### 14.01 hrs .

GOA, DAMAN AND DIU APPROPRIATION (SECOND VOTE ON ACCOUNT) BILL. 1979*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL;: Sir, I beg to move for leave to introdure a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union territory of Goa, Daman and Diu for the services of a part of the financial year 1979-80.

MR. DEPUTY-SPEAKER. Please point out the printing errors

SHRI SATISH AGARWAL: Sir, the last figure $m$ the grand total on page 4 of the Schedule given as " $44,58.1200$ " should be read as " $44,58,12,000$ ".

MR. DEPUTY-SPEAKER - One zero is missing here.

SHRI SATISH AGARWAL: Yes, one zero is missing. But it is very much material when it is at the end.

MR, DEPUTY-SPEAKER: And there are some other small mistakes also which will be corrected, I suppose.

The question is:
"That leave he granted to intro duce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union territory of Goa, Daman and Diu for the scrvices of a part of the financial year 1979-80."

The motion uras adopted.
SHRI SATISH AGARWAL: Sir, I Introduce the Bill.
14.03 hrs.

MOTION RE. TWENTY-THIRD AND TWENTY-FOURTH REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES -CONTD.

MR. DEPUTY-SPEAKER. Now, we will take up further consideration of the following motion moved by Shri Dhanik Lal Mandal on the 9th May, 1979, namely:-
"That this House do consider the Twenty-third and Twenty-fourth Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1974-75, and 1975-76 and 1976-77, laid on the Table of the House on the 1st March, 1978 and 9th May, 1978 respectively."

Now, Mr. Kureel.
बी श्रारc एल० कु रोल ( मोहनलालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, शः उून्ड कास्ट्म श्रोंन पैड्तृत्ड ट्राडन्म बमिश्नर की स्पिटटं पर बह्रम चल ग्री है। तेगा माल्म द्वेता है कि यह्न एक गेग्रिनियन टाइम मे निप्रोर्ट पढ़ ली जाती है ग्रोर उस पर कोई तेक्यन नही होता।

पौड्यूल्ड कास्ट््म ग्रौन ट्राडन्स्स का जहां नक मवाल है निजर्णणन मे हम देखतंत है कि कीविनट मे उहा पर सग्नारी। पोनिसी तय होती है बहा पर भो र्शड्यून्ड कास्ट्म ग्रौर ट्राइब्म के लोगों का रिप्रजेन्टेशन नही है। कैबिनेट मे पहले दो मिनिनस्टर हुग्रा करते-श्री भंला पामवान शास्नी श्रों माननीय जगजीवन गम जी । दूसरी बार श्रो जगजोवन गम श्रोर श्री डा० मजंवेगा मर्नी हुपा कर्ने थे । लेकिन इस म क्रार 不 ग्राने ढ़ी हमम एक ही ग्ह् गया। दूसरी तरफ श्रगर हम देखों तो यहां पर हा उस मे भी शैड्भ्त्न्ड कास्ट्स श्रोर पैउयूल्ड ट्राहुस के श्रधिकारी 400 अफसरों मे से केबल दोगी है । यह इस मन्दिर में रिजद्ये गन का ह्ताल है। बाकी जनह क्या हांगा 5 सका आ्राप भ्रनुमान लगा मकने है। जहां तक पद्लिक
${ }^{-P}$ Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 14.5.1979.
$\dagger$ Introduced with the recommendation of the Premident.

भ्रन्डरटेकिम्स की बात है जितने इन्बार्ज है उसमे मिद्यत्र्ड कास्ट्स्त और ट्राइत्र के नहीं हैं । करीब 150 प्रन्डरट्टाकिम्म है. लेकित चेयर्मैन एक भी चै अ्रून्ड काम्ट्म श्रीर ट्राइब्त्म के नही है। इससे दे देगन प्रोर पोलिमी का श्रन्नर समझा जा सकना है। गडी नही जिनने गर्रंर्म है, बडी पोस्स्म है, भुर्पोम कोटं म्रोर हाई कोटेम के जजेज है उनमे मी जैड्यूत्ड कास्ट्म श्रोर घैउयल्ड ट्राइस के लोगों का रिभ्रजेन्टेगन नही है। विजर्वेशन तो है प्रोर प्रोमोशन भो है, लेकिन वह नामचार का है । महले नी०गार० ख्वरवक की जाती है जिमसे प्रोमोगन के समय बाधा पडे। हमने देबा है, विशेषकन क्रवि विभाग, एफ०सी० आाई० तथा श्रन्य विभागों मे जो जे ह्यून्ड काम्ट्म के लोग है उनकी सी०श्रा०० जानबूल कर ब्बगब कर दी जाती है औोग जानवृक्न कर उनको प्रोमोशन नही दिया जा ग्रा है ।

धी राम विलास पासबान (हाजीपुर) उपाध्यक्ष महोदय, व्य वस्पा का प्रश्न है। इतनी भहल्वपूर्ण बहृम चल रही है णैड्यून्ड कास्ट्म भ्रोर घं झ्रूल्ड ट्राइब्त कमिभ्नर की रिपोटं पर लेकिन न गृह मती है है पौर न दोनों मृह गज्य मंरी ही सदन मे मोजूद है । माननीय र्राम किकर जी बंडे है। तो यह ता जबाब नही देंगे। इननी महत्वपूर्ण बहम चल रही हो घ्रीर गृह मंती न हों तो कोन इसका जबाव द्वाग हमको कहिये तो पेंे ही पास कर वें। तो इम तग्ह में यदि पास करवाना हों तो पा़ कर्वा दीजिये, नेकिन हृम इमोे महमत नही है।

उपाप्पष्य महोलय . इसमे पाम कग्ने की ब्ञात भीं नही है।

भी हरि विष्पू कामत्र (होणगांबाद) कोरम नही है ।

की मोहन लास विविल (ब्युर्जा) यन हाउम इस तरह से नही मलने देंगे (םयवाजन) द्यूसरे कोरम नही है । (उस्वसान)

SHRI NATHUNI RAM (Nawada): The Scheduled Castes and scheduled Tribes Conimissioner's Report is being discussed, and the Home Minister, who is mainly responsible for implementation of the recommendations is not here. Society is indifferent, Government is also indifferent.

MR DEPUTY-SPEAKER: Will you also listen to me, or are you determined to walk out?

SHRI MOHAN LAL PIPIL: We have got every right to walk out.

MR DEPUTY-SPEAKER. You must know that there is some parliamentary procedure. When you get up and make a submission to the Chair, you must also listen to the Chair Otherwise. don'1 make a submission.

All that I can say is that the Minister should be here, and it is wrong that no concerned Minister is here. I can understand if at least the Minister on Stale is bere. I think the Minister should be called here. Now we may proceed with the discussion.

SHRI MOHAN LAL PIPIL: Till he comes, we cannot proceed further

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hoshangabad): There is a more important point. There is no quorum. Quorum is not a matter of rules only, but a constitutional obligation under artıcle 100.

Some Hon. Members then left the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The quorum bell is being rung. Now, there is quorum The hon. Member may continue his speech
(Interruptions)
MR. DEPUTY-SPEAKER: I am told that the Minister of State in the Ministry of Home Affairs is on his way. So, let the hon Member continue his speech.. (अवषषाए) ...

की प्रार० एल० कुरीज : उपाध्यक्ष महोवय, प्राइस fिनिस्टर घोर होम fिनिस्टर सुनना मी नहीं चाहते घेख्यूल्ड कास्ट भौर मेड्यूहड द्राइय्य की बात... (घ्यबषान) ...

क्रम तथा संसरंय कार्य मंत्रालय में र्जय मंत्रो (घो Ш:रंग साष) : गृह राज्य मंबी भभी वो मिनट के लिए बाहर गए हैं, वह भ्रभी भ्रा रहे हैं. . . (व्यबषान) ...

निर्माग घोर जावास तथा पूति प्रोर प्तर्वास मंत्रालय में राजय मंबों (श्री राम fककर) : वह सभी दो मिनट के लिए गए हैं, मैं नोट कर पहा हू ।

बी पार० एल० हुरोल : यहां होम मिनिस्टर नहीं हैं घोर कोई मी केंबिनेट मिनिस्टर नहीं है, इसी से सरकार की नीयत क्या है इस का पता चलता है । सरकार की नीयत ध्रीर नीति दोनों में फर्क है, यह्ह भाप देब रहे हैं। नीति भोर नियत का यह् घंतर बिलकुल स्पष्ट है मैं बताना चाहता हूं कि इस साल का बजट 19 हजार करोड़ रुपये का बना, उस में घेष्यूल्ड कास्ट श्रोर ट्राइब्ब के लिए देना तो चाहिए था ज्यादा लेकिन वह नहीं दिया गया, 25 परसेंट भी भ्रगर दिया जाता तो वह 5 हजार करोड़ रुपये होना धाहिए था। लेकिन 5 हजार करोड़ रुपे की जगह पर 31 करोड़ दिया गया है, इससे प्रधिक विडम्बना धौर शमं की बात भौर क्या हो सकती है ? इस से क्या यह पता नहीं चलता है कि सरकार केबल जबानी सहानुमूति विसाती है, वह मेड्यूल्ड कास्ट मोर शेंग्यूल्ड ट्राइब्घ के लिए केषल लिप सिम्मेषी बिबाना चाहती है। प्रधान मंती जी ने कहा कि पाँच साल के मंबर छूभाष्षुत दूर हो जायनी ध्रोर सब ठीक हो आयना । लेकिन मैं

बताना चाहता हां कि केंबितेट में जहां पालिसी डेसीशन लिया जता हैं, पालिसी डिसाइड्ड की जाती है वहां भी में्युल्ड कास्ट भौर शेष्यूल्ड ट्राइब्ञ का रें्रेजेन्टेशन पूरा नहीं है, इस से थधिक घर्म की बात क्या हो सकती है ? जहां तक रिजबे पन की बात है, रिजबे घान का कोटा 18 परसेंट घेख्यूल्ड कास्ट्स के लिए घौर साढ़े सात परसेंट मेब्यूल्ड्ड ट्राइन्ष के लिए है, इस से मधिक वह सी परसेंट तक जा सकता है लेकिन जंसे ही घेड्यूल्ड कास्ट पोर घेड्यूल्ड ट्राइब्ब का कोटा पूरा करने की बात भ्याती है सर्कार को नियत है कि 18 परसेंट घ्रोर साढ़े 7 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन न दिया जाए। भ्रगर सरकार इस तरह से रिस्वेश्न को लिमिट करना चाहती है तो बाहमण, क्षर्ता बेश्य के लिए भो उनकी पापुलेशन के हिमाब से रिख्वर्वेशन कर दंजिए। फिर उनमें भी 18 प्रतिशत के ऊपर 19 वां नहीं होने देना चाहिये। लेकिन गवर्न मेंट की। यही। इन्टेंशन है, पहला गवर्नंमेट की भी यही इन्टेंशन थी प्रोर इस सरकार की माय हो। इन्टेशन है। रिजवर्शान का कोटा वहीं भो पूरा नहीं हैं क्योंकि उसमें सूटेबिलिटी का क्लाज्ञ लगा हुम्भा है । धनुसुटेबिल कहकर नौकरियां नहीं दी जाती हैं । सरकार स्पेशल कोटं बना रही हैं सेकिन उसके प्राविब़न्स पेड्यूल्ड कास्ट्स मोर घेड्यूल्ड ट्राइब्त्र की प्रबलम्स को डील करने के लिए क्यों नहीं एक्सटेंड किए जाते ? सरकार घेड्यूल्ड कास्ट्म भोर शेष्यूल्ड द्वाइब्च के लिए कोई इन्द्रेस्ट क्यों नहीं दिलाती ? इसका फारण यह हैं कि सरकार में जो बैंे हैं उज्य पदों पर, पाइम भिनिस्टर तक, बे मृंह से तो कहते ने कि तुम्हारी प्राम्लम्स को दूर कर वेंगे लेकिन उनके विल काले हैं भाज तक उन लोगों के दिस विमाग में कोई फर्क नहीं भाया है । सिफं भपनी कुर्सी बचाने के लिए वे वह बेल बेल खहें हैं। होम निमिस्टर फपने कानों में रहई ठूस कर कैठते हैं, बे सेख्यल्ड कास्ट्स कौर जेड्रल्ड प्राएज्य की प्राक्लम्स पर कोई

ध्यान नहीं देते हैं। जेड्यूत्ड कास्ट्स घ्रोर शेड्यस्ड द्राइब्ब पर कहीं भ्रत्याजार होते हैं तो छमारे मोरारजी भाई कहते है कि यह्व स्टेट मंटर है भौर जब यहां पर मत्याचार होते हैं तो कहते हैं यह ला ऐंड धार्डर मिन्युएशन है । ऐसी हालत में हम लोग हिन्दुम्तान के किस कोने में किसके पाम जायें श्रौर किससे फर्याद करें ? स्टेट वाले भो हमारं। बात नहीं सुनते हैं श्रोर भ्राप भों हमारं वात नहीं सुनते है। इसकт मतलब यह है कि भ्राप इनकापिटेंट 亏े, यह गवर्नमेंट भ्रयोग्र है। ऐसी गवन्नमेंट को तो रिज़ाद्न कर वेना चाहिये। ऐसी गवर्रमेंट क कोई जनगत्त नहीं है। भ्रगर गवर्नमेंट का इंटेंशन इम तग्ह का हो तो यह गलत है । भ्रोर क्षगर इसा तग्ह का इन्टें भन रहा तो वह दिन दूर नहीं जब निश्चित रूप से यह देश बटेगा। डा० ब1० श्रार० म्रम्बेंकर ने तोस साल का समय दिया था हिन्दू धरं को परिवंन करने के लिए, उन्होने कहा था कि जिस धर्में इन्सान को इन्मान न माना जाए, इन्मान को कुते बिल्ल से बदतर माना जाए, जानवरों की तो रक्षा की जाए, बूढ़ी गायों का कर्ल रोकने के लिए ध्रामरण घ्रनशन किया जाए, इन सन्झेकट को कानकरेन्ट लिस्ट में लाया जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ णड्यल्ड कास्ट्स, शेड्यल्ड ट्राइब्ष, माइनारिटीज, बंकवडं क्लासेज के कत्ल होते हों, उनकी मां बहनों की इज्जत लूटी जातो हो तब सरकार मोन रहती है-इससे बढ़कर शर्म की बात भ्रौर क्या हो सकती है 1

जहां तक प्रारिक उस्नति की बात हैं, मैंने बताया कि 19 हजाए करोड में से 5 हजार करोड देना चाहिए था लेकिन 5 ह्जार करोड़ छोड़ दीजिए, 500 करोड मी नहीं दिया, सिर्फ 31 करोड का प्रविब्यन किया शया है। क्या इसी से प्राप कहते हैं कि घौड्यूल्ड कास्टस भोर घंड्यूल्ड ट्राइन्ज उघ्रति करेंगे ? इसका मतलब है कि सरकार

कं नीयत साफ नहीं है। मैं भ्रापको बताना चाहरंगा कि घंड्यूल्ड कास्टस प्रौर जैडपूल्ड द्राइत्ज के लिए मेरिकल कालेजेज में ए5मीगन के लिए भी कोई रिजर्ते शन नहीं हैं। सरकार ने एड्ट एजूकेशन के लिए 200 करोड़ रुपए दिए है लेकिन घंडयूल्ड कास्टस प्रोर शंडयून्ड ट्राइन्ज के लिए कुछ नही कर सकती है। (ब्यषषाल) इससे बढ़कर विडबना म्रोग क्या हो सकती है। में पूछना चाह़ता हुं कि प्रधान मंती मे लेकर बी डो श्रो तक कोंन लोग हैं ? वही है जोकि इन पर श्रत्याचार कग्ते है। पुल्लिस और्रीर मैजिस्ट्रें। मे कौन लोग है ? वही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि श्राई पी सी, सी ग्रार पी सी गौर एविडन्स एक्ट में परिवर्तन करन्न होगा। हमें बडंन-प्राफ-प्रूफ की जिम्मेदारी हत्यारे पर डालनी होगी। क्राज होता क्या है-बंनिकिट-श्राफ़ डाउट हृत्यारे को दिया जात है श्रोग वहा माफ छूट जाता है। भ्राज श्राट का कानून हमारे फेबर में नहीं है। इस लिं मेरा निवदन है कि शंध्यूल्ड कास्टस घोर शुछयूत्ड ट्राइन्ज के लिए एक घ्रलग मिनिस्ट्री बनाईई जाय। यह ठीक है भाप ने बहुत से कर्माज्जन बना दिये है-माइनारिटीज कमीशन बन गया है, घैडयूत्ड कास्टस पण्ड ट्राइल्म कमीणन बन गया है, बैकवडं क्लासेज्य का कमीशन बन गया है-लेकिन यह म्सब भ्राप ने माइण्ड के डाइर्श्रन के लिये किया है, इस के प्रतिरिक्त कुष नही है। मिं घाहूंगा कि जिस तग्हु से किफियूजीज को बमाने के लिये निर्दिनिलिटेश्न मिनिम्ट्री बनी थी, उमी तग्हृ से क्राप मैडयूल्ड ट्राइक्ष फोर जैंयूल्ड कास्टस के लिये एक सेपग्ट मिनिस्ट्री बनायें ।

जहां तक रिज्वरणन की बात है-मीं चाहता हुं कि चे उयूल्ड द्राइक्स ध्रौर घंड्यूल्ड कास्टस के लिये रिजब्वंशन बत्म कर दिया जागे और उन लोगों के लिये रिज़्वेशन कर दिया जाये जिन की संख्या 18 परसेंट

## [ प्री क्रार० एल० कूरील]

से भी कम है। कहतते हैं कि ऐमा करने से सिविल-बार हो जायगी । मिविल-बार का श्राप को बड़ा उर है, लेकिन घंडयूल्ड कास्टस घौर घीडयूल्ड द्वाइध्म के निये, बैकवर्ड क्लासेज के लिये, जो हन्सानी जिन्दगी से भी बबतर जिन्दगी गुजाग्ते हैं, जिन्हें खाना नसीब नहीं होता, जो कपड़ा बुनता है उसे कपड़ा पहनने को नहीं मिलता, जो खेंत्र में मेहनत करता है, जमीन को जोतता है, उस के पास जमीन नही है, जो मकान बनाता हैं लेकिम उस के पास भ्रपने रहने के लिये मकान नहीं है, वह्न पेडों की छाया में रहता है-उन का घ्राप को काई हर नही है । ग्राज हमारे यहां जाति-ध्यवस्था चलती है-जिस की जड़ वर्ण-ब्यवस्था है आौग़ इम वर्ण-व्यवस्था की जड़ हिन्दू धमं है। यदि श्राप छूश्रा-छूत को समाप्त करना चाहते हैं तो घ्राप को जाति-प्रथा को समाप्त करना होगा, वर्ण-व्यवस्था को समाप्त करना होगा । ये जो मन्दिरों में बैं०ै हुए पुजारी है, ये जो श्राप के शंकराचार्य हैं-से लोग हिन्दुस्तान मे छ़्माछात को फंला रहे है। राम-चन्ति मानम़ जैसी पुस्तक-जिस में लिख्रा है-" ${ }^{\text {हूद्र }}$ गंबार ढोल पफ़ु नारी, ये सब ताड़न के ध्रधिकारी', जिस में लिखा है--"पूजिये विप्र सकल गुण हीना, शून्र न पूरिये गुण-गण गुण-गाण जान प्रवीना"-जब तक एसी पुस्तकों को जो हुमारे संविधान के खिलाफ़ हैं, जलाया नहीं जाता, तब तक हिन्बुस्तान में वर्ण व्यवस्था, जाति-ठ्यवसथा म्रीर छुश्राछृत चलता रहेगा कौर वह् दिन दुग नही हैजब हैमारा हिन्दुस्नान टुकड़ों-टृकड़ों मे बंट जागेगा-मैं बार-बार इस बात को कहता ग्राया हूं श्रीन ग्राज भी कह गत्रा हुं । मैं नही चाहता हूं कि दिन्दुस्तान टुकड़ो में बंटे, में घाह्हता हूं कि उस में एकना बनी रहे, जो मेह्हनत करने वाले लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे है-उन को श्रधिकार मिले, उन को भी इन्सानियत का दर्जा दिया जाये ।

हम देखते हैं कि रिजर्बेशन का कोटा पूरा नहीं होता-षयों पूरा नही होता ? जहा पर कोटा पूरा न हो, वहां के उस्ष घ्रधिकारियों को उस के लिये जिम्मेदार ठह्गताया जाये प्रोर उस के लिये उन को पनिशमेन्ट दिया जाये । मैं चाहृता हूं कि इस तरह का कानून बनाया जाये--ध्रगर हम ऐसा कानून नहीं बनायेंगे नो यह् कोटा कमी पूरा नहों होगा । सूटेबिलिटी की कलाज को ममाप्त किया जाये । स्पेशल कोटं म के बिल को शेड्यून्ड कास्ट्म प्रोग जेड्यूल्ड ट्राइक्स के मामलों के लिये भी एकमटेण्ड किया जायं । कोटा, पर्रमट, लाइमेंम घेड्यूल्ड कास्ट्म प्रोर शेड्यून्ड ट्राइब्स के लोगों को, वीकर सेकगन्ब के लंगो को ही दिये जायें । उन से किसी भी प्रकाग की कोई सिक्योगग्टिी न मांगी जाये। मैं नाहता हूं कि भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाये । श्राज हम देबते हैं कि जो जमीन का जोनना है, उस के पाम जमीन नहीं है। भूमिपति दूसरे है भौर भूरि जोतने वाले दुमरे हैं । जो घ्रमाज वैदा करता है उस के पास ख्वाने के लिये प्रनाज नही है। इसलिये जहरी है कि भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाये। घेड्य्यत्ड कास्ट्स घ्रोर घेउ्यृत्ठ ट्राइक्म स्ट्डेन्टन के लिये चाहे 巨न्जीनियरिंग हो या पी० एम० टी० हो सब में रिज्वेश्रन हो ना चाहिये। उन को हर महीने स्कालरफिप दिया जाये। जब हम को हर महीने तनखबाह मिल सकती है तो स्कालरशिप ह्र महीने क्यों नही दिया जा सकता-यह् कितने रार्म की बात है। भ्राज उन को साल बीत जाने के बाद स्कालरजिप दिया जाता है--जिस से उन को बहुत कठिनाई होती है।

में बाहता हुं कि चैंड्यूल्ड कास्टस भीर भौंब्यूल्ड ट्राइक्स के लिये एक भलम से फाहनेन्माल कारोोरेशन बनाई जाये जिस की पूंजी 100 करोड़ उप रबी जाये घौर उस खपये को हरिजनों येकेउ त्पान में लगाया आमें 1 एक ध्यक्ति-एक अ्यवसाय के

सिद्याम्त को लागू किया जाये । बाबा साहेब क्रम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता थे-हम देखते हें कि उन का एक भी फोटो यहां नही लगा है सेन्द्रन हाल मे भी नही है यहां भी नहीं है। ऐसे महान योग्य घ्रोग मम्मानित र्य्यक्त का फोटो न लगाना उसी जाति भाबना का प्रर्रिक है । दूमगे लोगो के फोटो यहां पर लगते जा रहे है-लेकिन बाबा माहेब का फोटो यहां न लगाना श्रच्छी बात नही है। यह वह महान व्यक्ति था जिस ने उस होण को मविभान दवया, जिम ने हम को समता और ममानता का थधिकार दिया, स्ती और्र पु₹षों को बिना किमी रंग-पेद म्रोग जानि, पांत का ध्यान रवते हुत् समान घ्रधिकार दियाउम का फॉटो यहा पर न लगाना बडे शमं की ज्ञात है-इस मग्कार के लिये भी और पिछनी सरकार के लिये भी श्रमं की ब्रात है। श्रन उतना फोटा पार्विभम्मन्ट ह्वाकन बया सैन्ट्वन हाल मे लगाया जारे तथा 14 श्रम्रन को नानंज्रनिक छट्री घंखित की जाये। हम देबते हैं कि जो मेहनत करता है, भाज उस को खाना नसीब नहीं होता है मौर जो हूू बोलता है पोर घूठ बोल कर काफी पैसा कमाता है, उस को साहू कहते है । जो भंगी है या बमार ?े या धोबी हैं , उन को नीषा माना जाता है। भ्राज चमार इसलिए नीचा माना जाता है क्योंकि वह चमड़े से जुते बनाता है, चूूतों का काम करता है। धोबी इस लिए नीष्ष माना जाता है क्योंकि बह लोगों के कपड़ों की गन्बती को बत्म करता है प्रोर लोगों को साक सुयरे कपड़े पहना कर बाबू बनाता है। क्षमर भंगी यन्दगी को साफ न करे, तो रसोई तक में मैकड़ों कीढ़ि बले जायेंने। वह ध्रलिए सब से नीषा माना जाता है क्योंकि वह मन्द्वरी को साक करता है। भाप यह दे देखिए कि जो गन्बती को साफ करने वाला है, वह नीषा भाना जाता है मौर गन्दली को फैलाने बाला कंषा माना जाता है , वाह री दुनिया, वह्ट तेर द्विवांत है। ऐसी दुनिया पौर इस

तरह का सिदांत कब तक चलेगा, यह नै भा के माध्यम मे मंनी जी मे जानना वाहता हैं।

प्रल्न मे मै यही जानना चाहुगा कि जो 4 हजार रिकमेड़शन्स शेड्यूल्ड कास्ट्स जोर शौड्यूल्ड ट्राइन्स कमिष्नर की रिपोटों में है, उन में से कितने को भी घमी तक हम्पलीमेंट किया गया है ? कितने प्रधिकारी हैं, जिन के बिलाफ यह साबित हो चुका है कि उन्होंने प्रन्याय किया है, उन से से कितने लोगों को भाप पनिए कर चुके हैं ? क्या सरकार भविष्य में इस तरह के लोगों को पनिए करेगी ? क्या कोई पीनल क्लाज बनाएगी, जिस के लोगों को सजा मिल सके ? जब तक हस तरह की वेनल क्लाज नहीं बनार्ई जागती, तब तक कोई फायदा नही है। में यह भी कहना चाहता हूं कि है यह देबते हैं कि हमारे जो होम १िनिस्टर साहब हैं, वे शे ग्यूत्ड कास्ट्स फोर शेड्यूल्ड द्राइस्स की प्राब्लम्स को हमेशा इगनोर करते हैं। जब भी उन से उस तरह की बातें की कही जाती है, वे कान में सई डाल कर बैं जाते हैं। इस का मतलब यह है कि या तो उन में योग्यता नही है कि वे पोड्य्ल्ज्ज कास्ट्स प्रोर मैं्यूल्ड ट्राद्दस्त की प्राब्लम्स को डील करें या उन की इन्टेंगन नही है कि वे इन लोगों के साथ न्याय करे । दोनों हालतो में उन को रिजाडन करना चाहिए, योग्यता नही है तो भी श्रोर इन्टेश्रन नही है, तो भी । इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

### 14.27 hrs .

(Shri M. Satyanarayan Rao in the Chair)
SHRI K. SURYANARAYANA (Eluru): Mr. Chalrman, Sir, whenever the question of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is raised in the House, they always say that the Government of India 1 entirely dependent on the State Governments' attitude end the action taken by them. They always say that they are helpless in the matter of implementation of the

## [Shri K. Snoyanarayana]

schemes which have been sanctioned by the Government of India, they are dependent on the State Governments. For instance, the Government of India are granting several crores of rupees for the benefit of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, but there is no proper machinery to see how best the sanctioned money is being utilised by the State Governments. According to a report, in the last two or three years, the State Governments have not spent even 20 per cent of the grants given by the Government of India or provided by the State Governments. That is the state of affairs in the States. I do not want to blame any one State. Particularly I want to ask my hon. friends here, have they ensured that their State Governments are implementing the schemes properly and how best they are utilising the funds sanctioned by the Government of India and the State Governments? There is lack of interest there. I say this so far as some Members are concerned, not all. They are taking shelter under group politics. So far as the Schefuled Castes and Scheduled Tribes are concerned there should not be any prrty politics or group politics. But unfortunately in several States, including Andhra Pradesh, there are group politics and party politics even in the implementation of schemes concerning Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I will give an instance. The other day it has come in the press. It has come up in the High Court. Hovernment rules are there not only about Scheduled Castes and Tribes but about all poor people. Poor persons with meagre holdings of 2 to 2-1/2 acres of wet land or dry land should not he touched unless it is inevitable for the purpose of maintaining the rule of proximity. They have issued a circular. I came across only the other day a report where the Andhra Pradesh High Court has stayed an order in a care where small holdings of 1 to 8 acres have been acquired in some Flarljan colonies. The land is owned by IFarljans and they are all small landholders and they have become landless poor. Fortunately, the High Court bes stayed
the order. Let me read the GO issued by the Government of Anhdra Pradesh in 1974. They say:

> "There are complaints that lands belonging to small landholders though uneconomic holdings have come under acquisition proceedings whereas adjacent lands belonging to big landlords remain untouched...."

This is the GO. They say:

> "Poor persons with meagre landholdings of less than 2 to $2-1 / 2$ acres may generally be not touched unless otherwise inevitable for the purpose of maintaining the rule of proximity and vicinity to the main village."

What is the Government of India doing when the State government is going on like this irrespective of your policies and programmes? They have r.o right. The State governments rannof be touched by the government of India" What an unfortunate lot these poor Scheduled Castes and Scheduled Tribes are having? Our entire country is indebted, our entire nation is indebted. No other country has got a class like the Scheduled Castes. Even now you are creating some more in the villages. You are constructing some more Harijans petas separately. That should be abolished. When you are constructing new Harijan colonies, you want to keep them seprately. Still there is a panchama class like this. You are encouraging that. Hereafter the Government of India and the State governments should formulate a policy that there should not be any separate colony for Harijans. They should be mixed up with other communities. Particularly in the rural areas you are still having separate colonies. That is an unfortunate position. I want the State Governments and the Centre should take a decision that hereafter there shall be no separate colony for Harijans or Scheduled Castes. The circumstances are not like that in the towns. They are prepared to mix with other people. In my place Harijans are there. Muslims are there. Christians are there. You give the sites
caly to those who are prepared to mix with other communities or the poor people. But they are giving to the poor people also separately and not with the Harijans. Harijan colonies are being constructed separately. This is a shameful thing to our entire nation. Even after 30 to 40 years after Mahatma Gandhi's passing away tnings are like this. That shows that the government is not taking any interest-boih the previous government and this government, so far as Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned.

Other Backward Classes are also feeling like that. They are suffering and they are telling only the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are boing given some facilities and not other classes though they ale also poor Poor people should also given same facilities and some consideration as is given to Scheduled Castes Theie are only two classes-the rich and the poor. They should also be g.ven all concessions on an equal footing. A Scheduled caste man thouph having a property of Rs, $10-15$ lakhe asks ior concessions to his children Concessions should be given only on the basis of economic standing. A Scheduled craste man may come and sit here fiohting elections on the basid of resmived constituency but other focilities should he extended equally to all poor people.

I want to bring one more thing to your notice. There is allocation of land to the poor people. They say it is a state subject. It is not a State subject. You are giving grants. So the government of India has got the right. If it is a State subject what is the use of having the Krishi Bhavan here and what is the use of having so many offices here? Abolish them all. You hape got every right because you are giving grants. There is no quastion of State subject. I want to request particularly our Department here which is in char "hind Scheduled Tribes. Ther can stap the malpractices going on in that State.

One more thing I want to bring to the notice of the government. There
is one Agriculture Market Cammittee in my home town, viz, Eluru in Andhra Pradesh. It has been constituted and financed by the Government of India but the Government of India cannot go into the question of utilisation of finances as it is told that it is a Slate subject. So, my suggestion to the Government is that where they are giving sanction they must have their machinery to find out as to how the finances are being utllised.

Then, Sir, the local Deputy Director during the Emergency period acquired land to the tune of sixteen acres. This land belongs to the backward classes. As I am not in a position to raise my voice against this arguisition in the State Assembly I am raising my voice here on the Floor of the House. The former Chicf Minjster as well as the present Chief Minater wrote to me stying that the nequired land is poing to be restored back vet I find in practire the State machinery has not donanything. The land was acquired in June 1976 and these noor people have been made landless poor Frurteen families have been affected by this and there are many widows in these famihes. This land which nas been acruired is In Eluru town, Krishns Delta area. They are all backward class people. As they are not nearer to any Minister or MI/A and do not belong to any political party their cries are rot heard. Since 1976 they hive heen knowcking the doors of different authorities but nothing has happened so far. Through vou. Sir I want to request the Government of India $t_{0}$ write to the Anhdrs Pradesh government to release this land which has been acquired I understand that Rs. theee and a half lakhs have been sanctioned to develop roads in this arearbut I may tell the Government that this amount will acually be utilised for leveling up for the land. This is my information and complaint also. This land has been acquired against our' national policy. Who if responsible for th these thingot They have gone to the court. The previous Government had appointed a Committee. But that committee consisted mostly of landlorda

$$
\begin{gathered}
\text { of Commissiuner } \\
\text { for } S C \& S T(M o t n)
\end{gathered}
$$

## [Shri K. Snoyanarayana]

It was decided that the surplus production would be marketed in the so-called Market Yard. But these arringements will only be for the wenefit of the landlords. Instead of handing over the lands to the poor people. they have pooled thir lands and the benefit by way of narketing their produce nas been taken away by the landlurds. How they are exploited.

In so far as the upliftment of Schedultd Castes and the Scheduled Tribes are concerned, there is no use of si nply raising slogans. They are all emply slogans. The actual thing required is that the laws passed by the Parl:ament and the State Legislatures should be implemented and put into practice. Now, I would like to know how far you have been successful in :mplementing the policies and the programmes for the upliftment of the SC and ST. The previous Government was committed to तo so many things in so far as SC ST are concerned. But they had not enforced most of them. Likewise do not commit vourself in this regard. What is the use of committing to do so many things for them without putting them into practice? You are not doing it in the way we expect of you. We are not against the Government. We are here to help you in so far as your good policies and programmes are concerned. Your nolicies and programmes should be beneficial to the poor agriculturists and small farmers who are mostly belonging to SC and ST. Moreover, about $80 \mathrm{pe}_{\mathrm{r}}$ cent of the agricultural labourers are SC and ST. What steps are vou takIng to safeguard their interests? You are passing so many laws through the labour Ministry. But do you have any monitoring arrangement to see that the laws are enforced? We expect you to solve their problems immediately so that the exploitation of these people is put an end to. Once again. I would request the Government to take utmost Interest and seriously consider the feelInss of the Scheduled Caster and the Bcheduled Tribes. But the Government is not coming forward' to help them sincerely.

You say that this is a State subject. Then what is the use of passing so many laws in this connection? From here in Delhi, nobody takes any interest. But I would plead that $y$ u can direct the State Goveruments to uring into force these laws forthwith. We are representing about 10 to 11 fakh pesople. There is no point saying that this is a State subject. But these laws are not put into action and the policies and programmes are not implemented properly, the Central Government can direct the State Government for the proper implementation of the schemes and programmes and also for the proper enforcement of the laws. In regard to the social legislation, there was a conference in which the Nembers of Parliament and also the Members of various State Legislatures took part. This Conference discussed soital legislation problems for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. It is said that the social legislation is only on books and it is not being implemented in so far as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerner. The main safeguards providea in the Constitution for the protection and safeguard of the scheduled castes and scheduled tribes are abolition of untouchability $a_{d}$ the forbring of its practice in any form, promotion of their educational and economic interests and their protection from social injustice, removed of any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels, and places of pubile resort etc., permitting the State to make reservation for the backward classes in public services in case of inadequate representation, sperial representation in Lok Sabha and the State Vidhan Sabhas etc. However, the hartjans have not been benefted from these safeguards. I would, therefore, request the Government to take fmmdiate steps and activise the State Covernments, or pull them up to see hoter best they could serve these peopl.

SHRI S. I. SARTKAR (Joynagar): Mr. Chairman, BIr, I would liks to apeak in Bentall an ant a alck mam and would not like to strain myent.
${ }^{*}$ Mr. Chairman Sir, the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes covering a period of three years is now veing discussed in this House. From this it is very clear that the Commissioners Office is still bemg treated as "Untouchable" because if we attached azy impoitance to this office or to riport then we should not have brought it tefore this House after 4 years Th, discussion, Mr. Chairman Sir, is like periorming the postmortem of a dead nody As we tear the body for the postmortem so also we may rel : to the difierent inci dents in these renorts for some historical value. This discussion may shed any light for our future course of action

Sir, the importance of the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is immense. It is a Constitutional Ofice meaning thereby that the Constitution of India has made a spesial provision for this post But despite this its constitutional position the office continuss to be neglected one like the untouchables in the country. It s alnost an unwanted office. Sir, I say this because the office of the Commissioner is located in Ramakrishna Puram, Delhs. where as it should have been located in the North Block under the Minustry of Home Affairs. For the lest few years We have been clamnaring for bringing this sfife under the Ministry of Home Affairs. At long last the offce was brought under the Ministry of Home Affairs but the ofice continued $t$, he located in Ramakrishns Piram. This shows that littla importance is shown by Governmant to this cere Net mi:v this, we further find other evidence of Governmonts apathy A.owirds the office of the Commissioner. Sir vou are perhaps aware that there were flve posts of Deputy Commissioners but all these posts were abolished and the only post of the Commissioner was allowed to be retained. This was done , at a time when the problems of the partons belonging to the scheduled

Castes and Scheduled Tribes and atrer backward classes is risirg, when incldents of atrocitics are costimuing and when we are discussing the grievances of these down trodden neople in press $\mathrm{an}_{\mathrm{d}}$ in Parliament and on public platform What does it mean' Does it not mean that we are leliberately chopping off the hand, of the Commission and making it as ineffective as possible particularly at a time when it should have been helped with more hands and made more effective to deal with the problems. Th'; no doubt proves that whatever be the Golernment's good intentions for the Scheduled Castes and Scheiluled Tribes people, and however sweetly they may express their sympathes, in reality they do not want to assess the grav.ty of the problem and give to this office the great importance that it rightly deserves Therefore I feel that by merely presenting the reports of the Commssion in Partiament after long avoidable gaps and to have some discussion in Partiament has really not given anv benefl to the people for whom these reports are meant Apart from this, the Parliament also has a Standing Parliamentary committec on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This Committee presents their reports at regular intervals but we do not know what action is being taken by the Gcvernment on the rerommendations contained in these reports. From all these, we have no other alternative than to come to the conclusion that to the Government the problems of the Scheivled Castes have no importance As long as the ballot boxes will remain in this country, to elect people to man the legislatures, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people will have some importance to all the political parties, be it Janata Congress or the. Communist but they will never be given their legitimate due in the social and economic set up of the country. There is no machinery to ensure that the reservations of 15 per cent and 5 per cent for the Scheduled Castes and Schertuled Tribes people respectively are being

[^0][Shri S. K. Sarkar]
implemented or not. Therefore, a mere discussion in general teims will not lead us anywhere, we have to be clear about some things. The political reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes people will end in 1880. The people belonging to this are in a suspense. They do not know whether this will be extended further or not. This is an important question and I could thereiore request the Minister to give a category answer to this question when he gives answers to the debate.

Sir, broadly speaking the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people can be categorised under three heads--Education. Service and the economic problems $S o$ far as Education is concerned. 1 woull like to tell turf Horse what is ha, pering there Sir it 15 with great regret that I have to say that that both my State Government of West Bengal and also the Central Government havn adopted an attitude of indiffercnce. When I was student. I did not take any stipend that are given to Schedule. Ca cates and Scheduled Tribes studen:ts. In those days there were only 4 hostels in Calcutta for the students belonging to Scheluled Castes and Scheduled Tribes. Nearly 30 prars have since gone by and can we not legitimately hope that during this lons period the number of hostels should have been raised from 4 to at least ter or twelve. But you will be shocker to know Sir that far from increasing the number, as far from even retaining the number, the number of hostels in Wegi Bengal today is only two. Why this has been done. May 1 krow from the hon. Minister the reasong for this action of the Government whirh shows nothing but antipathy towards the Scheduled Casten and Scheruled Tribes people. WII the Hon. Minister explain this also when he replies.
Now, I will speak 2 few words the quantum of stipend monev that is given the the Scheduled Castes and Schedinted Tribes students. Sir, with the passage of time the cost of liwing has gone up but the Convernment have never taken prompt and adequate stepa
to upgrade the value of stipends that. is given to these students. Today a Scheduled Castes and Scheiuitd Tribes students studying in Engineering or Medicine cannot meet the high cost of education from the high cost that such education involves. Sir these stipends are given to those whose parents have an income of Rs. 700/- per month. Now every LDC or a Bank peon earn this amount. Can he really send his son for Engineering or Medical Education after meeting the expenses for the family. That he cannot. goes without saying. Therefore I would suggest that all students who go in for angineering or medical education from these communities should be siven liberal stıpends

Sir, whenever we discuss the rroblems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, suggections regarding 'land reform' are male invariablv. I cannot hut laugh at the sugrestions because they can be good slogans but they are not likely to solve the problem. Can une distribute anvthing out of nothins if land reform is taken as land distribution then too the picture does not lecome very happy, because there will be scanty land available for distribution and it will run counter to the production and to the inferests of the 1 :arginal and small farmers. I would therefore ruggest that whould set up institution like the I.I.T. In everv lock for these students so that they mav get a life orinented or living oriented education. Infact, I, am in favour of giving this education to all but I am stressing: this for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students because these students come from the landless class who have no scope for economic living. Therefore. through this education they would be able to settle themselves on an economic footing. This is my personal view. Sir, I mm one with the views of the famqus American economist Galbraith. who was the, American Ambassedor to India. who said "Fatucation is the first capital to be invested for the development Of a nation" Nothing eath be more true than this when we siscuss the problems of a developing nation.

Therefore, for the economic prosperity of a nation, our investment in education should be substantial but is it happening in our country? You all know the allocations that we :nake every year for our education. From here when we look to the allocations made for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students for education then we are simply dismayed. Reauirig the reports of the Commission we find that instead of p.ogressing werease, the growth of edurition among the Scheduled Castes and Schedule : Tribes students is rather stagrant. Therefore, to remedy the cilliaticn we. should have more hosteis and should substantially raise stipends and distribute them hiberally. Sir, I wrould like to refer to an anomaly that now exists in matter of payment of stipends. According to the present rules onlv two sons of a Scheruled Caste; and Scheduled Tribes is entiled for getting it The third, fourth and the successive sons and daughters of a Scheduled Castes and Scheduled Tribrs parent will not be given this st:pend. I say. Sir, it is a "conspiracy" of the bureaucracy to stop the education of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. I feel that such rules are great impediments in the way of the edicational development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes students and $w_{e}$ should do away with such rules. The sooner the better. I hope the hon. Minister kindly consider this issue.

Sir, I must say that after the Janta Party came to power, ur der the chairmanship of Shri Dhanik Lal Mandal a Report called the Report on the Working Group on Scheduled Castes and other Bt.ckwerd Claspes during mid term plan of 1978-79" was presented. I must say that it is a very nice piece of document as it covers every aspect of the social, economic political and educational problem of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. If the suggestions of this report were implemented then many of our problems, much of our agonies and gries would have ended. But this report was not lata on the Table of the

House. Its recommendations are not binding on the Government. It is nothing more than a paper concentrated with goodwill and cannot be translate $_{\mathrm{d}}$ into peoples aspirations because it cannot be cnforced. We are all happy that Shri Dhanik Lal Mandal, who had presided over this group fortunately comes from the backward class and belongs to the agricultural community. I am sure he will not remain contented merely by presenting the report trut he will do his best to fulfi] the aspirations of the people of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by implementing this recommendation.

Sir, I would now like to say something about the service opportunity of these people. A reservation has no doubt been made to the extent of 15 per cent and 5 per cent respectively for the Scheduled Castes \& Scheduled Tribes people. $\mathrm{Fo}_{\mathrm{r}}$ class I to III \& IV posts under the Government and also in the public sector undertakings. But this has not been implemented fully although 30 long years have passed. Only in the case of sweepers this has been achieved. Sir, these posts are not being fllled under the plea that no suitable candidates are available to the Government. But who will judge this? Those who judge these candidates belong to the upper strata of the society who have for long been exploiting the social resources for their onz beneft, who kept the society fragmented and never allow goodwill to grow among the different classes of people of the society. The provisions for such reservation unfortunately has no legal basis and we cannot go to the court of law for enforcing it. This is the main reason that the scheduled Castes \& Scheduled Tribes candidates are being denied their due and they are in a helpless position and connot get justice as long as the present situation continues. I would therefore suggest that the provision of reservation should have a statutory backing: The position has been rightly expressed in the report which says, "There is no legal backing in reservations and at present reservations are made in the
[Shri S. K. Sarkar]
services under the State and public sector on the basis of directive princlple: The encroachment of the rservalions to the extent State pollicy has laid down, will be implememed whith maximum effect when it is given s'atutory backing: At present, executive directions legaiding ieservations are made on the strength of Art. $16(4)$ of the Constitution: This was trameal ds an exception to Art: $10(1)$ whis h provices tor equality of opportunty in employinent ur appointment to dny office under the State: 'Clat'se 4 is not mandatory. This is a videl thirg This clause 4 should be mandatory,
Thererore, unless we have a statutory backing 'for enterang these reservations, the lat of the Scheduled castes \& Scheduled Tribes will not mprove in any way. Sir. I have beon zecolung many representatuons every diay where the applicants complan that they were deliberately bypassed in the mattor of promotion or were instead being arde permanent people were retrenh hed Sir, it is thetefore very necessary that the provision for reservations should be kept above the pale of .nfluerce uf discretion and this can on tone when we are able to give the pr wision a statutory basis. Sir, Shri Suraj Bhan, M.P has given notice of a private memhers' bil] which seek, to achievt the above objective viz to give statutory sanction, to the provision of rescrvations But unfortunately, I understand that the Ministry of Home Affarrs has commented adversely about this Bill: They are understood to have said that it is not important and therefore can be kept aside. Unless the Minisiry of Home Affairs and unless the Government clears it the Bill cannot come up before the House for a discussion. Therefore I request the hon: Minister to give necessary sanction to Mr. Suraj Bhan to introduce the Bill for discussion and passing. This sort of Bill has been passed by West Bengal government. In spite of that, why the attitude of the bureacratic machinery is hostile here? I will tell you one example. In West Bengai the promotion of one executive engineer has become due; he to become muperintending engineer: What happened? The Chilet Engipeet
of the State says that he would not give promotion to him: The Act in the concerned State says that if anybody ignores the order about the promotion of Scheduled Cuut:s, he will have to pay a fine of Rs: 250: The Chief Engmeer says he 15 eady to pay that fine but he is not ready to give promotion: The Chet Engineer is a brahmin if that be his athtuce how can you improve the not of duwn-trodden perple So whthout statutory backing it is not possible to do ju,ite to the people in selvice 15 hrs

Fgr their eronome developmat so many things had wen watten in raper 1 want to suacat the Mimes it that it

 ancral mstitution should se creared In the report he has sald that wll waday no provision has been mude foun he centre. Shuld nint tome provislon ve made? I want that proper imancial backine thold ie given to this instution. Further the hon Mimster should not think that this departionent as a antumi hat, te department, that is under him, he should not place the report after inordinate aeldy It he dues not think in this way, we dic sorry to shy that he would not be able to deliver the goods from his department of the Home Ministry which has been entrusted with heavy responsibilities for weltare of these down-trodden people.
I am concluding my sppech with two lines rrom Rabindranath Tagore which says how untouchability question has to be tackled. Untouchability can 0 removed only by hearts; that cannot be removed by law; because we have already prohibited untouchabilisy by law, but, we have not been able ta remove untouchability. It requires iwo way communication, from the higher side and from the lower side I would like to remind you of two lines from the great poet Rabindranath Tagore for guidance:

> "ऐसो कात्बल, पूबि करि मोन
> घरो ह्राष सकाकार, एदो हे पतीत, होक
> घबनीस से पमान

It means. Oh, Bramin, come forward and purify your mand, stretch your hand; then anly everything would be all right.

With these words, I concluce
श्र छविण म धगंले (मुर्ना) सभापति महोद्य ग्रनूसूचिन जानानयों श्रीर जन-जातियो के ग्रायुवत का निपार्टे पर होनेवाली चर्चा मे तन नले वे लित मै ग्रडा हुक्रा ह। मै छ्रापवा ग्राभरी ; 话 ग्राप ने मुझे एम चर्चा म भाग ोने के लिए ममय दिया ।
 हग्यक्न वो गई पी f7 5 नुमूरचन जातियो ग्रोर अन्रनुर्मिच जन जातया के अ आ्रक्न की रिपार्टे इसा सभा मे प्र्पुत नही हों रहीं है श्रार उस के लिए यना पर वाफी नात न्यनन किया गया था। उस के बाद तान चार सात्न की जे 'टी रिपोटे यहा पर प्रसेत वरी गई । मै चरकार में माग करता ? कि बहुत रागि निमोट्टो का पुलन्दा पेश करने के बजाय हर माल वज़ट संशनल के घन्त मे f्पोर्ट को पेश किया जाना चाहिए।

विछली बार जन्र घनुगुचित जातियो तथा जन जानियो के श्रायुपन की रिपोट पर यहा चर्वा हो रही थी, उस समय यह माग की गई थी कि हमारे इस पबिन्न सदन-लोक सभा मे-भी हमारे साथ भ्नन्याय किया जा ग्हा है, क्योंकि यद्दा पर धनुरूचित जातियो तथा जनजातियो के लिए भलग से वोई मत्वालय नही है। पिछली बार पुर-जोर शबदो मे सरकार से माग की गह थी कि उन के लिए भ्रलग से मंन्रालय बनाया जाय, लेकिन ध्राज तक हस सरकार ने उस माग पर भी कोई ध्यान नही विया है ।

सैं घापका धघान घस बात पर की प्रोर भी भाफ़ष कर करना क हूगा कि घ्रनुसूचित जातियें घीर जनजातियो के लिए धार्षण 1980 में समतत हो रहा है जैसा कि मेरे से पूवृब्ता-. नि मांग की है कि यह्या घारकणण कम से कम मों साल्ल के लिए थीर बक़षया जाना कारिए,

यह माग बिल्कुल र्उाचत ह हौर सरकार इस पर झ्रवश्य ध्यान देर्गा, गेसी मुजे शाशा है ।

मिने श्राप का ध्यान हम बात की धोर भ्राकवित किया है fr श्रनूमूधित जातियो श्रोर जन जातिया पर ₹ चं स्तर शे श्रन्यावार श्रोर कीन्याय हाते है। संभ श्रागुवत की र्पार्टे के पेज 21 की झ्रार ग्रापवा व्यान आर्षापं करना चाहगा, जिम में कहा गया है कि लोंक सभा आंर विधान स काग्रा मे झ्रनुन्यृत्वन जातियों श्रोन जन-जार्तयों के कित जा पद म्रार्रक्षन किए गये है, पिछले परिमामन वे द्वारा सार म्थान लात मभा के कम वर दित गय है। ग्रव ड्राप यद देखिए $f x$ fि्द्रृत्तान की सर्वोच्च सम्बा लोग सभा म पार स्यान कम कर दिए गये है। यह्र्रायोग की fितारें मे स्पप्ट है। उस का मान म श्रापका ध्यान श्राकीषत करन चार्ता दे। ःस में वह वझा गया है -
 78 द्रीर 38 स्थान श्रनुस्सिचित जातियो नथा घमुर्भुचित जन-जानियो के लिए ग्रारक्षित थे। पर्परसीमन क्षायोग ह्वाश उक्त स्थानो का पुर्नानध ।न्ण विया गया। लेब ₹भा के स्थानो की बुल 干ंया 526 से दोर 542
 शथ नो की सट्या 77 मे बढकर 78 हो गई श्रौर श्रूसुरुवित ज न-जातियो के लिए श्यारक्षित :थ नों की ₹र्या 12 से घट षर 36 रह गई।' इस मे बढ \&र प्रन्यन्य और श्र-यावार क्या ह्रो सकता है किः लोग मभा मे सदस्यां की संख्या बम कर दी गही है श्री० जब यहा के लिए ऐसी वात है तो बाकी नीवरियो मे क्या ह्वाल होगा, यह वहा नही जा मकता।

इसी प्रकार से विधान मभाभ्रों मे हुछ स्थान कम किये गये हैं। श्रायुक्त महोष्ष्य ने भ्रपनी रिपोर्ट मे कहा है :
"लोकं सभा के लिए मष्य प्रवेक्त कथा
महाराष्ट्र से दो प्रतिरिक्त स्थाब
［श्रो छ बे वाम झ्रर्ग ल］
市 बर्ये 9 天्थान तथा महाराष्ट्र में वर्ंमान 3 स्थानों के बदले 4 स्थान प्रुुचिच जन जातियों के पारक्षित किए जाने का प्रस्ताव चै ।＂
 कढ़ां ？，यह् वस्ताँच मरकार को मान रेना च हिए प्रोए दोगारा परिसीमन ग्रायोग की बैं5 क ड्रनो चाहिए घोर जन－गणना के श्रतधा पर पह़ होना चाहिए । 1971 की अन－T rIT के म्रंधार पर यह् सब चं信 चलनी है म्रीं प्रनुसृति श जानिवiं ग्रांर जन－जातियो कi जो पंखा बढ़ी है，उन फी नर्सं के बइने के श्रनु ：त के श्राधार पर परेमीमन होना चाएिए प्रोर जैमाकि fि्वोर्ट में कह्ए है，उन की सका बठाई जानी चाहिए । राज्य विधान नमाम्रो के बारे में गह कहा गया है ：
＂राज्र विवान समएय्रों में 16 ग्रतिस्कित स्थान प्रर्थत् बिहार मे（2），गुजरात （1），हिनाचल प्रत्रेश（1），कर्नाटक （4），मराराष्ट्र（1），राजस्थान（1） तथा उत्तर प्रदेश（3）भ्रनुसूचित जातियों के लिए भ्रारक्षित किए जाने का प्रस्ताव है।＂
आ्रायुक्त महोदग ने यह प्रस्ताव किया हैं 1 ＂इसी प्रकार शान्ध प्रदेश（4）， गुजरात（1），केरल（1），मष्य प्रदेश （11），महाराष्ट्र（5）घोर तमिलनाडु
（1）विधान ममम्मों में 21 और स्पान आ्यरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है ${ }^{\prime \prime}$
इसलिए जब तक लोक सभा घीर विष्रान सभामों में ये मारक्षित स्थान भ्राप नहीं ब ठएंगे，तब तक हूमरी जगहों के लिए क्या उम्मीध की जा सकती है ।

यही नहीं，राज्य सभा भ्रोर विघान परिखदों में संविष्याम में जो व्यस्था की

गई है，उस के भ्रनुसार क्रारकण की व्यवस्षा नहीं हैं। जब राज्य समा मौर विषान समा परिषदों में ऐसा नहीं है，तो में सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सभा घोर विधान परिषदों में भो श्रारक्षण के ठ्यवस्था होनी चाहिए ।

श्रनुर्नचित श्रोर जन जातियों के कलनाण के लिए ममिति गठिन होते है．ग्रींर श्रायुक्त महोदय का भा एक कमरे में बिठा दिया है ले हंन उनक जो रिपोर्ट म्रात है，उम का एअजोक्यूशन पूर तरह नही हाता है । इसलिए मै यह् चाहंगा कि उन क निपोर्ट पर या तो सरकार ब्रृद श्रमल कोे या कम से कम श्रायुक्त को पूरा श्रधिकार होना चाहिए कि कही भ निमो प्रकार क खामो हो，तो उम पर वह् भ्रमल करवा सके।

अनुसुचित जातियां श्रोर जन－जातियों के श्रारक्षण के बारे मे में एक श्रोर च ज़ का श्रोर भ्राप का ध्यान श्रांबित करना चाहता हं । श्राई० ए० एम०，घ्राई० प० एस०， फस्स्ट कलाम श्राफ़ मर्स घौर जो हाई कोर्ट घौर सुर्र्रम कोर्ट के जज है，उन में उन का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं है। इस के साथ－साथ राजदूत घौर राज्यपालो की नियुक्ति， मुख्य मंव्रियो के चयन में भ धनुसूचित जाति कौर जनजाति के लोगों के साय धोर कन्याय किया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर गंभोरता के साथ विषार करे । इस सदन में हमारे सामने जो सोग बैंठे हुए हैं उन्होंने इन लोगों के हित कों तरक कषो ध्यान नहीं विया लेकिन जनता सरकार से प्रब घपेक्षा है कि बह म्रनुपूचित जाति और जनआति के कल्याण के लिए विशेष क्प से घ्यान रख्य कर कार्य करे प्रीर उनके दितों की र०ा करे ।

भापको मालूम होगा कि धनुसूषित जाति धौर जनबाति के धायुक्त की लिपोर्ट पर दस सबन में वर्वी की जाती है घोर उस

चर्वां के भीरान जो प्ञांटंट उठापे जाते हैं वे पुन्न न में रह् जाते हैं, उन पर कभी गोर नहीं किता जाता है । घ्रनूस्रुवित जाति भर् जनजावि के लोगों को जो भी सुविषएएं दी जत्ीी हैं वे राजनीतिक भाधार पर, राजनीतिक उद्देश्पों की पूर्ति के लिए दी जाती है । मैं चन्रेंगा कि ये सुधिधाएं उन्हें उनकी ग्राथिक fि्थत्ति औीर $f$ तुछे़ेपन को देषाब का दी जानो चाहिएं। मेरा स्पष्ट मत है कि ये गुनिवाएं फाइनेंशयल ग्राधार पर दः जान चाहिए। मैंने दे ज्रा है कि जिन लोगों क: चेंतग्रमंं तक पदुच हैं वे इन मुविधार्रों का मारा का मारा लाभ ले जाते है घ्रीर जो बहुत तिबड़े है उन नह इन युलिन्रामों का नाभ नहों पहुंत्र पाना है. । रपलिए मैं चाहूंगा कि डन कुर्वम्रों का पूर सदुनयोग होना बनित्रा, हुईवयोग नही हीनान चाहिए।

श्रनुपूरिण गरनि ग्रोर जन अाति के लोगों के
 जबा है, उदका उनयाग पूरे माल नहीं हो पाता। वित्तय वर्ष के ग्रन्त में मार्वं में जक्रर योजनाम्रों को वित्त.य स्वाकति हो पातो है प्रोर fकर कह़ा जाता है कि 31 मार्च तक उसे बर्वं किता जाए। इस प्रकार इन लोगों के केँाण के निए रखी गयी राशि का थूरा उनयोग नहीं हो पाता श्रोर बहुत सारी राशि सरेण्डर करनी पड़ती ; । में चाहूंगा Fक्रिर महीने के लिए वैंपा निर्धारित होना चारिए कि छान्रवृति पर हर महीने छतना वंषा बत्वं होगा घीर सुविषायों पर इतना षैसा बर्ष होगा ।

सरकारी से यवंों में पनुसुकित जाति
 होता है। लडुपूषित जाति मोर जनजाति के मो सर कारी कमंबरी होते हैं उनकी प्रधिकांश में--कह बात्त रिषोटं में मी कहो गयी हैसी० भार० बराब कर दी जाती है। इस वच्ह से इन लोगों को पदोर्धति का समान जवसर नहीं मिलता । सेबापों में ध्रारक्षण

के मामले में यहृ कह कर टाल विया ज्ञाता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते । योग्य उम्मीववारों की कोई कमी नहीं है लेकिन जो ऊचे पदों पर घासीन लोग हैं वे प्रपने लोगों को भाई भतीजावाद के म्राधार पर इन पदों पर बिठाने के लिए ऐेशः कह् देते है । वे लोग इन भ्रारक्षित पदों को इसलिए नहीं भरते कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते जबकि स्थिति ऐसी नहीं है । इम तरह से ये लोग श्रपने प्रधिकार से वचित रह जाते हैं । इम पर भी सरकार को गंभीगत्ता मे विचार करना चाहिए । जब त下 इन नोगों की श्राधिकः स्थिथित ठीक नहीं ह्वर्त। तब तक दम देश का भ्रैर श्रनुसूचित जातित्र्रोर जनजानि के लोगों का भी भला नहीं होगा । डन लोगों के बारे में राजनीतिक लोग उर्मलिए घ्यांसू बहाते हैं कि: उनकी सखा काफी है श्रौर श्रांमू बहा़ कर उनके बोट बटोग्ने हैं। यह् तीस मल्ल से बगबर चला ग्रा 7 ग्हा $\frac{3}{3}$ । भ्रब मरकार को वास्तविक रूप से उनके हितों को घोर घ्यान देना चाहिए ।

सभापति महोदय, वर्क चार्ज प्रीर डेली वेजिज पर जो लोग काम करते हैं, उनमें घ्रनुसूवित जाति प्रोर जनजति के लोगों के साथ बहुत म्रत्याजार होता है। दस-द्षम भौर बीस-बीस साल के लोग वर्क चार्ज पर चले रा रहे हैं लेकिन उनको स्थायी नहीं किया जाता है। डेली वेजिज पर जितने कर्मंज्रारो है घोर जिनकी सेवा तीन साल से ऊपर हो गयी है उन सभी को स्थायी किया जाना बाहिए।

सफाई कमचारियों के रूप में हमारे बालिमकी भाई, महतर भाई निकृष्ट से निकृष्ट काम करते है । उस काम के पेंद्रेज में उनको बढुत कम वंसा मिलता है। भन्पाय यह होता है कि कि उनके ऊपर जो दारोगा होता है बह कोई पंडकत जी होते हैं या कोई हूसरा होता है। जो लोग इस काम को करतें
[श्रीं छलिराम श्रग्गन्य]
हैं उन में से हो किमी को दरोगा का पद मिलना चाहिए। साथ ही जो हॉने,नi भा ई सफाई का काम करते है जिन को की न्बीपर कहते है उन की तनखावाही भी कम से वम एक हजार होनी चराहिए ताf又 दूसरे लाग में उनांम को करन क लिए ग्रागे और गके।
 जातियं क्रार जन जानियो $\ddagger{ }^{t}$, ज़ जा पद सुगक्षित्र है उनको ध्यना यf क्षित्र $\mathrm{f} t$ मं। भा है लत
 fि्म म्रायक्त महोतेय मे भी प्र रना fरपाट मे
 पर त्रिका दिया जाना है। अंगर यह चंगं जारी ग्ही नो दनं लाबा " नाथ म्रनंयद हागा। इस बास्ने इभ मामले पर फ्रापका गम्भीरता सं विचार करना चाहएँ।

ग्रनूमूधित जतियां ग्रार जनं जातियो के निए भारतीय सबाश्र। म 18 प्रकिपत रिजव̈ंगन है। सविधान ; ग्रनुसार यहृ काटा उनेका मिनना चानित। यह कही दिया जाता है कि योग्न वर्यक्ति नही मिलते है। में समझःा हू कि हम एबद का हटा दिया जाना चाहिए । योम उस्मोबार। की म्राज के जमानें म कोई कम: नही है। उा० भम्ब्बदकर म्भनुर्मूचित जाति मे पंदा हुए थ पीर उनक जंस लाग, कई अम्रेदकर भ्रापकां देश में मिल जायंग जा मारे-मांर राजगार का तलाश मे भटक रहे है। इम वास्तं इस शब्द को श्राप का निकाल द्वना चाहए।

उनकी ग्राथिक स्र्थात को मी म्रापको सुधारना चाहाए। 1 तभा उनका भला हो सकता है। भूमम वित्तरण क। बात हम शुखू से सुतने भा रदे है। दर्ह कहा जाता है कि प्राथमिक्ता क घाधार पर उन को घूमि दी जायेगी। मैं समक्रता हू कि पद्रद्ह विन के घन्दर यह्र काम सारे देश म सम्पण हो सकता है। पिछली सरकार यहु मारा देती रही है का उम नें भूमि बंट हे है। बौर

हमारी सूर्कार भी कह ग्ही है कि हम उनको भूमि दे रहे हैं। लेकिन यह सब कागजों में ही बाटी गई है वाग्तविक रूप से उन को कोई भूमि नही मिली है। मुक्षे धाने ऊजले के बाने मे मालूम है । पिछली सरकार ने भृमि विगणण समति के माध्यम मे भूमि बाटी। श्रन्व लंगों को ना भूमि मिल गई लंकिन सिन्डनों ग्रोर क्रादियियां का fिसी का नदो का पट्टा, निमी कों अले का ग्री म्रार किसा को पत्त हो का द्टा दे र्माग गरा है
 एT दा महाँन म पूरा कर दिस जाना चर्वा 口


 कि वहै मूरम falरण का काम तोम जूयाक समाप्त का देगा। मुझे पही। नगता है कि
 गया ना न ममझू गा कि उहहांन बहुत
 ने श्रन्त्याक्य काय का हाथ म लिया है। मह्ह बहुन प्रशनाय काय है। इस को साने देश म लाग किया जाना चर्ाहए ताकि देश भ ग्रनुर्सूचित जा। यों ग्रोर जनं जानियों का भला हा सफ।

सविध।न मे क्षनुमूचित जातियों घोर जन जाfतयं। का उल्लेख किसा गया है । इस सदन म घोर सारे देश में इस बात की बहुत जार शार से चर्षां होती है कि छरिजनों का हम को भला करना है। म्रब हरिजन प्रब्द स्वविधान मे कही नही है। जिस घब्द का सविधान मे उल्लेख नही है उस थम्द को सारे देश में क्यों बिढोरा पिटा जाता है यहु मेरी समत्न मे नही घ्राता है । चह हरिजन क्षा बला है , मेरी समक्ष में लीं भाता हैं। यह शन्द निकाल केना चाहिए भोर इस के स्थान पर श्रनुसूषित बाति भीर अनजर्वात घण्द का प्रयोग क्या जाभा चाहिए। हम हीरिम खक्ष

लोगं। में खाई वढतो जा रही है कि यह हरिजनं है ग्रौर वंह सवण है । इस खाई को पाटना होगा। मेरी स्पष्ट मान्यता है स्रौर मेरे मुढ से भी हरिजन शब्द कभी कभी निकल जाता है, यंद्यवि में इसका घोर विरोधो हू । गांधो जी को उस समय कुछ भो मंशा हत हो ग्रौर उन्होंने इसका प्रचलन किसा है। लेकिन प्राज स्थिति यह है कि कववण इौर हरिजन त बोच बतुज जड़ि उाई परा हो रही। है जिससे लोगो में बरेप का जालना पंदा




ग्रनुसूनितi जातिं স्रैंर जनचजाति की लोगो के लिए कुण सुववधाक का उपबन्ध किया गया है, जैसे छालवृति है । यंद छालवृति उनकोइःट्ठो ख्रं्रल क महोन्ं मू मिलती है जिसक कारण उसका वान्वीवक उपयांग नही होता है। मेरो मांग है कि यह हर महान मिलना चिहिए तुाकि बह उसक, उपयतग कर सकें । इसी प्रकार से ग्रनुस्डितं जाति ग्रोर जनजाति के लोग के लिए हल, बैल, खाद, बीज, डोजल पप इ्रैर कुएँ के लिए भा सुर्विर दो जातः है। यह देसा भा उनका मार्च के ग्रन्त तक दिया जाता है ग्रार लास्ट म ग्रधिकांश पैसा सरन्डर हो जाता है। यंत्रैता जुलाई सं है मिलना चानिए। मेंग करता
 लोगो क लिए जा सुविधाये दा गई है, जा पैसे का प्रवबधनिं किया गया है वह बत्तान्वाक
 कोई ग्रधिकारः इस पंस का दुछपय ग करता है तो उसको दड मा देना चाहए। जा पसा बजेट मु उनक fिए है वह उनका मिलना चाहिए। कानूना सहायता नहीं द। जा रह। है, वह दः जाना चाहए।

एक बात ग्रोर कहनी है कि श्रनुसूचित जाति ग्रौंर जन जाति के कल्याण के लिए

सेपरेट मिनिस्ट्रो निश्चित रूण से होनो चाहिए
 जो मुझे समयंदिया उसके लिए मं आभ, री हु ।

SHR $_{I}$ C. N. VISWANATHAN (Tiruppattur): Mr. Chairman, when we are discussng this motio in this Gouse for the last two days, toduy morning we have seen how a number of photographs have been shown and some Members shouted at the op of their voice. That only shows hat in spite of all the Cummisions that we have appointed and the discussions that we have held in this Hcuse, the people belonging to the Scheduied Castes and Scheduled Tribes are still lacing trouble and even in the hospitals run by the State and Central Governments they are not given proper treatment. Then, even though we have an Act against untouchability; it has not been removed completely and the people belonging to Schediled Casies and Scheduled Tiibes are still suffering even at the official level, what to talk of the non-official level. Even in many public places untouchaisility is practised and so many members belonging to the Janta Party have shown photographs in this august House to substantiate this statement.

So, I would request the hon. Minister to ensure that the law is implemenented in the proper way. No culprits should be allowed to escape from the operation of the law and those who are harassing and ill-treating the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be put behind the bars.

The Untouchability Act provides fo imprisonment upto one year and a fine of Rs. 1,000 . I would suggest that the Act should be amended to enhance the punishment to imprisonment for two or three years. Though it is a non-bailable offence, the Criminal Procedure Code should be amended to make its enforcement effective. For instance, we have special courts to deal with economic offenders. People
[Shri C. N. Visvanathan]
who are indulging in anti-social ac.tivities and against the Scheduled Castes, Tribes and backward communi ties should be brought within the scope of these special courts.

So far as vigorous enforcement of the Act is concerned. I may say that as an advocate $I$ have :unducted many cases against the caste hindus under the Untouchability Act and as a result some caste Hindus have been awarded mprisonment of one year and a fine of Rs. 1,000 in Tiruvannamali. Actually, Mr. Chairman, the implementation of the Act of Untouchability should be properly done and it should be properly conducted and proper investigation should be made by this Government and by the Minastry in regard to this.

My hon. friend who spoke before me said that it is not possible for the Home Minister alone to look into all the misdeeds of these anti-social elements. So, a separate Ministry should be formed. There is a genuine point in this request and the Ninistry should consider saving a seperate Ministry and a cell to see that in the entire country there should not be any ill-treatment to the backward people and Harijans, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people.

Next, Mr. Chairman, as far as Tamil Nadu is concerned, the Tamil Nadu Government is welcoming inter-caste marriages. The Tamil Nadu Government is giving gold medals even for inter-caste marriages. In this way the Government of India can ask the States to implement these forward policies like inter-caste marriages and the state Governments may welcome these inter-caste marriages and give facilities to those who want to marry In other castes. The Government should give a definite assurance to give job facllities to the persons who are marrying the Scheduled Castes. So, automatically a casteless society will be formed throughout India. So, I requent the Government of Indla to consider my buggettion seriousily.

The Prime Minister is asking every State Government to implement the prohibition policy. But I wonder whether the Prime Minister is asking the Chief Ministers of various States to implement the policy of uplifting the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Harijans. What is the Prime Minister aoing in regard to this? I have got my own doubt whether this Government may not be committing the s"rae mistake as the Congress did They are not doing anything for the las: two years except appointing Commisstions of Inquiry

About the resertation of posts, many hon. Members said that so many jubs reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are $n$ it filed up Because their percentage is only 10 or 20, no body cares to fill them. The vacancies should be filled up in a proper way The Government should see that the posts are filled up propertly from Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Last year the Minister of State for Home Affairs read a statement in this House to the effect that there are a number of vacancies which are not filled up from the Scheduled Castes people. What is the reason behind it? Are the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people not qualified for these posts? It is because no proper publicity is given throughout India, especially in southern States, for filling these posts. The Ministry should first find out where the posts are not filled up. The posts should be immediately flled and a circular should be sent to all the officials as to how many posts are valant and how many posts are to be flled, and all this should be conducted in a proper way and the posts should be filled immediately without any delay.

Mr. Chairman, I would like to draw the attention of the Minister here about the tribal people who are in Tamil Nadu especially and also other tribal people in North India. In Tamil Nadu call tribal people an

Nari Kuravar, that is gypay tribal people. They are not at all included in the Tribal list. They are socially very backward and these 'peopla are not having houses. Actually, their work is in the tcrests and these Nari Kuravar are very poor people. So, they should be included immediately, without delay, in the list of scheduled Castes and Scheduled Tribes. The tribal people in Tamil Nadu are Nari Kuravar and I would like the hon. Minister, Mandalji who is quite reasonable, to include these Nari Kurarar as tribal people in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

My hon. friend from Andamans just nuw told me what are all the thungs going on in the Tribal Commission. The allotment of tund was made and given to the Chef commisstoner in Anddmans. And the Member in the Commission is his own wife. The ('hiel Commisuoner and has wite are spending this amount for there interests and not at all caning tor the trithal people. There is a trile called Onge in Andamans. They constitute 97 per cent of the poquation there, but not even a single pie has been spent on then. The Minister should look into and call for a report. The h in. Member from the Andamans has given all pirticulars and sven ihrown out a challenge.

Regarding the uplift of the Har1jans and the scheduled tribes, ihree things must be done immediately by the Government of India. They should be given free built houses, as we have done in Tamil Nadu. We have built and given 8,000 houses so far, at the rate of 1,000 houses in each district. You can pick and choose tribal areas, and build cheap houses costing Rs. 5,000 to Rs. 10,000 . Government may say that they are short of funds, but we know how crores of rupees are boing wasted on so many projects. For instance, the other day when a question was pyt to the Minister of Petrodeum and Chemicala Shri Bahuguna,
about the Korba fertiliser plant and it was pointed out that Rs. 24 crores had. been wasted he said it was only a small amount and he could not make an enquiry into it. When Rs 24 crores is a small amount to the Government of India, can you not give free houses to the Harijans and the socially backward and poor people?

So many friends have mentioned about land reforms. In Tamil Nadu we have implemented them effectively, and the same should be done in other States also. Definitely this can be achicved by a Central Act.

This if the International Children's Year. wiy hon. friend has pointed out that child labour is mostly from the scheduled castes and scheduled tribes. Government should stop this during this year and hes them. The children of the scheduled castes and scheduled tribes should be given proper education, proper food and proper dress by the Government of Inda, This is casier now that education is in the Concurrent List.

Lastly, I want to know whether the Government will come forward to ban caste names at the official level. I raised this during the last session also. Only by doing it can they do justice to the scheduled castes and schedulad tribes. If the caste names are there, we cannot avold them. In our AlADMK Party, nobudy is cllowed to retan his caste name 1 ask all the young MPs. of the Janata, Congress and other pa.lues to torm a group to light this evil and impress upon the Government to inume dately ban caste names at the official level. This Government must come forward to do it. Otherwise, the day will come when the scheduled castes ana scheduled tribes people will revoit against this kind of attitude, and they will start a revolution in the country to ban caste names.
*SHRI GOVINDA MUNDA (Keonjhar): Mr. Chairman, Sir', I rise to speak a few worde on the twentythird and twenty-forth reports of the-

## [Shri Govinda Munda]

Commissioner of the Srheduled Castes and Scheduled Tribes for the Year 1974-75, 1975-76 and 1976-77. As I understand, there is no use of discussiuk this report. It is unnecessary wastage of 'ric, rather it would be better to al this time to sume other business of . 2e House. In vur part of the country theie is a sayng that there is no use of doing limour tor nothing: because whatever had been mentioned in the report has been accepted by our countrymen.

When our country became independent, our leaders decided to give first priority to the upliftment of the Adivasis and Harijans. Due to their poverty they were leading very miserable lives. They were living in the forest and hilly areas. So pecial provision was made in the Cunstitution for the upliftment of these people. Long before independence Mahatma Gandhi, father of the nation, had also suggested to our countrymen to work for the welfare of the Harijans, Anivasis and other backward beople. This was the main task before our countrymen to take forward the downtrodden people. Sir, 30 years have passed ever since we achieved independence. The Government from time to time allocated funds for the development of Scheduled Tribes and Scheduled Castes. But due to the political conspiracy of the previous Government these people could not make any progress. In fact because of the reservation of seats we got the opportunity to become the members of the Lok Sabha, Rajya Sabha or the State Legislature Assembly. Sut merely by becoming member or merely by discussing the report on the floor of the House we cannot be aile to solve the problems of the Adivasis and Harijans. Out of my thirty years of political experience 1 can say that the Adivasis have not made any remariable progress in their .standerd of living. They axe atill in dark to know what the Covernment is coing to do for them. Nobody de-
nies that they have progressed to some extent $m$ the field of education By the by we have also developed politically. But there are some publuc leaders who are not prepared to tolcrate our progress. Now they are speaking a different language. They say that the condition of the Adv.is)s and Harijans will improve slowly.

Sir, the reservation of seats of Members for the Lok Sabha, Rajya Sabha and $\mathrm{th}, \mathrm{S} 11$. Assemblies will be abolushed, 11811 The members wh') are gpering adainst the reservation do not kulw about their :uture after 1980. This are having a double faces They should think about the welfare of Adivasis and Harijans.

Sir, the total population of our ccuntry is about 60 to 6.3 crores. Out (" them 25 per cent are Adivasis and Harijans. We need huge amount $0^{\circ}$ money to see the betterment of ous people. In our rountry we have enough resources. If we utilise our resources properly, the status of Scheduled Tribes and Scheduled Castes will certainly improve. But there should be sincerity in the implementation of the plan and programme of our Government.

Sir, the Congres s $_{\mathrm{s}}$ Government ruled our country for thirty long years. During their regime they were announcing it with the beat of drum that they were doing a lot of things for the upliftment of the Scheduled Tribes and scheduled Castes. They had allocated crores of rupees under this head, but due to their negligence in the management, they could not achieve their goal. Crores of rupees have been misappropriated. After our Janata Government came to power we have worked very sincerely. That is why the Adivasis and Harijans have progressed to some extent within these two years. This I can boldly may here in this House. But at this stage dome politicians are creating chases amoneat us. They are also creating trouble amons the people by carrying on malicious propaganda. This to what we see in the Land settle-
ment Department. Therefore, I would like to request the Government that if the Minister who belongs, to Harijans is unable to handle his Ministry, then other caste-Hindu Ministers should help him. A special Cell shculd be set up to see the implementatiun ot the programmes of :his Mrustry. Prime Minster should guide the Minster who 1 s in -charge of the Scheculed Castes and Scheduled Trives. Then only the lot of the crores of the downtiod. den people of our country can 1a:prove; otherwise no improvement can be possible.

Then, I would like to speak some thing about Government plan to prowide loan to the Adivasis for keeping ptgs and also for raising poultry farms As per the policy of the Government, they give loan of 25 per cent of the total investment and they allow 75 per cent of the subsidy. This is included in the Tribal Development Scheme. Our Governnent is also giving loan for 'podu' cultivation. The same 25 per cent loan and 75 per cent subsidy system is also there for 'podu' cultivation. Sir, I represent the constituency called Keonjhar. A caste called Juang is living in the hilly area. They are very poor. Their lands are not at all cultivable. They do not have any irrigation facilities. How can they cultivate their lands and harvest crops? They also need sraining so that they can adopt the modern methods in cultivation. There are also some other banks and credit institutions wherefrom they can get loan. But it is very difficult on their part to repay the loans etc. as they do not have the means to get a rich crop. Therefore, mere loan cannot be an asset to them; it is a liability, instead. However, with the support of all the classes in our society, the condition of these people can be improved.

[^1]power, we have not at least been inr porting any foodgrain from other countries. But the Adivasis and Harijans have not yet become selfdependent. They are still under the bane of poverty. So many Commissions have been set up and their reports have theen placed on the Table of this llouse al different trmes. But will the Honourable Mini ter say what is the per capita income of Adivasis now? If the Minister is not able to answer this question, how can he vouchsafe the development of this class of our suciety? it was our programme to see that the Adivasis and Harıjans have developed in the feld of agriculture and also in economic. Under what rule you are saying that the ceiling land will be distributed to this class of people.

Sir, thousand of acres of fallow lands are lying in the forest and hilly areas. Those lands should be converted into agriculture land and that should $b_{e}$ distributed among these people. The honourable Minister is from Bihar. I belong to Keonjhar district of Orissa. He knows very well about the fallow lands of Orissa. Sir, the Minister is sleeping. $\mathrm{H}_{\mathrm{e}}$ is not listening my speech.

The irrigation projects of the rural areas should be taken up in a large scale. Our Adivasi people should be self-dependent in agriculture. But they should not $b_{e}$ encouraged for the pig and poultry farming. Because they have no idea for raising such business. We should dedicate our entire life for the welfare of the Adivasis and Harijans.

Now, I would like to speak a few words about some other problems of the Adivasi belts. Sir, they do not have drinking wells in their areas. Lack of communication facilities and schools they are not able to improve their lot. Therefore, funds alloceted under the head of tribel weltare should not be cut down. If we do so, their condition will not improve.
［Shri Govinda Munda］
The other day I heard the speech of my hon．friend Pabitra Pradhan． Once upon a time he was incharge of the Ministry of Tribal and Rural Welfare．I do not know on what basis he said that the untouchability is not in our country．Still there are cases of atrocities on the Harijans and Adivasis in our country．Of course these are quite less in Orissa． All these cases are happening due to the political conspiracy．There－ fore if we really want to defend them and safeguard their interest we should not use the language like Pabitra Babu．We all should work together under one banner．

Lastly，I would like to appeal the Government to extend 30 years more for the preservation faciluties of the Scheduled Tribes and Scheduled Castes．Frnance Commission or any Commission for Scheuled Castes and Scheduled Tribes are of no use．How can we eat Ghee by getting loan These all type of cooperation should be extended to us With these words I conclude my speech

घरी रंमलाल राही（ケ．मीर्ग्न）： श्रिण्टाता महंकात，धर्ण 197：－75， 1975－76 श्रार 1976－77 का जा शे उ्यूत्ड ब वस्ट्म ग्रोन पे ड्यूत्ड द्राइक्म कमिश्नर की निपोटंस है，श्राज बहुत्त जो＇व दबाव के बाद दो दिने में उन पर चन्च चल रही है।

मिने छन निप्पोदों को पता है लेकिन पिछले सालो की जो पिछली ग्रिपों थी घौर उन पर जो बहस हुई थी，उस बहस के दोरान जो कई प्रण्न उठाए गये थे，सरकार ने उस बक्त यह ध्राश्वासन दिया था कि जो सन्तुसियां की गई हैं，हम उन पर विचार करेंगे घौर उन को लागू करने का प्रयुग्स करेगे। हैं ऐ सा मान कर षलता हूं कि बहुत सी संस्तुतियां जो विछ्छली रिपोटों में की गई थी，उन पर सरकार हान नहीं बेती है，नहीं तो णायद उन संस्तुतियों की कमिमनर साप्रब को दोहराने का भबसर
 बेला चाहूंगा कि उन्होंने भ्रपनी पहली रिखोट्ट

में कहा था कि जो धायुक्त का धाकिस है इस को सक्षम बनाया जान काएिए। हम संसद सबस्यों ने मी पहले इस बाव को कहा था कि इस को सक्षम बनाया जाए मीर प्रदेशों में भी हस का विस्तार किया जाना चाहिए । सकेली एक इकाई छस देश के भ्नन्दर केन्त्र मे रहे घौर भ्राप यह चाहे कि पूरे हिन्दुस्तान भर का जायजा के ले श्रोर सारी स्ट्ट्स में जा कर श्रध्ययन कर के इस रिपोटं के भ्वन्दर समावेश कर दे，यद्ट सम्भव नहीं है．मैं ऐसा मान कर चलता हू। इसलिए ध्रावश्यकता इस बात की है कि गृह राज्य मंत्री इस श्रोर ध्यान दे म्रोण छस पर विचार करे ।

## 

 ल：लमडल）वन हैड ग्रोंवन वर दिया गया है।श्र। रामलाल रह⿵⺆⿻ ग्रगे कर दिया है， तों बहुत श्रच्छी बात है ।

दूसरी बात मै ग्रम्गृण्गता क मन्नन्ध्र में कहना चाहिगा। वम प़न दाम्टगयी। गई है ।
 मे हमारे प्रधान मतो जी ने कहा था $f_{1}$, पाच साल के श्र्नन्दर हम श्रस्पूष्यता का समाप्त कर देगे श्रोर साथ ही एक बात उन्होने यह र्भा कही थी कि हम बेरोजगारी को 10 साल में समाप्त कर देगे। ये दोनो हैं। प्रश्न गेंमें है，जो खास कर हरिजनो से जुडे हुए है，शेष्ट्यूल्ड कास्ट्स धौर शेड्यूल्ड ट्राइह्स के लोगो से जुड़े हुए हैं ध्योर मैं यह्ह मान कर चलता हूं कि ये，समाप्त नहीं होगे। न तो श्रारक्षण पूरा होते को है ？ मोर न ही श्रस्पृश्यता जाने को है। भरी छमारे भाई कुरील साह्ब क．ण रहे से कि नीति धोर न यत्त का प्रश्म हैं। हम नीति कैसी ही बना दें जब वक्रनीयत स्पष्ट नही है गी तब तक कोई भी घ्रापके नें के बैठने बाली मशीनरी जिसको द्राप फट्रोल कहीं ष्टने हैंसंकम नही हैं

 बाति बीर जमजति के लोगों को घे चापने

मुविधाएं वे रबी हैं उन्हें पूरा कर सकती है। मेरा ध्रपना विचार है कि तीस सालों में कांत्रेम राज में जिस प्रकार से उन लागों के भ्रति उपेक्षा बरती गयी उसी प्रकार से हमारी सरकार के जमाने में भी वही उपेक्षा नीति चल रही है. मंभवनः चार कदम श्रागे बढ़ कर चल रही है ।

जब देश में चुनाव के बाद परिवर्तन श्राग़, कांग्रेस की मरकागों के स्थान पर जनता सरकारें म्रायों तो यहा के दे 'वामियों ने, गरी $x$ लोगो ने, पिछड़े लंगो ने निश्चित रूप से यह् मोचा था कि जब मरकार बदली है तो हमागे कुछ मान्यनाएं बदनेंगी श्रौर नीचे के तबरें के ता लोग हैं, गरीत्र लोग है, लेण्डलेम लेनिवर्में हैं उनको कुछ काम मिन्नेगा, व्यवस T मिलेगा, कुष्ब मम्मान मिलेगा, क्म मर्यादा fिनेगी। लेकन में कहतना चाहृता हूं कि उका यह् मोचना निरथंक रहा। |पहले जो उनके प्रनि उंक्षा नीनि थी गह्र कुछ मंने विच्चा में ज्याक्षा ही बच गयी है ।

इस सदन मे कुष्ठ प्रश्नों को लेकर मैंने चर्चा मे हिस्मा लिया था। जब चोधगी साहत्र गु? मन्ती थे +1 मे उनम भी आ्रीर प्रधान मंत्रो जो से भी मिला था श्रोर उनमे कहा था कि हरिजनों का यहा सनाया जा रहा है । उस समय गृह मत्री जी ने कहा था कि का़ सताया ज़ा रं? है। वही हाल भ्राज हमारे प्रधान मंन्नी जी का भी है। अ्राज कोई इस चोज को सम वने 六 लिए नंभार नहा के, कोई मस:
 नहीं है। जब भ्राप एक संसद् सदस्य की बात को नहीं मुनते तो एक श्राम भादमी की बात को कैसे सुनेगे, मेबबार वालों की बात को कसे तुनुंगे भाप उनकी बार सुनेंगे मुले छसका विश्वास नहां हा।

पिछले वर्ष गुह विभाग की घनुदान मानें पेंश की गयी थीं उस समय उन पर मुक्रे बोलने का पबसर मिला था। उन पर बोलते

हुए मैने कहा था कि उत्तर प्रदेश में तालगांब नामक गांव में बलिराम नाम के एक हरिजन की तीस मार्च को हत्या कर दी गयी है। पहले उसे डतना मारा कि वह तड़फने लगा भ्रोर जब वह तड़फ रहा था तो उसे उसी हालत में जेल में बन्द करने ले जाया जा रहा था। जेल तक पहृंचने पर उसकी मृत्यु हो गयी। इसी मामले को लेकर मैंने वहा भूख हड़ताल की थी । बाद में उसी मामले को मैंने इसी सदन में उठाया था श्रोर उसकी वकालत की धी। लेकिन इस मरकार के कां पर जू नहो गेंगी, प्रधान मंबी जो श्रौर घ्रन्य किमी के भी कान पर जू नहीं रेंगी। उसका ननीजा यह हुप्रा कि श्रभी 30 तारोग्ब को पुलिम ने एक हन्जि न की ग्रोग हन्या कर दी। वह किसी श्रपर प्र में इन्वाल्व नहीं या। ल्लकिन उमको दारोग। पकच नेना है, मारता है। वह बेहोगह़ो जाना हे घ्रोर श्रपनी चोकी पर ने जाना है। वहां डाक्टर का बुना कर उसे इजेकशन लगवाया जाता है। उसके बाद वह मर जान। है। उसके मर्ने के बाद उसकी लाग गायत्र कर दी जाती है। दिल्ली में चोषडा नाम के एक स्रधिकारंग के दो बच्चे मारे जाते हैं ना 24 घण्टे के श्रन्दर उनकी नाग तनाश कर ली जाती है । पुलिम बाने बम्बई नक भागे हुए जाने है । उम गरींत्र हरजन को दारोगा ने मारा, पुलिस वालो ने म रा, गाव के लोग यह जानते हैं लेकिन उसकी लाश नही मिल ाा 8.1 जब पुलिस चौकी को घेग जाता है तो जिना श्रधिकान्यिं की ग्राग्र्य खुनती है श्रोर वह भी इसलिए कि कही पुलिस चोकी को न लूट लिया जाए। डस डर से श्रध्रिकारी दोड़ कर मीके पर श्राये तब जाकर उन्हे मालूम हुषा कि एक हरिजन मारा गय है । भाज तक लाश गायत्र है। मैं उत्तर प्रदेश के गृर्दू मंन्नी, मुब्य मंत्री को मिला, गृह सचिव को मिला, सभी जिला प्रधिकारियों क्को मिला, पभी $q$ हो उत्तर प्रदेश के संसद सबस्यों को जब भपने घर पर बुलाया गया था तो में बहा प्रषान मंनी जी के नोटिस में इस चोच को लाया था। मुझ्चे गृह राअप मंत्रा जी वतायें कि प्रधात मंत्रो

## [श्री राम लाल राही़]

जी ने हस मामले को श्रपने नोटिस में लिया या नहीं मोर इस पर उन्होंने क्या किया ?

इमलिए मैं कहना हूं कि भगर किया होता तो जिला प्रधिकरियो से, जिला प्रशासन से मुक्षे इसकी जानकारी मिल गई होती क्योकि मैने बीच मे उनसे प्रश्न यह उठाया था और पूछा था कि क्या उनके पाम इमके बार में कोई चीज श्राई है या नहीं भोग उन्होंने कहा कि श्रभी तक हमारे पास कुछ नही श्राया है। श्राप कोर्ड क.मेटी बिठाएं या कम शन हिठतें या जाँच कराये निप्पोटं झाक पाम भ्रा जाएगी घ्रोर श्रगर श्रापकी नीयन माफ नहीं है तो सारी रिपाटं बेकान है, मारा काम बेकार है श्रोग यहा बोलना भी बेकार ह ${ }^{1 \times}$

भागक्षण कंमें पूँ हो इम पर भी भ्रापको ध्यान देना चाहिये । गज्य सेवाश्रो भोर केन्द्रीय सेवाश्रों में जो श्रारक्षण श्रापने दे गखा है उसको श्राप पूग इरें इमके, माथ ही ब्यावमायिकः संगठनो मे भैं, उन कामो में fजन कामे! के निए श्राप श्राम जनता को कोटा लाईसें म घ्रादि देते है, उनमे भी डनके लिए भ्रारक्षण की व्यवस्था करें। में श्रापके माध्यम से जोरदार शब्दों में श्री बहुगुणा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इन लोगो के लिए एक सराहनोय काम किया है श्रोग उनको व्यावसतिक संगठना मे भ, उस। तरह से मंग्कण प्रदान किया है जिम तरीके से उनके लिए सेवारों में च्थान सुरक्षित रबे गए हैं। उत्तर प्रदेश के भन्दर जब वह ये तब की उन्होंने यह काम किया था प्रोर सब यहां पर भा उन्होंने पैट्रोलियम, फटिलाइजर, केमिकहतम पादि में ध्रारक्षण कर रबा है । वैंट्रोल पम्प पच्च, स प्रतिशत इन लोगों के लिए उन्होंने धारक्षित कर रखे हैं, बाद एषेग्सं भ्रणर लेना चाहें तो पर्च.सत प्रविशत हरिजनों भ्रीि के निए सुरक्षत कर दिवे गए हैं। इस तरह्ह से दवाइयों

कैमिकल्ज में मी उन्होंने धारक्षण कर रखा है । वह ईमानदारी से इस काम को कर भी रहें हैं इस बात्त कं मुके खुणी है । इसकी मैंने स्बयं जांच का है, इस वास्ते मैं यह कह् गहा हूं। मैंने नाति श्रोर न यत कं: बात वहंं है। जिम व्यक्ति का नायत साक नही होगां वह जो नाति प्रतिपादित केगेा वह लाग नही हो भकेग । न यन याफ है तो नींति भा स्पष्ट होगा श्रोर उस पर ॠमल भो होगा । मैंने प्रधान मंतो जी मे उसी दिन यह श्रर्ज भी किया था किः बहुग्रानी ने तेमा कान दिया है क्रौर श्रापसे भो निवेदन है कि दूसरे विभागं! मे भी ग्राप कहे कि जो गोडाहँज बनते है या काल्ड ₹टोर बनते है या एग्रिएल्वर मे मम्बन्ध गग्रन वाले दूमरे काम हांनु है या कोटा लाइमेम बर्ग्ह देते है म्टंंल घ्रादि का दनमे भी आ्राएँ श्राग्क्षण की व्यवर्था करे ता वह बहने लगे कि तेंम्र नही हो मवता है । घ्रब प्रधान मंती जी नीनि ${ }^{*}+$ भां बनाये, कैसी भी घोपणा करे मे ममक्षना ह़ं कि जंव नक
 जनों को लाभ नही ह़ोगा। प्रधान मवी बडो भारी चीज होती है देश के लिग । वह श्रगर नही चाहेगे तो बहुगणा जी के भी हाथ बंध जायेगे, उनतको भी धपने विभाग में रांक लगानी पड जायंग कयं कि उसके पास र्काष पहृंचा जायेगा कि ध्रापने बिना कैविनेट सें पास कराये हुये यह्ट केसे कर दिया । इस जामने में, भ्रापके राज्य में, प्रधान मंबी घ्री मोरारजी देसाई के राज्य मे, जनता पार्टी के राज्य में निश्चित रूप से हरिजन श्रादि न सुरभित्त हैं थोर जो संक्षण भार्भण उन्हों दिया गया है उसके पूग होने का तो प्रश्न ही "वा नहीं होता है । नीति का भ्राप बखान तो हाउम में करते हैं लेकिन नीयत भापकी साफ नही हैं । भार भाप चाइते हैं कि जनता पार्टी सशक्त हो, सबल हो, गरीब को सुरक्षा

पोर संरूण निले तो नीयत ध्राप भपनी साक कर लें मोर तब श्रगे श्राप काम करेंगे तो काम भी पूरा होगा भ्भोग उसका श्रेय भी प्रापको मिलेगा। हमाने कुरील माह्वब ने कहा कि: 25 प्रतिगत बजंट का इन पर खर्चं होना चाहिये । मैं कहता हैं कि पच्चीम नही पाच ही श्राप बर्च करे तब भी फायदा हो मकता है श्रगर श्रापे के नीयत माफ हा । श्रगर नीयत साफ नही है तो पच्चीम पग्सेट भी बे เार है। भाज श्राप उनकी घोपणा भनेगे ग्रोर माल के अन्न मे बतायेगे $f_{f}$ कोर लें वाला नही था, हम काराभवे। उम यमाज के जो न ग हे जो ने r कले है ने संत्र गरीव उनके कही से चTम चल ₹ालगा श्रोग बात ख्वस्म हो जायेगी। उस बै|⿸्ते नीयन माफ
 प्रोड व मागग्जी देमार्ड मेंे प्रधान मत्री
 मेग हैर्भ उडना है। लेकिन शभा डननी ग्याइए बह गई हे fः जैया हमाने भाई कह户 गहे थे f7 1980 में निज्वेशन समाप्त हो रहै। है। म्राप रित्वर्वन बढा अकेग कि नही, कुछ नही बहा जा मकत। है।

16 hrs .
इस सदन मे जाहा हम बैंठे है, बगल में राज़ सनT है, घ्रगन यहा पर बंठ कंर हम कोई कानृन बनाये श्रोर वह कानृन बनाये जो स्वं यह सदन पूरा न करता हो तो कारा दूमरे लोग उसको मानेगे ? यहां भापकी मविसेज में चतुर्ष श्रेणी में जो साड देता है, बाहा मडक माफ कग्ता है, उनका तो कोटा पूग कर विया है क्योकि पहित जी भाड नही लगायेगे, पाखाना साफ नहो करेंगे। लेकिन प्रथम श्रेर्ण। में जीरो । ऐेड्यूल्ड कास्ट्म पोर शेड्यत्ड ट्राश्न के कोटे में से एक पी व्यक्ति नही है। बिलीय क्रेणी में केबल 2 हैं, घोर

तृतीय श्रेणी मे 5 है। संख्या कुल कितनी है, 1200 लोक मभा मे ध्रोर 450 राज्य सभा मे है। इतने कर्मंचारं है भोर उनमे यह सख्या है। ज़ श्राप हा ज रो है, यह मदनह ज रो है नो दूमरं विभाग बाले क्या मुनेगे ? कहई नही मुनेगे। इसलिए भ्रापके माध, म से में श्रम्यक्ष, लोक मभा श्रोर सभापनि, गज्य भभा से निवेदन कखंगा, सेकेटर माहब से कंद्ना चाहगा कि प्राप पहले श्रगुवाई क जिए। भ्रगर श्राप नही दरेगे तों हम लोग यहा बेवाए भाषण दे रहे है, कोई मनने वाला नही है । लोग हमसे ₹हेगे कि जहा घ्राप बैंटे है, हमाने लिए हुक्षमनामा लाये है श्रापं यहा क्या च ता है ? तो $\# म$ काए जवाब दे, श्राप जवाब दे द जिए, हम बहा जवाब दे । ह्र ₹ क्रगे ग्राप जराब नही दे मकते है तो मे ₹ हुा ग्राफंको कोटा पृग ॠणना चान्यि नही तो बाम नही नलने वाला है ।

गजा मेवाग्रों मे भ श्राг्कण $\boldsymbol{x} I$ मामला त्रा गडबड हे । उत्तर प्रदेश में इलेक्टिमिंट बंड है प्रभ एवं महोने पोछे ज़निग्ये इंजीनियसं से काॅयक, इजं।निदम सं श्रौ। हारयक ई जीनियसं मे तेग्जंक्यदिव इंर्जानिगसं के पदो पर पदोधति हुई । हमने विभाग मे जाँ: पूछा; कहनग लगे कि इममे घेड्यल्ड बाम्ट्म श्रोग ट्राइक्ञा. कोई नहीं है । मर्नं। जी के पास पहुच गये, मन्रं। जा ने कहा कि 15 किन के अन्दृर रिपोटं भ्रानंग चाहिये, वहा के सेकेटरी भी वही वैंे घे मंवी जी के घग ए. र उनमे क्षा गयर कि 15 दिन मे न्पिोट घानी चाहिये। भाज एक महांना हो गया लेकित रिपोटं नही प्रार्य। दो बार टेलीफोंन किया, मंत्री जी गायब है, कोई रिपोटे नही भायी मैंनें प्रधान मंत्रो जी मे भी कहाधा, गृह्ं गाज्य मंती जी बैंे है, माज घारणा लोगो की यह है धौर सरकारी कमंचारियो के बारे में लोत

कहने हैं कि श्र ！तो जमाना पेसा ग्राप्रा है कि हैसको भ्रारटम करना है，गेमत च्बुद कर्षंत्ररी कहने है，कोई काम नहीं है । दफ़र में फाइन श्रतो है，फि＇लोट कर 15 दिन ब．द फाइल भा जानी है । श्र ${ }^{14} \mathrm{~F}^{r}$ काई चानि，राति，काई कानून，कोई बोजनए जो भी जानी है उस नr का ईं। नही हाना । या नो प्रांच मन मे नहीं कर रहे हैं，या प्रलिका मन माफ नहीं है， ख्रोर या ग्रiंतं निगंत्रण नही है । दोनों चीजां में ग्रते दोगी होंगे । ग्रगर मन सफ न ह्ो तो मन याफ कीजिये，ग्रौर क्रणर नियंत्रण न कर पाने हा तो निबंत्रण कंजिए। नही तो देग में ग्राग
 की ग्रतन हा ग्रोर ताह् छा $\Gamma$－प्रछ्त की दीवार किते चर्रानल में बन र्ही ही। । में कहा चंूूंग यद नो फर्जी इत्रों की दीवार है， क्री भर्भं तोड़ी जा मकनी है । मन को
 नहीं तोडेंशे तब नゃ वहु मनिか चलिए कि 100 माल पुराना हीन्जन गे । 100 स／ल गुगना हतिनन मर गया है，के ज में चला गया है। ग्रन्र 30 माल कं जवान हीरिजन है，उसने 30 माल की ग्रांदी देव्र यंध है，म्रांको फार्यं प्रणाली देब ली है，कारनमे प्रति देत्र लिए हैं । श्राप खोचने ₹्ं $f_{1} ;$ वरकई में हॉर्जिन ने माथ
 खडा श्रक्नमन्द हो गया है，अ्रकलमन्द्र इस मायने में $f_{\mathrm{n}}$ वन जानना था ग्रापका मन साफ नहीं है । इसीलिए वहं ग्रापके मतथ सफाई के मधथ नहीं पर मका। ग्राप्ते भी यह् नहीं मोवरकिए चह जो 40 फासदी श्रलके संथ श्राये हैं，हृम इनके मटमने श्रपना मन सीशे जै मा साफ रख दें। श्रगर एे सा होता तो 100 कोना：घ्राधके यतथ श्राते ।

मैं प्रवन मंत्री जी से प्रीर की बिनेट ते कह्ना चहलता हूं कि काप श्रवने मत को

माफ कंजिए। जो कुछ्ठ करना चाहते हैं， वैसे ही कोजिए जंसा श्रो हेमवती नन्दन बहुगुणा जर्ने किंपा है । यदि श्राप चाहते है किं ग्माको सरकार स्थागी रहे，यदि चाहने हैं कि हैंश्रिजों को हम जीत सकें， श्रनेन बाले ममग में फिर हमारी पार्टी श्किताली ग्रोर मजनूत हो मके तो ग्राप मकाई से कारम कीजिए । श्रगर नही तो －बच्वर मकां वालं बात होगा। जंमे बचचा मक $i \mathrm{~T}$ एक दिन श्रमये श्रो० चले गये। अ्यग ग्रान कुछ्ञ कं ग्ना चाहते है तां कीजिये नही तों श्राभो चले ．एयेगे । मुले ग्रापमे कोई fि 4 सयत नही कंग्नी है，नूमरी मरकार श्रायेगं। तो उमके भामने ग्रगा ।

प्रन्त में जो मेरे भाई ने लाऋ－पभा प्रीर r उय स 7 में श्रा रक्षण की बात कही थी，मेग निवेदन है किं उसे भी पूरा किषा जान। चाधिये।

श्रं। उ：० जं：० गबई（बुलडान।）
मानर्नंय सभएवि जी मदन मे जो श्राज वहैय चल ग्ही है शिङ्यल्ड कंस्ट्म श्रोण शिड्यु्ड ट्राइबज़ की न्पिंर्ट पर，उममें
 ग्रपन श्रपं f त्रिचा丁，जैमे उनको जंचे，उसी तग्र में उन्हिंले रन्ने है । पीछे हृत्जिन कर्ममश्न＇की निगेटंट्रा बह्रम हुई थी श्रोर
 बोला शा किं यहृ नाटक है，ड़ामा है，जो कि हर वकт चलता रहेगा । है दो－दो माल के बाद यह ह्रापा चलना रहेगा， शिड्युल्ड कास्ट्स के बाने में रिपोटं श्रायेगी घौर चहम के बाद fिपोटं बस्ते में बांध दी
 इमके सिबाय श्रौर कुछ होने वाला नहीं है ।

मैं सीवसेज के यारर्षण के बारे में नहीं बंलना चाहता हां। मैं यद्ह कहना बनहता हूं किं इस वेग का घ्रखंडल्व घ्रमर कायम रबना है，यहां घर्म－निरेेक्ष राज्य

रबना है, यहा जाति-fिहीन समाजं ठ्यवस्था रबनी है तो जड की तरक जाना होगा, कोई भच्छा सोल्यूश्रन निकालना होगा। वह् मौल्यूशन यह होगा कि श्रर्भी देश के हमारे संमद्-पदस्य बर्डी-च्री बाते कग्ते है लेकिन घ्रमल मे किततदा लाते है। उम देश की धर्म घोग नीति दे नो मर्डी हुई है। लाखो माल से बोलते हे, इम धर्ती पर रामराज्य था। लेक्रिन मै क्हना चाहता हू कि: रामराज्य मे भी हfिजनां पर श्रत्याचार होना था। गम ने भी शम्ब्क् नामक एक हरिजन का वध किया था, उसको माग न्वियाथा। तो हैम यह क्यो वहे किं यह हरिजन का मामला श्रमी जनता सरकार जब से श्राई तभी मे चल ग्रा है या कार्येम सरकार थी तब से चल रहा है ? इम देश मे रब से मनुस्मृति घ्राई श्रोग मनु ने इम देश का सविधान लिखा उमने जाति-पाति को जन्म दिया, मान्म्रदायिकता को जन्म निया । बाबा साहब डा० श्रम्बेडकर ने मनुस्मृति को भ्रंगार लगा दिया ध्रोर बह नये स्मृतिकार हो गये । इम देश का सविधान उन्होने बनाया जिम व्यक्वित ने मनुस्मृति का श्रग्नि-सस्कार किया वही इम देग के स्मृतिकार हो गये, उन्होने नया सीवधान इम देश का लिखा भौर उममे जो निदेशक मिद्धान्त लिखे उसके प्रनुमार उस देश की गजनीति चली। लेकिन में यह कहना चहहता हू किं हमारे मो पार जी हो या धनिक लार मडल हो, या हम लोग हो या कोई भी लोग हो, हम यहा सदन मे भ्राये है, बहुत से लोगो ने हमको यहा चुन कर भेजा है लेकिन इस देश की सभवीय लोक-प्रणाली को जीवित रबने के लिए, इम देग को प्रबंह बनाए रबने के लिए, हसको मजबूत बनाने के लिए क्या हम सच्चे बिल से काम कर रहे है ? क्या कोई ब्राह्मण मेरी लडकी के साय घाबी करने के लिए तैयार है ? प्रगर कोई है तो पपनी छाती पर हाथ ठोंक कर बोले

कि. मै तैयाए हू । काई है त्राह्मण इस मदन में जो मेरी सडकी के साथ मे शादी करने के लिए तैयार है ? भ्रगर कोई है तो तेखार हो जाये । लेकिन नही, वह शादी नहीं करेगा । वह् उसके साथ मे उ्यकिचार जकुर करेगा, लेकिन उसके साथ मे गादी नही प रेगा। "कोई हरिजन क। लड का दत्तक मे नही लेगा । कोई यह नही कहेगा कि में बडा महात्मा ह, मैं बडा गाधीवादी हुं, मै ₹ मको लेता हू, घ्रांर गाधी ने तो हनिजनो का सत्यानाश कर दिया, हरिजन नाम लगा दिया । जरा मुन लीजिए, घ्रपने सविधान मे हरिजन नाम वही नही है यह हरिजन नाम गाधीने दिया श्रीर हरिजन को पूग कलवित किया कि जब तक हरिजन इम दुनि या मे जिन्दा है तब तब वह्ड कलकित है, नब तक उसके ऊपर प्रत्याचार होते रहेगे, तबतक उसको षीमा जाएगा, तब तक उसना सर्वनाश किया जाएमा: मेंे एक भाई ने कहा कि हरिजन नामकरण जो गाधी जी ने किया है उसको समाप्त कर देना चाहिए। उस के लिए मैं उनको ध्यव्यदाद देता हू कि उनके मुख से ऐसे शब्द निक ले जो मुक्षे जचे कि हरिजन नाम समाप्त कर देना चाहिए। किसी को भी हरिजन नहीं कहन चाहिए घ्रौर जितने हु्जिन सदस्य हैं उन्हे किसी की चमचागिरी नही करनी चाहिए। हरिजनो मे भी बहुत से चमचे है है वे समक्षते है कि चमर्चागरी नही करेगे तो चुनकर केसे श्रायेगे? वह समहते है कि हम मडल साहब के माथ रहेगे, उनकी दुप पकड कर रहेग तो हमे टिकट मिल जायगत भ्रोर हम चुन कर भ्रा जाएगे। तो हरिजन सदस्य जितने हैं उन से में कहना चाहता हूं मैं तो हरिजन कहना बडे घार्म की बाट समझता हूं। हरिजन शब्ब कहते ही मेरे भ्रन्त करण का श्रग्निकु बन जाता है, टद, द्य मे जो भ्रमृत है वह सूब्य जाता है सिर फटने लगता है भौर मन तलवार की धार जससा तेज धौर भ्राकामक हो जाता है क्योकिक हम भी इंसान है, हमारा की बहो बून है,
[หर्री डो० जो० गबई]
छृारे भी वही बांत हैं, वही हाय हैं जो तुम्हारे妾 । हूरिजन के कोई सींग या दुम तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा सून सफेद है और बाकी का लाल है । हम सारे इसी धरती के रहने वाले हैं । इसी मिट्टी में पले हैं, इसी में बढ़े हैं च्रोर हमारी हजारों सालों की हुड्डियां इसी घरती में हैं । तो हमारे साथ में यह भेदभाव क्यों है ? हमें क्यों दूसरों से प्रलग समझते हैं। आ्राप तो हरिजनों का भारक्षण बढ़ाने की बात करते हैं, में तो अहता हूं कि यह श्रारक्षण बन्द होना चहिए । ाहरिजनों को तो यह मांग करनी चाहिए कि हमें भ्रारक्षण नहीं चाहिए, हमें अ्भलग राष्ट्र चाहिए, हम इस देश के घ्रलग ट्टुकड़े करना चाहते है, इस देश्र को श्रलग बांटना चाहते हैं घ्रोर हरिजनों के लिए श्रलग एक दलित स्थान का निर्माण करना चाहते हैं। भीब मांगने का धंधा बन्द करना चाहिए 1 भीख मांगने से यह कुछ देने वाले नहीं हैं। मैं कहता हूं जब तक हरिजन कांति के लिए नहीं उठुंगे तबतक हरिजनों को दुनिया में न्याय नहीं मिलेगा और्र हरिजन नाम भी नहीं मिटेगा। इसलिए मैं सुझात्र देना चाहत हूं ग्रोर बनाना चाहता हैं कि इस देश की धर्म नीति ने देश का अ्रध:पतन कर दिया है। जनना मरकार का हमने बडा स्वागत किया, बड़ा साथ न्विया लेकिन साम्प्रवायिक श्रौर श्रसमाजिक तत्वों को जनता सरकार घ्राने के बाद बड़ा बल मिला, देश में भाम्र्रवायिक दंगे बढ़ गए। देश में भयंकर दंगे हुए। मराठवाड़ा का दंगा हुम्रा जहां गरीब हरिजनों की जानें ली गई भौर उनके लाखों घर जला विए गए। इस देश के निर्माता डा० भ्म्बेदकर की मूति तोड़ी गई। भ्रागरा में बह्हुत बत़ा हरिजन काण्ड हुफ्रा। वहां पर वे बाबा साह्व श्रम्बेयकर का जन्म दिन मना रहे थं। इस तरह के रोज क्रल्याचार होते हैं । मराठवाड़ा में हरिजनों को पःन भा नहीं मिल़ता है। हरिजन घड़े लेकर सब्र्ंौ के कुयें पर जाते हैं घौर दूर खड़े रहते हैं

कोई हृदय बाला भाता है तो दूर से उनके घड़े में पानी डाल देता है। यह इस देग के लिए बड़ी लज्जा घौर फलंक की बात है कि घाज भी इस देश में छनसानों को पशुक्षों की तरह से समझा जाता है, उनको दूर से पानी दिषा जाता है। महाराष्ट्र के चीक मिनिस्टर के सामने मैंने थौर शंगारे जी ने मराठवाड़ा की यह हालत बयान की । मराठवाड़ा में परिस्थिति यह है कि जिन सवर्णों ने हरिजनों के घर जलाए उनके ऊपर पुलिय ने झूळे मुकदमे भरे जिसमे सारे लोग छूट गए, किसी एक को भी पनिशमेन्ट नहीं हो रहा है। सारे मुजरिम छूट रहे हैं वे लोग फिर से भ्राजाद हो गए। वे समझते हैं कि सरकार हमारी हैं-चचहे इन्दिश गांध। की मरका हो चाहे जनतi सग्कान हो । वे ममझने हैं हमारा कुछ नहीं होता है, राज हमारा है, हर्जिजों को मारो, पीटो चाहे घर जला दो। के समझते हैं $10-5$ हरिजन मारना कोई बड़ी बात नहीं हैं । विनोबा जी महान सत्त हैं, मोरारजी भाई भी उनको मानते हैं। विनोबाजी ने गोहत्या बन्द करने के लिए फास्ट किया, भ्रामरण श्रनशन किया । श्रनशन करने के दो दिन में हु? मारे देग में बलबली मच गई। इस सदन में भी यह् सवाल उठाया गया। गाय हिन्दू धर्म की मा है, गाय इनसान की मां है। में ने कहा भाई, फिर भैंस पर भ्रत्याचार क्यों करते हो, भैस भी तो दूध देती है, वह भी तो कोई न कोई चाची या मौसी होनी चाहिए। गाय को भां बोलते हो तो भैस भी दूघ वेती है, उसको भी मौसी बोलो। कोई एम पी बोला कि घ्रगले जन्म में तुमको भैस का ज वन मिलेगा। मैं तों ध्रगले जन्म की वात ही नहीं मानता। तो विनोषा जी को समकाने के लिए यहां से सारे एम पीज़ का छेलीगेगन गया। में कहता हूं गाय के लिए विनोषा जी म्रनशन कर सकते हैं लेकिन इस देश में लाखों हरिजनों का घून बहता हैं क्या इसके लिए भी कभी बोले कि हरिजन के खून का एक बुंद भी जमीन पर पड़ेगा तो मैं खुद्ध भपने

को जला दूंगा ? क्या कभी भी ऐसा बोले हैं ? तो इस देश का लतभ महात्मा गांधी के विचारों पर चलने से नहीं होगा बल्कि डा० घम्बेदकर के विचारों पर चलने से लाभ होगा। गांधी जी के विचार महान नहीं है, डा० श्रम्बेदकर के विचार महान हैं। गांधी जी के विचारों पर चल्लेंगे तो वैसे ही पश्चिम तुर् से सो वर्ष पीछे चल रहे हैं, 500 साल ग्रोर पोंछे हो जायेंगे। यहां पर तो मंत्रं क्षेष्ठ हैं, गंव श्रेष्ठ नहीं है। श्राज की दुनिया में यंत्र हो श्रेष्ठ है, इनसान के लिए यंन्न एक बद। देन हैं।

हमारं पिछले गृह मंत्री जो श्रौर श्राज के वित्त मंत्री ग्रामों का विकाम करना चहते हैंकहने हैं कि ग्राटा ग्रप्ने हाथ से पोसना चाहिये, यन्त्र पर नहीं ले जाना चाहिये, चककी में डाल कर हाथ से पीसना चाहित । श्राल मोचिए--एक ह्तथ की चक्की कितने टन श्रनाज पोस सकतो हैं ? वष् कहते हैं कि कपड़ा हाथ से बुनना चाहिये, मिलों को बन्द कर दो, हाथ की बनी लंगोटी पह्नना शुरू कर दो, सूट पह्रना छोड दो। यक्ह जो गांधो की बात है, भाज के यन्त्र के युग में यह काम में भाराने वाली बात नहीं है। हमें इस देश में सख्चे मन से छुश्राछूत को मिटाना है—्ररना कल इस के बड़े बिवरोत परिणाम होने वाले हैं । श्राज देश बड़ी संक्रमण श्मवस्था में पदार्पण कर रहा है । भाप यहां बैठे रह्ट कर बात करते हैं-लेकिन मुम्रे सामन्य श्रादमियों से मिल कर बात कर्ने का श्रवसर मिलता है, उन का दिल क्या कहता है-मैं जानता हूं। हमनरे देश में श्राज साम्र्रद्दायिक तनाव बढ़ता जा रहा है। मैं भ्रार० एस० एस० की, टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन लोग कह्ते है कि जब से जनता पार्टो श्राई है, तब से झ्रार० एस० एस० को फटिलाइजर मिल गया है, दबा मिल गई हैं, वे बहुत सगड़े हो गये हैं। चही पह्न कर, लाठी

लेकर मैदान में कूद रहें हैं। संब के जो सरमंब चालक-देवरवस जो हैं-मेंने दिल्टी में उन के भाषण को मुना था। उन्होंने कहा था-हम जो हिन्दू संगठन को बात करते है-इस में क्या बुरी बात करते है। हम इस देश को हिन्दू राष्ट्र रब्बना चाहतने है। का श्रबतक यह हिंद्ध राय्ट्र नहों था-चा इस को श्रब कुछ श्रोर बनाने का जहरन हैं। प्रगर श्राष हिन्दू राष्ट्ध़नान चहहने है तो बको लंगों का क्या होगा ? इस देश में $17-18$ परसेन्ट बोद्ध हैंवे खाली रिज़र्वेशन के लिये अ्रवने को हरिजन लिखते हैं, लेकिन दिल से बौद्ध हैं, क्योंक डा० अ्रम्बेदकर ने श्रादेश दिया था कि बोद्ध धरें को स्वीकार करोइस लिये के बौन्द बन गये थे-उन का कया होगा ? जो हर्जिन है-के दिल से हरिजन नहीं हैं, किज्ववेशन का फायदा लेने के निये भपने को हरिजन लिखते हैं, लेकिन दिल से डा० श्रम्बेदकर को मानते हैं। काई भी हीरजन दिल से कभी भी डा० घ्रम्बेदकर के खिलाफ नहीं जा सकता-चहा पर हम चहे कुछ भी बोलते रहें । ये रिपाटें तो हमेशा यहा पर श्राती रहुगगी, बहस का यद नाटक चलता रहेगा, fिनिम्टर नोट्म लेते जायेंगे, कौन क्या बालता है सब लिब्रते जायेगे- नेकिन इन सब बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं हैं।

इस लिए में कहता हूं-द्वेवरस जैसे लोग जो कहते है कि हिम हिन्दू का संगहन बनायेंगे-तो इस देश मे जो बौद्य है, ईसाई है, मुमलमान है——चया वे इस देश के नर्ंीं हैं, कहीं बाहर से घ्रोंये थे ? वे भो इमी देश के हैं, वे भी वुम्हारे जंसे इस देश के हक्तःर है म्रौर तुम्हारे कहने से या धरामिक विल लाने में इस देश्र की सकस्या हल होने वालो नहीं है यद्र उसो समय हल होगी जत गांधी युग में जो इस को हरिजन का नाम दिया गया है—उस को सभ!प्त किया
[श्री डी० जी. गबई]
बायेगा। हम एक दूसरे के गले मिल जायं, क्राह्रण की लड़की ऐेड्यूत्रु. कास्ट में घौर घेड्यूल्ड कास्ट की लड़की काहमण के घर में जायं। जब हम ऐसा ध्यवहार करेगे तब कछ परिवर्तन श्रा सकता है, वरना यह छूभ्माछूत मिटनेवाली नहीं है।

मै श्रपने गाव में जाता हूं--श्रपनी कांस्टीचूएन्सी की वात कहता हूं-मेरे लिये वहां कप-सोसर् मे चाय भ्राती है, लेकिन मेरे साथ जो शेड्यूल कास्ट का भाई बंठा होता है, उस के लिये कटोरी मे चाय घाती है, उन के लिये कप- सौसर में चाय नहीं भ्राती। मैं जब उस का विरोध करता हूं ग्रौर कहाता हैं कि ऐेसा क्यो हो रहा है ? तब कहते है कि तुम नो चले जाघ्रोगे, हमारे लिये क्यो क्षगडा डालते हो। उस को कप-मी.सर मे चाय देने से सगड़ा पडता है। इस फर्क को खत्म करना होगा -श्रगर श्राप डस देश का भला चाहते है। श्रगर इस देश को अ्रखण्ड रखना चाहते हों तो यद्ट हिन्दू संगठन की बात इस देश को श्रखण्ड नहीं रख सक्ती। लाखों जवान ह्रमारी सीमाभ्भो पर लडते है, ह्माने रक्षा राज्य मंती जी यहां बंठे हैं वे जानते है, श्रौर अ्रपने बून को बहा कर देश की रक्षा करते है। खाली लाठी ले कर चह्ही पह्नन कर देश की रक्षा होने वाली नहीं है । देश की रक्षा करने के लिये हमारे पास कौज़ है भौर वह्ट देश की रक्षा कर रही है। इसलिए हिन्दू राष्ट्र हों घ्रोर एक हिन्दू संगठन बना कर देश की रक्षा करने की बात करना सही नही है। इस से जातिपात को बढ़ावा मिलेगा श्रौर साम्र्रदायिक दंगे भड़केंगे घीर इस देश का सवंनका हो जायेगा। इसलिए ₹स पर कन्ट्रोल होना थाषिए। यह देक्ष सारे लोगों का है, छस्राईयों का यह तर पुों का मह देश है, हिजनों

का यह् देश है मोर हिन्दुमों का यह् देश है ओर धमंनिरपेक्षता जो यहां की राज्य व्यवस्था है, उस को कायम रहना चाहिए।

इसलिए मै श्रौर ज्यादा टाइम न लेते हुए, यह कहना चाहता हूं कि श्रग? श्रस्पृष्यता को मिटाना है, तो फिर श्रापमी ठ्यवहार करो, जितने पालियामेट के सदस्य है, वे एक दूसरे के समधी बने श्रौर 117 श्राटिकाल जो हमाने संविधान की शेड्यूल्ड कास्टस के बारे मे है, उस का मद्देनजग रख्वते हुाए. वे एक दूसरे के गले मिल जाएं श्रीर देश में जातपात को मिटा दे।

श्री राम विल⿵स पासव!न (हार्जु पर) सभापति महो।दय, झभी जं शेड्यूत्ड कारट्म श्यार चेडयृत्ड ट्राइब्स कमिशन की रिपोटँ पर बह्स चल गही है, उस के बारे मे मैं यह कहना घाहता हू कि हम लोगो ने सब से बड़ी मांग यह की थो कि जब भी कशिमनर की fिपं।टं पर बहस की जाए, तो उस कं साथ मे एवशन टेकन रिपोटं भी सीम्म कित रहे बयाकि सिफं रिपोटं ही पेश कर दी जाएगी श्रोंर उस पर सरकार की घ्रोर से जो कायंवाही की गई है, वह सम्मिलित नही की जाएगी, तो फिर जंसा कि हमारे सर्णथया ने कहा कि उस का कोई उपयोग नही हों पाएगा श्रौर कमी प्रयोग नही हांगा ।

कमिश्नर की रिपोटं को भगर भाप देखंत्रं तो यह पाऐंगे कि जिन समस्याश्रों की उस में घर्षा की गई है ध्रोर जो उस के लिए उन्हांने सिफारशे की हैं, में समक्नता हूं कि काफी मेहनत कर के उन्होंने fरपोटं को रखा है मौर जितना हम लोग यहां खोल रद्रे है, भाषण दे रहे है, करीब करीब समी

चीजें उस में मोजूद है । सब से बड़ी बात पह है कि हम लोगों को बुलवाने की बजाए भ्रच्ठा वहह होता कि सग्कार के द्वारा एक एक प्वाइन्ट पर श्रभी तक क्या किया गया है, कमिश्न ने जो रिपोर्ट पेश की है, उस पर मग्कार ने कया एकशन लिया है, यह मरकान यहा वता देनी ।

श्रनुयुचित जातियं, के सम्बन्ध में हमाने साथी श्री गवई जी बोल चहे ये कि छुम्राष्तूत बन्द हांना चर्दिए । हम का पेसा लगता है कि उसमे श्राप का भी कमूर है । जो गगा राम घ्यस्पताल है, वहा मैं ग्राज गया था, तो हमारे पत्रकार पूछ गहे थे कि क्या हल्ला कर रहें थे, क्या मामला था, क्या घछ्रछूत की बात है ? में ॠ्राप को बतलाता हू कि गगा राम भस्पताल एक प्राछबेट भर्पताल है, जो ट्रस्टीशिप के घन्दर घल रहा है । उसंक घुठ्यक्ष भूतपूर्व न्यायाधीश श्री एस० एम० साकरी है। प्राप समझिषें कि सन् 1976 मे एक दोवार बीच दी गई और कह दिया गया कि घह म्रधून दीवार है, भ्रनटचेषिल वोल है । क्या कहा कि से में जो घ्रनुपूषित जातियो के लड़के है, मे जो छोटी जातियो के लडके है, मे जो छोटे कर्मषारियों के लउके है, ये भ्रफसरों के लड़कों के नजदीक जाते है, तो उन का संसकार बराब होता है, एसलिए दोनों को भलग किया जाए। इमर्जेस्सी के बौरान, उस समय छमजेन्सी थी, जब लोगों ने बाने में कुछ नहीं कहा पौर

हर के मारे मुकदमा नंही चलाया क्योंकि घमर कुछ बोलते तो जेल में बन्द कर दिंय जाते । जब इमर्जन्सी बत्म हुई प्रीर जनता पाटी की सरकान बनी, तो उनं लोगें ने दर्जनं बार प्रधान मवी जी को, गृह मती जी को लिखा भौर तमाम जगहों पर लोगों को अप्रंच किया नेकिन उस का निज्ञल्ट श्राज तक कुछ नही निकला श्रौर सब से दु.खद विषय यह है कि बहा हरिजन श्रोत्तं। को पीटा गया श्रीट बाल पकड का उन को बीचा गया ध्रौर श्रब 4 शेह्यूत्ड कास्ट्स के कमंचारी 35 दिनों से श्रामरण श्रनशन कर रहे है श्रोर मैं श्राप मे यह कहता हू कि यदि श्राज गतन तक सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया तो हो मकता है कि कल हम को दु खद न्यूज सुननी पड़े, उस के लिए हमे तुंयार रहना चाहिए । कही कल तक उन को मृत्य्य, न हो जाए श्रौर हमारे साथी सही बात कहने है कि अ्यगर मग्कारं। मत श्रनशन करता है, तो उस के लिए दिल्ली श्रोग पूरी गजधानी मे बलबनी मच जाती है दो दिनां के श्रन्दर ही भौर पहा पर घार श्रनुसूषित जातियों के श्रादमी 35 दिनो मे घ्रशन पर है, दिल्लो प्रशासन के नीचे, मारत सरकार के नीचे लेशिन उस पर कही कोई चर्चा नही है। इसलिए मै संप्रथम भपने माननीय गृह मती जी से कहुगा कि वे दिल्ली एठमिस्ट्रिशन से इस बारे में बात करें क्योंकि

सभापति महोदय, यह तो हुई नगयालयों की बात । हम बोगों को कमी कभी बुनियादी सबाल पर जाना पड़ता है। गांवों में मारपट हो जाती है या कुछ श्रौर हो जाता है। हम लोग तो कोटं में बले जाते हैं लेकिन जो गांब के गरीब लोग है उनको तो न्यपयालय में जाने पर भी न्याय नहीं मिलता । सभापति जी, यह बान में घ्रपने मन से नहीं कहना हूं यह कमिश्नर की रिपोटं हैं । इस में कमिष्नर ने कहा है-नमिलनडु की घटना क मस्न्नन्ध में।
"वघहां तमिलनाड़ के. एक मामले का उल्लेख करना संगन होगा । जहां कुछ ववं पहने अ्रनुनूर्नित जातियो पर बेलची को दर्दनाक धटना से भी श्राकार भीर प्रफार में लगभग चार गुना श्रधिक अ्रह्याचार किस गये थे 1 ग्रनुपूचित जानियों के लगभग 42 सदस्म जिनमें 20 बचचे भी थे, जिन्दा जला दिए गए । श्रत्याचारों के फिकार व्यक्ति भूमिद्हीन श्रमिक थे । मामला मद्रास उन्व न्यायालय के समक्ष श्राया प्रोर पपराधी व्यक्ति बरी कर दिए गए । उक्त न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है-
'दस के भलावा, यद्ह तथ्य कुछ भ्राश्चर्यजनक सा प्रतीत होता है कि इस मामले से सम्बद सभी 23 भपराषी मिरासदार हों । हनमें से पधिकांश लोग धनी हैं भौर वे बहुत बड़े भूक्षेत्र के मालिक हैं । साक्ष्य यह है कि पहले

भपराषी के पास ध्रपनी कार है, मिरासदार वामपंथी कम्यूनिस्टों से प्रतिशोष लेने के लिए कितने भी बेचनन हो, यह विश्वास करना कठिन मालूम पड़ता है कि वे स्वयं घटनास्थल पर जाकर बिना भपने नोकरों की सहायता लिए घरों में भ्राग लगा दी हो । भूबे ध्रोर हताश श्रमिकों का श्रयेक्षा व्यापक निहित स्वार्थों वाले धनी लोगों द्वारा श्रपनी सुरक्षा के लिए प्रधिक घ्यान देने की भ्राशा की जा सकती है । ऐसी ग्राश्रा की जा सकती है कि मिरासदारों ने श्रपने को भाड़ में रखा हो ध्रोर घ्रपने भाड़े के दलालों को इन कई श्यपराधों को करने के लिए भेज दिया हो । जिन्हें श्रभियोजन के भ्रनुसार मिरासदारों ने स्वयं सीधे घटनास्थल पर ग्रा कर किया है।

निण्णय में श्रागे कहा गया है :

विव्यमान सब्रन्यायाधीश ने जो निष्कपं निकाला है, हम उनके इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि ह्न निर्दोव व्यक्तियों की हल्या का कारण उपद्रवी भीड़ का सामान्य उद्देश्य नहीं था ।'

श्न में उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा :
'हमारी राय में 25 दिसम्बर; 1968 की रात को हुई दर्दनाक घटना के लिए हमलाबरों को दोषी ठहराना चाहिए किन्दु बेव है कि साक्य के भ्राधार पर हम किसी को श्रपराधी करार दे कर उसे दंड देने की स्थिति में नहीं हैं । हमने भ्रनाज से छिलका भ्रलग करने का भरसक प्रयत्न किया है प्रौर साक्ष्य का मूल्यांकन करने संबंधी सामान्य भानकों से विश्षित हुए बिना कुछ भपराधियों के दोष को सिद्ध करने का प्रयास किया हैं। लेकिन धभियोजन साष्ष्य में भ्रन्तनिहित

कमजोरियां हमें उन व्यक्तियों को सिद्धनोष ठहराने से रोकती हैं जो संभबतः निर्दोष हैं ।"

सभापति जी $42-42$ हरिजनों की हत्या की जाती है जिनमें 20 बच्चे भी घामिल थे, लेकिन जब वह मामला न्यायालय में जाता है तो न्यायालय क्या कहता है कि इनकी हत्या करने वाले सब के सब निदौषष हैं । यह सब कमिष्नर की रिपोर्ट में है । भ्राप इसे पढ़िये । इस में भ्रागे कहा है । न्यायाघीश श्री डी० ए० देसाई ने स्पष्ट रूप से कहा है-
"एक साभाजिक मंस्था के नाते कानून का यह उत्तरद्नायित्व है कि परिवर्तन व्यवस्थित हो । सप्रयोजन लक्ष्य उन्मुख व्यवस्था के हूप में कानून का श्रर्य लेना भ्रावश्यक है ।"

भ्रागे चल कर उन्होंने कहा है-
"जिनके पास कानून का उल्लंधन करने पर दंड देने की शक्ति है, लेकिन वे लोग जिन्हें कानून लागू करने धरर दंड देने का भार सींपा गया है वे स्वयं उस वर्ग के होते हैं जो वर्ग पूर्वाप्रह् से प्रभावित रहते हैं भौर वे उस वर्ग के नहीं होते जिन के लिए कानून बनाया जाता है, इसीलिए वे कानून कीं पूरी प्रकित से लागू करके सच्वा परिवर्तन लाने के लिए उस्साहित नहीं होते । इसके विपरीत श्रनुभव यह बतलाता है कि कानून का कार्याख्वयन एसे भनमने छोग से किया जत्ता हैं कि उन लोगों का कनून
[श्रों राम विलाम पासबान]
में विश्वास समाप्त हो जाता है जिन के लाभ के लिए यह बनाया गया है ।"

इस प्रकार से कमिशन ने स्पष्ट रूप से कहा हैं कि संविधान की कोई धारा बाधक नहीं है उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में रिजज्रेंशन देने के रास्ते में । मैं श्रापको बता चुका हू कि 352 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं जिन में से मात्र चार ही हन जातियों के हैं। सरकार को हिम्मत घ्रोर बहादुरी के साथ भागे श्राना चाहिये मौर रिजर्वेशन वहां लागू करना चाहिये कनफंटेशन की स्थिति भ्राए भी तो उसका उसको मुकाबला करना चाहिये । सरकार को कहना चाहिये कि न्यायपालिका में चाहे जिला जज हो, उच्च न्पायलय का मामला हो यह सुग्रीम कोर्ट का मामला हो न्यायाधीशों की नियुक्ति में घ्रनुनूचित जातियों श्रोर श्रनुर्मृचित जन जातियों के लोगों को हम विशेष घ्रवस़र देंगे, उन के लिए रिजर्बेशन करेंगे ।

भाएचर्च की बात है कि माननीय न्यायाधीश कुछ कहते हैं श्रोर हमारा जो विधि मंन्नालय हैं, जो हम लोगों का श्रादमी है, जिस को यहां पर हमारे पक्ष में बात कहनी चाहिये वहु कुछ दूसरी ही बात कहता हैं भ्रोर हमारे विरद्ध बात कहता है । गोली, बीस कदम, कदम, तीस कदम ij

मुख्य न्याय|धीशों के विचार हैं ? :
मुख्य: योग्यता के भ्राधार पर ही विचार करना है भौर केषल पूर्ण निरोेक्ष मूल्यांकन को ही भान्यता दी जानी है । कोई कठोर नियम नहीं बनाए जा सकते卷 1

इससे भ्रागे बढ़ कर विधि मंत्रालय ने भ्रपना विधार पेक्श कर दिया है कि कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है । कमिश्नर साहब कहते हैं कि कोर्ट संवैधानिक बाधा नहीं है जिस के चलते इसको रोका जा सकता हो लेकिन ध्राप कहते है यः नहों हो सकता है ।

कमिशन ने भ्रपनी रिपोटं में अ्रारक्षण के विपय में जो कहा है श्रौर जो श्रांकड़े दिए हैं वे भी मैं श्रापके सामने रग्बना चाहता हैं । ये प्रथम भ्रीर दिनीय श्रेणी के बारे में में रख रहा हैं। प्रथम श्रेणी में ग्रनूसूचित जानियों का 3.46 है ध्रीर द्वितीय मे 5.41 है जर्बक जन जातियों का 0.68 श्रोर 0.74 है घ्रर्थात् एक प्रतिमत भी नहीं है । जहां तक सार्वंजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है वहां प्रथम श्रेणी में यह् 1.68 प्रतिशत श्रौर द्वितीय में 0.36 प्रनिशन है श्रनुमूचित जातियों श्रोर 3.19 प्रतिघत भौर 0.54 प्रतिशत ही जनजानियों का है । दन श्रारक्षणों को पूरा करने की भ्रावश्यकता है ।

जहां तक प्राछबेट संस्थानों में रिजबेंशन का सम्ब्न्ध है कमिशन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पर कोई रोक नहीं है । एक बार जब बंठक धायोजित हुई थी उस बैठक में भी यह कहा गया था कि भ्रगर ज्राइवेट फर्मों या फैक्ट्रियों वाले रिजर्रेशन नहीं वेते हैं तो उनको सरकार द्वरा दी जाने वाली सुविधायें बन्द कर दी जानी काहिये । एक बार उनको बन्द कर दिया गया तो धाटोमैटिक्ली के घाष्य हो जाएंगे रिजबैंशन वेने के लिए । रिषोटं में कहा गया है :

प्राइवेट उथोग को लाइसेंत जारी, वित्तीय सहायता मंजूरी, भौबोगिक स्पल

भाबंटित भ्रोर श्रस्य सुविधायें प्रदान करते समय उन पर यह सार्त की जाएगी कि बे श्रपनी नोकरियों में ध्रनुसूचित जातियों/ श्रनुसूर्वित जनजातियों के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व देने सम्बन्धी सरकारी नीति को श्रानवार्य सप से मानें । यदि प्राइवेट सैक्टर के प्रतिष्ठान साम्माजक और प्रायिक अ्रसमानताश्रों को मिटाने सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्ति में सरकार के उत्तरदायित्वों में हाथ बंटाने में रचि नहीं रातने हैं तो उन्हें सरकार से सहायता श्रोर लाभ देने के लिए नहीं कहना चाहिये ।

सभापति महोदय : श्रब श्राप समाप्त करें । नरहृ मिनट हो गए हैं।

श्रो राम विस्तास पासवान : श्रभी तो मैंने शुरह ही किया है । श्रभी तक तो पांच सात मिनट ही हुए होंगे ।

संड्यूल्ड कास्ट्स और्रौर द्राध्ज के लिए ग्रबसरों की ज्ञात की जाती है। लेकिन नियुक्ति के समय भी उनके प्रति धांधली बर्ती जाती है। इस पर रोक लगनी चाहिए। मैंने दो तीन बिल मूव किए हैं, प्राइवेट मैम्बर बिल। मैंने एक में कहा है कि इनको मिलने वाली सुविधारें श्रगले तीस बरस तकजारी रबी जानी चाहिए । दूसरे मैंने यह भी कहा है कि एक राज्य में तो एक जाति भ्रनुसूचित जाति में हैं । लेकिन दूसरे में पनुसूक्वित जाति की सूची में नहीं है, यह नहीं होना बाहिए। बहां भी उसको भनुसूचित जाति में थामिल किया जाना चाहिए । बिहार में पासबान उस भेषणी में भाता है, उत्तर प्रवेश में पासी है, कहीं कहीं घोबी है। एक

स्टेट में गेड्यूज्ड कास्ट की क्षेणी में हैं दूससरी जगह नहीं है, दिल्ली में नहीं है। तो भाप उसको रोजगार नहीं दे पाते हैं। जब कोई भादमी विहार से नौकरी के लिए भ्याता है तो यहां भाने के बाद उसका सोशल, इकोनामिकल स्टेटस बहुत "उपर उठ जाता है, श्राप कहते है कि शेड्यूल्ड कास्ट की श्रेणी में नहीं है। उसनिण मैं कहना चाहता हूं कि श्रगर किसी एक स्टेट में जो श्रनुसूचित जाति के श्रेणी में हों तो दूमरी ऊगह भी उसको उसी श्रेणी में रखखए ।

कमिश्नर ने श्रयनी fिगोर्ट में कहा है कि प्रमाण-पव मिलने में बहुन दिक्कत होती है । तीम हजारी में ग्रफमर बैंे है , श्राज ऐेप्लाई करें तो दों माल बाद उसको प्रमाण-चन मिलता है। जे इइन श्रार्दमयों के लिए इतनो दिक्कत है । लेकिन दूसरी तरक नदा हाल है वह मैंने श्रापको निख्ब कर भेजा। मैंने मवा सो लड़कों के बागे मे जो पटना के मेडिकल कालेजेज में पढ़ रहंहैं हैं जाली प्रमाण-पव्न ले कर उनके बारे में लिबा था लेकिन ग्रभी तक उनके बिलफफ कोई कायंवाही नहीं की गई। उल्टे बह लोग वहां धमकी देने हैं। दर्मालए जो जाली प्रमाण-पव का मामला है वह् जहां कहीं भी हो उसकी जांच होनी चाहिए घ्रोर सब्त कार्यंवाही केरनी चाहिए।

कहा जाता है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में भ्रनुसूचित जातियों का विकास चाहते हैं। लेकिन बस्तु स्थिति क्या है। बैंकों का उव नेशनेलाइजेंशन हुपा तो बड़ा हंगामा हुम्रा । लेकिन जो म्रनुयूचित जाति के लोग ये उनको
[श्र। रःम विलामं पंसवन्य]
दो पैसा उन बैंकों से कण नहीं मिल। जो श्रनुसूचित जाति श्रौर जनजाति के गरीब लोग हैं श्रापको पहले उनको ॠण देना चाहिए । श्राप उन से सेक्योरिटी मांगते है, जमानत मांगते है, तो वह् बेचाे कहा से दें। जिसके पाम ख्बाने को श्रक्न नही, पहनने को कपडा नही, रहने को घर नही वह कहा मे जमाननदार लयेगi ? मेग निवेदन हे कि जो उनका पारीगिक भ्रम है जो साल मे 5,000 रु० बैठता है वह उनकी जमानत मानी जाय उसके श्रधार 「न : लाभ मिल गकेगा। घन्यथा गरीब को कोई सुविधा नही मिल • पर्गi।

श्री ज्तालत्र्रमाद कुराल (घएट्मप्र) ममातति जी, मेग व्यवस्था गा प्रश्न है । श्रनोजोशन में दे श्रोर ट्राध्र्त्म के निये किनन। उदामं।न है।

समापति महोदय : एँ दिन नो श्राएकं। बँच में एक भी श्रादमी नही था, मिवएँ मंत्रो के। इसलिये यह्ह कोई व्रवस्था का प्रश्न नही है ।

घो राम विलास पासवान . जो भी झ्रनु गूनित जाति का श्रफस है श्रगण वह थोडा मा भ बढ़ना है, मंडल जी को मालूम है, अ्रगर थोड़ा मा भी श्रच्छा काम करते है तो उसक. स० श्रार० बराब कर द ज्ञात है। हमारे यहां श्रो विभाम प्रसाद है, ॠोर बहुत से लोग है। तो श्रापको किस भ्रमर को दंड वेना हो तो श्राप समवेंड कर द जिये। लेकिन खामष्वाह आप्राप उसो नचा रह्हे ह् ताकि प्रोमोशन न पा सके। जब प्र नोश्रन का समय घायेगा तो स० भार० ख्वराब कर वेंगे । इसलिए पावर्कीं मी.यत साफ नहीं है। कोष

ऐसा विभाग नही है जिसमे घ्रनुसूचित जाति भ्रौर जनजाति के योग्य लोग उपलबध न हो सकते हों । लेक्रिन श्रापकी, नीयत माफ नहीे है। भाप प्रत्येक विभाग में संल बनाइये, प्रधान मंवं। का विभाग ऐटामिक ऐनर्जी है उममें सेल बना द जिये श्रोर उसके लिये घ्रलग से कालेज से ह विद्याथथयों को चुन ल जिये ओर उनको गुए से ह़। नर्म क जिये। भ्राप देगेगें कि पाच साल मे कोई भ क्षेत्र ऐसा नही बचेगा च हे इंज नियर हो, उाक्टरें। हो, या और कोई टेक्नोलाजिंकल क्षेत्र हों, जिममे श्रनु गचित जानि ग्रोग जन गानि के योगा श्रादन न मिले। मब जगते वह हों जायेगा, लेनिन मबये बड़ वात यह है fि प्राष उसंक लिये कुछ ₹ जिय।
 लेकिन वह बित्कुल उस मामले मे नगण्य है। डसलिं। मे ॠमना चालन है कि जब नख ग्रापके नियत माफ नही होगा, जब तन श्राप श्रनुर्गृचिंर जानि भ्रांग ग्रनुनुचित जन-जानि के
 हु श्रोर वह भी। पावग्फुल मिनिक्ट्र नही बनाने कें नन तक इम मामने मे कुछ नही हिं। भकेणा।

विहार मे क्लगाण विभाग है श्रोग उसके मंवी भी ही₹जन ही हैं, लेकिन उमको पाबग कुछ नही है। इमलियेय मेग निवेदन है कि: क्राप श्रलग मिनिस्ट्रिं। को ब्यवस्था कीजिये शर पावर्फुन लोगों को मिनिस्ट्री का श्र्धिकार वै जिये ।

अनिमू,चत ड, Tति घोर घ्रनमूंचित घाधिम जति के कमिश्नर हैं घ्रपनी कमजोरी को नही बतंया ह्र लेकिन उसने संकेत किय है कि कमीशन लो है नार = 'ब्र परा है, उसको एक कमरे में बन्द कर दिया है कि वृ ठीक छंग से फ्रपना फंकशन नहीं कर पा ग्रा है। आ्राप भविष्य में छसको भी देबिये ।

इन शब्दों के साथ मैं भपनी बात समाष्त करता हैं. 1

शी हिष्य चरम्यण सरूुनिया (करोल बाग) : सभापति महोदय, गत बहस में मैने यहां कहा था कि इतने दिनों मे इतनी-हतनी वेर में हमारी रिपोटं पर बहस क्यो होती है, समय पर क्यों नही होती

भ्रब भी 3 माल की इकट्ठी f पोटों पर बह्मस हो रही है यह भी एक एक वर्ष की तथा दूसरी रिपोटं 2 माल की है जो कि श्राज से माल भर पहले प्रम्बुत की जा चुकी थी, लेकिन उस पर बहम माल भर बाठ हो ग्ही है । इम कार्ण मे सिपोटं मे जो ह्मारी मिफार्गिं होनी है, या जो कुछ इसके मुदे होते है, उनका पग्पज डिफीट हो जाता है ।

इसके माथ ही मुले ए़क श्रौन प्राश्न्र्य है कि 1947 मे जो हमाने लिये प्रतिशत निश्चित किया गया था $f$ इस श्राबादी के प्राधार पग 15 प्रनिगन श्रीग 7 प्रतिगत गह्यून्ड कास्ट्य भौन शेड्यूल्म ड्रादन्ज के लिये fिजर्वेशन दिया गया था, श्राज 32 माल के बाद भी ग्राबादी हृमारी वही की चः। ग्बी जा रही है जब कि जो मवर्ण जाति के या उच्च जाति के लोग है, उनके 2 बच्चे हो है है मौर जेड्यूल्ड कास्ट्म के 8,10 बच्चे होते है। उनका प्रतिभत बढ़ता ही नही । ममझ्न में नही श्रा ग्हा कि क्या हो रहा है ? मै ममक्षता हृ कि इसके पीछ्छे कोई न कोई उस तग्हृ की साजिश है कि जिससे उनकं पूरे ध्राकडे नही दिये जाते है जिसके कारण से जो पूरे श्रधिकार उनको मिलने बाहिये, वह नही मिलते है ।

हमने प्रधान मंब्री जी को चण्डीगढ़ के सम्मेलन में पास कर के समी प्रकार के प्रस्ताव बनाकर दिये । उसमें सभी प्रकार के हमारे संसदों ने मिलकर एक कन्सैसस करके कुछ इस प्रकार के निर्णय लिये थे पौर उनसे उम्मीद की जाती थी कि हस पर सरकार कबम उठायेनी, लेकिन ध्रभी तक सरकार की तरफ से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुभा है कि उस पर क्या कर रे 争

यहां पर हमारे संसद्स्सस्यों ने विभिम्न प्रकार से रिजबेशन के म्राकढ़े प्रस्तुत किये हैं। मैं उनमें नही जाना चाहता, लेकिन उसके साथ-साथ कहना चाहता हु कि 30 साल में इम तरह का वातावग्ण बनाया जा रहा है कि उनके गिज्वर्शन को समाप्त कर्ने के लिये जगह-जगह सष बना दिये गये है। एक माजिए बडी हो गई है ।

यह भी कहा जा रहा है। कि जातियों के नाम मे जो मग्कण की बात है, उमको श्रायिक दृष्ट्ट से गरीबी की दृष्टि से उस तरफ मोड दिया जाये ग्रर्था। जो कुछ बनाया गया था, उसमे कुछ दिया नही गया श्रोग उसको भी बदलकर, डिफीट कण के रूसगी पर्किल्पना कर के उमको समाप्त करने की साजिश चल रही है। उममे मर्कार के माथ्य न्यायालय भी माद़ीदार ब्रन ग्हे है। उमके कारण स्थिनित इ स प्रकाग की बन चुकी है जिममे हम लगना है कि हमाः प्रति उद्वार के निये जो $\cdot$ कार ने श्राज नऋ घोपणाए की है ध्रोग इस तर्न की बाते की है बह केबन धोष्रा मात्र है । बार विकता मे उमानदारी के माथ प्रब ते कुष्टा नही किया है ।

बाडेड लेबर के श्रन्दग सारे देश मे गरीब लोग काम करते है। गेड्यूल्ड कारट श्रोग शेड्य्य्ल्ड ट्राडजज के सब लोग उस मे है। बह बाडेड लेबर बहा मे तो दूर किया गया लेकिन हमे तां यह दिखाf $\begin{aligned} & \text { देता है कि जितने गज्रैतिक }\end{aligned}$ दल है श्रौर जितनी यह पालियामेंट है, इमके श्रन्दर ध्रनुसूचित जाति श्रौर घ्रनुमूचित जनजाति के लोगों को बाडेड लेबर की तर्ह से माना जता है और उन के माथ उसी तरह का व्यवहार किया जाता है । उन को उधित स्थान देने की कोशिश नही की जाती है पौर भ्रगर कोई प्रपनी कोशिएा से, प्रपनी णक्ति मे भ्रागे बद़ने की कोशिए करता है कि तो ₹सके प्रति दुर्भाषना पंदा की जाती है, उसे पीछे उालने की कोशिण की जाती है। उन को स्वयं खड़े नही होने विया जाता। सारी राजनीति

में इस तरह का चक्र चल रहा है। ये f:तने भी लोग, एम० एल० ए०, एम पी० बनचे हैं उन का एक्सप्लययटेशन सारे राजनैतिक दल जनता करते हैं श्रौर वह बाकी जनता का करते है। यह एक वि $े л ~ च क ् र ~ ब न ~ ग य ा ~ ह ै, ~$ इस को कब तोड़ा जा ंगा श्रौर कब हस पर विचार किया जायगा ?

ग्राज ग्रन्त्योदय की वात बहुत जोर मे सरकार की तग्फ से उठाई जाती है श्रौर वह किया जा रहा है, श्रच्छा कायंक्रम है। लेकिन श्रनुसूचित जार्तात श्रौर श्रनुस्सूचचत जनजाति में श्रन्त मे यदि कोई श्राता है तो वह सफाई कर्मचारी ग्राता है, जो मकाई कग्ता है, मला उठाता है, वह उस में श्राता है प्रां वह एक स्पेशल किस्म का काम करता है, उम काम का दूमरा श्रादमी नही करता है। तो जब वह एक खाम प्रकान का काम करता है तां उमके लिए एक खाम प्रकार का वे तन क्यो नही दिया जाता ? जि:- तरह में टकनिकल श्रार्दमयो के लित् विशेप प्रकार का वेतन होता है क्योंकि वह्ट काम दूसरे नही का सकते, इमी तर्द उनको भी जो काम वह कग्ने है उनकी श्राथिक स्थिति डीक हृं सके। जितने भी नगर निगम श्रौर सिविल त्डर्डिनिस्ट्रेशन है उनके लिए ड्रायरेक्टिव जाना चाहिए कि इन के रहने के लिए मकान बना कर दिया जाय म्रोर इन के लिए उचित व्यवस्था की जाय । लेकिन पिछले तीम साल से उन के माथ वही बर्ताव कर रहे है, उनका चतुर्थ श्रेणी में रखा जाता है, उन की समाजिक स्थिति को सुधारने की कही कोजिश नहीं की जाती है, वे आपने बच्बों को पढ़ा लिखा नहीं सकते क्योंकि बे स्वयं जाकर सफाई करते हैं तो श्रपने बच्चे, भ्रपनी लड़की भ्रौर श्रपनी बहु सब को सफाई के काम में लगा देते है तब उनका गुजर होता है। भगर छसी तरह की स्थिति बनी रही तो हू का उद्धार किस तरह्ह होगा ?

दूसरा मसला 当 उठाना चाहता हूं कि दूसरा जो गन्दा काम कहा जाता था वह्ह था टैंनिन का काम ख्वाल निकालना पौर खाल को रंगना। श्रनुसूचित जाति का बहुत बड़ा वर्ग उस काम को करता था। भाज स्थिति यह्ह है कि उन का गला घोंट दिया गया हैं, उन को कोई सरक्षण नही दिया गया है । महात्मा गांधी ने बुनकरों को सरक्षण दिया लेकिन बुनकरों को जितनी सहायता मिलती है उस मे उन का एक्सप्लायटेश़ होता है। ब च मे दूमरे उस पैंमे को खा जाते है, यहां पर चू कि दूमग ममाज नीच मे खा मकता था इसलिए उसकों सव तरह की मुविधा दी लेकिन चमडं के काम ग्रोग चर्मकार के काम के लिएा. कोर्ड सुर्वधा नही दी। नतीजा यह है कि श्राज टंनिग का काम उन के हाब से बिल्रकुल निकल गया। यह चमड़े का काम ऐेसा काम है कि जो उसे शुरू कग्ता है, जब वह तैयार होता है तब तक उम मे पचामो गेंमे मौंक श्राते है जिसमें वह पूरी तरह बरबाद हो जाता है, कई कई परिवार उसमे बर्बाद हो गये है । ग्राज तक उन के संरक्षण के लिए, कुछ नही किया गया । तो जो श्रन्त के लोग है, जो चर्मकार् श्रोर मफाई करने वाले है, उन के लिए ग्राज तक श्राप ने कोई विचार नही किया तो फिर यह किस तरह की व्यवस्था चल रही है ? किस तर्ह से श्राप सभाज को ऊपर उठाना चाहते हैं ?

यहा पर हमारे साथियों ने श्रौर छस के पहले भी बहुतसे लोगों ने श्रपने लिए भलग मं व्वालय की मांग की हैं श्रौर न्यायालय की मांग की है कि स्पेशल कोर्टस बनाए, जाने चाहिए, सटथ-सतथ यह् भी मांग की है कि श्रागामी तीस साए, के लिए हमारा रिजर्वेशम बढ़ाना चाहिए । मैं हुसके साथसाथ पछिलक घ्रंड रटेकग्स की बात रखना चाहना हुं। दो तीन श्रंड रटेंकम्स का ह्वबाला दिया गया । मभी हृमारे मिन्न बहुगुणा जी के बारे में प्रौर उन के विभाग इंडियन मायल का बड़ा भारी गुंजान कर रहे थे । उन्होंने

78 में रिज्वेक्त थोलित किसा 1 सेकिन सियोट 77 से दे रहे है। 19 ए भाषए में के विवया है जब कि कहीं कोई ए साइए 产 नहीं दिवा है। बिस दिन से रिलवेश्रन हुणा है में बस दिन से कम्पनी के ऐे उ्वरंद्षसमेंद्यक्तेबता हैं। बहां पर कम्पनी का ₹पया सूब गया। प स्वाइट के एउ उवरीज मेंट जिसमें श्राते थे उसमें रिजनेशन नही था। मोरमीजोएउबर्टीयमेन्ट क्षाते है वह वी या सी साइए के क्षाते हैं। हस तरह से फटिलाखर की एजेनीज दी जापेगी। भ्राप देबेंगे कि होडा तो वह दी हुरहै ले लिक्न उसमे क्टेत्ट वह हैं कि भमी तक प्रोमीजर नय किया जा रहा है। इसलिए यह गो शिचिएँ है वह भो हमारे राथ एक घोबा है। हेधिज्ता तो इस नरह की होंती है लेकिन कन्टेट्रश कुछ घोर ही हांते है। इस तरह ते यह जो पूग पुलिदा है, लिबा है यह 24 वो स्रिएंट है लैकिन पहल। सिपोटं में भी वही मृदे है। मे एक मंनी जी से fिलने गया या, रिब वैघन पर बात हो रहां थी, में ने कहा देबते हैं कब तक संरसण पूरा होता है, उन्होंने कहा भापको किसने इल्लगार में रखा है, में ने कहा ह्वारों बाल के इन्तनार में है मीर जिनका इन्तजार दूट गया बे बा तो मुसलमान हो गए या ईसाई हो मए। हम बाहते हैं कि इन्तजार के बते रहते द्यकोो पूरा किया जाए। घंगर पूरा नही हुणा इन्तजार टूट गया तो उस दित कुछ भो: हो सकता है । हममे सक के साय, प्राद्र के साल्य हैन्तनार किया है बरना हम भी कुछ कर गुजरते । हम हिंदू हैं एतलिए कुछ नहीं कर रहे दें। लेकिन इसके लिए भ्रापभो मी सोषमा होगा पोर हमारें हे पझले जाग कर संबका थाहिए वरना वहां कोई नहीं द्हेगा।

जहां तक भूमि सुषार को बात है, इसमें रतना श्रपंच है, घतना घोर है शेकिन उसको सामूनहींकिया का रहा है। अनुरूंित जाति के लोगों को जो भूयि घाव्वंटित की जाती है
 - पेषर, कणान, स्ताँ बेषकर उसको घमाते


बनती है तब या वो उसकी कमषस करूट ली जरती है या जमीन पर ही कबजा कर लिया जाता है। उसके बाद सरकार की तरफ से निर्णंय होता हैं कि यह जरं लं जा रही है, तुम को दूरमर्ती जमंन दं। जाएरं। दिल्लों के हीं एक गांद का मामला हैं, वही पर भ्रनुसूचित राशि के लांगों को प्ट्टा दिया गया था ? उस पर वे काश्त कर रहे बे लेकिन भ्रब सरकान ने उस पर एक नाला निकालने का फैसला कर लिया है। उन्होंने फर्याद की कि ह्मरी जमीन बचाई जाए लेकिन सरकार भड गई है, कहती है नाला यही से निकलेगा। मेंने किप्टी कमिश्नर से बात की, उन्होने कह्रा कि यह भूमि ऐमे लोगों की है जो कोटं में नही जा सकते, भगर हम दूसरो की भूमि लेंगे तो के कोटं मे घले जायेमे । मैंने कहा कि बिल्ली को बाढ़ से बचाने क लिए केबल हरिजन मोर भ भनुसुचित जाति के लोग ही रह गए है जिनको कहल किया जायेगा ? इस तरह से इनक कर्लों गार्तत की जो कहानी है वह बर्म नही हो रही है। हम भी जानते है, हमें भी पता है, तौर तरकस हम मी रखते थे मगर अ्रमूळा काठा गया है। सभी तरह के घस्त्र हम रखते थे लेकिन हमने भपने हैाय से मगूठा काट कर दे धिया। एकलब्प की कहानी पहले की तरह थाज भी र्षाखखायं हो रही है । हम चाहते है कि सरकार बायबा को पूरा करे।

इस خे भलावा भाज हमारे साथ सबसे बड़ा कुठाराघात किक्षा के द्वारा हा रहा है। बढ़े अफसर भोर पंसे वालो के बेटे भ्रण्ठी पढ़ाई करते है, भच्छे स्कलो मे जाते हैं । लेकिन गरीब का बच्चा, हीरिजन, भनुसूचित जाति भौर भनुसूवित जनजाति के भादमी का बच्चा न厅र-निनम के स्कूलां मे पबत्ता है - पह भंद क्यो है? न हम का समान शिक्षा मिल रही है भारार न फिक्षा क समान घ्यवर मिल रहे है । परि एक हो पकार की व्यबस्था कर वा काय तो यह जा गउस्रीेर्टी बली का दही है, उस थर क्षुण कम कलता
[यो जिख्व नानयक्ण सन्षूनिया]
है। भाज एक घाई० ए० एस० का लड़का भफसर बनेगा, घाह० ए० एस० बनेगा, लेकिन गरीब का लड़का वही घपरासी बनेगायह जो ब्यवस्था है यह हमारी इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा बनाई गई है। इस डिकेटिक्व तरीके को समाप्त किया जाना चाहिये ।

## 17 hrs.

स्पेशल कोर्टस घौर $\mathbf{3 0}$ वर्षों के घ्रारक्षण की जो मांग यहां पर रबी गई है, उस के साथ में एक भीर बात कहना चाहता हू । पिछले 32 कर्षों की जो हमारी कहानी है मौर यह् 24वीं रिषोटं सदन के सामने है-हमारे लिये भाज तक क्या किया गया है-साप सब भ्षछी तरह से जानते है । भ्राप जानते है पिछली सरकार ने यहा पर एक कंपसूल गाढ़ा या घौर यह्ह कहा था कि हमारा भाज तक का जो इतिहास रहा हैं-वह सब उस केपस्तू में रखा गया है। क्रा उस कैपसूल मे रखा भया-मैं उस मे नही जानर घाहता, लेक कन मैं घाज वभाम अनुसूचित जातातों पौर जनबरातियों के सदस्यों का भावाहन करना चाहता हू-माइदी के बाद पिछले तोस सालों मे हमारी क्या स्पिति रही है, हमारे लिए क्या कुछ किसा गया है, इन रिषोटों के घन्दर क्या कहा गया है-उन सब चीजों का इकटठा कर के घ्रोर एक समिति का गठन करक, उस की वेख रेब मे उन सारी बातों का एक कैप्रूल में रख कर गाढ़ा जाए प्रार 50 या 100 साल का बाद देंबता जाय कि उस समय हमारी क्या स्थित थो आर भब स्ता है, कितनी प्रगति हुई है-हमारे लिये क्या किमा गया हे ....

एक मलनीय सबस्य : वह्ह कैपतूल तो खाली र्टेगत, उसमे कुछ भी लिख्बा नही जनया अ्यंकि घ्रत वक कुख हुपा ही नही है।



 ममेबकर का चिष यहां पर लगामे की बत कही नांहैंसैं बाहता हूं कि ब्दा चिल भीषा से शीष्र लगाया जाय, साय ही उन के बन्मधिन की छूट्री घोषित की जाय ...

एक माननीय सबस्य : 14 घ्रंल की छ्टी हो ।

थी fिश् मारंयन सरहूनिया : इस के साथ ही में यह्ह चाहता हू कि जा रिपोटं यहा पर पेक्श की जाती है उस रिपोंटं के साथसाथ जो एक्शन लिया जाता है, उस की रिपोर्ट भी सरकार यह्ठा पर पेश करे भॉर यहु देखे कि कहा तक उन बातों पर कार्यंवाही। की जाती है, हमने उनकी प्रर्गत के लिय क्या कुछ $f_{\text {किया हैं । }}$

SHRI B. RACHALAH (Chamarajanagar): Mr Chaurman, Sir, the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1974-75, 1975-76 and 197677 are being discussed for the last two days. Many members have already participated in the discussion on these reports and have gaven many valuable suggestions.

Before I forget, I would like to endorse the opinion expressed by some of the members that the portrait of Dr Babasaheb Ambedkar should be hung in the Central Hall of Parliament. This urge has been there for tae last so many years. I hope that at least the present Government would fulfil the desare of the Members of this House.

[^2]representation in the sense that there is no reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribea I hope that at least the Janata Government will go a step forward to see that the reservation is extended to the Upper Houses also in proportion to the Members elected to the Lower Houses, so that justice would be done in the Upper Houses.
The problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are peculiar; they are many and varied. I will not be able to cover all the aspects of their problems. I would like to highlight only a few problems for the consideration of the Government and the august House.
"Nearly three decades have passed and the problems of Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes have posed a challenge to the nation. This challenge is not only a challenge to the Government but it is to the entire society, not only to the Janata Party but to all the political parties, not only to political leaders but also to religious leaders. Therefore, these problems have $t_{0}$ be tackled not with a partisan attitude or a limited or a narrow attitude but with a national attitude. It has to be tackled as a national problem, a problem which is really killing the society. It has to be remedied at an earlier stage so that the integrity, the unity and the solidarity of the country is maintained.

The problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are mainly two-fold. One is with regard to the economic backwardness and the second is with regard to their social inequalities due to the caste system.

As has been pointed out, the Scheduled Castes constitute 15 per cent of the population and the Scheduled Tribes constitute 7.5 per cent of the poppulation. In 686 taluks, the Scheduked Castes constitute about 20 per cent of the population and in 329 taluks, they conattitute about 50 per ceast. In 1871, 82.3 per cent and 10.8 per const comeditute the workers en.
aged in primary sector and secondary sector respectively.

Further, in the Report it is stated that for every thousand population, there are 518 agricultural labourers and 330 cultivators. If you look into these figures, with regard to the people below the poverty line, it is mentioned that in the urban areas, 55 per cent of the urban population is below the poverty line and 50 per cent of the people in the rural areas are below the poverty line. Most of them come from the scheduled Castes and Scheduled Tribes. From these figures, we can come to a conclusion that there is an appalling poverty amongst them.

Then, the Commissioner for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in his Report, on p. 5, says:
"The atrocities on Scheduled Castes can be traced to their poor economic conditions, indebtedness, non-payment of prescribed minimum wages to agricultural labourers, non-implementation of Land Ceiling Act and socio-econome reasons and to the effect that at times the administration has not always been vigilant to improve their conditions."

The Land Ceiling Act has been hanging on for the last 30 years. Many States have passed the Land Ceiling Act and, in some States, they have not even considered the abolition of the tenancy system. Wherever the Land Cciling Act has come into being, the records have not been made uptodate. Therefore, whatever surplus land is available, even if they have allotted, they have not got the pussession of the land. Therefore, the troubles and the atrocities on the Harijans start whenever there is a clash between the persons who own the land and the persons who have allotted the land.

Similarly, in regard to distribution of sites to site-less people, the necessary acquisition proceedings have not taken place and proper compensation has not been paid. So, the landlords

## [Shri B. Rachaiah]

remove the boundary stones fixed for the sites of these people and start cultivating the land. So, this also is a cause for harassment of the Harijans there.

Again, in the case of people who are not paying minimum wages prescribed under the Minimum wages Act for agricultural labourers, if the labourers protest that they are not getting the minimum wages, then also, trouble starts and they are being persecuted and harassed. In the case of people who are serving under bondage, if they are freed from bondage but are not rehabilitated properly because they are scattered all over, then they go back to their original masters with a sense of humiliation. So this programme of rehabilitating bonded labourers has to be taken up in right earnest. Not only bonded labourers in the agricultural sector, but also people who are working in quarries, in the weaving sections, in hotel industries, domestic services etc. have to be located end freed from this kind of bondage, and this has to be started in more vigorous way.

Then, the old-age pension has not been implemented properly in many States therefore, it has to be intensified.

Regarding starting of Finance Corporations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, some States have already started Finance Corporations for the weltare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and the Centre has to give some matching grants. In some States they have not started them, and wherever the Finance Corporation has not been started, they should be asked to start these Scheduled Castes and Scheduled Tribes Corporations and they should be given free grant as share capital, and the quantity has to be increased.

Regarding allotment of aistributive ogencien, it hes already been mentioned by some of the hon.

Members, but I once again reiterate the same and say: by starting poultry, piggery, tannery, floheriek etc. and, by diversifying their protession and starting selective industries, their economic condition can be improved. Also, so far as kerosene oil and petrol are concerned, by reserving a percentage of the distributive agencies for these people particularly the educated unemployed, they can be encouraged. The Finance Corporation should make money available to them. Then I come to education of these classes.

Then, reservations, under Art. 15(4). for admissions has not been implemented in private colleges, both technical and non-technical. The Commission has specially mentioned about the non-reservation in the Aligarh-Muslim University. Under Articles 29 and 30, certain protection is given $t_{0}$ minority institutions because they are minoities in the country and have to be protected. I appeal to these minority institutions to see that these less fartunate brothers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes also get their due share in these private colleges and minority colleges. Then alone they can claim special protection. Otherwise, they will not be doing justice to the less fortunate brethren.

The private pilot licence courses are not given recognition for availing the post-matriculate scholarships. Therefore, private pilot Heence courses have to be included under post-matriculate scholarships,

The Commissioner has also mentioned about the shortage of hostels, particularly for the girls studying in the secondary schools, he wants that more and more facilities have to be provided for accommpdating the girl students to facilitate their higher education.

In the Fisth Five-Year Plan num of about Iss, B apores, which what meant for the welfare at the theher duled Caster and Scheduldat mition
has not been spent and has been allowed to tapse, mostly because the Difrector-General of Social Welfare for Scheduled Castes and Scheduled Tribes could not take initiative and also it has been mentioned that special provisions under the other sectors were not made available. Therefore, more money could not be spent on the economic development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Whatever money was provided for the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, nearly 60 per cent of that was spent on education and only ten per cent was spent on economic development. Therefore, the Minister has appointed a Task Force, and they have prepared a brochure or a report. This report is only an interim one. After the final report is received, I hope the Minister will place it before Parliament and will get the opinion of the Members. The interim report is good. The task which has been set there has to be implemented with the cooperation of the officers concerned.

While mentioning about admission to various schools, I am reminded of the award of pre-matriculate scholarships to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe boys and girls from the States' sector; not all the boys and girls are setting these scholarships or stipend. Therefore, there is need for increasing this amount under this sector. Every boy/girl who goes to the school should be able to get one concession or another. But I feel that the State Governments are not in a position to give them. Many of the ashram schools, particularly, have been doing good work. If guch facilities are avaitable to private institutions, naturally we whan more intake in those insttutions.

Most of the Members have mentioned that every *utient should be able to the the port-matrictulate scholarahip withorat any monetary reatriction on the meome ot the parents and also without any nestriction on the number of students comating from a zamily.

These two restrictions act as a clog on the progress of these students, on the Scheduled Caste and Scheduled Tribe boys and giris getting higher education. When you are spending large amounts of money in other fields, we want this scholarship to be given for at least five years without any monetary restriction on the income of the parents and also without any instriction on the number of students coming from a family. After all, when you are introducing family planning, it will take some time for the efforts to materialise. Therefore, the parents should not be penalised by imposing such a restriction.

With regard to award of national overseas scholarships, they were not able to utilise in sanctions and they have allowed them to lapse. Only 21 scholarships were made avaitable and out of that, one for Neo-Budhists and 10 scholarships for Scheduled Castes etc. were sanctioned. Therefore, I want that for these national overseas scholarships once the qualifications have been fixed and if qualifled candidates are available, whoever applies for these scholarships, should be able to get them.

Similarly, in Medical Colleges, the Post-graduate Colleges, the Armed Forces Medical College at Poone and in the Institutes of Technology the reservation has not been made upto 15 per cent. In the Institutes of Technology only 5 seats are allotted. Therefore, this quota has to be increased and for getting these seats, they should start coaching classes to enable Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates to take the pre-examination and pass it and get into these institutions.

With regard to reservation in services, there are political reservation and service reservation. In all the government offices reservation upto 15 and $71 / 2$ per cent has been made but in certain cases, namely, in the Universities, though the government has issued a direction that in the initial stage while taking lecturers, they should make reservations, stin the Univeratiliea

## of Commidestomer for $\operatorname{SC}=\mathrm{ST}$ (MOtn.)

## [Shri B. Racheriah]

have not cared to implement this direction by amending the University Act. After all, once a body is declared as an autonomous body, they are not above the constitutional safeguards and they must go according to the law of the country and fall in line with that.

Similarly, with regard to public undertakings and nationalised banks, reservation has been made. But in the Banking Services Commission, there wag a promise made by the government that there will be a member from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Now that they have appointed Regional Boards. I wish to know whether any Scheduled Caste or Scheduled Tribe members are there in these Boards so that the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are protected.

Similarly, in the case of Judicial Services, a mention has been already made by Mr. Paswan. I would like to add on the ground that the Judiciary and particularly, the High Court and the Supreme Court do not come under the State, they have taken the plea that they are not subordinate to any government. Under Art. 12 of the Constitution, the Judiciary either at the State level or at the national level fall under the definition 'the slate' and they come under Art. 335 itself and if any section of the people have not been properly represented in any services, then it is open for them to appoint qualifted candidates to the Bench in the High Court and also in the supreme Court. This has been really not done and only two High Court Judges are there and only one District Judge is there. There is no dearth of qualified candidates in the country. Therefore, I want in the judicial services also this reservation should be made. If there is no reservation, at least they should take note of the feelings of the members of this august House and also the feellings of the country and scheduled Castes and Scheduled Tribe candidates have to be appointed.

I want to touch only ane point with regard to abolition of untouchability. Untouchablity has been abolished under Art. 17 of the Constitution and this has been replaced by the Protection of Civil Rights Act, 1976. Provision has been made for stringent punishment to those who commit offerces under the Act. But this alone will not help us in combating this problem. This problem, as I said earlier, is a problem which is not only concerned with the government or the Opposition Parties or the political Parties but it concerns with the entire society. If 151 per cent of the population adopt a family each from the Scheduled Castes, this problem can be solved. The Government has not yet framed the rules under Article 15A of the Protection of Civil Right Act. This problem right from Budha, Shankracharay and others has been tackled but every reformer came and preached and ultimately left behind some community or sub-community. So, I do not think we will be able to remove this caste consideration. Even Constitution has not removed it because in the constitution equal respect to every religion has been assured. Therefore, I would urge upon the government to see that the scheduled castes and scheduled tribes who want to live an honourable life are given enough opportunities in all walks of life so that they may not lag behind. The trouble in the socioeconomic programmes which have been started recently have created some tensions in vested interests. They say under Article 35 of the Constitution the claims of the scheduled castes and schedubed tribes shall be considered on the basis of the efficiency of the administration. Under this proviso they are trying to reject the quallfed scheduled castes and scheduled tribes candidates. In reapect of promotional quota the confldential records of these candidates are spoiled to deny them the promo tional opportunities. Sir, effeciency can be a matter of degree and the society has to give due share to every section of the society.

Schoduied enast problem is not merely an economic problem but a social problem arising out of the caste dirtinction. This society consists of many religions and castes and, as such, is not free from bias idea. I wish there should be monitoring cells both at the Centrai and State level as to see in how many cases reservatios have not been implemented, promotions denied and de-reservation effected. We have a pariliamentary committee on the welfare of scheduled castes and scheduled tribes but these monitoring cells both at the Central and State levels can better look after. Some friends have asked for a separate Ministry for the wellare of scheduled castes and scheduled tribes. I think the present Home Ministry can very well serve the purpose if there is heart to do the job. Earlier reservation quotas have not been implemented because of absence of sympathy at heart. I wish during the period of Mr. Mandal it will be implemented. Our present Prime Minister is a Gandhian and is preaching the introduction of prohibition. I am also one of those who has been preaching prohibition for the last 30 years and udergone so many difficulties. Therefore, I want prohibition to be introduced and scheduled castes and scheduled tribes addicts to be made free from these clutches.

I once again thank the Chair for having given me so much time. Thank you.

भी राम कंबर षेश्रा (टोंक) : सभापति महोबय, इस सबन में घनुसूथित जाति जीर बन- काति के ध्रायोग की रिषोट्टं पर घहस हों चही हैं। हस प्रकार की रिपोटों पर हैं विक्ले 8 साल हो बहस सुनता का रहाँ । मुझे बड़े बैंद के क्षाय कहना पद़ता है कि जर जब मी धनुपूषित जातियों के यामले पर सबन में घर्चा होती है तो चाह भ्राषोजीएल पाट्टीं के मेम्बर हों काहे बललग चादीं के मेम्बर हों, चन सोलों की कोई रोख महीं


बोटों से ही चुन कर धाते हैं। मुले बहे़े खेद के साथ कहना पह़ रहा है कि भाज हत्र रिषोटं पर बहस के समय प्रष्षान मंत्री at भन्य कीबिनेट स्तर के मंबी उपस्पित नहीं हैं, वे भ्रगर उपस्थित होंत थौर षस चर्वा को सुनते तो हमें विशेष बुमी क्षेती में बड़े धफसोस के साथ कहता हूं कि घ्रन भनुसूषित जातियों के मसलों को सरकार बाह बह कोई भी हो, बड़े हल्ते फुल्के बंग से लेती है पोर जब चुनाव लड़ना होता हैं जो बों भी उर्मादववार चुनाव में बड़ा होता है वह्ह भनुसूचित जातियों के लिए प्रासमान के तारे तोड़ कर जमीन पर लाने जैसी बात करता है, लेकिन जब वह सत्तारहढ़ हो आाता है, उसके पश्षात् वह भ्रनुसूचित जातियों के विकास को उतना ही छूता है जितना उसको राज घलाने में पावश्यकता पड़ती है। मुझ्षे बड़ा बेद है कि गांवों में जो गरीब लोग हैं, घनुसूषित जाति के हैं, तीस साल के शासन के बाद भी भाज उनको सार्वजनिक सम्मान नहीं मिल रहा है । गांबों में उनको किसी प्रकार की मी स्वतन्त्रता नहीं है, बरिक में वह कहना चाहूंगा, बैसे मुक्षे कहना नहीं चारिये लेकिन भगर मैं नहीं कहता हं तो जिन लोगों ने मुझे घुना है उनके ऊपर कुठाराघात होता है, इन दो सालों के जनता पार्टीं के शासन में हरििनों का मनोबल जिरता जा रहा है। गावी व्याह के भवसरों पर भी जहां कहीं भी वे बगे से जाते हैं या दूल्हा घोड़ी पर बढ़ कर जाता है बहां उनको गांव वाले रोकते हैं मौर कहते हैं कि तुम्हारा जो घन्दिरा की का घासन था वह तुम्हारे साथ कफाबार थीं, पर्र वह्ट ज्ञात घष नहीं बलेगी। घगर हम संसद्ध स्सस्य भी किसी प्रकार का. सेटर लिखते हैं तो उस पर मी कोर्ट कड़ी कार्मेवाही नहीं होती है, बत्कि भघिकारी वह वेखता हैं कि उस वक्त यदि कोई अनुरूषित काति का चुना हुभा प्रतिनिfित पहुष्ट जाय तो विशेषकर वहु वह कमेपिए करता है कि प्रापस
［หी राम कैवर बेरबत］
में छमझोता करा के，बजाय कड़ी कार्यंवाही करने के बह्ह समझ्लोता कराने की कोसिस्ष करता है। इस प्रकार की बर्तमान स्पिति बस रही है मीर हमे बड़ा बेद है कि वे लोग दिन प्रति दिन जनता पार्टीं से उदास होते जा रहे हैं। सें भापको विश्वास दिलाना बाहता हूं कि इंदिरा जी को पावर में लाने की उसकी करूई हचछा नही है लेकिन जनता पार्टी का ज्ञासन होते हुये मी उनकी कोई सुनबाई नहीं हो रही है，इस－ लिए वे बडे रष्ट है । मूले इस सदन में समची बात कहने मे कोई हिचक नही है， यहां प्रधान मंद्री जी से मिलना तो मेरे लिए बहुत भासान है लेकिन यहा के भौर म़ती हों या प्रदेश के मंनी़ी हों उनसे मिलना कहिन है। पिषली सरकार में में विरोघी दल मे बा，तथ भी कांप्रेस के यंती कहते ये मुझसे कि कोई भापका काम हो तो बतायें लेकिन जनता पार्टों के म़्वियों का तो रवैया यह है कि वे राम राम थी करना पसन्द नहीं करते। से यह समझते हैं कि धगर इनको भमस्ते करेंगे कोर प्रेम से बोलेंगे तो पता नहीं कितिता काम हम सें करने को कहेंगे। हसलिए भै यह कहाना चाँ्दंगा कि जनता पार्टीं के जो मंबी सोम हैं से फससरों के ह्राष में ज्रतना

 जनों को रहना पटे़े वे रह सकते हैं भौर ऐसे क्नमनबार एन० की० सौर बिधापकों की मी़ कमी महीं है हि को उमकी स्तस्या

 पात्र रहेंगे बह⿸户口一己吕छ की हो जाय ।

कूसरी बात वह है कि जनता पार्टी के घासन में नोकरियों में जो भरती की जाती है उसमें धनुसूषित जाति के लोगों को भयोग्य कहकर फेल कर दिया ज्ञाता है । अ्रफसर कहते हैं कि तुम योग्य नहीं हो，तुम्हारे भम्बर भच्छे नहीं थे घोर तुम इल्टरष्यू में फेल हो गये । भफसर जो हैं वे सोचते है पता नही जनता पार्टीं रहेगी या नही，हम तो कानूनी कार्यवाही जैसी भी होगी करेंगे । वे कानून का केबल दिखावा करके मनमानी करते है । भ्रगर कोई पंसा दे देता है तो उसको भर्ती कर लेते हैं । मैं सरकार से निवेदन करना थाहूंगा कि छस सम्बल्ध मे पूरी देख－रेब होनी बाहिये ।

मैंने घपने साथी गर्वा की के भाषण को भच्छी तरह से ष्युता है। उन्होंने बरख्वासत की है कि बे भपनी लड़की की घादी，ध्रणर कोई प्रा ए़ण का सग़का तैयार हो इ उसके सास करने के लिए तैयार हैं सेकिन मैं भपने श्रनुरूकित जाति के सबस्यों से सहला चहाता हैं कि हमारे रांजस्षांन में भूकणूपं मंबी हमरतीलाल की भाक्ता


 पनलिबकर तैयार हो गई ती एक जुघन



निम्या केकिज सड़की को ष्टकारा दे दिया यौर इस वरह से उस लड़की का भविष्य बराब हो गया । छसलिए मैं तो इस विणार का हुं कि धगर हमारा वरित्न ठीक रेगा, क्रमारे कर्म ठीक रहंगे तो हम बाद्याण से भी ऊपर रह सकते हैं-ससमें कोई सन्वेह नहीं है। यह जो देढा वेली वाली बात है इसमें में विश्वास नहीं करता हूं ।

जहां तक रिजर्वेशन की बात है, मैं भ्रापसे कहना चाहता हूं कि भ्रभी राजस्थान में $8-10$ महीने पहले ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए जिसमें कई हरिजन भी सरवच के लिए उम्मोदवार बडे हुये । इस पर सवर्ण जातियों की भोर से यह प्रचार कलाया गया क्या सभी जातियां मर गई हैं जो चमार और बटिक सरंच बनाये जारेंगे। जो लोग हमेशा सरपंच बनते भा रहे थे उनमें से उम्मीबवार बड़े होने पर सबणं वोटों पर उन्होंने कब्जा कर लिया पौर कोई भी हरिजन को बोट देने के लिए तैंयार नहीं था। इसलिए में कहृना चाहता हा कि रिजर्वेशन को भागे बढ़ाना थाहिये । ध्रभी इसकी बड़ी भ्रावश्यकता है । ध्रभी भी गांबों में हालत यह है कि कोई भी पुलिस का सिपाही या पटवारी ध्रा जाएगा तो उसको बैठने के लिए बरपाई दी जाती है लेकिन ध्रगर कोई प्रनुचित जाति का लोकसभा सदस्य बला जाए तो उसको बाट पर मो बिठाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रकार का जो भांबन्त है उैसको देलत्र हुय है सरकार से निवेदत करना चाहिता हू कि भनुसूक्षित आतितों के लिए रिर्वर्षसन क्षाग बक़ाया जैना चाहिये ।




में पासवान का जिक किया लेकिन राजस्थाम में यह नही है। इसो तरह से बेराा जाति बिहार में नहीं है । मैं सरकार से मांग करता हूं कि घ्रनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी प्रदेश, गजज्य या जिले का रहृते वाला हो उसको सरकारी सून्वी में हर एक प्राल्स में मान्यता देनी काहिये। पहले एक जिले में एक जाति होती थो तो दूमरं जिले में उसको नही माना जाता या लेकिन पिछसी सरकार ने दूमरे जिले में उसको सरकारी सूची में मान्यता दे दी थी थोड़ा सा काम जो उमने छोड़ दिया था, मैं निबेदन करंखा कि यह मरकार उसको पूरा कग्दे ताकि श्रनुरूधित जाति के लोगों को श्रपना भविष्य कुछ श्रच्छा नजर भ्षाने लगे ।

भ्राज पारियामेंट में भी हर एक बात मे हमारे साथ भेदभाव बरता जाता है । जो भनुसूचित जातियों के लोग है या दूसरे लोग है--प्रगर वे सरकार के खिलाफ थोड़ी सी भ्रावाज निकालते हैं तो मरकार उनको थोड़ा-मा टुकड़ा डाल कर खुश करने की कोशिश्र करती है । लेकिन मैं निश्न्य मोर विश्वास के साथ कहता हें कि ऐसे लोगों की भी हमारे भारत मे कमी नही है-उनको चाहे जितना भो प्रलोभन दिया जाय, वे भ्रपनी सच्चाई से कमी नहीं हृटोगे । मै बेट प्रकट करते हुये इस बात को कहना चाहता हू कि को लोग कमेटियों या मंनी पदों पर लिए जायें उनमें सब तरह के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये, लेकिन भाज इस विशा में पक्षपात बरता जा रहा है ।

भाबरी बात में यह कहना चाहता हूं कि पिछनी सरकार के समंय में या हमारी जनता सरकार के समय में जिन च्रनुसूष्षित जातियों के लोगों को जमीनें भावास या बेढी के लिए एलाट की बई बी, उन पर कबहाखिों में सम्बे भर्ते से गुक्रवमें बल खे हैं। है क्षरकार से मांग
[र्भ: राम कंबर बेरषा]
करता हूं कि उन पर से तमाम केसेत्र को खठा लिया जाय परीर उन को उन भूमियों पर कम्जा दिया जाय, ताकि वे स्वतम्भ रूप से उन जमीनों पर काम कर सकें, भनाज पैदा करके अ्रपने बाल-बच्चों का पालनपोषण कर् सकें। भ्रबबारों में प्रघान मंनी बी या राज्यों के मुख्य मंबियोों के स्टेटमेंट्स भाते हैं कि जिन लोगों को जमीनें दी गई हैं, चाहे के किसी भी रूप में दी गई हों, उनको बापस नहीं लिया जाएगा । लेकिन हम लोग जब ध्रपने क्षेत्र मे जाते हैं तो उनकी हालत को देखते है। वे लोग बहुत रोते हैं, उनको हमेश्रा कचह्गि्यों के चककर लगाने पड़ते है लेकिन उनकी सुनवाई कग्ने वाला कोई नही है। मे चाहता हूं कि ऐसे तमाम केसेज को वापस निया जाय, माथ ही मरकार श्रपने बर्वें पर उनके लिए बकील लगा कर उन मुकदमों की पेरवी करे, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार का कोई खर्च नही पड़ना चाहिये।

एक बात मैं विशेष रूप से यह् कहना चाहता हूं कि ग्रनुमूचित जातियों के जो लढ़के पक़-लिख्य कर तैयार होते है-पढ़नेलिख्बने से ही उनका उद्वार नहीं हो सकता है। पारीरिक मेहनत करके ही बे भ्रपना भरणम्योषण कर सकते हैं। आ्याज हमारे जो बोर बिन्कित में काम करते हैं-उनको उनके परिश्रम का पूरा पसा नहीं मिलता है। वहां तक कि देबने में यह द्राया हैकाम करते हुये यदि मजदूर तीसरी या शोडी मंजिस से गिर कर मर जाता है तो उसकी कोषं सुनबाई नहीं होती है। उसकी पर्ली या उसके बचों को बापस राजस्थान जाने तक का जर्ष नहीं मिलता है। ऐते बहुक से केसेष मेरे सामने धाते हैं, मनने एस सम्बम्य में काफी लिख्या-पड़ी भी की है-स्लेकित फिर भी कोई सुनबाई नहीं होती है। मेरा निष्क्न है कि जिए हैके

वारों को सरकार काल्द्यक्ट केती है जस कान्द्रेक्ट में इस तरह की कालूनी च्यवस्णा होनी चाहिये कि काम करने के होरान यदि कोई मजदूर मर जएगा तो ठेकेदार हतने परसेन्ट मुभावजा देगा मौर सरकार इतने परसेन्ट मुभाबजा देगी। इस तरह की कानूनी क्यवस्वा उसमें होनी चाहिये।

बौं मग्सूनिया जी ने ध्रभी बाबा साहेख उा० अ्म्बेउकर की फोटो मेन्द्रल हाल में लगाने की बात कही है-समे भी उसका समर्थन करता हूं ।

श्राखरी बात मै यह् कहना चाहता हूं-जो लोग गिजबर्ड सीटों से चुनकर भ्राते है-उनकी नरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये । मुक्षे बडे प्रफसोम के साय यह् कहना पड़ गरा़ है कि घ्याज नई रेलवे लाइनें कहां ड्ञाली जा रही है-लोग, जिनकी बहुत पहुंच ज्यादा है, श्रपने भ्रपने क्षेतों का विकास करा ग्हे हैं, लेकिन पिषहड़े क्षेतों की तरफ सरकार का ध्यान नही है। मेरा निवेदन है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां से घंडयूल्ड कास्ट्स के लोग चुन कर भाते है -उनकी तरक विशोष ध्यान दिया जाना चाहिये, उन क्षेत्रों में ज्यादा पैसा बर्ं किया जाना चाहिये, ताकि उन प्रतिनिधियों की घ्रपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा बन सके धौर उन क्षेत्रों का विकास्त हो सके । भै सैकन्ह टाइम चुल कर जाया है जौर कंगे अपने यहां 20 मील के छोटे के टुकऐें को जिला हेग्क्वारेर से रेल घ्वारा बोट़ने के लिए बरकार्र माल की है जौर करता का रहा है बेकिन सरकार के कानों पर षूं तन नहीं रेंती 1 इसलिए क्ष यह निषेषन करना चाूूंगा कि जो पनुसूकित जर्यतियों भौर जमलासियों के अनितिजि यहां पर चुन कर घाते 愛 घोर विषे जोलों


से ज्याबा धुनकर उन क्षेब्रों में क्यावा पैसा कां किया जए, ताकि वहां की जनता अन्तुष्ट हो सके।

इतना कहु कर में समाप्त करता हूं ।
घ। नल्ब! घल्लंया (सिद्धिपेट) : माननीय सभापति महोदय, भाज इस सदन में भनुसूचित जातियों मौर जनजातियों के कमिश्नर की रिपोटों पर कई सदस्यों ने प्रपने विष्षार प्रकट किया है ।

देबने से यह मालूम होता है कि भारत की 30 साल की भ्राजादी के बाद, हम एक ऐसे बर्ग के बारे में जो रिपोर्ट है, उस पर चर्षा कर रहे हैं, जो सदियों से हस समाज के भ्जन्दर दबा हुश्रा ह. । भाज हम उस वर्ग के बारे में चर्च कर रहे हैं जिसकी उभ्रति के लिए, जिसकी तरक्षी के लिए च्ञा० भ्रम्बेडकर ने भपने निजी जीवन में काफी काम किया था लेकिन इसके बावजूद भी इस समाज में उसकी ऐसी द्रुगति, उस पर ऐसे भ्रत्याषार देबने को मिलते हैं, जिन के बारे में सभी लोग दुडी हैं। जनता सरकार के बन जाने के बाद श्रीर श्री मोरानजी वेसाई को प्रषान मंबी के लूप में देलने के बाद, हमें ऐला प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तान के फ्रन्दर चाहे वह कोई मी राज्य हो, उत्तर में कोई मी इलाका हो, वहां पर ऐसी चटनाएं, ऐसी चीजें हम को देबने को मिलती हैं पढ़ने को मिलती हैं जिनसे पता घलता言 कि हरिजनों के ऊपर कई किस्म के, कई प्रकार के धात्याबार भाज मी होते हैं । घ्रबलातों को केबने के बाद पोर धूस्सरी सारी बीर्षे देबलने के बाद, मैं ऐसा समझता हूं कि इस जाति की उरति के लिए मौबूूदा समाज के धन्वर किका का होना बहुत जहलरी हैं। हुम जो मी इनको किषा दें, वह सही़ी त्वरीके से वें । मौर हम घपने बच्चों को, हरिजल कम्पुनिटी के बक्षों को गिषा भहीं वैंगे, तो इस समाज के भान्दर उ़नके उंभति करने का कोई रास्ता हमें 'नजर

नहीं घाता है लेकिस आाए इम हरिखितों की परिस्थिति क्या देबते हैं। इन्विरा सरकाप इन्दिरा गांघी की सरकार मे ओो हिंदुस्ताम में 20 सूनी कार्यकम चलाया था कौर भांबों के भान्दर वह घ्यबस्था की थी कि भूर्बामियों के पास जो अमीन बी, के उस के भालिक रहते से भौर उस जमाने में हरिखनों की यह परिस्थिति थी कि उन में ₹तना ठर बा, उन के मत में र्तना भय था कि उनमें उन के धामने-सामने जाने की श्रक्ति नहीं बी लेकिम हमने यहा देषा कि इंजंज़ी के बिनों में जो जमीन की षक्सीम करने का सवाल भाया या कर्जा देने का जो सवाल भाया, उस से हुरिजनों में काफी जागृति ध्राई धौर ध्राज भी काफी। लोग वहां पर इन्दिरा जी को याद करते हैं। 30 साल की घाजादी में जो काम नहीं हुमा था, वह इमंजेन्सी के भ्रन्दर हुमा कि जो गांबों के भ्दन्दर रिक्षा लाने बाले थे या गांबों में इस किस्म के कई लोग ये उन में कुछ सुछार धाया भौर समाज के भ्दन्दर एक भार्र। परिवर्तन भ्राया लेकिक श्राज के जमाने में हम यह्ह देब रहे हैं कि हरिजनों की जो स्थिति है, वह नहीं सुषरी है । बिना किष्धा के, बिना आ्ञान के उनकी उरति नही हो सकती लेकिन केन्द्रीय सरकार की तरफ से यह भी नहीं हुभा है कि 10 वीं जलास तक , मेट्रीकुलेघन तक, कम्पलसरी सिक्षा की अ्यबस्षा करती। ड़स तरीके के की घात केन्द्रीय सरकार ने कोई नहीं की है धौर जब ऐली बात है तो उम के तरकी करने के इम्कानात हमें नहीं दिबाई वेते हैं।

दूसरी बात मह है कि भाज समाज के भन्बर बाहे कोई की हो, फाहे वह हरिएन हो, वाहे वहा जिरीजन हो, चहे वहै कैकवहं प्लासेज का हो, इस हिन्दू समाष्य के क्या मिष्न प्रकार की कम्युनिटीज हम को देबने को भिलती हैं। लेकिन भ्राज की कमिलनाहू के घ्रत्वर बमड़े का काम करने बलि़ कमेंचारी है, टेनरीज के पिद्धर कास करती हैं,
]बी सर्दा महलन्या]
मौर देश के लिए काफ़ी फोरन एक्सचेंज कमाते争, भमेरिकन गालर कमा कर देते हैं, जन में हम देखते हैं हरिजनों की मेजोरिटी है, सैष्यूल्ड कास्ट्स की मेजोरिटी है। भाज बे किस परिस्थिति में हैं ? बे लोग क्षोंपड़ियों में रहाते हैं, गन्दगी में रहते हैं। उनको धाने को महीं मिलता है। जो लोग करब पना चलाते हैं, जो लोग मालिक हैं, उन्हें देखिये बे क्रिस तरह्ह से रहते हैं, किस तरह का फपड़ा पहुनते हैं, कंसा उनका रहन-सहन है। क्यों नहीं घाप टेनरीज में काम करने वाले लोगो की परिस्थति में घार्यक सुधार लाते हैं ? क्यों नहीं श्राप उन्हें उम्नत करते है ? भ्राप सरकार की श्रोर से, इंडस्ट्रीज की झ्रोर से कोई ऐसी स्की-स निकालें जिनसे उनकी आर्यिक प्रगति हो, उनकी तरक्की हो ।

जब तक भ्राप यह नहीं करेंगे तब तक भाष चाहे कितने ही कमीशन बिठाइये, कुछ नहीं होने बाला है। कमीशनों की रिपोटे -माती रहेंीी, कलेक्टर से रिपोर्ट भ्राती रहेंगी उन रिपोर्ट, स पर पार्टीबाजी के क्राधार पर कुछ फारमूसे पेश किये जाते रहें हैं। यह काम करने का एक फारमल तरीका होता है। हमें वेब्रना याहिए कि दोलिटिकल पार्टीज म्रपने भमवों 该 बुनाबों में डो कछ कह्ह कर भाती है उन पर हम ध्रमल करें। हमें हरिजनों की तरफ्मी के लिये कुछ करना बाहिए। लेकिन इंें कोई ठोस काम पा कोई ऐेखा निर्मांण कार्यक्रम हमें हरिजनों के लिए देखने को नहीं मिक्जा है। इस के लिए जिम्भेदार कौन है ?

त्रा० सम्येककर त्रे सपने जीवन में क्या नहीं किया ? उस पर दिए्यू समाइड के द्वारा घत्याचर किये यये। उनके ज बन घरित्न को पक़ने
 यर्रिखित में घ्रते को अपर उसया था।
 का। ग० षर्वेषकर ने छमारे क्स क्रीजिया

का कांचा तैयार किया। भाज हमें गर्व हैं कि शैड्यूल कास्ट्स कम्युनिटी के एक भाष्यी ने भारत के संविषान की बनाया। लैंकिज पाज हम देश की क्या परिस्पिति देंबते हैं ? हम घ्रणर गांबों में जाते हैं सो बहां देखते हैं कि जो ध्रधिक काम करने बाले हैं, उन्हें खाने को नहीं मिलता है। भाष देखिये सफाई कमंचरी को, शू मेकर्स को, रिक्षा चलाने वाले को, टेनरीज में काम करमे धाले को जो काम वे लीग करते हैं उसे दूसरी कम्युनिटीज के लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आ्राज उनकी आ्यारिक परिस्थिति कैसी हैं। भाप बताइये कि उनकी कोनसी तरक्की हुई है । माज हम होटलों मे, बाजार में, समाज में लोगों को सफेद, टेरीकोट के कपड़े पहने हुए देखठे हैं। लेकिन उन लोगो के पास सरीर किपाने के लिए कपड़ा नहीं है। भाप उन्हें देखिये कि वे किस लोकेलिटी मे रहते हैं, करंश घर मे र हुते है कोनसी गिजा खाते है ? सोने के लिए उनके पक्स पलंग नहीं है । हमारी सरकार को इन सब चीजों को देख्बना चाहिए। बहुत से लोग महलो में रहते हैं, घच्छेे कपढ़े पहनते हैं। लेकिम बे लोग किस प्रकार से रहते हैं ? उसकी कितनी घामदनी है ? उनकी जितनी भामदनी है क्या उससे उनके घर का परिबार का बर्ष चलाया जा सकता है ? यहु तीज हमें देखनी चाहिए।

हमें देखला चाहिए कि ते किस प्रकार के मकानों में रहते हैं ? बे लोग बहां रहते हैं जां गंड़ा नाला बहाता है। वहीं उनका पूरा परिवार रहता है। सगर हम हन लोबों को खहां से नहीं निकरलेंगे को लील
 है ? क्या खह रिएर्तेखन सिक्ष स्रलिए हैं कि हु रिजकं सीट ते यहां तुन कर का चए यो उनके किए बोले ? लमी यराठ बाप़ के एक एम० की० ने कह्या कि क्षान की



मेहरकानी नहीं हो ती है हैसको जल नहीं मिलता है। ऐसी भ्रवस्था में क्या यह समझते हैं कि रिजर्वेयन भी इनके लिए नहीं रबना चाहिए ?

समाज में कौन सी कम्युनिटी हन पर जुल्म भौर भ्रत्याचार करती है, कौन लोग हैं जो बत्ती सुलगाते हैं, इसका पता लगाया जाना चाहिए। सरकार की श्रोर से हर कवम उठाया जाना चाहिये ताकि इन पर इस तरह के जुल्म बन्द हों। भ्रणर ऐसा नहीं किया गया तो भारत की श्राजादी को ही बतरा पैदा हो जायेगा। भ्राज भी हिन्दू समाज में हरिजननों के साथ न्याय नही हुग्रा है। नीस माल हो गए हैं लेकिन इनको न्याय नहीं मिला है। कमेटियां बेठी हैं, कमिशन बंठे हैं ग्रोर उनकी रिपोट भ्राई हैं, भाषण भी बहुत हुए हैं लेकिन इस सब के बावजूद हनके जो मसले हैं वे हल नही हुए हैं। इस $\ddagger$ कारणों का श्रापको पता लगाना चाहिये घ्रोर उनको दूर करना चाहिये श्रौर देखना चाहिये कि हनके मसले हल हों।

## 1800 hrs .

जी बुर्गा चन्ब (कांगड़ा) : एक बड़े गम्भीर विनय पर ह़म विचार जार •रे है। क मशनर की जो क़पपोटं है हैं उस पर हम गोर कर रह्हे है। हमारो 1200 साल को गुलामी का जहां तक में समझ पाया हूं सब से बढ़ा का रण यह्ट था कि हम वीर होते हुए भी, हिमारी परम्पराएं भोर छमारी संस्क्कित महान होते हुए भी चूंकि हम जक्तथात में बंटे हुए थे थौर संकट के समय एम एक नहीं हो सके, इसलिए हम मुलाम रहे । हमारे धारिक नेताभों ने बर्गाध्रम की जब क्यवस्था की तः यह्त सोचा होगा कि प्रोफंश्रनल तिविजन कर दिया जाए, कुछ भादमि में को कुछ कास प्रोर कुछ को दूसरा काम सोप विया जाए ताकि सब श्रपने ध्रपते कामों को ठीक प्रकार से कर सरें लेकिन बाद में ऐसे हालात्त षंदा हो पए कि जिन की बजह से से जो जातियों बीं से पाषस में दूरहोतीः चली गई पौर किए भी एक नहीं हो सकी, एकट्ठी नहीं


हरिजन भाइयों की पालत तो इत्तनी बद्तर होती चली गई कि बह्ह हिन्दू जाति की जो मेन स्ट्रोम थो उससं विलक्कुल कटती वली भई। बाद में कोशियों भी हुई लेकिन इन भाइयों का उद्दार नहीं हो सका। जब तक इनका उदार नहीं होता है हमारी कोण में जिन्दरी नह्टीं श्रा सकती है जब हम ॠाजादो की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे नेताक्रों ने एक यह भानज्जंक्टित भी रखा था कि भाजाद होने के बाद छूभाछूत हमारे देण में नहीं रहेग. छोटे बडे की बोई बात नहीं होगी। भाजानी के बाद तीस साल कोfिशें करने के बाबजूद भी हम श्रपने इस श्राबज्जिक्टव को प्रप्त नहीं कर में. है। लोक सभा में कोई दिन नहीं बीतता होगा जब कोई एड्जन्नमेट मोपन न भाता हा या च्वाइंट भाफ श्रार्ड रेज न होता हो हनिज्जनों पर हाो ग्ही ज्यादतियों क. ले कर। विधान बनाने वालों ₹े इस का विशार किया था घौर उनका ब्याल था कि उनको ऊंचा उठने का एक हो तरीका हैं मौर वह यह है कि: हूनको सरिसिस में रिजर्वेशन दिया जाए। इनको उअ्षत करने के लिये ज्यादा फंड्स्स मुहुषं किये जायें तांक डेस लेविल पर यह्ह लोग भा सके जिस पर सोसाइटो के दूसरे वर्गं हैं। 30 साल बाकायवा घह प्रयटन हुए, चाहे कांत्रेप सरकार थी खाहे जनता पार्टी की सरकार हो। लेकिन हमें महूूस करना चाहिये कि भाज भी बही भावाज उठती हैं कि हरिजनों के लिये कुछ नटी हुमा, हरिरजन भाई कराहते हैं, भपनी तकलीफें ब्यान करते हैं, उसको जमीन नहीं मिली, मकान नहीं मिला, नीकरियों मे रिजर्षघान नहीं मिला, भ्राज मी कहीं कहीं ष्रनटषेबिलिटी है। लेकिन इन बातो का हमें पहस्तास करना चाईिये कि हमाने प्रयट्व किस हाव तक सफल हुए। करोड़ों रपपया हमने खरं किया इसलिये कि इन माइयों को ऊपर उठाया जाय, उनके लिये मकान बनाये। लेकिन 30 साल बाब बेब्बना चाहिंय कि जो फेत्स्य स्टेट गबर्तंमेंट्स ने लगारे वा भारत सरकाए ने लबाये या समितित सेखिल पर पैत्ते लोे है उस उसे कितने

## 

हरिजनों के मकान बने हैं। कमी इस बता का एवंल्यूएभान हुप्रा ? कितने भाई भ्रमी तकसे मकान है? क्यों ऐसी बात है कि जब हम नेश्रनल लेविल पर सोच चुके है ध्रोर सारी कोभ इसके लिये कुखबानी करने के लिये तैयार है कि भ्रपने भाहैयों को उठाने के लिये स्पेशल ट्रोट मेंट किया जाय, उसके लिये लोग टैक्त्र देने के लिये तैयार है, कोक ने कभी पिकायत नहीं की पैसा न दिया जाय, सारा मुलक इस बाते में एक है। फिर भी भ्रगर 30 प्ताल बाद ऐसे रिलल्ट्स न निकलें तो कौन सी कमी है ? भ्राज भी हरिजनों को जिस तरह सोसादटी में मिक्स होना चाहिये बैसे नहीं हो सके। इसका कारण क्या है ? जों बेसिक बालें होनी चाहिये वह हमने नही की। भाज शहरों से भ्वन्दाजा हर बात का नहीं लगाना चाहिये। देश देहातों में फैला हुपा है। देहातों में कभी यह विचार किया गया कि गांब के लोग जो मुछ्नलिफ जातियों में बटे हुए हैं वह श्रापस मे मिक्स हो गये हैं, दूर तो नहीं हैं भाने भापको एक जाति का और एक धर्म का हिस्मा मानने लगे हैं कि नहीं ? लेकिन वह् पहमास भभी तक नहीं हुमा क्योंकि हमने यह् नही सोचा पुराने जमाने मे यह् चला श्राया है कि तह्हाणों के घर, क्षवियों के भ्रीग हरिजनों के घर श्रलग भलग हों श्रोर वह् कभी भी इकट्ठा न हों, तपषोबी तरीके पर भी। तो ह्में प्लानिग ऐमी कर्ली चाहलये धी कि एक ल्लाक में एक साल में एक माडन बिलेज नैयार हो जाता जिसमें सारे लोगों को इक्ट्ठा किया जाना जहां बाह्वण, रजपून, हैंरिजन एक हो गांव में होते घोर उनके प्रापस में नाल्लुकात इकट्टे बलते। तब जा कर के यह् हीलें बड्म हो सकती थीं। लेकिन हमने ऐेसा नहीं सोषा।

धाज हम फहते 菓 कि हरिजनों के लिये रिजबैँणन किया है उनकी नोकरियां मिलनी पाहिये। औौर बहु बड़े़े बहे फोहादों पर कले


8,10 साल से मैद्रिक पास किये हुए है, ट्रेनिज भी लिये हुए हैं टार्दापन बगँ रह को, उनको भाज तक नोकरी नहीं मिली हैं। कीन हो जाते हैं उस $f$ ज्रवंशन का फ़ायदा ? हरिजनों मे भी एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया है जो राहत मिलती है, हिरजजनों को जो फंड्स प्रोवाईड किये जाते है उसको वह्ह बुद ले लेते है म्रोर नीचे जो हरिजन हैं उन तक वह् पहुंचते दी नही । न नीकरी मिलती है, न मकान मिलता है. न जमीन मिलनी है, घोर न उनकी छ्वालत भ्छे हाती हैं। इसके मुत्तालिक भारत सरखार्को सोंचना पडेगा। हम यह नहीं कहते कि रिज्वरेशन खत्म किया जाय । लेकिन रिज्वरंगन के जो फ़ायदे है बहृ नीचे तक हरिजनों को भी पहुंचने चाहियें। बह् मह्हुस्स करे कि. सरकार हमे कुछ देने के लिये तैयार है। मैं भाग्न सरकार में यह कहना चाहुगा कि उन हरिजनों के लिये, जो गाव में पड़े हुए है, जिनको रिजवेगन आर स्वेशःन ट्राटभैंट मे फयदः नड़ा दनुना है, उनके लिये तैज़ो मे काम करे ताकि जो पिछड़ा हुश्रा वरं है, वह महमूस करे कि हम भी सोसाइटी के श्रंग है प्रोर हम भो श्रागे इस तरीके से धपनी जिन्दगी बसर कर सकेंगे।

हिमाचल प्रदेश के मुताल्लिक में बास जिक्र करना चाहूंगा कि वहां कुछ ऐ से द्वाइबल एरियाज़ झे जिनको भरी भी ट्राइ्बल एरिया में शुमार नहीं किया जाता है। 1949 में जब हिमाचल प्रदेश बना था, उस वक्त जो एसेममैं्ट की गई थी कि कोन-कौन से एरियाज्ञ को ट्राइबल एरिया माना जाये, उसके मुताबिक जो बन गये वहत तो बन गये लेििन कई हैलके ऐमे छोड़ दिये गये हैं जहां कि द्राहन्घ के लोग रहते ह्, लेकिन उनको ट्राइलक एरिया में जुमार नहीं किया जाता है। वह सोग 18 हजार किट से 28 हजार फिट की ऊचाई पर बफानी पहाए़ियों में आ्रपनी बिन्दिरी बसर करते है लेकिम बह्र भाज सक ट्राइबल एखियाज्या में नहीं कामिल किने गये क्से कोटी को है़, के की



चमध़़ा रिस्ट्रिप्ट के पी दुरुक्ड हिस्से ऐते हैं जो कि विल्दुल पसमगन्बा होगों की बिन्द्यी बत्रर करते हैं। उनका द्राइबल करैंक्टर है, ट्रेडीशन्स ट्राइबल हैं परोर ट्राइबल्स की जिन्वगी बसर करते हैं, लेकिन उनको ट्राइलल्स का ट्रीटमैंट नहीं मिल सका ।

मैं कमिश्नर मिब्य ल्ड ट्राइब्य से निवे ${ }^{\text {T }}$ कसंगा कि प्रोर भारत सरकार से भी निंद्येन कर्वांगा कि फिर इसका एसेस्मैंट किया जाना चाहियं श्रोर जो इल/ $\stackrel{\text { लेफ्ट--माउट हो गये }}{ }$ हैं उनको भीट्राइबल एरियाज में ग्रामिल करना चाहिये। कई जातियां ऐसी हैं जहां भेदभाव किया गया है म्रोर माज तक वह दूर नहीं हो सका ₹। ह्मने भ्रावज उठाई हमारे संसद्-यदम्य श्री गंगा मिंह धौर श्री रंजीत fसंह ने बाते कहो, लेकिन भ्राज तक उन पर कुछ नहीं हो सका। वहां के जो गू जर मुसलमान हैं, जो कि पुराने हिमाचल के ट्राइब्ब के हैं, लेकिन नये इलाके हिमाचल में मिलने से जो इस तरह् के लोग हिमाचल के माय नुड़े, वह गूजर भ्राज सक द्राइब्ब में नहीं माने गये श्रौर उनको कोई फायदा इसका नहीं मिल सका ।

1 नबम्बर, 1966 में रि-म्रानेनाइजेशन हुभा पौर पंजाब के कुछ इल के हिमाचल में भाये घ्रोर एक नया हिमाचल बना। पुराने हिमाबल के गूजर तो ट्राइब्त में मने गये लेकिन नये हिमाषल के गूजरों को ट्राइब्व, में जामिल नहीं कि ाT गया। होना तो यहृ चाहिये था कि पनिफिकेशन हो जाता घौग वहां के गूजरों को भी लाभ मिलता लेकिन ऐसा नहीं हुभा ।

इसी तरह से गढ़ी भोर गू जर जो कि नये इलाेे के हिमावल में शामिल हुए उन्हें भी द्राहरण में करार ऐेना चाहिये षा। जब यूनिकिकेमान परोर दंटेशेषन हुपा पौर एक नया किमाल हिमाषल बना वो उस स्रमय हल गदी


चाहियें यीं जो कि पुराने हिमाषल के चड़ी भोर गूजरों को मिली हुई थीं। भाज वह लोग एक बास किस्म की जिन्वगी काट रहे हैं, उनको फायदा क्यों नहीं पहुंचा है ?

मैं मुसाव देना बाहता हूं $f_{p} 1966$ के बाद जो नये इलाके हिमाचल के साथ भाकर मिले हैं, उनके भी गद्दी भोर गूजर जो कि द्राइब्व को तरह जिन्द्री बसर करते हैं, उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइ्बक्ब करार देना चाहिये भौर जिन इलाकों में ट्राह्डल करैक्टर के लोग रहते हैं, उनको ट्राइबल एरिया करार देना चाहिये। उसके रेंशेजेन्ट्शन हुए हैं मोर यह कमिश्नर माफ घेड्यूल्ड ट्राइब्घ जो हैं उनको इन बतां पर गोर करना चाहिए मोर यह रेकमेंडेंशन करनी चाहिए कि इन इलाकों को जल्दी से जल्दी हन के माथ मिलाया जापे . . . (घपवषान) ... वह तो पेब्यूल्ड कास्ट ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइज्ञ को ज्वाइंट कमेटी बनो हैं, उस का मै भी मेम्बरहूं। कई जातियां शेड्यूल्ड कास्ट में भाना चाहती हैं, कई बाहर जाना चाहती हैं जो कि सवर्ण बनना चाहती हैं, तो उन की बाद में लिस्ट बनेगी। उसके लिए ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है, हुरजभान जो उसके बेयरमन हैं, में उस का मेम्बर हां । उस पर बड़े बाकायदगी के साथ डीटेल्स में हम जाने की कोषिश कर रहे हैं। जैंसे कि कोली हैं वह्त चाहते हैं कि हम शेड्यूल्ठ कास्ट न रहें हम को पेइयूल्ड ट्र इब बनाना चाहिए, तो उन को शेड्यत्ड-ट्राइ्रब बना देना चाहिए। प्रगर ट्राइ्बल है तो उन को ट्राइस में कर देना चाहिए। ऐसी जातियो के लिए तो यह कमेटी काम कर रही है घ्रोर उस की रिपोटें लोक सभा के सामने भ्राएगी, सदन उस पर गोर करेगा, फिर जो भी पास होगा उसके मुताविक वह्त हो जायेगा।

- इस समय मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रवेश के जो पहाड़ी लोम हैं उन की समस्वाएं बहुत हैं। वही मेब्यूत्ड कास्ट्स की हालत ठीक नहीं है, केय्यूत्ट


## [घो द्वा चन्द]

ट्राइला को जो मिलना चाहिए व्ह नहीं मिलता। 18 हजार से लेकर 28 हजार फुट तक की बुलन्बियों पर वे रहते हैं भ्रपनी जिन्दगी बसर करते हैं। इसलिए सरकार को हिमाचल प्रदेक्न के मेक्य्यूल्ड कास्ट्स श्रोर शेष्य्य ल्ड ट्राइंज्त के लिए सब से ज्यादा फंड देना वहिए भगर वह्र उन की हालन को नेशनल तेबेल पर लाना चाहती है। मैं छतना ही फह्ट कर श्राप को घन्यवाव देता हूं कि श्रापने मुके सम़य विया ।

घी लक्मी नारायण नायक (ग्बजु राहो) : सभापति महेोदय, ग्रनुसूचित जाति तथा घनुसूचित जन-जातियो के भायेग की रिपोटं पर विचार चल रहा है । मैं भी उस पर भ्रपने विचार प्रकट करना घाहता हुं । यह्ह बात सह्ी है कि जों हालत भ्राज ग्रनुसूचित जाति श्रोर जन-जातियों की है उसे देख कर के दुख होता हैं कि एक इत्वने बडे विशाल देश में रह कर के हम को जितना उन को श्रपने साय में लाना चाहिए था, जितना उन का उत्थान करना चाहिए था, घौर जो भेदभाब हैं उसे मिटाना चाहिए था, उसे कग्ने में हम सफल नहीं हो सके । मासन द्वारा उन के उत्थान के लिए योजनाएं तो बनाई गई, उ्यवस्थाएं की गईं ले किन उन को कार्यान्षित करने मे निलाई रही । हम उस ग्रोर ध्यान नही दे पए, वप्र साधन उन को प्रिकिटकल कूप में नहीं दे पाए ताकि वृ्ठ एक धच्छे मानव के र्रूप में ॠ्रपना जीवन ठ्यतीत कर सकें ।

हम भगर उन को ऊंचा उठाना घाप्टते है, साथ में लाना चाहते हैं तो दो प्रमुख साधन उस के है। एक तो जो पाजकल की उत की सासाजिक हालव है उस में सुधार होना बहुत जरूरी हैं। दूसमे,
 जां तक ६स ध्राविक सहायवा नही वेते
 उन के उठाने की घथा करसेत ₹हैं, हैम उनकी हालत में सुधाए नहीं ला सकले घ्रौर उन घो एक घ्रच्छे स्तर पर नही ला सकते । जो भरी तक हुष्रा, वह्ह ठीक हैं लेकिन ध्रागे हमें क्या करना चिएिए, किस तरह से हमें इस काम को भ्रागे बढ़ाना चाहिए यह्ट देखना चाहिए । मेरा यद्ह कहना है कि जो योजन।एं भासन बनाए उस का वह निरीक्षण भी करे । केन्द्रीय सरकार घौर प्रान्तीय स्रकार द्वारा योजनाएं बनाई जानी हैं, उम कां सहायता देने की बात की जाती है लेकिन उन का निरीक्षण नहीं होता कि हम ने जां वैमा दिया है हेंवाकई में वह् उन के हाय लसा है या बोच में ही कुछ गड़बड़ हो गया है। जजतना पैसा भी इस काम मे दिया जाता है, पिछले दिनों का रेकार है कि वह पैसा उन पर उतना खचे नही हुप्रा । जो ऐसी समा सोसडडटियां भी बनी है इन के नाम से छन के उरषान के लिए वह भी घन्हे ऊपर उठाने के काम में सफल नहीं हुई है घौर वह पैसा उस तरह से बर्ष नही किया है । भ्रगर वह् वंसा ठीक तरह से खर्षं किया जाता तो पाज जो उन की धसा है मोर जो हैं ऊंच घीर नीच की ब्वात देख रहे हैं बह कमी की मिट जाती।

सामाजिक परिवर्तन की बात मैं कहूं तो भाज हालत यद्ट है कि हम भयने खाइयों को छेटा समक्षते है मौर जो केवल नाजानकार हैं, जो श्रनपढ़ हैं वही नहां, हैम में से जो पढ़े लिखे है, जो श्रने को सभ्य समझते 变 के भी उन को छोटा समझ्षते हैं घौर उनसे बृणा करते है । में देखता हूं कि जो घ्रध्रापक हैं जिन का काम शिक्षा देने का है सबको समगन दृष्टि त्रे वेख्रना है लेकिम भाज बे सेदपाक्र क्षसे



ओो घंधविश्वास मौर कुरोतियां कै उनको हूर करना जरूरी है। यह कुरीनियां दूर हो सकतो है। समा सम्मेलन हीते है, गोfिडां होत है लेकिन शा न द्धारा वृद्ध गीक्ठिपों तथा सम्मेलनो का भायोजन होना चाहिए तर्ताक जिन लोगों के मन मे भपने को बड़ा समझने का भाव है, वह दृर हो सके । दूसरे लोग भी सरीबी के कारण श्रपने को छोटा सममते है। इसलिए इस प्रकार की भावना वंदा की जान चद्टिए कित नेंई छोटा हैं ने कोई बर्णा, ऐस।। भावना भाने पर ही लोग समान कप में प्रागे बनृने की भावाधा कग सकेगे।

कूमरी वात यद है कि साधन देना बहुत जररी है। मे केषता है कि गरीबो के भाषन fिणन जा ग्टे है । विधले ममय मे राजशाही में भी भ्रादिवामी जंमल की. उपज को फी निकालते ये लेकिन घ्रब उगरें भी ठेके होने नले। हमारे टोकम मक जिले में जंगलो में धादिधामी महुग्रा के फूल फी लेने थे लेकिन भ्रब उसका टेका कर दिया गया है। हाल्लांकि भमी भी भारा काम बही लोग फरते है लेकिन हैकेदार जिसने ठेका ने लिया है वह हारत मुनाका ले जाता है। इस तरक से पहले कई साधन fमलने हुए थे जोfिक भाज हीन लिए गए है । सरकार पंसे के लाभ में हर बीज का ठेका कर गही है जिससे उन लोगों को विककत हां रही है। काम तो भभी भी श्रनृसूषित जानि के लोग हो करते है क्योंकि वे बडे परिभ्रमी है लेकिन एस प्रकार से उनका झोषण हो रहा है। जो मुनाफा होता है उसको बढ़े बड़े ठेकेदार ले आाते है । इसखिए भ्राज उनफो साघन देने की बड़ी भाष्श्रकता हैं। विना साधन के वे भागे नही बढ़ सकते है ।

जहां तक फिक्षा की बात है, में कर्दूंता कि उनका किशक्षित होना बहुत जरती है। धाज हम समामता की बतल करते हैं लेकिन किर की हमारे यहा दो

तर्ह के स्कूल चलते है । एक तरह के स्कूलों में गरीबों के लड़के पढ़ेंजे मोर दूसरी तरफ के स्कूलों में बड़े धादमियों के लउकें पकेंगे। सरकार उनको भ्रनुदान भी देती है । क्षाखिर यह फब तक चलता रहेगा ? सरकार को इस तरह के भेषभाव को मिटाना चाहिए 1 कोई भी ऐसी संस्था या पाठशाला नही गहनी चाहिए जिसमें गरीब भादमी के बच्चे न जा सकें । जब हम समानता की बात करते है तब ₹स तरह के भेदभाब को नही चलने देना चारिए । अ्रगर कही इस तर्ह का भेदभाव बरता जाए तो उसको सरकारी श्रनुदान नही मिलना चाहिए ।

बंधुव। मजदूरां का जिक्र बहुत किया गया है । मैं निबेदन करना चाहता हुं कि इस रिपोटं में जो प्रथम भाग है इसके पेज 31 पर लिखा है कि. उपलश्ध मूचना के भ्रनुसार 98,015 बंधुवा मअनूरो का पता लगाया गया, 97,114 को मुक्त कराया गया पौरे 23,720 को पुनर्वसित किया गया 1 फिश घध्य प्रहेग के लिए लिखा प्री कि 1612 का पता लगाया गया, 1500 को मुक्त कराया गया घोर पुनवासित्त केबस 33 किए गए। इन श्रांकडों से भ्राप को विदित हो गया होगा कि वहां पर कितने बधृषा मखदूर घे जो क्रण मे प्रमित थे, नेकन 33 परिबारो को हो पुनवर्वासित किया गया। मेने हैस को प्द कर इस लिये सुनाया ताकि श्राप को पता लग सके $f क$ सरकार की गति क्या है। ज्राज इस गॅत को हमे तेज करना होगा, तमी हम उन के लिने कुष कर सकते है। यहां पर इ्र्ग स्थोटों पर बार-बार चर्बा होती है, तरह-तरह की बाते कहो जाती है, लेकिन स्रमलँबहुत कम है। हमारे ये बंधुबा मलदूर ध्राज ₹ण से य्यसित है, इन का उद्वार तभी हो सकता हैं जब आ्राप हन को वैसा दें। मेरुँटैकमयक
 श्रम प्रण्य मंतो थी लागता साय जी को दी है,
[र्रों सक्ष्वी नारायखा नायक]
बस्कि हमारे मध्य प्रदेश के जो भम मन्री हैश्री जगदोश प्रसाव गुप्ता-उन को री भेजी है। ₹स तरह्ह के हिन्दुस्तान मे करोडो लोग हैं जो ₹ण के बोल से वबे हुए है। एक घौर बत बतलाना चाहता हूं-ये लोग केबल साहूकारों के कण से ही दोे नहीं हैं, बलिक सरकार के शण से भी दबे हुए हैं। किसी गरीबी भादमी ने पम्प के लिये शण लिया हं किसी कारण से वह मशोन जत्र जनी वह तेषारा कहण से दबा हुपा हैं- - उसके पास पैसा है कि वह उस का ठ $\stackrel{\text { करा सके }}{ }$ भोर न ही सरकार को कण लोटा स। ता है में च हता हू कि ऐसे तमाम म मलो की जाच की जानी चाहिये भोर उन के छण का माफ किया जाना वाहिये। भगर हम केबल साहूकारो की बात यहां करते रहें भौर सरकार की ब्रात $\mp$ कहें-तो यह भेदमाब हो $\Pi$ । ₹सलिये मेरा सरकारसे श पुरोध है कि ऐसे बंधुवा मबदूरों को उदारने के लिये, उनको बसाने के लिये, हमको बड़ा कार्यंकम बनाना चाहिये मोर उनकी हर तरह से सहायता करनी चाहिये।

भाज यहां पर मफाई का काम करने वालों का सबाल उठाया गया, जो भपने सिरों पर मैला छोरी हैं। यह्सी से छोटा काम कहलाता है हूसरा कोई उस काम को नहीं करात चाहता बेकिल किर मी उन को बहुत कम मकरूरी मिलf है। में तो वह चाहता हें-यदि उन को कम बेष्र दिया जाता है, तो बे उस काम को करना छोते तिं। पाज उन के साष घुणा क्यों की जाती ह- सससिये कि के पपने स्तिरों पर मैलर वोते हैं छमारी बहलें सिटों पर मैले के टोकरे को उका कर से जाती हैं। में तो वह काल्ता हैं



जिससे कम पैसो में ये लंद्रीन्ष्ध बनाई जा सके ताकि हमाड़ी वे मा भीर बहने आपने सिरों पर मंले का टोकरा लेकर न निकलें। यह प्रथा बिलकुल समाण्न होनी चाहांये। हमारे मह्य प़देश्श के स्वायक्त शासन मत्री श्री रामानन्व सिद्ह ने घोषणा कर दी है कि ग习 कोई मी बहिन श्रपने सिर पर मंले का टोकरा लेकर नही निकलेगी। उन्होंने उन को हाथगाडी दिः है-इस तरह की व्यवस्था स। जगह होन चाहिये । श्रगन श्राप भेदभाय को मिटाना चाहो है, स्रग ' श्राप उप्राउँ को मिटाना चाहते है-तो गह प्रया वि कुन समाण्त होर्नी चार्हये। उन कं किये कोई गेमी बदिश नही है कि उन को य काम कग्ना ही पढ़ेगा उन की भर्जी $\ddagger$ ?-वे इस काम को कर या न करे । भै तो यह चाहता है कि उन को क्तता ज्यादा बेतन निया जाय, जंसे हन्कीनियरो श्रोर दूसरे लाग का दिया जा $I$ है श्रगर ज्यादा पैसा मिलों लगेगा तो फर ऐसे बहुत से पंडित, जी भी मि $\uparrow$ जायेगे जो द्रम काम को करने के लिये तैयार हों जायेंगे । भाज कम पैसा मिल $\grave{\text { के के कारग ही वे गरीब }}$ हैं-ज्यादा वैसा बेने से उन का जीवन स्तर कंचा होगा।

भाज घ्राप हरिजन मुहल्लों में जाँ, जहां गरीग ले ग गहते है- उनकी बस्तियां गन्दी बस्तिगों के रूप में पढ़ हुई है, उनके विकास की तरक छपान नहीं छिया आसता है। जल कही पानी घोर विजली लगाई जरती है बहे़ धार्वमियों के मुछल्लों दे बह्ह काम घुत् होता हे, अरीवों कें तरफ ध्यान नहैं दिया जाता। जासन की मीति इस प्रकार की होनी चहिद्ये कि जन थी किसी गाँ में विजली

या पानी की ठ्यबस्था की बास, तो सब से पह़ले बत् काम ?़रिजन महहुल्ले से शुरू हाना च. हिन्ने-आप्यदइस तरढ़ का नियम बनाइये हम लोग यहां पर बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन नियमों का पालन न किया जाय, तो इस से क्या फायदा है। यदि हम उन के लिये ऐेसी व्यवस्था करेंगे तो इस से उन के मन में विश्वास पैदा होगा कि हमारी सरकार वास्तव में समानता की बात करती है घौर इससे उन का उत्साह बढ़ेगा।

ग्राज भ्रन्त्योदय की बात कही जाती हैं। जहां तक मै समक्षता हूं राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ काम किया हैं, लेकिन बाकी सरकारें भ्रभी बहुत पीछे हैं। वह तो केवल एक व्यवस्था बना ली जाती हैं कागजों मे लिखने के लिए घ्रौर रिपोर्ट देने के लिए लेकिन व्यक्तिगत तोर पर भगर देखा जाए, तो वहां काम बहुत कम होता है । इसलिए श्रगर उन लोगों को, उन ारीबों को हटाना है, तो उन को साधन देने पड़ेंगे । कहते है कि साधन दे रहे हैं, धंधा दे रहे हैं। मैं भ्राप को स्टेट बैक की ही बात बताता हू । जो उन के एजन्ट हैं श्रोर जो पैसा देने बाले नवाब बने हुए हैं, मैं ने बार बार कहा है कि स्टेट बैंक इन ग्रारीब लोगों को पैसा नहीं देता है । बह पं वा बड़े-बड़े श्रादमियों को ह्री देता हैं, जिन को 60,60 ह्हार भौर एक एक लाब रुपये उष्षार देने होते हैं। जिन को एक हुजार या दो हज्ञार रूपया काहिए, उन को कह विया जाता है कि हम देखेंगे थौर बिचार करेंगे कि भ्राप को कोन सा घण मिस सकता है। छस तरह से गरीबों को टाल दिया जाता है । कितने रारीबों को पैसा दिया गया ? बहुत कम को दिया गया। पहले स्टेट बैंक का काम बहुत घच्का चलता था, बिजली की तर्ह काम चलता था। लेकिन गरीबों को चण देना है, तो वहां जो उन का काम है, वह्ह थी खराब हो गया है। आायद ही कोई ऐसा एजेन्ट होगा स्टेट बैंक का, जो ईमानवारी से काम क्रता हो। में ज. नता हूं कि टीकमगढ़ या छलरुुर में जो स्टेट बैंक हैं, उन का काम

ठीक नहीं हैं घोर पैसा गारीबों को नहीं विया जाता । इस लिए बेकों का काम सुधरना चाहिए म्रोर बास तोर से मनुसूषित जातियों भौर जनजातियों का सवाल भूमि से ज्यादा सम्बन्धित हैं लेकिन में पू 刃ूना बाहता क्र कि भूमि सुधार कितना किया गया औीर कितनी जमीन उन को दी गई। जो जमीन दी भी गई है, उस के लिए श्रगर भ्राप साषन नहीं देंगे तो वह् ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी जो जर्मीन श्रावंटित की भी गई है वह्ह साषन न होने की वजह से ज्यों की त्यों पड़ी है घौर मेरा एक भ्रशासकीय संकल्प भी द्वस लोक सभा में म्राय। था जिसमें मैं ने कहा था कि एक भूमि सेना बनाई जाए, जो बंजर जमीन पड़ी है या r.ड़त, जमीन पड़ी है उस को ठीक करें। उस जमीन के लिए श्राप साधन दें यानी सिचाई के साधन दें श्रोर उपकरण देकर, वह जमीन श्रादिव'सियों को दें, हरिजनों को दे, जो वहा पर उन स.धनों से खेती कर सकें लेकिन इस पर न प्रान्तीय सरकारें ध्यान दे रही हैं धौर न केन्द्रीय सरकार का उस तरफ़ ध्यान गया हे न मुके यह मालूम हुर्दा है कि कर्नाटक सरकार ने कुछ हस पर श्रमल किया है। वहां पर होम गार्डों द्वारा यह् काम कराया जाता है। इसलिए जमीन श्रगर दो, तो मय साधन देनी चाहिए 1 कुछ ऐसी भी जातियां है जो घुमक्कड़ हैं यानी जो घूमती रहती है भौर उन के रहने के लिए कोई मकान नहीं है । ऐसी कई जातिया हैं, जो हरिजन हैं या दूसरी भी हैं जिन के बसाने के लिए कोई स्यान नहीं है लॉकन कम से कम जासन को यह देखना चाहिए घौर इस की जांच करनी चाहिए कि घ्रांज्रार छन्हें भी साधन दें मोर हस बारे में काई भी भेवभाव न रहे, कोई ऊंब नीब न रहे । इस तर्ह का मेदमाब मिटाने का प्रयास करना चाहिए ।

घभी हमारे गवई साहब ने कह्हा कि गांधी जी की जो स्कीम थी, उसके जरिये हम इस मामले में सफल नहीं हो सकते हैं। हैं छस को ऐसा ही मानता हूं जैसे छोटा मुंह बड़ी बता। गांघी जी ने हरिजनों के लिए जो किया बह
[ 介ौ लबमंः नारापण नायक]
निस्मी. से छिवा नहीं हैं। उन्होंने घपनो सारी शक्ति हत गरीबो के लिए लगा दी पौर उन के लिए हतने सारे काम किये । वे हरिजनो के लिए क्षोली पसारते थे भोग लोगो को कहते थे कि हरिजनो की मदद करो । हरिजनो को ऊंचा उडाने मे सब से ज्यादा उन की मदद रही है। इसलिए ऐसी बात कहना ठीक नही हैं । यांधी जी ने इस के लिए बहुत से काम किये हैं। इप। तरह मे शा मनन को इन्ट्रे ऊचा उड ने के लिए मदद कग्न च"हयं प्रोग मम जे में भाईवारे की भावना का लाना चाहिए ध्रोर ऊंख्नीष की ब्ञात को समाप्त करके उ। को प्रच्छे स्तर पर ला।। चाहिए।

MR CHAIRMAN Mi Dhrendranath Basu
$\begin{array}{cc}\text { SHRI } & \text { DHIRENDRANATH BASI } \\ \text { (Katwa) } & \text { M1. Chailman, Su } \\ .\end{array}$

MR CHAIRMAN The hon Membet whl continue tomoriow The. House ctand, adjoutned till 1030 a m tomoniow

The Lok Sablua then adjousned tall hulf past Ten of the Clock on Tueqday, Mail 15 1979/Vavsahha 25, 1901 (Saka)


[^0]:    The Orighal Speech was delivered in Benga

[^1]:    We could become self-dependent with the 30 years' rule of the Conereils Covernment. 1 am proud to say that stiter our pherty mas come to

[^2]:    The second point was with regard to the extension of the reservation in Parllament, in the State Legislatures and other dutonomous bodies, where the elected reprsentatives are there. In the Rajya Bablas and the regislative Counails, there tis to proper

