13.05 hrs.

DEMANDS* FOR GRANTS, 1979-80 Contd.

Ministry of Home Affairs

MR. SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demands Nos. 47 to 57 relating to the Ministry of Home Affairs for which 8 hours have been allotted.

Hon. Members whose cut motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicat-
ing the serial numbers of the cut motions they would like to move.

Motion moved:
"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1980, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 47 to 57 , relating to the Ministry of Home Affairs."

## Domands for Grants 1979-80 in raspoct of Minitsp of Home Affairs submittod to the vote of Lok Sabha

| No. of Demand | Name of Demand | Amount of Demand for <br> Amount of Demand for vote of the House Grant on account voted by Grant submitted to the the House on 16-9-1979 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
|  |  | Revenue R. | Capital Ra. | Revenue Rs. | Capital Rs. |

MINISTRY OP HOMS AFFATRS


[^0]SHRI VASANT SATHE (Akola): Sir, I want to start this debate on the Ministry of Home Affairs by saying that in the last two years the most dismal performance of the Janata Party Government is in the field of law and order ,security, the unity and integrity of the country, the protection of minorities and harijans, the growth of crime and the general loosening of the grip of the Government on administration, both on police, which is their direct charge, and even the general administration.

### 13.07 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]
This is the general picture of the last two years, and particularly the last one year.
instead of continuing to remain in this euphoria of the initial victory and sudden acquisition of power at the Centre, this Government should have been able to find its moorings and consolidate the unity and strength of this country. Instead of that, the picture that we find is that the Government is pursuing a policy of non-issue, non-priority, of personal vendetta. As my hon. friend pointed out, if you see the whole central theme that influences the entire thinking and working of the Government, it appears to be this obsession. Therefore, they are not able to give the right lead in the right direction. A Government of commissions, omissions and persecutions will naturally get landed in -non-priority.

According to me, the most important fleld is the field of law and order. That is the primary responsiblity of any Government. What is happening in this fleld? We begin with atrocities in Bihar. Then came riots in Aligarh. Hundreds of workers were shot down in Ksmpur and Pantnagar. In Delhi, the capital city, the life of the ordinary man is so insecure that the other das the girls of colleges had to march in protest cominis to Peritament to meet the Speaker Parit say
that even in broad day light they eapr not safely travel in buses. Is that a compliment to the Government's law and order administration? And the tragedy of all according to me, is that ultimately for the first time in the history of this country, those who dispense justice, the magistrates and judges were forced, compelled, to come out in the streets, asking for their legitimate demands of just equality of treatment. If justice is not done to those dispensing justice, if they do not have a feeling of justice, what kind of justice will they dispense?

Coming to the police force, I would ask the Home Minister, because, he has been an administrator: what is the best way to inspire confidence in officers? They must know that the politicians, the Minister, will stand by them even if they commit a mistake. But what has been the attitude of the Government since it came to power? While trying to wreak vengeance against the ex-Prime Minister, you suspended and arrested two senior officials, Secretaries. This demoralised the services and there was an inner protest. The result was you had to eat your own order, reinstate them honourably and it is no secret to anyone that there was a tremendous resentment in the higher administrative services. They have been reinstated because they were not found guilty according to you, but against the person who is supposed to have not even put a signature, but consented to it. ex-Prime Minister, the case still goes on in the High Court.
'The next case was against Bhinder. A notorious dacolt had committed so many murders. The allegation was that he was drowned. All right: What do you do? You haul up the highest, most respected official of the police force in this case of DIG's rank, for a crime of murder under section 302, grace him and his colleagues in the most shameful manner. What do you think will happen to the police force? Will they now feel encourraged to do their duty. They would think: we cannot eatch dacolts

## - SShri Vasant Sathe]

and bring them to book, because if somtebody gets interested somewhere, we will be nowhere. Then, why should they take interest in the investigation of daylight murders and rabberies here?

Then again, see how much this basic obsession of yours has done? $Y_{0 u}$ said you would not tamper with the judiciary. The latest case is that of Vohra. I said it on the floor of the
 away. You said his appointment hadd already been decided upon, all that you did was that you did not issue the notification till ectually he disposed of the case. Why was not the notification issued? If you had decided to make him a Judge, you could have said that it had been decided to appoint him, but that he would assume charge after he had disposed of the case. You could have $a_{h-}$ nounced it. No, you did not want to announce it earlier. You wanted to postpone the announcement till he gave the decision of guilty againgt the persons before him. This is the commonsense, common inference aby man will draw. Are you going to raise your prestige about your impartiality and the credfbllity of the judiciary in this way?

Take another case. I am going to hold the Home Minister directly responsible for it. I asked the other dyy a question under Rule 377 about Tirkha's appointment in Manipur Commision. Your reply says that this person was appointed to be an auth ${ }_{0-}$ rity to report to Shah His original terms of reference is that. As som as the Shah Commission's term was over, obviously this authority would become redundant. But no, it did not. Manipur Government itself did $n_{0 t}$ want him to continue. They had said
 you are stating in your reply that you advised-Manipur Government. Y $_{\text {ha }}$ menns who? Should I not hold the Flome Minister respensible? Should some petty official be hanged tomer. nowt You suy thas ay per the torman
of reference, the authorities were initially required to submit their report to the Shah Commission of Inquiry. "Further when the term of Shah Commission came to an end an end on 31st December 1978, it was suggested to all the State Governments, which had set up the Quthorities that they may (i) give a short extension to the authority and allow it to finish the cases already taken up for public hearing, (ii) suitably revise the terms of reference of the authority to the effect that the report of the authority may thereafter be submitted to the concerned State Government instead of the Shah Commission as originally envisaged and (iii) have the remaining complaints inquired into through normal administrative channel." You have given this advice. This is what follows later on. You say in para 6: 'while communicating the orders of the Government of Manipur extending the term upto 31-3-1979..."

I have a copy of the notification here. ". . the Government has stated that this will be the last extension". These are the words. "Whereas the Governor of Manipur is now of the opinion that by way of last instalment of further time..." There were four extension. What is this begging for further extension? For what? The only object of this can be inferred. He tells some one here-I do not think that the Home Minister will fall a prey to such a nasty way of be-haviour-"allow me some more time, I am getting Mrg. Gandhi, I have served a warrant against her, just give me one more extension". Is that the object for which the Commission or the Authority is to operate? On the last occaston you advised the State Government "give him one more extension". This is so chabby and scandalous. Why is the Government bethaving fn sucif a inamer? Peanmor understand that. Prime Minister Morarfi Desal told rremove this fellow, he if an white elephant. You cennot aftord to have him"? Even tis initial appointineret wis mot in order, accordias to the Lay 3manter. The

Law Minister and the Prime Minister think one way. What is the speciality and why is it that the Home Minister, Mr. Patel, is advising the Manipur Government, forcing it to continue with this man. Now you say that it was the last extension. I want to know whether he has been given further extension after 31st March because that would be only on your advice. If after having said that this was the last instalment of further time for completion of the inquiry, further extension has been given, the only conclusion will be that the Home Minister is doing and doing it for vendetta, just to humiliate and harass Mrs. Gandhi. You cannot imagine this. Mrs. Gandhi is being called as a witness. That Inquiry Authority is only for the excesses of Manipur. She is being called from here to give evidence there and once or twice she had difficuities; she could not be served. What does the autherity do? It sends a warrant and not only that, he wants to initiate contempt proceedings. Can you ever imagine an Inquiry authority doing this? Under what authority is it doing this? You do not gee such an idiot, who does not know even the elementary principles of law......

## SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): He should not have used that word (Interruptions).

MR. IMPPUTY-SPEAKEER: You see, Mr. Sethe...

SHRI VASANT SATHE: I withdraw that word. You do not see an unwise man, an unwise fellow, a fellow of no judicial sense in hirn to head an authority like that.

The general pleture of your Government today is of two types. Your Government is Government for vendetta, suffering from persecution mania. You will not be able to get out of that. TIIl you get out of that, you will have no time to attend to more important priorities, in terms of law and orden in terms of protection of minorities, protection of the tives of
the people, protection of Christian Churches. Even they are today a victim of vendetta. Day light murders and robberies are taking place. That is your responsibility. You will have no time to attend to them because you are going to be obsessed with one mania, how to get Special Courts to try Mrs. Gandhi and her family members. But for the same time, you will not have special courts for Kanti, for the nephew of Charan Singh, for the son of some other Minister, you will not have special courts for the son of Mr. SakIecha. Where from did he get Rs. 1 crore to make the bid? You will not do that Therefore, it is a Government which has totally lost its credibility on the fleld of home affars, on the fleld of law and order. Even now forget those 19 months. That record is now old. It is these 24 months or two years that you had been in office, you talk about that now. Come to senses at least now, bring the whole country on the rails of sanity, then you will find the atmosphere of cooperation. Fnd this madness. This is what I would like to say. Bring this country on the rails of sanity. This will be the responsibility of the Home Minister.

I thank you very much for giving me this much time.

## SHRI KESHAVRAO DHONDGE

 (Nanded): I beg to move:-"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Failure to set up a Central judicial enquiry into the riots in connection with changing the name of Marathwada Vidyapeeth in Maharashtra. (13)]
"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100. .'
[Failure to publish the report of the Enquiry Committee set up in regard to the death of Dr. Ambedkar. (14)]
[Shri Keshavrao Dhondge]
"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. $100 . "$
[Policy in regard to popular demand to treat neo-Budhists as backward class and grant of facilities to neo-Budhists which were available to other depressed classes. (15)]
"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Indifference towards the communal organisations and associations which are indulging in antinational activities. (16)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100. "
[Indifference towards providing settled life to all vagarant communities in the Union Territories. (17)]
"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100. "
[Need to purge all religious books where casteism, communalism, untouchability and other vices have been encouraged. (18)]
©That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced ty Rs. 100. "
[Failure to declare the birth and death, anniversaries of leaders like Shivaji, Mahatma Bashwashwar, Mahatma Phule, Dr. Ambedkar, Rana Pratap, Netaji Subhash Chandra Bose and birth anniversary of Jayaprakash Narayan as public holidays. (19)]
"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Failure to take any action against those who preach casteism and communalism in the name of religion and culture. (20)]
"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. $100 . "$
[Indifference in regard to increase in tenure of service and pay as also other amenities including holidays for police personnel. (21)]
"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Lack of national policy in regard to police and home guards. (22)]
'That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Increasing anti-people attitude and corruption amongst police officers and threat to democracy thereby. (23)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Anti-people policy regarding checking of communal riots and protection to minorities. (24)]
"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Government's policy of encouraging communal tendencies. (25)]
"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Failure to grant aid to the freedom fighters and dependents of martyrs in Nanded District of Maharashtra. (26)]

[^1]"That the demand under the head Ministry of Home Aftairs' be reduced by Rs. 100."
[Need to give justice to the ten lakh Marathi inhabitants on Maharashtra-Karnataka border. (28)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100. ,"
[Need for providing assistance to the kith and kin of freedom fighters and martyrs in Maharashtra State. (29)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100.'
[Need for bringing about revolutionary content in the national anthem 'Jan Gan Man'. (30)]
"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Failure in setting up special count to deal with cases of injustice to Harijans, Girijans and other downtrodden classes. (31)]
"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100. "
[Failure in stopping atrocities on downtrodden classes in the country particularly in Maharashtra State. (32)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Deteriorating law and order situation in the country and Government's inaction in the matter. (33)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Need to over-haul the police set-up in Union Territories. (34)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Aftairs' be reduced by Rs. $100 . "$
[Deteriorating law and order situation in Delhi. (35)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Need to uplift Harijans, Girijans and other down-trodden classes. (36)]
"That the demand under the nead 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Failure in removal of casteism and caste-system in the country. (37)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Need to punish those who are responsible for making wrong announcement regarding the death of Lok Nayak Jayaprakash Narayan. (38)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Lack of cordial relations amongst the States and anti-State policy of the Government. (39)]
"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs, 100. ."
[Failure to check the activities of anti-social elements as well as cases of theft and dacoities in Union Territories. (40)]
"That the demand under the head 'Cabinet' be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to settle the border uispocte between Mahrarushtra and Karnataka on just principles. (41)]
"That the demand under the head Ministry of Home Afrairs' be reduced by Rs. 100."
[Shri Keshavrao Dhondge]
[Tailure to check the interference by foreign missionaries in our internal affatrg in Maliwara village near Aurangabad in Maharashtra. (58)]
SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa): I beg to move:-
'That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Failure to check increasing influx of refugees from Bangladesh in Assam, Tripura, Whest Bengal and Orissa of Eastern Region. (57)].

SHRI A. K. SAHA (Vishnupur): I beg to move:
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced to Re. 1."
[Need to give Nepali language its due place. (58)]
"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced to Re. 1."
[Need to revise pensions of the freedom fighters. who starificed the best part of their lives in fighting against the foreign imperialists, (60)]
"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Fuilure to take necessary follow up action on the Reddy Commission of Inquiry Report on the Nagarwala episode, which is with the Government for the last six months. (61)]
"That the demand under the head 'Police' be reduce to Re, 1."
[Need to have co-ordination between the State Police Forces, the Central Reserve Police Force and the Border Security Force in view of the significant services rendered by them particularly during the follds in West Bengal. (62)]
"That the demand under the head 'Police' be reduced to Re, 1."
[Need to provide more funds to upprade the ctandard of Folice Administration in shete. (eB) ]
"That the demand under the head. 'Police' be reduced by Rs. 100."
[Absence of a national policy in regard to police force in the: country. (64)]
"That the demand under the head 'Police' be reduced by Rs. 100."
[Failure to check mounting number of atrocities, voilence, rape and killings of Harijans, Scheduled Castes, Scheduled: Tribes and other backward classes. (65)]
"That the demand under the head 'Police' be reduced by Rs. 100."
[Failure to check continuous infiltration from across the other side of the Indo-Bangladesh border to the villages such as Gandhina, Fulbari and Char Mughna: of Shikarpur Anchal under the police Station Karimpur in Nadia, West Bengal. (66)]
"That the demand under the head 'Andaman and Nicobar Islands' be reduced by Rs. 100."
[Failune to resettle some of theformer Eist Bengel ratugeen in the Andaman and Nicobar Isleascs. (6T)]
"That the demand under the head 'Andaman and Nicobar Islands' bereduced by Rs. 100 ."
[Need to improve the medical services in the Andaman and Nicobar Islands. (68)]
"That the demand under the head 'Andaman and Nicobar Islands' bereduced by Rs. 100. "
[Failure to draw a comprehensice plan for nursing and nourishment of the Onges, the Andamanese, the Shompens and the Nicobarese. (69)]
"That the demand under the head 'Andaman and Nicobar Islands' be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to establish fast, cheap and frequent transport servicewith the mainland. (70)I

SHRI GIRIDHAR GOMANGO (Karaput): I beg to move:-
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100. "
[Failure to finalise the Tribal Sub-Plan Reports in Fifth Plan and Annual Plans of Sixth Five year Plan. (85)]
"That the demand under the head Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100. "
[Failure to earmark funds for Tribal Sub-Plan Areas by the Central Ministries responsible for these areas for socio-economic upliftment and development. (86)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to keep developmental statistics of Tribal Areas for preparation of project report and to provide funds. (87)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Failure in development of tribal areas and to earmark funds in the plans therefor. (88)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Failure to strengthen the administrative machinery to protect the tribals from all forms of exploitation and to implement the schemes and programmes of tribal sub-plan areas in time bound period. (89)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs: 100."
[Failure to implement the recommendations of Working Group on Tribal Development relating to the Ministry and of the other

Ministries and in timely advice to the States to follow the recommendations of. different Committees set up lor the development of tribal kuople and areas. (90)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
[Failure to mabilse the resources for Tribal Sub-Plan Areas by Central Ministries and States. (91)]
"That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs, be. reduced by Rs. 100."
[Need to constitute Working Group on tribal education. (92)]
"That the demand under the head "Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100:"
[Failure to ensure implementation of the excise policy, forest policy; personnel policy, education policy, oeonomic polley cultural policy and other policies relating to the tribal areas and tribal people by the Centre. (93)]
"That the demand under the head. Departmant of Personnel and Administrative Reforms' be reduced by Rs. 100."
[Need for creation of sub-cadre in All India and State level service for tribal Subb-Plan Areas. (94)1
'That the demand under the head Department of Personnel and Administrative Reforms' be reduced by Rs. $100 . "$
[Need to constitute a Committee to study in detail the problems of administration in tribal sub-plan areas and for making recommendations to the Government thereof. (95)]
"That the demand under the head Other Expenditure of the Ministry

## [Shri Giridhar Gomango]

of Home Affairs' be reduced by Rs. 100. ."
[Need for preservation and development of tribal languages in written and oral form and necessary measures by the $\mathrm{con}_{\mathrm{n}}$ cerned authorities for the $\operatorname{dev}_{\mathrm{e}}$ lopment of the Saura, Santhali and Kuruk tribal scripts invented by these tribals to write the histary' and culture. (R8)')
"That the demand under the head Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100.1
[Need to call the applications from different minority linguistic groups among the tribal communities by giving wide publicity by the Government agencies of Centre and States in the tribal areas to submit before the Minority Commission to include ther in linguistic minority groups and to recommend the Government about the safeguard of the tribal languages, culture and tradition. (97)]

SHRI MANORANJAN BKAKTA (Andaman and Nicobar Islands): $\}$ beg to move:-
"That the demand under the head 'Andaman and Nicobar Islands' be reduced by Rs. $100 . "$
[Need to grant equal scalo of pay to the Bush Police under Police Department of Andaman and Nicobar Islands. (98)]
"That the demand under the head 'Andaman and Nicobar Islands' be reduced by Rs. 100."
[Need to grant selection grade to Police Radio operators in Andaman and Nicobar Islands. (99)]
"That the demand under the head -Andaman and Nicobar Islands' be reduced by Rs. 100."
[Need to remove the anomalies in the pay scales of laboratory assistants and attendants in Education and Medical Departments in Andaman and Nicobar Islands. (100)]
"That the demand under the head 'Andaman and Nicobar Islands' be reduced by Rs, $100 . "$
[Failure to provide sufficient funds for construction of rural raads in Andaman and Nicobar Islands. (101)]
"That the demand under the head 'Andaman and Nicobar Islands' be reduced by Rs. 100. "
[Failure to have a free port at Campbell Bay in Andaman and Nicobar Islands (102)]
"That the demand under the head 'Andaman and Nicobar Islands' be reduced by Rs. 100 ."
[Need to increase the stipend/ scholarship amount for the students of Andaman and Nicobar Islands. (103)]

MR. DEPUTY-SPEAKER: The cut motions are also before the House.

बी रामालग्ध fिषारी (बक्तर ): उपाष्यफ महोबय, पपनी बात कहले से पहले में भाननीय की साठे जी से निवेषन करता बाहता है कि उन्दोंने पभी बिहार के सम्बन्बत्ब में, धीर ज़ासकर हरिजनों तथा भूमिहीनों पर होने बाले प्न्याय कें सम्बन्ध मे, कहा, मगर क्या बह हे बिन
 नफस्सलाक्ट्त के नाम पर उनकी पुलिस्त तो कर्त करवाया घोर उन पर पल्बाय किया । भाज उस भबसर को भूला कर वह तो पांटू बहा रहे हैं, बहृ उचित नहीं है ।

पाजादी के बाद गृ विभाग पहली बार एक भ्वक्षाए ज्राप्त भाई० सी० एस० को मिला हैं। मे बड़ी नम्मता के साष उनसे निबेषन करना
 मोर ख्यवस्या में जो फिराबट भाई है, उस
ते हमे छलकार नहीं करना काहिए । उस में बड़ी तैबी से जिराबट भाई है बीर वए कोत्रस के तीस बरतो के घांतन की वेश हैं। इसके साष-साष माये विल धपऱा लिर्तिर बद़त का हहे है। सरकार का निभाष

घयलिए हुपा का कि वेल में चांति पोर प्वपषस्ता कायम से । बत्र ज्रक देश्र मे यानि थर ब्यवस्ता कायम भहीं रहेगी देग का विकास मी नहीं होगा 1 यह पपराष्ष घोर कानूल घ्यवस्था की गिराषट देश के विकास को भी नुक्तान वहुंता रही. है । में ब्यावा पाकदे नहीं बेना बाहता लंकिन यह्दूबतलाना चाहता हू कि 1960 में जब 1 लाख पर 140.5 पपराष्य होते से तो 1977 में यद्ट 195.10 मपराघ हए है। पुलिस के भनुसन्बान को देबा जाय तो 1974 में जबः साठे साहब की सरकार थी तो यदि सो व्यक्ति गिरफ्तार ठए तो पुलिस नें 40 पर चांँ घीट दी घोर न्यायालय के 7 को सजा मिली $1:$ वद्ह प्रमाणित करता है कि हमारा क्रनूसम्धान, हमारी पुलित का भाषरण घोर पुलिस का चरित्र केसा है । 1943 में 5.56 लाब केत बाने में रजिस्टर हए मोर 1978 में मह घनुमान है कि लमपण 15 लाब हए । 73 में 13 लाखा से प्रधिक है। इसलिए हु यह चाहते हैं कि प्रपराषों के चरित्र को वे बते हए हमें उसका गहरता कौर मंभीर प्रध्यपन करना काहिये, जानने का प्रयास करना जाहिये कि किन परिस्थितियों में धोर किन कारणों से भाए बिन से भपराष बक़ रहे हें। हमें वह देबना होणा कि पु पुलिस विभाग में भाज्य कपर से मीबे तक जो श्रेणिया बनी हुई है हन क्षेणियों में किस तरह चे काम हो रहा है। ससको मी वेष्या होगा कि हमारे थाषकाडियों थरर पुलिस विभाब के निम्न क्षेणी के कर्मकारिबों की स्बिषल क्या है ? उनकी मन: स्थिति क्या है ? क्या वज्ह है कि 32 बर्ष की भागादी के बाद भी मारतीय पुलिस बनसेवी नहीं बन पाई ? घंश्रेजों में यहृ पुलित बनाई थी, यह हम समझते हैं। इसके बारे में मागे घल कर इताऊंगा। लेकिन यह मे क्राप के माज्पम से निबेबन करना चाहता कि 32 घषों की भाजादी ते गाद माज मी जनता उसी र्व स !भयमीत होर क्षातंकित है जिस स्प से किटिया साम्राज्य के जमाने में थी , रसका कारण क्या ? उनका रिखता क्षाज भी घातंक का फौर मय का है। पुलिस जोर अनता के बी में जो बार् है, बो बन्दक है वह्ट पाटी उहीं गई 1 कमी 30 बर्ष की यदधि में भार ने सोबा, किन्तन किया कि यह पुलिस ऐप्ट 1861 का बना हुमा है , भाज भपराष्ष करने की टेकनीक बबल गई, सारी भीज बरस गई कीर भाज के भाघुनिक यग में भाप बही चाहते है कि पुराने हैियार से हम सल़ा करें। भाषुनिक लड़ाई प्राप पुराने एवियारों ते लग़ना काइते हैं। सत पर कमी जाप ने विषार. किमा, सोषा ?


भाब हमारी पुलिस हमारी कावम्कलतामों ंबी पूांत करने में घसकल हैं भसमर्ष हैं ? ₹न सारी बातों पर कमी पाष ने विचार किसा ? भाज पुलिस का बरिख, उनका मानाल, उनका प्रकिलण, उनका ख्वबहार बो बही पुराना ही न है ? अयोंकि 30 बषों तक की हुक्मता ने पुलिस को जनसेबी न खना कर भपनी पाट्टी की सरकार के रसक के रूप में उनसे काम लिया है । उसी तरह जिस वरह 1861 के बाद क्रिटिम सरकार ने भारतीय अनता की भयमीत पोर घातंकित कर के रब्ा था । उसी तरह उन्होंने भी रबा । कभी भाप ने सोषा कि बह क्या स्थिति है ?

[^2]भापको याद होला कि 1977 में गृह विभाष के बजट पर बोलते हुए कोने कहा था कि 1961 के पुलिस ऐक्ट को फाऱकर फेक दो, जला दो घोर नए पुलिस घायोग का गठन करो 1 मूले बुली है कि नलकालीन गृह मंबी, बौषरी षरण सिह की ने भी पुलिस भायोग का गठन किया 1 साठे जी जिस दल में हैं, में उनसे प्रहना चाहता हू कि जिस्त काम को घाजादो को बाद ही फौरन हो जाना चाहिए उस पर कमी चन्होंने सोथा ? विरिय साम्राज्य का लाई एलेनबरा लिबता है कि घस तरह की परिस्थिति ला वो कि पुलिस सिपाही फपराष्टकमयों से जितना फयरीत नहीं होता है उसने पधिक घपने स्रिषिकारियों से सयमीत हे । लेकिस क्या कभी पापये रन सारी बतलों को जालने का प्रयास किया ? जो काम 1847 में ही हो काना खहिए था उसको बनता पार्टी की स्रेकार बनने के साष ही किया यका 1 लेकिन

## 

उसमें मी मेरा एक संघोषन है 1 पुसिस घायोग में एक-रक भक्छ आकसर है नैकित हल पाई० 0 ीी० एस० प्रफसरों पर किख्यस कझते ए में कहमा बाहता हों क्या ते एक गरीब सेषाती के उुख्या षंत्वं को जानते हैं ? क्या कषी उन्होंले इस दर्ं को घपने गीबन में महरुत किया है ? उसी उीवन को विता कर वहुं पर भाया हुं। 13 वरं सिपाही के पद पर रहने तथा विहार में गुर" विभाग के मंजी के पर्ष पर रहों के बाद धपने पनुमष के भाधार पर
 पुलिस में सिपाही से घानेबार तक किसी प्रविनिधि को भायोग में रबा आाये। इसका मतलब यह नहीं है कि हुम ने हस्तमत्री मौर सकसेना की जसे घफलरों पर पविश्वाल्क किवा है लेकिम हम जानते है कि उनफा बनुमब किताब का है, अीवन का भनुपब उनके पास नहीं है । उनके कुख्या कोर उन कि कृष्न को भाष कसे जानेंगे ? क्या विछले तील वरों मैं कभी धापने सोषा कि एक पुलिस लिखाही को लगातार 6 बंट्टे सोले का भबसेर मिलता है क्या ? इसीलिए मैं कहना चाहात हें लि आयिए इसका कारण भया हैं ? याज Wाल घो घावेत्र बेते है उनका पालग पुरिस्त यतनों को करना पऱका है 1 यदि वे पाभन कहीं करते हैं तो भाप उनको परेशान करते है। यदि क्ञाष काहते है कि पुलिस को निठर बनलते - निजर का मतनस उद्धुण्ता से नहीं है कि ते लिसिजिन तोड़े-सकिन उन्हें विस्त्रक्ष हो कि धाई दी सी, सी ध्रार थी सी iा परें जितने कापर कामून हैं उनका सकती के साय पालन करेंगे घोर यदि बाहर अर्येंगे ोो वर्ड किलेा लेकिम कुर्मान्य से तथा में कायम रहने के लिये पहले उनका प्रयोग किता गया 1 घंर्षेजों मे अनता को भयमीत करसे, भातेंकित करने तथा भ्यना साम्राज्य काये रत्ये के लिए पुलिस का घठन किशा बा 18857 में यक बित्रोह हुपा तो कोगी वरीके पर वहां की पुलिस विकीसित हुई लेकित भाप उसको बबलन कहीं चहहते हैं। समलिये की कहना चाहता हों कि हमारी मारतीय प्रूलिस मीनर ताभकर दिम्मत के साष्ट कहे ी़िए हुम किसी पाटीं के नीकर नहीं हैं, यदहां वक कि सरकार की बही बात मानेंगे जो कापूँ कहता है, की नियम कहता है, को पुलिस ऐ陪 कहुता है-सेकित ऐसा हो नहीं पाता हैं। माएक कीजिये-विहार राज्य का कृषि मंही -
 जस वह कहता है कि हम गुभ्रा पालते है। पर्लंगे - करब इसका क्या पर्यं त्रिकलता है ? संथा रससे फपराधी मनोर्युति नहीं खनेंभ, पराइड मनोबल नहीं घकेया ? सत तरहु को बत कह कर चाप उनके मनोषल को चल रे है । हर काम में हमारे पोलीधिया आन्टरकीजर कर रहें।

भीसन, 1857 तें बो घाड़ाती की समा पैं घोर ब्राद में वह्र घसफल हैं, बिसको भीजें ने किराई कहा, उसके बार 1859 में एक पुलिस चागयोग का यठन हुणा, ताकि फोज का स्वान पुलिस से सऐे । 1902 में लार्ट करबन ते कहा बा-जनता को क्षाँ फुछ वेने के बाद यदि पुलिस क्षन्त्र धयोग्य मोर प्रलम हो तो फिर हम जनता के साष न्याय नहीं करते है । 1861 के दुलिस एव्ट में यह कहीं नहीं लिबा है कि बनता के प्रति हमारा उत्तरदाविस्व है। 1 हीीिये लारं कजंन ने सोचा था कि घंग्रैंह की पुलिस की रृह त्रे यहां णी पुलिस का वह्ह सबंश्रम कर्तंख्य होना कांशिए कि जनता में सुरका की भाबना वैदा हो, लेकिन बह ससमें सफल नहीं हो सके।

प्रव में भाप के माष्यम से तीन-बार बातें कहला चाहता हैं। माज एक सिपाही 24 कन्टे का नीकर है) पाप उससे $18-18$ घन्टे तक लगातार काम तो हैं, पाष व्यक्षियों का काम क्षाप एक बाद्यी से लेते है स्या पापये कमी किम्तन किया कि इस के बसले से पाप उसे क्षा बेते है ? क्रीमच, हा 19 我 सदी के उसराष में भी पाप देखिए-कीणएक् एक०, सी $\begin{gathered}\text { क्षार० } ी 0 \text { के अवानें के साष कणा }\end{gathered}$ बलहार होता है। उनको $28-28$ दिन वक बवाटेगार स में बन्द कर बिया आता है, उनफो उलचति सणाई जाती है, उनका वेत्र काट लिया करा है। एयों ? यदि उन्ते कोई छोटी सी पुन हो कारी है,
 हर पहने हैं या कोई मर बकती हो कासी हैं तो अने साल इस तरह का क्यद्ञार किया जाता हैं।
 यनिता की की वाणी कानूत्न की, वसी स्थित्रि चसे


 नें "बनेल"' चहते हैं। पेट की सेवादी में उसमी जिड पर 28-28 रें बंध कर कर रुपफल ोेर करे कराई जाती है कीर यह पसे कम्टों कलती है जिलिए परिणाम यह निकरता द कि कह सिमाही मर कहे है क्या पापने करी ईलके खरे में बोला है ?

बी०एस०एक० का कानूत्र कहता है-यति बोता फुपूर मी होजाय, 10 मिनट नींब का खस्ये, ती उन के जफसरों को यह पघिकार है कि उनखो
 प्राप के लिये तो वफ़्रा 307 है, लेकित उद्र चरोत्र क्षें बेटे के लिये, उस दुखिया के बेटे के लिये, जिताओ संत्रेज ने फोज को दृष्टि में रखते हु fिपाही चभमा था, क्या घाप उस को फीग्र की सुदिखा वेते है ? है
 काहिये। क्रों की विसिस्निन को ज़कलों केषिल वहु तो घाप करते नहीं हैं। हैतना ही नहीं, पद्ध लान कर पाप को आार्बय होगा कि हमारे को पमझतर है, पच्छे से क्षच्छे घफ़सर है, ईमानवार पक़सर है ते की उन सिपारिंों से चपना चकिज्ताष चाम की है।


 सारे गेटों पर छ्यदी सेत है। क्या भाप ने कमी उन के
 पुप में हयटट देते हैं। कभी पाप ते बोषा कि हे कहां तिगे ? बे सुबह 9 बले माते हैं, 10 बजे क्राते हैं चोर रात को 8 मौर 9 बजे तक, जब हमारा सेघने चलता है, वे ह्यूटी केते हैं। उन के लिए माप मे क्या इन्तबाम किया है। हमारे लिये तो केन्टीन है फौर दूसरे भारा सामान हैं लेकिन उन के पास क्या है। 16 घंटे, 12 घंटे भोर 10 घंटे तक उन को ह्यूटी बेनी पद़ती है। भ्राप की नाक हे नीबे पह सब होतो है अवधि भाप ने कानून बनाया है कि कोई भी प्राइले स्षेमटर या हूसरे सेषटर में लगा हुपा को भाबमी है उस से 8 बंटे के बेषीी कोई काम सेगा ती पाप उसे प्रोबीक्यूट करेंगे। यह क्षाप का बमाया हुमा कानून है घाप्र का बनाया हुणा नियम है लेकिन हूसरी तरक धाप हल सिपाहियों से 18.18 घंटे काम लेते हो। कभी घ्वाप ते इस बता को सोषा है, कभी हस पर विचार किया है, कमी इस का मनम किया है कि उन का जारीर भी थकता है, के भी मनुष्य हैं, वे मी छान्तान हैं। मक़सर ओो बाहृते हैं करते हैं। उन के लिए कोई कानून नहीं है। उन की बाणी ही कानून है होर जसा पहले बलता या वैसा ही भल मी चले का है। इसलिए में बड़ी मम्रता से पृछना काहता हूं कि क्या ज्ञाप जानते हैं कि कड़ाके की सरी में उनका घरीर
 जो सिपाही है, बह रात को लाठी ले कर गली गली जाता है मोर जनता की रका करता है। घोर भ्राप उस की देते क्या हो। 240 रुया उस को भाप वेते हो जबकि द्तारे लोगों की सारे हिन्दुस्तान में 300 रुपये मिलते हैं। एक पुलिस के कुत्ते के बिलाने पर भाप 572 रुये केते हो 1 में जानना काहता हूं कि क्ताक माप ने कमी इस के बारे में सीचा, कमी भाष ते हस पर विचार किया। मेरे पात्ष हस वक्त समय नहीं है. मेंते लिब कर दिया था कित भुले ज्यादा समय विया कए, इसलिए की अल्दी-जल्दी षमांत्त्र करना चाहता इू माष का क्षाबेश पालन करने के लिए।

मैं वह भी कहना चाहता हैं कि दूसरे सरकारी कमंचारियों को माप 53 सन्डे मीर दूरारी छुट्टियो देते रै। भागर 7 घुट्टिया मान लें, तो 60 दिन हो णाते हैं. लेकिन माप इने सिपाहियों से रविवार को भो काम लेते हैं । हूसरे सरकारी कमेंचारियों को माप कणुमल लीव भौर भन्ह लीब भी देते हैं। तो मिं यह कहना काहता हैं कि जब भाप उन से सन्डेज को मी काम बहते हैं, तो उन बितों का माप उन को बेतन बीजिए। जंब में बिह्दार में मन्दी था कीर मादरणीय धी घनिक लास मफ्षल हमारे सीकर चे, तो में ने यहा प्रात्र किया षा कि उन को 2 महीने की छ्ट्टी दी जाए। 2 महीने की हो उन को छृट्टी नहीं fिली मिकित 21 बिल की छुट्टी उन को दी गई ीी । परी
 भीविरिते बेत्वन कीजिए। भाष्य हालीकेज में उन के
 रहि है सेती पार दूरारे काम करते है


 चहती हैं, तो उन को भोबरटाहम केन बाहिए।

इस के भलाबा में यह भी कहाना चाहूंगा कि हिमुपुस्तान में एक सिपाही का वेतन कम से कम 500 खपयें होगा चाहिये। हस से कम वेतन न हो। छमारा देश एक तरीजाए देका है, धसलिए में 500 र्पये कहता हैं। किसी का बैत्तन 500 हपये से कम नहीं होना काहिए।

इस के साथ ही साय, मैं कमी पाष को ले कर बसूंगा सीर बहां प्राप यह देबेंग कि एक सिपाहो कैसी हालत में रहता है। सिपाही का बैरक ऐसा होता है कि उस में उस के लिए हतना कम स्थान होता है कि कहीं पर रखने की युंजाइस्त नहीं होवी । एक चारपाई पर द्नसरी चारपाईं रखते हैं। उस की स्थिति बक़ी बयनीय होती है मौर पयू से घधिक हीन भ्रषस्षान में उस रहना पड़ता है। यदि मजद़र है मी हीन अवस्था में किसी को रहना पद़ता है हो वह सिपाही को रहमा पह़ता है ।

सिषाही के परिवार को हहने हेने के लिए यरि मापके वास मकान रहीं हैं तो पाप किराये पर मकाल के कर उन कभागों के परिवारों को हलने के जिए वो गो कि पुलिस लाइन के मख्यीक हों। उस्त के क्वाटरं में सफार्व का, विजसी का ₹ंतजास ही । उसे क्बार्टर में पंबा नहीं होता है। क्या उसे भर्भी गहीं लगती है ? हमें तो एयर कंडीसनर चाहिए, हैमें विक्षी का पंबा भी चाहिए, हमारे हफसरों को सब कुछ चाहिए। लेकिन मुसे माक करेंगे कि क्या वह भपनी मां का बन्बा नहीं हैं, हम ही भपनी मां के बस्थे हैं ? भाप उनहें बिजली का षंब्रा दो । भ्राप उनहें कम से कम बो कमरे बाला कमाटर बो $/ \neq$ उस के खार्टर में रहोषिर मी हो, एक लेट्रीन मी हो, एक बराम्प मी हो । हर सिपाही की कम से कम एक महीने सें वस्त यूनिट बिजली मुक्त बी जाए।

में भाप से आनला चाहता हैं कि भापचे हल सिपाहियों की स्थिति में क्या परिवर्तन किया हैं। भापने हनको हालत में कोई परिवर्तन नहीं किया है । बैरकों में सिपाहियों के लिए साट बर्ग फीट जगह निमिलत होनी चाहिए। जिसमें वह फ्रपनी काराई, प्रपना बकसा, पपने कागज रब सकें। लेकिन माक्ष उसका भी प्रबन्ध उसके लिए सुनिखियत नहीं हैं। प्राप सिपाही के लिये यहा प्रबंध बैरकों में धबिलम्ब करें ।

सिपाही के परिवार के लिये पाप विकिस्सा का प्रबंछ करें। उनके लिए एक क्रमी्तीय सस्पताल हो
 पचके विशेषल हों। हस के साष-साष सिषाही के बौ्वों के पढ़ने के लिए कम से कम आंठ सो रूपे का धनुवान दें ताकि सिखाही अपने बजलों को क्लिले






 जिए।

## [बी रामलन्त्व तिबारी]

इमारे कारतीय संषिधान में कहा है कि सक की एसोसियमन बनाने का घष्षिकार हैं। हम न विहार में एसोसियेश्रन बनाने का भधिकार दिया । कुलिस कमीयन ने भी सिफारिए की है कि सिपाही को एसोसियेश्रन बनाने का भििकार विया जाए। भ्रगर इस पर मी भाष उनें एसोसिएमन बनाने का भधिकार नहीं देत हैं तो पाज उनक साय ज्याबती करते है। धाई०ीी०एस०, हाई० एस०एस 2 , प्रार्विशयल घफसरों को, गज्जेटेड घ्रफसरों को एसोसियेशन बनाने का घघिकार है , प्राप सिपाही को भी एसोसियथन बनाने की भनूमति क्यों नहीं देते हैं ? भगर भाप वह्ट भक्षिकार गहीं देते हैं तो भाप उनको अबदंस्ती भपनी ताकत के बस पर उनको इस धदिकार से रोकना चाहते हैं।

भाष उनको प्रमोरान दीजिए। भाज पुलिस के सन्वर 99.6 परसेंट भभागे सिपाही सिपाही हो कर ही रिटायर हो जाते हैं, पबकाय प्राप्त कर लेते हैं किर उनको भष्ठा काम करने के लिए प्रेरणा, प्रोत्साइन कसे मिलेया ? इसलिए मैं जाहता हैं कि घाप उनकी प्रमोसन के घबसरों का विकास कीजिए जिलसे उनको प्रेरणा भौर उत्षाह मिले बौर बे भच्छे से घचछा फौर भधिक से भहिक काम कर सरें ।

भीमनु, घ्रम्त में में निषेबन करना षाहता हैं कि हमें भुलिस को सकम बनाने के लिए उस का मनोबल नहीं तोक्ष्ना कािए । मैं माप से निबेबन करना बाहता ही कि जिस वरह से हिन्दु समाज में ऊपर से सी वे वर्ज क्यबस्था है-उस में आत्माण है, क्षखिय है, बैल्ष है, वलित हैं। लेकिन पुलि !विभाग हमें 80 र्रतिएत सिपारियों की संख्या है सारे ेेल में पुलिस विभाल में 80 प्रतिध्यत सिपाही है ओो कि बहुत बलित है, क्षुण्ह है, कोषित हैं। क्या काप सीमेंट का काम बालू से लेना काहते है ? हाप सीमेंट की धीबार बालू से बद़ी करना बाहते है ? भगर धाप घाहते है किएउनमें घनूकासन रहे तो घनुजासन के मायने यह नहीं हैं कि उनमें घातंक रे, के भयमीत हें । पाप कृा कर उन वलितों को ऊपर उठास्ये। उन्हें क्वारेर दीजिए, एसोसियेजन बनाने का प्रधिकार बीबिये ।

एक प्रंतिम बात कह कर में समाप्त करता हैं । कोई पपराष्ध कर्मी होता हैं तो उसके लिए किस-किस धपराष्ड के लिए क्या सका हो सकती हैं रसके बारे में कानून बना उुमा हैं। लैकिम बेषारे सिपाही के सम्बम्ष में कोष नियम नहीं है। यदि बहां बेषारा वाकी़ बनाने की वंजह से या किसी क्यत्य कारण से बस मिनट मी क्युटी पर देर से पहंचक्ता है तो उसको कोई की सखा हो सकती है, उसका किसमिसल भी हो सकता है, उसका प्रसीक्यू शन मी हो सकता है। यह घीज घापने कफसरों की म्रमानी पर छो दी है। मं चाहता हों कि जो कौह है उसमें भाप निर्घारित करें कि किस-किस धपराप्य में क्या क्या ज्राषा उसका हो सकती है । उसको भ्राप गूलाम बना

करके न सें । उनके त्राष क्याप मापलोलिख क्ववहार करें, इस्माओं का का स्तार करें। उदको विकास करले का काय सबत्रा हें। gुरिए का ओो सिपाही होता है उसी हो षनता का लयाक रहता है, उसी पर पुलिस का सारा प्रथासम निरें करता है। मैं बह़े हो नम घल्यों में कहला चाहता हैं कि उसकी त्तरक काप विशोष घ्यान हैं। जाए के पैर न फट बिवार्, वहा क्या आाने पीर पराई, बांम्र क्या जाने प्रसब की पीक़ा। बह गरीब है वहृ घभागा है, इसको परेल साहूब घाप नहीं जानते हैं। इस बास्ते में पाप के निबेषन करना चाहाता हुं कि भाप पुलिस विभाग में मोलिक परिबतरन करें। यह दस लाख्ब पुलिस के जबानों का सवाल है चाहें वे fिस्ट्रिष्ट में हों, बी०एस०एफ० में हों, सी० भार०पी० में हों, घौबोगिक सुर्बा बल में हो । भाप तो जानते ही हैं कि भाज सुरसा की भांति: पपराष बढ़े हे है। विधि क्षबस्था बिगड़ खी है। यहां तक कि बिहार में कोई राज ही नहीं है, सरकार नाम की कोई कीज ही महीं है, ला एंख कारेर ही नहीं हैं। बिद्हार जाज जल रा है। बिहार में कोई सन्द्बा से ले कर रात मर घर से बाइर निकम नहीं पाता है। इसालए विहार को घाप बचाएं। भगर धापने विहार को नहीं बसाया तो बिह्हार अल: कर भस्म हो जएगा ।

इन्हीं घव्दों के साष में घपनी बात्त को समाप्त. करता हूं ।

DR. KARAN SINGH (Udhampur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, after twoyears of the Janata Party coalition in power, there is a national mood, an atmosphere of disiliusionment of cynicism and a feeling of drift in the nation. I have very high regard and respect for the Prime Minister and I listened very attentively to his broadcast yesterday in which he was pointing out the achievements of the Janata Party. I do not want to question the various: points that he has raised. But, I must: point out that although sectional claime in the various sectors may be correct, the overall impact of this coalition Government is minimal, and it is minimas because basically the incessant infight ing in the various constituents of this. Government has now reached such a stage that it is no longer funny. It was. amusing to see hew people who cametogether for power are fighting, but tom day it is no langer a question alone for the Janata Party, the whole stabliity of this nation is coming under question, because of this inability of the Janata Party to come out with any sort of co-
herent policy and programme and epproach.

Two years ago, I spoke on the demands for grants of the Home Ministry. Certain disturbing trends that hove been developing over several years have now become more emphasised in our body-pelitic. (As a result of lack of strong and clear leadership at the Centre and if I may say so with respect, particularly in the Home Ministry, it seems that the fabric of national unity and integration itsele is weakening, particularly in the geographtcally peripheral areas of this nation. Just to give two or three instances, in the North-East, you take the dreadful incident that took place on the Naga-land-Assam border where hundreds of Indian citizens were butchered in cold blood. A passing mention has been made about that in this report. Were they not Indian citizens? What did the Home Ministry do when this happened and why this sort of day-light butchery should be allowed within our country? The pesition in Manipur and Mizoram is also delicate and the whole of that North-Eastern area appears to be in turmoil and there seems to be no clear policy or clear grip as far as the Centre is concerned.

Take the North-West. My own State, Jammu and Kashmir, remains in turmoil and there an authoritarian and unresponsive regime continues to intimidate the students. I have been out of the country for a fortnight. When I returned, I received complaints that students were being tortured in the jail. I have the names here, for the information of the Home Minister. Shiv Kumar Singh has been tortured in the jail; Bharat Bhushan Raina was arrested, and is missing since then. Many of the leaders of the Youth Action Committee, and hundreds of others have been arrested. Many are underground including the chief organiser, Sehgal. Bhim Sigh, a colleague and an MLA, suffering from a heart disease, was ultimately brought day before yesteriay here and parked outside the AII India Institute of Medical Sciences. I
had to personally intervene and get him a room in that Institute. This is the way in which, by repression, thegenuine aspirations of the people are sought to be suppressed. I have written separately to the Prime Minister abcut this, and I have spoken in this House. I do not want to take too much time on the Jammu issue. But this is symbolic of the lack of grip, as far as the Government of India is concerned.

Go right down to the South, to Pondicherry. Why was unnecessarily that Union Territory thrown into a turmoil? Firing took place. There was total chaos and confusion. Even now there is no popularly elected Assembly there. I understand a new measure, Prohibition is going to be introduced there.

We don't oppose it. But it is a measure which throws cut 10,000 people out of employment; why should it not come through a popular Government? I am saying this, to make a basic charge that there is a lack of coherence, lack of clarity and a lack of vision, as far as the Government of India. is concerned.

Take the problem of minorities. Con: munal riots still continue to disgrace this nation. I am not holding the Government responsible for it; but I am saying that unless the secular and composite culture of this nation is upheld, the very fabric of national integration will be in danger. The Minorities Commission was set up. Great expectaticns and hopes were aroused among the minorities, that this Minorities Commission will be able to ensure effective safeguards. What has happened? The Minorities Commission has also become somewhat of a bad joke. The first chairman resigned. About the second chairman, there were certain. administratise yonhlams. Thiere is no impact of that Minorities Cemmission also. They are very distirguished people; I personally appeared before the Minorities Commission. But they are not receiving the support which the Government of India must.

## [Dr. Karan Singh]

give them, if they are really to become an effective instrument for strengthening national integration and for safeguarding the interests of the minorities.

Again, a Chief Minister of one State, just because he does not like one of the members of the Minorities Commission, says: "I do not recognize the Minorities Commission'. This is a peculiar situation. Are the citizens of Jammu and Kashmir not citizens of India? Are the minorities there to be deprived of the benefts of the Minorities Commission? The Kashmiri pandits there number 50,000 that is, 1 per cent of the pepulation; the Buddhists number 50,000 , that is, 1 per cent of the population. Why should not the Minorities Commission have jurisd:ction over the entire country? Wherever Muslims are in a minority, they must have full protection; but wherever other communities are in a minurity why should they net get help from that Commission?. Simply because Kushak Bakula, who was a former MP is a member of the Minorities Commission, the Chief Minister of Jammu and Kashmir would not allow the Minorities Commission tc, visit Jammu and Kashmir. What sort of situation are we witnessing in this country? It almost appears that the Centre no longer has the authority. The sovereignty of the Government of India and its writ should run throughout the country. Can Chief Ministers be allowed, under various legalistic or other pretexts, to challenge that authority of the Government of India?

There is the question of rise in $50-$ cial tensions in rural areas, and of ceste conflicts. The speaker betore me, Shri Ramanand Tiwary, a distinsulshed and senior Member of the ruling party, or of the ruling coalition, whs mentioning that Bhar was in flames. U.P. is in flames. Casteism

14 his.
hays been there in this country for thovenands of years snd we whented to
move towards a casteless soclety. The vision of Mahatma Gandhi and the vision of Jawaharial Nehru was that we should move towards a society where every Indian will be judged on his merit, not on his birth. What is happening in this ccuntry today? Caste tensions are rising. They are an inevitable process of social changes, but they must be contained within the system; they must not be fanned into the fires of hatred.

Today in Bihar,-the hon. Members on that side will bear me out-in every village, there is a conflict; in Bihar, atmost in every village and in every street, people have been thrown against each other in the name of caste. Is this the sort of India that we want to build, an Indian that is fragmented by sub-nationalism, by religion, by caste? This is not the direction in which we want to move. Unless there is a coherent, clear leadership at the Centre. I a mafraid, we are giving an impression that we are gradually disintegrating into chaos.

As far as castes are concerned, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes must receive full protection. This is enshrined in our Constitution; and I would urge the Gevernment as I had urged them on an earlier occasion, that instead of lumping Scheduled Castes and Scheduled Tribes in one commission, there should be a separate commission for Scheduled Castes and a separate commission for Scheduled Tribes, because the problems of the tribals are totally different; their way of life is different; gecgraphically, they are isolated from the rest of the community and they have special problems, whereas the scheduled caste is a curse; and untouchability is widospread in this country. Where there 15 Hindu society, this curse has entered, except in Kashmir where there ase only Brahmins and no other community. Otherwist, these thatngt ate there and they miust be removed. On the one hand, efforts muit be mate to lutsgrate the people of tute comitry; to
see that divisions are not further accentuated as a result of the policy of the ruling party, on the other hand. the welfare of the weaker sections of the society must be safeguarded by a separate commission for scheduled castes and scheduled tribes.

Of course, the dangerous trend is the general deterioration in the law and order situation. I do not want to go into the statistics of crime rates. No doubt, the hon. Home Minister who thas a distinguished background $3 s$ a senior civil servant, will be able to come out with figures saying that ibe crime rate has been reduced. ! $\mathrm{l}_{1}: \frac{4}{2}$ there is, even in Delhi, a widespread feeing of insecurity as far as the common citizen is concerned. New social evils are beginning to develop through films. For example, I took up the question of horror films. Today, in the newspaper. The Stateman, there is an advertisement on page 10 . The heading is: "Terrifying Opening Friday 6th Aprib-A blood thirsty mob are locking for the barbaric murderer-Jack The Ripper-their bodies lie locked together deadly still... (strictly for adults)." There is a photograph of a woman and above her photograph the heading is: "Hands of the Ripper". The woman is screaming in terror and the hands are as her throat? Is this the type of poison that we are geing to inject into our body politic? Should there be profiteering as a result of these firms which pollute the stream of national consciousness? It is no use saying: 'strictly for adults only.' The advertisements are not for adults; posters are not for adults; and even ii they are for adults, I would submit that you will get a sharp increase in the crime rates. Every single movie is about the crimes; every single movie is about violence; every single movie is about some form of anti-social elements. Is this the way we are going to built a society of Gandhiji's dream, is this the way we are going to build Indian culture of which we are ail so proud? Even the law and order situation is the worse in the State administrations.

प्रमो हमारे कई मितों ने कहा कि मंबो ने गुंडे पात रसे हैं। घ्राप बताइये कि जब मंबी ही मंहे पातने लमें, तो अन-ताषारण का क्या होगा । जब मैं हहन्दी में बोल ही रहा हू, तो में एक कबिता सुना देना खाहता जों सो सिवघंयत सिह 'सुमन' की है, जो बड़े प्रसिड कवि है घोर वापके हो राज्य बे छने वाले हैं। में उनकी कविता के तीन छंद सुनाता हैं। पें हमारी सरकार मोर इन्दिरा कांयेस के लोरों पर, जो यहा नह्हीं हैं, लागू होते हैं :

> इघर कूप उस भोर खाई खुदी है करे कौन जन मन व्यषा का निवारण उघर नादां बच्चे पे ईमां निछावर इधर गुटपस्तो प्रो बहुलपियापन ।
> बड़ो ऊंची बातें, बड़े ऊंचे वादे हवा में रफू हो गये सब हिरन से यह तम तोम से जूझने के प्रवादी करेंगे किनाराकशी गर किरण से ।
> उफ़क से धुँधल्के में उल्टेगा बेड़ा कहां फिर उजेला कहां फिर सवेरा यह बेड़ा कहां पार जा कर लगेगा
> इझर भो ग्रनंनरा उचर भो अ्यन्धेरा ।

यह हाल ग्राज हमारे देश में हो रहा है। इसीलिए में कह रहा हूं कि इधर किस्सा कुर्सी का, उध्रर हिस्सा कुर्सी का । इस देश का कौन कल्याण करेगा, मुझे यह बतायें ।

Apart from internal factors, there are also certain external factors which impinge upon our internal situation. I do net want to go into it in detail, it was mentioned yesterday. There are great powers with global interests; there are regional powers who are atways ready to teach naughty neighbours a lesson; and there are neighbours themselves with instability, in Afghanistan and in Pakistan today. The Prime Minister said that it was not proper for him to say anything about Mr. Bhutto because it was ait internal adair of Pakistan. I agree it is an, internal affair, and I alsc. know from personal experience, if I may say so, that Mr. Bhutto has been an iicyeterate enemy of this country. 'But even then on the basis of human rights I at least am prepared to raise my woice that compassion should be shown

［Dr．Karan Singh］

to him；at least his life should be spar－ ed，not for any other reasen but be－ cause of humanitarian grounds；I feel that he has not been treated correctly．

I have deviated；the point I am really making is that there are external foc－ tors impinging upon our nation be－ cause we are a great nation，open to great many influences．Therefore you have a dangerous situation where inter－ nal facters and external factors com－ bine to create problems for this nation， and these problems need a national consensus if they are to be satisfacto－ rily resolved．These are not party matters；these are not partisan matters；these are national mat－ ters．But I wonder if the govern－ ment is really aware of the serious di－ mensions．We get a disturbed feeling sitting here that there is an air of self－ induced compiacency as far as govern． ment is cencerned．They seem to be very happy that everything is satisiac－ tory and everything is all right；there does not seem to be a sense of ur－ gency． ，Mr．Patel，thirty years after your distinguished predecessor name－ sake was Home Minister of India，you are sitting here on these benches．May I with great respect urge you to seek once again inspiration from the vision of Jawaharlal Nehru，Sardar Patel， Maulana Azad and the other great stal－ warts of the freedom struggle，and you snap out this air of complacency that you have developed and function effec－ tively．If you give an effective laad to the nation in the right way the peo－ ple of India will rally；if you do not， then the people of India will react． May I respectfully submit：please do not wait toc long；the patience of the people is rapidly running out．．

बी राबनरेग हुयात्रा（सजिमपुर）：समापति महोबय，मैं चाप का क्राभारी हें कि चाप ने समय रिखा। घह हमारा षर का मामला है मेखिए कर का मामला हतना किणा़ हाया है कि पूरे कालूत नें नहीं बी किती की यरी की सात की कोई


# बता सकरते जिस？में गरीबों की ग्का क़ जिए कुछ ता घारा 323－का कथ मतला है ？（Enamin） 

## घाष को करना चाहिए，नहीं किया है तो घद्य कीजिए बरना सारा बंटाधार हो आयगा ।

मैं पूछना चाहृता हं घारा 323 का क्या मतलब है ？जिस गरीब प्रादमी को जब चाही। जहां चाह्रो भर पेट मारे，केबल हृ्टी मत तोख़्ना । यही न मतलब है ？इसीलिए गांब क गरीब भ्रादमी को जस्य कोई घ्नी भादमी मारता या मरवाता है तो कह् कर मारता है कि देख्रो，मारते मारते चाहे भल हो मार उालना लकिन कुछ टूटे फटे नहीं कयों कि बह् जानता है कि 323 या 304 बनेगा， 302 नहीं बनेगा। कोई केस नहीं बनेगा । इसलिए विलकुल गरीबों क खिलाफ साजिक करने के लिए यहृ 323 धारा है। इसी तरद्ध यह 379 है । थोठ़ा बहुत उस में हृधर उधर हो गया है लेकिन 379 में भ्रगर 250 रुपये से कम की कीरी हो तो पुलिस दर्ज महीं करेगी। मैं यह पूछना चाहता ह़ं कि किसी हिरिजन वस्ती में या गरीबों के टोले में भ्रगर चोरी हो ज़्य तो किनने घरों में 250 रुपये का माल मिलेगा ？ 250 गुयये का माल जिस गरीव के यद़ा नह्द्दीं है श्राज की महंगी के जमाने में भी उम के घर की रक्षा कौन करेगा ？

इसी तरह 426 ग्रोर 427 है，खेत काडने की धारा है। उस में हरी फसन काटने का दान लगता है। चाहे रात भर मिल कर 500 भादमी इस सदन का खेत काटा करें，पुलिस लगाएवी दाम घास का और दस वैस्स पन弓⿳亠二口阝 पसे बोझा दटम लगाएगी । रात्र भर काटते किरिए जब तक 50 रुपये की धास नहीं कट जायगी तब ऩक कोई मुकाँदमा नहीं चलेगा । पसुकों को मार डालने की मूली छुट है．．．．（ख्यवधाल）．．．भाई पी सी पकिए । यह्ह भाइ पी सी 1861 में बना था। उस समय एक रुपये में एक मन गें घ्रोर कावल मिलता था । उस समय पचास रुपये में कौन सा जानबर श्रा ？ दस रुप्ये में बढ़िया से बकिया बैलों की जोड़ी मिलती बी । हायी के घ्रलाबा भौर कोई जनवर हतने वस्से का महीं या। तो वह हमारी बकरी की रक्षा के लिए नहीं बना था，पह्ह हाषी की रका के लिए बना हृद्रा था। मैं घ्राप से फह्टना चतहता हूं कि जब तक भाप हस तरह् के उलटे कानूनों को ठीक नहीं करेंगे तब सक काम नहीं बलेगा । ष्राप मे बदृा बिधोरा पीटा कि हम ने किसा समाप्त करा दिया । मै पूछता हैं कि धारा 109 घोर 110 के दइते हैए क्या गरीबों का मिसा खहम हों गया ？किसी की भरीब को 109 घीर 110 में च्वाल कर किख्यगी कर सड़ावा जा आकता है। छाष छपने काष से wपनी पीठ बषषपाबा wरिए 1 घीनियों के लिए सीर गुतों के





चक्राएला ? तो पर से चरीसों कीर घनियों के रास्ते
 ोरो धनी की काल पर कहीं सोबते है तो काम नहीं जसेगा । कैसे भाष वेबे, घाप कट्टा रखना कताई बल नहीं कर सकते। मंब्री जी अरा ध्रान से मुनें । उन को कट्टा रबने से पाप नहीं रोक सकते है पोर चरीकों को लाइसेस नहीं दे सकते हैं। तो फिर हैम को मी कट़टा की कर बीजिए, हम की निपर नेंगे । क्यों भाप हम को कानून के जाल में फंसाते हैं ? विनकुल भाप को गुंडों से विन्तित होने की असुरत नहीं है। घमर कट्टा रबने की छआजत हो तो गरीब निपट लंगे गाब गांब में कट़ा रब कर । लिकिन धनियों का कट्टा पुलिस छीनने नहीं जायगी मौर गरीष कातयी
 भूठा कट्टा मी रख कर बन्द कर हेंगे। भाप क्रेा कर के हस कामून को मी बदलिए।

## एक सालनोष सषЕ्य : कीसे बदलेंगे ?

षो रामनरेश कुचबाहा : प्रब यहा वह आनें कि कससे बदलंगे ? हम घोड़े ही मंत्री हैं। हम मंती हांतते तो बता देते कि किसे बदलेंगे। जो मंद्री हो जाता है उस की प्रबल बही हो जाती है। हृम लोग माधारण แादमी हैं। वह तो यही समझ्षले है कि हम को पकल बहुत्त कम है। इसलिए मंन्री वनने के दाद हृम लंगों की राय एकादम नह़ीं मुनते ।

दूमरी बात में पाप से कहना चाहना हैं, नोकरणाह़ी है। बहुत मे मुना करता हु--निभेर हो कर काम कीजिए । हमारे प्रध्रन मंत्री मी कहते हैं कि जनता एकद्यम निभेय हो जाय। तो, श्रीमनु, जिस को भ्राप चाहते हैं कि बह निमंय हो, बह हों या न हो, ल्लेकिन iर, उकंत, गुण्डे मोर धूसबोर तो निर्भय हो ही गये वरस निभरयता का पूरा साभ उटा हे हैं। दे जिस घाम को करना बाहते हैं, उस कां कर ही लंते है, कबेप उनी को रोक नहीं सकते है। ।

भघ नीकरसाही को लीजिय-एँन के बारे में घाप को सोषना पढ़ेगा-हमारे पूष्वर्ती गृह मंबो जीचो 0 करण सिह जी-को धोखा द्वभा, किस से हभा ? इन्दिये जी की विग्पनागी कें समय किस से छोबा हुभा-क्षा इम तरह की कोई मिसास दुनिया में हैं ? मिं प्रहता हो -बक्रा $420,379,120$ (ए) के मामलों में मझिस्ट्रेट ने कितने लोगों को छोट़ां है कि पाप चले आएये, कपील कीजिये ? भभी बातू जय क्रकाल की हे मामले में हमारे प्रधान मंती जी को बोकसमा में किस ने गुम राह किया? मैं घ्राप को कहना चाहता हो -ये जो धाप के विस्वासपान्त नोकरणाह है- पे पाप की वरी को पसीता सगाने के लिये बेटे क्षाप हमारी सात को मानिये या न सार्वरं।

##  क्ले तो ।

[^3] कर कीजिये । भाप हमाती वात का विम्यास करें पा
 को क्स बल में रकना है हम पाप को छोट देने, इसणिये कि बोट तो घाप का है, सेकिन हमारी कीभ, हलारे विषार हृमारे धपते हैं। इसलिये में भाष क्षे कहुा बाहृता हूं कि भाप इन पर बंहुय लगाइये।

पाप का समाअ-कल्याण का काम ध्रू चसता है, भाप भार्वर्बासियों का कल्पाण करते हैं, हरखिनों का कल्याण करते हे, पिछचे वरों का कल्याण करते है, लेकिन झो ध्राप के पधिकारी हैं-ते सब उन का माश करने बाले हैं। मैं भ्राप को एक उदाहरण देता हैंउस़ पक्रेश्न की करकार ते "फीस-माफ़ी" पोरा "स्कालरमिप" के लिये भादेश निकाला । विद्धार्थी तद़सीलदार के वास, कानून-गो के पास या किसी प्रम्य पधिकारी के पास घ्रटस्ट कराने के लिये जाता है, तो वे सब उस को हन्कार कर वेते हैं। घाप बतलाइयेबढ़ई पौर तमोली में क्या प्तन्तर है-मैं मंडल झी से पूछ रहा हें। कागज्र में तमोली लिखा है मोर बढ़ई तथा तमोली दोनों एक काम करते हैं, लेकिन षूंकि उस मे प्रपने ध्राप को बऱई लिखा है-दतनिये कह टेते हैं कि ठुम पिघहे बर्ग मं नहीं हो। एक पोर उदहृरण देबिण-लोण घ्रोर कहार सें क्या फर्क हे, लेकिन भाष की नीकरसाही कह देती है कि ये परिगणत जाति या जन-जाति में नहीं हैं। भाप बरा देखियेकिस तरह से क्रयं का पनयं किस्या जाता है। मंत्रेज़ी में लिखा है- तुरदा, हिन्दी में उस को तुर्र्या फहते
 कुछ समभ में नहीं भ्राता कि इस के चलते पिछछे़ बर्गों का क्या होगा ।
₹स लिये में कहृना घाहता हं-यदि प्राप सचमुच में विध्े़े बरं, हरिजनों घ्रोर घादिवासियों का फल्याण करना बाहते हैं तो क्षपा कर के भमाज कस्पाण श्रधिकारी हन्ही वर्गीं के लोगों को बनाइयें, बरना भ्राप तो क्रजट में रुपा देते जायेंगे, लेकित उस को लेनेवाला कोई नहीं रहेगा ।

नौकरियों में क्षेधिये-स्राप तो उन के लिये रिजब्बेंचन करते जायेंगे, लेकिन अ्यादमी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि दे लोग जिख्ब दिया करेंे कि कोई सूटेविल भादमी fमलता ही नहीं है । में चाहवा हूं कि माप इन्टर्य्यू की पद्वरित को समाप्त कीजिये, प्राप्र किस लिये छन्टरंग्यू में है ? घाइ०ण० एस० च्रोर भाह 0 वी०एस 0 के फामें में लिखा होता है-क्रया कुम्हारा कोई सम्बम्धी सेषा में है । यदि लिख्धा होता कि नहीं है तो बहुत मृंक्रल से, $200-400$ पार्बमियों में से कोई एक घाधरी क्रा जाता है, वरला पाता ही नहीं है। मेरे सममने एक लत़का पायाकुछ काला जोर नाटा षा, उस को मुन्मिकी के इन्टरख्य में छंट्र किया गया। मैने पूछा, क्या बात हैं ? यद्ध उत्तर प्रवेत्र का मामला है । उस को कह्र दिस क्रमा कि हुम्हारी पषंबेलिटी नहीं है। में पूछना जहता 1. -ुत्किकी के लिये बा श्रोफेसर के पर के बिये स्या




## [队ो राम नटेश कृणबाह]


 जियम जाता है। एलनिये एलटर्पू के हुा बीजिए। उस की जनह्ट पर मेनिकल करखाएए। लक्षा एक जांड़ का है या दो प्रांकों बाला है, घाढ़े पारे फुट का है या सा⿳े़ सात फुट का है, एक पैर का लंगक़ा है या बोतों वरों का लंगहा है, बोलता है या नहीं, यह सब अनकर अपनी जांच के बाब बतला हेगा । स्सलिये मेहीकल करषाइए। । स्सबस के लिए दिध्री या सट्टीकिकेट समे भी समाप्त कर दीजिए। गिक्षा मंदी जी ने कह्रा था कि हम बलम करसे का रहे हैं। पता नहीं कि क्षाप करेंगे भी या न हीं ? भगर नोकरी के लिए, ऊंबी नोलरो के सिए भाप किरी समाप्त कर दें, तो कल, कालेडों भौर यूनीवससटीज में जो छुरेबाजी होती है मोर मास्टरों को जान घली जाती हैं बह नहीं होगी घोर यह बीज बन्त हो बाएगी होर कोई नालियक प्राबमी भी इस में नहीं ध्रंमे चाएगा। आ्राप इन्दख्यू को बरम कर दीजिए घौर नोकरी का चम्तिहान लीजिए। ऐमा माप करेंगे, तो में समझता हैं कि प्रणें लोग चा जाएंगे धोर नाना, बाथा, फूका धोर जाति के भाषार पर जो लोग भा जाते हैं, वे नहहीं प्रा पाएंगें। पाज तो किसी का बाबा कलकटर है या किसी का साला कलक्टर है तो बह् समझता है कि मैं चुना ही जाऊंगा क्योंकि कार्म में भरा इ पा है कि मेरा रिषतेषार ऐसी सबिस में है। छहद्य बोज़ को घ्राप समाल्त कीजिए।

साथ ही ताष हिन्दी का मसला भी माप के ही जिम्मे है । मैं जनता हं कि भाष के यहां कारबाना घ्वाला हुथा है भाषा के ठालने का। माषा का टकसाल बना हुप्रा है मौर यहां कुछ बवद्धान बेटे हैं जो हिन्दी के पश्मन हैं। वे हिन्दी को कारखाने में बालते हैं धौर अष तक कारखाने में सम्पूर्ण उत्पादन नहीं हो जाएग, तब तक कोई मातृभाषा इस देण में चलने लायक महीं होगी। धीयने, माषा अबान पर बनती है, जबान उस का कारखाना है। यहां विल्ली का जो कारबाना मौर पालियामेंट के लोष वैठ कर बनाते हैं घौर भाप बेट कर अफसतों से बनवाते हैं, बह ऐली भाषा है जो लोगों की जबान पर नहीं बलतो, वहा fिलक है बतेंन औसी है, छस को हमारे मण्डल जी समकते होंगे भौर खायद दूसरे लोग न समकते हों, हुमारे यहां फादी में जो चकावा कक़ाया जाता है सहि बहि जिसना भी यकिया हो धीर बढ़ा हो फेकिन हुर्त चकाषा चकाने के बाह पगर बाल कर पानी पीने के लिये किया जाए, तो कोई नहीं पियेगा। कहने का मतलब वह है fिँ क्रापषत ओो माषा विबाद है मोर शर्य बाल कर निकलते हैं वे उस बतंन जीते द्री फोर बह ऐसी भाषा है को भाम जनता की जबान पर माने वाली नहीं हैं। जब तक अनता की जबान पर पाने घाली घाषा नहीं होगी, वर तक बहा नहीं बलेगी। हिन्दुस्तान की जो 14 भाकाएं है, उन में घंटेंजी का कोई की चण्र ऐसा नहीं है, जिस का वर्यक्षाची उन में ने मिलें। पगर वमिल में पर्यवबाशी एक्ष है, तो उन की सेमें में क्या हैं है, बंड़ला को पर्माबबाओी षम्न नेते में क्या हैं है है




तो षायद प्रक्षाल कीती की का भाबप कोतीटल के घाने पर न कोने रेता । हत का प्षान मकी प्रहे पर
 बेत की कोई भाषा ही महीं है । हमारे प्रकान है भंत्रें में भाषष करते है । कगर दिभमिबसे जी बतलाना ही था, तो हिन्दी का की द्रासेेफन हो चफला का । पूरे देण का घयमान करने से क्या क़ायक्ता आर्प को मिला ? मैं धाप से कहना चाहांता हूं कि वंचिके भारत के थाई जब हमको कहते हैं कि हम तुम्हांती माथा भहीं पदेंगे, हिन्दी नहीं पषँनेत, तो बात हमांरी समम पाती है यर्नि भगर हम उन पर हिन्दी लाद रहें हैं तो कै भी हम पर प्रंत्रेजी लाब रहे है। यह्ह दोहरा काम बल रहा है। लेकिन मैं वह कहना बाहता हं कि उन की जो पह निकाषत है, वह कुछ जायज है मोर यह् पाप के राज्य में हो रहा है । हिन्दी प्रवेशों की सरकारें मंस्कृत्त को कि-माषा के सूब्न में डाल कर नाल कर रहे हैं इस देश का । संसहत्त को मगर f्रि-भाषा से निकाल दिया जाए, तो मज्ञाूरन बंगला, गुजराती, राठी, तमिल, तेलगु, कन्नह फ्रोर उद्दे पछ़नी पड़ेगी पौर उब वधिण मारतं के जो लोग बेठ हैं, उन को कोई मौका नहीं रहेगा कुष्छ कहने का। सं₹हैत के पश्लपातो यहों है, मैं किसी का नाम नहीं बेना काहृता । किसी का नाम ले लिया तो पता नहीं क्या होणा। में सिके हतना ही माप से कहतना चाहता हों कि पाप को संस्हुत का मोह्ह हटाना पड़ेगा मोर ल्वब मारत की एकता कायम होगी। संस्कृत्त हिन्दी के साथ या भारतीय भाषाश्रों के साथ सब पद़ते हैं होर पदे़ेगे लगर वह एक प्रोम्पनल सबजेक्ट की हैसियत से रहेगी। हसलिए भगर प्राप भारतीय माषामों को पनपाना चाहते हैं, तो उत्तर भारत की सर्क्रारों से यह निवेवन करें कि यह जाल-बटटा समाप्त करें। प्रीर संस्छत को विभाषा सूत्र से निकालो। पायद केन्न्रीप कार्मूले में मी संक्फल नहीं है । वह्ह हिन्दी भाषी प्रांतों की सरकारों ने आलबट्टा करके जिससे कि दूनरी भाषाफों को पछ्ञाना न वहे, यह वार ही बीसो कर खाली है मोर वहु चार सो बीसी कर के वे यहां पर हिन्दी, भ्रोंतो का स्रलड़ा करवाते हैं।

पन्त में मैं भाप से कहना जाहता हैं कि हिन्दुस्तान में मणर क्षेबीय विषमता समाप्त भाप नहीं कर सकरें हैं तो किर भाप राज्यों का पुन्यंठन करे हीजिए। । उत्तर्येश का नाश्न किया उन प्रकानसंवियों तो तो उत्तर प्रषेत्र के ददे। गाधी जी से हलें यही़ी सिखाया है कि गो भी प्रवना किरोष्ष पकट करना हो है सार्वअनिक सूप से कर हो । उत्ररुर्रवे को प्रघान मंबियों का विलोना के कर के उसका गाल किषा गया। बिहार का नाल किया गया । (घ्यबधाल) निहार के प्रथम राष्ट्रपति से । मैं. माप से कहान काहिता है कि
 मंजी दुरा है। लोकन उत्रह प्रवेन का उस से को हिता नहीं है पा। में कहता हो कि फ्राप क्षा कर के केतीय मसन्तुजन को समाप्त कर दीजिए। हुनरा दिस्ता हम कों दे दीजिए। उत्तर प्रतेक का चुद्य से काग क्रू नितना माल इ का, सह माये थी होता बािए







 के जी गार प्ररेल के साष बही क्यकहार किया जो अंतेलों ने किया । जार पब जलता कारी मी वही करोगी तो कीज महीं है। हस मे तो भच्छा यही है कि
 हो कायेंगे तब भाप कुषा कर के हमारा हक तो नहीं भ़ारोग।

भाज उत्तर प्रदेश के पसिष्वमी मीर पूर्बों इलाकों में उमीन-पासामान का फकं है। उत्तर प्रदेश्र का है उत्तर प्रदेश को दे कर के प्राप पूर्वी उत्तर प्रदेक्ष का गला घोंट देते हैं। क्षाप हमारे साथ न्याय कीजिए। हम उत्तर प्रदेश का विस्कुल बटबारा नहीं चाहते हैं सेंकिन हमें भाप हमारा हम हीन दर मजबूर कर रहे हैं। हम यह नही चाहते हैं कि हमारे राजस्ब से परिश्रम के लोग धागे घढ़ते रहें मोर हैम पीछे पड़े रहें। प्राप हमें मजब्र न कीजिए इस के लिए। हम मन से नहीं बहाते हैं कि उत्तर प्रद्येश का बंटबारा हो। । भीमन् हामारे राजस्ब से आपका बेटा एम 0 ए 0 तक $4 द$ गया लेक.न जब हमारा बेटा हाई एकल में नाम लिख्याने के लापक हुभां तो वह सब चिल्लाहट हैं। माप हमारे बेटे को भी बी०० 0 पास तो कर जाने दीजिए। भाज जतर प्रदेश के पर्प्वमी प्रोर पूर्वों भाग में फर्ं है। हम चाहृते हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा न हो लेकिन हम यह भी चाहते है कि दोनों भागों के बीच जो भसमानता है बह भी दूर हो। जब तक हमारे राजस्ब से उनका विकास होता रहा तब तो मजा मारो लेकन जब कुछ हम ने घपने विकास के लिए कहा तो कहा कि हम घलग हो आयेंगे। इस को भाप व्युय धष्छी तरह से समक्ष लीजिए कि चाहे सामाजिक घसमानता हो, भायिक धसमानता हो, लेकीय चसमानता हो, हन सब को दूर करने का बी़़ा जनता पाटीं ने उठाया है । प्राप गह महली होने के नाते घस केश के सब से बह़े मालिक हैं। षर का जो मालिक होता है बही तो घर मंकी ह्दोता है। बर का जो मार्लिक होता हैं बह्ह घर में जाए किसी मी अ्यक्ति को निकाल बाहर कर सकता है होर चाहे तो बाहर गए या भागे हए चाद्यम को बुला भी सकता है। भाप काहां तो बह जो क्षेकीय पस न्दुलन है हसको दूर कर सकते है। मैं भाप से प्राषंना करता हूं कि घसको दूर Wरने के लिए च्राप तुर्त्त प्रमाबी कहस उडाएं।

चनीं अख्यों के साष मैं अपते भाषण को समाप्त करता हैं।
SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Sir; during the year for which we are discussing the performance of the Home Ministry, we have found that it has been marked with, by and large indecinion, Inaction, procrastination, ad hocism and status quoism.

[^4]the bureaucracy, the Home Miniatry has by and large succeeded in intensifying the bureaucratic regime over this country and the administration. Sir, this Ministry was charged with a very important task of dismantling the structure of Emergency and to uproot its foundations. But, Sir, how has it performed this very important function? Twc. years have passed since the people of this country have restored unto themseives their democratic rights and have won back their fundamental rights. But at the same time they changed the Government and assigned to the new Government a very important task of punishing the perpetrators of the most heinous crime against the Indian people during those 19 menths of Emergency. But what the people have found is that there has been hesitation and the Government has been dragging its feet; if not, there is, what Dr. Karan Singh rightly saifi, a feeling of complacency. That is the impression of the people of this country. Now, Sir, you will recall the events beginning with the clumsy arrest of Mrs. Indira Gandhi and her re lease, the actions that have been taken by the Government in meeting the problems and in taking follew-up action. Sir, the people's impression is that the Government has been suffering from a sort of infer:ority complex which had given rise to credibility to the forces of reaction. The Shah Commission did a very commendable job with all the difficulties that it faced. But the follew-up action has been tardy. What was wanted was a vigorous pursuance of the recommendations of the Skih Commission, but we have found that they have been more concerned with their inffghting, and advantage hat been taken by the forces of authoritarianism to regroup themselvess. Sir, lack of decisiveness in action has been the main scurce of strength of the anti-people forces in this country beginning to combine. -Take the case of Special Courts. Our Party from the very beginning has been suggesting that. Because the enormity of the crime was such that if one has to po through the usual procedure of crimi-

## [Shri Somnath Chatterjee]

nal trial, then the whole process would have been shelved and this Gever:) ment had to wait for the introduction of a Private Member's Bill in this House to wake up. Then, take, if i may say so, the most surprising action of going to the Supreme Court for it ${ }^{\text {- }}$ advisory opinion on a Bill. That shews as if they are having a guilty compies: or they are trying to give a feeiing to the people of this country that they are not sure of their own steps and action. Now, the Supreme Court's opinion has been cobtained. This House has passed the Bill. Then some an:endments have been made and 1 believe Government has agreed to thosc amendments for the compulsive reasons that are obvious. But what has happened with regard to the final passage of the Bill? When will the Courts be set up? What is the time table? Is there any time table for this? That is why the people feel that although a very important job was given to this Gevernment, and this Ministry was the administrative ministry to carry out the mandate of the peo ple, they have been by and large wasting valuable time, ailowing those who held the people of this country as captives, as objects of their mercy and subjected them to the most repress:ve attacks ever known in the history of independent India, to go about the country boasting as great champions of democracy-a wonderful result of the functioning of this Government! Therefore, it is long overdue that the forces of torture and Fascism were given as object lesson, so that the people of this country cannot be enslaved again. 1 believe the hon. Minister owes the people a duty to say categorically how long things will be allowed to drift.

The Shah Commission report has been avaliable for a long time-more than ene report, the Reddy Comm ssion report, the Grover Commission report, other Commission reports as well. The people have been eageriy walting frr the Government to wake up and tikes follow-up action. You
go threugh the process of inquiry under this Act, you obtain reports, considerable sum of public money in spent, but then no action is taken on those reports-as if Government wanted to have a sort of face-saving device before any action could be taken. They dc not even take action on these reports. Therefore, I request the hon. Minister to take the country into confdence on this vital aspect and tell us categorically what they propose to do.

Another dismal record of this Ministry is their repeated failures to protect the lives of the scheduled castes and scheduled tribes, the minorities and also the weaker sections of the people of this country. One would have appreciated it if, instead of frittering away their energy to save or protect the old and decrepit cattle popuiation of this country, they had been a little more conscious of their obligation to protect the human population of this country. Starting with Belchi and all that-I do not want to go into the statistics of this, there is an admission in the Report and in the Government statements and in the discussions in this House that there has been a failure. We found last time Choudhury Charan Singh gave us a compartive statement, as if a little less number of incidents of atrocities against the Harijans or the scheduled castes and scheduled tribes was justified in this country. During the Congress regime it was much more, therefore let us not get unduly perturbed about it. This attitude we have found to be one of the sources encouraging those people, a section of people, who have been exploiting the Harijans, the scheduled castes and scheduled tribes and the economically beckward people. \& We have been telling the Government that not only have they to take administrative action, but it is also essentisl that they pay proper attention to land reforms, to raise the economic condition of that section of the peole, the untor-
tunate people of this country, who have been ta the receiving end, although 80 years of independence have gone. Here, in this country, a handful of people have been enjoying the fruits of independence for years. The disparity between the people has been increasing very fast and during 30 years there has been accumulation of more and more wealth in the hands of fewer and fewer people, while the poor have become poorer in this country.

I know this is a matter of over-all Government policy, and this Ministry alone $_{e}$ is not responsible for this but this Ministry is responsible to coordinate its policies, and at the same time impress upon the other agencies of the Government the solemn responsibility which had been imposed on the Central Government by the Constitution of this country, by the organic law of the country, by the founders of the Constitution. That solem $m_{n}$ duty, that responsibility is not being performed by the Central Government and the Home Ministry is responsible to the people of this country and they are responsible not only to protect the lives of these unfortunate people of this country but also owe an explanation as $t_{0}$ why vigorous steps are not being taken to stop these incidents. Let us not have statistics for this purpose. Statistics will not save the people. The other aspect is to $\mathrm{b}_{\mathrm{e}}$ very much borne in mind. There is encouragement of casteism in this country, casteist politics is being followed. $W_{e}$ are proud that if one goes to West Bengal, he will see that there is no casteism in West Bengal. The Minorities Commission went there. I am not making any reflection on any of my friends, I am not making any reflection on anybody. We are proud that we do mot believe in casteism in politics and we have seen what havoc this cancer of casteism has caused in our body politics. Ehections are being conducted on caste politics. In the services also caste politics has been brought in. In different sectors of Indian pois-
ty, public life and social life, the cancer of casteism is corroding the very fabric of our Indian life and Indian society. Therefore, it is very important that the Government takes a very serious note of these aspects.

Communal riots are still taking place. One can say "well, you cannot avoid that", But Dr. Karan Singh rightly said and I agree with him that the feeling in this country is not there that the Government is aware of the problem and is awake and is trying to take vigorous steps. How can you ask the people to believe that you are genuinely and sincerely trying to do something in this respect? They find that the ruling party is more concerned with who will be the Chief Minister who will be the Minister and so on and so forth. The sickening display of mutual distrust and bickering in the ruling party and dispute has affected the administration and administration takes the benefit of that. If there are non-functioning political masters, then the administration takes the advantage of it. Therefore, we request the Government, please realise that the time is running fast. There are foces stand. ing, waiting in the wings to take advantage of your inaction, take advantage of your internecine quarrela and bickerings. I am not concerned as such with their inner party matters, but I am concerned with what effect it has on the administration. Because of that, so many state matters are pending here in Delhi for months and months. Chief Ministers have to run to Delhi, the Ministers have to run to Delhi. We, the Members of Parliament have to make representations one after another. Some of them are trying their best, I have no doubt about that. But there is a feeling that things are coming to a standstill because of these reasons.
My time is short, but I want to point out two very important things. The poliee verification system is still being continued even after the de-

## [Shri Somnath Chatterjee]

mocratic rights have been restored by the people to themselves. This is very important. In the ordnance factory, even the civilians were subjected to police verification only at the time of recruitment. After the Janata Government came, in December 1977, even prior to that, new regulations have been brought into force whereby every two years there has to $b_{e}$ police verification. Now this has justifiably caused serious resentment amongst the employees. Our Chief Minister, Mr. Jyoti Basu has written to the former Home Minister, Chaudhry Charan Singh on this matter. We would like to know from the Home Minister very categorical-ly-it is a matter which is agitating the minds of thousands and thousands and lakhs of Government empioyees in this country-whether you are going $t_{0}$ maintain this obsurd methods of police verification, whereby even the ordinary rights, the democratic rights of the Government employees are sought to be interfered with. How is this cancer going into the bureaucratic set up? In a case of Puriab National Bank, a letter was addressed to two employees of the Bank. I am reading out that letter from Punjab National Bank dated 11th November, 1978. It is addressed like this:

"S/Shri S. Bhowmik and P. K. Biswas, CPM Members of Staff, C/o Punjab National Bank."

Is this the way you are going to treat the Government employees? Is this the instruction that has been given from your Ministry which is in-charge of the Department of Perconnel and Administrative Reforms and which is in-charge of the different all-India Services? (Has that instruction been given that the employees will be known by the afflation they may have with a particular poHitical party? An offcial letter is being written in this manner. I do not have time to read out what they have
sasa. They say that an inquiry was. made from the Finance Ministry; they have only parsed it on; they do not. know what it is. I will sand him a copy of that letter. I would like to know from the hon. Minister whether the Government of India wants to treat the Government employees in. this manner.

We had a discussion only two weeks ago about article 311 (2) (c) and article 312 of the Constitution. If you want a committed public civil service, if you want to rely not only on top echelons in the administrative set-up but if you want to get the willing cooperation and support of the employees generally, then you. have to get rid of these draconian provisions in the Constitution which have been used only for the purpose of taking vindictive and repressive actions against the Government employees. This is a matter which is of great importance and I request the hon. Minister to take note of it.

The other matter is about the language problem. There has been almost a unanimous demand for inclusion of Nepali language in the Eighth Schedule of the Constitution. Not only the people speaking that language but a large number of people in this country have supported it. The Bills have been presented in the House for inclusion of Nepali language in the Eighth schedule. What is the attitude of this Government towards this? If you think that by trying to adopt an attitude of Hindi chauvinism you can solve the language problem, you are living in a fools' paradise. When there is an attempt to impose Hindi, there is bound to be a resistance. Coming from a State wherg we are not against Hindi at all-the people there are muttering some Hindi whether correct or in-correct-I say, we shall oppose imposition of Hindi. I quite appreciate the feeling of a very large section of people in this country who are resis-

Ing the imposition of Findi. Stealthilly', by varlous methods, it is soutght to herimposed. Let Hindi fourish on it owh strength; let Hindi be one of the finest languages. We have $n_{0}$ quarrel with that. It has to develop on its own. Don't try to impose it on the people. At the same time, other languages als ${ }_{0}$ have to be developsed, including Nepali language for the inclusion of which in the Eighth Schedule there is a very persistent demand.

With regard to police, our Chief Minister has said that we deeply appreciate the service that were rendered not only by the State police but also by the Central police force during the devastating floods. We have openly acknowledged it. We are thankful to them. That was the outlook witnessed during the time of tragedy. But, unfortunately, that outlook is not available with the police generally. They are being utilised for the purpose of repressing the working class movement, even in Delhi with which the Minister is concerned. The workers of the Simplex Co. Ltd, have been agitating for meeting their legitimate rights, protesting against illegal acts of retrenchment and lockout. How did the employers manage to tackle the situation? They invoked Mr. Patel's police. They are willing to oblige them. The police force wass utilised for the purpose of beating up the workers and tried to help the employer by bringing in casual labour, setting up one section of workers against another section of workers, by creating divisions amongst them. They are not at all wary of beating up the working people in this country. You see the difference between West Bengal and other places. That is why, to day, the vorking people are realising Who are their real triends. Please don't utilitse the Pollee for the purpose of breaking up the movement of
the wrarking class or to suppress their aspirations Yop will never be successfùl, Mr. Patil I can assure you that

Now, funds will have to be made available. We want better service conditions for the police. Our State has been asking the Central Government for more and more funds so that better housing facilities can he created and their service conditions can be improved. We know that the Police forces in this country are not receiving the best of treatment. But a particular attitude has been developed among them. They have, been utilised for all sorts of sordid activities. For anti-people activities their help has been taken and that is why their mentality has been such. They are utilised in such a manner that their reaction is to go against the people. But there is a welcome change in the scene when there is a national tragedy.

Therefore, we would request the Government to help the State Governments more liberaly so that they can improve the servic conditions and other amenities for the Police.

With these words I conclude because my time is short, but the law and order situation in Delhi is such that the attitude of complacency should be given up as early as possible. There are unavoidable impressions in the minds of the people that their security is at stake. They feel insecure: there is no point denying it. This matter requires the immediate attention of the Government.

With these words I would request the Hon. Minister, let them activise themselves and let them show to the people of the country that they are serious in carrying out the mandata of the people.






 गबा है। वह कहा चाहात हूं किं को प्रक्षा मंती है घोर मीजि-परिष्ट है वह वेल की सर्जाज गतित्त है। कणर हमारा मंकिन्मेडल बहुल सजकी तर्ह है काभ करे, उसके fिषार, उसको मीलिया सही हों कीर बो संकल्प तथ किसा है उस्ष क्रोर वह चब्डो तरह हे चले तो मैं ऐस्षा मानला हों कि उनके मोते काल करमे बाले जो बदे़े बड़़ पधिकारी है, विसान हैं बह घोर केश की जनता उभका घ्रण्छी तरह से wत्करण कर सकती है। जसी कि प्रघ्घान मंब्रो के घोषणा को है कि हमारा राब्य, हमारा प्रमात्रम बोधी की की नीतियों के ख्रलुसार चलेगा, गांधी जो से को हमबो रास्ता खताया हैं, जो ेोत के लिए लाएवापक गीतिया हैं, उन्हों के प्रमृसार हम खलेंते, चगर इसका षालन विधिबत होता है तो में
 पहुत ही लाभकारी होगा। पहां तक मैं जहला को कि जो बतंमान मंधि परिष्ट् है उसमे, विछ्हले कीनों को जखायार होता बा वह माज नहीं है। घगर कहीं किसी मे हुछ बानी है तो वहु हो सकती है लेकिन में ऐस्षा मानता है कि वह उसलो जामी कहीं है जितनी विछसे विनों में कोगीय मंबिसंर्ल सें हमने रेबां। बिरोध पक्न के हैड नेलालों मे कहा कि पाटीं में बभी मझबरो है। लेकिस उनहे मालूम ह्रोला काहिए क्या वह वरनामाही है? जहां तानामाही होतो है, चही अविजायक्ताही होती है कही कोई कुछ कह कहीं ककात, वहों जो चुपोम होता है बही की कहता है सक को उसका पालन करना पमता है। लेकिस हणारा घ्रातम्ब में विश्वात है। इएलिये क्षणर कोई जातन के विलाक या पाटों के fिलाक को चात कहता है तो उताओ छूट को ते केते, सेकिज हलें क्षपनी विसा को, फपनी नीतियों को एज्र साममे रबला चfिये। ह्सनिये में मालता हूकाीं कोई जात होती है, पापक्ष में कोई ऐसी खर्शा होती है, हो उसकी हूट जणर होती चलिये,
 बनाया है, उसते हमें जलग कहों होगा आहिये,
 म जहता है कि को बतंमान मंविसमेडल है उसको चाड़ी की से को लीतियो बनही हैं, चलते समुंज्व बलका काहिये। क्रवर हो कहीं कलते है तो इसका हुरा प्रजाब प्रकातल कर तो बदाता है, घक्विकाषियों पर मी पदता है।

* भापकते एक्तो उबरारण्य बेका चमाहा

 जुीं ते को कोल जाता है कि मंबी की ते जात



 जले गये हैं। मैं ऐते संखियों क्रे किसेल एरणा
 जलने जाले लोग हैं-उतको चवले पात्क ₹ खं, सही जारसिषों हो रबं। मंबी बी यहि सोषल करे रहे हैं तो वह्ट बतलायें कि सuी नहीं किल सकते है, चला बमष पर मिलेगे था चत्त समय काम कर रहे हैं काप कलाले सबस पर पारें या टेलोकोम करें। हमारे प्रधाल मंबी की, बो पुराले गोधीषावो हैं, जिन्होने गाही की हे साप काम किषा है, बो उसको नीतियों पर छलने का प्रयास कर रहे है-उनको इसके बारे में सोषता खाहियें। में यही कहना चतहा हैं कि हमारे संतो लेग सही तरीके से काम करें, चापलूसो करते ष:लं। को घवने पास न रलं।

मेरा डूसरा fिबेरन यह है कि बाहे एम०एक 0 ए० हो या संसब़ सबस्य हो, जर खह संखी बी को वछ लिखता है तो उसका चबाल बकर का जाता है कि वष्ह मिला, कायंबाही को खा रही है। उसके बाद बोइारा पक्ष जाता है कि जांख की गई, वह घात घलत है। में आापसे पूउता काहता हूं कि जिस ख्रिकारो मे वहले ही फँसला के विषा चा, यदि उसो प्रधिकारो के पान किर ते उस वस्टा कोषा आयेगा, तो वह由त्रे कहलेगा कि जो पढ्ल में लिखा है, वह सही है। इसलिये मैं कहना काहता है हसं तरह के को पढ्व चाले हैं उसकी बाँ के लिये क्षाक्यो कोई हूलरी उपबस्षा फरनी चाहिये। तो पर पावके बास माता है था कोर fिकाया सेषी काती हैउसका बिराजरण औते हो? में जाहता है कि उसको जाष उजस-पहिकारियों के दारा कराई
 रिलेष्ट कर विया है, उसके पात्र उसको ज्ञाँ के लिये महीं मेषा खाना चहिये।

 दिधाए है होर इसके वलोबल को घमाण की यहिये। हृमरे fिवारी की ते बी चमी जहा

 विभान की है। यदि पुजित का जाता सही तीर पर हो तो उससे खफल़ को ज्याष हो क्याता
 है। सेकिज जात हम सारा तो पृरिस को ही



 चाते है, साहे किती की बाटी है हां जो
 बही उतीती बफली है, बे Шस्यात है बह है


 का क्वा सरत्य है? मे खर्याले कहणा काहता होसो गेता है, को कार्यकता है- बाहे पह किजी डी साटी का हो, पह जनलेषस के लाष-चाष म्वाषाधी
 हो बा उकती हो वा fिती के गाष ज़एल हुणा हो हो उस समय किसी जी लेता या कार्यकर्ता
 उक्ता है ती जथाय कहों करता हैं। बाज वही हो रहा है कि नेता धीर कार्यकता चो ले बसप तोते है, किसके कारज पुलिस के प्रधिकारी सही तौर वर काम नहीं कर काते हैं। इसलिये में
 जहिये। । कल बह पष्छी तरह से समा नें कि वास्त्र में किसी के क्षाथ क्याइती हो रही है, तो केबल धुभाष के छप में वे घ्रवमी aात कह सकते हैं, उन्टें चदिकारी की कलम को वहीं बकछृता खाहिये। हम तोग जी जलता में काम जरने बले लोग है-हम बनता जोर सरकार - बीब में एक कदी है, एससिये हम बुआाष ते सकसे है, लैफित म्याय में उबल बेना हमारा लाम महों हैं। इसलिए ग्याषा बछलाम्बाखी होली है घोर उसका घ्रमाब यह हो मया हैं कि लोगों के साब घम्याय होता है। हसालए पुलिस को चही तोर पर अाप करामे की हूह बेली बहिये ।

## 35 hrs.

मैं यह मी कहना चाहता हूं कि घभी भी चछछ पुधिस के रहिकारी ऐसे हैं बहिे वे है है कान्सटेविल हों या बादे बरे़े पधिकारी हों, जोकि बड़े हमानदार है, निर्भीक है घोर सही तोर पर काम करने बाले हैं लेकिन भगर वे सही काम करते है ता वे क्षपने स्थान पर नहीं रह पाले होर तुरन्त उनका तबावला करा दिया जाता है घोर उष्न धिघकारी स्स को मान मी लेते हैं। ये रा कहता बह है कि जो सही तीर पर काम करते हैं, जो निष्पक्ष तोर पर काम करते हैं, उन को बल मिलना चाहिये दोर उन के साथ भन्पाय नहीं होमा आाहिये । यह जो क्यबस्पा है, इस में सुद्रार होगा बाहिए

109 घ्वारा के बारे नें कहा गया । उस में पुलिस जिस को बहट्दे पकऱ ले, कोई धाबमी जा रहा है, पौर बिना कारण उसे पकह़ लिया 1 भार कोई हिस्ट्रीमीटर है, गुण्डा है, तो उस को जहर पकन्धें लेकिन कोई खरीक धावमी है, तो उस को नहीं प्रकह़ना षाहितें। सस में पुलिस को विकेक से काभ सेना चरहिए। कहीं कहीं पर विबेक सें काम नहीं होता है ोो लोगों के साष चम्याप हो जकता है । सलिए में काहता हैं कि पुलिस का काम टीक हो हो मीट हा किते हे बह जहती है कि जो छोटें कमंबारी हैं, उन के बेत्रल जस्र बकाषे काहिए क्योषि उन के प्रास सात् कम के उन के केत्रन कम है होर उम को. काम ज्याबत करना पक्ता है। बहै बाप़ हो, चाहे गरी हो जोर बहाे बरसात हो,

बमा ती उस की घूरूी लग बाए, तो उन्हें काम पर क्रम्न पर्ता हैं, 1 रसकिए उन को संरणा मिलना चाहिये मौर उन के साष्टन बकाए जां ताकि से दिलेरी से काय कर सनें ।

सौकीदारार के बारे में में यह निवेदे कसे कि वह सब से छोटा मीकर है। हम मह समझते रे कि हेगार ख्यम हो गई है लेकित उससे बेगार ली जाती है। तीकीदार को राजस्ब विभाग से वेतन निसता होर मछ्य प्रक्षेण में.उस को 33 हपये मिबते हैं लैंकिन उत्तर प्रदेश में केषलल 15 रपये मिलते हैं प्रोर पुलिस विभाल से उस को कृष नही़ी मिलता है । पगर बह घाने में रखोटं कराने जाता है, तो उस को बहां बो बिन रहना पе़ता है मोर पानी भी वहां पर भरना पड़ता है । 15 रुपये में बही केसे भपना गुजारा कर सकता है। 1 ससिए मेरा किवेदन घंह है कि पुलिस विभाग को मी उस को कृछ बेंतन देना चाहिए। जो सब से छोटा क.मर्मांरी है, उस का वेतन बढ़ाना बाहिए।
एक fिबेबन में घोर करना बाहता हैं। जहां में
यह बाहता हें कि पुलिस को भच्छे साधन मिले
उन को घं्हा बेत्न मिले, वहां
मैं यद्ध भी कहना चाहृंगा कि पाराखर
ह्रमारी मुरका का क्छा इन्तकाम होना चाहिए।
कमी हममारे क्षेत में गृह मंबी पटेल साहाइ इये
से घोर वह्हां पर लोगों के यह किकायत की कि घभी
मी बृन्देलख्ञ में सब से ज्याबा उकीतियां पड़ती
हैं 1 भांसी , टीकमगढ़, छत्तरपुर, बांदा, सागर
भाषि ऐसी जगहें है, जहा पर अकतियां बहुत कह़
रही हैं. घीर पुलिस हमें मुर्षा नहीं बे सकी है ।
इस के लिए में ने वहले की सुसाब दिया था पौर पत
मी निवेषन करता हुं कि कम से कम छसकी
आांष तो कराई जाए या कोई कमीशन वैठावा
जएए, तो जो इस बात की आएँ करेंक्ष ये उक्षतियो
बयों वहु रही हैं, कोन अ्यक्ति हल उौकियों के
पीछे हैं। द्वानगर में बो उौैतो पड़ी है, उस
में ह्लाक की सीप पकती गई, उस कीप
से ₹केती गती पर 1 में गृह मेंधी की सें,
गृह राज्य मंबी की से निबेदन करना जाहता
हो कि मेरी बात को सुने भौर बन्देलन्बण
में बो उक्कीतिया षत़ रही है, उस के लिये आां
कमीलन बैठाएं भार वह इस बात की जाँ करें कि से
उक्षतियो बयों पड़ रही हैं पर स्रका निराकरण
किसे हो सकता है ताकि अनला की सुरसा हो
सके ।

मैं यद्ध बी कहना चाहता हैं कि घोरछा टीकमगढ में एक तीर्ष म्बान है मौर बही के वतुर्मंज मंबिर से सका मन के स्वष्ण कलन की चोरो ईो गई
 विधायक बा तो वराबर यह्द मान कर्ता चहा किं सी० ही० धाई० वृ़रा इसकी आराष की जाती बाहिए।
 माई लिकिम केन्दीय सरकार से चबाष काता है कि जयी समय नहीं 1 सका मन होते
[बी लंली नारायण नाबक]

 पषिकारिमों, बहे बहे धाबमिखीं का हायद हैं, उनहोंने ऊपर तक लिब्बा भढ़ी की । मैं घाहता हुं कि ज्राप हस के बारे में जनता के ग्रम को दूर करले के लिए सी०बी० भार० के वारा जांच कराखे ताकि अनत्ता 『स ब्ञात को समझे कि जनका पाटों की सरकार बनी तो हमारी बात सुनी गयी। जनता के तीयं स्थान से एक बही चीब चीरी हैई है प्रोर बाइ किस्तों में कोरी हई है । छसलिए हस की सी० बी० भाई० के हारा आांच होनी काहिए। जो पfिकारी हैं बे सुमराह करते हैं तीर कह वेते है कि कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए इस के बरे में जांब ह्रोनी बहिए किम से लोगों को यह् लग सके कि हस के बारे में जांच हैं हैं ।

प्रब मै कहता हुं fक जो सब से गरोब भादमी है. चाहें बहृ हरिजन हो, चाहे पादिवासी हो, उस के लिए ऐसी अ्यधस्था होनी चर्शिए कि उस का साभ उस पक पहुचे । भ्रापने यहां अ्रनूरूचित जाति म्रायोग मी बना दिया है । हत के लिये बस करोड़ रपये रबे गये है । यह पेका बम नहीं है घोर सस में प्रान्तीय सरकारें भी भलग से मे मद करेगी लेकिन मैं दे $\begin{aligned} & \text { ता } \\ & \text { है कि है } \\ & \text { हसे }\end{aligned}$ बारे में भी विधिबत पालन नहीं हो रहा है । हस लिए में गह मेंबी जी से निवेषन करना चाहांगा कि जो मी केंसा पाप जिस काम के लिये हेते हैं घोर जिन लोगों के लिए द्वेते हैं उस के बरें में माप देष्टें कि बह कैसा उन लोगों तक पहुंच भी रदा या नहीं 1 उन हारजजन मोर प्राषिबासियों तक सही तौर पर पहुंच रहा है या नहीं ? कमी कभी दस वात का परोक्षण प्रोर जांच होनी चाहिए। प्रधिकारी लोग जाते हैं, मंत्री जासे है । । वे जा कर कम से कम इस बात की जानकारी करें fि जो पैसा विया गया है वहा कहां पर खंत्र द्रमा है, जिन के लिये दे बिया गया है, उत को सहायता मिली है या नहीं. । मैं कहता हैं कि हस बारे में योकना का पूरी तरश्र से पालन नहीं होता है है । इसका पालन पूरी तरद्ध से होना बाहिप।

ओो धुमषकह़ लोग है, उन कौ मबद्ध करसे का मी प्राबश्रान है हिम उनको मकान बना कर दँंगे मोर उन को बसायॅगें। उनको मबटूरी देंगे, धंधा टेंमे। सेकिन मैं माप से कहता हुं कि ऐसा नहीं हो रहा है 1 मापषे वित्तौe़गढ़ में लोहगज़िया चोगों को बसाने के लिये मकान बनाये लेकिन एक भी लोगत़िवा उन मकानों में नहीं सहता है क्योंकि भाप उन्हें साध़न हो रहने के लिये बो 1 केषल मकान दे दे स. क्या होता है ? रसक्षिए थाहे हरिजन हों, पारिमएं। हों कब माप उल को खसा



भाषमी मी हैं बो वाल के बाहर पदे रहते है घौर हर

 बकर बो, प्ता घहर

बघघा मजहूरों को उठाने का ीी आवष्षान है 1 में चाहता हैं कि फिनीय सरवार स्लको मजप्ता हो से कपर लाये घीर प्रन्तीप सरकारों से की कहे कि हे मी इस काम में मबद करें । जो गरींब हैं, साघनहीन हैं, मबदूर हैं, जिन के वास मकान नटी़ी हैं उन के लिये दस करोट़ ऊषया केन्दीय सरकार ने रबा है 1 प्रान्तीय सरकारें भी को गरीब हैं, हरिजन हैं, आाबिबासी हैं, जो बूमने बाली जतियों हैं, उन सब को साधन दें। में भाप से निकेषल कस कि टीकमगह् जिले में समितिया बनाई गयी, उन को उमीन भी दी गयो । लेकिन बहां हूस तरह से काम खराब हुपा कि जो मेनेजर से वे सारा पैसा खा गये। तीनं सो एकंड जमीन पड़ी हुई है । हस को सरकार को देख्बना तो चाहरयें। हर्सालए मैंने कहा या कि भाप भमि सेमा बनायें। भूमि सेना परती जमीन को हीक कर के डेगी तभी लोग खेती कर सकेंगे । यहां लोक सभा से एक प्रस्ताव 15 दिमम्बर, ' 78 को पास हुक्षा लेकिन उत्तर प्रदेश्र के भूतपूवं मुक्ष मंली श्री रामनरेश यादक घौर मध्यद्रदेग से की मेरें पास जबान झ्राता है कि घ्रमी प्रस्ताब मेंरे पास नहीं जाया है । इस तरह तो कैसे काम चल मकता है । लोक सभा से प्रस्नाब पाम हों जाती है लोकिन उस पर कार्यंबाही नहीं होती है । डस तरह से सरकार की कायंबाही बलती है 1 मैं चाहता हूं कि जो षैसा भाप हृरिजन , आादिवासियों के नाम पर देते हैं, वद्ट सही तरह से उन तक पहुंजता है या नहीं इसको देखा जाना चाहिए। छाव्रवृत्ति के नाम से जो पैसा रजा जाता है बह मी सही तरह से उन तक घहुंचना चाहिए। हस के लिए हमें विष्वास मी दो जाना चाहिए कि वह सही वंग से उन के पास पैसा पृृंता है । जिस से लोगों को फायदा हो घ्रोर के भापे बदें ?

जहां तक बिदेसी छान्र वृत्तियां बिए जाने का सम्बन्ध है मैं समक्रता हैं कि मध्य प्रदेश को से नहीं दी जाती है, केबल बिल्ली मीर उसके प्रास०पास के छलाके के लांगों को ही दी जाती है, बही छनको सेते दहते है। छमारा बहुत बक्षा वे हैं। मैं घाहता हैं कि हर जगह से ले कर मोलों को ये छाब्रवृस्तिर्यां बी जानी काहियें।

स्वत्तता संख्राम के सेनानियों को भ्राषो वัशन दी थी। मैं मानता हं कि कह ऐसे w्यदित है जिनहोंने काली संटिफिकेट वें कर वे घन पा ली हैं।
 संजाम में भाग नहीं लिया का परो हहे पमाण:
 जानी चारिये पौर जो कैंचन की रोिि उलके क्रमी तक सी का पकी है उन से तीस



 मिकित बनले पास प्रमनफवन वहीं है। वहां वे
 की हैंरोर हे बरबास्त की है है। उनका मी आांको ख्वाए्त करला चाहिये। एक नाष राम वरलीकी टीकमगक्ष जो हरिवन है, गराबर च्वतंबता संखाम में उसने काम किखा है, लेकिन क्योंकि धघिकारी उससे माराज हो गए इस वास्ते उसकी प्रेगन की समाप्त कर बी गई । हस तरह की बीज जो है रसको लापको वेबना चाहिके। जिन्होंने बाकई में काम किया है उनको जहर पेंचन मिलनी चाहिये।

जेल प्रश्समन के बरे में मैं धोड़ा सा कहना चाहता हृं। में मानता हैं कि घह द्रास्तीय मापषा है। लेकिन किर भी केन्र्र अपने दायिस्व से बस नहीं सकता है। जो जले हैं उन सब का जो घभासन है वह्ह देश मर में म्रलग ध्रलग तरीके से कलता है, सब की अ्यवस्था फलग ज्रलग तरीके से बलती है। में जाहता हैं कि उनके प्रफासन के सम्बन्ध में एक सी अ्यवस्था होनो चाहिये, प्रशासन में धापको एक रूपता लानी चाहिये। जेलों में भापको सुधार भी करना बाहिये। जो केदी बहां जाता हैं घापको यहु द्वेलाना वाहिये कि बह सुषर कर बाहर निकले। प्रत्र होता है कि जो गलत घाधमी जेल जाता है बहु मौर भो गलत बन कर जेल में से निकल कर बाहर भाता है। बहां भगर कुष्ठ ध्राराम होता है नो बह कहता है कि है बाद में फिर जेल में घाएें। उसका बहां सुधार होना बाहिये, उसको बहां समझ्नाया जाना चाहिये, उस पर हस बात का प्रभाब हाला जाना चहिये ताकि वहां से बह एक भक्छा नार्यरिक बन कर निकले । इस तरह की क्षसस्था हो कि ओो जुल्म करता है या उ्याबती करता है उसको लगे कि वह्व गलत काम कर रत्रा है।

प्रशासम को पvछा बनाने के लिए घापको पुलिस का सहरयोग मेना चाहिये। पुलिख्य का काम केबस इतना ही वहीं होगा चाहिये कि बह सोगों को न्वाय बिलाए या कुछ सुरका लोगों की प्रदान कर वे। सकम पुष्तिस सिषाही या कधिकारी उसको
 क्षेल में कोई कुष्टला ही न होने पाए। बह हस ज्ञात की पहले के तैवारी करके रबे, वह हूरवर्था हो, वर्याकर कीकही रहे। बटनायों को होने तो उबको रोकना काहिये। इस प्रकार की सुन्दर स्यकस्था
 बा बाब में परका णमस्था कर वेना हो काकी नहीं है 1: पुलित का विमाण ऐसा बनना चाहिये कि वहि पहुसे तो ही खरना होने से द्याए जोर के कि को किसी को सता स सकं।

[^5] है यद्रा सराहनीय काम है की बापे किया $t$ पणर से पर ठीक बदे समल हो हो मे समझता दू कि ज्ञातन घंकी तरह से चस सकता है पौर लोत्रों को न्याय की मिल सकता है।

बी षेताबराष्ब होंबगे (यंबे) : मैने होम किपार्टमेंट के आर भुजे तीस कट लोशांब वेक किए हैं। में एक बहतत भहम मसला आरके सामने रबना बाहता हों। महाराष्ट्र कीर कर्नाटक में सीमा बिबाध बहृत देर से चला का रहा है । बैलगाष, कारबार, निपानी, जालकी, सन्तुपुर, भौराब, हमनाबाद s्रादि में ध्स लाख मराठी माषा भाषी लोग मौजूब हैं। उनकी तीस साल से प्षाज वक साएक नहीं मिला है। हमने प्रांबों की माबाई माष्रा पर पुनंग्बना की थी। उसकी युनियाद पर कई राज्यों का रिम्रानेनाज्जेकम तो हो घुका है पोर उनको इसाफ fमल कृका है। लेकिन जिन को हसाफ महीं मिला है, उनको मी तो भापको ₹माक छेना चाहिये । हर धुमाब के भ्वन्दर हन को कामियाबी के बाँ हम सभी ने कहा है कि उनकी मोग आयक है। जब उनकी मांग आयन है तो उसको पूरा करसे की कोषिल मी तो क्षापको करनी चाहिये। काष कहते हैं कि पूरा करने की हम कोणिश कर रहे हैं। मगर क्रकसोर की बात है कि उनको भमी तक हैंसाक नहीं दिया जा रहा है। पहुली सरकार तो इन्साक नहीं बेती थी, लेकिन थब तो जनता पारीं की सरकार है, मापको घन्माफ देने में क्या मुकिकल है ? पहले जो इम्दिरा जी के सामने सर्षपझीय वल की तरक से वर्बास्त पेष्ण की थी उसके हर पाटीं के लोग ये, जिनमें से माज बहूत से मंबि पदों पर है हैए है । किर उन 10 लाब ल्लोलों को क्साक दे में भापको क्या विकमत वेश्र हा रही है ? उन 10 लाब लोगों ने क्या गृाह किषा है कि जो धाप उनको इन्हाक अहीं वेते हैं। धाप कहते है कि जब तक बोतों मुक्य मंत्री एक वनह नहीं आयेंले तब वक मसला हल नहीं होणा। सबास टेरिटीी का नहीं है, चलिक 10 काए लोगों का है। कुछ लोलों मे कहा का कि आलेक्लाजेकल पाक स्टेट होगा। तो वह था जीज घलत सारित हो चुकी है। कार रीभामें
 भ्रमन से रह सकते हैं, 3 करोष कोग मिनिकं के
 सकते हैंतो 10 लाब मरही बोलों में क्ता पुकाह किया है। इसलिये मेरी ख़्जारिए है कि की उनकी आयज मांम है उसकी जिम्मेबारी केन्टीय सरकार





 उम्मोबतार के बिलाक ब्लेखण नें चुमान बत़

## [की क्षेकराष क्षोंबो]

यया बहां पर प्रधान मंखो तैक्षांब गये हे घरर जलंजे कहा था कि षगर तुम कुन कर था भये तो इस मसले को हुल करने की कोशिक करेंतो । सुो कर्षं है कि क्षेलगांब का नुमाइल्बा चुन कर षा बया। घव कापको कोर कौन सी कुरखानी काहिये? ध्राप इ्साक बीजिये। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र कोर घाकामक है, किसी की भूमि लेना चाहता ह। बो मराठी लोग हैं एक विलेज यूनिट करार वेकर उस एारया को महाराष्ट्र के भन्दर मिलाइये । घगर श्राप चाहते हैं तो चुबारा चुनाव करवा सकते हैं। इस मसले पर घोपिनियन पोल भी ले सकरे हैं। भमर च्नाब से बह लोग महाराष्ट्र के घन्दर जाना बहते हैं तो उनको बहां भेजिये । घगर कर्नाटक में जाना चाहते हैं तो वहां भेजियें छसी तर्ह से महाराष्ट्र के भान्दर जो कम्ऩ् बोलने बाले लोग हैं उनको उधर भ्रेज Єीजिये । हम यह तो नहीं कहते कि कषक़ बोलने वाले महार एष्ट्र में ही सहें। सवाल बेंसिक प्रोबलम का है। भाधाबार प्रान्तीय राज्यों के तत्व के लिद्धाज से उनको धाप श्न्माफ दीजिये। मुक्षे उम्मीद है कि भ्रब भी माप इस मसले को हल करेंगे। 25 साल छो गये सीमावासीय लोग़ों ने हर तरह की कुरबानी दी है, सयर क्यफक़ोस है कि इस हुकमत ने मभी तक इस मामले में इन्साफ नहीं दिया है । कम से कम इस मसले पर क्राप निर्णय दोनों मुक्य मंक्वियों पर न रखते हुए मुद्ध हंटरफीयर कीजिये मोर 10 लाख्व लोतों को इन्संफ दीजिये । यह श्राष का फर्ज है ।

जो हमारी धाजादी के स्वतंव्रता सेनानी हैं उनके बारे में 30,32 साल के बाद भी भभी तक कोई एन्साफ नहीं मिला है। मुफे गुस्सा प्राता है, यम होता है घ्रोर में भासन का निषैध की करता हुं। म्रोर में सरकार से पुरओर तरीके से कहना काहता दू. कि इतने साल बाद की यह्र ह्रक्रमत इस मसले को हृल नहीं कर सकी है। मैंने सबाल पूछ था 21 मार्ष, 1979 को धतारांकित प्रश्न सं० 41891 उसमें। कहा गया है कम से कम 8,478 में से 7,292 केसेज एनकमप्लोट है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नेंट से कागजात नहीं घाये हैं। एसके माने यह है कि 1,146 केसेज के बारे में ध्राप सोष्ष रहे हैं। 31 साल के बाव भी भापने 8 हबार मादमियों को, जो कि स्वतंबता सेनानी ह हे है, ऐसे ही छो से सिया क्षे । उन्होंने कीन सा गुभात्र किया है ? भगर धापसे कहीं हो सकता है तो स्टेट चबनंमेंट से कह सकतो है कि इ्लके कागजत इलकमप्नीट बयों हैं। इस कमी के लिये जिम्मेषार स्बतंज्ता सेनानी नहीं हैं। बो महीव हो जुके है उलके परिकर के चोगों को धमी तक को च्राषिक



 fिलती चरकाल की। बह जांत पूरा कला किता गया । मिकित एक मया क्षात्रा आये उगकेते wमी उक नहीं विवा है। में पूछ्ना जाहता हैं कि विनकी हुखानी से, जिनके नाम पर भाप हैकमत करसा
 पाये हो उन हतबकता सेनानियों के लिये, जहीवों को मषब करने के लिये 31 धाल ताक: भाप बामोण कयों हैं ? कितनी ही जार मैने गुरारिए की, पक्न लिखे, समाल पृष्ते है, तो अवाक: जाता है मंबी जी का कि हम क्या करें, स्टेट. गबनंमेंट कुछ नहीं करती है। स्टेट गबनमेंट कहती है कि हमने पूरे केसेष केन्त्रीप सरकार को मेष विये हैं। भमी जल्दी क्या है, 25 साल सक पोर कोसेज सहने बीजिये तारिक शहीदों के रिलतेबार स्वतंत्र सेतानी भी बल हो जायें, किर भ्रापको याद भायें। पाप भाजादी की घ्वात करते हैं, सीक्र ज्ञाजादी की बात करते है, मार पुरानी पाजादी लाने के लिये जिन संगों ने जान-निसार किया है, भाप उनके बिलाफ बतावत कर रहे हैं, घ्राप उनको मू रहें हैं। पगर भाप उनको इस्माफ नहीं द्रेना घाहतें, तो भाप उनकीं जह्दर देकर मार दो राकि बद हमेशा के लिये यह कहें कि हमने भुनाह किया है रस देश को स्वतंब बताने के लिये काम कर के। मैं गुजारिय करंगा कि वह्ह मसला नया नहीं है, प्राना है। कितने मालों उका स्वत्बता घान्दोलन में रजाषारों के बिलाफ ल़़ते हुए कई वेहात बर्काद हो गये हैं। जो देहात बबांद हो गयें हैं, उनका पुनर्वास किया जाना चाहिये। घोर उन बीर लोगों का सम्मान करना जाहते ।.

ज्ञा० बाबा सातेव प्रम्बेकर्कर की मोते के बारे सें एक कमीशन मुकरोर हैष्षा था। मेने का बार मांग की है कि उस कमीशन की रिपोट भाया होमी चाहिये। ममे सोनू fिंद पारटल साहव का बत भाया है मेंरे 1 माजें, 1979 के बत के जबाब में बत क० प० स० पब $1 / 13016$ / 34 ! 78 एस० एं पी० री० मार्षं 1979

प्रिय भी धोरों,
"स्वर्गीय हा० प्रम्बेक्षर की मृयु की जाए ज्ञाटटं को म्रकाजित किए जाने के जारे में क्षाप के 1 मार्ष 1979 के पा में किए गए पनुरोष पर कीले घली पाति विबार कियाँ हैं।
वहा जाष हिलोट गोषलीय सहस्प की है,
 उसयक्त नही होगा।
चुणनकाषमाओों सहिए।"






 में है । ज्ला घालके वाज़ खियों है तो भाप उसको जामा कलों महीं करते ? क्या साप वृनाहतार है, अया घापले उमको कारा का ? घ्रार प्रापकी वहले की गफ्मेंमेंट कहती कि हम खाया नहीं करते तो क्षसरी घात्त बी । में पूछ्ठना काहता ह. कि ऐसी कोलसी गोफनीय बीज उसमें है ? क्या काप उस कोस प्रेसी में बे ओो माप उसे घाया नहीं करते ? पगर माष mाया नहीं कर सकते तो मृले दीजिये, हम उसे खाया करेंगे। यह पवृलिक मिटर है, जाष रिखोटं फापके भास मौग़ है, उसका हस समागार में पेश्ल करना अर्बरी है।

घरना कहृकर मैं यह मी कहना षाहता हैं कि कई लोगों की ओर हमारी मांग है कि महाराष्ट्र में जो नबबोय हो घूके है, उनको भी षलिस समाज की पूरी सकृलियतें मिलनी जहरी हैं।परसों प्राइम मिनिस्टर साहृं बम्बई गये थे, वहां के दलित पैन्यरों पोर दीगर पाहियों ने उनसे मांग की कि उन्होंने कोनसा गुनाहु किया है, हिन्दू घमं के घ्रन्दर बर्णाभ्रम के म्रल्याचारों की बज़ से उन्दें धर्मोन्तर करना पढ़ा, उनको सहालयते क्यों नहीं दृते ? धर्मान्तर के बाद डनमें कौनसा फक्ष पе़ा है? उनकी सूर्वाशी हालत घच्धी नहीं हूई है, बह भ्रमीर औौर बंड़े नहीं हुता। तोंत नहना है कि
 इतंना ही नहीं जो धकनामिकनी बैकवर्ं हैं, उन तमाम घोगों को भी अंदलियतें देना जएली है, जांद बह़ किसी जाति के हों, क्रान्हण हों, मसलनान हों या किश्नियन हों। को इकनामिकली बेकवहं है, उउको मदद की जल रत है। अात जानि के नाम पर, घर्म के नाम पर मदद करनें की छंन छोड़ दो, जो छकनामिकली बेकबहं हैं उनकी मदद फरना मापका फाँ हैं। मगर बलित समाज की सहूलियत बंद मत करो।

मराठवाए़ा में जो बंगल हुपा है, उसकी जृढ़णियल हन्वायरी की जानी चाहिये। ओो गृनहद्दारार हैं, उनको सजा दी जानी चाहिये 1 जो भर्याषार हो. रहे है, उनके लिये मोबाइल कोरे, स्पेकल कोटे मूकरे किये छायें ताकि बसित समाज को मालूम हों कि इस क्यो में हस राज में छमारी थोर हमारी मा बहिनों की इज्जत महफूज है । [चहरों में तो हुम किन्वमी घचकी तरह से गुजारते है, मगर वेहातदों मिं को बलित कौर विछुण बर्ग है. बो मटकता दुणा समाज है उनकी कोf बिन्तनी गहीं 8. उमको सिकर त्रिबन समी सक नहीं किमा है।


 तो रू


काति की चात करते है, मा धाजाती की बान करते है ? इस के वालबृद भी चतर उसका फायदा विछझे हए लोगों को महीं मिलता. इन्साफ नहीं मिलता है तो वह दसित बोम मोग करते हैं कि हम को दलित्त्तान बाहिये। रसके लिये भाप ही लिम्मेबार होंगे। उनका इसनें कया भुनाह है, क्या जूल्म किया है उन्टोंने ? मैं गुँारिय करंगा कि मोबाइल कोटें मीर स्वेलल कोर्ट इनके किए बनाइये ।

हसके घाद में वह कहना चाहूंगा कि छ आपति किषाजी महाराज, महार्या बसवैपवर, महाल्या फुले, चा० सम्बेषकर, महाराणा प्रताप, नेताज़ी सुमाबलन्द बोस की अयन्ती को या प्ष्य विथि को तातील देने की क्षपा करें। लोकनोयक जमप्रकाश्य नारायण की जन्म-तिषि को मी तातील बेने की कपा करें। यह् बहुत दिनों की मांग है, हसे पूरा किया जाये । यह्न मांग मैने पाष से कईे बार की है।

राष्टरीत के भंब्र जो "भारस भाग्य विधाना" पोर प्रािनायक घन्द हैं पह तानाएपही के है। मैं बहे घदब के साथ कहता हूं भारत में भाग्य विघाता यहा की सार्वभोम जनती है, कोई घकेला फाबमी नहीं है। कोई घदुष्य चाषित्र नहों हे । छसको तबदील किया जाना काहिये। मेरो गआरारिश है इसके लिये एक नेएनल कमेटी मुकरेर कर के अन-गणनमन के राष्टगीत में छ़्कलाबी तबदीली होनी चाहिये ।

महाराष्ट्र के च्रीरेंगाबाद के नलदीक फ़्राेन मिखनरीज द्वारा घलाई जा रही मालीवाए़ा प्राजेक्ट की निन्बा करते क्षण राष्ट्पति ने बहा पा कि यह्टा एक बोगस प्राजंगंट है। घसलिए, उस की एनक्बापरी की जानी चहिए।

- गबनंमेंट पुलिस को देध युनियन बनले की टजन्बत नहीं है मफलीं है, लिक्न उन लोगों को हफताबरी तातील कौर खबसत तो देमी चाहिये पोर उन्हें दूमंरी सहिलियतें मृह्धेा करनी चाहिएं। च्यके भलावा पुलिक सोर होम गा亏े में नैक्रनल लैंबल पर यूनिफ़कामटी होमी चाहिए।
 जा पुके हैं। हुम छमर्ञनसी के दौरान 11 से 19 महीने तक जेल का घुकी हैं। लैकिन परी तक जेलों में कोई तरमीय नहीं हु है है । भब तो पूरा भारत वेग ही एक जेल हो गया है। जेलों में तरमीम करने की बहुत जहरत है।

उमर्गेस्सी में किन लोगों ने पत्याजार होर जुल्म किषा, है हम उनको सजा ₹ैना कहती है। लोकिन





[8ी केषवराप्र बेंख्ये]
भुष्याल्मा बत कये। उनकी एनक्वायरी होनी उलत्रे है अ्योंकि पापातकाल में उन्हृंने बहुत्तु गुल्म किया 1

पबनार (वेबतार) माषम के महीवा, पाषायं विनोबा भादे, घमर्जेस्सी के बदे़े पुतारी बे घौर उन्होने इमलन्ती को "乡नुणासन पष्व" का नाम विया फोर भागीर्वाद मी विया था। उनकी व़्तक्वायरी होना मी बदृत जलरी है। चहहे को महाल्मा हो, मिनिस्टर हो या बेबता हो, हिन्दूस्तान के लोगों से कोई बह़ा नहीं है। प्राणार्य विनोबा भावे को गोहल्वा के प्रम्न के बजाय बलित-हृख्या, मानब हल्या, घस्पृष्यता
 करने की बोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन हमारे महात्रा ऐसा करने के लिये सैंयार नहीं हैं । उन्हें तो वर्णाष्रम उ्यवस्था ही बाहिये ।

महाराष्ट्र में साँगली जिले में जत के सिविल जज, र्री गणाषाषंयं के यहां एक बेचारा नोकर था बी० बी० काबले, जो रात को कोटं की रखखाली का काम करता था। उस को जज की बच्वो सम्भाबने के लिए दी यई । बह लड़की रो रही थी, हैनिए कांमसे ने जज को कहा कि भाष ले लीजिए। तो माहब को बड़ा गुस्सा धाया कि रोती हुई लह़की को मेरे सामने क्यों लाया। साहब ने हाय-पेर सें उसको बहुत मारा। यह़ ग्रैर-हन्माकी है। एक न्यायाधीश दोलत समाज के घाबमी से खानगी काम कराता है, उसके साथ बांहिड लेबर प्रोर गुलाम का मा सुलुक करता है, यहु, बहुत घनिषित घाल है। ऐसी हालत बहुत्त जगहों पर है कि प्रफ़सर बेचाेे कनिष्ठ कर्मचारियों को बांडिछ लेबर भोर गुलाम बना कर रबते है पोर उनसे घर का काम कराते हैं। वह बर्ट होना थाहिये।

घगर होग्म हिपारंमेंट इस देश को सही मानों में स्वीट होम बनाना चाहता है, तो उसे ऐस छम्वजाम करला काहिए कि हर एक घहती या देहाती बह्ह महसूस्त करे कि उसकी जिन्दली भोर इज्यत माहपूर है। -मकिन जब ये हफमत ही महफूँ नहीं है, तो षही हमारी निक्राबत क्या करेंगी ?

मुफे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहाष मेरे सुलाबों पर पोरे करेंगे पोर हस भुल के बकित मोर पबबलित लोगों को सही मानों में स्वाय हैंत, चहीं तो बलित्धान कायम दुए बतीर नहीं रह सकता है। वह में चेताबली देकर प्रपना भाषण बरम करता हां ।

जस कम्ति ।










 व्वा लें कि बाहे कहीं मी-चाहे त्रकाल में, परणन या पाकिस्तान में-किसी अ्यकित को कांसी दी जये, त्रो निश्षित रूप से उसकी भर्लंता करनी काखिए।

इसलिए कि मेरी समक्न में पह बात नहीं पाती है कि कोई मी काम किसी के सुष्षार के लिए किया आता के, लेकिन पाप रोग को हटटाने के लिए रोगी को ख्वल्म कर वें, रोगी को मार दें तो उस से समस्पा
 बतलाऊंगा कि लट काज कहां है । भाज जितनी बहस हम लोग कर रहं हैं, मैं समनता हां कि तीस साल से पालियामेंट में बहस बलती भा रही है, उस के भी पहलल से देश में बहृस चलती पा रही है, हम लोग भी वहस कर रहे हैं मौर किर बहुस श्रागे भी बलती रहेगी, लेषिन हुस का सट काज कहां है ? क्या कारण है कि समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है ? क्या कारण है जो हमारे सायी नें कहा कि रसक ही भक्षक बन रहा है? हून के मय से पीछे जो करप्रन है, जो बेसिक रूट हैं उस को पकहने की घावर्यकता है। जस्से सम्पत्ति है, तमाम लोगों के दिमाग में एक ही बात पर कर गई है कि किस प्रकार हृम सम्पति भ्रजित करें, उस के दिमाग में एक ही बात है कि हमारी पागे भाने बाली जैनरेशन भूखों न मरे, धस के लिए एक-एक बाप ह्नना पिसा कमा कर रख्ये बेन। बाहता है कि दम पुण्तों तक पालन दोपण एलता रहे । एक ही परिवार का चारों तरक कंजा जया छुपा है । एक ही परिबार है जिस के पास में भर्रों रुपये की सम्प्षत्त है। उसी परिवार का भाईी है, द्रसरा भाई बद्दृत बह़े प्रफमर के पद पर सेकेटरी या कमिए्नर या घाह डी के पद पर बैठा ढुया है। तीसरा भाई राजनीति में बहुत बहे हो होहदे पर बैठा हुपा है। बोषा माई है जिस के पास में मिल है, जमीन है, लैंह लारं है, इस तरह एक ही परिबार का जो बंख्स कारों भोर बना हुधा है जब तक घस को बलम नहीं करेंगे पौर सम्पति
 पल्म कहीं होगी। तब नक लोगों के मल से वह गो पर्ष के म्रति मोह् क्, जो रस के प्रति लिख्यक है किस के कारण सारा करफ्कल होता है उस को प्राप שर्म चहीं कर सकेंगे। मैं हेगेता से कहता पाबा हैं मीर में एक fिल मी लाने बाला हें हसी मीज्ये के ऊपर 1 मान
 बार इसी सबन में कहा है कि एक सतक्षका है, 25 साल
 हो जाती है, मीकरी वाने लासक पह महीं चका है । अब उन्र घल्म होने काती है तो एल थाली की है? उस्त को हम सर लभमे काली हो 1 उस क्रिस्विति है एह एल एल


 के बाब मी अव उसको नीकरी कही मिलती है, सब

सहिस्ता का करवाता इए ह्रो जाता है वे हिसा का वरबारों चकलता है, कम का बरवाचा छुलतो है मोर बह जल़त रार्से को जजितथार करता है।

मै मे हसी हाठस में काता बा कि ज्राप सी़ीन काम करें। सणर भाषे राहट है जाब, मोकरी पाने का सक्षिकर सं को नहीं दे स्मकते हैं तो भ्राप भ्रमएम्प-
 भस्ता भी नहीं वे सकते हैं तो उम्र के उपर जो प्राप नें केद सगा रबी है कि 25 साल त्वक ही कोई नोकरी पा सकता है उस को ख्रत्म कर दीजिए। जब हम 55 बर्षं तक छोर 58 वर्ष तक नौकरी में रह सकते हैं, हमारे लिए पालिमामेंट का मेम्बर बनने के लिए कोई उम सीमा नींद्रीं तो उम बे बारे मोलबगन के लिए बयों यह सीमा लणा रबी है कि 25 साल के बाद बुम को नोकर नहीं मिल सकती है ? भाप उस को कहिए कि पच्चास साल क्र भी ठुम नीकरी पा मकते हों। वह तीन ही साल या दो ही साल गोकरी में यहेग लेकिन उस के इस प्रधिकार को क्यों खल्म करते है ? न्या तो प्राप उसको 25 साल में राहटट टु आब दीजिए, 25 साल में रोजगार पाने का क्षिक्धिए दीजिए, घौर यदि पाप रोजगार महीं वे पाते हैं तो उम्र की सीमा को ख्यल्म कर दीजिए। उस में प्राप का पुक बिसा मी नहीं लयेगा। कोर्ट बर्ष नहीं है थाप का। मेंनेंजा गुए में कहा में इस पर प्राइवेट मेम्बर बिल मी सां रहा हों भोर में भाष से भापह करसंगा कि माप सब लोब उस को पास करबाएए।

हृमारे एक साथी, ग्रायब कुमाहा जी ने धंटरब्य की बात कही। नौजकानों के लिए प्राप हंटरष्यू रखतै हैं। घर हुम बी पु पास करते है, पाइ पे पास करते हैं, एम०ए० पास करते हैं, बड़ी बही़ी fिक्रियो लेते है उस के बाद मी हम को जा कर जोकरी के लिए किर रिटन एव्बगिनेषन मी देना पद़ता है, घोरल एल्बामिनेशन भी रेना पद़ता है पोर हमारा हंटख्यू भी होता है तो फिर उसे जगह क्यों छम्तहान लेते हैं। या तो यही कहिए कि तुम यहा पास करते हो, तुम्हारी डियदी की बसिस पर हुम तुम को नोकरी देगे घोर नहीं तो उस किधी को घ्वाप बल्म कर ीीजिए। हुमारा एक ही बार भाप नोकरी पाने के सांय ईंटरख्य लजिए तो जितना भी यह कापी बगैच्ह का मामला है, परोकाभों में जितनी घंखली बलती है, बह तमाम बलम हो आामगी। हमारे साथी बतला रहे थे हरिजनों के संबंध में। में एक बात फहना बाहुया कि नीति प्राप थाहे जितनी बना लें, क्रणर उस का कर्याव्व्यक नहीं हो सकता है तो भापकी सारी की सारे नीति रखी रह्ह आवयी। घमी हमारे हो साथी ने कहा-जाब रक्षक ही भक्षक हो जाय, ता क्ता होगा ? से घाप के सामनें दो-सीन उदाहारण द्रेपा चाहता हैं, जिन से भाष को इन की गम्भीरता का पता कल आयगा । माननौयं मंष्ल जी बिहार से हैं, हैम सोलों के पुरंजे मेता चहते हैं। दोम मिनिस्दी ने स्पष्ट हप से फादेग विया नित जहां कहीं मी हीरिलम के छर एट्रासटीं होती, उस के लिये हि०एम० 0 होर एस 0 पी को बिम्ये हांद्ध उहर्योंगे-से से पहने तो यहो चंका है कि भाप द्वा०िम० मौर एकं की० को



के बारें में मालूम होगा-सेकिन मिं गृह़ मंदी की से
諨।

बटना में एक बोम "ठकता" बहां के लिबरानी विभाग के एस 0 की0 के बर स्ताए देने के लिये ज्ञाता था। उस एस 0 की 0 के वहीक कोरी हुई तो उस गोम को पक्ष कर बो वित्त तक धामे में वीटा गया बोर बह मर गया ।

एक मालनीय सबह्य : कोन एस 0 पी0 था ?

 लोगों ने आा कर उस की नाग्ल को मांगा धोर पोस्टमाटंम के घाव बे उस की लाल को से कर मुब्य मंत्री के पाम गये। यह 17 दिसम्बर की घटना है। मुब्य मंती के यहुा जाते हैए, रास्ते में पुलिसबालों ने बहृत रोका, लेकिन किसी तरह से वे लढ़के उस लाश को मु क्य मंत्री के यहां ले गये । मूक्य मंबी धाये घौर उन्होंनें स्वमं उस की लाग को कन्बा विया, चुद्य उस का पर्ति-काण किया प्रोर कहा कि मैं उस घकसर के चिलाक नियिचत रूप से कायंबाही कहूंगा। लेकिन घाप को मुन कर भाश्बरं होगा कि जो पहली कार्यबही होती हैसस्पे्यान की, वह साठंर भी घमी तक नहीं हैए । उस फादमी को जान से मार षिया गया लेकिन मारने बाले के बिलाफ़ कोई कार्यकाही नहीं हो सकी। में कहता हु- भाप काहे जितना बिस्सा-विए्ला कर कहिये कि हैम हुरिजों के लिये बह कर रहे है, पाषिवासियों के लिये बह कर रहे है, माइनारिटीज के लिये कलां काम कर रहे है-इस का क्या लाभ है। अव मुजरिम सामने है, ता की उस के बिताफ़क कोई कायंबाही नहीं होली है। अव मिने वहीं की एक कीटन में कहा-कि बही एक ऐसे परिबार का झाबमी है, जिस का बहां की राजनीति में प्रभाब है, उस के कोर्ई यंत्री भी बहां बंठे हैं, उस के पास करोढ़ों की सम्पति है, वही स्वयं भाइ 0 पी०एस० का पफसर है-तल मी उस का कोई कुछ fिगाए़ वहीं सका। एसलिये मैं कहलना बाहता हैं कि उब तक भाप की नीतियों का ठीक से छम्प्रीमेन्टेश्रन नहीं होगा, तब तक कुष्ड भी होने बाला नहीं है।

इसी तरद्ध से एक राश्राकान्त घोबी का मामबा है। यह विहार के पंषफली-सीबात क्षेत्र का मायला है। बहा बहां के इ्लाक के हैठकलके के कपह़े घोता था। जब 12 रुपा घुलाई का हो गया, तो बहत कैमा मांगने के लिये गया। उमने कहा कि बाद में धाना। अब दोषापरा गया तो उस ने कहा कि ठीक है, मैं हुमको सबक सिबाऊंगा । दो दिन बाद बहुं के बके-बादू के यहां बोरी हैई तो उम में बह़ा बावू गवाही बते हैर उस हृरिजन का नाम दे द्विया ग्या, उसे को मारते-मारते इतना मारा गया कि बह् मर गया ।




## [भी रम्भविजास पार्याल]

बार, जो घहुत होज्यार षा, हर क्लास में टापर का। लेकिन बहों के क्षालाजी रिकटंमेंट के बो है है30 सैमुधल-Тाह हैमेका उस को पैषालाजी में फेल कर विया करते से । कल बह सात्रकीं बार परीष्ता में कैटा तो उस ते त्रिक्किष् से जा कर कहा कि के हम को हमेगा केल कर दिया करते हैं, यंडि ₹स बारे मी फेस कर विया तो ह्वमारे सामने सिवा धारम-कृरो के凶ोर कोई दूसरा षारा नहीं हैं 1 प्रिन्सिपल ने उस की मद区 करना तो दूर, उस्टा पुलिस में रिपोट करा हो। उस बार मी वह फेल कर विया गया प्रोर सातबीं बार केल होने पर उस मे कांसी लगा कर चाएक हेत्या कर ली। लिकिन मरने के समय यह लिब विया कि मेरे मरने के बाद मैं चाहता हां कि मेरी लाए रती
 सब मी भपने हिपारंमेंट भायें तो दे बें जोर ब़ु हों कि एक हरिजन सखका सह़ा पड़ा है। एस के लिये बहुत हंधामा मषा मोर मांग की गई कि प्रिन्सपपन को फोर हैब-माफ़-बि-किष्टिंमेंट को हटाया अाय, fिए कोर्जर क्रिया जाय, सस्पेंड किया जाय, लैकिन कुछ नही़ी ठुका ।

मैं भाप को एक भौर उदाहरण बेता हं-।मेरी कास्टीचूएयनी केशाली-हाजीपुर है । एक दिन में बहां जा रहा था, तो मुके मालूम दुषा कि णक्क होम बाभिचन्य दास को बहत बेरेहमी के साष पीटा बया, जो बहां होग्र पढ़ा हुषा है। में बहां कया तो वेबा कि उस की पूरी
 के पास गया, एस 0 वी0 को बुलाया गया, एस०ही 0 भां० को वृलाया गया, उस की हज्जरी-रिपोट ली गहि। हम में कहा कि जहां के जल-प्रतिरिधि को षहां की नेनना ने मषा-कार लाब्बा बोट से जिताया है, बहां घारे भो हस तरह का काम पाप करते हैं, थाप को शमें नहीं ज्ञाती है । हम ने मांग की कि कौरन उस थानेषार को सस्पेण्ड किया जाय, बरना श्राप के बाने को यबि क्राण लगेगी तो हम किम्मेबार नहीं होंगे। धृमरे बिन बहा के गुस० पी० एक्कवायरी के लिये गये, उस से पहुा कि तुम ने ऐसा कयों कीटा? उस ने जबाब दिक्ष़ प्र हुजूर, यह्ह रोठ पर पीकर गाली दे रहां था, इनिलिये मारा ।

लेकिम सही बात जो हम को मालूम हुपा कि उस टोम को चर पर काम करने के लिए कहां मया परा। उसने कहा कि हम को उाली बनाली है मीर उस के बाद मिं ज्ञाऊंया। एस 0 पी 0 मे कहा कि मैं $5 छ$ नहीं कर सकता, जा कर एम 0 पी 0 साह्य से मिल लो। दूरूसरे बिन सुबह बह हमारे यहां धाया पौर उसने क्रा कर परणाम किया। हम मे पुछा कि हुम्हारा क्या नामे है। उस से कहा, मगबान सिहा। तो हम ने सीचा कि पेलर ही गढ़स्स पादमी होगा । हमने कहा कि मर सब बताभो कि क्या मामला है । उस ने कहा, हत्रूर हेम से
 साप यह्ह देखिये कि एक घधिकारी बह़े घधिकारे से कहता बा कि ऐोम पिये है का मोर होग्र में नहीं बा, रसलिये मारा दोर वह्ह विक्षस करने काली बात मी
 का धाबमी पिये हुए होगा, ससिये उत्षे माए I




 है। रात में ही उन के मकान को खर्य कर विया जाता है होर के बेत बन अलैस हैं। औो मकडर कितना टेक्टकुल होगा, उतना ही काम पबछा होणा लेकिन हमारे घक्रसर हैं ही नहीं, तो काम क्या करेंगे।
 है, हृरिजनों के लिए रिजबेँ्नत को बात जलती है जोर भाप के संकिषान में भी लिबा हृष्या हैं कि गो सोणसी जोर एगृकेघनली विछถ़ा हृ पा है, उस को सरकार विलेष अबतर दोग कोर उस को लिए रिक्रोन यादि को घ्यवस्था करेगो लेकिन जहों रिजरेषन का माभला उठता है, बहां न्यायालय में रिट हो आती है होर न्यायालय फट से उस पर रोक लमा हैते हैं। मैं पटेल सात्रब से पूछ्का बाहता हों कि ज्राप के बास ष्व लोगों के लिए कोई क्तिकारी कदम है कि ग्वय्यलय में हरिजन का बेटा, पिछ्ड़ी आतियों का बेटा या पाबिबासी का बेटा कमी जन बन पाएगा ? क्या किसी तरीके से पाप ऐमा कर सकते हैं। घ्राज तो न्यायालयों पर हृमारा कच्मा नहीं है हीर यही कारण है कि एक परनि, एक अन्चला प्रज्वललत हो रहो है, वह मीतर ही भीतर मुलग रही है भीर एक बिन्त ऐसा पा सकता है जबकि हमारी घंगुली न्यायालय के ऊवर मी उठने लये, जहीं हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है घोर बहां पर पभवसलूूर्ण तरोके से केतेज को होल किया जताता है। इसलिए मैं भापसे पार्रह करंता कि न्यायालयों को भी भ्राप देबें प्रोर न्यायललयों में किस प्रकार हरिजन, भादिवासी, पिछछे बगं मोर मुसलमानों के


जहां तक नियक्तियों का सम्बक्ष है, उस के बारे में मैं नें मण्ल जी को पन्र लिते ये कि घादिबसी श्रोर ह्रिजिलों की किम तरह से नियुक्तियो की जाती हैं। उन्द्रोंने कहा षा कि तीन साल कक रिखरेल रहता

 के लिए ख्येगा भौर तीन साल के बाद क्रार उम्मीबकार नहीं मिलेगा, तो बन्टरेेन्ज हो आएगा। इसी सदत में मैने चस सबास को उठाया था जौर 45 निमट तक हंगामा हुप्रा। एक हरिजन केतीेेटट जिस का 8 माल का गुसमेपीरयन्म था मोर ओो एम 0 ए० वास था रेखियो था क्रकास्ट के fिए उस को नहीं लिया खया धरर एक बो 0 ए 0 पास को लोर चिसकत तीन साल का एसती खम्प 4T, उस को से लिया गया । इस के लिए में में पहले होम fिनिस्टर को, उस के प्लने :्राइप मिभिस्टर को
 चार वार फल्व लिबे लेकित उस के बत्वाँत की उस की
 भवा कि दोकरत केषेंगे लेकिन दोषारा जी उस की संतुधि

 गहरेकण 115 में लिखा, पोे उस की दी वंल बस


## बतापए नि कीन सा रास्ता हमारे पास खु जाता 1

ज्रक्षबल काप्रय : र्रब धाप समाप्त कीजिए।
औ राल लिलाए वालषान : भापने थोरों कोे साधा बंटा विया है, मूक्ष भी बोड़ा समय भोर दीजिए।

उताध्य कहोब : हल भाप बर्ती समाप्त करें। घापने काज़ी समय ले लिया है ।

बी चर्न किलाद घालकाल : जेल में 1 साब 13 हणार कीकी हैं। से जो 1 लाख 13 हार कीी हैं, ते जेल में सक़े रहे है भौर 15,15 साल से 10,10 साल से हून के केसीं की सुनवाई गहीं हैई है।

एलस्पुर की बटना सल को मालूम है । कारेत के लोलों में हरिजनों के लिए क्या किया है, वह सह को मालूम हैं । हीरजनों पर विहार में बल पस्याबार बनने लगे हो विहार की सरकार ने कहा fक्न जितने पूंीपषित हैं उन के हाबयार हीनेंगे भोर हरिजनों को हीियारों से जैस फरेंगे ति लक़ाई हो तो केतेल लप़ाई नहो। एक तरक्र राइकल हों दौर क्सरी त्ररक निहत्ये हरिजन। कम घह बात कही गई, तो भोमती र्विर्रा ांधी का लूसरे विन ही बयान पा गया कि इह बहुत बह़ा उुल्म हो जएगा भ्रमर हरिजनों को हथियार निंत्र आएंगे। उन्होंने कहा कि पह निन्बनीय काम है। माप लोग यहां कया बोलते हैं ? माप सौग यहां हरिजनों की भरला जपते हैं मणलल की को मालूम है कि 1970 में बिहार में एक घटला घटी। बहां के विषान समा के पघ्यक्ष एवं कांत्रेस नेता की सध्मी नारायण जी मुधांणु की ने घोर उनके परिबार के लोगों ने 297 संख्षाल परिबारों के लोगों की हल्या करायी थी। चहुव से लोग मारे गये थे। लेकिन उस केस के षरिप्युक्त सब लोग मर गये, लक्मीनारायण जी सुषांचू की मर गये, मौर लोग की मर गये वह केस थमी तक चक्र र्डा है उसका कैसला भ्रमी रक नहीं हुपा।

मीं पाज से कहता हों कि मृबिया श्राम पंबायत म्पुनिसिपिलिटी के चुनानों में हरिजनों के लिए रिज्ञाँन नहीं हैं। हमें मेम्बर प्राक पासियामेंट
 पूंकि हम हीरिन है ससलिए हमको कह विया काएगा कि आस उसयैं हैरिजन प्रतिनिसि हो यये उसलिए हर्शिज का कोटा काट लिया जएगा। में घाप भाराहह करना चहला हैं कि जब सक क्षाय हरिजनों दे जिए को ऐसी कीनि चहीं ब्नार्येंजि जिसको भल हो, कमझता से मीर पूरी लगच से भापू किया पा परे त्राप तक कुछ नहीं बनेगा।

कुलिए निसाम की चाल कही जाती है। से वह चलका ही कि gलिए fिभाग में कार




पक्षा है को वह खहो कहे है ची प्रकार को

 हों आाएगी। इसके करख्यन मी कमा होंचा। हैं इसी हाउष में कहत्त बा कि कोर कहीं को बात तो धोष जीजिए, वहां विस्सी में बाने मीष्टम होते हैं। विल्मी में घलग घलग घातों के धलग भलग रेट हैं। जिस एस०एक्यों या एस०ीी० को जिस क्षेत का एस०एँ०भो० या एस०ीी० बलना होता है वह उसका उतना कैसा देने पर बम आता है। मीत्र यहा पर भणल की है,
 जनता पाटौं की छुमत में वो यह बंख कर कीजिए पर देकिये कि दिल्ती के प्रक्षासन में हीरिजन भौर विछके बरों का क्या सेषर है ? यहां मैनें घह कात मंकी जी से वेलने को कही बी पौर उन्होंने कहा था कि सि हसे केष्ल रहा एं। मूले पता वहीं कि बिस्ली के पुलिस जिखाटेमेट पर होम fिनिस्ट्री का प्रझास्सन है वा fिलनी पुसित के बीक का बिकेटिटियेट पर प्रफासन है। बिल्ली में 52 एस०एँक्षो० हैं उनमें पेख्यूल कास्ट्त के केबल बों एस०एक०लो० है। मकल्ल जी ख़ विहार में विक्षान समा के मष्क्रक से तो हम उन्हें बहुत बोल् पष्म्ष माना करसे से। भाल जक मण्बल बी यहां मंधी हैं वस उसके राज में हरिजनों के साष न्वाय वहीं हो वा रहा हैं को किर काष होना। मेरे पब्न के बमाष्ट में मंंकी वी ने कहा है कि केषल दो एस०एँक्यो० के पदों पर हरिजन हैं। बस भाप यहा मंदी हो गये हैं तब की धाप नहीं कर का रहे है तो किर क्या होे करने को कलोकटर या किराती से कहिंयेगा ? ज्राप मंती होती. हए पाप हीजिलों को उनका 14 परोंट सेषर महीं ते वा रहे है। इन सोगों ने घारुर भी के बिमा है लेकिन पता नहीं कि हलकी बात कोई मानता की है या नहीं। इसििए में प्राप से धार्षह करता हों कि काष पुलिस जिखाटेमेंट में तो हीक फीए ।

गुप्तथर विभाग का मामसा लीजिए। मंज्यं पनेक, बका एक । हम लोग जब एमनेन्सी के समय षें ती एक लतीका निकला था। वह उयमकाओ ती के सम्बन्ष में था धोर उस बक्त के गपप्तबर किभाज षर मागू होता था। एक भाषमी को कोटे के सामने केत्र किया गया-

जाटते हुए सेषन जल ने पूषा : "ऐ नाबान स्विपाही इलको स्यों पकह लाए" ? ये दो है मंबिए के पुलती । सहमते है सिपाही़ ने कहा : "हझूर सले समा बेना
 था, हो सकता है कि के० बी० का जालमी हो" तो गृप्तथर किभाज के विमाए में बह था कि कह्ह करायण
 फाबनी होगा। पह है गुत्तथर किभाण। अक्ष वो बम्बाई

 वहा चटना कटती है तो क्ष को प्रूे मालूल हो

## [श्री रामविलास पासवान]

जरती है, कीच को पहेले मालू हों जाती है थमर घमेरिका को पहलने मालूय हो आाती है सेकिन हममारे गुप्तबर विभाग को उसके आरे में कुछ पता नहीं होता । जब भी गुप्तथर विभाग कोई रिपोट्ट देगा, गलत रिषोर्ट देगा । घापने नारापण नारायण बाली लिौटे देब सी 1

उपाष्पक्ष महोदय पाप भाषा का मामला लीजिए । मिंने हजारों बार कहा है कि धाप हिन्दी या प्रंश्रेजी की मत बोपिये। म्राप एक दक्षिण की भाषा पोर एक उत्तर की भाषा कम्प्लसरी कर दीजिए कि दोनों भाषाफों को भापको पद्ना होगा। हम की एक वक्षिण की माषा सीबंगे धोर बकिण बाले एक उत्तर कीं भाषा सीषंगे ।

भी होलेन मट्टाखार्यं हृमरी भाषा का क्या होगा ?

षी रापषिलाष पास्ताल : भापकी भाषा मी सीबँंगे लेकिन मंप्रेडी को तो हटादये । पाप मंत्रेजी का घरभा करदें घ्रगर भापने ऐसा नहीं किया तो क्रागे चल कर हसके भंयकर परिणाम निकलेंगे। भाज भी निकल रहे हैं। घसम का हेलीगेशन भाया हुमा है सब लोगों के बहां बह जएया। घसम सरकार के नियमों का कुछ पता नहीं बलता है। बाहर वालों को वह निकाल रही है। न्नाब के समय तो यह कहा गया था कि सब देन के बासी है, सब को समान प्रिकार है मौर हस क्राधरर पर वोट मी मिल लिए गए थे। फ्रय कहा जा रहा है विहारी, उत्तर प्रवेक्ष का धादमी, बंगाल का भावमी घसम में क्यों रहे । भगर कोई ब्थापार करने के लिए जाए तो उसको हटा वें, पगर कोई स्मर्गलिग करने के लिए जाए तो उसको हटा कें यह तो बात समझ में भाती है लेकित को भुमिहीन है, वहा जा कर जो धपना गुजर बसर कर रहा है, उसको म्रसम की सरकार हटाने है लिए कहि यह्ह बात समक्ष में नहीं माती है । में कहना चाह्ता हैं कि जब तक पाप किसी मी समस्या के स्ट काज में महीं जाएंगे तब तक किसी भी समस्या का ध्राप निदान नहीं कर सकते हैं।

भाप एक निस्वित नीति बनाएं घ्रोर द्रतना ही नहीं कि प्राप नीति बनाए बल्कि उसको इम्लीमेंट मी सही मानों भाप करें। भाजकल क्या होता है ? वस्युल्ड कास्ट पोर द्वाइन्ता कमिशन की रिषोर्ट शा जाती है लेकिन उस पर एकान कुछ नहीं होता है। रिपोटं तो भाप मंगा लंते हैं लैंकिम एक्सन नहीं होता है। यह चीज नहीं होनी चाहिए। मापू सगर पूरा उसका ईम्लेमेंटेशन करें, उसको सक्ती से पमल में लाएं तब मालूम परें कि घाप हरिजनों भौर भाबिबासियों फ्रोर पिछछें लोगों के लिए काम कर रहे

## SHRI CHARAN NARZARY (Kok-

 rajhar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I will confine my observations only to certain limited subjects. The Home Ministry is in charge of the tribal affairs. I am a tribal from the far flung State of Assam. As you cansee, all of us who are tribals are very less talkative. We are not very nuinch vocal. That is why the tribal problem very seldom comes to the notice of $t_{e}$ Government. Only in extreme cases our problem comes to the notice of the Government, Tse Assam-Nagaland border incident was such a case in point.

Most of the members of the House knew about Assam-Nagaland border through newspapers, and the news which came out in the press, which was not entirely correct. Some 25,000 people were involved in the incident which took place on 5th January 1979 in the Asam area bordering Nagaland. The Nagaland miscreants attacked the simple and unsophisticated rural people, most of whom were tribals. The officials who had given the figures of casualties put it at 50. But, as we all know, in Assam the number of casualties was much more than what has been stated by the official sources. As a matter of fact, the incident was an example of extreme form of barbarity, so far as we know, in the history of north-eastern India.

It was stated that the incident took place because of the border dispute between the two Slates of Assam and Nagaland. It is a fact. But then the issue has to be solved at the governmentel level, the two State Governments as well $a_{\mathrm{g}}$ the Central Government. What has happened has happened. But, after the incident, what has happened to the affected people? Some relief has been given to the affected people from both the official as well as non-official sources, but the relief was very much inadequate. What was more necessary was the question of immediate rehabilitation of the affected people, who have been rendered completely homeless and landless. But what I have learnt today from the newspapers coming from Assam is that some thousands of the affected people, out of fear in the border areas, have already left their places and come over
to the tribel concentrated areas in the Hofthern bark of the Brahmaputre, and this has caused great annoyance to the local people there.

My regional party in Assam is in partnership with the State Government there, and we have been frantically trying to settle the problem there through mutual understanding and co-operation. But, even then, the Government machinery in the State has not been successful in solving the problem, as was expected.

The mystery as to why most of the affected people have come over to the other side is yet to be ascertained. There might be some foul hand behind that also. But why is such incident taking place in Assam? We have to go deep into the problem. According to our calculations, presently all over the State of Assam there are some 20,000 landless tribal families. How these people have become landless and homless is a very serious question. And to understand the gravity of this issue, our Home Minister and the hon. Members of the House should understand and know the background of the problem also.

### 16.00 hrs.

In the past, Assam was completely a tribal State ruled by a tribal King. Then the Ahoms also came from Thailand, they also founded their kingdom, and there was sufficient vacant land in Assam, but conditions changed in course of time, and because of this inflow of people from outside, the population of the indigenous, local tribes hag been outnumbered.

I want to tell you that there was a ime when the freedom movement was zoing on when the tribals in Assam, through the Tribal League, entered into a coalition government With the Congress, headed by the late Gopinath Bardolai, and thereefter Nlso, they entered into a coalition
headed by Sir Mohammed Sadulla of the Muslim League.

16,01 hrs.

## [Dr. Sushma Nayar in the Chair]

In the meantime, the inflow of immigrant people from East Bengal continued in such colossal proportions that the local people had reason to be very much alarmed. That is why the Assam Tribal League entered into $a_{n}$ agreement with both the Congress Party and the Muslim League, and thereby succeeded in inco:purating Caapter $X$ on Land Laws in the Assam Land \& Revenue Regulations, 1886. Whereby all the tribal areas have been declared as tribal belts and blocks. There are 33 tribal belts and blocks, and entry of outsiders into them has been restricted by the provisions of Chapter $\mathbf{X}$.

Had the provisions of Chapter $\mathbf{X}$ been implemented sincely and honestly by the governments after independence, the vital interests of the tribals would have been protected, but the administration never cared to implement the provisions sincerely and honestly. In the meantime, the inflow of the immigrants from East Bengal as well as from other parts of the country continued, and serious kinds of exploitation, economic, social, political and cultural, started. In the process of this exploitation, the tribals had to retreat. They have been pushed out of their own lands and today some 20,000 tribal families have become completely landless and homeless. They have encroached upon the reserve forests and other Government. owned lands, and when such homeless and landless families eneroached on the Diphu and other reserve forests in the area bordering Nagaland, they had to face this kind of incident. Now they have to go over to the other bank in search of shelter. It is a serious problem.

I want to tell our hon. Home Minister that there has been a very gerious

## [Ehri Charan Natzary]

imbalance in the population of Assam. At present the indigenou ${ }_{g}$ people are being outnumbered by foreign nationals, particularly from Bangladesh, I would not say that all these people should be deported, but the people who are not bona fide should be deported. But, whenever the State Government makes an attempt to deport such non-bona fiade people of doubtful nationality, the issue is politicalised. The State Government also feels very complacent in taking a very bold step. The Union Home Minister should therefore intervene in the matter. Otherwise, that part of the country may be lost in future. We have reasong to feel and be afraid that in the near future Assam may become another Kashmir.

I have said this with malice or prejudice towards none, but only in the interests of ou $u_{r}$ national security. The simple and unsophisticated tribals living in the northeastern reaion should feel that they are also part and parcel of the nation. And if favourable conditions are created there, we are alco in a pesition to give our best services to the cause of this nation. If the triba's in the northeastern region
are not protected well, we are very much afraid that the northeastern region cannet be protected. If Astam is to be protected, then that would be possible only by protecting the vital interests of the Tribals. But our interests are being ignored so tar. No Central leaders cared to visit our areas in the past. There might be some people who do not want that our areas, our people should be visited by the Central Leaders. Bot today, 1 am sure, that our Home Mnisters will certainly take a little care to look into the affairs of the trifbl in the North Elasterm Region ant certhain policies should be adopted by the Central Wovernment so that the best services of the tribals of thiat region can be utilised for the cause of the nation.

I do not want to mpeat much, W/ have our own problemis, obly hope that we will have better days ahead and that "we will contribute our best services in our own humble way to the cause of the nation.




 मी गुजरात से ही फरते है।
 गह मंबी हमारे यहा जाए धौर वही कारज मी है कि गृह मंक्षाबय की जितनी कएँ होनी थाहिए उस का घोक़ धकाष है। लेकिन में यह्ह विस्वात रखता हू कि हमारे नबीन गृह मंबी, जिस प्रकार से वित्त मंबालय में उन्होंने मूल्यों को एक स्थासित्व प्रदान किया है, घात रह कर जिस प्रकार कारं करने की च्व की ौौसी है, उसी सौली हो काम करते हैए यहां गुह मंब्रालय का कार्य की बह ठीक करेंगे । कीटिट्य सष्ता चाणक्य के घर्यप्रास्क में हम तेबती हैं कि गूह मंकालय का कार्य किस प्रकार से किया आता है । लोग कहते हैं कि बिदेश भंजलयय पर हमें सरसमम्मत होना काहिए मैं वो विरीधी बल के केताषों से यह नमततापूर्वक निमेबन कर्मा कि गु नीति के ऊपर ही विदेश नीचि क्षसंखित रहती है। जिस क्षेत्र का षर टूटा हैपा पेशा उस की बिविच मीति मी बंचित छेगी।
 मूलभूत सिद्बातीं का निए्पण करना चहिए।

हमारी गृह कीति का पहला मूलाधार होना कारिए कि हम किस बर में रहते हैं। क्षा हमारा प्रजत्ताबिक कर है था हमारा तालाभाही बर हैं। बो हलण हमाप इए अीति का कातार होगा


 को किर से कलस फल्ले का केष उस को है होर इम चार्ये कि कह्रे जी कुछ की हो खले شकिम



 लिये मैं काँा कि उस 19 गही़े की काला-

 इस लिखे बल अमाताजिए आमेकारों की बसरी

 सौटा विना, अपरूप्रे के हुन करेे से को




 चली हो सर उक हणार पह अंबी की समतु

 औस कानून को साप कर के क्रासन को चलाना जरीे है है उतो ही अलन घोर घकुणल हैं। समापीि मझेखया, छह कोग कह रकते हैं कि
 करो, लैकित माब इंग्लें में चुनाष होगे आर्ले है, पाष्श ने ही घबबार में कापने देबा होगा, बहों पर तो "भाइ ०भार०माई०" को द्गोस्ट्ट前 है उस्म से एक लिस्ट प्रकाषित की है कि तो बहों के प्रब्पात चुभाब लड़ने बाले लोग है, उन का कल्ले-माम कर विया आवणा, केकिन उस के बाट मी चहा चलन्राक-ला पोर प्रणात्ध का जला चहीं षोटा जया। प्रजातंत्व के लिये केबल खल्यों का उंबार ही नहीं कहिये, बलिक उस के लिये मपेक्षित मूल्य अकान के लिये हमेक्रा तत्वर जोर सेेष्ट रहला बाहियें। हम ने यदि मीसा के प्राबधाल को समाप्त किमा है, तो हस हो हुमारा वायिय्व हीर ज्याबए कहा गया है। यदि हस समय हम घ्रपने घ्वातासन को सकम घौर कुण्य नहीं कर सकेंगे धोर पपराष बसेते आयेंगेतो घूकि अपराश्र बछा रहे हैं, रस फलये है प्रजातामिक्षिक खघिकारों को समाप्त कर है-पह्ह तक नहीं बल सकता है।

इस जिये जै ब्रपने गृर्ह यंजी की से कहना काइत्ता हो-जलता सरकार का सक से पहला काम यह होणा कहिदे कि वहों सकम और कुणल सकार होनी चहिये साकि घपराष स्वतः निट जांय घर सब ते बी घत बह है कि से हमारा दंट-निक्षान है, उस तों मी घयेकित अआर होगा चहिये। हूम लोग 19 महीने बेलों में
 ते fि घापय यद का कर घुल अर्षों। हमारी जेलें चम्यन्नुयीन सृतियों याँ दिलाती है-स
 चरिदे ।

हमारे विरोमी सल के घ्वनकीष जेता की
 तो उन के सामे केषल एक ती काष की। उर्टेंजे

 एक ही बत विसलाई केती क-षह है
 मरेले पद गेे हैं। कों जारी किती ब्यकित क्ष मर्यावत में से होती है, उस बार्टं का कीजम उसी दिम समाप्त हो याता है, बिस दिस उस च्यकित्र की वे वस्वित समाप्त हो जली है। यदि सफल्ब मे उन का को योष कहीं है तो



 कात गीं है निरुस्बन की नहों समूष द्वििया क. पििदास में क्षणा आय को पाप वार्ये कि
 स्पिल कोर्टे दी है 1 मे वाकिस्तान की ज़ात नहीं करता है। औो पसामग्ब पपराष किसे वसे
 किया जाना मी उतला ही भामासके है, बरना इसिदास में सोगों की पस्सिनमैमोरी इदाव चारटे होती है, सोग भूल जार्येते कि एमर्जेसी के बोरान क्या-फपा प्रपराध है वे । इस लिये स्पेशल कोर्टस हो क्रसे की को कात नहीं है, वह प्रजातंक्र के जिलाष नहीं है। हमारी सरकार तो वैसे मी प्रकाताबिक है। राज्य सभा में को बी सुमाब भाये है, हुारी सरकार ने उन को सीकार किया है, प्रष तो हैं सममता हो कि हमारे इस्दिरा कांत्रेष के लोषों को मी इस का समषेन करला चाहिये। लेकिन जह से राज्य सका में मी हार गये तो घब कहते हैं कि हम रस को स्ट्रीट्ब में, सक़कों पर ले आबेंगे। राज्य सभा मीर कोक समा में हारमे के बाद यधि सढ़कों पर से जाने की वाकत प्राप में होवी, को जनता पहले ही क्षाप की यहा पर फेखती। हलीलिए वह स्मेलस कोटंस से हरले की जो घात है, तो वह उन के जलल्मों उस के घपराध्षों को प्रमणित करती है। हमारी बनता सरकार के कपर खाँं लयाए भये होर हमारे माननीय साठे साहू ने हो ह्तने चाजंज जिनाए, कि जिस का कोई किकाना नहीं। उन्होंगे कहा कि वह गबरंमेंट का बेनटेटा है,
vendetta against Harijans, vendetta against Muslims, vendetta against labourers.

घय थगर दूविता की को माक कर विया आए, तो कोई बेनटेटा देखने को कहीं भाएगा।

सर्वसंख्यकों की बस्होती है। है चुच्त विभमता के साब विरोघी बलों के लोगों से प्रछना आहिंया किं



 कायोण हम ने कलावा है हीर वह पल्लसंक्यकों के प्रति, उन की दूरका की प्रति हैतरी मिक्षा का प्रमाण हैं 31 वर्ष हो पये भोर कार्मीर में तब से वहली बार प्रया-
 को कोन नहीं जानता । भाज तन पहु कहति दे हि हम ने मुसलमाओों को राष्ट्रपति बना टिया, मुष्य न्वाबा-甘ीक्ता घना दिया लेकित ष्षाज लक किती की अल्यतैज्यक युतलमान को कायु से का का ज्रेल जलने का अस्तर नहीं मिला बा कोजल हम ने उस को बना दिखा होर बहा चल्नसंक्यों के रति हमारे विश्तास का घकाण है। यदी


 मूस्रिम विल्विजिएय की स्वायक्ता हो सकापी कर

बी गई दी वह किस में की ? वह काष्पेस सरकार मे की थी 1 हम ने फ्रलीगदन विर्वविषम्लय का कार्त्वविक स्वर्प लांना काहते हैं, उसे थापस करना खाहते है, तो हमारे कपर भारोष सगाया जाता है कि हैम पलूसंब्यकों के बिलाक है। । घाज तो हम भर्पषंक्यकों के मामले में सभी घहों हो मिल कर बात करते है, भर्पसंख्यकों के सवाल पर विरोधी बलों के नेताफों से सम्पकीं करना पोर उन से विषार करना हम नहीं धूकते क्योंकि प्रस्पसंख्यकों का सबाल एक पार्टी का सबाल नहीं है, यह् देत्र का सवाल है। प्रस्पसंब्यकों की समस्या केबल मलीगढ़ विर्शबिक्यालय के स्वस्प में परखवतंन कर देने से भोर उन के किसी व्यकित को सेना के सरोंच्च पद पर स्थापित कर देने से ही हैल हनहीं हो जाएगा या उदूर
 में घपने माननीय गृह मंढ्री से कहना वारंगा कि इस के लिए हमारे कुष्ड चुषाष हैं।

एक सुसाब तो यह है कि नेशनल घनटेप्रेश्रन कोसिल की बैठक छुलाई आनी चाहिए ताकि हस पर और गंभीरता सें हम विषार करें कोर जो मे बहु त ज्यादा रायट्स होते हैं, समय होता तो मैं उन सारे रायट्स के बारे में कहता, र्रोर उन में खो मुमलमानों का खूनहु मा है, उन के बारे में विस्तार से कहता । समयाभाष के कारण में खतना ही कहता हों कि सन् 1971 में 321 , 1972 में 240 मोर 1978 में जो सब से बराब बर्ष है, 230 रायट्स हृए हैं मौर इस के लिए हुमारे कपर घाजं लगाया जाता हैं। हरतलिए में यहृ कहना चाहृता हं कि भणर एक मी प्रल्यसंख्यक की बलि होती है, तो वह्ट सरकार के लिए कलंक है मोर दंगों को जो रकान्षफा किया जाता है तो में यह् कहना चाहूंगा कि इमर्ग्न्सी के जुस्मों के लिए जिस तरह से स्पेश्रल कोटंत् लोगों के लिए बनाए का रहे हैं, उसी तरह से समरी द्रायस्स मी रायत भाफेंन्डसं के लिए होने बहिए।

हरिजनों मौर पाबिवासियों के लिए हमारे धी राम बिलास पासवान ते कार्फी कह दिया हैं होर रस तरह से मेरा भार कुछ उन्होंने हलका कर विया है सेकिन में हत्रना कहला जहाता हैं कि 1977 में जब हम भाए, तो उस के बिए येइ्रूल्ड कास्ट्स म्रोर पेख्यूल्ड द्राइस्त की कोई स्खोटे घस्तुत नहीं की गई पी मौर मे कहते हैं कि हुम हरिजनों होर भाषिबासियों के जुर्भाषन्तक हैं। हाउ यह्ह वेलें कि माज हमारे संब लोक स्तेवा भायोग, पर्लिक सबिस कमीयन का क्रष्यक्त एक हरिब्न है । बह 31 बर्षंके द्रतिहास में पहली बारहुणा है। मेरे पास हतना बक्त नहीं है बरला मैं रिखर्यर्यम्स के बारे में की विबा सकता का कि हमने ःन के लिए क्या किया हैं। 1971 से षे कर 1978 वक हैमेश हम बहते गये मीर अनता सरकार के हल बो बषों में रिबर्वेयन की परहेन्टेष भी बढ़ी है घोर उन का भम्बर मा बढ़ा हों। लीकित सबमुष मं हैमारा एक काम
 प्रकट नहीं कर सकते है । बाज हमने जतबाति मायोग बनाबा । घेद्यूएँ कास्ट्स कमीचन को न्टेवुटरी क्रींश्रन बनाया । उस में छमनने खनता प्रार्टी के फादमी




 काका कालेलकर बेकबहं घनारसित्र फमीखन मे : कते रिपोटे बी की बहा सिोटे 25 सर्ष तक रीं की
 के सम्बन्ध में भी बद्रलाब फाया है। उस खिषोटें का भब मूल्यांकन करने के लिए पिछद्य बर्ग चायोग की स्थापना है है। ये हैं जनता पार्टी के का मा।

सभापति मझोबया, एर्ममिन्ट्र्रेटित्र रिफाम्मंं हमारे भान्दोलन का एक बढ़ा नर्या था। प्रष्टाजार कां बल्म करने का हमने घा क्ष्कान किया था. भ्रष्टा बार को खल्म करने की दिथा में हम कितना क्षातो बढ़े हैं यह हम कोे धपने हुबय से पूष्छना चाहिए। प्रष्टाबार को दूर करने के लिए जो हमें घब तक करना बाहिए था, निश्चित बात है कि वह हम नहीं कर पामे हैं। में केवल सुभाव बेना चाहता हुं कि लोकपाल बिल को पास कराने में वेरी नहीं होनी बाहिए। इसको पास करामे में जनता पार्टी जो देरी कर रही है वह् जनता के साथ विश्वासषात कर रही है । मगर हसी सत्र में इस बिल को पास नईंी किया जाता है तो हमारी नीयत पर संदे़ह किया जाएगा जिसकों कि हम दूर नहीं कर सकेने । छस में पालियामेंट के मेम्बर को मी हन्ट्रेप्रेटि करना वाहिए जिससे कि पालयामेंट फा मेंब्बर भी कम्मलसरीली हर साल भपनी मामदनी का सही ब्योरा सरकार को दे । भगर उसकी सम्पत्ति बकती है तो सरकार को उसको जप्त कर लेना चाहिए। जब तक हम फ्रष्टाषार दूर करने के प्रपने कदमों में प्रधान मंबी, गृह मंबो, बित्त मंत्री भोर संसद् सदस्यों को सम्भिलित नहीं करेंगे तब तक सचमुष में जनता से मी हम ध्रष्टाषाप महीं हृटा पायेंगें। ६सलिए हमें लोकणाल विधेयक को जल्दी से जल्दी पास करना काहिए।

भ्रन्त में में एल्टी हिकेष्शन बिल के बार में कहना धाहता हैं । हिन्दुस्तान में ध्रायाराम गयाराम का सिलिसिस्षा किर से शुष हो गया है। वह्ह जनत्रा पाटीं ने मी किया है। इस के लिए मैं उनता पार्टी को मी दोष हुंका कि राज्य सभा में ध्रनी संब्या बदाने के लिए उस्से मे कुछ लोगों को लिखा । गांधी जी ने फहा था कि गलत साधघ घमर होंगे तो गलत ही काम होंबे एन्टी रिफेक्रान विल को नलाने का प्रये उन सोगों के साथ ध्रगालाजी होगा विन सोलों न्मे भ्षष्टाखर के साष संख्य किया है। मेरा मुसाष है कि भाप सलमुप्य में एन्टी विफेकणन बिल को लाखले।

ये ही मेरे हुछ हुलाब हैं । पापने मुसे समय fिंग, इस के लिए भाषका बन्यकाष।

SHRI F. H. MOHSIN (Dharwar South): Madam Chairman, I am thankiul to you for giving me this opportunity, though belatediy.

The Janata Government have Just completed two years of their rule. If you look back on their performanee, it is most disappointing. The Arst and foremost duty of a Government is to maintain law and order in the country and to give protection and security to its citizes, and the Government have utterly failed in that direction. What is the situation today? Only a few days back I read in the papers that some Members of Parliament from Delhi and Metropolitan Council Members met the Home Minister, and it seems that he has conceded that the law and order situation in Delhi is not satisfactory. It is really so. There is no security for the people. If you look into the papers, you will see this: every day we hear of some burglaries, robberies, dacoities, murders, and what not. There have been hold-ups of trains. There is no safety of passengers who travel by trains. Many a time dacoits attacked the trains, looted and sometimes committed murders also. There have been many cases of holding up of buses on the national highways. Leave alone the smaller roads but even on national highways, there is no protection to passengers who travel by buses.

What about metropolitan cities? The situation is alarming. Respectable people cannot yalk on the roads after. sunset. Women cannot go alone unescorted even during day time. About the lot of young girls, of course, we cannot say anything because it is so risky for them to move about alone. Unsocial elements are at large. The Chopra children case is an instance in point, but there are so many, though only one case has achieved so much publicity. There are so many hundreds of cases of this sort where school children were kidnapped and murdered and if the government cannot give security and protection to its own citizens, what else are they Lor? Sir, the progress of a country deppends upon its internal situation. We cannot hope to progress in any fleld unleas internal peace tr maintatined and the
citizen's security is guaranteed. It is the primary duty of any government and there they have falled.

If the year 1877 was a year of Commissions, the year of 1978 was the year of omissions, the foremost omission being the omission to maintain law and order in the country. Here, the Home Minister has stated that there have been only 230 communal riots in the country. He has compared it with the figure of 1974 because it is very convenient for him as in 1974. there were many. But while giving other Tables, you take some other year. So it is a very convenient way of saying that in the former regime in 1974 there were many communal riots. Is it the way to convince the people that communal riots were very much less this year? Of course, he has conceded that the communal riots of Aligarh and Sambhal were very serious. Sir, they are not only serious but they have blackened the face of the Janata Party. They way the Aligarh incidents took place and how they were carried on for months together has not brought a good name to the Janata Government either at the Centre or in the State. The Prime Minister was requested to viait that place but he declined to visit though he was at that time holding the portfolio of Home. He seld it was the responsibility of the State. Sir, is it not the responsibility of the Centre to protect the minorities? Perhaps, he failed to understand that it was his responsibility-protection of minorities.

About the atrocities on Harijans, it is appalling. It has crossed al limits and all figures of the previous years. Perhaps that is why they have omitted to mention the comparative figures of atrocities on Harijans. In regard to the number of atrocities on Harijans, the figure ghven in the Corisaliuther Committee was 12870 in one year-not even in one full year. it is only upto October or November. This was the figure given to thie Consultitive Comriftee. 12817 cases of atrocities on

## [Shri F. 4. Mohsin]

harifang were committed and the Janata-ruled Governments top the list-U.P, Madhys Pradesh, Bihar, Giujaret and Fajasthan. I might give the figures of atrocities on harijans; in U.P. It is 5,317-upto November; in Madhya Pradesh it is 2,988 reported upto November; in Bihar it is 1,489 ; in Gujarat and Fiajasthan the cases are 409 and 884 respectively. These are the Janata-ruled States where the atrocities on harijans are the highest. What does this show? It shows that the communal troubles $a r_{e}$ in the Janata-ruled State-the atrocities against the harijans are more in the Janata-ruled States. It shows the attitude of the Janata Government towards the minorities and harijans.

What about the serious cases of atrocities committed against harijans? These are cases reported about heinous offences, murders, violence, rape and arson against the harijansthere are 899 cases of arson, 485 cases of rape, 1,884 cases of violence and " 395 cases of murder of harijans. This is the state of affairs. Then, how can the minarities and the scheduled castes live without fear? They are -the poonest classes of people. Richer classes of people think that they can do anything because they think that it is their Government which runs there in the States. There is a class war. The lands whieh were in possession of the harijan ryots have been forcibly taken away sometimeg by committing murders, rape and arson. These things are going on in Bihar. It is admitted by the Chief Minister himaself in the Janata-ruled atate of Bihar. Fife himself says that he has to acm them or the has to give them the guns to protect the lives of herijens. Fie has stated that and you nimust have algo been mawing that thoush it hag aiso come out. What does this all show? The peor and helplets harijans are troubied to sueh an extent that there is nobedy to defend them and so he is thiniking of seiving arms and ommunitions to the harijans to profect them-
telves. This in the tate of batiatis throughout the country.

## In Pondicherry one statement by the

 Prime Ministec sparised of the ritis shere with so much of loss of property. Throughout the country such is the gituation which has never existed before. Is this a matter to be proud of? I heard the speech of the hon. Prime Minister about the Janata Government's achievement, These are fir from truth and far from facts. He made only promises of giving employment within 10 years. Will the Janata Government remain for ten years? He thinks as if the Janta Government will remain for ten years. Already two years are over. Does it mean that he will give employment to all within ten years? You do not give unemployment allowance or even subsistence allowance. When you are not giving that, Government of Kerala has already passed the Bill for giving subsistence allowance to unemployed people. You have not even approved of that. You are not allowing the States to give the subsistence allowance to the poor people who are unemployed. This is the state of affairs.The forces behind all these communcal troubles and atrocities are the R.8.B.-Raghtriya Swayam Sevak Sangh. Are you able to curb its activities? Are you able to stop the shakhas which are giving para-milltary training? Why is it at all required in free India? We have got the national army; we have got the para-military torces Like the B.S.E, C.R.P., Territorial Army, Assam Rifies and the I.T.B.P., Central Industrial Security forces and so many para military forces. Why have another force of a private nature by a privete party? Why not eurb the activity of the F.S.S. and the shakhas? They are given the drill tor using arms and ammunitions. For what purpose? It is only to threaten the non-Etindus. Their Chill says that all those lying in India are Krindus. This goes to prove that he wants to convert all of them to Itinduigm. What does this
meant Shenw Wow ha somie atitis the people won wery mueh instatad. If - Maukime ergarileation temehers some drifis they atie haratued and they order an inquiry. R.s.S. people are openty faing it. Nothing is done. That in because it is their Government now. Thery are apenily doing it. They ane involved in communal trouble but you are not courageous enough to say that they are involved in communal trouble. RSS should be banned. If it cannot be banned at least stop their activities of threatening minority cammunities. U.P. government has done it to some extent. I must congratulate them. Kerala has done it and Karnataka is doing it. Let the intentions of the Government be made ciear whether they want to curb the activities of RSS-which is a threat to the minorities as well as to the peace of the country-otherwise all other communities will have shakhas and para military forces.

Add to that now in respect of compensation during communal troubles the strategy is changed. The house are set on fire but no compensation is paid. Madam, recently when there were some disturbances in Tarnataka on the point of Mrs. Gandhi's having been expelled from Parliament this Jonata party members asked for compenstition in the Assembly. Is it not the duty of the government to protect everyone of it citizens, the lnnocent people who have earned their living und who one fine motring find that thelr everything is burnt by the mischelet mongers? Whether he is 'a aindu, sikh or Nuxslim whosoever's property is lost he should be compensated. That you are not doling.

Then there ls Special Courts Bill and ah those thiness. Ity point is that you are not paying attentions towards rasintininting pesce or law and order. Four stifition is solely directed townerds punlatites the polltical rival und sending them to jall or tie the Firs. (Tutrertupeliois). It is not a eate of wevenget Yestertiay the Pime nimerner sild that le was not
taking any revenge or that he was not thinking of reverge. Then what is it, if npt revenge? Paople eleosted her but you expelled her. People made her the Prime Minister but now you are mending her to jall and so many cases are being filed. Why! It is because you are afroid of her end also afraid of the next elections. You want to finish her before the next elections. You want to see that Indira Gandhi and her family are finished before the next elections. I say if you are afreid of anyone it is only Indira Gandhi.

MR. CHAIRMAN: You must conclude now.

SHRI F. H. MOHSIN: Then there is the question of linguistic minorities. This Janata government assured that Urdu will be made the second official language in U. P. and at other places. Where has that promise gone? It seems you made these promises thinking that you will not come into power but to your surprise now having come to power you are not able to fulfll those promises, I would appeal to the government to give due place to Urdu. I am told that even persons who know Urdu but have no knowledge of Hindi are not takien into service. There is a condition that you must know the local 1 anguage but that is only efter reci ruitment. Many of the Chief Ministers do not recruit at all, if they do ' not know the regional hayguape. - There is necessity of calling again ' another Chief Minister's conterence to discuss these points and providing schools for the lingaistic minorities and proviting employment for them without insisting on any pre-condition of knowing regtional language at the time of recrittment.

There is one more point which I wish to emphasise. Ir Dhongde spoke about border disputes. These border problems are there these disputes are pending for a long time You must deal with them once for all.

## [Shri F. H. Mohsin]

The Mahajan Commisiton was appointed to so into the MaharashtraKarnataka border dispute. That report is there. Why not you accept it? Mr Mahajan was a good sudge of the Supreme Court. if Maharashtra does not accept it, have the status quo, Don't worry about the problems of the other parts of the country at all. You shelve all those border problems. Let the status quo be mainted. If there is already a Commission, you accept that Commission's report straightway. Although Karnataka is losing, Maharashtra is not accepting it. If they don't accept, don't have any more commissions. The border problem with regard to Chandigarh, Fazalka etc. has not been solved. If you cannot solve them you can shelve all those border disputes and maintain status quo. Otherwise you will be opening up the Pandora's box if you go on appointing commissions.

There is only one more point before I conclude. The general law and order situation in the country is worsening. Of course, I do not blame Mr. H. M. Patel who has taken over the responsibility quite recently as Home Minister. Earlier, although he was not Home Minister, yet, he was a Cabinet Minster and so he must also accept joint responsibility for all those things. I say, if you cannot give protection to the minorities you have no right to run the Government. What about the Minorities' Commission? $\mathrm{D}_{\mathrm{r}}$. Ramji Singh said that they have appointed Minorities Commission, Scheduled Castes Commission and all
these things, You go and ask the Minorities Commission. Nembers as to what they feel about it. Their status is less than that of the Under Secretary to the Government. You have given the status of a Cabinet Minister to the Chairman. But he feels that he is less than even an Under Secretary to the Government of India because he has no right even to appoint Secretary, staff and officers. He is not being consulted. Mr. Masani
has resignad Y Yu widd heariabout the resignation of some others in the near future. You only went to moodwink the Muslims by the Aligarch Muslim University Bill, It is nothing but to hoodwink the Musilmes. Here I would like to say a word about she. O. P. Tyagi's Bill in the House. You have this 'Freedom of Religion Bill' which is brought in by the Janta Member of Parliament, Mr. O. P. Tyagi. I was not worried when I saw that a private member has brought forward a Bill. But I was alarmed to see the reaction of the Prime Minister at Patna when a Christian Delegation met him. He seemed to support the Bill of Mr. O. P. Tyagi. Already in the constitution we have got Article 25 which gives freedom to everybody to profess and propagate any religion. If the christians use inducement or threat for conversions etc., then, these are acts which are already punisaable under the provisions of our Indian Penal Code. That being so, I ask, why should there be any separate legislation for that. This only creates suspicion in the minds of the Christian minorities, who are loyal to the country and who are law-abiding. Unnecessarily you are only creating suspicion in their minds. What you should do is that you should create confidence in the minds of the minoritues-including Christian minorities. You should create confldence in the minds of the Harijans. You should create confidence in the minds of the poorer classes in our country. That will stand you in good stead. With these words I conelude my speech. Thank you.

जी चत्रुप्रुण (भालाषाए़) : माननीय सभापति मह्दोबया, मुण्त पबसर fिका गृह मंत्रालय की मायों पर
 बाब पेता हूं । है हन मानों का पूर्ण समान्न करता हूं ।

भमी को विया के मानतीय स्रकस्प केण हहे से
 के क्यम में भी कोई खात सामने चहीं खी । ऐला खिखार
 का राल उन के हाल स्ते निकल जाने मे आय अटपरा-



हो राद्र है उनको कि हमारा क्या होणा, हलारी पाट्टं रेशी कान नहीं रहेनी फोर इसीजिए सारे का सारा भायेष जौर कहीं वहीं जा रा है, कहीं कोई मलत काम किसा हो उस के बसर नहीं जा रहा है, संभ के उपर जा रहा है। पंडित जबाहर क्षाप मेह़ भ्वाप के की ही नेता थे, षंविरा की भाष की ही नेता थीं, वीस साल के भंबर जो एक दीज से प्रारम्म हुप्रा प्रोर विराट बट-बल हो गया, क्यों नहीं घ्राप ने उस को रोका ? भ्राष को कहीं भी तब संब के घंदर कोई प्रबतुण नहीं दिबाई देतार था । भब जा कर प्रत्य को होत्र भाया किक हृम ने जो एमजेसी लगायी, एमज़सी का मारा बरोेमदार सारा कार्य संब बालों ने हार्य में लियद मोर एक भन्तिकारी के स्व में बन कर बह संस्या सामने प्राई भौर हमारा केंटाधार कर विया। पोर भाज संच वाले पाष से हाँय मिलाने लग जायं तो माप उस के वलवे बाटने लग जाएंगे, बह भाप का मौरल है ।

रसलिए मैं एक बात कहां कि भाष यों न सोनें कि कौन सी संस्था धुरी है कौन सी भष्की है, प्राप राष्ट्र के दृष्टिकीण से सोचते, भारतीयकरण की मोर भ्रगर भाप का विक्षार जाता तो भाज यह स्थिति न होती। क्षाज रत्रिया के भंबर रफियन लंख्वेत्र है, काइना के भंदर चारनीब सैग्वेज है, भमेखिका के पंडर उनकी भाषा है, फ़ास के मंदर फांसीसी है, सारे देश राष्ट्रीयता की भोर पागे बढ़ दहे हैं, तीक्ष गति से फागे बक रहे हैं पोर श्राप हमारे घर को पजायबथर रबना चाहते है ? उहां हिन्दी भाषा की बात जाती है तो यकिण से घाबात् जाती है, हर ख्यकित की जावात घाती है। क्यों नहीं राष्ट्ऱयता भाप घपने दिल घोर दिमान के भंबर संजोते हैं ? भारत मात्ता का ₹बसूप क्यों नहीं संजोते है ? कम्पा कुमारी से ले कर काश्मीर तक भोर पूर्बं ते पश्थिम का साता भारत हमारा है, हुमती मातृमूभि है, भाप क्यों नहीं उस के बारे में सोषते ? ₹लगत भावना से ऊपर उठ कर राष्ट्र का fिकास करमे का भाब होता प्राप का तो न घम का यहां बिमेब होता न में्ह्यूल्ध कास्ट का किभेष होता न किसी बात का मेब होता। लेकिन हिन्दुस्तान का राजनीतिज हस तरह से नहीं सोषता । माज में. पृछना घाहता हों, घाप की पार्टी के घ्रंबर जितने सोड्यूल्ड कास्ट के ब्यभित्त हैं, मुके बताइए कि कोन ह्वर्शरपति है ? एक भी मादमी मुमे बता कीजिए। जित़ने प्राप के नेता है सारे के सारे लब्बवति पोर करोड़पति हैं। भाष की पाटों 30 साल के घंबर, जिसे मेहतर कहा जाता है, जो भसल ऐरिजन है, उस के एक भी च्यक्ति को सामने नहीं साई । माप ने कमी उस को फ्रबसर नहीं दिया। वर्गंभेष के ऊुपर घाप चलते रो । हिवाइड ऐंड सल की राजनीति भाप चलाते चहे । मुत्पूं गृह मंनी सरदार पटेल में ओो एकीकरण की कीर हाष इक्राया पा मार उन की नीति को भाजे बहाते, उस के ऊपर धारे चलते तो द्वेश कों उस स्थान पर ले आते जहीं न हम रनिया के गुलाम बन कर रहते, न फमेरिका के गुलाम बनतें। हम घारतीय निपाही के हूप में घाने कों पोर भाज विर्म के खितने मी दे है है हैमारी पोर निगाह सजाने की हिम्मेत महीं करते । सेकिन



भमेरिकन लाबी काम कर खी ही 1 कोई सोंबेने वाला है कि भारतीय लाबी कहीं काम कर पही है ? किसी के fिमाय के मंबर यहु बात नहीं है। मारतीय लाबी की भोर घ्यान नहीं जाता। भ्रयर कोई हु तरक कदम बवाता है तो कहा जाता है कि बहु संकुवित विसारहारा का प्रादमी है। बह बहे पुल्य की बात है । यह दे देश का दुर्भा्म है-मलेक नेता होंते हैं, मायंदर्यान देते हैं, लेकिन उन के गृथों का बबान उन की मृत्यु के बाद होता है । भ्राप उय प्रकास की का उवान्हरण लीजिय-उन की मृत्य का समाचार धाते ही प्राप ने राजनीतिक फायदा उठाना प्रारभ कर दिया। मि कहना चाहुता हं-पाहाहे सत्ताधारी पन हो या विरोधी वक हो, राजनीतिक विबारधारा ह्यारी पार्टीं के प्रन्दर हो मकती है, सत्ता के घन्दर हो सकती है, लेकिन जब राष्ट्र निर्माण का प्रस्न सामने भात्ता है हम सब को एक राष्ट्रीय विचारघारा से प्रागे बठृना बाहिये, तब ही हृमारा देश क्रागे बढ़ सकता है।

30 सालों के घन्दर-क्या में प्ष सकता हूंक्या किमी मी साम्र्रधायिक दंगे में कहीं भी संष का हार्य दिबाई विया ? यदि संष का कोई मी क्यभित किसी भी साम्र्रदायिक संगे में पकह़ा जाता है तो प्राप उसे गोली से उढ़ा दीजिये, उस पर केस बलाहये, उस का द़ायल कीजिये मुमे कोई फापति नहीं होगी मैं स्वयं संष का सिपाही रहा हैं, संब के एक महीने के कार्यकतां के घन्दर जो बरिब निर्मणन होता है, मैंडस के लिये कह सकता हां कि जो कार्य बह करता है, जो राष्द का चिन्तन बह्ह करता है, भाप का 30 साल का भी राजनीतिक कार्यका नहीं कर सकता है। जो कायंक्ता सिगरेट नहीं पीत्ता, जिस में कोई रारिविक दुषंलता नहूं है ——पाप उस के लिये भाषेप लगते है ?

इस लिये में निबेदन कहंगा कि विछ्ले दो सालों में, जनता पार्टों के पासन में, हमारे गृह किभाग ने जी कायं किया है, वह बहुत सराहनीय है । भाप तीस साबों के घपने राज में कुछ्छ नहीं कर सके, केंवल वायदे ही करने रहे । लेकिन घ्राज जब हम बासन में घाये हैं, तो हमें कुछ सीबने का पबसर मिलर हैं । कुछ गलतियां हुप से हो सकती हैं, हम उठ को मुधारने का प्रथास्त कर रहे हैं। मेउप्युत्ध कास्ट्त के लिये मी हमारो सरकार बहृत काम करे रही है ं मृस्लिम वर्ग से लिये भी काम कर रही है। भाज हम दे के भाबनात्मक एकीकरण की घोर भागे बक्ष हहे हैं। मैं घहांगा कि हमारे वृह मंली जी सरवार पटेल का रूप ध्रारण करें घौर देग के भावनाडमक एकीकरण की घोर कबस बकायें। भ्राज हुमारा उत्र प्रदेला हतना विख्याल है कि छमारे कहां के मूब्य मंबी खिले के चिलाधीरत, ठी० पाद्ध० की० मौर एस० पी० को भी नहीं पह्वानतते, इसी लिये घासन में घुद्वता भही घा पाती। क्राप के ऐसे प्रान्त का विभाजन कर के पुद्ध प्रयासन देने की अ्यपवस्था करी बाहिये घरोर दस के लिये मावपयक कदम उठाने चाहियें।

इस के साथ ही मे यह भी कर्शुणा कि जो हमारी राष्ट्र माषा है, जिस को संविधान ने राष्द्रभाषा कोलित किया है, उस्षे के लिये एमें बाहे कितनी की ताकसीकें


## [级 चgुर्यु]

घकाना विलेये। विरोंत्र तो होतन ही छेगा, लेकिन हनें राष्ट्र के हित्ति के सिये साले बमृका बाहिये।

रसी तच्च ते येड्यूल्ह कास्टस का मामसा हैपाज यह प्रणन षयों उठता है ? यदि पाज उन की पार्षक स्थिति मइद्यात होती, तो यह प्रान फ्यने पाप समाप्त तो जता, साग्र्पषायवाष का मामला भी समाप्त हो आता । यहां पर हैम बोfिम्र्रबाय के एस० पी० हैहिन्दू धौर मूसलमान हैं, हम दोनों क एक घाली में केठ कर बाना बाते है-कहां सम्र्रवायबाब है ? लैपिए जिन की मनोवृत्ति еोटी है, जिन में चिका नहीं, है, एक दूसरे के प्रति भादर घीर श्रया का संस्कार नहीं, है, उन में ही ऐसी भावना वैषा होती है । इस लिये गृं विभाग कां काहिए कि जितने मी साषन उन के पास उपलण्ध हैं उन से उन के भ्वन्वर राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करें ।

मि पुलिस विभाभ के बारे में ज्याषा नहीं कहंगा । लेकिन छस के लिये कोन किम्मेयार है ? 30 सालों में किस ने भाई-मतीजावाद पैदा किया। म्माज कोई भी काष्ट हो आरता है-हमारे साटे साहब बोल रहे ये कि उन्होंने यह किसा, बह किया-सारे का सारा दोष सरकार पर ही मढ़मा चाहते हैं। में एक बात्त कहतना बाहता हं- भाज जिस तेज़ी से हमारी अनसंब्या बढ रही है, उस के मुकाबले में हुपारी पुलिस का संब्या बल कम है, हमें उन के सं ब्या बल को बढ़ाना पक़ेगा, उन की संषार ष्पवस्था को बढ़ाना होगा। ग़ा़ा तल्यों के सन्दर प्राज नई टैकमालाजी पैदा हो रही, है, घस लिये हमें विलान की मोर मी भाग़े बद़ना होगा । माज हमारे यहां पुलिस थानों में सात सिपाही होते हैं, जित में से दो वेकी पर चले जाते हैं, दो किसी की भद्वली में बले जाते हैं, यदि कलैष्टर प्रा जाय दो तो दो उन की हालरी में बले जाते हैं, घाने में केबल एक सिपाही रह जाता है, जब कि उस फलने के घन्तरांत 60 हजार उनसता होती है। एक सिपाही उन की क्या सुरक्षा करेगा। मैं तो वह कहृंगा कि समाज का ममोबल, समाज का संस्कार सुखरता जायेगा तो बाहे उन की संख्या कम मी हो तो ीी काम बल सकता है। समाज भणर भ्रथछे संस्कारों बाले सोलों का हीगा, तो जितने मी प्रपराध होंती, वह्ह सारे बटते बले जाएंगें ।

## 17 brs.

धाज हम क्या देखते हैं कि घष्टाबार का बोलबाला प। प्रष्टाषार ऐसे नहीं मिटेगा । मूषे यह्ट कहते हुए जर्म घाती हैं कि हमारे हिन्दुस्तान में एक भाई धूसरे भाई से रिक्षत लेता है, तो उस की गबंन मुक क्यों नहीं जगती, क्यों नहीं उस का सिर टूट आता जौर क्यों नहीं रिम्ता स्येने बाले हाय टूट जाते । माज एक माई हूसरे भाई से रिष्त लेता है, एक भाई हूसंते का गसा बवा रहा है, दूसरें का क्रन चूस रहा है। अंत भारीीयपन उस के भम्दर दैबा होगा, तो हे तारे दोष निकलते कले जएंंो । सारी छुराइयों की जो अह़ है कह बह्ह है कि




 का बहा तैक सका है, के कीय करका से

 ही दूँा।

सकाषीति कहोष् : प्राप को 15 सिलंट हो गi प्रब समाप्त कीजिए।

अी चतुर्णा : मैं भभी समाप्त कर रहा हैं । वर्ता स्थिति बो कैवा हुई है, उस के लिए राजनीतित जि वार हैं। मं प्रधान मंकी की से निबेषम कसंका $f$ दलन्बबल का कानून इसी सत्र में लाबें, लोकपाल f भी हसी सब के पन्तर लावें। राजनीतिभों पर मां हमेशा रहना थाहिए। जब राजनीतिक प्रष्ट होंगे, सारा समाज प्रष्ट होता हैमा बला जाएगा । हम : दूसरों को नहीं दे सकते । बंत्रो राजनीतिक करबाते राजनीतिग-भेष-भाब वैदा करबाते हैं मौर राइनी सब कुछ करबाते हैं। इब दून्दिरा याधी गिरपतार तो बसों के प्रन्दर भाग लगा दी गई घीर सात, بाबमी जल गये, कोई लोग हबाई जहाज ले उह़ें। के घन्दर गुकागदीं कौन करबाता हैं, ये राबनी लोग ही करखते है, सत्ता में रहने बाले लोग करखाते । इसलिए में मह निबेवन कह्ष गा कि ? नीविश् राष्ट्र हित को ह्यान में रबें। सत्ता के चाहे बे लड़ै लेकिन राष्ट्र के लिए बिन्तन करें एक हो कर रहें।
*SHRI K. KUNHAMBU (Ott lam): Madam Chairman, I rise oppose these demands. After Janata Party came to power sc conflicts have sharpened. In northern States where the Ja party came to power, thousands harijans were burtally beaten Belchi was a beginning only. big land owners using their $n$ acquired political clout systematic murdered the harijans. In 1978 a (as many as 412 harijans were r dered and 458 harijans worken raped. Although the Prime nister and other leaders of the rt party made heroic declarations many occasions that those who secuted harijans would be ruthl suppressed, nothing seems to happened. The atrocities on har continued unabated.

The original speech was delivered in Malyalam.

Urimately thingy have gone to suck an extent that the Bihwr Chief Minister had to say that harifans will be armed so that they can defend themselves. What does all this show? It only shows that the Jenata Government has miserably failed in giving protection to the lives and property of the harijans in this country.

While we are discussing the demtands of the Home Ministry I have to bring one important point to the notice of the Government. All of us know that the term of reservation for harijans, adivasis and other backward classes will end by 1880. While incorporating in the Constitution the provision regarding reservation, the Constitution makers had visualised that the tharijans and other backward classes would come up socially, educationally and economically to the level of the more advanced communities by 1980. But today the reality is that we have still a long distance to travel to reach the desired goal. Therefore, I strongly demand that the reservation to these sections, of the society should be extended by another ten years.

Another point I want to make is about the harijans who had embraced christianity Madam, Chairman, secularism is the cornerstone of our Constitution. Denial of basic rights to a particular section of our society on the ground that they have converted themselves into another religion miiitates against the basic principles of secularism enshrined in our Constitution.
In Kerala there are lakhs and lakhs of christian converts who are clamouring for justice. They have been demanding that they should be given the same benefits which are being given to the harijans, Kakakalelkar Commission. Nettur Commission and many other Commissions set up by the Central Government as well as State Governments have categorically stated that the christlan converts are economically, specialy and educationaliy as backward as the rest of the hailfans are.

The Government of Kerale has made repeated requested to the Central Government that the Christian converts in Kerala should be treated as Scheduled Castes and all benefts should be given to them that are being enjoyed by their harijans brothein today but unfortunately all these requests have fallen on deaf ears.

In this context I would like to tell the House as to what happened in Lok Sabha a few days ago. Shri Dhanik Lal Mandal, the Minister of State for Home Affairs intervened in a debate and asked engerily why these harijans got themselves converted into Christianity if they were aware of their social disatilities. I am sorry to say that it was quite unfortunate on the part of the Minister to have made that statement. This only shows that you are denying these rights to these Christian converts just because they embraced christianity. This is a clear case of discrimination on the ground of religion. I request with all sincerety at my command that the Government: should change its attitude and extend all benefits to tie christian converts as are being given to the harijans.

I have one word to say about the judiciary. Madam, judicial service is a forbidden fruit for the harijans in this country. It is a sad reality that in the supreme judicial forum of the country namely the Supreme Couit not a single harijan has been appointed as a judge. Leave aside the Supreme Court what do we yee in the High Courts? In none of the High Courts in India a single harijan has been appointed a judge. The same case is there with regard to District Courts also.

In Kerala there are 15 Judges in the High Courts but there is not a single harijan judge there. If harijans are: denied this how will they get justice?

The democratic edifice rests on the proper administration of justice. If the harijans are not represented inthe judiciary of the country, how can
you expect them to get justice Therefore my earnest request is that the harijans should be given reservation in the judicial services.

Madam, while I am dealing with the problems of hari,ians I am reminded of a famous poem written by a modern Malayalam poet, Shri Kadammanitta Ramakrishnan. I would recite a few lines from that poem:

Haven't you fried and eaten my black kids;

Haven't you gouged out their tear stained eyes

Haven't you uprooted their miserable shanties.

Today you should gratefully remember how you have become what you are.

You have graciously given us a title

You have graciously given us a title-harijans.

We are not Hari-We are not gods We crawl-but we are not worms We whither away-but we are not flowers.
We are just Slaves.
The poet has poured out the agony of the harijans in these famous lines. This is the condition of harijans in India today.

If the wishes of Mahatma Gandhi are to be fulfilled and if the millions of harijans are to live like decent human beings only the Indian National Congress is the answer. That great organisation alone can afford protection to the harijans and fulfll their hopes and aspirations. The harijans in this country have no illusions about the Janata Party. They know only too well that they will not get justice, at the hands of the Janata Party. With these words I conclude.


 उनफो मैंने चुता है। उन मे घलनी मी मितिकता कहीं हैं हिम्मड़ महीं की कि ते स्रत्य बात को मी सीकार करें। सारा दोष्ट उन्ोंने कमता पाटीं की सरवार पर मछ़ बिया है थरे समी तथ्यों को उन्होंगे नकार दिया है। वह जों ช्यबस्या विगत़ी हुई है हैसके लिए कीन जिम्मेषार है, हमें संता में पापहएए दो ही साल हुए हैं। हम से भपेकायें बहुत मधिक की जाती हैं। हरिजन हरिजजन चिल्लाया जाता है। मं मपने हल बंघभों से कहना माहता हू कि इनके कारंकाल में हरिजनों की जितनी उपेका हुई है उसकी इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती हीं। गाय बहता हलका घुताष विन्लि धा। गाय को लेकर के हरिजन ब्पी बछछे को इहींने फलग बोध दिया भोर गाय का दूष पी दी कर ये मोटै तगड़े होते गए हैं। इसका परिणाम भाज भी हरिजन ओंर धाविवासी भुगत रहे हैं। मुके यह़ कहने में कोई संकोच नहीं हैं । किक जाबिवासियों जीर हरिजनों की भारह में ये मोग भपना स्वार्य साधते हैं। इनके पाम इसके सिवाय कोर्टा चारा भी नहीं है। मैं यहृ भी कहना बाहता हैं कि हरिजनों घाबिबासियों की पृछ पकहु कर ये घपनी वैतर्णी पार करना षाहते हैं। भाप रेखें कि हन्होंने क्या किया है ? भारत की सर्बोज्च संस्था वह संसद हैं। ये लोग भी बाबा साहेब धम्बेदकर को भारत के संविधान का निर्माता मानते हैं। लेकिन उनको सम्मान प्रतान करने के लिए इन्होंने क्या किया है ? न यहां उनकी कोई फ़ोटो है मौर न ही सैन्द्रल हाल में उनका कोई पोरटेट है पौर न उनके जन्म दिबस पर जी कि 14 घ्र्रेल को है कोई छुटी होती है, जब कि उनका योगदान किसी मी भारतीय महान नेता से कम नहीं है।

ससी प्रकार से प्रनेक जो कमियां हैं रिज्रूेशन के बारे में, उनको जमीन माबंटन करने के बारे में, उसके जीबन स्तर को सुषारने के बारे में उनको वह्ह तरकार घीरे घीरे दूर करने में लरी हुई हैं। लेकिन ब्बाली हम विरोघ पक्ष को कोसते रहें, या भच⿳े़ सब्दों में हुछ कहते रें, हूसेे काम चलने बाला नहीं हैं। सषमष में हैरिजन, धाषिबासियों की वश्का बहुत बिणड़ी हुई है। मूक्षे द्वस घ्वात का गर्व है कि मैं घी स्वयं एक हैरिजन हु घ्रोर उनके नखदीक रहता हूं, उनके दुख धरं की समझता हूं ।

हम हर जगहु कहृते है कि रित्वँचन की पोस्ट छसलिए नहीं भरी जा रही हैं, वयोंकि उपयूक्त उम्मीसबार नहीं मिल रहे हैं। वहीं लोक समा पौर राज्य सभा में घाप देबिये, मंब्निमंबल में पाप देबिये, कि कितने हरिज्न मंब्ली हैं ? यहां के लोक समा पौर राज्य सभा सचिबालय में जो कमेंबारी है उनमें कितने प्रतिशक हरिखन, घादिबसी हैं। इसकी घोर किसी का घ्वाल नहीं गया है। मैं समझता हैं कि उमका परसेटेज बहुष कम है 1 बदे बहे ओो ऐद्टेवलिणमेंटस है, प्रन्डर-
 वह पान्ट रस की सहायता से बना है दोर 1956 से



 ओोर जहा हमारी जनसंका $1 / 3$ है कुल बनसंब्या की, वहां उनके लिये लोकरी में करे स्पान नहीं है। भभी तक यह फहीते भाये हैं कित उपयुक्त उम्मीबवार नहीं हैं। तो उपयुक्त बनामे की जिम्मेदाशी किसकी है ? तो वहा सी़ी विअम्बना है। में घांकदोंों में हीं जाना चाहता, पर हुछ पोस्ट्स को रिख्ैथ्थन की हैं हरिजनों मौर भारिजसियों के लिये बह में जापको बताला हूं । मैं म听 प्रदेय से काता हं, वहां पर ओ रिखिेशन लागू है वह प्रथम फोर द्वितीय क्षेणी में 15 परसेंट है के हुया एह कास्ट्ष के लिये धौर 18 परसेंट है ट्रापष्स के लिये सोर वृतीय थोर बतुर्ष क्षेणी में 16 परसेंट घनुरूषित कारियों के लिये मीर ट्राइक्स के लिये 20 परसेंट हैं। घोर नोकरी में कितने लोग हैं ? ब्लास बन में 1 परसेंट, हितीय क्षेणी में 2.5 परसेंट प्रोर तृतीय क्षेणी में 11 या 13 परसेंट लगभन चाता है जिसमें स्बीपर मी लामिल हैं। तो निष्कर्ष निकलता है कि हम मन से इसको लागू नहीं करना बाहते । में गृह मंती जी से कहना थाहता कु कि जितना बैक लाग है उसको मरने के लिये स्पेशास ऐखहाक रेकूटमेंट प्वाध्व चालू करें ताकि इनको भरा जा सके। सौर जिस प्रकार से हमने जो कहा है कि हचिजिनों पर ऐट्रोसिटीज होंगी तो बहां के ही.एम. पौर एस.पी. को जिस्मेदार मानेगे, उसी प्रकार से काप क्यों नहीं उस कमंचारी को जिम्मेबार मानते हैं जो जानवूक्मकर कैंठीटेट्स को फेल करते हैं भोर उम्मीनवार गद्धी गखते हैं ? हमने तो यहां तक देखा है कि हीरिजन भर भादिबासी कैडीजेट्म जो पुलिम फ़्रोंस के लिये किट हैं फिर मी उनकी ऊंबाई घोर सीने में कमी बता कर उनको नहीं रखते। तो मेरा कहना है ांक आनवृभ कर इन लोगों को नहीं रबा आता है । जितनी भी हिरिजन हौर पादिवासी के लिये स्कीम बनी हैं वह जढ़ तक नहीं पहुंच काती हैं कयोंकि इसके लिये जो हरिजन कल्याण विभाग हैं उसमें जितने भी उन्च श्रधिकारी हैं वह षवर्ण हैं । मुफ़ उनसे कोई शिकायत नहीं है, परन्ठु वह इमप्लीमेंट क्यों नहीं करती हैं, स्सका मुफे गिसा है। तो मेरा भनुरोष हैं कि हृम ऐमा जनमानस क्यों न बनायें, ऐसा बाताबरण क्यों ₹ बनायें, ऐसा विधेयक क्यों न लायें बिससे वह्ट पोस्ट्स भरी जायें ध्रोर उन्हें उनका वर्बा बराबर मिल सके। $भ$ मी हमारा जों रिजर्बचन है, उसकी पषघि 26 जभबमी, 1980 को बल्म हो आयेगी। एक घोर तो धाप कहृते है कि जो बहुत विछडे़े हुए हैं, उनको बराबरी में लाना है, एस मिड़ान्त की घ्राप सबीकार करते है, पर्दु कायंल्ब में माप उन्हें पीछे रखना काहते है, सामने लाना नल़ीं चाहते हैं। उनको पिछमे 30 साले में जब बराबरी का दर्जा नहीं दे पादे, उनके निये को मोलिक थाधिकार संविषान के विभिए ध्राटिकलो सें विये गये हैं, उनको भी मिनिमम चहीं दे पाये तो भाष क्रते हलको बल करेंगे।
 हो थया 2,3 मर लिसे। मुभिसमम मरने के लिये

 साल पोर इमाया खयये, कीती ये सोग समाज की बराबरी कर कारें 1 :

मारतीय संविधान के भार्टिकल 335 में सर्विस के लिये जो उपबन्ध बमाये गये हैं, उसके बारे में एक विस्षेयक बहां लाया जना षाहिये होर उसमें पनिलमैंट
 $-म$ मिपुर मौर बैस्ट बंगाल में ऐसे विधेयक लाये गये है घोर बैस्ट बंगाल के विषेयक में पेनल कलाज की रखा गया है । जब स्टट गबमेंमेंट यहु कर सकती है तो सैंदूल गबर्मेंट को मी पागे प्राना वाहिये, लीह लेनी चाहिये।

ऐट्रोसिटीज सबमें में बहुत हुई हैं । हु:्ब की बात है । हमारे प्रधान मंधी ने लाल किले पर 15 भरगस्न को हस बात की स्वीकार किया था घोर कल भी उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेख में ससको स्वीकार किया है प्रोर बेद प्रकटट किया है । भाज हम स्टीफन साहब के मी विबार सुनेंगे घोर देबेंगे कि बह इसे प्ररा करने में कहां तक सहायक होते है। एमर्जन्सी की एट्रोसिटीज से निपटने के लिये हमने स्पेश्यल कोट्रंस बनाये हैं, हम इन लोगों पर हो रही एट्रोसिटीज को रोकने के लिये क्यों नहीं स्पेलल कोर्ट बनायें पौर उसके लिये प्रिसार्द्रिंग ध्राफिसर किसी हरिजन पादिवासी में से निपूष्त करें ? छूपाष्टूत को बएम करनें के लिये प्रधान मंत्री कहते हैं कि 5 साल में व्वत्म कर देंगे 2 साल तो घीत गये है, 3 साल शेष रह गये है, पता नहीं इस श्रवाध्र में यहु होगा या नहीं । एसके लिये मेरा सुकाब है कि यह जों प्रोटैश्नन प्राफ सिविल राइ्ट्स एक्ट है, उसके लिये मोबाइल कोटं चलाये जायें । मुक्षे नहीं मालूम कि होगम मिनिस्ट्री ने इस बारे में क्या किया हैं, भमी 3 साल बकी हैं। यंह समाज के लिये बड़ा भारी कलंक है इसे हैम सब स्वीकार करते हैं।

जिस प्रकार से मोर पनेक कमीशन बनाये हैं, माईनोरिटी कमीजन, सिह्यूल्ड कास्टस कमीणन प्रोर. दूसरे कमी यदि घ्राप उनको कम-से-कम वेनालाइत करों का भधिकार नहींदे सकने तो घंतना तो करना चाहिये कि: उनकी जो रिकमेंडिन्ज हैं बह सरकार के लिये बार्दंडि होंां। उनकी घाबायें हर प्रांत में हो । इस तरह से काषी हद तक समस्या हल हों मकती है ।

हरिजन भाविवासी क्षेन्न बहुत पिछहे हुए है, जिम केत्र से में माता हैं, उसमें लगातार 16 साल से फकाल पर्ता पा रहा है, वहां के लोगों की जीविका के लिये कोई उटोग-घंघा मी नहीं है, प्राबागमन के स्काषन नहीं हैं, कोई कास हनके लिये वहां पर नही है । बाहरं घन्य प्रान्तों में जष वे जाते हैं तो उनका वहां घोषण हुसता है।

में गुह मंबी का घ्यान हस मोर दिलाना जाहता हैं कि पिछ्ले कलिस फास्तन ने कई जिलों के एक एक, वो वो टुकगों को जोक्ष कर हरिजल-घाबिकमियों हैं पारलियार्मैटरी निवाषन-क्षेक्ष बना बिये बें। मैं समझता हैं कि
 लिए इस क्पबस्वा को बत्म कर बेना बाहिए।

घनेक बफलतों में रोस्टर मेन्तोे नही किसे जा रहे है। ऐसी म्यक्षता की जाये कि रोल्टरों को ईमांनदरी जोर कदाई के साय मेन्टेन किया जाये।

## [भी गोबिन्द राम मिरी]

बाई.ए.एस. मोर धाई.नी.एस. के रिपाटेमेंटल प्रोमोशन्स में घषिकाँ योग्य ख्वक्तियों का मी नम्बर नहीं काता हैं। मिने होम मिनिस्ट्री को मष्य प्रवेश का एक केस स्फ़र किया षा कि मि. कुमार, सीनियर हिपुटी कलक्टर, का तीन साल से नम्बर पा रहा हैं, ले किन ठी.दी.सी. ने कह बिया कि वह भयोग्य है । हस की तरक़ ष्पान दिया आना बाहिए ।

प्री-मेबिष्कल टेस्ट में हरिजनों भोर भाविवासियों के लिए जो छुट है, उसमें भी भेदभाब रबा गया है। भाविकासियां के लिए 20 प्रतिभत मिनिमम माक्षसं रेे गये हैं, बसकि हरिजनों के लिए हमारे प्रांत में 35 प्रतिका रहे गये हैं । हतना बढ़ा प्रन्तर क्यों रबा गया है। कहा जाता है कि मेठिकल कोंसिल इस पर एतराज करती है । मेठिकल कोसिल केबल हरिजनों के बारे में एतरान्ब क्यों करती है, बह भादिवरसियों के बारे में एतराज़ क्यों नहीं करती है ? जब बह मादिवासियों के बारे में एतराज नहीं करती है, तो उस्षे हरिजनों के बारे में भी एतराज नहीं करना चाहिए।

विल्ली में मी बढ़ा घन्छेर हो रहा है। 1 वृछले मट़ीने मेंने हे सू-विल्भी वियूत प्रबाय संस्थान-का एक एठ्वरटाइज्मेंट वेबा, जो क्लक्रो भौर टाइपिस्टों की 150 पोस्ट्स के बारे में घा। मूक्षे जान कर प्राप्वयं हुमा कि उसमें साफ़ सा़क लिबा था कि हरिउन-प्राविवासियों की लिए कोई स्थान रिखबहं नहींी है। इस क्रोर विसोष ध्यान देने की मावस्यकता है।

विमिन्न कार्यालयों में ओो हरिजन-पाविकासी कार्यरत हैं, उन्हें बिदेशोों में नहीं मेजा जाता है । उन्हें स्पेशल ट्रेनिग नहीं दी आती है फोर वे पिछड़े के पिछड़े रह जाते हैं । गुह मंबी को इस भोर वियेष ह्यान छेना चाहिए, ताकि अधिक से प्रधिक हरिजन-श्राविबामी बिदेसीों में जा सर्कें।

हस बात से हम इन्कार नहीं कर सकते हैं कि ला ऐह भारंर की स्थिति बिगड़ी हुई है। लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं कि हसकी दोषी जनता सरकार हैं। इसके लिए पूरा समाज दोषी है, क्योंकि प्राढ़िर सरकार समाज से ही बनती है। में बिरोधी पल के मिब्रों से निबेदल करना चाहता हूं कि वे हस समस्या को हल करने के लिए प्रामे भाययें न कि ब़ाली भालोषना करते रहें। बे ठोस सुभाब दें मोर ठोस कायंबाही करें, तभी हम भ्रागे बढ़ पार्येंगे ।

बतों पहले पुलिस थानेगें स्टाफ़ के बारे में जो $1-1-6$ का फ़ामूंना लागू था, भमी मी वही आरी है। घपराषों की संघ्या बढ़ रही है, प्रपराष्षों के प्रकार बद़ न्हे हैं, लेकिन स्टाक्र बही का वही हैं। उनफे बेत्तन पाकर्षक नहीं हैं, घसलिए खक्रों ऊष्टानार बक़त है। से कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। उनके लिए थाने में कोई बीप नहीं रहीी हैं । काई जगह टेलीकोष नहीं है, टाइपराहटर महीं हैं । हसलिए उन का मनोषल गिरता है। उनके मनोषल को कंणा उठने की धाषस्यकता है।

उनके लिए प्राबास्त की मी क्षमी है, इस्तालिए उनके लिए पाषाष्त की पर्यांत्त क्षषस्ता की जानी षाहाए।

सन घल्दों के साय मैं गृह मंबालय की मानों का समर्थन करता हैं।
SHRI RINCHING , KHANDU KHRIME (Arunachal West): Madam Chairman, the Janata Government can take legitimate pride for liberating the people from the shackles put on them during the Emergency. But still there are some more shackles which have to be removed. What concerns me nost as a citizen of this country is the outbreak of communal violence and the atrocities on Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which has created a fear psychosis among the minorities and weaker sections of our country. This is a danger signal and unless firm steps are taken to curb this violence and to put an end to communal atrocities, the poorer classes as a whole will be alienated from the ruling party.

The Government have appointed various commissions to look into the problems of the Scheduled Castes and Tribes, the minorities and the backward classes. This is a welcome step, as far as it goes. But time and tide do not wait, irm action should be taken against all those elements which are committing violence. There are lot of laws in the armoury of the states. If the violence continuous it only means that there is something wrong with the implementation of the laws or they are ignoring these incidents. In spite of the Prime Minister's repeated circulars to the Chief Ministers to direct district authorities to deal firmly with the problem they do not deal with it properly. This we have found time and again from the press and from pracical experience.

One of the reasons which I can visualize for the present state of confrontation between the weaker and affluent sections is that the former are no more prepared to take things lying down. They are determitned to
assert their rights and fight for their rights because all along they have suffered as the under-privileged, One of the ways in which we can help ease the situation is to give them the strength to defend themselves. For this we have to take them in adequate numbers in the police and paramilitary forces.

Again, there are problems of growing urban violence and social tensions. Then there is the growing unemployment in the country with the consequent frustration and a feeling of insecurity in the metropolitan cities where especially women feel very unsafe.

Coming specifically to the problem of the Scheduled Tribes, I wish to point out that while efforts are being made to remove the backlog in the recruitment as well as in promotion, the rate of progress is rather slow. During the eight year period 1071-78, the recruitment to IAS rose from 18 to 168 , and for the IPS from 28 to 69. In the absence of specific overall recruitment figures to these services, it is difficult to make any comparison whether the backlog has been filled in. The figures for Scheduled Tribes in the case of Class I is quite revealing. The figure went up from 0.41 per cent to 0.85 per cent, as against 5 per cent reservation for Scheduled Tribes. This is admitted by the highpower Committee appointed last year. They also recommended that a timebound programme should be fixed to remove this backlog. For this purpose, constitution of a Committee of Senior Secretary has also been suggested to review the progress. I suggest that a time-bound programme of 3 to 5 years should be fixed to clear the backlog.

Furthermore, I want to suggest that there should $b_{e}$ a special recruitment exclusively for the Scheduled Tribes, as was done some time back to meet the shortage of IAS officers in general. For this purpose, the age limit for the
people in service should be increased to 40 years. A special examination should be prescribed where only Scheduled Tribes provided they are eligible should compete. This will enable many Tribes belonging to class 2 and class 3 to compete, so that they can come to occupy these posts. Otherwise, most of them will not be eligible under normal promotion rules.

While speaking of recruitment, I would like to refer to the decision taken by the UPSC, on their recommertatirenis of thre Kothrain Sunsuisssion. The Kothari Commission had recommended that there should one compulsory paper in one of the languages specified in the Fighth Schedule. This imposes a great hardship on the people of the northeastern region because none of their dialects has been recognised in the Fighth Schedule. So, our sincere appeal to the Government is that they should either allow us to have an alternative paper in English or there should be a phased programme of seven or eight years after which you can say that we must learn one of the Indian languages.

While the Union Territories do not have their own service rules, different states can make their own recruitment, promotion and other service rules. Nagaland for instance, has its own service rules, and it has provided that 80 to 90 per cent of the jobs will be reserved for the tribals in the services. The other Union Territories should also be allowed to frame their own services rules, so that most of the indigenous tribals can get jobs in the services and come up to the level of other people.

Regarding the joint cadre of the Union Territories, most of the IAS and IPS officers are reluctant to go to difficult areas. They feel that Delhi is much better. They think that an officer is penalised if he is sent to a difficult posting. So, if an officer is not found efficient in the Capital, he is sent to a difficult place which you
[Shri Rinching Khandu Khrime] claim should come up very rapidly. When an officer in front of you was so much inefficient, how do you expect that he will put in his best there aad promote the development of those people? This is not a right approach of the Government. If there is an inefflcient officer, let him be kept in the Capital itself. You ask him to impreve himself or take whatever action is possible.

Lately there has been a lot of controversy about the Freedom of Indigenous Religions Bills passed by the Arunachal Pradesh Assembly. This Bill does not take away anybody's religious freedom. Let me make that very clear. $W_{e}$ have simply said that our people have not yet come up to a standard to be able to understand and decide which religion they should accept. The majority of the pcople in Arunachal Pradesh worship the sun and the moon. Their religion is called Donuiopolo. Nobody should go and tell them that theirs is a better religion which should be accepted. It is not a question of allowing or not allowing conversion from one religion to another. We simply say that till such time that our people come up to the level of others, nobody should influence them. So, there should be no misgiving that this Bill is against the missionaries propagating their religion.

Many things have been said. The other day, on the Calling Atlention it was said that churches had been demolished. It was said that a tribal was not allowed to marry a Christian girl of his choice. Actually, he has married a Christian girl. Nobody stopped him. Only some of his wellwishers told him that it was better for him to marry a girl from his own tribe. How can he later on say that he was not allowed to marry a Christian girl, that he was not allowed to do this or that? I can very well say that in the Tenga valley near Bom-
dilla, every year Christian Fathers perform Christmas. So, this august House should not be misled. This Bill was passed with the consent of the people. It was passed unanimous. ly by the Assembly. It was actually brought up as a Private Member's Bill. So, henceforth there should be no misunderstanding about this Bill.

Lastly, you know about the tension prevailing in the northeastern region, especially after the 5th January incident on the Assam-Nagaland border. It has had repercussions on Assam-Meghalaya and Arunachal Pradesh also. The people of Arunachal Pradesh are peace-loving. They do not have any bad motives. The 1951 Act on transfer of land was passed by the Assam Assembly when there was no representative of our people there. It was unilaterally passed and it smoothly got the President's assent. It was only an enabling measure, but it was converted int ${ }_{0}$ a compulsory measure, and all the plain areas were transferred to Assam. When it was only an enabling measure, how can you convert it into a compulsory measure? For that matter, there $\mathrm{ar}_{\mathrm{e}}$ hilly areas in Assam which ought to be transferred to Arunachal Pradesh on the same principle.

There are lots of tensions. Some of our people have been beaten up. An Assam Minister has seen how some of our people were beaten up in the market. He rescued them, and sent them to the hospital. Our people have not retaliated. Some stories have been circulated that the Assamese were beaten up and their houses were burnt down. These are all false stories. This is a very important issue. I got a letter only yesterday from the Arunachal Pradesh Students' Union giving all the details how our people have been assaulted in Assam. They say it is very important and this problem should be solved. The leaders have been talking across the table and so many things have been
done to arrive at an understanding, but miscreants take advantage of the situation, and innocent people have bsen unnecessarily affected. When there was a problem between NagaJand and Assam, some bad elements created problems. The same thing has been done in the border areas between Assam and Arunachal Pradesh also. I request the Central Government to appoint a high power committee with representatives of the States concerned and also the Centre $t_{0}$ solve this problem once and for all.

## SHRI MANORANJAN BHAKTA

 (Andaman and Nicobar Islands): Madam Chairman, I rise to make a few observations on the demands for grants relating to the Ministry of Home Affairs.The Home Ministry is the pivot of all Ministries and naturally, the proper functioning of the Home Ministry will help other Ministries also to function well. In this list, we find a large number of aims and objects of the Home Ministry. But the result is the failure of the Home Ministry, as the earlier speakers have also said very eloquently, to deal with the various problems of the country. I understand it fully because this is perhaps the poorest Ministry and, most of the time, without a Minister. Though there are two Ministers of State, even then for quite some time, there was no Minister. When Mr. Charan Singh resigned, the Prime Minister himself was looking after it and he had no time to go into all the problems in depth.

Very often, we hear the Prime Milnister always speaking about democracy, democracy and democracy. I fail to understand what democracy he means. It may be the Janata style of democracy, what he refers to, that is a "comparative" democracy. Why I say "comparative" democracy? When we pinpoint some probliems, when
we raise some issues, when he speak about the problems which the people of this country are facing, immediately, the Minister will reply, "Look here during the past Congress regime, this was the position." So, they try to compare and justify their misdeeds by quoting the previous Government as if during the Congress regime whatever measures were followed, those measures must be followed by this Government. They are not doing anything to improve matters. They do not feel obliged to learn any lesson from that.

The functioning of democracy is not only what we preach about democracy. It has to be practised.

Democracy is a kind of an institu-tion-the Parliament, the opposition parties, the fearless press, the public opinion, all these together make an institution. About the functioning of democracy in this country, though they say that they believe in the system of opposition parties, the position is different, as I see from my own experience. I come from a far-flung territory, Andaman and Nicobar Islands. The Janata members claim that there is no Emergency. The Emergency still exists in that part of the country. There is one-man administration, one Chief Commissioner. Even during the Emergency period, he was the person who was the main architect of Emergency excesses and the person against whom all the political parties spoke, all the political parties condemend, all the political parties sent representations to the Minister and the Government to take him back and yet, we found, he was nourished by the Home Minister and encouraged by the Home Ministry.

This Government is always speaking about democracy. I will cite one concrete example as to how democracy functions there. There is no Assembly. Only two Advisory Com-

## [Shri Manoranjan Bhakta]

mittees are functioning there. One is associated with the Chief Commissioner and the other is associated with the Home Minister at the Centre. That Advisory Committee is indirectly elected by the panchayat pradhans, the municipal councillors and the tribal chiefs. According to the notification, the Advisory Committee must have two meetings in a year. But in 1977 and 1978. only one meeting could be held each year. What is the reason? The reason given, last year, was that it was because of the delay in the constitution of the Advisory Committee that it could not meet. Why was there delay in the constitution of the Advisory Committee? Who is responsible? Either the people of the territory are responsible or the members or the panchayat pradhans or anybody else? No, nobody is responsible. It is the Administration, it is the Government, it is the Home Ministry which is responsible for it? Why Because they have respect for democracy, they have respect for the people's representatives, they want to listen to the grievances of the people, they want to remove the grievances of the people, and that is why the meeting could not be held more than once!

And again what happened? The Chief Commissioner's Advisory Committee's meeting was held on 26th and 27th June 1978 and, at that meeting there was election of five non-official Members for the Home Mintstry's. Advisory Committee. But we found that the Government of India immediately sent gnother direction to the Andamans Administration in which they said the matter may be reconsidered and another election held. What for? So that three persons could be nominat-ed-nomineted for a particular purpose. Those who were not represented in that Commiltee were given a speial status, and nomintatd for a particular purpose. When this meeting
was conducted, at that time the Goyernment of India was not in a poettion to nominate Members and that is why a lega'ly cnstituted body's dectsion was set aside. Though there is no rule for changing or amending it, they have done it by an Executive Order. This is their respect for democracy.

Again what happened? I will read from a copy of Signal No. 2-22/78pub. dated 24th August 1978, from Andamans, Port Blair to Home, New Delhi:
"Since a very large majority of elected members and the two exofficio members of CCAC are all Congressmen, the necessity to associate Janata Party also in the Committee by nominating two persons of that party was felt. Names of both Smt. Gurikutty Amma and Shri Gurucheran Singh Khalon were approved by Shri Angad Singh, local Janata Party President when Chief Commissioner consulted him on this".

This is the democracy they practice and this is the democracy they preach. This is what I meant by saying that in that part of the country, in the Andaman and Nicobar Islands, Emergency still exists.

When the peopie of that territory demanded prohibition since it is a Union Territory it was the responsibilly of he Home Ministry to attend to it and the Prime Minister was holding the position of Home Minister also. But again this year, in the last month, they auctioned liquor shops. This is the sincerity of purposet They say something and do something else. There is a lot of difference in what they say and what hey do. This is the type of democracy that exists in the Union Territory -a small Islocated terxitory.
Madam, another question Is that it is such an lsolated territory that if an officer is found to be rotten stock and not sultable for Deiht or any other
such place, they immediately whot him to Andamans, Lakshadweep, Arunachal etc. Is this ust to the people there? The Home Ministry is there to promote national integration. Is it a part of the effort of national integration that you dump all those unwanted elements in the civil service in Andaman and Nicobar Islands? You dump them there in the name of punishment....

SHRL VASANT SATHE: They are sent to 'Kaala Paani'.

SHRI MANORANJAN EHAKTA: But they do all mischiefs in that part of the country. I say so because we have got the experience. When these people go there they deliberatly make mischiefs so that we Members may complain against them on the floor of Parliament and they may be taken back to Delhi, Therefore, this sort of experiments should be avoided in future. I have no doubt that Government will consider my request in this matter.

Another thing is this. We have the Advisory Committee and other things. Of course we have got a different philosophy or a different politicai thinking. But, so far as the development activities in that territory are concerned, we have never introduced any kind of poitics there. Even then, in spite of our best efforts to give the fullest cooperation, in spite of our rendering the fullest cooperation to the administration, we are sorry to say that the Government of India has never taken us into confidence.

This $\mathrm{tim}_{\mathrm{e}}$ there was the celebration in connection with that Celluar Jail. It was dedicated to the nation as a national memorial, It was a proud occasion for us, for those who are living in that territory. But what happened? The Great Almighty, the Chief Commissioner of that place, had constituted a Reception Committee, and in that Reception Committee,
there were only offcials; not a singte non-official was included as if we are all 'achhuts'. The Members in this House speak about Scheduled Castes and Scheduled Tribes, 'achhuts' and, Harijans. They should know that in that part of the country. The officers are seated as belonging to the upper caste and we are treated as Harijans. There is no considration for us. In the seating arrangements too one gide is reserved for the officials; all nonofficials, including Members of Parliament, are seated on the other side because we are all treated as 'achhuts'. This is the treatment meted out to us there.

A lot of development activities have to be done there. 164 villages having acute water shortage. No drinking water is available. People are crying for drinking water but there is no remedy. This Government claims to be speaking for the rural people, but our rural budget was cut, so much so there cannot be any rural roads. The same is the case with boat and other facilities. Why? Because the peopie's representatives have no place there.

I must, however, congratulate the hon. Minister of State, Shri Dhanik Lal Mandai, because he understands our problem. The only thing is that the Home Ministry is not willing to hear him to listen to him. That is why when he writes sornething on the file, the Ministry thinks that something else should be done. Chaudhri Charan Singh. last year, wrote on the file that the present Chief Commissioner, Andaman and Nicobar Islands should be immediately transferred. But that was not done because the Ministry wanted that that should not be done.

That is why I make this appeal to the Government and to the House. For the sake of integrity of this country and for the sake of Justice to the poor people and the tribals in farfiung areas of our country, you must consider our case and give us some sort of a democratic sethap. People
must have the right to involve themselves in the procest of government. As a Member of Parliament, I cannot go to my constituency; there is a threat to my IIfe from the Chief Commisetoner. This is a shameful advocacy, by the Janata Government, of restoration of democracy.

MR CHAXBMANt The Howne stands adfourned thl 1100 am. tomornow.

18 hiss.
The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wedneaday, April 4, 1978/Chaitra 14, 1901 (Saka).


[^0]:    ${ }^{*}$ Moved with the recommendation of thie President.

[^1]:    "That the demand under the head 'Ministry of Home Affairs' be reduced by Rs. 100."
    [Government's indifference towards grant of Statehood to Goa. (27)]

[^2]:    इतना महावपूर्म बह विभाग है । पाप पाए बिन पुलिस को गाली देते हैं, हम मी गाली दूरेते हैं। उनका मनोबल होढ़ने का प्रयास करते हैं । लैकिन में बढ़ी नम्रता के साय कहना खग्हता हूं कि लंदन के भूतपूर्वं धायुक्त, राबटं यार्क स्पष्ट स्प से कहते है कि हम किसी के नोकर नहीं। है, हम किसी पार्टी के नोकर नहीं है, हैम किसी व्यक्ति के नीकर नहीं हैं -हम नोकर हैं कालून के, हम नौकर हैं जनता के। वे तो यहां हक कहती हैं कि यदि सरकार हमें जादेश कुछ मौर वे मोर कालून कछ होर कहता है तो हम उसको मानने से हलकार करेंगे। 1974 i बी अयद्रकाण नारायण के घब विहार 4 पुलिस के पाधकारियों तथा कर्मंबरियों को चुनोती दी थी मौर कहा था कि तृम किसी पाटीं के नोकर नहीं हो, वुम कानून के नौकर हो, तुम जनता हो नोकर दो तब उन्दें कासिस्ट मोर बस्डोती कहा गया था । पगर तब उनकी बततों वर घ्यान दिया जाता तो भाज स्थिति कुछ्ठ मोर होती ।

[^3]:    
    

[^4]:    84, belay la ofinge of the Allindia. Sesvices in this country and thereby

[^5]:    
     घापे जही ति उनक समूले में, उन पर हो

