated youths belonging to scheduled castes nd scheduled tribes. Yet in the All India Radio one post reserved for the scheduled tribe is remaining vacant for many months now. The people belonging to SC/ST communities pass competitive exminations creditably. They are in no way less talented than others. Yet, we find that in the $P$ \& $T$ Department equal opportunity is not given to the employees belonging to SC/ST communities, particularly in Class I and Class II posts. There is not even one officer at the higher levels of our Embassies and High Commissions and for that matter there is not even one High Commissioner or Ambssador abroad, who belongs to SC/ST. It is a matter of great pleasure that in the Supreme Court there is one Judge belonging to the scheduled caste. The credit for this should go to Dr. Kalaignar Karunanidhi who saw to it that in the Tamil Nadu High Court one from the scheduled caste is appointed as a Judge. He has now become the judge in the Supreme Court.

There should be greater opportunities for these people in Salem Steel Plant, Neiveli, Burn and Co. and other public and private sector undertakings in Tamil Nadu, particularly for those having adequate qualifications and competence. In Salem district, the problems of scheduled tribes living in Erchad, Kalrayanmali and Kollimalai and also those in Ooty and Kodaikanal are somewhat peculiar. $W_{e}$ have to ensure that their problems are looked into properly. I would refer in brief to the terror that is being created in Ercad Hills by two plantation-owners. They are suppressing these tribes at their gunpoints. When they go to the Police Station to report against such atrocities, an impression is created that they have gone to capture the Police station, so that immediately lathicharge is resorted to. This is what has happened recently. These people are being driven hither and thither like dumb cattle. I would like the Central Government to inquire into these things and take remedial steps immediately.

As I had stated earlier, the division of Hindu society into four castes has led to this kind of serious consequences. The religious teachings instil in the minds of people that their deeds in the last birth determine their present living standards. The people are taught to renounce their mundane de_ sires. They are told that desires multiply in millions leading to discontent and frustration. Their initiative is curbed by such a fatalistic approach to facts of the present-day life. They are always reminded of the cycle of births and deaths and that every action has a reaction in the other birth. This has led to the creation of a smug atmosphere throughout the country for the people to put up with all kinds of difficulties. Even after 33 years of our independence we have not yet been able to usher in an era of social resurgence. Before I conclude I would recall what President Abraham Lincoln of the U.S.A. once said. He was walking in his gardien.
[Shri C. Palaniappan]
He happened to see a young girl in tears. When he asked her about her problem, she told him that her school had gone a little earlier. Abraham Lincoln took the young girl on his shoulders and dropped her in the sehool. While returning, he murmured to himself that he has anriched himself by this small act of kindness. I would appeal to all the 500 Members of this House that, until the 15 crores of people belonging to scheduled castes and scheduled tribes are treated like human beings and are given equal status in the society, economically and socially, they will not themselves be able to lead a lofty life.

की दिलोष सिंह भूरिया (भाबुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सस्ताव लाए है यह इस देश के बहूत ही भिछड़े हुए लोग, आदिवासी, हरिजन जो सदियों से दबे हए है, अशिक्षित है और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रह हैं, उनके लिए है।

माननीय उपाध्यक्ष महादय, मेरे साथियों ने काफ़े कछ कहा । 1977 से 1979 तक का समय आद्ववासी-हरिजनों के लिए काला समय था जब जनता पाटर्ं उनका रिजर्वेशन खत्म करने जा रही थी, लेकि फिर से कांग्रेस पाटर्व जीती और इंदिरा गांधी के नततृत्व में फिर से बीस सूनी कार्यक्रम लाग किया और हरिजन-आर्टिदवासियों में नया जांश और उत्साह पंदा हुआ। सब प्लान आपने बनाए। इनके माध्यम से उन गरीबों के लिए आपने पैसे की व्यवस्था को । लेंकन इनको कौन एक्सीक्यूट करता है और यह पैसा कहां जात़ा है? यह दसरों की जेब मों जाता है । आपको इसके लिए कोई नई व्यवस्था करनी पड़ेगी । हरिजनों और आदिवासिखों के जिम्मे इनको एक्सीक्यूट करने का काम साँपना चाहिए और अशासकीय बोडर इसके लिए बनाना चाहिये ।

जहां तक शिक्षा का सक्बन्ध है वहां के गरीब उदमी अपने बच्चों को रिक्षा प्राप्त करने के लिए भंज नहीं सकते है। उनके बच्च्र्रे खेती में उनका हाथ बंटाते है.। लड़के

लकड़ी बेचने के लिए जाते है, ढारे च़राने का काम उनका है। अगर वे अपने लड़कों को पढ़ाएं तों उनका काम नहीं चल सकता है । दूसरों से उनकां मजदूरी करवानी पड़ेगी । इस वास्ते आपको उनके माता पिता को अनुदान दोने की व्यवस्था करनी पड़ग्गी तांक उनके बच्चे पढ़ लिख सक ।

मध्य प्रेदेश में आदिवासियों की एक करोड़ पापलेशन है। वे शराब के आदी है । धार्मिक कामों में वे शराब का उपयांग करते है । मध्य प्रदेश गुजरात अर याबस्थथान में , जहां जहां पहाड़ी़ इलाके है वहां आदिवासी रहते है। वे तीर कमानों का उपयोग करते है । बिह्हार सरकार ने उनके तीर कमानों पर पाबन्दी लगा दी है । अब वे शोषण के खिलाफ लड़ नहीं सकोंगे वे राम और हनुमान के भक्त है और उनसे आपको तीर कमान छोनने नहीं चाहियें । वे गरीव है, बन्दूक, पिस्ताल या दसरे हीियार खरीद नहीं सकते है । इस वास्ते तीर कमान उनके पास रहने वाहियें। अगर नहीं रहंगे तो ठेकेदार आदि लोग उनका शोषण करँगे । मध्य प्रदशे मों हाल में बजट सैसन में राज्यपाल महादय ने अपने अभिभाषण मों कहा था कि आदिवासी एरिराज में हम उनको शराब बनाने की पूरी छूट दँगे । लेंकन अभी तक इसकी एक्सीक्यूट नहों किया गया है। में मांग करता ह. कि जितने आदिवासी एरियाज है, शोड्यूल्ड एरियाज है वहां पर झराब के ठेके की जो नीलामी की जाती है उसको बन्द कर देना चाहिये और आदिवासियों को अपने उपयोग के लिए शराब बनाने की छूट दे दी जानी चाहिए ।

कल में कह रहा था कि आदिवासी और पहाड़ी इलाकों मों लोग रहते है उत्रको उपज की वाजिव कीमत उनको नहीं मिलती है और इसकों दिलाने की व्यवस्था होंनी चाहिये । हमार यहां एक ट्राइवल कारपोरेशन कायम ह.आ था । उस में आदिवासियों के काम सों आने वाले सामान की खरीद या उनके काम में आने वाले सामान की बिक्री न हो कर उसके आई
द. एस. अफसर ने बम्बई में जा कर टरेंलीन और टंरीकाट खरीद लिया और नतीजा

यह हा कि वह घाट में ब्ला गया और फल ह ग्रा । चाहिये यह था एक कार्सेट, एँग्रक्लज़्, डड़ा का सामानु वह कारपांरुंश़ बुरादता आरे माटा कपड़ा, बोड़ी, सिप्रंट, न्मक, त्बमाक आंद की उनक ड्यु व्यव्स्था करता 1 लेकन् एसा नहों हुका 1. इसकां आप फिरु से कायम कर्ट
 जौजे उऩका ब्रादने के प्रलए कह आर बह मार्कीटंगु का व्यवृत्था भी कड़ आंड आादवाएस्यों के वास्ते माटा कपड़ा, माण्चस, नमक, तम्बाक, बीड़ी तस़त्रट को व्यवस्स्था कर । एसा नहों टिका जाएगा तां क्मी आदिदासी उठ ऩहा स़कंगे ।.

महात्मा गांधी न कहा था एक जा महनत् करता है, [ड्म करता है वह आदमी दूस देश मे कभी ग़रीब नहां हां सकता । स्व से पहले काई म्हनत करता है तां आद्धवासी अढ़र हॉरूजन करता है .। उस्न ही सड़क्त बतवाइ है

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time was extended up to 5.20 . Still there are about 13 speakers from all parties. Is it the pleasure of the House to extend the time?

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: My point of order is this.

We are discussing a very very important Resolution. It is necessary that all the hon. Members must get an opportunity to speak. I will request that this may continue even for three or four hours.

My point of order is this. Under Rule 389 you have got residuary power. Rule 389 says-
"All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such manner as the Speaker may, from time to time, direct."
(Interruptions)
SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: There is no rule. It is for him to
decide. So long as you are not in the Chair, do not disturb me.
(Interruptions).
SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: The point is this. There is no provision in the rules for giving precedence. But there is no bar. When there is no bar, you have power under Rule 389 to exercise your discretion. What I submit is that this Resolution may continue for two or three hours. Let us discuss it thread. bare. But I submit that permission may be granted to the Mover of another Resolution to move in a minute and then...

SOME HON. MEMBERS: No.
SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Why? I seek your ruling under 389. That is your discretion? That is under your power. You can do it.

## (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER; Order please.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: This shows that you have no sympathy with the Harijans. Why not have it for three hours more i.e. upto 8 O'Clock?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have raised a point of order and request for the Resolution to be moved.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE:
I have given notice of a Motionmyself and two other hon. Members. Let that be moved.

## (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: The Resolution is being scuttled by the Ruling party. That is being done in a well planned manner.
(Interruptions):
SHRI SOMNATH CHATTIRJ T:
I do not think they are having proper respect for their leader even. $\mathrm{Sh}_{\mathrm{e}}$ wants openly to have a proper
[Shri Somnath Chatterjee]
discussion. You are scuttling it. Wonderful! (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please.

Mr. Somnath Chatterjee, you may move the Motion.
(Interruptions)
SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Sir, with your kind permission, I beg to move:
"That further discussion on the Resolution moved by Shri Giridhar Gomango, M.P. be adjourned at 5.45 p.m. till the next appropriate date."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
"That further discussion on the Resolution moved by Shri Giridhar Gomango, M.P., be adjourned at 5.45 p.m. till the next appropriate date."

The Lok Sabha divided:

Division No. 21]
[17.32 hrs.

AYES

Agarwal, Shri Satish
Ashfaq Hussain, Shri
Barman, Shri Palas
Basu, Shri Chitta
Chakraborty, Shri Satyasadhan
Chatterjee, Shri Somnath
Giri, Shri Sudhir
Hannan Mollah, Shri
Horo, Shri N. E.
Lawrence, Shri M. M.

Mandal, Shri Sanat Kumar
Mohammed Ismail, Shri
Mukherjee, Shri Samar
Pal, Prof. Rup Chand
Rajda, Shri Ratansinh
Rakesh, Shri R. N.
Shastri, Shri Ramavatar
Swamy, Dr. Subramaniam
Varma, Shri Ravindra

NOES
Abbasi, Shri Kazi Jalil
Arakal, Shri Xavier
Arunachalam," Shri M.
Bairwa, Shri Banwari Lal
Baleshwar Ram, Shri
Bansi Lal, Shri
Bhakta, Shri Manoranjan
Bhardwaj, Shri Parasram
Bhuria, Shri Dileep Singh
Chakradhari Singh, Shri
Chandrakar, Shri Chandu Lal
Dalbir Singh, Shri
Dhandapani, Shri C. T.
Dogra, Shri G. L.
Era Anbarasu, Shri
Era Mohan, Shri
Fernandes, Shri Oscar
Gadhavi, Shri Bheravadan K.
Gomango, Shri Giridhar
Jain, Shri Nihal Singh
Jain, Shri Virdhi Chander
Jena, Shri Chintamani
Jitendra Prasad, Shri
Karma, Shri Laxman

Keyur Bhushan, Shri
Khan, Shri Arif Mohammad
Laskar, Shri Nihar Ranjan
Mahabir Prasad, Shri
Mahajan, Shri Vikram
Mishra, Shri Ram Nagina
Mishra, Shri Nityananda
Motilal Singh, Shri
Mukhopadhyay, Shri Ananda Gopal
Nair, Shri B. K.
Nehru, Shri Arun Kumar
Pandey, Shri Krishna Chandra
Panika, Shri Ram Pyare,
Patil, Shri A.T.
Patil, Shri Shivraj V.
Patil, Shri Vijay N.
Poojary, Shri Janardhana
Pushpa Devi Singh, Kumari
Ran Vir Singh, Shri
Rao, Shri M. Satyanarayan
Rath, Shri Rama Chandra
Rathod, Shri Uttam
Rawat, Shri Harish Chandra Singh
Sethi, Shri Arjun
Sethi, Shri P. C.
( Sharma, Shri Chiranji Lal
Sidnal, Shri S. B.
Singh, Shri C. P. N.
Soren, Shri Hari Har
Sukhadia, Shri Mohan Lal
Thakur, Shri Shivkumar Singh
Verma, Shrimati Usha
Vyas, Shri Girdhari Lal
Yadav, Shri Ram Singh
Yazdani, Dr. Golam

Zail Singh, Shri
Zainul Basher, Shri

MR. DEPUTY-SPEAKER: Subject to correction, the result* of the Division is: Ayes 19; Noes 61. The motion is negatived.

The motion was negatived.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we resume the discussion on the Resolution. Mr. Dileep Singh Bhuria.
(Interruptions)*
MR. DEPUTY-SPEAKER: All these things will not go on record. Only Mr. Bhuria's speech will go on record. Nothing else will go on record.
(Interruptions)**
धीं विलीप fंसह भुरिया : उपाध्यक्ष महांदय, विरोंी पक्ष के लोग आज जो कुछ यहां कर रह है यह इस बात को जाहिर करता है कि कितने ये आदिवासियों का शाषण करने वाले लोग है, कितना उनके ऊुपर अत्याचार करने वाले है ; हरिजम आर आसिवासिरों के लिए इन के अंदर किस ड़कार की भावना है वह आज आप हाउस में देख लीजिए । ये लोग न गरीबों का भला कर सकते है, न हरिजनों का, न आदिदासियों का भला कर सकते है । ये हमेशा इन के विरोधी रहे.। हम चाहते थ कि आदिवारसयों आर हरिजनों की समस्याओं पर यहां चच्चा हों लोकन यं उसके वियोध में यहां जां कुछ कर रहे हैं यह आप कै सामने है। यह हस बात का गवाह है और इसका इंतहास बनेगा कि इन्हॉंने इस बात का विरोध किया कि, हरिजनों आर आदिवासिरों की समस्यायों पर यहां चर्चा हो।'

[^0][श्रीं दिलीप लंसह भूरिया]
महात्मा गांधी कहते थे कि जो मेहनत करता है वह कमी गरीब नहीं होना चाहिए ₹े इसलिए गरीब है कि दूसर लोग इनका आोषण करते है । इन गरीबों ने इस देश के अंदर सड़के बनाई, रेलों की पटरियां बनाई, सार निर्माण के काम इन्होंने अपनी मेहनत आर पसीने से किए । लेकन इनका बराबर शाषण होंता रहा ।

मेंरा इस सम्बन्ध में कुछ सुभाव है । एक तो मेरा यह कहना है" कि आदिवासी जो भी प्रांड्यूस करते है चाह' वह खेती से हों या फारस्ट से हो, या डेयरी से हों, उसका सही मूल्य उनको भिलना चाहिए। उस के लिए आाप का सहकारी सिमितियां बनानी पड़ँगी । वह सहकारी समिमितयां ऊदिवासियों से उन चीजों को खरोदे आर आदिवासियों कों उन चीजों को पेदा करने के लिए जो सामान चाहिए वह उनको दै।

हमारे मध्य प्रदेश में लोहा पेदा होता है कोयला पंदा होंता है । मध्य प्रदंश का लाहा जापान जाता है। कोयला दसरी जगह जाता है। में चाहता हैं वहां पर कारसाने खोलने चाहिए, बिजली के लिए पावर स्टंशेन बनने चाहिए। उन आदिवासी एरिरयाज 干ं- जहां एसे खत्निज हैं वहां सहकारिता के माध्यम से खनिज निकालने का काम किया जाना चाहिए तथा आदिवाससयों की उसमें भागीदारी होनी चाहिए । तभी हीरजनों आादवासियों के अन्दर विर्दास की लहग जाग सकोगी ।

जहां तक नॉकरियों का सनाल हमं, यहां पर बहूत सारी बातें कही गई हैं। हरिजन आदिवासी सीदयों से पिछड़े रहृं हैं, वे नहीं जानतो आई .ए. एस . आई . पी. एस . आर गजटंड़ सर्विस कीसी होती है । उसके लिए रिजर्वेशन कंरके उ7पकां उन्है आगे बढ़ाना पड़ंगा । साथ ही इस देश में जों बहुत सी ताकतें उनके बिलाफ है उनका मकाबला भी करना पड़ंगा । यह गांधी नेहरु का देश है। अब आप हरिजन आदिवासियों को हबा नहीं सकर्गे । इस देश में जां बड़ी बड़ी बिर्ल्डग्ज बनी हैं वह गरीबों के पसीनें सं बनी है। डनमें आज इस बात का आगांश है कि कुछ आदमी एयर-


करते हैँ आर दूसरी तरफ वे भूले रहते हैं। अगर आज संसद में हम उनके लिए विचार नहीं करते है ता भविष्य हमकां कभी माफ नहीं कर गेा । इसलिए आज इस सदन में जाँ चर्च चल रही है वह दड़ी रूशी की बात है।

हमार मध्य प्रदोश शासन ने मेंडकल कालेज में हरिजन आदिवासी रिजर्वेशन की बात को माना लेंकि हाईकोट्ट ने स्ट आार्डर दे दिया । में हाई कार्ट के जजमंन्ट के सम्बन्ध में कुछ भी कहना नहीं चाहता लेंकन अफसास की बात है कि कई जगहों पर एंसी ताकतें बंठो हाई है अतः हाईकांट्ट ओर सुगीम कार्टं में भी हमे उनके लिए रिजर्वेशन की ब्यवस्था करनी होगी तभो उनकां न्याय मिल सकेगा। मे चाहता ह.ं कि भारत सरकाड आंर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कार्ट में उस हाईकोर्टं के फ'सले के सिलाफ अपील कर" ताकि मेंडिकल कालेज में हीरिजन आदिवासियों को भती का मांका मिल सक ।

दूसरी बात यह है कि आज हमार आदिवासी और हरिजन भाई इस देश में अगर किसी को अपना नेता मानते है तो श्रीमती इन्दिरा गांधी को ही मानते है। गांव के किसाभों को भी श्रीमती इन्दिरा गांधी पर पूरा विशवास है इसलिए उन्होंने उनका उपना वांट दिया है। (ब्यवधान) हमारे होंम मिनिस्टर साहब यहां पर बंठ हैं, उन्होनें प्लानिंग कमीशन में आधितसियों के लिए एक हजार करोड़ और हारिजनों के लिए दो हबार करोड़ की धनराशि दिए जाने की सिफारिश की है लोंकनमें समभता हूं इससे काम नहीं चलेगा। सदियों से यह लांग दबे और पिछड़ रह हृं इनको उपर उठाने के लिए काफी पंसे का प्रावधान करना पड़्गा। इसके साथ साथ वहां पर हमें अच्छे अंधकारी भी भंजने पड़ँगे। आज उनके इलाकों में न ता रेलवे लाइन है, न इण्डस्ट्रीज है। आज रंगीन टंशीविजन अगर काप सोलना चाहते हैं तो बह बड़े घहरों में नहीं बल्कि उन गरीब लोगों के इलाके में लोलना चाहिये तभी उनमें विशवास जागेगए कि यह सरकार हम गरीबों के लिए भी कुछ करना चाहती है।

आपने सें्ट्रल स्कूल दिल्लों, कलकत्ता जससे बड़े घहररों में बोल रसे है", आपको सेन्ट्रल स्कल आदिवासी एरियाज में सोलना थाहिए । मिलिट्री ट्रेनिंग सकल भी आपकत उन्हीं क्षेतों में सोलना चाहिए। मेरे क्षेत्र में 87 प्रतिशत ट्राइ्वव रहते है आर कल मध्य प्रदंशा में उनकी एक करोड़ पापूलेघाम हैं, वहां पर आप हनको सोलें तो आरिदवासी भी इस देश की संवा ओर रक्षा कर सकते है। आदिवासी, आदिम जाती के लोग ही इस दोश के असली मालिक हैं, दससर लोग ता बाहर से आा सकते है लोकन वे लोग ता सदियों से इस पहाड़ों पर बसे हुए हैं, उनका एक पराना इतिहास हैं। उनकां भी आप इस दरेश को बनाने का मांका दीजिए। वह हस देश को बनाना चाहते हैं, क्योंक वह राम आर हनुमान के भक्त है। में आपका अध्धिंक समय न लेते ह.ए. . .

MR. DEPUTY-SPEAKER: When you mentioned about Ram and Hanuman you should have mentioned the name of Lakshman also. Why are you so very partial?

धी बलीद सिंह भूरिया : में आपका अधिक समय न लंते हए इतना ही कहना चाहता हैं कि जो माननीय सदस्य सामने बंठे हुए हैं में उन का मार्गदर्शन चाहता था और जा हम लोग यहां पर हरिजन आर उादिवासियों के बार में संसद में चर्चा कर गें, वे गरीब लोग यह सब चर्चा रंडिया पर सुनेंगे कि हमार में्बर आफ पार्लियामेंट संसद़ में हमार लिए क्या काम करते है।
5. सूपहमण्यम स्बामी: आदिवासी नहीं। बनवासी कहिये।

भीं fिबलीप fैंसह भूरिया: वनवासीं एक अलग चीज हैं, जिसे भारतीय जनता पाटी वाले कहते हैं। उपाध्षक्ष महोदय, में यह कहने के लिए सड़ा हुआा था कि यदि आप आदिवासी क्षेतों का विकास करना चाहते हैं, ता आपको पूर्ण रूप से सारी ठेकादारी प्रथा को समाप्त करना होगा, चाहृ वह जराब कों केकेदारी हो, चाहं सी. पीं. डब्ल्यू. डी.. की ठेकादारी हों-

तमाम ठेकेदारी प्रथा कों आपकते समाप्त कर देना चाहिये। में आपकरे यह भी सुभाव देना चाहता हैं Pि यदि कोई आादिवासी क्षेत्र में काम करने के लिए आता हैं, ता उसका एक रजिस्टर बनाना चाहिए कि जब कादिवासी क्षेत्र में काम करने के लिए आया था ता कितना माल लेकर आया था और जब वह जा रहा हैं तो कितना माल ले कर जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था कों जब तक आप नहीं कर"गे, तब तक आादिवासी लोग नहीं बढ़ सकते है।

दससरी बात में शिक्षा के संबंध में कहना चाहता हूं। यदि आप इन सकलों में देखेंगे, तों पायेंग कि ज्सि बंज्ये का नाम प्राइमरी सक्तूल में दर्ज होता हैं, वह पांच साल बाद भी पहली कक्षा में ही रहता है, क्यों कि उन बन्चों को पढ़ाया नहीे जाता है । इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है कि एसे आाश्रम खोले जायें, जिनमें 100--200 बच्चों को रसकर, उनकों पढ़ाने की व्यवस्था हो सके। इस प्रकार कें अाश्रम हर डिट्रिक्ट में खोलने चाहिये, ताकि आदिवासी बच्चों को शिक्षा मिल सके आर वे देश के निर्माण में अपना सहयोग दे सकें।

में एक बार फिर कहना चाहता हूं िक हरिजन-कादिवासी लोगों को विश्वास हगार' दोश की नेता घीमती इंदिरा गांधी पर हैं, और उनक 20 सूनी कार्यक्रम पर है, जिसकी वजह से उन को जमीनें मिली है, जमीन का बंटवारा हुडा हैं आर यह काम हो कर रहेगा 1 में माननीय गृह मंनी जी से यह भी निवेद्र करना चाहता हैं कि $\vec{a}$ इस प्रकार का कानून बनायें, जो लोग उन की जमीनों पर कब्जा कर लेते है। उनसे छीन लेते हैं, उस कानून के द्वारा उनकां संरक्षण मिल सके आर यह कानूत सार स्टटॉॉं मों लागू होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महादय, मंँ आपकरे धन्यकाद देता हं- कि झापने मूभे बोलने का समय दिया।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is it the pleasure of the House to extend the time of the discussion? If so, how much time do you want? There are thirteen speakers.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: It should be extended by two hours.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me put it again. Is it the pleasure of the House to extend the time of the discussion by two hours?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY_SPEAKER: So, the time of the House for this discussion is extended by two hours. Mr. Arakal.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Has the time of the House been extended by two hours?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time of discussion is extended by two hours. Both of us belong to South. You must know that. Mr. Arakal.

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): Sir, the problems of the tribals of Kerala are very big in many respects. Firstly they are numerically very small-over 2 lakhs of tribals of the population are in Kerala who are mainly confined in Malabar area. 92.39 per cent of the tribal people receive their income from agricultural works which means this section of the people very much depends on the agriculture and other allied activities. Nearly 71.73 per cent are agricultural labourers. On going through the Economic Review supplied by the Government of Kerala, I find it surprising that Rs. 800 alone was given to these 50 families. These poor familities were eiven only a paltry sum of Rs. 800 to purchase agricultural implements, seeds, seedlings, implements, livestock, etc. I am telling you about these figures just to reveal to this Hơuse the bad plight of these poor tribal people of Kerala. It is really very deplorable. Out of this 2 lakhs and odd people, according to the sub-plan scheme, only 72,942 people are covered in 5 units, that is,

Punalur, Idikki, Nilambur, Mannathoddy and Attapady. More than 53 per cent of the tribal population is not covered by the whole scheme. May I ask the Minister what is the meaning of saying that 53 per cent of population is not covered? What is the explanation given by the State Government with regard to this serious omission? The 1979-80 annual sub-plan says this. The State plan amount is Rs. 138.75 lakhs...

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Sir, it is a very important debate. There is no quorum in the House...

MR. DEPUTY-SPEAKER: The bell is being rung. Now, there is quorum. The hon. Member may continue.

SHRI XAVIER ARAKAL: Sir, I was referring to 1979-80 annual subplan. For the sub-plan the amount sanctioned was Rs. 188.75 lakhs out of which an amount of Rs. 171.20 lakhs has been given as Central assistance. Now, may I ask the hon. Minister how this amount is being spent in Kerala for the tribal scheme? Have you examined who are the beneficiaries and how many tribal people received out of this assistance? I have received many complaints from the tribal people saying that the amount allocated for their benefits is not properly spent. This is the most important matter which requires serious consideration of this Government. If an amount of Rs. 2 crores was given for a particular scheme, for a particular section of society, that is, the weaker sections of society, naturally we should examine in what manner the amount has been spent and see whether the amount has been spent for the benefit of the weaker sections of society. Have these people improved their socio-economic conditions? This is a vital issue which the hon. Minister must take not of, because in Kerala these tribal people are in great distress.

Sir, as I said, 92.39 , of the population depend on agriculture. Sir, the Kerala Assembly passed a law for givang back the land belonging to the trabal people. That law was passed a long time ago. But nothing has been done so far. Surprisingly and, of course, shameful so to say, that this piece of legislation is a dead-wood. I strongly plead that this is an occasion for the Central Government to interfere in this matter. I hope the hon. Minister would kindly pay attention to the serious allegation which I am making here. The law was passed for the benefit of these poor people but it has not been implemented in Kerala so far. Why is it so? The previous speaker has said how coward we are, how insincere we are when we come to the question of implementing the same legislation. I do not know why there has been inordinate delay in giving land usurped by fraud and cheat from the ignorant tribal people in Kerala.

Sir, I have gone through the figures of the special Central Assistance for sub-plan scheme from 1974 onwards. In 1974-75, the amount allotted was Rs. 2.50 lakhs. But you will kindly notice that the amount spent out of this was Rs. 1.45 lakhs. Sir, at every stage, fraud is being played with these poor people. Who is responsible for this? Are we not responsible to examine these facts and take remedial measures at least now? In 1978-79, an amount of Rs. 26 lakhs was allocated. And the amount spent is Rs. 31.80 lakhs. My examination of the facts and figures reveals that from 1971 to 1977, these weaker sections of people in Kerala, numbering over two lakhs, used to get lot of assistance, but from 1977 to 1980 that has not been the case. I must make a mention in this House that many of the families are being attacked now and some of them are being even killed. Has the Government received any complaint from this section of the people, especially the tribal people?

I am sure, the hon. Minister when he visited Kerala, must have received some complaints. There is another problem which is contined to this sector of the people alone and that is this. There is lot of misunderstanding ar lack of understanding between tha tribal people and scheduled castes in general. As I said earlier, while I was a member of the Stale Legislature and even now, I received a number of complaints that the tribal people are not getting their due share. The hon. Minister also must have received this complaint. If this is a genuine complaint and they are not getting the due benefits, Government should go into this matter. Why is the Kerala Government adopting this attitude?... (Interruptions). This is a serious matter.

There are certain pockets of scheduled tribes in Kerala which are thoroughly and utterly neglected. May I know, how many of them are in services, how many of them are studying in high schools and other institutions? There are not many. How many nursery schools are there in these areas? 1 am ashamed to say that they are completely neglected. I would like to cite an example of Chola Naikar of Mallapuram. I have gone to tha: place. Now ration card has been giver to them; no pension benefits are available to them.

As I said, 92.39 per cent of the popu. lation work in agricultural fields: they are not given the benefits. Do I have to go into that aspect? May be my friend, the Marxist M.P. from there will be able to answer.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may continue next time.

## 18 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, December 15, 1980|Agrahayana 24, 1902 (Saka).


[^0]:    *The following Members also re. corded their votes:

    AYES: Sarvashri T: R. Shamanna, Ajoy Biswas and Jaipal Singh Kashyap;

    NOES: Shri Vasantrao Patil.
    **Not recorded,

