## 15ing 学。

## ABTAD FOBCHE（EPPRCIAL

 POWTMRS）BRPEAL BILL＊SHRI CHITTA BASU（Barasat）： Sir，I beg to move for leave to intro． duse a Bill to repeal the Armed For－ cefs（Special Powers）Aet， 1958.

MRR DEPUTY－SPEAKER；The question is：
＂That leave be granted to intro－ duce aill to repeal the Armed Forces（Special Powers）Act．1958．＂

The motion wots adopted，
SHRI CHITTA BASU：Sir，I intro－ duce the Bill．

CONSTITUTTON（AMENDMENT） BILL＊
（Ammidment of articla 31C，etc．）
SHRI CHITTA BASU（Barasat）： Sir，I beg to move for leave to intro－ duce a Bill further to amend the Conatitution of Indie．

MR．DEPUTY－SPEAKER：The quention le：
＂That leave be granted to intio－ buce a Bill further to amend the Constitution of India．＂

The motion was adopred．
SHRI CHITTA VASU：Sir，I intro－ duce the Bill．
 －
1483 M
COASTHIGMON（AMMNDAESNT） BILL
（Aidimparat of antictin 101 AND 180） SEHI K LAAKKAPPA（Tumkur）： Sir，I beg to nove for leave to intro－ due winl turther to amond the Comptiturtion of Intin，
3R DEPUTX－BRHAKER：The queption in：

Thin lutye be franted yo tateo－ duo s Eitr frither to amend the omutheron tombis．

The motion quas adoperest
SHRE E LAKKEAPPA：GIT， 1 timito－ duce the Bill．

MR，DMPUTY－SPEAKER：ShII Jethamalani．He is not here．
15.33 her．

CONSITTUYHON（AMRENDMENTI） BILI－Contd．

## （Onemsion or arivela 310，eic．）

MR．DEPUTY－SPFAKERR：The House will now take up further con－ sideration of the Constitution（Am－ endment）Bill，moved by Shri Bhaget Ram．

Shrl O．P．Tyegi was on his legs． He will continute his speech．
 की मयत राम ने को बिषेषक रबाही उसका告 fर्वरोष करने के fिए सका उुला है । इसके समर्यन में बक्तापों ने की द्यीसे की हैं उन में से त्रमुब्रा एक यह्टी कि यह एक्ट मंब्रेंों के जपने हित के दूष्टिकोष से，भिपनी
 करमे घोर उनको हटामें के उद्टेप्य से क्नाया जा। उनका कहना है कि माजादी के काद इस प्रकार का प्रविधन समाप्त हो जाना चनिए षा। घंतोजों ने काहे जिसदे षिटकोण सें हस प्रकार का एव्ट बनाया हो सेफिन हमारे संविषान निर्मतापों के सामनं जब ऐली काते काई तो उन्दुंने पी उतको ज्यों





 Extreordihary Part II rectom 2．deted ，

 देना चाहता हां । बन्दूक बनाने वाले ते बन्दूक बनाई । उसने क्रपने दृष्टिकोण से बनाई । हो सकता है दाका डालने के लिए बनाई हों। लेंकिन हम ने उस घन्दूक को स्वीकार किया है तो इस उद्देश्य दे तार्गि देश की रक्षा ह्रम कर सकें, द्येग को सुरक्षित रख सरें।

घंरा 310 को भाप देखें। उस में गवर्नर घौर प्रेंसीकेंट को किसो को हटाने का अध्रिकार दिया गया हैं। उस में ऐसा लिख्या हैषा :
"Except as expressly provided by this Conditution, every person who is a member of a defence service or of a civil service of the Union or of an all-India service or holds any post conneoted with defence or any civil post under the Union, holds office during the plearape the the President, and every persan who is a member of a civil service of a State of holds any civil post under a State holds office during the pleasure of the Governor of the State."

यद्ह जो कलाज है पारा है यह पषिकाएँ में सुरका स्वेतामों से सक्बतिपत है शुके वह सिबिख पोस् होोया मौर कोई सहन्वपूर्ण पष हो । चनके सुम्म्ब्ध रबती है वह षारा
 को या गक्रनंनड को । 3.11 से साष ही साष मोबीजन किया हुण है:

No mweh persen as atoresuid shall be athmidest or removed or rediticed in rank emeept; atter an incuitry in which he has been Intormed of the cherges agointit him and stiven a roaicmable opportinuty of theling heard ing retpet of thole phargen'

[^0]प्राया कि किर मय क्या है ? 310 कीजाप को पदाओ वी मान किज लिए की चसी

 को । घारा मही हैं कि चाजे दिये जायेंगे, स्पष्टीक्ष्य देने के लिए उनको मष्सर दिया जाएगा।

वर्तमान समय में इस धारा को रबना भावशकक क्यों हैं ? यह प्रश्न हो सकता है जब हम ने मिसा व ही० प्राई० प्रार० का विदोष किया जो कि तानाशाही की पावरे होती है, फिर छ हम प्रकार के तानाशाही अधिकार हैम सरकार को क्यों देना चाहते हैं? क्यों इस धारा का रहना काषप्यक है ? इस बारे में मैं कुछ कहुना चहूंगा। मुओ दुख के साथ फहना पड्ता हैं कि कुछ लोंगों को मेरी बात छुँी लगेगी। भारतवर्ष ही नहीं दुंनिया के समी द्देश बह़ी शक्तियों के पचाके हैं । मौर तीसरी ग्भक्ति बन रहा है, मौर क्ड
 यह कम्यद देशों को प्रपने दायरे में लाने के लिए बहुत बड़ी धनरणि खर्च कर रहे हैं चौर हर द्वेश में घपने एँेंट्स भी पैदा कर
 उसको सो 0 काई 0 ए 0 करिए आा मौर किसी नाम से कहिए। सम्भ सनस में उन केलों के

 हमारे की वहां एजन्ट होना स्वाभाविक हो
 की घ्यान में रबे तो सरकार को मिनप्येद्य


 से कुछ लोग जेषों में वहे है फीर उनको गूर्ये




(\%) लोग की हा सेके है सी हमारी

 क बारे मे जिनकी लापटी हमारे क्षे के
 को हम पपली फोंख में या महाब्बूपूण पद पर रबँ तो किस तरीके से । कालेंग कहीं कहीं नहीं मी विए जा सकते हैं क्योंक हमने ज्रपने गुप्तबर विभाय के पारा मालूम कर लिया कि फला दारदमी ताउटफुल क्रेपषट का है, उसको महलब्वपूर्ण पद पर नहीं रहने दिया जा सकता हैं। दुशामनी के साप म्रगर किसी को निकाल तो बात समम में फ्रा सकती है। लेफिन उाउटफुल कैरेलटर के लोवों को पद्द से ह्टाने का जो घधिकार राष्ट्रप्पति मौर गबनंर को चिया यवा है पह घंबिकर उन को जहर किया जाना षाटिए। मैं समझता हू कि देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह हारा पर्वावश्यक है, विशेष रूप से चस लिसे कि छस देश में भर्राट्रीय तत्वों का बहुत बड़ा बोलबाला है मौर हमारे यहां का जो पोलिटिकल बांचा हह वहत कुछ खणित्ति हो रहा है उसी प्रकार के एलीमेंद्त क छगये मेती हस गत की जनककरी है कि जहां
 एस्ट्ये को, भपी ज्यकितों को कपर एँे पषों पर पदंघाना चालतं हैं बहां ते उन्हे कालदा हो। उसहरण क्रेतर पर में कहना चक्षा कि प्रह तोगों का विभ्बास प्रजात'व


 Puwer monar trough the bavel of igan.



 -4.


[^1]उसे दैदा किया जाए। जहां कंहीं गांव में या बोर कहीं प्रसंतरम कल रहा हो तो उनकी इन्छा हैं कि वहां असंतोष वेदा करे। इस देग में एसीं पाटियों के द्वारा यूनियनें बनाई हुई हैं भौर उसके क्षारा बगह-जग् हड़तालें कराई जाती हैं। मुल्रे माशचयं होता है ज़ बैकों में मौर एल० भाई 0 सी० में हढ़तालें होती है मौर उस से थी ज्यादा तब अब कि एयर इंडिया में पोर पपर कंडिया के पाइलंट्स्त व्राया हड़तालें होती क्य जि कि हाएएस्ट वे होते हैं, यहां. के मंतिर्यों से भी ज्याधा उनकी तनख्वाहैं होतो हैं। इन सूनियनों की लापसटी देश के साप नहीं है, उन को र्जारा कहीं भौर से मिलता है कि भ्रसंतोष पंदा करो जिससे देग में चह्यूदी न न थाये, भसंतोष पैदा हो तारिक वह आकंड़स हमारे वहां तैयार हो जाये हस तरंख के एलीमैट्स्स के। मे पूछना चाहता हूं कि संविज्ञात की कोनसी घ्वारा है, जो भराएट्ट्रीव तत्व है, सन्द्हात्स्पद जिनकी लायलटी है, उनको कोनसी घारा के घन्तर्षंत निपट्रें। उनके साथ ब्यकहार करेंग 1 यह घारावें हैंजा अभ्ति देती है लेकिन यह्ह प्वारा के लगाम बहीं है. इस के समष पी धारा 311 जुती हुई है जिसमें वह है कि उनको हाटने है पहले कांते लगायें आार्यों, उतको एक्सप्पेन करने का मोका दिया जाएगा। इस धारा के रहते कोई पारवशक्तना नहीं है $i$ लेकिन धारा 310 की भावरयकता इस लिए है कि हस से देश के फराष्ट्रीय ततों से निपटा जा सकता है।
 करता है।

Pronf P. O. MAVALAANKh (Gandhinagar): Mr. Deputy Spetifer, Stry I rise to concratuikte midy ritend, Mr. Bhagat Rear for the whin he hit brought not beesuap I wint to puppodt him tully: I etmatip to the exthat. that he wath lus to to But 1 eppgrotulate him beciave he has pinpointed theotath this mal one of the mont serloent ptipletitis theting the


[Prof. P. G. Mavalankar]

cies. Theretore, I rise to support the substance and spirit underlining the measure that he has brought,

Mr. Deputy Speaker, Sir, he has mentioned in his Statement of Objects and Feasons that this Article 310 which he wants to get rid of is based particulariy and solely on the Government of India Act 1985. The trouble is that in drafting our Constitution the then Ditufting Committee was largely influenced by the Government of India Act, 1935, including its local phraseology, and on many oceasions they found it perhaps convenfent to adopt bodily most of the Articles into the new set-up, except those which required verbal changes because of new conditions as a result of Independence.

Sir, the Government of India Act, 1935 is writ large in our constitution. Thils gives $m_{e}$ a chance to make the point that if and when this Constitutiom is going to be amended in a comprehensive way, not with a view to making it more undemocratic but to making it more democratic and workable-then we must apply our mind to this problem of finding out as to how far the Government of India Act, 1935 need not be bodtly copied into the new Constitution. Bo, I think that that point is well taken.

Then, my next point is this. I make a distinction between what is called 'British influence' and what is called 'colonial influence under the British'. The British were having certain sets of standards during their hey-day when the Bue never set in the propitre! One of them was tor thele own home consumption-of traditions of ifberty, freedion, hobees compur and all the great traditions begtaname from the Nepma Carta of 1215 onverds. Then there is the other tradition of trrowpopiefle, unfepasonable, tempsimerable; usporpuntable Copermesple is visc cote eolonifit texctionten, India nutur

decades. Now what I surgeat is 组s. In order to adopt and adapt-mocordling to our conditions and our tein. perament and situation, certaln things which were inherently good in the British tradition, we have also untortunately taike in a number of colonial things of the British whigh were lingering on under the various colonies, including India, when we were dependents of the British. Therefore, I think, Article 311 and many other Articles, give me an opportunity to tell the Government and the House that we should also go into the question and find out how far and to what extent the colonial influence of the British is also incorporated in this provision and so we: must get rid of that particuler thing. Mr. Deputy Speaker, having said thit, I want to tell briefly the House why it is that I support the spirit of the Bin. It is mainly because the article leaves tremendously arbitrary powers in the hands of the executive authority.

Now, my friend, Shri O. P. Tyagi was at pains to explain why it is ion portant and necessary that in the cese of the security of the state Govern. ment must have power even if it is arbitrary. But he meant th, that is to say, 'arbitrary power to dimmbes anyone they like, without agaigning any reason'. Beceruse, he salt, sectirity of State is involved. Now, Sir, I am with him when he gays that the security of the State is involved. But the quertion is this. Who is to decille this guention of the reveredty of "the State'f Apd, moreover, how do you define the "pleasure doctrines?. Niticle 310 talle of the "phongite: toktrine". Article 311 talics abent, the security of the state. Now, Rer, poth are, if I misy say so, muth wonter
 quate, incomplete phrases that ape dote not know what exactly is medit
 and "Socumity of the fitate".
 Mr. Then thet although I uree with
him on the principle of it, the diffculty, here is that the line is very thin, "etween arbitrary action used in geting rid of the traitors and arbitrary action used in getting rid of inconvenient people. And quite often, even democratic Governments all over the world have used this arbitrary power, to get rid ot inconvenient people and inconvenient situation under the name of 'security of the State' and 'pleasure doctrine'. That is where the difficulty comes. One can say that not only was this arbitrary power used extensively for a period of these thirty years by various governments at various levels, at the State's level and at the Federal level, but what is worse is, during the Emergency, this particular article was used with such xest and almost with such vengeance that Hiterally almost hundreds of Government servants at all levels were sent home and there was no question of any appeal.

I ask one question whether it is in consonance with what is called natu. ral justice and natural rights of every cltizen.

I can understand that there mey be exceptional cares where it may be dericult for the state to estebilish the evil thinge or the midchlowous things or the antl-national activities of a particular citizen. In such cases the olthema may be got rid of, but such ctiver may be 3tabtert in number. They mind be exceptional. Eut the exceptignal cases are treated on par with other cques. The Government unes this power to get rid of any one they dan't like, And, Str, I hope yoth kniow and the Houms krown thet the Prealdent's ploserue or the Governor's
 Rolidy's plepeats: or Mry: sharda
 zacans the fieasure ef a senior clow ctapant conivily dieling with a sub.

bodily should go. Article 310 does mention this; the very first sentence says 'frecept as expreasly providdid by this Constitution'; which obviously means that Article $\$ 11$ is covered. Art. 310 is subject to Art. 311, because the aismissal or removal of a servant is subject to the procedure laid down in Art. 311 plus these words except as expressly provided 6y the Constitution'. These words also refer interalia to Articles 124, 148, 217, 218 and 324 which relate to the offices of people like the Supreme Court Judges High Court Judges, Comptroller and Auditor General, Election Commissioner and so on, and they cannot be removed. There is a special provision lald down due to which they canniot be removed, not by arbitrariness, But the point is that barring these pith placed officers, a large number of other Government officers can but Te moved by taking advantage of and recourse to Article 310. That is where the mischief enters and it is done in the name of an innocent articte 311 . Mr. Deputy-Speaker, Sit, Article 311 Clause (2) sub-clauses (b) and (c) mention very interesting points. serbClause (a) is all right which says:

> "(c) where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the grovend of conduct which hat led to his conviction on a critelnal charge; or..."

He must know that is obvious.
Now Article 311 (2) (b) says if the superior ofncer flads that the subp. ordimite should be removed, hut it is not reasonably practicable to hold such enquiry, all that the Article mags is: Fet him write ciown on a plece of peper why it is not necessary and the man can be sent home, 1 think thls is a doubtiva propodifign witich fir minciaded in the Conditition, pertteularly under Artiet 81 (2)(b). and ( 2 ) (c) Is etif worme. It surs:
(o) whine the Preand of the
 gotiontiod that in the furvert of the
 dient to hold auch taquiry. ${ }^{-}$

## [Prof P. G. Mavalankar]

I may submit that this in a very, wide blanket provision and under this pruvision, a number af people can be disposed of merely by saying 'No argument, no appeal and the only thing is that you are security risk for the State and it is better for you to go home'.

Now, it is all right $a_{s}$ Shri 0 . P. Tyagi said: that some strikes are wrong and thad and I agree with him. But in order to get rid of bad things and bad strikers, will you empower the Government with blanket arbitrary powers and thereby deny justice to people who are genuinely aggrieved, whose natural rights and justice and treedoms are denied. That is a moot question which they may ask, and which I do ask! Therefore, I suggest that these Articles need a suitable amendment, rather than get rid of the whole of Articles 310 and 311. That is what 1 om suggesting.

Mr. Bhagat Ram's statement has. mentioned about the Emergency. What happened during Emergency? As I satd, hundreds of cases were summarily dealt with and during the Fmergency by 44th Constitutional Amendment; later on it became 42 md Amendment; the Government ot that time got rid of judicial review over service rules and condilions and introduced Administrative Tribunals. The new Janata Government came to power and brought in a Constitutional Amendment to change It and rectify it and yet they could not do it because the Administrative Tribunals etin. remalin, After all. they may consist of broadly Gpvernment servanto-Senior Government servants and retired Government sefvants cortipristing the tribunationthey decided whether it was rightily punished or wrongly puinished. I think that of egotwe a lavarid whati we must to thto and at the sarlinat ofpportuntly, we mut get cid ot the ranatnistretive tribunats aptortioz wiek
and restore judictal review tor thie benefit of the natural rights and fretdoms of the citizens and Government servants.

I have two more points to make. One is that I would suggest in regard to Article 311 which lays down the procedure, that the procedure is so straitjacketed that once the procedure is followed by the Goverrment which means by any Senior Government officer or superior Government officer, then I am afraid-as far as my reading goes, I admit that I am not a lawyer, I am subject to correction by my lawyer friends here-that my reading of the Article shows to me that once Article 311 is satisfled in terms of procedure satisfactorily implemented, then neither the Supreme Court nor any High Court can go into the question of finding out whether the Government servant was removed rightly or wrongly. Is that right? Can you leave the Supreme Court and the High Court completely to the mercy of some formula in compliance with the provisions of Article 311, particularly Clause (2) (a) and (b) and more particularly (2) (c), if not 2 (a)? The whole subject of arvice nute requixes to be looked into more cartofully. I know, Article 309 is mm enabling Article, it doen not stry that: the State Legialiatures and the Indima. Parliment must malce law for service: rules; of courae, the Governmeat the: not obliged to do that; it is only adi enobling provision. And as far: st aty information goet, no State Legialatetes or the Indian Parlimment' have mides any law segarding earvipe theas. Let
 that is so, then the amoter becomes int the more serious becanse of the stotimet tion. I do a mot know hor thentusiaty whether the terviee nilew of che employeer of our fectutheriat ofols
 aceondiag to the proeidurate wedis 2tdown be Aempertites countrdees thy



कye．These theve not been prieed on the Table of the Heuse．Ap－elecpent of arbitrariness is，therefore，there in these matters．If that has to be removed，if you want the morele of the public services to be retained， morale in terms of integrity，perman－ ence，impartielity and incorruptibility of the civil ativites to be retained， then I think，a lot needs to be done in terms of finding out what exactly the phasse＇security of the State＇is and getting rid of it as being use as the blanket provision and blank pro－ vision in the name of the security of the State．Even the＇pleasure doc－ trine＇needs to be suitably defined and amended．If that is done，the purpose of my hon．friend in bringing forward this Bill will be more than adequately met．

चो कंजरलाल गुप्त（दिल्ली सदर）：उपा－ घ्यभा जो，इस विद्य यंक शें जो विधानें के संघोष्पन की बात कही कर् है मोर जिस माषना से यह विधियक सदन के सामने लाया गया है जसमें को दे दो राय नहीं हो सकती है। यह्ह तो सभी स्वीकार करें के जो मी लोग नौकरी में है उनको सिक्योरिटी हीनी कीजिए। कों की ख्यक्ति जहां काम करता है बहुो बर्ट घपने जीवन का ग्रिकांक हिस्सा लगा बेता है और जगर किसी मी समय उससे वर्त किया उस्ती कि पाप कले जायें तो जायद उसका ही नहीं，उसके
 माफ सर्विस रही काहिए । इसमें कीं की बो रायं नहींद्री। यह्री सही है कि इ्मरोेग्री










ऐसे उदाहरण एक नहीं，फलेकों इमरखैन्सी में थाए हैं। खायद द्री भावना से प्रेरित हो हो करे मेरे मिन्न ने यद संखोषन पहां पर रखा है 1 曹 इसकी काष्र करता हु लेकिन स्स उस्वीर का एक दूसरा रु पी हैं जिसको हमें घीकल नहीं करना थाहिए । उसका बोड़ा सा दिग्दर्कन मरी हमारे धयागी की ने किया है। ज्या यह बतात सहीं नहीं हैं कि घयी हैस के कुछ श्रधिकारी जोकि रशियन स्मैसी में काम करते घे षे हमारे किसी：सरक। हैं कममं－ चाटी से मिल करके सरकार की बहुत सारी बुफिया बार्ते विदेशों को देते थे ？इस तरह्र की यह्ट कोई पह्ली घटना नहीं है，एस तरह्र की कईं षटनायें पह्रे भी हमारे देश सें हुई हैं，सम्नन्षित सरकारी कर्मषारियो को गिरफ्तार मी किया गया है，उनकी सजा की हैं। कर्टा हुई बार ऐसा की ह्रो सकला है कि तरह क ₹स जो क़ाउटफुल करै耼 हैं हनके कपर केस नहीं चसाए जा तकते।

### 16.00 hra



 संख हुछ वादिवें। सेबने किसी का



 यही सिया है 1 मै सममता है चैके बिये 嘍 खहरी है कि 女े बोो

 पह सदन घा पाहर की जनता है वर्टा पगर तेच की सिक्योटटी को सतर में णा


[बी कंबर लान सृत्र]
पह सिखार हमारे के के नेतायों ने


 का काम मो हुषात्र है। इसो सिबान के नीचे 1975 में ₹चा इलिसरा गांघो fिकटेटर नहीं उदो? उस ते fिबान का कई दृधियों से उलंबत
 -I think she was the first constitutional dictator in this country and the worst dictator ever produced in this country.

यंह सब क्षो हुपा ? घसल में विषान पर घंनल करने बाली सरकार कैसी है - बहुत कुछ उस पर भिमरंर रहता है, न कि इस बात पर कि बिदान में कथा लिबा हैवा है। मैं चाप को विर्शर्स fिलाना चाहता कें-ुरता पाटीं की सरकार लल क्षाफ ला में विरवास करती है, जनता पार्टीं कानून में बिखास करतो हैं। चनता पार्टीं बाहती है कि हर पाबमी को न्यायमिले। हैं मानता हूं-जनता पाटीं में षधियो लुराइसा होगी छम चाप्त में लब़ते मो हैं, लेकिन्नएक बोल के लिये जनता पाटीं को षोषी वहीं कहा जा सकता -पिघबले बो वर्षों में wन्ता परटीं कें किसी को जन

 वहीं भाया। अनाद बाहीं म्पम फीर कानून दोलों की कर करती है । वह क्तिकापात तो घुुव बार जनता नें को उनता पाटौ कितनी स्त्त होना कारिये गृह मंत्रतब किएना
 अकित वह कोर्टहीं कहता कि किती इस्सेसेंट फ्राबमी को पकह़ कर जनवा पार्दीं ते बैंद्ध कर दिया हो या किसी बरकारी कम" कारी को, fिसेनहीं हटाना चारिये बा, उका कर फेंक दिवा हो या उस को हटामे में इस बारा का


का कान करने एक सरीका है, बोचने एक जलत सरोका है, क्ता सरंकार जिस भाजार पर बतो है, उस क्षाधार के नम्ते हैं वह क्रा सकता हूं कि इस संफोष्तन की कोई विशे फावश्रकता नहीं है। हो, यह हो सकता है कि कल को कोई दूनरो सरकार माये थोर क्र इस का दुरपयोग करे सो यह्ह जो ड़ुंकेट पाबर है, वह सरकार को देता ठीक नहीं होगा, उसो दृष्टि से यबि सरकार कोई रीfिभिकग करना काहे तो ज्यावा भ्रच्छा होगा। लेकिन जब तक जतता पार्टी है - मेरा fियास है वह रहत तरह का काम नही करेगी।

लेकिन जहा तक हिफेस का सवाल है, देश को सिक्यंगिटी का सबाल है - भाप को याब होगा-संजय गांधी को हम कई बार यहां fिलिसाइज करते हैं भोर देष में जो पस्पाकार हुणा उस के लिये बहुत ह्व तक हम उस को मो दोषी मानते हैं, लेकिल एक बात जो बत ने मख्यो की, उस का है सब का सामने कम्बोमल करता हूं, एनॅॅ्ّसी के बिनो में एस केखा में छुฐ ऐेंे तर्व षे जो कास्टीपूधनल वरीके में विश्वास्त नहीं करते से।
10.5 harn.
[Sinc N. K. Simuwanciar th the chatr]



 कि सैटरें को इमरी कोेखिमन सरत्नर





बोर उसको एमसपोज किय्या पीर इत्तने जोर क्रि किसा कि बेटे के साष मां को मी बल कर
 वह्ह सरकार का यही वी उस क्ररफ जाने से क्रक गह पोर समाल बिरोषो व्वाल किन के हाम में हरफकार काती तब भोर थी ज्यादा जो घल्पाँचारहोते हीर देश का क्या होता, में नहीं कह सकता। आयद जितना हुभा उससे मोर भी ज्यादा वुरा होला। उस कीज को संजय गार्षीं ने रोषा। दहह घहुतात बड़ा कांट्रोब्यूश्भन संजय गांघी का पा । इसको में यकिलिली स्वीकार करता हां ।

जों भी पाप निषंभ साविसिस के बारे में ले घापको देख ना बाहिये कि काईसिस भाफ कान्किकेंस पैदा न हो। विभ्वास सरकार का बना रहना चाहिये मोर सरकार में बना रहना काहिये । भाज सरकारी कर्मंचारी ह़काल करतं हैं। बंकों के बोण करंबे है। बपड़ासी किन को पांग को स्यक माइलार fिलतम हो करते हैं कौषेके पफसर करती है। प्रहली
 षाटों की सरकार में हुमा है पौर उसमे उनके जिताफ कोई कार्खाई गहीं की हैं। जिन कर्मषारियों को दो सी कपया मिलता है के तो दुपाल नहीं करती है, बो बेती द्र मष्टूर हैं
 कै है नही करती है, उनके लिए बों बोलता
 स्या मिलता है वह हैलताल करता है, fिस्तथपषर की को होग मिलता है
 है हसफो केष्या पानिये।






 सरकार दोलों का समें हीर क्षपता अपमा पक्ष प्रस्तुत कर सरें घीर उसका को निर्ण्य हो वह्त सब को मान्प होना पर्गासिये। हृद्ताल को ख्षतम करणा घाहिये । मैं बहुत ज्यादा ट्रे़ पूनियनिज्म सरकारी कम्मषारियों की पसम्द्ध नहीं करता हूं । है़ताल को भी प्रसम्द नहीं करता। लेकिन इस तरह कीं मर्गानरे। भ्रण्य होना बाहियें जिस का फेस्षला दोलों पक्षों को मान्द हो।
 कहृना चाहृता हूँ कि है है विधेषक की भाबना को फ़्र करता ाहं लेंकिन जनता पार्टों के राज्द में इहका कोई बवस्यक्यता नही़ीं है सम्यंकि जनता पाटो रूल लिफ ला चै विएव्वक्स करसी है, कानून मे विश्बास करती है मीर षो सुगल में एँ का करे मा केस नहीं हुषा है जलृं खगता पार्टीं ने किसी मो चावर्मा को गफ़्ता वरींते शे फंसाया हो। किसी सरकारी चरी कोषिसमिलकिमा दो। ए समिसे की
 क्षारकार घसन सकती है ब्योंकि होमोमेती हैं

 की माबना के फर्मारी ही हा विये थये बा निकाले खग्ते हैं चकली मी दे fिले कोर्प सेंकिनेंटें मयीनरी हो।

दन घालों के साथ में मपनी वार्त्व ह्रमाप्त करणा प्रां।
 समापति महोषय, जो गैर हरसाती fiलx उपस्थित किया गया हैं संसिदान संश्रोस्त्र




[र्री राम किलास पासकान] की म्रावर्यकता है। 数 तो हरकाश के कहां मंती हैं जो इड पर बहराई से घपने किषार रबंगे, पार ऊदन की मावना को
 कीज बातें यहां रबना घाहूता हों। प्रमी माननीय कंबरलाल गुप्त, भी भोम प्रकाए स्यागी मोर माननोष मावलंकर जा जो संबिधान के एकत्रई हैं उन्होंमे प्रपने विषाए रखे। तो एक बुनिदादी चीज है, चाहि जनता पारीं का हरकार हो या कांप्रेत की सरकार हो, सेरकार कका मानती है यह्ह उस तर निभर कर्ता है। एंक्ट ऐच्वट है, लेकिन फेष्ट भ्रलग हो जाते हैं। मंने उसदिन थी कहा था कि हुरिकन का जात से लिजिये, जो मनिमांन हैं रंरकारी निपस को मुतार्विक कितित जर्मिन पर वह्व वता हुपा है उतभा पर्षा मिल कामा घाह्यिये लेकन होता क्या है। स्तात तक पगर षर का पोर चकरें में उमीन हो गयो, तो चामला घकतर के फाक्षि जित हैं।








 जमती है ? किलने प्रादिमियों के मामले को बह पषत्रें हैं? किर राष्टपति का नाम करों प्रभोग करते हैं। पाष कह्ट हीकिसे सेकेटरी। राष्ट्रपति को क्यों लिखा ज़ता है कर कि वह्त
 होंता आया राष्ट्रीि के माम पर। मै समझसा

 ती है बहा ₹ए्रत के ज्याषा दो है किसके



वैषानिक तरीके से क्रतप उसका एक लिवान चमों तन नहीं निकालें हो खहुत कम घवसर
 सकते के, चरें से बढ़ा जिक्देटर की जो होता है जस तक द्राण को एक क्टे कार् जनता यर लनमत उसंते पंछे नहीं रह्ता है तो वहु किष्देटर नहीं कन पाता है। इत देश में मेंती राय में तौन्न बार मौके आये जन श्राप लगाम कणा सकते घे नोकरशाहां पर। एक बार जन हुम माजाद हुए भ्रोर पंडित मेहै प्रधान मंत्रों बने, भ्भपार जनतमूहु उनके पीछे था। मोर उस समय यदि हम कानून के ढ़ारा कोई ऐसी लगाम लाते, तो निश्चित रूप से हस देश में जो भफसरााही, नोकरमाही का बोलबाला है, उस्र पर हम लगाम लगा सकते हे।

दूसरा मोका 1971 के चुनाब के बाद भाया, जिस समय भीमती दन्दिरा भांधी इस देश की प्रहान मत्नी बी जोर उस के ीी उस समय एक जममत क्षाया था घम $ट$ वह चाहती हो इसको लनाम लगा सकती बीं।
 के खर्व fिखमें मोरारणी भाई बते पर देन की समदोर जनता बरहार के द्वाप में पारा । लीजिए इन 2 साल़ के वाद, सब मी मी की है
 बोया है । भमी की समरें रालि में क्रफसरसादी पर हमारी सकाम भहीं हही है ह भाज की जो सर्लें पौर जिएतार्त करोे की






पुलिस का बकेसे बड़ा क्भफसर पाईि० की० एस० होगा, उससे बड़ा कोई प्रघिकारी नहीं है। सिबिल स्सिस का बढ़ेसेन्बह़ा भधिकारी घ्रा० ए० एस० होगा। जैंस्रा कि होम मिनिस्ट्री की छिखेट में कहा गया है
 इस्तरिवार का कोई भादर्मी भाई० ए० एस० या प्राई० पो० एस० में रहा द्व या नहीं, तो जक इंटरव्यू में यह सारी बात चलती हैं तो जब किसी प्रधिकारी के बिलाफ किसी जांच को बैठाने की मांग हम करते है, तो वह्ट किसके पास जाती है ? प्राई० ए० एस० घ्रफसर की भिकायत भाई०० ए० एस० के पास जाती है, भाई० थी० एस० की जिकायत भार्द० पी० एस० के पास्त जाती है पौर किसी के पास नहीं जाती है । इन लोगों की एक एसोसियेश्न बनी हुई है उसमें यह् तय है कि जब भी इस तरह का कोई मामला मान्रे तो उसे इस तरह्द से रफा दफा कर दो कि उसके बिलाक छुष्ठ न'हो सके न तो मंती को फाइल देख्बने की फुरसत है ध्रोर न उनकी नीयत साफ है। यदि कहीं पर नीयत साफ है तो नीति साफ नहीं है, कहीं मीति साफ है तो नीयत साफ नहीं है, कहीं दोनों बीजें हैं सो बहां बोले्नेस नहीं है कि एक्शन लिया जा सके । नतीजा यह होता है कि भाजायी के बाद यदि क्राप वेबेंगे परसैंटंज लगायेंगे तो ऐसे मामलों में 00 秉र .00 परसंटेज निकलती है। इसमें देबा जाये कि किसी भी पाई० ए० एस० भौर भाई० पी० एस० को वंद्यित किसा गया है या नहीं ।

हम लोग एमज्जन्नी के समव में ये, जसצकाश ती के कपर क्या मेन मुद्रा था ? उन्विरा गाधी के द्वरा यही तो प्रष्यर किमा जाता का कि जप्रकलक्य नारायण कौज को बगावत करने के किए कह रहे हैं। सिमिल सर्षित के सोर्यों को बांगी बना रहें। कि सरखार के मल़त भादेत को मते मानी।

भाज हम सरकाए में हैं तो भाज हमको यूनियनबाजी बहुत बुरी लभ सकती हैं प्रगर कोई हमारे किलाफ मुरखाबाद के नारे लभाये तो हम सह नहीं सकते। प्रणर कोई अद्यर्णन होता है तो लगता है जैसे कलेजे में कीट लयती हैं। लेफिन जब कल हम सरकार के बाहर ये मौर किर यदि कल सरका $<$ के बाहर भाने की बात होगी तो वही हमारा भाषार बनता है । इसलिए बस बात को सीधे जढ़ से फाट देने की बात कि इसका कोई प्रधिकार रहेगा ही नहीं, तो 尔 इससे डिफर करता हूं, एपी नहीं करता सूं। राइट टु डिफर सबको रहना चहिएे । म्राप किसी को बिना सुने कुछ नहीं कर सकते । ग्रिमिनल मी हैं, उकाकू प्रोर लूटे मी ही, मरठर करने वाले भी है, लेकिन उनक्षों भी सकीजिएंट मोका विया गया है फि तुपको भी झ्रपने पक्ष में कह्ना हो तो कहो। उनको न्यायदलय में जाने का हक है । सरकारी प्रधिकारियों, कर्मचारियों को इस पधिकार से तचित नहीं करना चाहिये। एमर्ज्न्सी के पहृले लोगों को कोटं में जाने का भधिकार था। उबर तो वही सक, शिएंट था, लेकिन एमर्जेन्सी में उसको कह कर दिया गथा मोर क्वा गता कि ट्रिब्यूनल बनायेंगे क्योंकि कोर्ट में जो सरकार चाहे वह नहीं हो सकता है, लेकिन ट्रिघ्यूनल में जो सरकार चाहे वह करा सकती है। इसलिए कोट्ट का प्रहिकार ध्टा कर द्रिव्यनल में ले तबे। क्या हमको. मालूप नहों हैं कि एमर्जेन्सी में क्षा होता था? पपर कहीं 50 हजार की भीड़ जुदाना हो तो नोटिस्द चला जाता था कि जितने भी विभाष के कमं वारी हैं, वह सब फील्ड में पहुंच जालें, एससे 50 ह्जार की भी़ु तुरल्न हकट्ठी हो जाती थी । भा़र कहीं संजय गांती परहर दन्विरा गांधी जाते बे तो ₹सी दरह से लाबों फी मीड़ सरकारी कर्मचारियों द्वारा जुयाई जाती़ी थी। जो सरकारी कम्मारी काने ते कि उन्हें नहीं जना है, तो चा पर तुएत्र नोटिस काी हो जाता था पर ह्यको यह की माबूम है कि सरकारी कम माखियो थौर
[बी राम विलास परस्स वमन ]
 एक भहीने में तीस ख्यकितमों की नसबन्दी जरानी होगी, पौर घशर वे नहीं कापवंगे, हो दो तीन बार बरहनिए केकर उन्हें निकाल fिया आयेगा । हमरकेन्दी के दौरान वह स्वस कुछ द्वामा है।

> जनत्ता दार्टी धे धोषणापन में कहा गया है कि वह्ह ऐसा प्रबन्ब करेगी कि सरक्षारी कर्मसारियों का घकारण उत्पीड़न न किया जा सके, उन पर कोर्ट राजनंतिक दबाव न पड़ने पाए औौर उनको गैर कानूनी भादेश मानने त्ता धाँघ्र काम करने के लिए बाध्य न किया जा सके । न्यायालयों का भाभय लेने का उनका भधिकार उन्हें वापिस मिलेगा ।"

मेरे जैसा म्रादमी तो यह्ट कहेणा कि भमर कोई सरकारी कर्मबारी किसी पस्लिक कर्क में हीये फरता है, तो बेचक उसे कड़ी से कड़ी सबा दी जाये । हम लोगों से रोष मगड़ा होता है। रेलों में इम देबते है कि मार कोई गाड़ी दो बंटे सेट ही थां; तो सेगेरेशिथट के बाल लोण रेलबे कमंबारियों को भाली द्वनां गु कु कर देते है मौर कहते द्र कि जमता पार्टी की सरकार भाई है हैंर वात़ी दो षटे क्षक हैट हो जाती है । हैम उनसे कहतेते हैं कि जब ते दपने द्वार में होती हैं फौरे रेखे कमैंचरी वहा किसी काम से जाते है, तो ते स्वयं क्या करते हैं। चाज स्पिति पह्हें कि अणर कोई पोस्टल एम्थलाई रेल वर कवता हैं
 अरेर घवर रेलये कर्म फरी बोो पो स्टल विषमण


 भली र्वे नि हम कुछ नहीं कर पा रहे

गबनंमेंट एक पावरफुल कमेटी. या बनाये- ऐसी किमेटी नहीं कि उसकी f घाते प्राते हूमरी कमेटी सैंठ जाये-, को नई व्यबस्वा करे— 1935 का कमूू न बिक्टोरिया के राज का कानून रहे पं काप्रेस के राज का कानून रहे - जिसiे तय कर दिया जाये कि बिलली., बिफेंस थादि जो पम्निक यूटिलिटी या साधारण के उपयोग सें सम्बन्बित्र विभा यदि उनमें कोई कर्मंबारी सुल्ती या लापर करेपा, तो सरकार उसे कतई बर्वस्त्त करेगी, मौर नियमों के तहृत ऐंते कमं को कड़े से कड़ा दंड़ छेने की अ्यवस्था तरकार को यह् कदम उठना चतिए केबल संविघान सें पह्ट लिख्ब देने से कि सर कमंचारी खाष्ट्रपति की इच्छा, बुरी या पर ही नोшरी में रहेंगे, प्रषी तक कोई , नहीं पड़ा है। कहा जाता हैं कि संविधा० इस भनुच्छेद से सरकारी फर्मबारी भय हैं । मगर उस अनुच्छेद को पक्ता कौन को नहीं पड़ता है ।

फंगर कोई सरकारी फर्मखरी सीनियर बास की दन्ठा को मुताबिक करता है, उसके कहले के मुतार्तक क काम भी करता हैं, तो श्रनुच्छेद 310 311 के प्रयोग का प्रफ्न ही नहीं उउता

 घपने बास की हां में हां मिलाने फौर उ इच्छा के पनुसार बिन को रात मौर रास बिन कहने के लिए बाक्म होते हैं। मगर: बनस्ताषारण की कोई अलाई होते ? बहीं हैं।

सेटर मैं तीस काब एम्यलाड



पालियामेंट में क्ठे हुए रें। निखेते सालों की प्रोसीरिन्ज को उमटंते उसंटरे पता चला कि 1955 से थाह नो दिपार्टेंट्य पर कमी बहस ही नहीं हुई पोर उनकी डियांड्य बंसे ही पास हो जारी रही हैं। हम लोग इस
 जानने की कोशिए की कि इस से केटेरियट के एम्पलाई्छ के लिए क्या नियन पोर काघदेकानून बने हुए हैं। उनके लिए कोई नियम यादि नहीं हैं ।
 बना दिया जावे, जिससे न तो सरकारी कर्मचारो को यह कहने का मौका मिले कि किसी नियम के तहृत उस् पर ज्याक्तो की जा रही है, घोर साय ही जो कमंबारी गड़चड़ करे, डीले करे-जस्टिस डीलेज इ्त्र जस्टिस उेनादउ-, उसको बचने का मोका भो न मिसे, उसको माफ्र मी न किया ज्यये ।

इन दोनों कसीटियों को देखते हुए, एक तरफ अनता कौर द्षसरी तरक सरकाते कमंबारियों को भनतनेसेसींर्लि? हैरेस कर ने की प्रवृत्ति, हन छोनों को दे केते हुए यदि कोई ठोस उपाय या कद्म सरकार निकाल सके तो विकातना चर्निए । एन्हों शब्दों के साव मैं समाप्त करता कू : भौर घापको धन्यकाद देता क्षं।

[^2]Secondly, this Bill proposes to delete sub-clause (c) of the second proviso. But, so far as article 310 is connerned, I would have been happier it the hover had suggested some substitute provision in place of article 310, because that is controlled by article 311. Therefore, so far as article 310 is concerned, it is not so dangerous as it is being controlled by article 311. So far as defence and other services are concerned, a Bill should be brought here, or at least the present rules should be discussed in the House and approval should be obtained. Otherwise, these rules are going to be very dangerous for the service people.

Even though there is a provision in article 311 that until an enquiry is made, no person shall be either dismissed, removed or reduced in rank, still it is done without an enquiry under the famous rule 5 , which says that if a person is temporary, ther such an enquiry is not necessary and that will not attract the provisions of article 311. In fact, article 311 is very specific. It says:
"No person who is a member of a civil service of the Union or an all-India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed.
(2) No such person as aforesaid: shall be dismissed or removed or reduced In rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him. and given a reasonable opportuinity of being heard in respect of " those charger...."

This article is superseded by zule 5 and summarily several people have: been removed from service without any enquiry being beld, which monets: that rule 5 is given a popition on aftutus tar superior to that of attielt 311. I would sugisent to 'shir Ehatert Ram,
[Shri.B. C. Kamble]
That along with sub-clause (b), subclause (c) should also be deleted, because so long as that enquiry is not there, it is a violation of article 311.

Therefore, I partly support the Bill. At the same time, I would suggest to the hon, Minister to bring all the rules before the House and get approval or bring a comprehensive Bill so that there will be uniformity in all the departments and justice would be done to all the people concerned:

भ्रों लक्मो नारायण नायक (गतुगाओं) : मानर्न यं द्षभापति जंi जों संबवधान संशेषेन विश्रेजक प्रस्तुत है में उसकी भावना के! केद्र करता हूं । जब हृम प्रजातंत्र को मानते हैं तब फिर हेमें उसी तर्रीके से चलना भी होगा । लोग चाहे सबिस में हों या सैविस में न हों, उनके घ्रधिकारों को मानना चर्वाहिए। इतेने
 हैं जिनकी जिन्दभी निश्चितना की जिन्दति। नहीं है। वे घहृ समझ्ञ नहीं पा रहे हैं कि फलि हैमारा क्या होगा। इर्मi तरहृ से जो स्संक्स में हैं घ्रगर उनको भी छननं गारन्टीज २हे $f$ कि हुमारा मविष्य क्या हो गया तो यहि उचित्त
 सबिस्त 亏ें हों या कहीं भीट हों उनसी कारण जलर पूळ ा चाहिए कि तुमने ऍेीं गलती कां है इॅलिए इसका जबाब दो-चिना कारण पूत्रे कितं: को मो संखि से निकालना उर्चित नहीं है। हुमारी जो मोलिक बातें हैं उस्हें
 आ्रधान यंत्रो जी ने इंत बात को कहा है, सोकसभा में भी मीर बाहर भी-कित हैमारेत मारंन गांधी जी के उभूलों पर चलेगा के गांधःंजी की जो मान्यतायें रही, हैं उनके
 , तमें देखना पड़ेगा कि गांद्रीजिi ने हैं क्या आदर्श्श बताए हैं। एलिए चाहे सीनिक बों ज्या घर्वैभिक, किसी मी पद पर हों, बिना कारफं नउतको नहीं निकाला बना धाहिए ।

यहां पर उदाह्दरण दिया गया कि सह्वां का कोई जासूस विद्येरीं जासूस से भिलकर यहां की खानर वे दे तो उससे देशतो भाघाज हो सकता है। इस संत्रंष में मेरा कह्ना क्रे कि किसी टूसेते राष्ट्र का या यहां का भी कोई देशार्रोही ह्ममारे देश को तरी! नुकसान पहुंबा सकता हैं जबक्रि हृमारी चनता हृमारे साथ न हो। इसलिए ह्मारा प्रभासन ऐ सा होना चाह्तिए, ह्मारे कामकाज एंस होने चाहिए कि हैप मपने टेए की: जनता को घपने विशवाम में लें। किसी भीं शादन का यह् प्रयम काम है कि जिस जनता पर शासंन करना है उस का विएत्रास उसके साथ हो। चदि इस प्रकार की दृठ़ बातें हिम कर लेने हैं तो फिर चाहे केई बाहार की; पांकित हो या यहां फ़ी पांक्त हो बह् जून देश को घ्रंर यहां की सरकार को कोषे नुक्षसान नहीं पहुंचा सकतीं है । इसलिए हैं मजबूचीर के साथ उन मन्दताप्रों को श्रमल में लाना होगा। एक प्येर तो हृम कहतने हैं कि ह्मारा प्रजातंत में विश्रवास है तो $x$ जातंत्र में विपक्ष : दल भी: हुंगे श्रोर विपक्षः दल का म्रधिकार है संगठन करने का, जुलूंम निकालने का भीर मीका पड़े तो हैड़ताल भी़ करने का । गांधिजी नें भीर कह्ता था कि कोई भों सर कार हो, घ्रगर किसी के सएथ कोर्द श्रन्याय होता है तो उसके खिलाफ लड़सा चाहिए। कोई हैड़ताल भी? तमी हो सकती है
 नोटिस दी थी कि हुड़ातल करेंगे लेकिन क्या जनता ने उनका संथ विया ? नहीं दिया इसंलिए उनकः ह़ड़ताल नहीं हो सकं। 1 इसलिए मैं कह्ता क्षें कि कोई भं? कुठ कह्हुता रहे, पगर उसका बात संही है तर्भं बह्ड उसमें कामयाघ होगा। कुछ लोग मिलकर भ्रणर किसं। संक्यान या दक्तर भें किसीं तरह्ट से नुकसाल पदुंचलना पाँ्टेते हैं तो वे नहीं पहूपा सकते है कि फिर गुप्वषर विभाग किस लिए


 उषर करता है, घरने फर्तेब्य का पालन नहीं करता है तो उस के विर्य कार्या कही करे। ह्मतो। चह्ध चाहते है कि हुमारे जितने श्रासेकाय करंचारी हैं-के करेंब्यदरामं हों, कत्तंब्यनिष्ड हों। हैसे उन को इस तरह्य की गिसा देनी बाहि्रि तथा देश में ऐंता वातावरण होना चाटिए कि जो मीं मिंवित में हो या बाहर हों, वे दे F -र्रेमी बने, देश-भक्त बने, जनता का जो भी काम उन्हें करना है, वहु ईमानवारी से करें। यह् भानना हुभे देश में दैधा करतो होरीध घोर ऐस़ा करने के किलये यदिद हैंमें पपर्न कानूतों कें कुछ तबरीलं। मी करनाँ पड़े तो हुें उस के लिने तंबार रह्ना चाहिये । क्राज
 जो ऐ乌ी परम्परायें हैं, ऐंशे कानून है जिन को हुम समाज के लिये घच्छा नहीं समक्षते हैं, उनें बदल $\boldsymbol{~}$ ललना बाहिए ।

प्राज घाप देलेंने-चहुत से विभागों भें जो के जुएल सेबर होतीं। है-किसी ने 6 महीने काभ किया है या एक उर्वं काम किया है, यंदि बह्ट रेभुलर बनने की कोमिश फरता है या कोई दरबनास्त देता है कि में हतने बवी से काम कर रहा हुं, भुल को रेगुलर बना दिया जाएय, तो हृमारे भफकर फोरन उस से नाराज हो जाते है मीर उस को निकाल दे देत्रं हैं ऐसे एक नहीं घनेक उदाहरण हैं-जहां उन को निकाल दिया भया है तरांक वर्दे रेगुलर नहो हिं। एस सिये के प्राप से कहृता घह्ता हां —किसी की जिन्दरी किसी की क्षपा पर निर्मर नहीं रस्टां बादिए। लेकिन हारे गृह अंर्ं जी यदि इस तैं घोड़ा-मुत हुरकेर करना जाहतन हैं तो बे जल्र करें, उसं मे मुले मर्पत्ति नहीं है। लेकिन दू तरह्य से कह्ना कि जो बातें क्ही
 मानवत है, मावता बहुत पषणी है लेकिन हैं को पारु नहीं करना चाहिए-पद्य

ठीक घात नहीं है। यदि भावना ठीक है तो वहु कार्य सूप में परिणित होनी बाहिए, जिस बात को हृम मष्छा समासते हैं - उस को लाग् किया जाना चाहिदे । में तो यहां तक कहना चाहता क्रे-यद्दि जनता पार्दीं की सरकार भपने उद्देष्यों में मजदूत है, धपने कार्यकलापों में मजबूत है, सहो काम करे पो, तो सारे देत की जनता पौर विपक्षी दल उस का साप देंमें : हमारे देग फा प्रजातन्व तब ही मजबूत रहंगा जब देश की जनता के लिये सही फाम करेंगे इस देश में तनापाही नहीं रहेगी। भाप देबतं हैं- बहुत कों जगहों पर Пमलूले करने वाले, जो बहुत होप्यार हैं, रिएवत मी देते है-उन को नोकरो बनो रहती हैं, चाहे वे पर पर हों ौंटे रहे, ह्यूटो पर धायें या न भायें मौर जो निष्पक, हमानदार हैं उन के साथ भन्पाय होता है। इसलिये हैं कहता हूं कि कृम जिन बातों को प्रण्डा समतले हैं हुमें उन को मानना चाईिये । खाहे भासकीय ख्पक्तित हो या प्रशासकीय व्यकित होसब को एक तरह्ट से काम करना होगा, लगन से काम करना होगा, सही फाम करना होगा? किसी की कुगा पर किसो की जिन्दगी नहीं होनो चाहिये। इसलिये मै इस बिकाएधरा का समर्वंन करता हूं ।
*SHRI A. SUNNA SAfIB (Palghat): Mr. Chairman, Sir, though I am not in a position to weicome the: Constitution Amendment Bill of my hon. friend Shri Bhagat Ram, in its entirety, I would like to commendi the spirit behind this signifleant Bill.

Article 309 of the Constitution adumbrates that Acts of appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service ab persons appointed to public services and posts in connection with the oftairi of the Union or of any State

[^3]
## [Shri A. Sunna Sahib]

It is recognised that such rules and regulations governing the Services : will be in consonance with the statutes enacted by an elected Assembly. It also ensures that man is not infalible, in whatever position he is placed. The decision making process invoives certain risks and without taking such risks we cannot ensure development in any sphere of human activities. But these mistakes should not incur the wrath of vengeance from the superio: Officers. It should be tempered by natural justice. There should be built-in sateguards for protecting those who commit genuine mistakes in the process of implementation of decisions. If mistake are to be penalised without giving opportunities to those people for correcting themselves, then the governance of the country will be in jeopardy.

Articles 310 and 311 speak about the tenure of office of persons serving the Union or State subject to the pleasure of the President or the Governor and also about the processes of dismissal, retnoval or reduction in xank of such persons. The pleasure of the President or the pleasure of the Governor does not mean that the President or the Governor takes direct interest or involvment in the process of implementation of service rules. It is only the superior Government Officers who take power in their hands to do such things. I do not say that offences should nut be punished. But I would like to point out that unbridled penelities will prove banal to constitutional provialons of tairplay and natural justice. One should be made to realise that he hat committed a mistake; but the punishment should not deter him from taking any decisions at all.
As has been pointed out by the Meinbers who preceded me, there is - sea-change of difference between pre-Independence conditions and post-Independence conditions. We have incorporated in our Constitution certain portions of 1985 Government nof India Act according to which the

Service rules have been iramed. In the Republican India, the elrcumstances demanded a different orientation. We have changed from colonial atmosphere into a welfare etmostphere. The present constitutional provisiona do require certain amendments in this regard.

Sometime back the chance for judicial review of the Service rule3 was supplanted by Administrative Tribunals comprising high Government officials. This was actually denial of natural justice to the Government servants, who like any other citizen of the country, are entitled to enjoy basic fundamental rights. We cannot have two sets of constitutional provisions for the people of the country. We must restore the oppoztunity of judicial review for the Government Services They should have the right to go to Court of lawis and not chained to Administrative Tribungls,

I will refer to Article 311 (2) (b) of the Constitution which states:

Where an authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in ranik is satisfled that for some reason, to be recorded by that authority in writing, it is not reasonably practicable to hold auch inquiry.

How can we have such a provistion in the Constitution that without due process of inquiry a Government servant can be punished tor an asleged oftience which need not be recorded algo? This contravenes all conatitutional properties.

Now you see provision 311 (2) (c). which reads:

Where the Presldent or the Govm ernor, as the case may be is sutisfled that in the interest of the becurity of the State it in not expellient to hald sueh inquiry:

Here the Preident and the Gevernor are drated, it the uuthorfty:
under 311 (2) (b) is different from the highest authority of the land the President in respect of Union and the Governor in respect of the State. One contradicts the other. I am afraid that the constitutional sanctity becomes the victim of these anachroaisms. There must be constitutional philosophy behind what we do in a democracy. I do not want to condemn everything of what Janata Government does. But I would like to be critical where the Janata Government falls to act within the framework of constitutional proprieties.

In a democracy it is not that the high administrators should not give orders to the subordinates. If we create that climate, then all the executive functions will come to a atandstill. As the great political philotopher Laski has said, there should be that hyphen which joins and that buckie which fastens. There should be this bridge between the superiors and the subordinates in the Government. But it is essential to maintain a climate of trust rather than a climate of mutual bickerings and an atmosphere of vengeance.

I would conclude by saying that the Service conditions thould be subject to acts of Legisintures and the areas of arbitratiness should be removed for ever in the sphere of State activities. We cannot take anyone of the Articles 309, 310 and 811 in isolation. If my triend Shri Bhagat Ram had brought a comprehentive amending bill, I would have unreservedly extended my support. Now, I extend my eupport to the spirit of his Bill and I hope that the Government would concede the need for doing something in this regard.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME ANFATRS AND IN THE MONISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFTAIRS (SHRL S D. PATIL): Mr; Chairman, Sir, the Bill recetved mixed reception

## SHRI SOMNATH CHATTERJE: (Jadavpur): Majority supported it.

SHRI S. D PATIL: There whe qualified support and also stiff opposition . . .

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Only one member opposed 1 t.

SHRI S. D. PATIL: During the last 29 years, there was no attempt for scrapping or deleting article 310 as well as article 311 (2) (c) except a Private Member's Bill in 1877 by Shri Chitta Basu who moved the Dill for scrapping article 311 (2) (c) only. But the Bill did not come up for discussion.

Now, the hon. Member, Mr. Bhaget Ram, an erstwhile teacher who had an important role to discipline hat pupils and also to hold out values which can inculcate a spirit of loyalty to the nation and patriotism has now chosen to move this Bill for the deletion of article 310. His opposition is on two or three grounds. Firstly, he says that it is a relic or a vestige of the Victorian era, that it hits the legitimate growth of trade union activities and that pernons who are in the Government services are affected by it. This Art. 310 should not be read in isolation, because these two Articles 310 and 311 should be read together. A brilliant Advocate, Mr. Somnath Chatterjee is always very convincing but in the advocacy of this particular Bill he has not given convincing reasons as to why Art. 310 should not be read with Art. 311. Of course, I belong to that protesidion and I know that whenever it is inconvenient to quote or give a corruct Idea, Lawyers do not reveal the full implications, and he has chosen to do so.

SHRI SOMNATH CHATTERJEES: Let us hear the real impliciotions from the Minister: let us tee how the Minister has understood this. He has got a brief. His briet is piropared by the purearicrate 1 am holaing

## [Shri Somnath Chatterjee]

the brief of the peopie and not of those who are against the people; that 4 the differente.

SHRI S. D. PATIL: The question is, ours is democracy, which is criticised for its rule-bound administration. There is not a single case of a Government servant who is not controlled by Rules, whether he holds a temporary service or a permanent service, and there are so many steps before he is visited with punishments which are styled as major punishments. Here we are concerned with services under the State and the Union and there, too, only as far as the three major penalties are con-cerned-dismissal, removal or reduction in rank. As far as other minor penalties or even other penalties are concerned, we are not concerned with them here.

So, the opposition is to the doctrine that serwices are held, as far as the Union is concerned, during the pleasure of the President and, so far as the States are concerned, during the pleasure of the Governor. This paraucular doctrine is objected to on the ground that the powers exercised are not directly exercised by the President or Governor but hy their representatives who are in the Government and that too, they say, it is done at a junior level.

I will give you the procedure here, but the procedure is so eaborate

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: May 1 seek a clarification? Nobody is disputing that Arts. 310 and 311 have to be read together but will the Hon. Minister tell us whether the Defence Personnel or civilians in Defence services are protected by Art. 311? Let us know this.

MR. CHAIRMAN: Let him commlete.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: What $i_{B}$ the good of elaborating the
procedure under Art. 3117 Ivery. body knows it. Whether civiliang in Defence Services like Clerks, Motorcar Drivers...

MR. CHATRMAN: Let him flish and if necessary you can ask questions later.

SHRI S. D. PATIL: Certain Services, particularly Military Services, must. have a different code of conduct because it is a very sensitive area where people have to work under a certain dizcipline. Even these civilians in Defence Services have a certain duty to perform because their services are concerned with military operations, even though they may be styled as civilians.

Let us look to the procedure-because it was made cut that a number of people suffered during the Emergency. Nobody pointed out whether people had suffered, and to a very: large extent, before the Emergency.

SHRI SOMNATH CHATTERTEE: Yes, I have safd that. I mentionet 1965 and 1971. The Minister has not: got the particulars. I have said that.

SHRI S. D. PATIL: As far as statistics are concerned, there were as many as 71 cases during the Emergency out of which, except 3 , 63 people were. reinstated.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Why? They were reinstated because the dismlssals were wrongful, They took recourse to the Draconian provision undar the garb of the securlty of the State and 63 people were illegally dismissed. That shows the inappropriateness and Draconiamess of the provition.

1 would request the Hon Minister to appreciate the feeling of the Members. It they go on annoging the

Government servants, I don't krow what will happen.

SHRI S. D. PATIL: Instructions lay ing down a detailed procedure for dealing with cases under the proviso (c) to Article $311(2)$ of the Constitution were flrst issued in 1968 and subsequently amplified in 1972 . Care has been taken to eliminate any chance of abuse of power in taking action against employees under the aforesaid provision. The procedure laid down by the 1972 instructions prescribes that the Secretary of the artministrative Ministry/Department con-cerned-so, it is not at the junior level-should examine the case and if he recommends that action should be taken against the government employee under the proviso (c) to article 311 (2), the case is referred to a Committee of Advisers headed by the Home Secretary for consideration. Kindly listen to me and then you may point out if the procedure is faulty or it is a procedure which is adopted at the junior level, by not very responsible people, by persons who are actuated by certain prejudices or motives or certain vendetta. You will find that the procedure is not so. The case is referred to a Committee of Advisers headed by the Home Secretary for consideration. The Committee goes into the datails of the activities of the employees concerned and then recommends whether the case is fit enough to warrant dismissal or removal of the government employee by invoking the aforesaid provision. If the recommendation is in favour of taloing action against the employee. the case is submitted to the Minister in the Department of Personnel and Administrative Reforms for inis approval. If he also approves the course of action, the case is further processed by the Ministry/Department concemed which igsues the orders only after obtaining the approval of the Minister-in-charge. Thus, there are suncient gafeguards for any perton who cone under the provision of
article 311 (2) (c), and the procedurt is quite elaborate...

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: What is Government's defnition of 'security of State'?

SHRI S. D. PATIL: I will come to that also.

As I said, the procedure which nas been prescribed starts from the Secretary, then it goes to the Cummittee, then to the Minister of State, then to the Minister. There is thus sufficiont responsibility which has been prescribed. Before a man is condemned, he is given all possible opportunity...

PROF. P. G. MAVALANKAR: He has read out the whole procedure. So far so good. But he has not replied to the main point that, in the whole procedure, the people involved in going through the cases are all Central Government servants and Ministers: it has not provided for independent people. Also how do you define 'security of State'?

SHRI S. D. PATIL: If a knowledgeable and brilliant professor like Prof. Mavalankar considers Minister and Ministers-in-charge also along with government servants.... (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: Prof. Mavalankar, let the Minister give his complete reply first. You may make a note of all the points and raise them after he has finished.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Allright, Sir. Let him make his complete speech.

SHRI S. D. PATIL: Even if this procedure is adopted, uitimately, the dismissed government servant or the person who is removed has a right to present a memorial to the President. He can also go to the High Court or the Supreme Court in a writ petition. So, the decision is also justiciable. Even though it is worded...

SHRI SOMNATE CHATHERJEE: Writ petition for dismissal under article $311(2)(\mathrm{c})$ !

### 17.09 hrs

SHRI S. D. PATIL: The person is not without a remedy. He has got all the remedies.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Supreme Court writ petition is under Art. 32. Does Art. 311(2)(c) deal with Art, 32? I do not know what the hon. Minister says? After all this $i_{3}$ Parhiament of India and Government employees are involved-and this is the reply which is being given! We would like to know what is the Government's stand?

SHRI S. D. PATIL: Government's stand-I am making quite clear.

If we come to the number of cases during the two years of 1977 and 1978 and upto this date, we have not got a single case in which this particular suthority was utilised. So it only indicates that there is not sufficient justification for the deletion of this clause. After all, the Government must have power to remove a person who is lound undesirable. Where is his liberty curtalled? It is only under Art 3I1(2)(c). There also, where the President or the Governor, as the case may be, is satisfied that in the interesta of the security of the State... Here also this particular provision is not utilised in a casual manner but all possible and detailed inquiries are belag made before we utilise this partieular procedure.

Now, the term 'security of the State' is quite obvious. I do not think it needs to be defined...

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: It needs. At least Judges have not yet been able to defina.

[^4]ing. Securlty of a person, security of the State-these things cainot be defined.. .

PROF. P. G. MAVALANKAR: it is because he is aitting there.

SHRI S, D. PATIL: There is no difference whether a person is there or here. The question is: where the founding fathers have, in their wigdom, chosen to allow these twp Articles to remain on the statute book and on the Constitution and there is no demand during the last 27 years and even during the emergency nobody raised it and even earlier when it started, sven a brilliant Professor like Prof. Mavalankar who now subsoribes to the substance and spirit of this particular demand...

PROF. P. G. MAVALANKAR: I did.

SHRI S. D. PATIL: With all his eloquence he tries to show but he was not also very convincing on this point-why the doctrine of pleasure should be dlipensed with. Should the government function without any authority? Now, take the sacurity of the State. The question is of espionage. Even here, I say only 8 persons were detalned during the emergency. Out of 71, 63 have already been reinstated. . .

PROF. P. G. MAVALANKAR: Why?
SHRI S. D. PATIL: Because the particular procedure might not heve been folliowed or suflicient evidence might not have been there... (interruptions).

SHFI P. E. KODIYAN: What ware the reasons?

SHRI S. D. PATIL: I am not havitry all the detalls here. During the eminegency they were relinstated... (Interruptions). It is not under the covern. The question is no legitimate ativity of any trade union or any goveribment servant when he wants to have some assoclation ti thereby curtalid. The queation is: whether we cain allitiv.
our servants to go on a rampage and iadulge in activities which will amount to sabotage or which will be detrimental to the security of the State. So the inquiry is dispensed with only in rare cases. There also, the provision lays down that where the President or the Governor, as the cage may be. is satisfled-so there is the subjective satisfaction-that in the interests of the security of the State it is not expedient to hold such an inquiry. because it is very inconvenient. Suppose a person who indulges in espionage activities or activities which amount to sabotage-it is difficult. Are there any cases in government servants who really pass on information and act as agents? We have a number of instances where we keep a watch because in the IB Department-I cannot disclose everything. Persons who cannot be suspected, persons who are engineers, persons who are scientists and persons who are holding a number of responsible posts-they are under watch, for in regard to certain activities which amount to espionaze or sabotage. Such persons are to be watched and if you try to gather the information and give the opportunity of an open inquiry which is usually available to other services, it will trustrate the very object of inquiry.

And it will be dangerous. A number of documents can be suppressed or destroyed.

Clatise (3) sasys:
(8) if in respect of any such person as aloresaid, a auestion may be, is satisfied-so there is the arises whether it is reasonably practicabie to hold such inquiry as is reterred to in clause (2). the decision thereon of the authority empowered to dismiss or remove such person or to reduce him in rant thall be fnal"

Here also it fo mentioned that unless it is riot reteonably practicable to holid an thquiry, the inquiry will not be tiliperived with.

So, Sir, the two Articles are quite inter-dependent and where there is not sufficient data to come to the conclusion that thls power was misused either in the past, during the emergency or even atter that, I do not think there is sufficient justification for doing so. Therefore, even though there is a mixed reaction yet on behalf of the government I am opposing the deletion of these two Clauses.

Now, Sir, Mr. Chatterjee is outside the pale of the Ministry. If he were occupying a place in the Cabinet of Shri Jyoti Basu he would have realised the responsibilities of the staie, (Interruptions) I think his support to the Bill is more from the party point of view or some sort of a puyport te a friend.

AN HON'BLE MEMBER: What about Prof. Mavalankar?

SHRI S. D. PATIL: Mr. Mavalan kar is a very intelligent persons. What he has done is tight rope walking.

Now, Sir, Mr. Kamble mentions about 'temporary' and 'permanent'. This is a complicated and vexed question. As to what rules should govern temporary staff and what rules should govern permanent staft these have been framed after some practical considerations. Supposing a particular rule acts against the interests of the person concerned then he can make a demand for change of the rules but we cannot agree to such a drastic bill which seeks to dolete Article 310. It seeks to destroy the very foundation of the government. (Interruptions)

SHRI B. C. KAMBLE: Article 3II does not make any difference betwen 'temporary' and 'permanent'.

SHRI \&. D. PATIL: I do not wint to turn the discussion here as in the court of law. Every lawyer has the own way of presentation. Government is fncharge of the whole riation. So we have to see that the inlerest of

## [Shri S. D. Patil]

the State and the security of the State is taken care of more than anything else. Governments may come and go. But you know, the 'security of the State' must remain. That is the very fundamental principle which has been accepted by us in our constitution. The founding-fathers of the Constitution had no hesitation in this. I had read through all the comments on Article 310 and 311. I have not found a single comment in which the views which are expressed by Mr. Somnath Chatterjee and his friends found a place. Some friends are being led away more by certain circumstances which prevail in the trade union, as far as temporary services are concerned, as far as discharges and removals are concerned. They are more exercised over those things. That is a different matter. We have to separate these two things and we must come to the predominant or dominant consideration. That is, the security of the State. Here only this Article 311 (2) (c) operates.

## SHRI SOMNATH CHATTERJEE: You are advocating a bad cause

SHRI S. D. PATIL: May be; I don't want any bouquet. I do not think that the various speakers have made out sufficient justification for their stand. Ours is a democracy where we have not got a committed bureaucracy, We have no spate of offices which we can offer to cur partymen and so on. Here in this country even during emergency, some people might have been favoured but not all of them, because, we have no right in our Constitution to choose people from outs'de. except in the case of scme Private Secretaries and some personal staff, which are given to the Ministers. Except that limited thing. we have no autbority to change the Secretary or the permanent stafi. So the staff is there. It is our permanent set up which toverns the country through wellregulated rules. Thote rules will not come in the way of succerstul working
of trade union activities. These activities are well-protected under the vari-: ous labour laws. And I think we have gone much further than what the situation in the country warranted. We have to create discipline, loyalty and patriotism in all our ranks. Thosewho are serving under the Government also owe a duly to this country; they should not indulge in any subversive activities.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Start with your own party first.

SHRI S. D. PATIL: My party is quite safe. We are hand-in-glove; our friendship is mutual, based upon trust; so with my party; don't worry about my party. It is strong and it can take care of itself.

Shrimati Parvathi Krishnan said one thing. She is not here. She said that the lady who had adrocated 'garibi hatao' was herself '.hataoed'. She was 'hataoed by the people because of her acts of commission and omission. Here we are quite safe that during the last 24 months not a sin. gle case has come to our notice wherein we have used this Article. So, we are quite clear in our minds and in our actions. I have given some instances during the emergency. There were 71 cases; necessary things by way of restoration have been done in 63 cases, 8 cases are there. They are concerning the activities of sabotage, espionage etc. Beyond that I don't think there are any cases where we can say that they are against the legitimate rights of the Government servants under the State or under the Centre's control. I think I have dealt with many of the points raised in this House and I will request Mr. Bhagat Ram to withdraw hts Bill. I must compliment him for one thing. $\mathrm{H}_{e}$ is a very very diligent Member. He always writer at least hath-a-dozen letters to me in a month I would only tell him that he deserves sufficlent expport for his point of view, though it may nof be a mupport for
the amendment to the Constitution. For that there is a certain procedure wh.ch requires to be fulilled for passing. But he has really given a good thought in bringing this Bill forward. But I would like to point out that while pointing out certain problems during the debate that this particular Article requires some amendment, how that amendment should be really made has not been suggested by anybody including Prof. Mavalankar and the great advocate Mr. Somnath Chatteriee. What is the substitute to this, how do you want to tackle the situation? This country should be run safely without endangering democracy. It should not be done in such a way that every man has got fundamental rights and he should not be allowed to do anything so that the country may be put to trouble because of his activities. It should not spoil the zecurity of the State. Therefore, 1 think there is not adequate and sufficient justification for the deletion of the clause suggested by him. I would roquest Mr. Bhagat Ram to withdraw his Bill.

PROF, P. G. MAVALANKAR: I admire my estemed friend for the manner in which he has iried to put the case. He has, however, missed the very burden of our argument. What we expected at least I expected $\rightarrow$ of the Janata Government is, this assurance, that on the basis of the experience over the past so many years, and particularly during the Emergency, if this kind of blanket provision of the security of the State can be misused by the Governments and they can act as arbitrary agents to remove peopie and deny them natural justice, would not the Janata Government at least be receptive enough to look into this matter instean of out-right saying 'Ne, we are right'? If not, what is the difference between you and Mrs. Indira Gandhi's Goyernment, I want to atk this. You take this attitude after coming to power. When they were not in power the attitude was diferent, but havint come to power they fhould not take
a different attitude. At least they should be humble and receptive to the possibility of abuse of arbitrary power which is Inherent in Article 311. Finally, he is asking: what is the alternative suggestion? Are we not going to sit together and discuss this to find what could we do? This is my point.
SHRI S. D. PATIL: It is not an assurance that there has not been a single case during these months. There is not a single case under this Aticice.

PROF. P. G. MAVALANKAR: The point is that you have reinstituted the Emergency casos. Why? So, there is a case for removing part of that provi. sion under article 311.

SHRI S. D. PATIL: Even during the Emergency, only 8 cases were found. That is the main point. Only 8 cases were found. The rest are reinstated.

MR. CHAIRMAN: I think the point made by Prof. Mavalankar is that it may be or mey not be but will you be in favour of having such a blanket power with the Government ever? This is what he wants to know.

SHRI S. D. PATTL: In the first place, it is not a blanket power or blank power. It is not an arbitrary power. It is a power which can be reasonably used under particular circumstances with an elaborate process of enquiry. It is not as if we are very summary and very casual in the enquiry. It is an elaborate enquiry starting from the Secretary, then the Committee, then the Minister of State then the Minister Incharge. So all these precautions are taken in all theme processes. We need not feel that there is not enough and sufficient guaranter

SHRI SOMNATH CHATTERJEXE: Sir, the hon. Minister has said that there is an elaborate procedure for getting rid of an employee under Article 311 (2) (c) because there is an elaborate enquiry starting trom the Secretary, then here is some Advisary Committee, Then comes the Minister

## [Shri Somnath Chatterjee]

of State. The Deputy Minister will perhaps also come in if there is one like Mr. Mohsin, because he had also to do something. Then the Cabinet Minister and Prime Minister also; I do not know.

This Government has realised that out of 71 cases, 63 cases had been illegally dealt with. Therefore, 63 em. ployees who did not deserve to be dismissed under Article 311(2)(c) were dismissed even after following the elaborate procedure of in-built checks. Is it or is it not a leesson that even without declaring emergency, that arbitrary power is inbuilt in the Constitution? This is an ordinary provision, not an emergency provision. Therefore, emergency or no emergency, this provision always remains in the Constitution and it can be taken recourse to. There has been such a gross abuse of authority in 63 cases out of 71 cases. Not only during the emergency. but even prior to that. there have been umpteen cases where they have taken recourse to this. Has a case not been made out for a thorough examination of this? The Minis. ter is not even prepared to look into this matter and he is taking up the attitude that the Government can do no wrong. He is behaving, His Majesty Patil, is behaving that the 'King can do no wrong'. How can there be that in 68 cases out of 71 cases this was taken recourse to illegally, if there was an elaborate process to prevent the arbitrary abuse of authorfty?

Both espionage and sahotage-the two things that the hon. Minister has mentioned-are very sericus offences under the Indian Penal Code, Official Soerets Act etc. The Government servants who are even suspacted to be guilty of these offences can be immediately suspended and tried. Once they are tried and tound guilty by a criminal court of law, under Article 311 (2) (c), they can be diamisged without an engulyy. Kindiy look at Artiele $3!1$ Therefore a person gulty of eaplonule and rabotage can be made to lope bls
job under Article 311 if he is tound guilty by a court of law. Why not that person be given a chance to protect himself in a court of law? He may be dismisged under Artiele 311(2)(c) without any enquiry on the plea of security of the State and in a criminal case he may win. What is his fate? What is this arrogant attitude of the hon. Minister and the Department?

The hon. Minister spoke of mixed reception. What is the mixed reception? Some hon. Members have supsupported the emergency have supported it and those who did not support the emergency have not supported it. We are only appealing to the hon. Minister. We know we cannot get this Bill passed. We are only appealing to the hon. Minister not to take up the attitude that you can never be wrong and that people have no apprehension about it. I can tell the hon. Minister that the Government employees will not accept it; they will go on agitating. If they want to have a confrontation with their own em. ployees, it is for them. They should take an attitude which would help everybody.

SHRI B. C. KAMBLE: I would like the hon. Minister to give an assurance that at least $h_{e}$ will get this examined whether Rule 5 is consistent with Article 311. Article 311 does not make any distinction between temporary and permanent employees, Under the garb of Rule 5, so many temporary employees have been removed without any kind of enquiry.

SHBI S. D. PATIL: 1 cannot give the assurance, but I will examine this question.

As regards the point made out by Shri Somnath Chatterjee sabotage or subversive activities ts not an oftence uptil now. We are Just thjnining to bring emendments in the frodin Fenal Code tor the purpoie topis nage is, thers but not abotede of subversive metivities, I do not dand the villility of hif point ot ptomt
during emergency this was misused and that is why we had reviewned the cases. And 63 cates were reviewed. I do not say that it is not subject to misuse. I did not eay that. But what I have pointed cut is that even during the Energency, the number was only 71 not a big enough number: but the number was big enough when it was reviewed and found that 68 persons were to be re-instated; and that really gives some scope for reconsideration. That is, any such Government is likely to misuse it under some pretext of Emergency or something else; and so, it requires some reconsideration.

MR. CHAIRMAN: If I follow it, his point is that out of 71 cases, 60 eases were to be reviewed. So, is it not an abuse of the procems?

SHRI S. D. PATIL: I do grant that during Emergency, it was abused. (Interruptions) I am not too much on statistics. I am realizing that when a Government is really tempted to use this power, that power will be misus-ed-by certain persons who are in power. We will very caretully examine. Thut is why, when you follow the elaborate procedure, there is no Hkelihood of misuse. All the same, I realize the intensity of feeling behind this Bill, and of feelings of those who supported the Bill. I do not say that there is no validity. There is some validity.

## SHRI SOMNATH CHATTERIEE:

 It require so many interruption to get Ittle modification. Mr. Chairman, Sir, we are thankful to you for having come to nur haln




माननीय सबस्यों ने चिसकमन में पारिसिपेट किया। जैं उन सब का भाभारी है । बासकर यह्ट देबकर मुसं कीर भी बुभी होती है कि लगभग 20 सदस्य इस बिल पर बोले हैं फोर समो ने क्त बिल की माबना को स्रपोटं किया है। 3,4 सदस्य इस बिल के विरोंध में भी बोले लेकिन वह भी पूरी तरह से हस बिल की भ्रपोज नहीं कर सके, उन्होंने मी धपनी स्पीचेज में भाधे से ज्यादा इसको सपोर्ट ही किया। ख्याबिर में क्योंकि पार्टी का विसिमिन है, तो उसको देबकर उन्होंने इसे भपोज किया, लेकिन में जनता पार्टीं के उन माननीय सदस्पों को बधार्ई देता हूं, जिन्होंने पार्टी के डिसिम्लिन को मान कर वह्र वोट तो इसके विहु देंगे, लेकिन उन्होंने द्स विल को होलकार्टे छली सपोटे किया है। उनको सरकार की जो पालिसी है, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है, उसकी भी उन्हांने परबाप्ह नहीं की है, उनको फिर मैं बघाई देता बाहता हूं।

मुके इस बात की हैं रानी है कि मिनिस्टर साहब ने फो गवर्न मेंट की वरफ से इसे एकहत्जेन किया है, उन्हंंने एतने सदस्प्पों की माबनाश्यों का तिरस्षार करते हुए इह बिल का बिरोध किया है। उन्होंने ऐसे भार्प्यूपेंट हसमें दिये हैं जो किसी को भी एक्षपेष्टंबल नहीं हैं, यही कारण है कि हर त्रफ से मिनिस्टर साप्रक: को स्पोष में इंटरव्भन हुमा पौर उनकी पारी क लोग मी उनको उसमें बचाने के लिये नही पाये ।

सुले यद्द री है रानी है कि जो गबन्नेमेंटं किम्टेटरीिप को फाड्ट कर के इस आही पर बैठी है, उसके रिर्रंभंस्टेटिब हस तरह की बारें
 भाषी सरफार की पराफित नीवियों पर सले


[बी भगत राम]
प्प्पलापर के लोग भार्वर्व करते हैं । इस वात्त से बड़ो हैरानो होती हैं।

जिन्द्हॉने हस बिल को कपोज किया है, उन्होंने भी यह्द्याउट जार्हिरकिया है कि भ्रगर इस अर्वाटंक्रल को डिलोट किया जाता है तो जो लंगग करप्ट हैं, उनको प्रोटे कश्न मिलेगा। भान पिछनां हिस्ट्रो देखिये कि कितन करष्ट सलगों के नि गराफ हन श्राटिकलज का इस्तेमाल किया गया है। प्रापको बहुत कम ऐसे श्रादर्मी भमलेंगे, जिनके बिलाफ करप्ट हांने की वजह से इन का इस्तेमाल किया गया हो। द्नका इस्ेंमाल या तो द्रेड यूनियन के लोडंं के बिलाफ किया गया है, या ऐसे ईमानदार एन्नाई के बिलाक किया गया है, जो श्रपने वासिज हूरांक्फेट्स, की करप्यन को नंगी कर्ना चाहते थे । fिनिस्टर साह्र ने जाँ कुक्ब वताया है. उससे भां यह् बता सावित हा जानी है ।

कांस्टोट्वूश्न में बहुत से प्राविजन्ज हैं, संबस कन्दक्ट रूलज है, जिनके जरिए करव्य लागों से क्षोल किया जा सकता है । यक्ष कहना ठोक नही है कि इन ग्राटिकलज्य को रब्य कर हो उनसे होल किस्या जा सक्रता है। मिनिन्टर साहब भीर इस बिल को भ्रोोज करने बाले मंदस्यों नें बताया है कि सिक्षुरिटद क्राफ स्टेट के लिए ये प्राटिकल घहुत जहरो हैं। प्रोफेसर माबंलकर ने सबलल उ与ाया है कि किष्युर्टो अ्राफ स्टेट के बारे में कांन डिसाइड करेगा। नूंकि उन्होंन इस बात को घซछी तरह्र से एप्सलेन कर दिया है, इसलिए में इसमें ज्यादा नहीं जान चाहता हुं।

भाहृ कमीशन ने, जिसको इस सरकाए ने पोमों को मावनामों को देष कर बिठाया सा हिव्शुरिती भाक स्टेट की बाते को एक्सकोज कांके रब छिया हैं। उसने इसकी

एक धेंखा खताया है पोर कहा है कि हैमेन्सो लगरें से पह्ले सिक्रुरिटो घफ़ स्टेट को कोई बतरा नहीं बा। जो लोग माज सरकार में बंडे हैं हमजेन्सी के दौरान निस्यृरिटी माफ स्टेट के नाम पर उन पर कितने प्रत्यायार किये गये घोर कितनी देर तक जेल में रबा गया। हमारो पाटों के लंगों, फोर दूसरे ईमानदार लोगों को मो भले हो वे कांत्रोंस में ₹ंगं न रहे हों, जेलों में रखा गया प्रोर उन पर कई श्रत्याचार किए गए一झोर वह सब कुष्ठ सिब्युरिटी भाफ स्टेट के नाम पर किया गया । fिनिस्टर माह्व एक डेमेंक्रेटिक कहों जानी गबर्मेंन्ट्ट
 वे, तो बह्ह बड़ी हैंरानी की बात है । इस हालत में कसे यकीन किया जा सकता है कि यह् गबनंमेन्ट इस भ्राटिकल को मिसयूज नहीं करेगी ?

जासूसी वगंरहु के सिर्लसिले में किसी एग्पलाई को जल्दी रीमूव नहीं करने की जहूरत प₹ सकती हैं, या ऐसी कुछ जहूतें हो सकती हैं। इसके लिए बहुत से प्राबिजन्त हैं। ऐंसे एम्पलाई कों ससपैन्ड किया जा सकता है, उसको एरेस्ट किया जा सकता है। केस चला कर उसको सबत्त से सक्त सज्ञा दी जा सकती है । भार सरकार छस्त्राटिंकल पर डिपैन्ह करती है, तो में सममता हूं कि वृह लोगों, फोर सेंट्रल गइनंमैन्ट तथा स्टेंटं गयनेंमैन्ट के एम्ललाईज की माबनाप्रों का तिरसणार करती है श्रोर श्रषने ही कर्मचत्रारिं पर यकीन नहीं रखती। सरकारी पल की तरक से सिभ्यूरिटी ध्राफ स्टंट की जो द्लील दी गई है, उसमें कोई वेट नहीं है। मानलीख सबस्य, प्रो० मावलंकर पोर दूसरे सबस्स्यों ने उसकी हृवा निकाल दी है। फगर धिर भी गबर्मेंटें इस पर जिए करती है, तो यह कात्त जिन्दुल कुल चरीं है। उु माननमीय सक्स्यों की भौर से मीर सरकार की कोर से मी वही वात की वार

कि जलता पार्दी चब से पाबर में भाई हैं तब से उसनें किसी भी एव्मलाई पर इसकी यूटिलाइ्ण मही किंया हैं मैर यहों तक कि जमसा पार्टों ने 71 सें में 63 एम्पलाई्य जो थे जिन पर ₹मॅॅन्सी में भ्राटिकल का इस्तेमाल किया गया था उनको किर री-इंस्टेट कर दिया है। ठीक है जनता पार्टी की जो पहृ भाबना हैं मौर जो उन्होंने इस को यूदिलाइख नहीं किया है, इसके लिये में उन को बधाई देता हुं, उन्होंने क्षा्झी बात की है । लेकिन इन्होंने यह एष्योरेंस नहीं दी कि हम किसी एम्पलाई पर एसको यूटिलाइज्त नहीं करेंगे । इन्होंने यही बताया कि हमारे दो साल के राज के दौरान इसका मिस-यूटिलाइजेशन नहीं हुषा है। तो में सरकार से पूछना बाहता हां कि क्या भाप इस, देश में सदा के लिए गद्दी पर रहुना चाहते हैं ? हिसे हम लोग इस को भानें। श्रतर धाप की यह भाबना है तो हैसे यह माना जा मक्षा है कि यह् गवनैमेंट सदा गढ़ी पर रहेगी भौर कनी इस को मिस्यूटिलाइज्ञ नहीं करेगी। fिनिसटर साह्वं यह खुद मानेंये कि जनता पार्टीं के भन्दलन्नी मामले जो हैं उस में जसता पार्टी बालों को भी पह्ह यकीन नहीं है कि यह पाट्टं बनी रहोी या नहीं बनी रहेती मौर पह पांख साल दूरे करोणी भी या नहीं। ऐसी हालत में ऐसी बातों कहला क्न सक्भलता हु कि घचठा नहीं हैं भोर सबाई से मांबें मूंकना है।

लिनिस्टर साह्व ने तो बुद यह माना है कि 71 में से 63 को इन्होंने री-संस्टेट किया है। स्ताफ्र मतलस है कि जो ये मेंतारिती प्राफ एम्पसाईंत के उन पर इस भाटिकल का गलत इस्तेषरल किया गया धैर
 के फिर उन्हें ी-बस्टेट करना पत्या। मिनिस्टर
 पहले से फान्टीज्यूलन में है मैर वह मी है कि दे केती कोषेल सी कमेटी होती है उसके
 328 LS

जा सकता है। तो मैं पूछना बाहता हैं कि
 हनके केसेज्य भी सेकेत्री लेषेल की क्षमेटी के पास गए होंगे। घगर वह कमेंटी छल के साथ ईंसाफ नहीं कर सकी दो क्या गाइटंदी
 कर सकेगी ?


#### Abstract

यह भी कहा गया है कि जनता पार्टी रुल प्राफ सा में विफवास करती 费। पह अच्ठी बात है । हम इ्नको उसके लिए बधाई देते हैं शॉर हमारी सबसें बड़ी खणाहिश है कि भ्राप रल ग्राफ ला में विष्वास रबें। देश का छसी में भला है। लेकिम अभर घह इन को पक्का बिश्वास हैं तो मैं समकता हैं द्स बिल को मपोज करने का सरकार का कोई द्रादा नहीं होना चाहिए, इन को दसे भ्रपोज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिन भाटिकल्य के डिलीशन की बात मिने कही है घह् तो हल माफ ला नहीं हैं, वह्ह तो क्ल भाफ जगल है। मगर वह् हल क्षाफ ला में बिए़ागरा करते हैं तो इन को तो ह्स बिल को भ्रपोष ही नहीं करना बाहिएँ बसिक सपोर्टं करना चाहिए। बहिक भुमे मी हंस बिल को लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, 45 वां धमेंउमेंद ज़ब उम्होंमे किया था तो उसी के साष उन को इसे भी लिलीट करखा लेना चाहिए था।


 पारिक्म 310 को चिलीट फलने की जक्षा
 से दो मकसकों को समने रा फर में को रिमूक करने के लिए कात है। पक्तो द्री







［ बी मवत राम］
बिमुुस क्षस में नहीं रहना कारिए। 311咅坟 प्राबषान है कि ：
＂No person who is member of a ctril earvice of the Union or an all－India service or a civil service of a State or holds a civil post．．．．＂

इत्रें विरेस का जिक नहीं है। ठीक हैं， हिफेंस में भ्रगर कोईं जासूसी करता है तो जों संक्ञा मिलनी चर्टिए। लेकिन हिफेंस में बहुत से सिकिलियन्म भी काम करते हैं， बन पर मी यहीं चीक लागू होती है ह हजारों ऐंे लोण हैं जो काम करते हैं। इसलिए मेंने स धारिक्त को की रिमूब＂करने का प्रस्ताब किया है

इसके भलाषा जब हमारे मिनिस्टर साहक बोल रहे थे तब उन्होंने हमारे कामरे亏 सोमनाष कटर्जी साहब से कहा कि पगर श्राप बी ज्योति बसु की जगह पर होते तब भापको पक्ता चलता कि कांस्टीव्यूशनल भमेंउमेंट केगे किज्या जाता है । म्न मिनिस्टर साहब की जनकारी के लिए बताना घाहता हां कि बएँं तक बेस्ट बं गान में हमारी पाटी की गलनेमेंट का सम्बन्ध है उसने हमजेन्सी में निकाले पए 15 स्टेट गबर्नमेंट एम्पलाई को ही सिस्संट्टेट नहीं किया बलिक इसरेंस्ी से पाहेे भी की सिद्वार्य भंकर राय के उमाने में जो 13 स्टैट फवनेमेंट एम्पलार्वप निकाले पसे बे उमको की तीनूंस्टेट किया है । साग्र
 के 32 एम्पलाक्षक की सिद्यार्य घंकर राव के ज्यांमें 1972 में षो लिकाले बके हे उनको
 घौन तरह से इस लार्टकल के मातहा सीकदों एम्पलाईं को जो ट्रेख यूलियन एविर्दििीी ．मे पहले निकसे वए उनको क्या इस सबनेंमेंट



 की गो फेररेसत है उसको भात्मतल बेने काली पहली बेस्ट बंगाल ．गवर्मेंट ही है हरलाबा निपुप्र पोर केरल गबनेंेंट के 1 ह्टेट गबनमेंट एम्पलाइज़ की जो फेडरेगा है वह सेन्टर से मी तथा पन्य स्टेट गबनेमेन्ट्त से मी मांग कर रहे हैं कि उन्हें मान्यता वी जाये तो क्या इस माम से में भाप शी ज्योति बनुु को फालो करेंगे ？क्या जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल गबनंमेंट ने उस फेडरेपन को मान्यता दी है，भाप भी उसको मान्यत्यता देंगे ？

भ्रन्त में में उन समी माननीय सदस्यों को ध्रन्यवाद देना चह्ता हूं जिन्होंने इस बहस में पाईडिपेट किया है। में सभी माननीय सदस्यों से भ्रपील कहलंगा कि वे बिना किसी पार्टी का लिखाब किए हुए इस बिल को सपोट्ट करें，इसके पक्ष में ध्रपना बोट दें ताकि तीस लाख्ब सेन्द्रल एम्पलार्हक प्रोर चालीस लाख स्टेट गत गेमेन्ट्स एम्पलांख्र जो कि सगात़ार बहुत देर से इस आर्वार्टकल को निकालने की मांग कर रहे हैं，उनकी भाषनामों को भ्रमली रूप दिया जा सके । साल ही की गयंभैंमें से मी भ्रमेल क ता चाहता हूं कि प्राप उे्योकेट हैं，धाप डिक्टेटरणिप का पन्त करोे इस कुसी पर कैठे हैं，पाप इस प्रनडेमोकेटिक भारिकल को किलीट करने में मबब करें। इस सबत को यूनानिमसली छस बिल़ को पास करना चाहिए ।

SHRT S．D．PATIL： 1 have al－ ready requested him to withdraw the BIl．I have given the assurance that the Government will be careful to see that the article will not be mits－ used in any way．

MR．CHAIRMAN：Are you with－ drawing the Bill？

SHRI BHACAT RAM： 1 un mot witharawin the Bixt

MR. CHALIMMA: Thi is a Consitution Amendment Bil. So, there will have to be division on this. In that case, lobbieg will have to be cleared. Now, let the lobbies be cleared. The lobbies have been cleared. This being a Constitution Amendment Bill I will straighfaw ay put it for diviston. The question is....

SHRI FARI VLSHNU KAMATH: One of the requirements for a Constitution Amendment Bill is half the total membership of the House. That is not present here.

MR. CHAIRMAN: 1 have to call for division. The question is:
"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration,"

The Lole Sabha divided:
Division No. 13)
[17.52 hrs.
AYES
Austin, Dr. Henry
Banatwalla, Shri G. M.
Bhagat Ram, Shri
Bhakta, Shri Manoranjan
Burande. Shri Gangadhar Appa
Chatterjee, Shri Somnath
*Chaturvedi, Shri Shambhu Nath
Chikdralinglahi, Shri K
Das, Shri R. P.
-Dhara, Shri Sushil Kumar
Gopal, Shri K.
Halder, Shri Krishna Chandra
Heren Bhumij, Shri
Kisku, Shri Jadunath
Kodyyn, Shri P. K
Lahanu Sidavakom, Shri
Mavelankar, Prot P. G.
Modnc, Shri Bijoy
Roy, Shri Sauresta

Saha, Shri A. . $\mathbf{K}$.
Saha, Shri Gadadhar
Sen, Shri Robin
Tirkey, Shri Pius

## NOES

Arif Baig, Shri
Balak Ram, Shri
Balbir Singh, Chowdhury
Baralkataki, Shrimati Renuke Devi
Borole, Shri Yashwant
Chunder, Dr. Pratap Chandra
Desai, Shri Morarji
Deshmukh, Shri Ram Prasad
Ganga Bhakt Singh, Shri
Joshi, Dr, Murli Manohar
Mahala, Shri K. L.
Mangal Deo, Shri
Mishra, Shri Shyamnandan
Nathwani, Shri Narendra P.
Nayak, Shri Laxmi Naram
Paraste, Shri Dalpat Singh
Patidar, Shri Rameshwar
Patil, Shri S. D.
Pradhan, Shri Pabitra Mohan
Raghavji, Shri
Rai, Shri Gauri Shankar
Ram, Shri R. D.
Ramachandran, Shri P.
Ramjiwan Singh, Shri
Saeed Murtaga, Shri
Sai, Shri Larang
Saran, Shri Doulat Rarn
Sheo Narain, Shri
Sinha, Shri Satyendra Narayan
Tiwhary, Shri D. N.
Tyagi, Shri Om Prakash
Varma, Shri Maviadre
Yadav, Shri Jugdambi Prasad.

[^5]MR. CHAIRMAN: Subject to correction the result*** of the division is:

Ayes: 23
Noes: 33
The motion is not carried jy the required majority. It is not passed

The motion was negatived.

## $17.53 \mathrm{hrs}$. .

## ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

MR. CHALRMAN: The House will now take up the next item in the ugenda, the Aligarh Muslim University (Amendment) Bill.

SHRI G. M. BANATWALLA (POnnani): Sir, I beg to move:
"That the Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1020, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Sir, this Bill originated in the Rajya Sabha as a Private Members' Bill, moved by the hon. Member, Shri Triloki Singh and it was passed by that House. Now I have the honour and pleasure to move in this august House for the consideration of the Bill that has been passed by the Rajya Sabha.

Sir, I had also introduced in thls House an identical Bill, which ot course aimed at the amendruent of the Constitution. That Bill became a victim of procedurah difficulties and could not come up for discussion. In the meantime, the Rajya Sablay hat passed this Bill. I have come before this House to move this Bill, and I am sure the Hause will join me in passing this Bill and placing it on the statute book.

The Bill represents the strong sentiments and aspirations of Mumims who have courted arcests and even shed their blood for the restoration and legal recognition of the minority character of the Univergity in a manner as to secure the protection of Art. 30(1) of the Constitution.

I quote this Article. Article 30 (1) says:

> "All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

It is, however, most unfortunate that untenable arguments are formulated and advanced in order to deprive the Muslims of their university. It is unfortunate that such arguments are advanced that the university was never established by the Muslima that the university had no link whatsoever with the Muslims exclusively, that the Muslims never had exclusive power for administration of the university and that non-Muslims have been given admission in the university. I say that all such arguments are most unfortunate. It has been contended that from the point of view of estabilate ment and from the point of view of administration Aligarh Muslim University has no link with any particular community exclusively. Thertefore, the University cannot lay any claim to be a minority institution as envisuged by Article 30(1) of the Constitution and conzequintly the Muslims cannot claim to have governing powers. Such was the nature of contention made by the hon, Minister Dr. P. C. Chunder, in the Rajya Sabha when the Bill was under consideration.
**The tollowing members are re corded their Votes:
AyES: Shri A. Sunna Sahib.
NOES: Prof. Samar Guha, Shrl Shambhunath Chaturved and ghat Sushil Kumar Dhara.


[^0]:    
    

[^1]:    - 

[^2]:    SHRI B. C. KAMBLE (Bombay South-Central): I would like to make a few observations on this Bill. The present postion appears to be that all the servicea are being regulated under the rales which were framed prior to independence. All these rulen are be: ing continued under the transitory provision, of the Conetitution Thatrefore, it is fulm time that the Goveriment come with e comprehienive Bill in tule Purliemint yowernitug the merc Vice conditiont, and dispense with at the prevtifiti ithet.

[^3]:    The ortinal ppeech was deliyered in Tamil.

[^4]:    SHRI S. D. PATLL: Everything cannot be deflined. There are certaln connotations and well-accepted mean-

[^5]:    *Wronely Wreted tor AY

