## 287 Bille Introduced

## INDUSTRIES (DEVELOPMRNT AND REGULATION) AMENDMENT BILL*

(Amendment of section 18 FB ).
DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Industries (Developement and Regulation) Act, 1951.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is:
"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951"

## The motion was adopled.

DR. VASANT KUMAR PANDIT ; I intruduce the Bill.
$\begin{array}{ll}\text { COMMISSIONS } & \text { OF } \\ \text { (AMENDMENT) } & \text { BILL*. }\end{array}$
(Amendment of section 5)
SHRI RAM JETHMALANI (Bombay North-West) : 1 beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Commissions of Inquiry Act, 1952.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : I. would like to raise objection to the introduction of the Bill on the ground that a number of Commissions of Inquiry are going on in this country and are pending. Thercfore, the introduction of this Bill is infructuous. I hope, Mr. Jethmalani will understand it and not move: it.

MR. DEPUTY.SPEAKER : The question is:
" That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Commissions of Inquiry Act, $\mathbf{1 9 5 2}^{\prime \prime}$.

The motion was adopted.
SHRI RAM JETHMALANI : I introduc: the Bill.

15 . 35 hrs .
REPRLSENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL*
(Inserlion of new section aB etc.)

SERI RAM JETTMMALANI I beg to move for leave, to introduce a further to amend the Reprementation of the People Act, 195 I.

MR. DEPUTY SPRAKER : The question is:
"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 195:".

The motion was adopted.
SHRI RAM JETHMALANI : I introduce the Bill.

## AGRICULTURAL COMMODITIES SUPPORTING PRICE BILL."

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : 1 beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the fixing of remunerative support price for sugurcane, pulses and other agricultural commodities.

MR. DEPUTY SPEAKER : The quegtion is:
"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the fixing of a remunerative support price for sugarcane, pulses and other agricultural commodities."

The motion was adopled.
SHRI K. LAKKAPPA : I introduce the Bill.

## 15. 36 hrs.

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL.-Contd.

(Insertion of new articles 23A, 23B, $23 \mathrm{C})$

> By Shri Y. P. Shastri.

MR. DEPUTY SPEAKER : We now take up further consideration of the following motion moved by Shri Y. P. Shastri on the 5th May, 1978, namely :-
"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration".

Before I call Dr. Ramji Singh to continue his speech, there are certain amendments for circulation.

[^0]SITRI IAXMO NAMAIN NAYAE. (Ahajarabo): I bog to move :
"That the : mind be circulated for the pruppose of eliciting optaion thercon" (1)

SHRI EARI VISHNU KAMATH (Hioshangabad) : I beg to move :
-That the Bill be circulated for the purpone of eliciting opinion thereon by January 27, 1979," (2)

SHRI B. P. MANDAL (Madhe pura) : I beg to move:
"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion therenn by the lart day of the next semaion of Lok Sabha." (3)

MR. DEPUTY SPEAKER : Dr. Ramji Singh to continue his speech.
 उपाध्यक्न महोषय, माननीय सवस्य का भाषण समाप्त हो गया था प्रोर मूले पुकार लिया गया षा। मैंते भपना भाषण प्रारम्भ की कर दिया था ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Was it the position that you were called ?
 प्रारंम भी कर दिया था भौर मुले कहा गया या कि मेरा भाषण जारी रहेगा ।

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur): 1 did not finish.

MR. DEPUTY SPEAKER : The record shows that Dr. Ramji Singh is still on his legs.

Dr. Ramji Singh to continue.

चio रालuी fine : उपाธ्यक्ष महोब्य, काम के पधिकार के बारे में जो बिल घास्ती जी ने ब्पस्षित्र किया है, वह समी लोगों के हारा स्वागत योग्य है। महाहमा तिलक
 पाज हमें यह मी फहना षाहिए कि काम का पधिकार भी हमारा जन्म सिद्ध घहिकार हैं। संदुस्त्त राप्ट्र अंब के यूनियर्सल किक्लेरेगा साक हूपयेंच राह्ट्स की घारा 23 में भी काम के पदिकार की बात कही गर है :

Universal Declaration of Kuman Dighta.
"All of un have the right to work' and chocese a type of work we deserve. We are entitled to receive equal pay.for equal woik."

हमारी जलता पार्टी के षोषणापष्त में मी पषष्ठ 17 पर जहां "एक नई भर्ष्यक्षपस्षा की सीपरेबा" कीं षरीं है, वहा वहु कहा गया है: "₹सीजिए बनता पार्टी रोषी-रोटी के मोलिक खिकार पर जोर केती है"। इसके थfिरिक्त पृष्ठ 27 पर जहां "व्राषषक स्परेषा" की सर्वां है, वहा कहा गया है : "रोजगार को बुनियदी ध्रिकार मान कर भर्पूर रेषगार की व्यबस्था"।

इसबिए भगर जनता सरकार काम के प्रधिकार को स्वीकार नहीं करती है, तो यह एक नेंतिक घमुकन्ध, मारल कंद्टेष्ट को भंग करना है, वषन भंग करना है । यह हमारानैतिक भध्रिकार तो है ही, लेकिन यह कालूनी भीधिकार मी हैं। भारत के संविधान के पनुष्छेब 39 में, अहां संविधान के निदे प्रक सिद्यान्तों का हवला है, स्पष्ट कहा गया है-

> "The State shall direct, in particular, its policy toward, securing-
> that the citizens, men and women, equally, have the right to adequate means of livelihood."

## धारा 41 में भी कहु गया है-

"The State shall make effective provisions for securing the right to work."

तो इस प्रकार जो संविषान के निदेष्बक तबत्व में हमें वह काम का भौिकार विया गया है उसे पूरा न करना संविष्षान के प्रति प्रेश है । पिछले समय में उब चर्षा हुई थी कि मोलिक र्रहिकार पघिक महल्व का है या बंविधान के निर्षेगक तर्व घदिक महलव के द्रे हो उस समय सी वह्य बात पाई सी कि

[ ग० राबजी fिं ]
ससलिए बह काम का घसिकार हमारे नितिक धरिकार में मी हैं। केषस भारतवर्ष ही वही वेग महीं हैं जहां संविधान में काम के भरिकार की बात कही़ी जा रही है बल्नि घुनिया के बहुल सारे वेलों के पपने यहां काम का परिष्रार विया है। सस के संविषान की द्वारा 118 से 121 में, यूगोस्साषिया के संविषान की धारा 159 , जपान की धारा 27 , स्यानिय की ध्रारा 18 , जमंन ठेमोकेटिक फंट की धारा 24 , बीन को धारा 27 , दायरलंड की धारा 42 से 45 मोर इसी तरह पश्चिमी जमंनी, इखायल षाटि में मी वह बीज है। इसलिये यदि हमारी सरकार वह कहती है कि द्रूसी किसी जगह ऐसा नहीं हैं तो यह कहुना उचित नहीं होगा। हमते देबा है कि अहां कार का थक्षिकार नहीं दिया जाता है या सषमुच में महंगाई का, षेकारी का कसा नहीं fिया जाता है वहां सरकार भिथिल बन जती है जिस प्रकार के पिछेते तीस बर्षों में वह्ह सरकार भिषिस द्री पोर संविदान में fिए गए निद्वेशक तत्वों का पालन नहीं किया। या तो काम देने का भfिकार यामिल किया जावें या संविध्रान के मोलिक भधिकार में या फिर बेकारी भत्ता दिया जाये जैसे पशिचमी बंगाल की प्रग्गतिशील सरकार ने बिवा है, केरल ने दिया है मोर महाराष्ट्र ने भी एक्लायमेंट गारंटो एकीस दी है। इसलिए सरकार यदि पपने वचन को निभाना चाहतो है तो या तो वह काम के घधिकार को पाने वाले संविधान के संशोषन में लागू करे या बेकारी भत्ता दे ।

हमारा यह काम का मंधिकार प्रजा. ताव्विक घंधिकार हैं। प्रज्ञतंत्र केवस बएड देने को ग़ीं कहों हैं। हन रे चुनाव घोषणापन के पहले ही वृषट :लिक्षा हुपा है कि रोटो म्रीर भाजादो दे :। चाहिए-एक गाधोवदीविकस्प। तो क्या घांजारी देने से जनता पार्टो का षायदा पूरा हो गया ? इर्गीलिए जब तक हम इस को
 कुछ नहीं हो सकता \& Man cannot live without bread. पर्श की हमें सोषना चाहि? कि काल का चिघकार जघ तक नहीं रेंगेंत तक प्रजातंत्र भूरा नहीं होगा। भाजादी तब तक पूरी नांत होती हैं जब तक धारिक पाखादी पूरी महीं हैती हैं। इसीलिए हमने वेढार है कि अकाराई से लेकर करो तक प्रजातंत्र का दिवाला इस्सिए निकल चुका है क्यों कि जहां पार्यक क्षाजाती नहींत्बे। भाज देश्र में जो घनुशासनहीनता, भायांति, निराशा पोर हताशा है उसका कारण यही है कि मनुष्य घोर खास कर युषक छगं समक्षता है कि उसके पाग्र क्र सामने पंघकार की छाया है। इर्सलिए जबत तक उन्हें काम का पभिकार नहींत्रिं मिलेगा तब् तक सबमृच में सम्पति संघह करने की होड़े चलती रहेगी पौर लोगों के सामने बहुत तरह के नंमट चलते रहिंमे।
25.43 hrs.
[Dr. Subhila Nayar in the chair]
समापनित मड़ोरया, प्राप तो महिला हैं, भ्राप जानजो है, यह काम का प्रधिकार हमारा धारमक परिकार मी है। द्वेजी भारवत पुराण के सत्तम स्कम्ध में घाता हैं कि महाष विस्वाम्न का जब भृब्ब लगी थी तो बाझाल के यहां मांस र्षार कुतें का जूहा बा कर उन्होंने प्रवने प्राण बचाए थे। इसालए धर्म भी कहता है कि प्राण की रक्षा होनी बाहिए। ध्रार हम चाहते है हिक्राण का है वें, जोबन का हक दें तो जीबन का हक मी देना होगा। तो यह हमारा कानृतो ध्रधिकार तो है ही, घाँॅक्र चधिकार मी है। स्वानी विष्कांतं ने इसीलिए स्पष्ट कहा है-

> "The crying need of the East is not want of religion but want of bread."

SHRI DINEN BHATTACHARYA (Serampore): Maden Chairman, If fully agree with the propositions made by Mr. Y. P. Shastri for providing employment to all citizens, free eductation to children and. monetary, amistance to the old and aick
people within the framework of the Conatitution as a compulisory one, not only as a Directive Principls but an a Fuadamental Right. If the Si te fails in this, the State will be failing in its duty to its citizens, and the citizen will iave the right to go to court. .

MR. CHATRMAN : Mr. Dinen Bhatencharya, I have just been told that Mrr. A saithambi has to leave at $40^{\prime}$ Clock. You have already started. I am sorry. If you do not mind, he may speak now, andthen.. I will call you....

SHRI A. V. P. ASAITHAMBI (Madras North): Next to him, I will speak.

MR. CHAIRMAN: Allight. Mr. Bhattacharrya, you may continue.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: I have seen the Statement of Objects and Reasons given by Mr. Shastri wih which, I think, the whole House......

की fितायक प्रसाल चात्या (महरसा): सबापति Рहोषय, मेरा प्वाइंट प्राफ भ्राडंर है। एक माननीय सबस्य कहांते है कि उन रोब हमों उला लिया गया था, हमने भाजण गुरु किया था, रे इस बात का प्रोय पर भी कहने केलिए भीवारहें लेकिन आ्यापके रिकाईं में यह बात नहीं है तो को किर मेग्बर सल्य है या
 चाह्ता है ? मेक्इर हस बात को ग्रार्य पर कहने के लिये तैवार हैं कि हममको चेगर ने ज्ञला लिया था, हमने गुर्न किया था प्रोग तब चेपर ने एठऊनं किया था लेकिन प्रापके fिकार् में वह्ह बात्त नहीं हैं फिर कोन मो बात सच हो सकती है ?

समपनित मडोष्य : fरकांडं में जो रिख्रा है उ 稿 मुताबिक उस दिन ओो बधु बोल रेके ब उन हो चुलनवाया गया है, किष्टो स्पीकर ने सोष समन कर यह्ट किण है 1 ज्रमो मैने $\mathrm{fach}_{\mathrm{F}}^{\mathrm{A}}$ के एक माई को उुलवाया है मोरे उसी बोच में मुलें बताया गया कि घम्ना हो एम के के मेंचर खार बजे जाने वाले हैं, उनको ल्नेन पकढ़ना है तो मैने कोशिए की उन्हें ममय देने की लेकिन णमसी उसको इतला टाइम हैं कि से इनके बाद क्रोल सकते हैं इसलिए मरी
 उसके चत्ब दूसरे रंपु बोलेगें। धाप को भी गुलाया जाएगा । (wnलाए)

Mr. Bhattacharya, pleave contisue.
SHRI DINEN BHATTACHARYA: The Bill has anked for provision of these itemu, namely, right to employme nt, free education to children upto the age of 14 years and monetary assistance to the sick and diambled pernons as a Fundamental Right, and if the Government fails to provide any of these iterna, the citizen can go to the court and take the help of the judiciary to force the Government, so that he may be provided with a job, the child may be given free education and the disabled and sick men may be given monetary benefit. I do not know what can be the objection on the part of the Government to accept the Bill as such or to assure the House that they will change the Constitution on the basis of the idea that has been given here.

If you compare the unemployment figure, the educated unemployed, with what it was in 1973, you will find that the position is like this: it was, in thousands, $3901 \cdot 6$ in 1973 and 5104' 1 in the year 1976. So, it has almost doubled within three yearn. This is the only record in the live regiater that is maintained by the Employment Exchange at different centres. Thousands and lakhs of rural people do not have the opportunity or they do not go to the Employment Exchange to register their names. So, the unemployment figure is growing like anything.
It is stated here, and Mr. Shastri wants that this should be included in Art. $4^{1}$ as a Fundamental Right: If the Government considers that it is not possible for them to provide employment to the unemployed, then some monetary assistance or some allowance should be given to these unemployment persons. In West Bengal, and perhaps in some other States like Kerala and Punjab, unemployed persons whose names have been there for the last five years will get at least Rs. 50 /- per month and, in return, they will have to devote some time for social work once a week: that is the only obligation. If this is possible for the States, who do not have large resources at their disposal, why does not the Centre come forward with a proposal so that the unemployed people may think that the new Government that has come is at least trying to see that, even if they cannot provide jobs to the unemployed, they will not let them starve, and that is the reason that Government is giving them unemployment allowance. If this can be given inother countries, why cannot it be given in our country? In socialist countries there is no unemployment problem, but in western countries and capitalist countries where this problems exists-in Englandand other countries in Europe-they are giving unemployment allowance to unemployed perwons. So, this is something which is a must and for which a serious attempt must be made by the Government so that the people may think that this Government

## [Shri Dinen Bhattacharyn ]

hich has now come and which had given a amuranice to the people that they will do good to the people, wifi really yee that atlemat an attempt is mande to provide jobs or if they fuil, the unemployed persons will at least be amured of some amount which will be treated as unemployment benefii. So, this is $m y$ first contention.

My second point is that it is a shame on our part that, even after go yearsofindependence, more than $70 \%$ of the people are illiterate. They cinnot write and they cannotevensign theirnames. Thatis the nituntion. Ainurances were several times given on the Floor of this House that effective steps will be taken so thatilititeracy many be removed, but up till now, I have not found that either the previous Government or the present Janata Govermment have taken serious steps in this matter so that our children may not remain illiterate.

The figures that have been collected by me from the census report, 1971 indicate that the literate population was to the extent of 26 crores and odd, whereas the number of literate persons was $g^{8}$ crores and odd. This is a very serious matter and there should be serious attempts on the part of the Government to remove this illiteracy. At least, the children should have the opportunity to get some education. Some people would tay that we have provided for free education upto primary level all over the country. That will not do. We know, in the rural areas, a perwon will not allow his son to go to the echool, he would like him to work in the field or do some other work as his helping hand, or in the urban areas, he would like him to work in a tea shop as a 'boy' and earn something for the family. You will, thus, find, that economic development and literacy go side by side. Jl you do not take steps to improve the economic situation, the provision of free education upto the primary stage will not help. It would only be a lip service. I would, therefore, insist and urge upon the Government that they must take some effective steps in this matter.

Lastly, I would like to mention about the disabled persons who have nobody to depend upoa. I have seen so many persons who remain on the charity of their neighbours or they have to beg. Why ahould you allow our people is beg ? I have travelled in some of the socialint countries and have not seen even a single beggar there. Why this difference? It is only because of the socio-economic differences between our country and those
count ies. I would say than the Government at the Cettre mume come forward to belp such dimbled perionn. Such diso abled persons who ave old, cannot work and have nobody to mupport them muat be helped with come money with which they can pass their last dayi in peace. This is my ples with the Mininter who in concerned with thin matter.

In the end, I fully support the Bill and I think, there is no bar in providing these items in Article $4^{1}$ of the Constitution as a fundamental right so that the people will know that our Constitution is perfoct. Not only lip service is given, not only pious wishes are expresued, not only amurances are given, but effective steps have been taken to see that it is a constitutional right of the citizens of India to get all these benefits. With these words, I extend my full support to this Bill.
*SHRI A. V. P. ASAITHAMBI (Madpas North): Madam Chairman, I am very happy to participate in the diacussion on the Constitution Amendment Bill of Shri Y. P. Shastri, and without fear of any contradiction' 1 am sure that 1 can comment the effort of Shri Shastri in bringing forth this legislative proposal of national importance.

Shri Shastri has suggested three amendments to Articles 23 and 24 of the Constitution, which the House should unhesitatingly approve of. He wants that Right to Work should become a fundamental right. It should become justiciable. During the past three decades, as a free nation, we have not been able to solve the problem of unemployment. The scourge of unemployment has spread throughout the lengih and breadth of the country. The elected repreventatives of the people, the moment they come to power, assure the people that they would solve the poblem of unemployment in the country within a specified period. The former Prime Miniater, Mra. Indira Gandhi, proclaimed from the house-top that she would eradicatc proverty and eliminate unemployment from the country but even with Emergency powers she could not meet with success in her effortu. Our present Prime Minister, Shri Morarji Derai, has assured the nation that within ten years he would provide full employment in the country. The number of unemployed on the live reginters of Employment Exchangea is about one crore of people. You will agree with sme that many lakha of people do not have facilitien to regiter
themachies wiach the Employment Euchanges and their numiber nitivy run into a few orecel.; Nothing to mose smmeful fer a free counzry that her citisens whould rematis inemployed for years.

## 16.0e hats.

As my hon. friend, Shri Bhattacharya, pointed out, that the Government at the Centre, is callous towards this problem in the absence of Right to Work being a basic right. If Right to Work becomes basic and fundamental right, then the Government would be compelled to gear all its programmes for fulfilling this basic right to the people. I plead with the hon. Minister of Law that he should unreservedly accept this plea and make the Right to Work a fundamentel right as is there in many socialist countries of the world.

The hon. Prime Minister says that he will provide job opportunities to all in the course of ten years. Till then, how are these people to live? Should they starve? Should they take to beggary? Should they start stealing ? The State Governments of Kerala, Punjab, Bengal and Maharashtra are implementing schemes of unemployment allowance. The Central Government should not only encourage their endeavoury but also Supplement their efforts in this matter. The Central Government should financially assist the States for implementing such schemes of unemployment allowance.

Shri Shastri has also recommended pention to the diasbled people above 60 years. As early as 1967, the D.M.K. Government in Tamil Nadu implemented a similar scheme. Even now it is working very well. The Central Government should formulate such a scheme, on the lines of Tamil Nadu Scheme, for implementation throughout the country. The other State Govemment can exert their efforts in this direction by emulating the Tamil Nadu acheme.

Shri Sheatri wants free education to children upto 14 yearr. We have constitutional sanction for free and compulary primary education. In many States, even today shis leudabie objective has not yes been achieved. In Tamil Nadu, Shai Kampaj, the then Cutef Minibter of Tamil Nadu, made education free upto secondary school leavint cartibinte level. In zoly, the D.MES Govermmens in Tamil Nofu Tade it free upto Pro-Unjotenty Stage. If the DMCK. Governacast had not been thanimed in Jonuery, rypo it weeit have made educuation fiee ypoo Geadriate bevel. Ualce the peopite of tive Courntry becoune cduamed, denocracy comapt the deep
roots in the country. Thia should tre done throughout the country.

If monetary amistance in given to the unemployed and ano to the dizabled, the financial Comanitment comes to the order of Rs. 400 crores and Rs. 150 crores respectively. The Government of India can any where will the moeny come from. Only recently the Government of India raited two market loang-Rs. 400 crores and Rs. 250 crores and these two loans were subucrited in full within a day. Such market lonns for this specific porgome can be floated by the Central Covernment. I do not ray that the unemployment allowance should be free. It chn be given as loan and later recovered after the people get jobs. To give an example the Comunity Aneociation to which Shri Kamaraj belonged amints financially the young aspirants of the community who want to continue with higherstudien. After completing their education and getting jobs, this loan is recovered from them in easy instalments. If a small Community Association can render such assiitance, is it impossible for the Government to extend this help to the unemployed ? The Central Government can recover this money alter they get jobs and it can be deducted at source by the employers, like the Employees' Ficvident Fund, E.S.I. Fund etc.

Our Prime Minister sends letters to the Chief Ministers for implementing vigorously the Family Planning programmes. The Central Government send many directives to the States. But I do not remember a single occasion in which the Prime Minister has requestd the State Government as to what they want for creating more job opportunities, not only at the State leave but also at the Central level, at all-India level.

The D.M K. Government of Tamil Nadu implemented effectively the Beggar Rehabilitation Programme. It will be worthwhile for the Central Government to draw up such a scheme for iomplementing it throughout the country. $50 \%$ of the unemployment problem can be solved if the beggars are rehabilitated. In each Diatrict there must be a Centre of activities for the begerers so that they can become mefiul to the society they can become productive units, instesd of sponging on the society,

In complution, I womld plead with the Government that the lagilative propond of Shri X. 8. 8hantri for ariceidin the Comatitution to tmoorperte Right to Work at a Pundamental Right, to reader finamini mimate to the usemployed and to the dimbled of above 60 yearn and
[Shyi A. V. P. Asaithambi]
to make education free and compulsory to children upto the age of $t$, ahould be accepted without any hesitation.

Thanking you for giving me an opportumity to say a few words on this important Bili, I conciude my speech.
 सनावीत ओो मानगोष यमुना प्रसाद शासत्रो का विंतेयक प्राया हुपा है कौर सरकार की दोर से जो जबाब दिया जाएगा वह हम लोग पहले से जानते हैं। पह बतायेंगें किन निधि का भ्रभाव हैं, कैषा नहीं है पमी हम नहीं कर सकते । तो सरकार को तर क से जो मजत्रो बतायो जायेगी मैं मह जननना चाहता हु कि ₹स मज्री को तो चुनाव बोषणा-पर बनाते समय ही जनता पर्डो को सोचना चाहिए था। वायदा करके बायदा बिताफो करना इसमे बड़ा प्रपराध दुनिया में कुछ नहीं हैं। घापने वायदा किया पा घपने नुनाब घोपणा-पत्र में घोर उसमें घापने यह स्पष्ट लिख्ञा है पृष्ड 16 पर कि: "मोलिक मरिजकारों की सूचो में से अ्यक्तित सम्पनित के घ्रििकार को रद्ध करेगी घोर उसके ₹्यान पर त्रेजो रोटो के प्रधिकार का मयाेेश करेगो। पावने साक साफ कहा जनता पाटरों को सरकार बनेगो तो यहृ बिल्युल स्पष्ट खव से ऐे दा किका जाएगा घौर किर घ्वापने जो घ्राणे काम के बारे में लिखा़ा है उसमे घापने स्पष्ट उपर्यंध किया है कि काम के प्रा尹कार को हम इममें सम्म्मलन करों । तों जब ऐसा चुनावं घोवणा-पत्न में लिब दिया मंर संगोग से गास्रो जी इस fिघेयक को लाये हैं हींग लगे न फिटकरो रग कोखां भाये तो संरकार का काम जब चास्व्वी जी ने कर बिया है मत: घापको इउनो मान लेना चाहिये। सो काम-रोजगार दफतर में जितने लोगों के नाग लिबे हुत्रहैं, उमके : भलावा जो गांब में
 लोग़ों का ऱजज़ंगर द कृतर से कोई मकलक्ष नहुं, वह वहां जाते ही नहीं। स्स हिनाष से करीब


जाही वह पूर्ण बेकार हों या पर्यं वेकारहों, लेषिन केषार है। ऐीी स्थिति में सरकार को रोनगार के प्रघिकार को यद्यम्मलित करना की हिए भोर बायदे को दरा करना चाहिए।

बेरोबगारी मौर मुबमरी के पेट से हो द्या में चपराघ, णराजकता, घांतक प्रनुनापसनहीनता, वर्वरकहीनता पारि जीजें निकलती हैं। जहां लोग भूब्ब से मरते रहेंगे, वहां काम नहीं बल सकता है। किसी बड़े राजनिति शास्त्क के पंधित ने कहा है कि मुबनरी मीर लोकतंब्र एक साष जि षा रह ही नहीं सकसे। जहां लोगो में मूषमरी हो वहां लोकतंत्र को मीर न्विकता की बएत करना वुणुदिता \%क न करोधत पाव्य्-प्रयात पूना एन्सान कोनला पाप नही कर सक्ता, वह भास्त्ब प्रसिद्ध है। ऐे़ी f्रिभित में प्रापको इसे विमिषत रूप से पारमिल करना चाहिए ।

माप कहेंगे कि हम रोजगार देना चाहते हैं, लेकित ह्रमारे पास वेसा नहीं है। घगर पैसा जुटाना चाहें तो वह मी सरकार संकलप से $ए$ क $म$ मिट में जुटा लेगो, कोई ज्याला कुछ करना नहीं है। सरकार बेरोजगारों न। बेरोजगारो मत्ता देना च है तो कर क्रतल हैं, लेकिम संक्र० का सबास हैं ।

दु बं ओता है. जब कमी भा बेरोधगरी भते की माल नी गई हो एक का प्रघानमंत्ने ने
 मैं कहता हुं कि जब यहृ भीब्ब देने के बराबर है
 या, उबको ारूये जनता पर्हीं को साफ कहाना जाहिए कि, उद समम हैमाँ बोट लेना यF 『स्तिए बायदा: पः दिया अब बोट का काम ब्बसम हो गया तो-

[^1]


मै .निरेंदन कहता कि द्वा हो तुसन्त भायेका आप पामबतीं मोर बतं पर सोमा बसे दें। इ्रसंसे करोब-करंब देश में लगमग 2 हुार करोड़ रुपये सालाला ब्थत होगी। अंसबनी पौर बर्वं पर प्रीिबन्ध लग्ने से, इसकी सीमा काषंते से, जो 2 ह्जार करोत्र की बषत हागरी उससे वे र'जगार को वेरोंगार। भला देने का काम हो सकता है।

सरकानु सेवा में जो 58 मोर 60 वर्ष कां उप्र नक सेबा प्रवर्धा है उसका कम कर के 20 वर्ष कर दिया जाये : 20 बर्षं तंक सरकारी सेवा में रहने के बाद đैंचन दे देगें तब कही रोजगाग का कास बतली होगा मोर जोंवानों को रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं होता बाहिए कि मुटडी भर भादमी बरसों तक सर्कारी पैसे पर घ्राराम करते रहें मौर बाल-धंच्षों का रोजगार चला? रंदे प्रोर देश के करोंड़ो घाष्रमी फडे हाल रहें । तब ऐसा करॅंगे तथी नोजवानों को रोजी मिल मकनी है।

नोकरी मैं घाने की उन्र जो 25 , घौर 26 वरसम रख्बी है, उसको बकाकर 3 बरस करना वाहिए। मारत का राष्ट्रपति होने के लिये 35 बरम सीमा रबी आाये, मोर नोकरो पाने के लिए 25 बर्स रबते हैं। दोनोंक लिए एक ही देश में हो कानून नहीं चलें चाहिए।

भंगे सूत राजा सन्तान, भिक्षा पा़े़े एक समान हम ल्येग वह नाऱा लगाते रहे है । तो



 या: 4 स्परकात संस्माव मे नियूत्तन क्रिया

जाये। सरकारी सेष ते षेथल पाते के बाब 10,5 हुजार माबनी ऐते होते हैं जो प्राष्वेट कम्पनी में ख़ा सरकारी कमीघन ब्गैरा में जगह पा लेते हैं। पढ़ा लिखा नौज्वन देग में मटकता फिरता रहता है । बूकान्बरनूपा जो होता है उसको पैँचत बेकर मी कहींी न कहीं काम मिल्ल जाता हैं ! होना यह चाहिये कि जो सरकारी नोकरी से हटं उ़सको सरकारी या गैरस्तरक़री किसी संस्थान में काम न मिले।

भान्त में मैं कहना चाहता हूं कि वैंता जुटाया जा सकता है। किएूल बर्बी को रोकफर। संबंद् ते ऐसा कानून बनाया आना चाहिये कि जो सांसब्, विधायक, मन्त्री पौर सरकारी पघिकारियों के बेतन-पसों में मोर सुविधामों में बंं होता है उसे कम किया आये। इप देश के सासबों को कोई नैंतिक पधिकार नहीं रहता कि उनको बोट देने वाला इस देग में प्रतिदिन 20 पैसे पर ग़ुणारा करे प्रोर हम लोगों को 150 खुपा पर्रविनिन मिलता रें। यद भी सबते बड़ा भ्रपराष हैं। इसलिते जनता के जो बोट वेने बाले मारिक हैं घोर जनता के नौकरों में एक रिश्ता कायम होना चाहिये। मे. वही. चहूंगा कि किगृलब्बी रोकने के लिये संसब-स्स्स्यों, विधापकों, मन्दियों मोर सरकारी पर्पिकारियों के बेतन भसों मौर सुविधारों में घटौती करिये ।

इस्सिए वह् भावप्पक्त हैं कि प्सा बुगा करु, वेश के करोडों नोजवानों को तोर्यार दिया जापे, वर्न देश में भ्राजकता मौरे भातुक की स्पिति को कोर्ई रोष नहीं सकत्ता है-
 नहीं दे

[^2]
को ध्रत्युष्य बेता है कि उन्दोंने एक सहा चाषस्यक किषय की कोर इस सबन का ध्यान घकीजित किया है। जिस के में दोर－सिदाई में भी ध्रिक्न लोग बेरोषणार हों，उस देक में सरकार का कोई घर्य था मतलब नहीं रह्ष आता है। भाबिर लोए सरकार कर्यो बमात़ है ？ हस सिए कि उन्हें रोली－रोटी मिले। सोर्भािस्ट पारीट，जो चव अनता पार्टी में मर्ज हो गा हैं，कोत्रेस गवर्नमेंट के वक्ता में बराबर यह्ठ नारा लगाती थी fि रोती－रोटी कपड़ा दो，भहीं लो गद्धी छोड़े बो＂t लेकिन घफसोस की चत हैं f．गबर्नमेंट में पाने के बाद हम बुद उस की तरक मुब्बातिब नहीं हो रहें हैं，उस के बारे में सीरियस महीं हो रे हैं，घांर उस पर ममल करने के लिए हमारा कोई भी ठोस $\psi ष म$ नहीं उठ रहा है।

घ्रघान मन्ती जी का \＆हना है कि बस बरस में लोगों को रोकगार मिल जायेगा। लेकिन
 बराबर फरा करती बीं कित मुते बस बरस का मीका दे दो，तो 茟 देख की वरीजी को दूर कर दृंगी，घौर बस बरस का मीका लोगों ने उन्हें विया，भगर उन्होंने चरीबी को दूर फहीं किया，तो उन्हीं को लोगों ने दूर कर जिया।

भापनीय सबस्य，की चास्ती，क्र्स कालटी－ ट्यूपम कित के तारा कान्टीट्यूक्य के ठाबरेनिट्ष ध्रिसिपल्ब में ती घई तीजाए के चलक्षर उसलव्ध करो की जाष को फण्डायेंटल राइट़त में सलत्तूट फराणा



 （4ा कि जलर तरकार जो काल ज fिलये，


 विकािंवा हो अरें，अले ही द्रमारी सल
 होचा कािए लोलों को रोषणार धiर रोषी－ रेटी क्षेता। इस के बगर चबतमेंट का कोई मतलय हो नहीं होंता है। मैं सासकी की को धम्यवाइ क्षेता हं कि उन्होंने हस घोर णबमेंेंट का ध्यान जांतित्त किया है।

में विधि भन्बी के करुणा fिं बह्र इस बरे में सोच－समक्न कर क्याष वें। बहा ऐसा न कर्टर्ये स्त़ बिल को वापस से लिया लये，बगँरह। जब सारे उत्र भारत में बनता ने एक एक सीट हमें की है－सौर वधिण में मी बहाल कुछ一，तो उसके बढसे में हम उसको क्या दे रहे हैं？न तो हम लोमों की रोजी－रोटी का द्नत्ताम कर सके，न क्षपड़े का थौर न शिका का इन्तात्राम कर संके। इस सिए 告 कह्रंगा किं काम के घधिकार को फण्डामेंटल राड्टस में घनक्लू करना घोर उछे षस्टिसिएवल बनाना बहत्त कही हैं। जनता पारी की सरफार को काहिए कि बह पविलम्ब，किना हीलेन्हवले हौर बहामेखी के，हस को मान ले।

उसी तरह भास्थी की ने घिका को फ्वपल． सरी करने की बात परी है। बेसे तो जिता Fितने हीं राण्यों में उसवीं फषाता हथ：की कर२ वी

 कहीं होगे चाला है जका हक इस को कम्पलह ही कहीं किया जमणा। हमां संशिषान क का











 र्हेणा । सही हकं जमहच्न की सफसता की बाल है उस के किए मी जन्री है कि रोणीरेटी लोगों को मिस्ली wरिए 1 हैं में एक जणा पढ़ा बा, बट्ट्रक्ब रसेल ने किसासाफिकं वें में कहा बा किं एक मूले धादमीं की मेज पर Qफ तरफ एक लेट में बाना रब दो पौर
 जब बह गो तीन धिन का भूक्षा रहेगा तो बँहैट बाक्स की तरफ दे बेगा मी नहीं पौर पहलें बाना मुल करेगा। उघर जयेगा ही नहीं, भुब्त्र उस को पर्रोतन करेगी, उाना गल करेचा, यह नेषुर्स है। इसहिए भगर जभात्व को हम बरकरार रबना चाहते हैं भपने देग में तो जिसी हैं कि हुम इस को पमिबाध करें иीर इस को करहामेंटस राह्ट्स में पनकलुः करं। इस विदेयक को लाने के fिए कं भास्सी जी को धन्यवाव द्वेता हैं।

घ्रपते पहां बहुत सारे काम हमें करने है। हम बर्य क्य्ट्रोल की बात करोते है, बहुत प्रच्ही बात हैं, करें। सेकित उस में भी सफलता नहीं मिल वही है। हमारे पहों बहत्ता सारी जमीन जिस पर कि क्रिि होनी चारिए एँ सी परी है किस पर सिथाई था कोई र्रषण्ध नहीं है, कोई कहए नहीं है, पानी
 को इम सेखकत कर के ोंगी के पापक बता
 हैं उस को हल क्षस वेंत्रोर उस से कास
 उत्याज की घंगा।





राज्य है। सहरसा किष्या चहा ते हैं
 घूट उलाष्य में बैं चथाल के बार gूरिणा
 एक की जूट की मिक्ष कहा वहीं है। इस किस्म के रोषलार केने के कहता से साधन हमारे यहां है, घुल ही ऐरिखाष हैं किस कें प्रम्बर इण्डट्री लगा कर रोषगार हे कथते हैं। बतोी में बहुता से लोणों को लगा फर उनें रोषगारं के सकते हैं। गवर्मेंट के पास विल्ष पाबर हो तो बहुत हुछ काम हो सकता है। लेकिन पागर सिफ़ लिप सिम्भीधी इलिधा की की तरह करते रहँग, नोगों को सेमक जूस बिलाते रहेंगे, भीठी मीठी जातें करते रहंगे तो देश के साथ जुलम करेंगे। मैं हुल के साष कहता हें किक बितना समय हमारी सरकार का भरी तक बीत गया, उस में घूर हम पापस में लज़ाई ज्रगत़ा क्म करते होर जनता के कार्य को घागे बतीने में ध्यान रखते तो बहुत कुष्ट कर समते है। क्ष वर्ष में थनएम्पलायमेंट हूर करने का हमारा टार्गेट है जिसमें एक साल, तीन महीजे क्रीत सुके हैं। हमें हाटंसनिग फरसी बाएए कि हमोे एक बहा धस पनएम्पलायमेंट हूर किया है था नहीं। हमने नहीं किया है। मै कहता हू उसकी तरफ हमाशा कोई हथान महीं है। भरी तक हमारा छान चाइरों के निकास की घोर ही है। मातास्मा गांडी का कहना बा कि घसल भारत जालों में रहता है। सैकऱे में 80 पाष्यी पाबों में ही रहते हैं। पाष ही मुने क्येट्रोषोलिटन होलषे कित्र सेता, जरतों वपए कलकसा, बम्पर्, मालस, धिसी में -र्ष किसे आर्ये जे ोेकिज कांतों में जहा पर एक पथती सपफ़ की पी हुविधा नही है






[ ली ती० पी० माल़्ल.]
काहीं हैं। सरिए एम्पलम्बमेंट को जस्टिसिएकल बनाोे मौर फज्हामेंटल राइट में उसको जलक्षूठ करोे के सम्बल में कास्ती जी का बो विषयक हैं उसका हैं लहिचित से समर्यन करता हूं हौर मानलीय मन्जी जी से घनुरोष करता हैं कि द्रस सम्बन्छ में बे कुछ सोषें, अल्बवजी में इसको रेड साह्ट न दिबाबें बरिक इसको त्रीन सिगनल दें। इन्हीं घब्दों के साप मैं भषमा स्थान महण करता हूं।
 यति महोबय, माननीय दमुना प्रसाब घास्त्री जी ने जो संविधान (संशोषन) विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खापा हुपा हूं । छतने संविधान (संशोषन) बिधेयक प्रभी सक पास हुए हैं लेकिन जब राइट ट. बर्क का प्रश्न ग्राता है तब पता नहीं क्यों हम इतना उर जाते हैं जिसके कारण म्राज तक इस पर गम्भीरता पूर्यक विचार नहीं किया गया। यह्ह बात सल्य हैं कि हमारे देश में जो बेकार हैं उनकी संख्या 6-7 करोड़ होगी परन्तु साथ ही इस देग में ऐसे भो लोष हैं जिनको साल में 4-6 महीने रोजगार मिलता है द्रौर बाकी समय बेकार रहते हैं, अमर इनको भी जोए़ लिया जाए तो बेकार लोमों की संख्या $10-12$ करोढ़ दो जाती है। इन बेकार लोगों से काम लेके मौर काम के बदले वाम चेने की गारंटी की नब वात आाती है सो हार सरकार क्ससे मुकर जाती हैपहले की सरकारें भी घौर अ्रमज ही सरकार भी कमा रुख क्रपनाती है उसकोे बेखाना है। भास्त्री ज़ी जो बिल लाए हैं उस पर भमर गम्भीरता ढ़े सोखा जए तो बसस्तक में जो एसके नतीरों निकलेंले वह्ह बहुत ध्रक्छे होंगे; उत्रसे केष्र में समृधि श्राएगी। छसके प्रलावा घग़र काप़ प्रस्येक उपर्दक्त की काम की गारण्टी नहीं देते है तो, फिर देश में कमी भी घाति नहीं रह सकेकी है। घांज तुक इत्रमी ध्लाभिण हैं; कीी बिए पर करोल़ों पए बर्ष हहोते हैं, नखी सिभार्री पा जावी है तो करोदें धर्ष:

 जरा है होर उसके जिए बपया सर ज़ाता है। यहो क्र कि चनाबों का टाइम घाण है तो उस समय भी रुपया हा जाता है लेकिन बहां तक रोजगार की ब्यक्सा करने की बता हैं अथकि रोजगार की ब्यवस्था करने से देक में उस्पावन बढ़ेगा, बहां पर घन की कमी बताकर इसको टाल दिया जाता है। यह बाता सत्य है कि चाहे फ्राथिक या राजनीतिक, कोई भी gृष्टिकोण घपनाया जाए, समाज में छोटे बऱे का जो एक सामाजिक प्रभिशाप है उसका मुष्य काऱण घर्य ही है। भाज उब हमारे पास करने के लिए काम ही न हो तो फिर क्या कर सकते हैं। तब बकेती, कोरी, लूट पाट छोड़कर उनके लिए भौर क्या काम हो सकता है पौर इस तरह की बहुत सी घटनायं घटती है जो कि बड़ी धर्वनाक होती हैं। इसलिए माज इस तरह के काइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं घ्रौर इनके पीछे बेकारी ही मुख्य कारण है। ऐसे म्रपरहधों की संख्या बहुस कम है जबकि दूसरी वजह्ह से लोग ये कुफर्म करते हों। अधिकतर लोग विवश हो कर इस तरह के कुकर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। छसलिए दह बहुत ही गम्भीर विषय है औरे इस पर काषू पाना बहुंत जरंरी है। पिछझे समय को भी भगर है लें तो 1971 में जो चुनाव लड़ा गया था या जनता पाटी ने जो पिछला चुनाव लड़ा है, उसमें नारा पही था कि हम गरीषी मौर बेकारी को हूर करेंगे 1 मूल्यों में समानता की बाता, मूल्यों में fिंथरता की बाते भी उठाहें जाती खी है 1 जो हैम बेकारी घौर गरीबी को वूर करने कां कारा वेते है, तों सारा वेस एक तंरह्ह की भाभा घंध कर हमारी तरफ वेखता है मोर जब हम मेरां पर का जाते हैं तो फिर भपनी मजबूरी बताते हैं। इसलिए




स नियेक में जो पह क्रली कात है की लंखर उखको कौमसी की की कए, तो के कारी मसेत की़ घम्यल्पा की बाए, वह रस उद्धेग्य से रता भया है कि सरकार आगालक रहे करे ऐली घ्यक्ष्था करे कि बंक्रारी भस्ता देने की जहरा न हो।

तीसरी बात इसमें जो है बह पनिवार्य शिक्षा की है। पनिवर्यं किष्ता की जहा तक बात है, मै भ्यापका घ्यान याककित करना चाहता हैं कि हमारी जो किषा की प्रणाली है, वह बहृत हूषित है। जब एक उ्यक्ति की शिक्षा पूरी हो जाती है तब की वह बेरोजगार ही रहता है। वह भण्छी स्थिसि नहीं है। धरिभित लोगों की इतनी बढ़ी समस्या नहीं रहती है जितनी कि शिकित लोगों की रहती है, जब बे शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाहर भ्राते हैं । भ्राज हमारे देश् में जिस तरह को फसका की जसरत है, उस तरह्ह की शिका भाप दें जिससे किकित लोग भपने वैरों पर बड़ हो कर रोजगार पा सकें या भपना काम कर सकें। शिला के धलबदानों पर बहस के समय कंने थोड़ा सा इसका जिक किया था प्रार बह वह पा कि 11 बर्ष या 12 बर्ष तक जो कि मिद्रिक्रु ले मन स्टेन्नर्छ की पढ़ार्ई है, उसमें साष्षारणतया भाषा के ज्ञान की किक्षा माप दें लेकिन बाद में जिस तरह् की हमारे वेग की जलरत है हम पालीटेभीकल की ट्रेनिग विद्याधियों को हैं या टृव्नीकल कीजों की ट्रेंनिग उनफ़ो वें। जब बे 18 बर्ष के हो जायें योर किषा प्राप्त कर लें, तो वे ऐसी स्थिति में धा जायें कि मुमा रोजणार भपने माप ब्बड़ा कर सकें घीर उससे घनने चरकार का पालन वोषण कर सेकें। हस लर्द्यकी किष्या की प्रणगली की आ्राज हमें जल्रत है । दह नहीं कि हमने की किका कर बी मोर उसंे उनको कोई फायदा नहीं हुपा । पँसी जिशाषा से कुछ नहीं हो पाता है। ऐसे बचे बो साइली़ीन हैं


कवसे थोर वका भाति की क्यवस्ता हो पौर 14 वर्ष तक उनको यह मिलना काएिए तारि उनका स्वास्प्य ठीक मी रहे मोर साष-साष उनको शिका मी मिल सके। यह जो विधेयक लाया गया है उसको सरकार को मान लेना काइिए पोर किषा प्रणाली में परिवर्तन लाकर उते सार्यक बनाना कहिए।

फोषी बात जो इस विधेषक में है वह पह है कि जो बेकार हो गये हैं यानी जो इनषंबिल हो गये हैं चाहे बे बीमारी के कारण हों या किसी कीर कारण से हों, उन के लिए समुचित क्पवस्था की जाए वेंशन के रूप में । कुछ राज्यों ने तो इस को घुल भी किया है। इन तमाम मुद्दों को देबते हुए पगर हम देश्र में प्रगति करना बहाते हैं धौर समृबि लाना काहते हैं तो वह बहुत जएरी हैं कि हर अ्यक्ति के हाथ में काम हो क्योंकि खाली मन अततान का घर होता है। घगर हमारे देप में लोगों के पास काम नहीं होगा, तो हमेथा इती तरह की बुराफात कलती रहैंगी। हमारे कुछ सबस्यों ने ध्रारा 39 मोर धारा 41 के बारे में भी मपने विचार सबन के सामने रबे लेकिन मैं बड़े जोरदार घब्दों में सब सबस्पों से भपील करता हूं कि वहु जो विषेयक भाया है कि सब के लिए काम की व्यबस्पा की जाए पीर पगर ऐसा नहीं होता है तो बेरोजगारों को मत्ता दिया जाए, इस विष्षेयक को किसी भी हालत में बापस नहीं होना बाहिए मौर भगर इस को वापस करने के लिए कहा जाता है तो उसका मुकाबसा करना बाहिए।

इन पाब्दों के साथ है इस विद्षेयक का सहाूप़ समर्थन करता हूें कोर समी साधियों से निबेष्न फरता हैं कि पुस को ग्रेंभीर हैप में बब कर इस का समृर्षन करें। बहुत से
 पुछ राज्यों ने ऐसा किया है तो केन्कीय करकार भी इस कीं जिम्मेदारी द्यंने ऊपर

## [ शी रासषाष्ध fिंद]

के मोर इस को पास द्रोगा परिए फोर कानूत
 किर गास्ती जी को घन्यकाद \&ेता हो होर हस विद्येयक का समषंन करता हूं ।

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar) : Madam, Chairman, I want to atart by congratulating very warmly our dittinguich colleague, Shri Shastriji for having taken some initiative in bringing forward this very uneful Bill for promoting public opinion on these valuable matters.

We know Shantriji as one of the mont seamoned socialists and sincere workers and leaders of our country, particularly of Madhyapradesh and himbelf being dizabled unfortunately for some time he has never dodged his reaponsibilities and we are grateful to him for having brought forward this Bill.

Now you will see that he has rightly suid-I will quote only two sentencea from the statement of objects and reatona"enough, of lip sympathy has been showered", I think we must go now beyond that stage of lip sympathy and we murt give something in the shape of concrete proposals so that the Government and the Parliament can tell the down-trodden people, the afficted people that we mean buainess with them.

He has also said in his atatement-I like that statement of him-1 quoto"Employment has, become eve yone's birthright in rwaraj." I am talking today on asnd July and a few daya hater, on 1st Augurt, we will remember Lokemanya Tilak. Hie said : "Swaraj is my birtth right, I will have it." That Swaraj hae come, and how shall we now elaborate the great Lokamanya Tilak's defnition Today, Shatrijii has given us a good definition, that is, "Employment heo become everyone's birthright in Swaraj". So far 20 good. I also understend his anxiety to convert Articles 41 and 45 into juaticiable and fundamental rights.

Dut having midd that, may I say a word or two by way of caution? It is right to any that certrain thinge are good, laudable and noble, and we munt go ahead in thoee
irectiona. Dut the quetion is, how for the grate can do it. It is no we, as Mandalyi stid juat now "let us all become insolvent and poor, but go on dintributing allowance!" What is the poiat in dis tributing allowances or doles and then becoming innolvent? We do not want to become insolvent for merely having the pienare of piving allowninees or dolee to Pll. That kind of extermite point of viow or 200 mach of an enthuminetic poiat of viow will not lead us manwheres
remponathle and inceme prompe tying to do oomething in this country. We all
 than I do-that these directive primeinjes hive become pioise mpirationa. Ehut they should not remain plous eepimations at though in the Bhagwad Giti or the Constitution for nll times to come. They must be implemented-if not overnight, atlenat gradually, but definitely and aurley. I think that is what Shestriji wantu to any when be bringe forward this Bill. That must be done. The welfare state was never achieved overnight nor was it achieved abruptly. In Ragland we know how Fabian socinlimm came through yeare and decades ; in fact, the entire chapter of Directive Principles of State Policy has been taken more or lem by the inepiration of Fabinn socialium. Do it gredually, but when you do it, do it well. In fact, Madmu Chairmian, you know that the motro of the Fabian eociety, which is running for many yeare and for many docadea now, hat been very interesting. With a aymbol of tortoive, the motto of Fabian society sayn-I quote-"when 1 strike, 1 strike hard." That meana, You go atendily but surely. Shatriji's complaint and my complaint is that we are not even going steadily, much lese surely, We are not going znywhere. We remain stuck up ; in $197^{8}$ we are practically where we were in 1950. Therefore, my point or demand is not to achieve everything what Shastriji wants to schieve in the matter of years or months but we must at lenat go in that direction as fast as we can. I do not want to take the time of the House by referring to Lord William Beveridge of England, by quoting what he maid in 1944 when he gave a report on full employment. But the point to be remaembered is that these are all matter to be dope gradually, but surely in the right direction.

Now, 1 will come to the concluding part of Shatrijif's Bill. What does he want ? He wanta three thinge, right to employment, attached with it, unemployment ingurmatee or dole. Now I what to say with all rexpect to Shastrifi and to all other collemguep who have mid this, that it is not pomible, it has never been poomible for may country in the world so frr to give unemploymenat insurrance ordole whiselt is tackling upemploymeant. The pofat to be remembered is that unemployment insurance or dole han beep piven in the developed countries of the Weat mad ecomomically mivanced coumtrien of the world oaly after they have achieved full employment or near full employment couditione.

The idea of memployment insurance or dole scherve orhould be there oalr yiter cochieving full employmeat or mearly fuil
empioyment, and then only the State elvers ilowe met inch minority thowe who are lef withput employmont. Butwhile taclating the problem of unemploymont in such a vot country of mapoive bumbers, Shastriji himself mentioned in his thanacial Memorgandum that $9^{\circ} 70$ million are unemployed. Probably that wat the figure for 7 th October 1977 when che Bill was printed. Within 8 or 9 monthe the number han gone up surely. It has become 10 million perhaps. So, the point is, when we are tackling the problem of unemployment, how can you also side by side 80 on giving unemployment insurance or dole? That was done by the Western countries and advanced countries only after achieving full employment. I think we should never forget this valid and fundamental point. And therefore, what we should tell the Governtment and ourselves is to carry on with the work of promoting employment as fast as we can, as meaningfully as we can and as effectively as we can and do it as early as possible so that when that level is achieved or fuller level is achieved or fuller employment is achieved, then whoever are in minority, i.e., those without employment, they may be given the neceseary unemployment insurance or dole. I hope I have made myself clear on that point.

[^3]free to our 'quality: boyn ind girls. I am now aying that university education muist be only for thone who are competent, who are qualifed, I am only talling in the academic senme. But when they are academically qualified, If they are economically poor, the State muat look after the education, the tuition, books and living expenses of those poor students, whether they are boys or girls, if they are talented and ${ }^{7}$ intellectually equipped for the job.

Finally, Madam Chairman, Shastriji wants, and I am quoting 23 (c) where he mays, that "State shall provide monetary assiatance to evry citizen who hes ccmpleted the age of 60 years, or remian sick etc." I entirely agree with that. if I have a choice, I would say to Shastriii that I agree with him on 23 (c) totally, 23(b) partially, 23(a) only in terms of hopes and ideals, not in terms of practical considerations, as that is not possible. But on 23(c) when I say I agree with him, Madam Chairman, the point is when you look at the Budget of our country, not only the Budget, but the expenditutre of our country, and see how money is not only spent, but misepent, wasted on luxuries and on projects which have no meaning, on bogus kind of ideas, why should we spend crores of rupees on those status symbols? Instead, those crores must be diverted to living human beings of this country who are old, who are sick, who are disabled, but who have nonetheless a right to live honourably and in a dignified way in this country. Therefore, that money, although it may be a large amount, can still be saved not by creating more money, but by getting rid of the uselessly spent money and then utilising it by transferring it to helping the poor and the disabled.

With these words, Madam Chairman, I want to Conclude, but also refer to what one of our friends said about election promises. Let us not give wild election promises when we go to the next electionwhenever that elccticn te, I hape it is not too early, but whenever it is, we are all ready, whether it is early or latebecause the point is that we should not be very liberal and to; generous in giving election promises only for forgetting ourselves, but the people will not forget, even though we will forget, and that is the dishonesty and deceptian which we must not allow to be practised.

With these words, I want to say that Isupport Shastriji in hi laudable objectives. His Financial Memorandum itself says that is is a very dificicult proposition to put into practice- Riv.' 600 cscics minimim, gnmually. But ai least it is a gecd Bill because it does stand for sticrigthenirg
[Prof. P. G. Mavalankar]
public opinion and it arouses this Government's urgent attention and pleads for prompt implementation on the right lines. From that angle 1 warmly support and endorne the initiative that he has taken.
 माननीय सभापति महोवय, घास्सी की ने की संविधान संशोषन विष्घंयक प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हू होर उन्हे बधाई की देता हें। भाप वेक्षें कि देश को जो हालत है, गरीबी, पसमानता, बे कारी, भुबमरी, इसफो कीसे बढल सकते हैं हस पर हमें विषार करना ही है। केवल बतां करते रहें पोर कोई कदम न बढ़ायें तो हमें सफलता नहीं मिसेगी। इसलिए बृ निश्नय करना पह़ेगा, ऐसा कानूम बनाना पड़ेगा जिसते हहत हम उस विशा में चलें घोर उसे पूरा करें। घास्ती जी ने पनुण्छेद 23 के पर्णात् 23 (ए), 23 (सी), 23 (सी) बद़ाने का प्रस्ताब रबा है-काम का प्रधिकार, नि:पूलक मोर भनिवार्य किष्का का परिकार, बोमार, पसमथं व्यवितयों को विस्तीय सहायता जो 60 वर्ष की भायु पूरा कर चुके हैं बीमार रहते हैं या स्याई हूप के पसमर्थ हैं उनको सहारा देने के लिए विसीय सहायता का इसमें प्रावधान हैं। जो कातें इसमें रखी गई हैं वह वही हैं जिनको हम कहते हैं। भगर हमें गरीबी, बेकारी मिटानी है तो हम हसी घ्याधार को से कर मिटा सकते हैं। हमने चुनाव घोषणा पन में मी इस बात को कहा है कि मोलिक प्रधिकार में सम्पष्ति के च्रििकार की समाप्त कर के रोटी रोणी का समावेश करना वड़ेगा। ध्रागे बह की कह्हा है कि जो घार्थिक हप रेखा है उसमें कहा ग्या है रोणगार को बुनियद्धी धििकार मान कर भरूर रोटी रोजगार की क्यबस्था करेंगे । यानी हुमने हन बातों को माना है, तो हमें उसको gूरा करना तथी सार्थक होगा जब उसके लिए कोई कानून बनायेंगे। तो जो शास्थी जी ने मार्ग दर्शंन किया है हमें उसको मानना

चाहिए पौर चस्ष पर थम करफा करिए। किसमी रेकाती बदी दोधी सेहाष में, चाहर की गलियों में। को गरीक धाष्यी हैं उपके पास साधन गहीं हैं। बी छान्न लाबों की तालाए में स्कूलों के निकसते है रोणी की तलाश में उनका पीषन घनिनिएत है, रविष्य मष्षकारमय है। धतः उनका गीबन उज्ज्यल बनाने के लिए जररी है कि हम उनको एक ऐसी गरख्टी वें, ऐसा घहिकार दें जिससे बह बेकार न किर सकें भोर जंसे ही किषा प्राप्त कर सें उनको काम वें। रसी वृ्ह चाहे कम पछे लिख्ब हो या पनपष्टों उनको भी हम कास वे सकें ।

उदोग मंन्री जी ने घोषणा सी है कि हुम उघोग बोलेंगे । उससे लोगों को काम fिलेगा। इस तरह से जब हम बचनबत्य होंगे तभी लोगों को काम दे सकते हैं। उस लिए काम का घधिकार घहुत जहरी है । लोकतांत्र तभी सफल हो सकता है, घमन चंन तरी कायम रह सफत्ता हैं जब खांति कायम कर सकें, घौर घांकि तब होती हैं जब ध्रारे साधन ठीक हों। समानता पौर साभाजिक ज्याय की घात करते हैं, तो यह तमी कर सकते हैं जब भसमानता मिटे। 30 बषं से बराबर कह रहेंदु कि कि प्रसमानता की मिटाना है, लोगों को काम देना है। घ्रतः समय का भया है कि जो बचनबक है हमें उस घोर जाना खाहिए मोर जब तक उस दिशा में कबम नहीं बकाते तब तक काम नहीं बलेगा। इसलिए हमें कातूभ बना कर के जो गरीब हैं, जो पदे सिसे हैं, उनको काम का पधिकार बेना जहरी है।

छालों में बेहुद घसंतोष है जिसे हैम लाठी, गोली मीर जेल से दूर नहीं कर सकते। हम उन्हें काम दे कर ही संतुष्ट कर सकते हैं। सम्प्पति का भोह बएन्ते़ थावमियों को हो सकता है जिसके पास सर्मक्ति है। हम जाहते हैं कि जो साधनहीन है, उनके
 दिज सक्मी है, चब उसें काम विलि ।
(सम शेखते है कि प्रारकण की बात किलनी बलती है, कितना जस बारे में नियाष होता है। सं सहता है कि पगर क्ञाम को गारत्टी मिल जाये तो वह क्षणढ़ा अ्रयनेक्राप समाप्त हो जायेगा ।

भाषा का बिवाष है। अंश्रेगी पఫेसिले लोग क्यों हिन्दी का विरोष करते हैं ? वह इसलिए करते हैं कि भगर सारे हिन्दुस्तान में हिन्दी घल आयेगी तो हम भंघेपी पषेनलखों को कोई नोकरी नहीं भिलेगी। ऐसा ही हिन्दी बाले लोग कहते हैं कि घंभ्रेजी ब्योंकि न्यादा चस रही है, हसलिए हमको नोफरी नहीं मिलती है। पारकण भौर भाषा के विवाद प्रपने-प्राप समाप्त हो जायेंगे भगर हम उन लोगों को काम की गारष्टी वे सकें।

इसी तरह से हम भ्रष्टाष्तार को भी मिटा सकते हैं। ज्राप देलें समाज के प्रादमी क्यों इस अंमट में कड़ते हैं। रोजाना भबबारों में चोरी, उकंती, भपहरण होर सूटयार की खबरें निकलती रहती हैं, भाबिर ये सब क्यों होते हैं ? करोड़ों उपया भासन का इस पर बर्ष होता है। वह सब इस्सीलिए है ब्योंकि छुछ लोग विना साधन के है परोर मजगूरन बह गलत काम करते हैं। भ्रगर काम मिस जाये, कुछ गारण्टी मिल जाये तो वह गलत काम नहीं कर सकेंगें। इस तरह से दे ${ }^{2}$ में घणछा घासन चल सकता है भोर लोकतंत्र ठीक से काम कर सकता है।

गिाषा के मामले में मी पाप सेबॅले कि गरीष के ेेटे फी पछ़ना चाहते है से लेकन उनके पास साघन नहीं है। कही लग़के स'घन न होने की बणह से पढ़ नहीं सकते।

इसलिए मेरा कहला है कि सिथा धनिषार्य होनी बाहिए भोर ऐसी अ्यवस्बा दरें किससे हरक को पनिषार्य सूप से किल्बा ले नी पढ़ें मोर कोई वहा न कहत्र सके कि हमारे थास साष्रन नहीं षे, छसलिए नहीं पद सके।

जो वृद्य, पसमर्य पोर बीमार होतें है, जिनके पास कोई साधम नहीं होते हैं उनका जीषन नारकीय घोर परेशानी का होता है। सरकार को इसकी गार०धी सेनी चाहिए कि उनको वित्तीय सहायता ते चाहें बह भपंग हो या खू द़ा हो। सर्वर्रयम साषनहीजों को सहायता बी जानी चाहिए $v$ हम घण्छे समाज की कल्पना कर रहे है है समाज में समानता से रह सकें, किसी को बु:ब न हो, लेकिन यह तथी हो सकता हैं जब हमं ऐसे कानून बतार्ये जिससे सब सुविकाएं लोगों को मिल सकें। ज्ञासन ऐसा समझता है कि हम कानून बना षेगे तो कामयाती केसे करेंगे ? जैसे धी मावसंकर जी ने कहा कि हम बजट को देबते हैं तो वह विल्दुल वैसा ही लगता है बंसा पिछले 30 बरों से कला प्रा रहा है। जिस तरह से उस समय भनाप-घानाप बर्षे होते ये उसी तरह से था मी हो रहे हैं। हमें इस तरह के खर्षों को बन्द करना पड़ेगा, मजबूती से भपने बज्ट को बनाना होगा। साय ही हमें इस बात की तरफ घयान देगा होगा कि हमें गरीकी, षेकारी मिटानी है, गरीबों को ऊपर उठाना है, वृदों को सहाप्ता देनी है। इस सब के लिए अ्यवस्था कर के भ्रगर हम लोगों को इसकी गारण्टी दें तो मैं कहता हुं किं दे के का बातावरण बबल आवयेगा। पगर पापने हस संश्रोधन विष्घेयक को पास कर लिया तो की कहता हूं कि माप जनता सरफार की जरें बहुत मज्यूत कर से रोर प्रजातंच को खहुत मबबूत्त बना वेगे । इन शब्बों के साष में धास्स्री णी के विक्षेयक का समर्यन करता हैं पौर सबत के
[琤 चक्मी नारायण नायक] वाननीय सबस्यों ब fिधि भ्रंजी से निबे़्न करता हू कि वह्ह हस संखोषन विकेषक को पास करवाये घौर तो मैं संघोषन रता है कि इस बिल को जनमत जानने के लिए जैजा जाये, उसे भी पास करें।

जी हरिजेंल बहापुर (गोरबपुर ): सभापति महोबत, है चाप को धन्पवाद दे वा बाहता हूं कि घाप ने मुले समय खिया ।

प्राज छमारे दे के सामने यह्ह बहुत बड़ी समस्या है कि हुमारे देश के नोजवन घमनी सिका समाप्त करने के बाद बेरोषगार रहते 1 यह समस्या केवल शिक्षित लोगों के बीच में ही नहीं है, बहिक ऐसे लोगों के बीच में भी है, जो या तो कम प़े़े है, या बिल्फुल पढ़े-लिबे नहीं हैं। इस समस्या की तरफ़ छमारे देश की सरकारों ने समय-समय पर जो ध्यात्त दिया है, घोर इसे सुलद्धाने के लिए जो कार्य किया है, वह़ हमेशा ही नाकाफ़ी रहा है। जब सक हम बहुत मजबूली घौर बते़े दृ़ निश्षय के साव कोई कदम नहीं उठाते हैं, तब तक इस समस्या का हग़कक स्तर पर समाधान सम्भव नहीं होगा।

हमेशा यह सवाल उठता रहा है कि -द्वाخे संविबान में फण्डामेंटल राइट्स घंर उायरेक्टिब प्रिसिपर्प घाफ़ स्टेट पालिसी के बीच किस तरह समन्वय स्थापित किया जये 1 उायरेक्टिब स्रिसिपल्ज घाफ़ स्टेट पालिसी में बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैई हैं, जो उयक्ति के जीवन से सीधा सम्बन्व रखा़ हैं। मगर कमी कमी फगवामेंटल राइट्स के कारण एक ऐसी स्थिति वैषा हो जाती है कि सरकार या हमारी ब्यबस्था जनता को सही बंग से बे सुनिधायें मदान नहीं कर पाती है, जिन का उयरेपिटक त्रिसिफल्ध में उस्लेख किया ग्या है। ब़ास खोर से सम्नहि का घघिकार, राइट द
 चाया 1

हम उन बिलों को भी यार्ट क़रना काइते है, जब इस देल में यकों का शब्ट्रीक्णनख किया जया चा घोर राजायमं के प्रिणी करे को समाप्त किया कया बा। हमें वह स्वीकार क्रता कािये कि अन्य खह कद्व उठाया गया घा, तो के की जलता ते उसका स्वागत किया था 1 लेकिन फण्डामेंटल राष्ट्स की बज्ह से से दोनों मामले कोर्ट में गये भौर बहां पर दुछ निनों तक इस प्रकार बे उलक्न गये कि सरकार को पार्लियामेंट के माष्पम से हुछ कानून बनाने पड़े।

पाज ऐसे बहुस से कार्य है, जिन को घगर सरकार करना बाऐ, तो फण्डामेंटल राह्ट्स, थोर निघेषकर राइट टु पापर्टी, रास्ते यें म्रायेंगे। मैं fिधि मंत्री का ध्यान विभेष सूप से इस कान्ट्रिडिक्षन की थोर याक्षष्ट करना चाहता हैं, क्योंकि जब तक एस कान्द्रारिक्शन को समाप्त नहीं किया जायेगा, तब तक सरकार इस देश में बेरोजगारी पौर ग़रीखी को बत्म नहीं कर पायेगी, घौर जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिन सरकारी सुबिध्र मों को भावश्यकता है, वह्टनहें प्रहान नहीं कर पायेगी ।

घाज देस में बरोजगारी के कारण भराजकता फैल रही है। बह़े दुख के साष कहमा पढ़ता है कि चाज जो बक्षितिया हो रही हैं, ट्रेनें लूटी जा रही है, लोणों के घर लूटे जा रे है, उन का विस्लेषण करो पर यह्ह पाया जता है कि पषे लिखे बेरोषणन मौजबान हन घपराधों में भाग ले रहै हैं। यहि बहुत हुर्णाग्यपूर्ण स्थिति है। चगर हुम बेरोषमारी को समाप्त नहीं कर सकेंगे, तो वेश् में बदली हुई पराजकता कौर हिसा को समापत लरता हलारे लिए हुजिकल होगा।

दह घसफता की बात है कि हमारे
 जी, बो आास्ती की ोे हस विषेयदः के वारा चहाँ लाने की कोfिए की है। लेकित पह तुर्मांग्य की बात है कि हलंभम्न जीतने के बाद हमारा घ्यान उघर नहीं गया हैं। हमारा ध्यान उषर जाना जाहिए, ताकि हम देश के बेरोष्यारों को रोजलार दे सके घौर देग में एक ऐसा बाताब 9 वैवा कर सकें, जिस में प्रल्येक ख्यक्ति यह प्रनुपव करे कि उसको पपने ऊयकितिव के बिकास के लिए समान पवसर उपलम्ध हो रहे हैं। पणर ऐसा नहीं होगा, तो में बहुता साफ़ तर पर कहना चाहता हं किं हम थाज की लोकरांकिक अ्यवस्वा को डी कायम रबने में सफल नहीं हो सकेंगे।

जहां तक बेरोजगारी का मत्ता देने का प्रग्न हैं, कुछ राज्य सरवारों ने इसे स्बीकार किया है, उब कि पन्य राज्य सरकारें इसे स्तीकार नहीं कर सकतीं। हम जानना जाहते हैं कि केन्द्र सरकार पोर ससे ख्वीकार न करले बाली राज्य सरकारों के सामने ऐमी कौन सी कठिनाई है, जो उन रण्य सरकारों के सामने नहीं है, 千िन्होंने हूसे स्वीकर किया है। हम विसेष लूप से केन्दीय सरकार से (स बात का घनुरोष करना चाहेंगे कि बह
 से विषार करे भोर इस दिशा में कोई पाजिटिव छेसीशन ले ताकि लोगों बी कहिनाइयां दूर हो सके।

### 87.00 hre.

[Smai N. K. Shejwhexar in the Chair]
हमेया ही पूंजी, भाय भ्रोर बर्व परसीमा निर्धारित किश् जाने की बात इस सबन में कही गई है। घ्राज मी मैं हस बात की दोहराना बाहता हूं कि भगर पूंजी, पाय घोर बर्य की सीमा निर्षारित की जय तो व. E च

था सकरी है जिसका अ्रयोग कर हम द्सा वेल्स में क्षिष का दिकास कर सफते है, छोटे उष्थोगों का किकास कर सकते है, बह़े उद्धोगों का विकास कर सकते हैं मौर देश के नोजवानों की, किषित सोमों को उस में टोजगार दे कर देग की बेरोबगारी को Fर कर सकते事

छठा वंष बर्षीय योजना में बेरोज़ारीं को दूर करने के सम्बन्न्ध में काफी योजनाए बनाई गई थीं। \#समक्षता हूं कि यदि उठी पंच वर्षीव योजना को ठीक ठंग से लागू किया गया तो देश से त्रेरोजगरी को समाप्त करने में काफी सहायता मिलेगी।

MR.CHAIRMAN : The time allotted for this Bill was 2 hours and now it is practically over. How much time the House would like to give to this Bill ?

बी यलुता प्रताष काही (रीवा) : वह बहुत महाबपूर्ण निधेयक है। इस में हमारे धोष्रापन्त को कार्यांच्aित करने का सकाल है जिस में सारा सदन दिलबस्मी रलता है। मेरा प्रस्ताव है कि इस में क: घव्टे का समय बढ़ाया जाये।
MR. CHAIRMAN : I am in the
hands of the House. But I think 45
minutes will be enough so that the other
hon. Member may also get the chance
to start his Bill.
45 मिनट चीमन् ? इस पर भभी बहुत
मोग बोलने बले हैं।

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House to extend the time on this Bill by 45 minutes. ?

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.
थी घमूला ध्रसात जाएसी: गेरसरकारी सषस्यों के विधेयकों का बी भरला fिंन भाएका उस बिन भी वहा घर्षा चलनी चिए।

समायतित कहोपय : सदन की राय यही
 बतापा जाय।
 बहुत लोग बोलने बाले हैं, 45 मिनट का समय बहुत कम है। घभी इस के ऊर चर्षा दूसरे दिन भर्मं बलनी चाहाए।

सम.वसि बहोड्य : वो घंटा चर्चा इस पर हों फुंकी है।

यी हीखिज्ञा घहाप्र : में बहुत थोड़े में ही भपनी बात कहना चाहता हूं।

者 कहा रहा था कि छकी वंच वर्षीय योजना के प्रारूप को जिस को कि हृमा? छम माननीय सदन ने पास कर दिया है, उस को क्रगर सही बंग से कार्यान्तित किया जाय तो द्वेश में बेरे जागरी को खरम करने में क.फी सहाबता मिलेगी। होकिन यह बान मैं स्वष्ट हैप से कहना चाहता हूं कि उन पंख दर्पींय योजना का ठोक बंग से कार्यंवंयन तब लक नहीं हो सकता, पस तक कि देश की सरकार प्रहत्रचार मिटाने के लिए कड़े कदम नहीं उडाती, नोकरंशाही के ऊर ठीक नियंत्रण नहीं स्थापित किया जाता श्रोर
 होता। भगर हम इन समस्या की तरक ध्यान नहीं छेशे तो ऊडी वंच अंीय योजना ठीक बंा से लागू नहीं हो सकेगी। और हमें जो चागा है उस की उललनिधयों की बेरोज़गारी को समाप्त कर्मे के सम्बन्त्ब में बह् पूरी नहीं हो सकेगी। नीजा इस
 दरण फेलेगा ।

घंत में में कहना चाहना हूं कि बेत्रोषगागी को समाल्त करने के लिए प्रल्येक अ्रकित कोत जो कार्य करें में स्कम है, उसे
 में गो मंकोधन माननीय मास्ती ची मेष्रस्युत
 हूं कीर चाहता हैं कि मगननीय मंधी जी उसे स्वीकान कंते

SHRI K. A. RAJAN (Trichur) : Mr. Chairman, Sir, first of all, 1 congratulate Shri Y.P. Shastri for having brought forward this' Bill to focus our attention to amajor problem, a curve on our nation, that is, of unemployment. He has already given the object of the Bill :
"The Bill seeks to give legal effect to what is contained in articles 41 and 45 and make thene rights justiciable and Fundamental Rights."

I need not just elaborate on the magnitude of this unemployment problem in the country. This hat been there for the last 20 many years. The live register of Employment Exchanges does not really reflect the unemployment positicn in the country.

Most of the Employment Exchanges are situated in certain district headquarters. Only thone prople who are adjacent to those districts, the lower middie-clans and the upper middic-clans unemployed people care to register themselves in those Employment Exchanges. The real magnitude of the unemployment problem is beyond the number of unemployed people regitered in the live reginter of the Employment Exchanges. In the rural areas, most of the people do not care to go to register theraselves in the Employment Exchanges. The unemployment position is very acute in the rural areas. There are also educated unemployed people, like doctors, engineers and others who are rotting in the streets for juat a day's bread. It hat become such a problem that it has created enough headache for our society.

Apart from unemployment, there in under-employment and partial cmployment. In viluager, most of the agricultural workers and such type of workers have got only reasonal employment in a year. They have employment for about 3 months in a year and for the remaining 9 months, they are unemployed. That is also really a problem connected with unemployment problem for which some remedy has to be found.

What is the position of unemplayment in the country? If you go through the statistics of the last 30 years, as every year paswet, the unemployment problen:
reth accontuated. With tomany promises, with so many policies, with so many phtmenad with po many eopnomic memaren, we could not even touch the fringe of the piodicme. Those who are in power have to think of some radical economic and political measures.

Thexe are some States where there is no unemaployment at all. If you take the mocinlint countries, Hke, China, Russia, Yugoalavia and such other countries, they can very well be proud of aaying that there is no unemployment at all. But even if you take some advanced capitalist countries, like America, the unemployment problem is a regular curse on them. So, the problem of unemployment can only be solved if you take some funda mental and radical economic and political measures. Unless you tackle that problem holdly, it will be only a pious wish to get it solved within 5 or 10 years. Even in the Janata Party manifesto, there is a mention of'it. Apart from their manifeato, there have bren declarations made by prominent leaders of the Cabinet and a target of 10 years has been fixed for the eradication of unemployment. My only wish is, God save us.

The problem of unemployment has all along been there for the laat 30 years and it has been accentuated year by year. It has become a social problem. It createi so many other problems, unrest in the family, unrest in the society and all sorts of tendencies. The people resort to all sorts of methods and create a law and order problem. It has become a crucial social problem. This problem of unemployment has got such a magnitude that it has got a vital bearing on the overall economic and political situation in the country.

With all theme thing, the question is, how to tackle this problem of unemployment.

As I have mentioned, there is, apart from this unemployment, partial unemployment. Then there are certain industrics which run in a particular season and the rest of the semon the workers who. are working there remuin idie, unemployed. So, this unemployment, as it is, apart from the live register unemployment in the Enaployment Exchnagen, if you take the number of unemployes and underemployed it will run into millions and all that.

I want to emphavise one point with the limited time at my diaponal. Now almont all the organiastions, trade unions as well as youth organimations, are clamouring for perhape some remedy for this unemployment problem. Perhapt there might be
some difference of opinion on this questicn and some hon. Members have also expresed their differences on the quextion of giving diles, unemployment doles. This question has been there for the last 30 years and almost all the unemployed and under employed people are clamouring, agitating and thinking in terms of getting employment. They have found no remedy for this problem. At least, they are now demanding some unemployment doles. It can be done. I shall just cite one example. As far as the Kerala Government is concerned, it has inaugurated a scheme there by all those people who have remained unemployed for the last $3-4$ years on the live regiaters of Employment Exchanges will get a dole of Re. 400 in one year. Also there is a scheme similar to that or similar to some extent or with some variation in Bengal. But that scheme by itgelf does not give unemployment dole only but by giving dole to unemployed people, they are made to work in the national reconstruction jobs in the rural areas and in so many other lift irrigation projects, or some sort of projects or some other work and all those thinga.

As far as this scheme is concerned, in the present context, there is nothing immoral or unjustified for unemployed people to demand this kind of dole, unemployment dole. If the Government could provide for enough money for this scheme or provide for enough finance in the Budget, I think the situation can be easer. I only request the Government that they should follow that scheme here and then not only unemployed people ahould be given unemployment dole but they can be organised as an army of unemployed prople who would be engaged in construction work connected with the natianal work and so on. This is how we can, for the time being, ease the situation and find out solution of this problem. I still hold the view that the ultimate solution of this problem lies elsewhere. Unless you alter the social and economic structure of the country, you cannot solve this problem. Unless you throw away the private monopoly and the other sections of the people who wield power and in whose hands the means of production are, vou cannot solve it.

So, I request the Government to try so solve this problem as much as posible because the spirit of the Bill is very good and they thould take into account the anpirations and sentiments of the people. With these words, I have done.
 सभापति महोवय, भास्सी जी जिस विषयपर वह विल ल्लाए हैं, उस ीिजय के सम्ब
[बते राम किलास पासष एल] में भाज से बार-गाष बिन केषल मेरे एक प्रश्न के जबाव में सरकार ने स्पष्ट कर दिया चा कि मरकार के पास 'राइटट ट् जाब' के बारे में कोई चित्र विवाराधित नहीं है पोर बेकारों को भता देने के सम्यन्य में भी सरकार ने कहा था कि बहद इस पर बिवार करने नहीं जा रही है । तो इससे स्पष्ट है कि सर कार ने घमनी मान्यता जाहिर कर दी है ।

हमारे एक सायी ने बताया कि एक तन्र्र से जो हमारा संग्भ है, जो हमारी पाटीं कं नंति है, जो हमारा मैनीफेस्टो हैं, जिस चु गष बंबणा-पक्ट को ले कर हम चुनाव में गये और जिस चुनाब को हम ने जीता, उसने स्पष्ट राग से हम ने कहा बा कि हम नाँचवानों को रोबगर पाने का भधिकार देंगे, भाज उसी चुनाव धोषणा- पस की इस बात को हम ठेढ़ माल के बाद ठूकरा रहे हैं।

समापति महोद्य, भ्राप समल सकते हैं कि हम लोग किस तब हे से घाने हैं । ओो बके बड़े नेता है, उन के नउदीक जाने से नोजबन लोल हियकिषारे होंगे पौर जो मंबी लोग हैं उन के पास जाने के लिए उन को टाइम वहले लेता हो़ा?, लेकिन हम जो लोग हैं, हमारे पास वे नोजान लोग बेषड़क पहुंच जाते हैं प्रोर हम से प्रशन करते हैं कि हमारे लिए झ्राप क्या कर रहें हैं। A बड़े घदल से भ्राप के माध्यम से सरकार से यह कहना चाहंग कि सरकार की जानकारी में गापद जह हो या न हो, लेकिन मैं भाष को बताता है हि यदि इस देश में क्राज सब से ज्यादा fिंरण कोई बरं है, तो वह युका वर्ग है। यही कारण है कित जब जब देग में कोई क्रान्तित घाई हैं या जॉ मी किसी काम में मागे भाने की बात ग्रायी है तब तब यह नोजबार तक्का ही भ्राले क्राया है ।

सभर्थति मारोबय, है बो बातें मापके सामने रबना बाहाता हूं। भानीय प्रधान मंती जी ने कहां है कि है ष्स साल में बेकारी की समस्या को दूर फरेंगे। मेरे क्षेत्र के बगल में जार्ज ता हुव का क्षेत्र है, जार्ज साहृब मे वहां कहा किगउत्तर विहार में एक साल में दस लाब लो को रोजणार दिया जाएगा । छहां भष मूतक बस सो लोगों को भी रोलगार नहीं मिला। जनता सरकार को पाये सोलह महीने बीत गये हैं, क्या मैं सरकार से पूष्टं कि उसने इस भवधि में $1 / 10$ पनएम्लाए मेंट को खर्म किया है ? नहीं किया है। इससे तो ऐया लमता है कि जब दस साल बीत जएंये तो उस समय फिर सरकार कह देगी कि हमें ब्स साल भीर दे दीजिए इसकी खन्म करने के लिए। एसका तो कोई भन्त नहीं हैं। मैं तो फहूंगा कि यह तो एक ध्रादयं की द्विनिया में प्रमण करना है । वेष्य में बेकारों की फीज सड़ी होती जा रही है घौर हम जनता को घम में उालते जा रहें हैं। उसको कह रहे हैं कि ठहर आाभो, हम वह करने बाले हैं।

इस बारे में भेरा कहना यह है कि सरकार पर इसके लिए कहीं न कहीं ध़ भवश्य लगना चाहिए। सरकार को एक टाइप बाऊण्ड कायंभम, समयबय कांशम के द्रन्तगंत इस समस्या को हल करना चाहिए। भगर बह ऐला नहीं करती है तो जंसा कि हमने घ्रपने षोषणा-पक्न में कहाँ हैं कि हिम बेकारों को रोषगार जाने का घहिकार र्वेगे, वह थधिकार हमें बेकारों को देना चाहिए। पाने का प्रधिकार होगा तो सरकार पर एत्रु एक बंधन हो जएगा थीर उसे लोगों के रोषगार की क्पबस्या करनी पक़ेगी ।

घन्या सरकार से पूछ खरा है कि हेकारों की संख्या का बहु क्षेत पता कगती है तो सरकार कहती है कि छम एव्वलाएमेंट एक्स前合 में बर्ज नामों से पता लगारे है कि कितोे लीग बेरोजगार हैं। मैं कहता हं कि मोटा-मोटा हिसाष लया कर चलना चाहिए। इस देण की 60 करोड़ जनसंख्या । पांच-पांक व्रक्तियों के 12 करोड़ परिखार हैं । हर परिवार के पीछे एक भादमी निशिचत तोर पर बेकार है। इस तरह मोटे तोर पर इड देश नें 12 करोढ़ लोग बरोजगार हैं। भै इसी सदन में पहले मी कह्त चक्रा हं कि इसको दूर करने के दो तरीके हैं। पह्ला ता यह है कि प्राप बे कारों को काम दीजिए। । भ्रगर श्राप उन्हें रोजगार नहीं दे सकतें हैं तो उन्हें बेकारी मत्ता दीजिए। घार श्रान उन्हें बे तारी का भत्ता की नहीं दे सकते हैं तो भापने नौकरी पाने की मायू सीमा लगायी हुई है उसे हटाइगे। यह मैने तीन बार इस सदन में कहा है । अव अ्यक्ति 25 वँ साल में होता है तो वह्र साल उसके लिए बड़ा प्राण लेने बतला साल होता हैं। जित दिन बहा एज बार हो जाता है उस दिन बहृ घोर बन जता है या उएकू बन जाता है। कोई एष्टी सोशल एलीमेष्ट की घेटेग़री में था जता है । क्रगर यहु भी वह नहीं कर पता है तो उसके सामने फाका करने के सिबाय कुछ नहीं रह जता है । इलिए सरकार के लिए यही सब से अन्तिम रिमेडी है। जब तक सरकार किसी बंधन में नहीं बंधेषी, जब तक घपने कार यह्ह उसरदायित्व नहीं लेगी कि बह सबों को रोखगार पाने का ध्रधिकार दे तब तक सरकार की कसी भी एजेश्नी पर जिम्मेवारी नाम की कोई कीज नहीं होगी।

मेरे पास एक लिस्ट है नितमें ऐसे देशों -स्स, लीविया, जापान, बेकोस्सोपाकिया बलारिया, बंगलदेश-का नाम है जहीं

राइट टू बाष है 1 हन केलों के चलाषा 28 वेग ऐसे है जांा लोणों को बे चेजगारी भत्ता मिलता है।

मैं कहता हूं कि हमने प्रने बोषणा पद में लोगों को रोजगार पाने का यधिकार देने का वायदा किया हुमा है, फिर भी भाप यह सधिकार क्यों नहीं दे रहे है। भ्राप कहते है कि हमारे पास पैसा नहीं है। । हैं घापको याद दिलाता हूं कि घापके जो ये तसकर लोग थे, उनमें से एक ने कहा था कि बितने बड़े बड़े नगर है, महानसर है, छनमें जितनी मी संव्वत्ति है, उस सम्वन्ति का 75 प्रतियात भाण क्रेक मनी में हैं। घ्राप इसं बतेक मनो को क्यों नहों निकालते है ? पाप इसे निकालिये भोर उसको कंस्ट्रक्टिव वरंक में लगाइवे। ऐसे नहीं है कि सरंकार के पास पैसा नहीं है। बात यह है कि सरकार का इगादा या सं<कार की नीयत नहीं है। घ्रगर सरकार का इरादा या नीयत पषकी हो जएए तो संटा काम बन जर्एा। हैमर सेपर
 है वहां राहत है। ज़ हमरी नीयत या हरादा न हो तो हमें सबं काम पहाए़ नखर भाएगा मोर हमते पातं बहुत से बहाने भी हो जाते हैं।

भर्योदय की बता प्राप करते हैं। भान्लयोष्य की बात्ता पाप तथी कर सकते है जबकि सभी कोनोकरी पाने पा यदिकार भाप प्रदान करें। हतंकं लिए जहरी है कि द्वाप प्रटंके परिबार को एक इकाई मान कर सलं। बतरक करोड़ परिखार देश में होंगे । प्रक्रकार से बारह करोड़ इकादरं हुँ। हर परिबार में भाप एक एक व्यक्ति को रोषगार देने की व्यकत्वा करें। हम ने सबब बेकारों को षस ष्षल में काम तेके का संजय निर्षारित किया है। सोलह महीने तो निकल गये हैं। खत्वी
[भी राम निलास कास्यन्व]
जो धबरिध बी है उस में माप ोेलें कि प्रत्येक परिवार में से एक को पबष्य रोजगार मिले। ध्रगर इस हिसता से घ्राप काम करेंगे तब दर छगल के बाद याप कह संतें कि हमने काम किया है घंर घपना बादा पूरा किया है।

बेकार दो प्रकार कं हैं। कोई घकतर का बेटा बेकार नहीं होतात है, घ्याई ए एस का बेटा गा fिसी पंजरिति का बेटा बेकार बहीं रहता है। बेकार रहना है गरीब का बेटा। बह मैंटि क्र पार: करता है, चाई ए पाह करता है घौर पारं करने के बाद रोजगार दक्तरों के चक्षर काटता किरता है, दफ्तरों में इबः-उबर दौड़ता किरता क्षे लेकिन उधको नोकरी नहीं मिलती है। इस तरह से उसकी धायु पर्चासं काल हो जती है घौर वह नौकरी दाने का धाषिकारी नहीं रह जलता है। वह्हें कारी की पाग में ध्रुलस कर मर जाया है। बेकार रहता है उसका बेटा जित्के पास पांब बीषा, दो बीषा घ्रोंर तीन बीषा ज़ीन है घंर जो संल में तीन महींने कमता है धार नी महीने खालीं बैठा रहता है। बहु नो महीने स्वयं भी बेकार रहता है । उनकंकिए प्राप कुछ अ्यबस्या करें।

जहुं तक कम्पलसरी एउल्ट एजुकेगन का सम्बन्ध है घोर बच्बों को शिद्या देने का सनखन्ध है आराप कानून ही न बनायें बस्कि यह की देनों कि कानून के मूताषिक उस पर चमल भी हो रहा है या नहीं, उसका पालन मी हो रहा है या नहीं। सम बच्चोंखो कम्यलसरी एजुक्षमाम देने की बतत करते है । लेकिन थाप बह्हु भी देलें कि उस बШके के पेट में कम से कम नक्ता की जरता है या नहीं, उसके पेट्ट में भक है या नहीं। नाप्रते का भी पाप प्रबन्ध
 चलनी चतिए। यदि भाप सनियार्य गिक्षा

का ग्राब्याज करते है घार कुष्तरी तरक उस ते पद्ध लिख्ये के चस उहको रोषणार की बारण्ीी देते है तो में हनलता हू कि बह सत से बड़ा मौर हैस से ज्याषा सराहनीय कदम होगा । यदि अमता कार्टी इसको कर केती है तो मैं समक्नता हूं कि इसी इणू पर चनता पार्टी की छरकार दस बरस तो क्या पबाह: बरक्ष तक राज कर सकती
 बे नहीं रही है। घापने दक $\mathrm{a}: \mathrm{i}$ की की लाइन बींबीं है। लेकिन जनता सोलह महीने में हो का सी गई है । घ्राप वेलों कि तेकार नोजबानों की कतारें घ्रभी से इकट्डा होनी शुलू हो गई हु धर इनफलाब जिन्दाबाद कें नारे उन्होंने लगाने चुल कर विए है, ह्रम लोगों को घेरना शुस् कर दिया है। इसi वi्ते धाप भमी से संवघान हो जाएं।

यह्ह जो विल च्राया है इसको श्राप पास करें । राइट टू जाब बर्लं बता को थाप बिना किसी बिच्च क के मान लें। यदि भापने ऐेंत किया तो ःंताषारी। लोग घोर विरोधी पक्ष के लोग दोनों श्रापकी प्रशंसा करेंगे घौर घापको धन्यबाद वेंगे। समी इस्तो दास करना चनहते है। भाप भी इसमें योगदान करें घोर हसंको पहिं करें। जनता दार्टी को तब नांजवान दुमा बेंगे।

इन wम्बों कें :ंतय मैं श्रापको ध्रन्यवाद द्षेता हूं घौर समाप्त करता हूं ।
-SHRI A. SUNNA SAHIB (Palghat) I Mr. Chairman, Sir, 1 have no hesilation in commending the legisiative effort! of my hon. friend Shri Y.P. Shastri in a ma fter of such basic concern for the people of the country. I am sure that the Government would aloo view this Private Member's pill in that spirit and aceept it in toto.
In 1952 we gave to ourselves the Con-stitution-the Constitution of the people, by the people and for the people. Conscitutionality is the touching-stone of the Constitution. During the pant three decaden of our free existence the nation

[^4]Thigrown but the deained unity in thought and action has not yet come about. A pivatc Memabse's Bill, however important it may be, is not allowed to become an act. The Govern inerit of Indisn whould have on their own broughe such a legislation. I pleid with the Government that they mould have no reservation is accepting the basic lisaues raised in this Bill by Shri Y. P. Shastrio.

On Augus 15, 1947, Pandit Jawahar la! Nebru prociaimed that India has woken up when the world is in deep slumber. The guiding principles for the free Giovernment of India were eradication of poverty and elimination of illiteracy from the country. No doubt the country has made strides. Yet the twin problem of unemployment and illiteracy continue to haunt the nation. About a crore of people are registered as unemployed on the Live Registers of Employment Exchanges in the country. If you take in to account those who are not able to get ,themselves registered with the Employment exchanges and also those who are under-employed throughout the country, the figure will sesume alarming proportions of several crores.

I will illustrate the magnitude of the unemployment by quoting my own experience. You are aware that the M.Ps. have be:n authorised to sign the Pass-Port Applications. I need not say that Kerala occupies a pre-eminent position in the country in having cent percent literacy. As the Sun rises in the morning, 1 fiad every day thousands of youngsters thronging my house in Palghat for getting their Pass-Port applications signed. They are all job-scekers outside the country. Throughout Kerala the number of young unemployed seeking jobs outside the country may run into several lakhs. I am peraonally aware of the agony of such educated youngsters who do not find employment within the country.

The Kerala Government has launched a scheme of financial assistance to the unemployed youngsters. Those who are on the r :gisters of Employment Exchanges from $1: 975$, without getting employment, are giv:n financial ansistance. Their services are also utilised in the national reconstruction programmes till they get regular jobs. Within the meagre resources available to the State, the Kerala Governm=nt have come to the succour of the suffering youngsters who are unemployod.

Shri Shastri has given the figure of Re. 400 crores for implementing such a scheme of financial assistance throughout the country. The amount is within the reach of the Central Government. As has boon suggested, this amistance can be treated as loans and after the youngsters
getjobs thir can be rccovered in eaby inatal. ments. Thef Janata Goven ment, which profess to reflect the aspirations and ambitions of the people of the country and which swear not infrequently to eatablish a record of achievement in the matter of mecting the primary needs of the people, must not hesitate to accept the suggestions of my hon. friend Shri Shastri who belongs to the Jasata Party.

A small State like Kerala has made education free upto the collegiate level. The very fact that Shri Shastri has brought forward this Bill suggesting that educaticn should be free to the children up to the age of 14 , whows that in many parts of the country education is still not free upto the age of 14, Education is the basic primary requisite' of democracy. The edifice of parliamentary education cannot be built on the quicksand of illiteracy. Similarly the superstructure of democracy cannot be based on the quicksand of unemployment. I would like to emphatise that we want to leave a fr:e country for posterity then we must with in a stipulated period eradicate illiteracy and elimimate unemployment from the country. Both should get constitutional support: they muat form part of the constitutional efforts of the Government.

PROF. P. G. MAVALANKAR : The hon. Member from Kerala is speaking so very well in Tamil. If only he can speaif a little less loud, we can hear the trancla. tion better; at the moment we hear only his voice.

SHRI A. SUNNA SAHIB : We have adult literacy programmes for the past thirty years. Yet we find that 70 percent of our population continues to be ilfiterate. This clearly shows lack of concerted efforts to eradicate illiteracy from the country. The hon. Minister, Shri Shanti Bhushan, is a lawyer and I am also a lawyer. We have been for years and years about providing free legal aid to the poor. Even the two words 'legal' and 'aid' have not yet come nearer. We have not been able to implement this throughout the country. it is not very difficult to take shelter under some sort of excuses. I have quoted this as an example. The twin problem of unemployment and illiteracy is as elusive as an cel. I would like to point out that our ancient indian culture must not only be kept unsullied but it must be magnified, dignified, glorified, enhanced and sublimated. If this is to be done, employment opportunities must be created in all aectors of economy. I would only appeal to the Janata Government that if defires are created among the people then the
[Shri A, Sunna Sahib]
Covernment muat endeavour effectively to fulfil thoue deaires.
I would appeal to the hon. Minister that he must unhenitatingly make Right to work as a Fundamental Right, it becomes all the more important if the Government is going to.fulfil its commitment of removing the Right to Property as a fundamental right, in this background I would suggest provision of financial ansistance to the unemployed and the disabled over 60 years and also make education free and compulsory to the children upto 14 years.

With these words I conclude my speech and thank you for giving me this opportunity to say a few words.
 समापति जी, सबसे पहलेे में भ्रापका धन्यकाद करता हूं कि घापने मुने बोलने का मीका दिया ।

ध्री शास्त्री जी को में इसलिए श्रन्यवाद देता हूं कि इन्होंने यह्ट बिल लाकर समूचे सबन का मौर देश का हटान इस पोर बींचा है 1

इस बिस में तीन बातें कही गई हैं । एक तो काम दो, नहीं तो दाम दो, दूसरे पनिबार्य शिक्षा मौर इस देश से निरकता का उन्मूलन घौर तीसरे इन्होंने कहा है कि जो 60 बरस से उपर के लोग हैं म्योर जिन्दें कोई भी देबने वाला नहीं है, उन सब को वेंशन मिलनी चाहिये ।

सभापति महोदय, यह तीनों बातें बहुत भावश्यक हैं जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा है। इस देश को विगत 30,31 साल की हकूमत ने एक तरह से पहाली बना कर रख छोड़ा था । इस देश्या में घ्रगर मोटेमोटे हिसाब लगाये को 12-13 करोड़ लोग बेकार हैं। दूसरी तरफ़ 30 साल की आवाखादी के बाद भी हम में से 30 प्रतिमत कोग ही ए बी सी ही या क, ख, ग, पढ़ पाये है, 70 प्रतिशत घादमी निरकर हैं, घंगूठा छाप हैं।

यवपि इस टे चे में एक साखमी पर 6, 7 कड़ा जमीन पड़ती दू किर की स्स के कें जितनी बेंती aाली जमीन है, उस में से चमफण कक्बौयाइ जमीन धभी भी बेकार परती पड़ी हैई हैं। हमको चाहिये कि ओो बेकार, भनपद़ नोजबान हैं उनको छकूर करके इस काम में लगाया जाये ताकि परती जमीन पर बेती की की जा सकती है मोर उनको काम भी मिल सकता है । इतनी परती जमीन तथा अ्यापक निरक्षता के बावजूद भी भाज हमारे यह्रां सब से ज्यादा बेकारी हैं । 60,65 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे पह्हुंच गये हैं 1 कुछ माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि जो हमारा मे निकंस्टो है, उसमें हमने प्रतिशा की थी कि हम।री हुकूमत होगी तो हम यहां के सभी बरोजगार लोगों को काम का घधिकार बेंगे नहीं सो बेकारी का भच्ता देंगे । पक बतत समक्ष में नहीं घाती है हमारे न्याय मंबी तो सरकारी काम में नये हो सकते हैं लेकिन जो हमारे प्रधान मंबी हैं बहु तो विभत 30 सासों से हुकूमत की गद्धी पर षे । जब चुनाव फेनिफ़स्टो बन रहा चा तो बे मी उसको बनाने वालों में षे। भाज माननीय प्रक्षान मंबी कहते हैं कि इतना वैसा कहां से ध्रायेगा या हम बेकारी का भत्ता देकर लोगों को मिब्बारी नहीं बना देंगे। जब बह़ मिनिफैस्टो तैयार कर रहे थे उस समय लिखा था काम देंगे या बेकारी भला देंगे। क्या चुनाव घोषणा पन्न बनाते समय माननीय प्रबान मंबी ने यहु नहीं सोचा था ?

द्राज देश में 16,17 महीने हमारी हुकूमत को हो गये हैं। बस साला बेकारी मिटाने की योजना के घ्रनुसार कम से कम त्रेढ करोड़ बेकारों को काम मिल जाना चाहिये या। देश का नौज्यान जिसने स्कूल की पढ़ाई छोोड़कर, कालेज की पढ़ाई छोड़कर जनता पार्टी की हुकूमत को लाने का काम किया था, उसने भाज हम लोगों से पूधना छुइन किया है कि ह्रम उन लोगों के लिये क्या

 जन क्या है?

हम बिस्ती में एक साले से रहते हैं। हमको
 जिले में ॠम्मसे कम दो बर्दे सी नौसेवान विजको हम जाएती हैं, जिन में से कोई इंटरमीकिएट है, को मैन्रिक है, को थी० ए० पास है-, दिल्ली में पांत बंपेये रो पर हैंम लोगों के बैगलों के प्राी की पूत्ती काटते है, बागयानी करते है। बह हालत है हमारे वेत में गरींी घौर बेकारी की !

श्रीमती बड़फटकी बहा बैठी हुई है । कानूम मी़ी, किला मंबी थौर षालि मंबी को बैं कर एक प्मान बैनाना बांसिए कि क्से हमतबकाती को दूर करणं थोर लोलों को
 को करने की क्रतिक्र फोरे लंवय से नैने, ते इस केष्ल के करोड़ों निरज़ पोर पोे लिखे बेरो-
 सकता है। जब ही० व०० पास मीजिया सहरसकाजिले से वहो थाकर हमारे बंबलों की दूल काट सकता है ती क्यो चिसात "मेंी उसे पषास, सो हपये देकर साभरता चरियान
 इसके लिये दृ़ इचंछ, संगन थीर कोरिला चाहिये।

यह् मी भावस्यक हैं कि मंबी महोद्यय एक षंटा सुप्ट या ओाम कैसी मुहल्सें यो भंगिंयों के टैस्ले में जांकर, जन्डों निरकेर लोग रहते है, एक एकूल में निरकता को मिटाने का काम करें। उब मूस्तीरा कमले पागा हों टकी मे निररकता को सिटान का पषियान चलाया, तो वहु मीर उनकी बीवी मी जाकर
 कानून अंत्रीं मीं एक षटटा मही निकाल सकतो

 शीमती वऱकटर्की भी चलाये, हम सब पार्यें। इस तरह नोजबान लोगों को केरित कर काम पर सПाया का सकतन है पौर इस वे ग की बेकारी को मिटाया जै सकता है। परती जमीन को बेती लायक बनाने के लिये
 सेनांतीकित की जा सकती ही

समापति महोपदय, मैं भापको धन्यवांय वेता हूं कि पापने भूजे भरपनी बात कहने का मीका दिया।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : I murt congratulate Shatriji, I wiss aleo aterocinted tor bome time widh the socillist struagite.
Thiere are pernons in the Junatu Party with progreative Ideta.

The proytraminet and policiez of any political farty are bated on the political will of the preopite of thie country. We have pamed through thirry yearis aber independence put mitil the Conentitution is in obstacle to the proiftrenive thodghts and progreanive idena for giving jober to the joblem people in this couptry, It is not worth taling up the Cisastitution very tericuly. Not that I would filie to say that that it should be mutiliteta? We must make the Constitution i 1 Iving organ which whould reflect the real spixit of the people of this colimitry.

[^5]
## [Shri K, Leekkappa]

Today, Mr. Shatrin' ideas are not being fully taken up at their party level, to force the Government to enforce these rights, which should be included in the Constitution.

My hon. friend Mr. Shanti Bhushan may not agree and his party may not agrec. Mr. Morarii Demai may not agree, and the Janata Government may alo collapse. This is the situstion. Here I would like to quote one thing. (Interruptions) I am not blaming you only. I am blaming my own party. I am blaming every political party which functions in this country, because, they do not understand the realities of the situation. I know what the Janata Government is doing. It is my request that these unemployed people should be given all help and facilitie, to get employment. But what is being done. The hon. Prime Minister Shri Morarji Bhai says: 'Oh, yea, we will eradicate unemployment by making programmet-but, he is not going to accept such legislations which will lead to lazines in the country. I do not underatand this. There is no rhyme or remon in the argument advanced by Shri Morarji Bhai.
It is high time that I quote a pasage here which is revealing.
'In the final analysis, the country's prestige is not what the worrd phinke of us, but how our people think of us.

Where then is the prestige of India, if the people have no true pride in their country.
Where is the prestige of the country, if the rulers find prestige in false glamour, in the words of the White Man or the World Benk.
The country's prestige will have to be built from the furtherest corner of India, where Gandhijis Last Man struggles homeless, starving, naked, shivering in the cold, dying in the heat, thinking, this is his lot, because it is his Karma."

Why should you oppose any progresive policies which wre brought in. I do not think the hon. Minister will agree. I welcome the suggestion made the other. day in the Janata Party by Mr. Shastri. Any right thinking person should agree to it. It has been stated that they want to eradicate destitution within 10 yearn. But 2 years have already elapped. Nothing has been done. What they do is, they proceed with enquiries and appoint commissions of inquiries and all that. That is all. They are playing with the sufferings of the people. They have not
undentood the realities of the simution, thil exploaive situation of unemployment. (Intorruptions). Therefare I requeat them about this. (Inmmprotion) Even I may come to that side one day, becaume, 1 know, the entire Government is collapuing now. There is no hope. This Government is incapable of making any necemary Constitutional change in this reapect.

1 welcome this Bill which Mr. Shatri hen brought. Mr. Shastri is a reupected colleague of ours who has fought for the freedom of our country. It is known to everybody that what we face today is a very serioum explosive situation. I do hope that he will take up this matter in his perty, and persuade the Government to bring in an appropriate piece of legidation to amend the constitution in this respect. But I know, they may not do it. They will try to put it off on come pretext or the other.

## MR. CHAIRMAN : Let us hear them.

SHRI K LAKKAPPA: I shall be the first person to welcome this. If the Government is very serious and progressive in nature, I hope the Minister will concede such a right to be adumbrated in our Constitution and make it enforceable throughout the country, I shall be the first persom to support this Bitl.

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hothangabad) : Many members want to apeak. I have a motion for circulation. I have not spoken at all.

## SHRI PURNANARAYAN SINHA

 (Tejpur) : Kindly extend the time by two hours. We all want to speak on this.MR. CHAIRMAN : I am completely in the hands of the House. Barlier it was thought that it might be extended by one hour.

If the House desires to extend this by some more time, how can I have objection to it. I think you ahould be a little practical because the Private Mernbers' time is already very short and it will be there again on the next Friday. I think you ahould be atiafiod with one hour, I believe.

SHRI PURNANARAYAN SINHA : What is your ruling in the matter of quorum. I have raised that there is no quorum-we are twenty short of the minimum required.

PROP. P. G. MAVALANKAR : We all agree that we want more time. we may go beyond one hour. Let us extend it by one hour and if the House wants, the Law Miniter at this stage, may interevene rather than reply.

SFIR HARI VIEXINU KAMATH: The Momber-ln-charge will reply.

PROF, P.G. MAVALANKAR : Then he will be followed by other speakers. This is what happened last time.

MR. CHAIRMAN : I think we cannot force him. If he wants, he can intervene at this stage. Otherwise, he has a right to rephy.

PROF. P.G. MAVALANKAR : He can intervene at this atage and we can have a discussion.

THE MINISTER OF LAW. JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSFAAN) : Since hon. Members are very keen to speak I would also be very keen to hear them on such an important measure. Unemployment in this country is the most important problem which is being faced by this country. Obviously, I would like to have the bencfits of the advice of the hon. Members.

MR. CHAIRMAN : So, is it the pleasure of the House to extend the time for consideration of this Bill by one hour?

SEVERAL HON. MEMBERS : By two hours.

MR. CHAIRMAN : What $i$ the suggestion of the Minister of Parliamentary Affairs ?

थज तबा संसी़ीय गार्य अवालय में
 सबस्यणण दो बंटे का समय बढ़ाना चहते हैं तो हमें कोष एतराज नहां हैसमय बढाया का सकता है।

MR. CHAIRMAN : All right. Is it the pleasure of the House to extend consideration of the Bill by two hours ?

SEVERAL HON, MEMBERS: Yes.
MR. CHAIRMAN : So, the time is extended by two hours. Now I can call the other speakers.

Shri Kalyan Jain.
घी सल्याज बतन (छन्वीर) : समापति महोबय, घुनाव की षोषणा होने के बाद

बतता पाटीं गै मुले जनता वाहीं का उम्मीदबार बनाया धर मेरे साष ज़नता पाटीं के समर्यन में इन्दोर कहर में 乡्री घटल बिह्रारी बाजपेयी की एक विशाल जनसभा हुई जिसमें सका लाब लोग मौजूद हे। पांच लाब की भाबादी बाले पहरह में मीटिंग में सवा लाब लोग भाए उस मीटिंग में बाजयेयी जी ने षोषणा की। कि हम जब सत्ता में म्रा जायेंगे तो ख्यक्तिगत सम्पन्ति का जो मोलिक प्रदिकार है उसको समाप्त कर वेंगे पीर उसके एवज में रोजी रोटी का जो मीलिक धधिकार हैं वह लोगों को दिया जाएगा। मुक्षे दु.ब है कि 15 महीने बीत जाने के बाट भी इस सम्बन्ष में कोई मी कार्यंभम्म जनता पाटां की सरकार की भोर से नहीं भाया। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। भगर सरकार फहती है, भ्रणर प्रधान मंती भी मोरारजी वेसाई कहते हैं कि वहु समस्पा हल नहां हो सकती है तो में इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। में उनको सुमाब देता हूं भौर बताता हों कि किस प्रकार से हस समस्या को हल किया जा सकता है। भागर इसके बाव मी समस्या का हल नहीं किया जाता है तो मैं माँग करंगा, इस सदन में जनता पार्टीं का सदस्प होने के नाते, कि श्री मोरारजी देसाई को व्रधान मंबी पद से इस्तीफा दे देना चहिए। भाज वेक्र में करोड़ों लोग बेकार हैं। एक घोर वह बेकार लोग है घोर द्सतरी मोर लाब्बों लोग ऐयाशी का जीवन घ्यतीत कर रही हैं। जब तक इसको राष्ट्रीय समस्पा गहीं माना जाएगा घोर चास्ती जी ने जो विष्षेयक प्रस्तुत किया है उसको मंजूर नहीं किया जाएगा तब तक वह स्सरकार कोई काम नहीं कर सकेगो। जैसे ही यह्ह विदेयक पास हो जाएगा, सरकार को कारों भोर सोषने के लिए मउपूर होना पड़ेगा कि भाय भोर बंक्षं का सम्बल्ध क्या हो, क्षाष की नीति क्या ही, पूमि स्क्षार किस झकार से लागू किए जायें, सरकार की धौब्रोगिक नीति क्या हो-कन तमाम थीजों पर सोचने
[भी कर्पाण अंन] के लिए सरकार को मेखूर होना पड़ेगा। सभापति जी, हन्दोर की सभा में घी घंटल बिहारी वाबयेयी ने कहा घा, जनता पाट्टीं के षोषणा पत्न में मी कहां बया बा कि हिन्दुस्तान के म्वन्दर भाय का घनुपात $1: 20$ देवा । उब एक भाब्मी की काम से कम भार 20 पसे घोर 40 क्षेते है. तो ज्यादा से ज्याढा माय किंतनी होगी चाहिये ? यदि भ्राव 20 गुना भी लें तो घार रुपये रोज से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। हतना नहीं तो कम से कम इतना तोकिया जा सकता हैं कि किसी मी उयंकित को दो हाजार रुपये महीने से ज्वादा बंत्यं करने कीं छूट नहीं वीं जानी काहिये। किसी भी ठ्यक्ति की दो हजार खृंये महीने से ज्यादा तनख्वाह नहीं दी जाती गाहिये। जाज हिन्दुस्तानें में पांच लांब लोग एंते हैं. चिन पर प्रतिमांह 5 से 10 हुंगर उषंये मंहिने तंक बरं होतों है-यह हमंनारे देग को घोरा नहीं देतां है । इस लिये जबरी हैं कि जनता पाटी हो पर रोक लनायें. अ्रणर अनता पाटीं ऐसां नहीं करती है तो इस का मेतलंब है कि जनता पाटौं ने कुछ नहीं किया भार उनता पोटीं का सबस्प होने के नाते मुमें हुद्वा हैता हैं कि 15 महीनों के भम्टंर हंम ने बोली दी है. लिकिन रेटो के मामले में जनता पारीं ने को मी कांन्तिकारी कदम या कान्तिकारी कांयंक्रम लागू नहीं किया है।

इस लिये में कहना चाहता हू--पहा एक राष्ट्रीय समस्या है. राष्ट्र निर्माण करते के लिये जनता पाट्टीं की सरकार को एक संकल्प लेता चहिदिये मोर हस विप्रेयक को स्वीकार कर्वा चाहिये। एस विधेयक के स्वीकार हो जाने से हस देस में ऍंग का जीवन म्यतीत नहीं हो सकेगा। जिन की इन्कम ज्याता है. उन की सम्पत्ति का प्रकाषान किया अा सकतांही. जिन के पास 5 लाब या उस से ज्याता की सर्म्विि है उस का सार्व जनिक अंकापन हो सकता है, जिन के पास

उस से मी ज्यात्र ब्रमिसी है. वधि उस को
 बो दल्लीगल हैं उस को तो जव्त कर सवते हैं। इस तरह से परबों क्याया. हैदां कर

 है. यदि न समझते हों तो है उै को समसामे की कोमिंग कर सकता हैं। जिन के वास पांच्य लाब्ब से ज्याद्ध की सम्पति है जन का
 जिन के पास उस भनुपात से ज्योतों पाई काय
 सम्वीत को क्षेत्त कर जिया जाय दी तर्द्य से जो 10 हारार किपये ताल से क्यांका वक्कम ट्रैंम देते हैं उन की संख्पनि का मी प्रकामनन होना चाहिये कौर साँय साष की होली काहिये। जाल हिन्दुस्ताभ के भन्दर दस करोड़ लोग र्रेकार है. जिन के लिये बेकारी मते की बत्रती जा रही है। मँ मानता हैं कि प्राप 100 र० या 200 रु० महीना उन को नहींदी दे सकतते हैं तोकिन हस सिबान्त्र को र्वीकार तो कर सकते हैं किं हम रोष्यार के मीलिक घीचिकार को मानते हैं। यदि एक बक उन को नहीं विया
 100 रुपया या 200 रुपया साल में उन को वे सकते हैं। यदि प्राप ऐसा करते हैं तो इस "पर 500 कातें़े से 1.00 करोे़ खपये

 कि जिस बिन्न से माप इसे सिदान्त्र की मान लेंगे उसी बिन से सरकार के सोलिने की विभार भाऱा में एक बस परिवर्तन था जायगा. पाप सोषने पर मउत्रार्टी करनेंग कित हम किस तरहह से ऐसे उर्थोग धन्षे लगायें किस में पधिकं स्ते परिक लीगों को काम किस सके ज्रोर जो खपया प्राप को बर्ष की सीमा निमिष्त करनें के बाद मिलेगा. उस से बरीजैगारों को काम मिलेगा।

नुसे दुख हुमा का हमारे घधान मंकी भी मूदोरणी वेसी

को घह्वीकार करते हैए कहा कित मिं बेरोजगारों को डोत्र नहीं कटटूंगा. बरोषगारों को लिखमंशे के समान कीक्य नहीं बाट्रंगा. इस से ज्याढा चमं की बात क्या हो संदती है। सभाप्पति जी. किस जनता पाही ने बारहा किया या कि हम कागम देंगे घ्रोर ंदि काम न दे सके. तो बेकारी भसा देंगे. उस के प्रधान मंंकी क्स तरह्र से बोलते हैं-यह् ठीक बात नहीं है। इस लिये में इस सदन के माध्यम से घपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि में घस का विकल्प देने को तैयार हूं-पदि सरकार इस सिद्वान्त को मानने को तथयार हो जाई तब तो इस विधेयक की जो भावना है वह पूरी हो सकती है. लेकिन यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो हो संसद सदस्यों को थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व से छस्तीफ़ा देने की मांग करनी चाहिये घौर धटल विहारी बाजपेयी या जार्ज फरनान्डीज या घान्ति भूषण जी या किसी दूसरे को प्रधान मंत्री बनाना चाहिये।. बिना नेतृत्व में परिवर्तन किये काम नहीं चसेगा। ध्री मोरारजी देसाई्छ का हैम ने तीस साल में काम वेखा है. वे कन्यकरेटिव है. यदि हम छस देश में धाधिक परिबर्तन नहीं करेंगे तो घ्रब तक हम ने इस देश के घ्रन्दर बोली दी है. रोटी नहीं दे सकेंगे । जिस मुल्क में रोटी नहीं मिलती है. तो रोटी के भभाब में बह्ह गोली भी छीन ली जाती है. बहां तानाजाही प्रवृति पैन्वा हो जाती हैं। हस लिये धाज ज.ता परी का वूंतरा विकल्प नह्रीं है हमं छस पार्टी क चम्धर ह्रं: इस को बुंडना चाहिये । यदि यह नेतूत्व हस काम को नहीं कर सकता है. तो इस नेतृर्व को बत्म कर के दूसरे नेतृत्व को घागे लाना चाहिये। ताकि हम यह्ह महदूस करेकि बास्तब मं हिन्दुस्तान की जनता पार्टी के याशन ने हिन्दुस्तान की जनता को रोटी घंर बोली दोलों दी हैं।

इन शब्दों के साप मैं यमुना प्रभाद यास्त्री जी ने जो विधेयक रबा है, उस का

वहीचिल से समर्षन करणा हैं मौर द्स बता का भी समर्यन करता हूं कि घाज जो पविलक सकूल कल रहें हैं बे ब्बतम हों मौर प्राधमिक शिक्षा सब के लिए एक-समान हो मौर मोहल्ला स्कूल हों. जसा मावलंकर जी ने भी कहा श्रोर हमारे लोहिया जी हमेशा छस बात को कहा करते थे कि राष्टुपति जी का जो बक्षा हो भोर हरिजन का जो बच्चा हो. वे एक ही स्कूल के भन्दर शिक्षा लेने जाएं। मुने दु:ख है कि हमारे उा० प्रताप चन्द्र चन्द्र कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर स.कते हम पब्लिक स्कृल समाप्त नहीं कर सकते। हमारी मंत्राणी महोदया. घीमती बड़कटकी जी. यहां पर बैटी हुई हैं। में उन से कहूंगा कि प्राप इन स्कूलों में शिक्षा देने की हजाजत मत दें कौर भगर सिक्षा देने की ₹जाजत देती भी हैं तो कम से कम श्राप यह्ह तो कर ही सकती हैं कि उम को मान्यता न दें छन को परीक्षा लेने की छजाजत न ंत्। जिस दिन भाप यद्र कर बेंगी मंव्रोणी जी कि जो स्कूल हमारे नियमों के बिपरीत हैं उनको हम मान्यता नहीं देंगे. उन को परीका कंषक्ट करने की छजाजत नहीं दंगे उस विन यह समस्मा हल हो जाएगी। भ्राप प्रायमिक सिक्षा को भनिवार्य करें । गायद मंत्राणी
 मंबी महोबय इस ब्वात को नहीं समक्न सकते हैं घौर संविधान का बहाना लगा कर हन पष्टिक स्कूलों को बत्म नहीं करते है-~कि इन स्कूलों कों परीक्षा लेने की इजाजत मत दीजिए। जो स्कूल 25 रुपये मोर 50 रपया महीना फी़स लेते है. उन को श्राप परीका लेने की सुविषा न दीजिए घौर उन की मान्यता बत्म कर दीजिए. यही मेरा उन से कहना है । प्रतथमिक ईिक्षा को थाप पनिग।यं करें, पहिलक स्कूलें. को बतम करें घौर बिना रोज (ार व ले लोगें को कुछ सुदिध छें। यहीं। मे $T$ निबेदन है।

इस घएप्दों के साथ में पुन : शारली जी के विधेयक का सहेद्धिल से समघंन करता हूं।

SHRI HARI YISHNU KAMATH (Klowhangabad) : Mr. Chairman, this will is of arech an fmaportant qutuse, as in evidenced from the fact, that so many of my colliequits on the right, left and centre have spoken so that there is very littie left for me to shy, and 1 do not wish to repeat aty of the pointa which my collengues have made so effectively and forcefully. Put stid I would like to foctim the attention of the House on certain aspects of this problem. The alarnaing fellture of our body politic.in recent years has been the mo anting unemployment in our country. I do not want to tire the House with facts and figures in detail, but it is sufficient for me to quote that during the one year., p:iod, from January 1977 to January 1978 , there was an increise of about 12 percent in the figuresgiven by the Employmint Exchanges, that is, the people without john, workless people in search of jobs. Those figures have been registered in the Eniployment Exchanges only. Outside, there may be many more millions, we do not know. In one year, there was an increase of 12 percent. The figure of Januâry 1978 was about it millions. It is well over one crore, and behind every jobless person, every job seeker, we can
vlauilise at bemat foar or five periona. It meape that there me at leat about go million people. It meanim thit thert are bout fifty million people who are hupgys without food, without jobs, without clothis, may he without shelter. There is a Sthole in Sandkrit :

## नुचुकित : किस $\bar{\square}$ करोति पाषबन् जीया नरा निक्करणापषलि ।

It means : what sin or crime will not id hungry man commit? Hungry people, impoverished people, poor people, joblem people become ruthlew.
MR. CHAIRMAN : You can continue next time.

## slech hre.

The Lot Salha thein adjourned till Elown of the Clack on Mondey, 7 mly 24, 1968/Sranema 2, 1900 (Saka)


[^0]:    *Published in Gazatter of India Extra-ordinary Part II, Section 2, dated $21-7-78$.

[^1]:    
     फह वेनी कर्माए, वहीं तो बायदे के fermक

[^2]:    बती सी० मीक्षे (सेषारा)
    

[^3]:    About education, his second demand, that children should get a right to education. I agree with him. In fact although it may not be possible to do it in this Bill, I am of the opinion that higher or university education must be made free to those who qualitfy for it. of, course, education must be free, compulsory and universal up to the age of 14. That is already laid down in the Constitution. But 1 want to emphasise the word 'free' by saying that it must be quality education, not just free education. Many times free education means uneless education. Our children may not go to municipal schools, our children go to private schools. When I say 'our' I mean the elitist classes who come to Parliament. public life and all the rest of it. But a large number of pecole send their children, they have to send their children only to municipal schools and other schools like panchayat schools. Why? Because that is free, but it is not quality. That is why Lohiaii was right Dr. Ram Manohar Lohia atid that when the President's son or daughter, Prime Minister's son or daughter, and the poorest man's son or daughter go to the same school and get the same quality of education, that will be the day when education will have become real and valuable. Otherwise, it is 'free' means cheap but uselem and without quality. We do not want that kind of thing to happen. But as I was baying, I want to promote the idea of university education alao becoming

[^4]:    *The original spcech uan delivered in Tamil.

[^5]:    A simple menaure which he has propoued is to pee that thil right should be enforcezable. It is orily adumberatod pas a Directive Pripciple-to creape a wallure society. Unlem it has any sanction of the law, it cannot be implemented, because whichsoever Government cornes; it may preach rather than practice. Therefore, I would quote-to-day it is a very explosive situation so far as jobs in this country are concerned, so far as employment position in this country in concerned.

    I do not want to categorise the nature of employment. But every citizen has got every right to live peticefully. At least he must have work to do. But nature is plenty and man tian exploit the niture. It is not that man power a wanted. The man power should be utilised and it should be employed in virious programmes. But unfortanately in whatever the Governinent does, the will of the people is not being exefcised fully.

