the Prime Minister thought it desirable to send a team of three Lok Sabha members to Marichjhapi to make an on-the-spot inquiry into the report of police atrocities on the Harijan refugees.

The team, after visiting the area, submitted a report to the Prime Minister, in which by and large the repert of brutal atrocities on the Harijan refugces has been confirmed. (Interruptions). The team made a request to the eflect that the refugees should not be forcibly evicted from their improvised settlement in the Marichjhapi island

However. isunring the report of the feam, the West Bensai Pelice have again resorted to the earlier brutal measures to evet the Harijan refugees from Mar chịhapi.

I would urge the Government. in the name of humunty and democratic values. to prevail unon the Government of We.t rengal to give up the coercive atl 'ratal move to forcibly evact the 11 niman sefugees from the Marichphape : latid.

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

MR. CHAIRMAN: The IIouse will now take up further consideration of the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

> Shri Pabitra Mohan Pradhan may continuo his speech.

SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN (Deogarh): Sir, yesterday I was saying that India is a country where so many castes and communities live. But in spite of that, the problem of untouchability and the problem of removing poverty and making arrangements for the well-being and improvement of the down-trodden is very acule. Before
independence, Mahatma Gandhi took up the cause and did everything nonoffic:ally against the wishes of the British Government. So far as my experience goes, Mahatma Gandhi made such a propaganda in the society that this disease of untouchability had been removed to a great extent and the dose of inspiration that had been given by the Congress and Mahatma Gandhi then is till today working. After independience. so many laws had been passed to protect the social, cultural and ezonomic rights of the adivasis and Harijans. I am satisfied that etther officially or non-officially, this Indian nution has pregressed much in the wotk of removal of untouchability and doing work towards the benefit and development of the adivasis. Harijans, the poor. the exploited and the downbraden. Nolody should think that I am thinking less about the Harijans, Ad vasis and the down-trodden than they think. My concern may not be mach more than their concern for them but it is in no way less than theirs. Stili I would hold that I am satisfied that at present, there is no existence of untouchability in this country. I will preve this by giving certain examples. Is there any untouchabil ty in political field? Is there any untouchability in the administrative ficld? I can prove that there is no existence of the same. I can give you an example. Supposing, a higher officer in any office is a Harijan or a Scheduled Tribe or an Adivasi and in that office. under that very officer there is a Brahmin or Rajput or Kshtriya Class IV employee, say, an orderly or a chaprasi who generally supplies a glass of water to the officers. Now, when he requests for a glass of water this Brahmin employee provides him that. When that officer drinks half of the water, he puts the glass on the table and this Brahmin or Rajput or Kshtriya Class IV employee takes the glass, throws the water at a proper place and washes it and keeps it. Whether somebody accepts it or not, I am not going to argue with such hon. friends, but these are the facts. I will say that as an Indian I feel proud that in this Indian society although caste
[Shri Pabitra Mohan Pradhan]
system was so rigid so many years back, it is now non-existent in Orissa, Bengal, Assam, in some parts of Bihar.

SHRI SURAJ BHAN: I will show you in Orissa.

SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN: There may be stray cases and those cases which are published in the papers and brought to the Legislatures are agrarian cases where Adivasis or Harıjans or Brahmins are involved. They are not untouchability problems.

I feel myself very proud that in this country where untouchability was so acute and a complicated problem, by now it has been removed to a great extent that one can say that it is in nonexistence.

I will give examples. We say that in European countries untouchability is not there. I will say, in the European countries, whatever their religion may be, untouchability is so acute that although there are laws to remove this disease, still it is there in ex.stence. Government officers are disoleying those laws openly. Some 15 to 17 years back in America an incident happened. It happened in the Little Hill Town In Little Rock Town there are , ome schoois and colleges. The Negro boys and girls desired to read in those schools and colleges, where the whites were studying. The white students and their teachers did not permit these black boys and girls, the Negro boys and girls to be admitted there. As they were not admitted, they forced their way in and occupied the seats in the schools. Then the white boys and their parents drove them away. There was trouble and a regular strike. The Negroes went to the High Court. and the High Court gave a verdict that as per the law of the country they are entitled to be admitted in the schools and colleges which are managed with Government money. But the Governor of that State did not allow these boys on the ground that he has the right to allow or not to allow them. This is an example from America.

Coming to the European countries whenever the Europeans are staying elsewhere, be it Africa or Australia, what are they doing? They have a system that the Europeans will have their own shops and business in one main street and the local adivasis or hurijans, if they can be called harijans, will not be cllowed in the same road, in the same area, where the white people have their business and their sheps. In those countries even now the Negroes are not allowed to enter the hotels etc.

So, why shouid we be so much depressed that in India our society has not done anything to remove this untouchability? Why should we be so much angry that the Government have not done anything? In my opinion, whenever any party is in power, it has been very sincere and serious about the implementation of the laws for the removal of untouchabinty. It is fer this reason that I say that I am satisfied that our nation as a whole, our societs and our administration have left no stone unturned to remove untouchability.

But this untouchability is such an old disease that it cannot be removed all at once. In the socrety as it is constituted there are so many castes even within Brahmins and Kshatriyas. A Rajput marries another Rajput's daughter, but he does not take meals in that house, because that Rajput is inferior to him. Similarly, there we so many types of Brahmins so much so that one Brahmin does not take his food in another Brahmins house.

### 15.00 hrs.

This is the position even now. I am not justifying untouchability. I am saying that, by and large, it is nonexistent at present. May be, in certain places in the mofussil it may be there. But by making so much halla and cry we are complicating the matter. After it has been provided in the Constitution that within 15 years this untouchability should be removed, now although it is 32 years after Indepen-
dence, it has not been removed really in some areas, but we have been successful to the greatest extent. If somebody says that it is in existence, let him say, in some form or the other it is there.

SHRI SURAJ BHAN: The Prime Minister says that it is in existence and it should be removed. But you say it does not exist.

SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN: He says that it is in existence. From my exper.ence I say that it is not in existence. But such a disease cannot be remeved all at once You cannot remove it here and there. It should be suo motu banished

Mr. Chairman, regarding the reservation in the Services, I say that the administration was not very active aloout that. I was in charge of administration in Orissa The Government was not keen about the execution of the reservat on principles. Of late, I mean, for the last 7 to 10 years, they are very active and action is being taken in such a way that the nonHarljans and non-Adivasis are becoming envious. Let them be envious, but Adivasis and Harijans must and should get their quota as per the principles laid down by the Government.

With these words, Mr. Chairman, I resume my seat.

बी त्रूर्ज जान (मम्बाला) : सभापति महोदय, मे पापको धन्यवाद देना हू कि धापने मुफे बोलने का मोका विया है । भाज हम तीन रिषोटों पर बहुम कर रहे हैं । सब से पहली रिपोड $1974-$ 75 की है, लेकिन यह लिबी गई थी सितम्बर 1976 में । यानी ठेक साल के बाद रिषोर्ट लिखी गई पौर लिखने के होढ़ साल बाद पालियामेंट में पेश हुई घौर पेश होने के सवा साल बाद भाज एस पर बहम हो रही है। यह हालत है कमिएन्नर की रिपोट्स की 1 एस के बाद मी दो रिपोटंस हैं, उनका मी यही हाल है 1 मैं महसूस करता हूं कि 1974-75 की रिषोटे जून 1975 में कम्पलीट हो कर पेश हो जानी चाहिए धी घोर उसी साल ₹स पर बहस हो कानी चाहिए थी । लेकिन यह्ट नहीं हुभा । मैं समभता हें कि हस किस्म की ठिराई हूर होनी चाहिए । पाहान्ता से पोजीशन कुछ बवस गई है। भब कमिपनर के बजाय कमीजन होगा। कमीयन

बनने के लिए बिल पिछले साल एंट्रोख्यूस हो चुका है। वह कब पास होगा, कब भमल होगा इसकी मुओे जानकारी नही है। छस बारे में में मंब्री जी से जानकारी बाईंगा। लेकिन हननी बात उहूर है कि पब कमीशन भी है मोर कमिश्नर मी है । क्या उनमे समन्वय, कोभांडिनेशन है, मुक्षे मालूम नही है। कमीशन को वैधानिक तोर पर पूरा रिकम्नीएन दे कर के यहां पर बिल पास कर के ोेक्यान में भाना चाहिए। उसके एेक्कान की हसलिए भी जहरत है कि स्ट्ट्य मे उसके दफ्तर पिछली सरकार ने वाहन्ड श्रप कर दिये थे । मुमे खुली है कि इस सरकार मे बायदा किया है कि कमीणन बलते ही उसके दफ्तर खुल जायेगे स्टेट्म में ताांक वह कमीमन ठीक ठग से क्रपना काम शुरु कर सके। मैं उसके बाद भमली बात पर भाना चाहता हूं । हरिजन, भारादबासियों की श्राज हिन्दुस्तान मे हालत क्या है ? मुमे हैरानी थी, जब में शी पवित्र मोहन प्रधान की बात सुन रहा था। हरिजन प्रादर्त्रामयों की हालन यह् है । एक भायर ने कहा है-

कागज के वंजा टुकहे सै इन्मान का लहै सस्ता है, यही,

करि मुनियों का देश है यह, कुतों से बुरा हन्मान है यहा ।

यद्न ह्वालत है हरिजन भादिवामियो की । उमके बाद भी यहा कुछ सज्जन है जो कहते है कि पन-ट्र्चक्लिटी ब्बतम हो गई है । भ्रन-टेष्लिटी कहा ख्वल्म हो गई है ? भभी 4 दिन पहले मिने घलबार में पढा था। बिहार के एक हाई-कास्ट माहाहब ने घपने नौकर को कहा कि वैट्रोल का लैम्प जलाख्रो। उस लैम्प के जमाने में उस गरीब को दे हो गई तो उस साहब ने घ्रपने भाई को ह्रुक्रम दिया कि ः्सको गोली मार दो । उमका गोली मार दी गई धौर वह्ह खत्म हो गया । यह कोई एदोसिटी नही है, धन-टर्षेक्लटी नही है बुछ साहबो के हिसाब से ।

य० पी०, हरियाणा, दिल्ली मे जगह-जगह पर ये बाक्यात हो रते हैं।

## एक मालमीय सबस्य : उड़ीसा मे ।

भी प्रूज लाल : मै उड़ीसा की बात कह कर ही धागे चलना काहता है। श्री पविद्न मोहन पघान उस समय ह्रकमत में थे। 1969 में एक कमेटी के सिलसिले में में बहा गया था। कमेटी का दौरा बत्म हुधा, कमेटी के च्चेयरमैन ब भी ही० बासु मतारी। उन्होने श्री र्पाबन्न मोहॉ प्रधान से कहा कि कमेटी का क्या इम्प्रिन है, भाप सूर्ज भान से पूछ लीजिए। उह़ीसा के टूर के बारे मे मेरी भी पबित्न मोहन पधान से बाबषीत हुई । इन्होंने मुक्ष से कहा कि क्या घम्र्र्षल है ?
［8ी मरज मान］
मैने शहा कि＂Completely disappointed with Oissa＂．

उन्हाने कहा कि क्या बात ₹ा गई， बडे रेगन झोकर पूषा ？में ने कदा कि हम टेलिबिजन एज मे भाप यहा ग्राद्वर्वामया का बपहा पहनना नही सिरा सके । भ्राज भी बता बाडा भौग प्रजा बबीलो से लाग नगे रहतन है वद्लीटली नेकेड । में ने उनको जिस बक्न यद बान वही कि श्राप यह भी नही मिखा सदे ता प्रधान माहब का जबाव था 1 Th s is their culture＇

SHRI PABITRA MOIIAN PRA－ DHAN I myself was a Minister of the Department 1 offered them cloth but they sald they would not wear it

श्री सूरज मान जवाब पूर मुन लीज़ा । नब र्शाबत्र मान्न जो ने क्ता This is then culture＇．ता मिने पूछा fि fम० प्रधान
＂Do you want to preserve this cul－ ture？＇

उसके बाद उनकी जबान बन्द गा गर्ह। वयल उहीमा की नी बात नही है，पिम्टली जनवरी में मै भ्रमान हावर भ्राया ？। बह़ा पर ध्रादिवामी महिला क्रोर पत्ष कपलीटली नैकेड है । っम टेलीविजन एज म कप्नीटली नैम है होग किर
 वाई तेमी बान नही है। हमले बाद मी ोरसा बहने है नो भ्राप की भ्रक्ल क्राप का मक्बार श्रापका मूस्रबक्न प्राप को मूवाग्व ₹ममे उथारा मैं कुष्ठ नशी कहना चाहता ।

मे एरामिदीज नी बात पर भाना चाहता ह । भ्रभी जनवरी च मतीने म य्य० ती० मे गमवृं नाम के एक गाव मे जा त्राथग्म नश्－ मंल़ में है，बत्रा कानू नाम का एक हरिजन या । उम पर क्रूठा छलजाम लगाया गया，थान्दे कहा कि तुमने कही चारी की है，गत बा बुला कर थाने ले गये । थाने मे उसका छ्नना पीटा， छतना टार्षर किया कि उसकी हालन खगब टा गई । हालत खगब होने पर जेल में ले गये， जेल के मुपरिन्टंहेंट ने कहा कि हालत खराब है हमको ₹म जेल में एडमिट नही करते । चुनारे उसको झस्पताल मे एड्डमिट कराना पडा पोर ध्रगले विन वहा उसकी डैथ हो गई । यह कहानी यह़ी बतम नही होती । उसके बाव जब यह घात फंली कि मेसे पुलिम के टार्षर के कारण काल माभष हरिजन की हैय हो गई रे उसके फौरन बाव बहां के हरिजनो ने प्रबर्यन किवा धोर मैँ नाम के एक गाब में हाषरस तहसील मे बहां के एक वेधटक नाम

के हरिजन कार्यकत्रा，पोलिटिबल बकरे ने इनके खिलाप बंम्पेन गुए किया। कैम्पेन णरु कग्ने में उस थानेदार ष खिन्माप fिकायत की fक उमने उसवा जानबम वर माग है । उमने 16 फरबरी बा उस घंम्पन के बाद बोष वरमिएर， सर्परन्टैटैट भाष पुलिस घोर मब ॠथोरिटीज को घडर र्शजग्टड क्वर चिक्रो लिखी में पाम उम तल्लीवेशन की वापी है，डावस्वाने की रमीद बी काटो क्टट कापी है，उगम लिखा कि मेंगी दस बंम्पेन के वारण ना मिने हरिजन के मौन 7 बार में वी 4 घ्रत्र मरी जान मी
 मे उस बेध्रा नम्जिन जा वालिरीवन वर्षर था， उमका भी बन्ल बर दिया गया होन बF उसी थानेदार ने बगया । घह उम गरीब की पाटा है । गन कल्ल महज या ती नही कि नलवार
 नाब－कान कएं गय । यद फाएा है उसर्ता हालन की। पनिम बत्रा बा़ म प户ेची। उसवी भाश Tा वान्तमधम व लिय ने गय गता गा क राइम पहनी । उनवा गत्र गया कि मबन ध्राजाइयं भब干 १ाम्न माटम दागा । का गरोत्र हस भाम पर fि जिल क श्रापर कर गे है कि पोम्ट मार्ट ${ }^{2}$ गबर $\bar{F}$ ।गा $\rightarrow \overline{च ल ~ ग य े, ~}$ र्लाक्न गत－गान में ता ाग ना किस्पाज प्राफ का दिया गया । पानम न उसकी अर्ठी पाम्ट भाटम ग्गाट मी ल ली हागी । उन कारां। कं गन्डा म से वब भादमी भी निग्फला－－ात्या गया， लेंक्न 110 नाग्जन fगग्पनान ।न लिय गय।
 मब すこ ठीक झे । बाहम्त म । वान नाग तो गसा बनन एग ।

हन पद्राससहीत गा ग बाद से भी बकात्रा मिलता है $f r$ ध्रदालन1 म जाकर बी त्र हन्माफ नही मिलना है। यन एने बहुत
 Tगनी है，हर्माका मुसे कहना โし3। । यह $1974-75$ की निप्षाट है । ग्राप का याद हागा कि 1968 मे ताामलनाड् क त्वनमनी नाम के गाब मे 42 रारजन，जिन में 20 निंच भी थे，जिदा जलाय गयं ये । उस वक्त बहृन इुछ हुप्रा । इसें बाद चाई काटं का फंमला क्या रोता है ？ 23 मुर्लाझम ंर । हाई बोटे ध्रपने फैसले मे कहना है－
＂Further there is something as－ fonshing about the fact that all the 23 accused implacated in this case should se Mirasdars Most of them are rich men owning vast extents of land The evidence is that the first accused owns a car．However， much the Mirasdaras might have been anxicus to wreck vengeance
upon the Left Communist kisans, it is difficult. .'.

## ये सिग्गीकिकंट घ्रलभाज्र है ।

"..to believe that they themselves walked bodily to the scene and set fire to houses unaided by any of their servants."

यह जजमें बद्रुन नर्शा है। लंकिन नतीजा यह है. कि 23 के 23 मूर्लजिम बरी हो गये । भ्रदालन कहन्री है कि जिम श्रादमी के पास जमीन हे, कार भी हे, बह वेंमे कललन कर मकना है । श्रगन रम किम्म का हन्माभ. भमलंगा, ना र्राग्जना की यग्धा नहां हो मकती F । इमी केस बे बा में बमिन्नर ने क्रपनी fिपाएं में रीकमेंड किया था -
"It is for consideration whether it is not almost imperative that processital retorms are undertaken to treat cases of soc.al injustice as separate from ordinary violation of law, that the law relating to burden of proof, the Evidence Act and Criminal Procedure Code are suitably amendea as in anti-corruption cases and that spectal courts with mobile units are needed to be set up for eases pertaning to socio-economic justice."

भगन सरकार हरिजनो पर होने वाली ए़्रार्गमटीज को बन्द करना चाहती है. तो मी मांग करना चाहना हूं कि घ्रगर सरकार छमजसी की एदामिटीक के बार मे स्पेशल कोर्टस बना सकती कै, तो उस हरिजनों पोर भादिवाभियों पर होने बाली एट्रामिटीज के बारे में मी स्पेफल कोट्ंस का प्राविजन कर्ना पड़ेगा । जब तक ऐ्सा नही किया जायेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। जब कोई एड्रामिटीज हो जाती है, तो जो उम एदुासिटी का सिकार ध्रमा है, उसको यह न कहा जाय कि बह प्रूव करे कि उस पर एट्रापसटी हुई है, बरिक जालिम से कहा जाय कि वह पूरू करे कि वह् बेगुनाह है। ऐसा करने पर ही एद्रासिटीज बन्द होगी़ी।

मे एक कबम पौर भागे जाना चाहता हूं। ओो भमीर घोर सरमायवार है, बह़ हस भरोसे पर किसी हरिजन या घादिवासी का कत्ल कर बेता है, कि भगर मैं जेल में चला गय-पष्बल तो वह बेल में आयेगा नहीं, अयोकि बऱेनह़े बकीलों को भारी कीस हे कर वह्ह बरी हो जाता है-, तो मेरे पास जायदाद है, मेंे बच्बे धाराम से रेंगे। लेकिन जिस गरीब हैखिल था धाबिबाही का कर्ता को जावा है, उसके बर्ष भूडे मर खाते

है। ₹म लिए कानून में ऐसा प्राविजन होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कत्ल किया हो, उसको सिफे मजा ही न हो, बल्कि उसकी जायदाद भी जब्न कर ली जाये, ताकि उसे महस्मू हो कि मेरे बाद मेरे बच्चे भी भूखं मरेगे।

एट़ासिटीज को कम करने के लिए मै यह भी कहना चाहता हुं कि जैमा कि बिहार गबर्नमेट ने कदम उटाय। है, हरिजनो को घपने डिफेंस के लिये हथियार विये जायें, उन्हे ट्रेनिग भी दी जायं घोर उन्हें हथियारों क लाइसेस लिबरली निये जाये।

1917 में भारत्तवर्ष का विभाजन हुपा था। कुष्य लाख रेपग्जीज हिन्दुस्तान में भाए, उन को बमानें के fलप, रिकिबिलिटेट करने के लिए एक सेपरेट मिनिग्ट्री यहा बन गई। सुछ साल के कुछ लाब रेपयूजीज के लिए एक रिनिस्ट्री बन मकती है भौर हजारो माल के करोड़ो रेफ्यूजीज के लिए क्या कोई सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं बन मकती ? बननी चाहिए । जब तक नही बनेगी तब तक घन कम्प्यनिटीज का उद्धार नही होगा। श्राज हम किसी मिनिम्ट्री पर रेस्पासिबिलिटी कि,क्स नही कर सकते। रेलवे को कहोगे तो वह कहेगे कि होम fिर्मिस्द्री मे जाभो 1 होम मिनिम्द्री को कहेंग तो वह कहेगे कि पी ऐड टी में जाप्रो । हम एक जगह पिन प्वाहट कर सके कि बह रिमनस्ट्री रेस्पांसिबल है, इस के लिए उन की एक सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिए ताकि कही एकोनामिक अपलिभ्ट में ज्याबती हो या घीर कही कुछ हो तो बहा हम उस सेपरेट मिनिस्ट्ट्री को पकड़ सके।

मै पगली मांग रब्बना चाहता दें कि रिजर्वसन का पीरियड कम से कम तीस साल के लिए भागे श्रोग ब之ना चाहित। या तो भ्राप वह कह दी एए कि हन हरिजन भादिवासियो की हालत सुछर गई है । प्रधान माहब तो कह सकते है कि सुधर गई है लेकिन हिन्दुस्तान का कोई पादमी इम बात को नही मानेगा ... (ध्याष्यान) ...

बहुत भष्छी बात के भ्रगर श्राप इस मे मेरा समर्षन करते हैं। मे यह सममता हैं कि यह विल रिखर्बेशन को एन्मटेछ करने के लिए था आना चाहिए था। भमी नही भाया तो भगले मानसून सेशन मे का जाना चाहए।

प्रधान साहब की एक बात का में श्रोर जवाब देना चाहता हूं। वह कहने हैं कि पोलिटिकल फील्ड में कहां भमटच्चीबिलिटी बरती गई हैं, कहां ज्यादती बरती गई है ? मैं पूछ्ठा चाहृता हैं कि क्या जम्मू घोर कश्मीर में हररिजन नही रहते ? जम्मू कार्मीर का कीन सा मेंद्बर पालियामेंट हरिजन माबिवासी आति का यहां किठा है? क्या: जम्मू घौर काश्मीर के हरिजन पौर धाविवासियों का प्रतिनिधिख यहा नहीं होना कारिए ?

औी मूर्ज भान
लाजमी तौर पर होना चाहिए। यद्ट बिल्कुल ना-इसाफी की बात है। भ्रडमान की भ्राबादी 1 लाब कुछ हजार है, जिस मं 90 हजार के करीब हरिजन भाविवासी है। यह कहा गया कि बहा म्रनटबिबिटी नही है भोर केबल थां़़े से एबोरिजिनस्स को छोड़ कर बाकी को कहा कि से ट्राइबल भी नट्टी है । भाप पोलिटिकल प्राउन्ड पर उनको नही मानेंगे क्यो कि ध्रगर उनकी तादाद वहा मान ली जाय मेष्यूह्ड कास्ट और सेल्रूल्ठ ट्राइक्ष की तो वहा की एक ही सालिटरी पालियामेट्री सीट है, वह रिजष्ष हो जार्ता है घ्रोर उन के हाथ से यह मीट निकल जाती है। यह भी पोर्लिटकल ज्यादती है 1 भासाम के लाखो भाषिवासियों के बारे मे बहां की गवनेमेंट की एक क्रपनी रिपोट है...(घ्यबघान) ..

मे घक्सर बक्त से पहले भपनी बात खन्म कर के बैठ जाया करता हूं। तो तीन मिनट मै घोर चाहता है।

भासाम गवर्नेंट ने इन-राइटिग यह कहा है कि हन घोट्यूल्ठ ट्राइ्षण्य को हम जान बूक्म कर के पोलिटिकल रीजन्स के कारण घोड्यूल्ड ट्राहछ्ज नही मानते है। क्या यह पोलिटिकल ज्याइती नही है ?

विल्ली में पिछली गबनमेंट ने यह कानून पास किया है कि 1960 के बाद भर् कोई घेड्यूट्ध कास्ट भौर झोड्यूल्ड द्वाख का भ्रादमी दिल्ली मे पा कर बसता है तो उस को बह घेड्युल्ड कास्ट घोर घोड्यूल्ड ट्राइब नही मानेंगे। भ्रगर महाराष्ट्र का एक होरिजन 1965 मे विल्ली में ग्रा कर बमता है तो उस को दिल्ली वाले इसलिए फेक्यूल्ड कास्ट और घोह्यूलड ट्राइब नही मानेगे कि वह 1960 के बाद घाए है पोर महाराष्ट्र वाले छमलिए नही मान्नेंगे कि बह 1965 के बाद यहा घ्रा गए। क्या यह पोलिटिकल งयानतो नही है ? लाजियो तौर पर हैं।

मै एक छोटी सी माग घौर करना चाहता हं यहा बहुत जएरी है, पाललयामेट के मेटृल हाल मे बाबा साहुष भम्बेउकर की फोटो लगनी काहिए। बाबा साहब भा० भ्रम्बेडकर की बहुत बड़ी देन है इस देश को। उन की कोटो वहा जहर लगनी वाहिए घोर उन के जन्म दिन पर 14 श्रत्रल को छुट्री होनी बाहिए?

लैह रिफार्में के बारे में जितने भी एमैक्टमेट होते हैं वह नाइन्थ शेक्यूल में शामिल हो जायं तो इस से हरिखन घोर भाद्बासियो का बहुत बढ़ा लाप होगा।

उन की एकोनामिक पर्पसिफ्टमें के बारे में एक बात कहण चहाता हूं। मूक्षे बुसी है इस बाव की कि सलन्ट्राइक्ल व्लान्स तरकार ने च्वाए है। लेकिन सेप्दूल्ध कास्ट के लिए भी

सब-ल्लान बनाना चाहिए उन को धपलिष्ट करने के लिए। जो किस्ट्रिब्यूटटव एजेसीज हे उन में भी उनका हिस्सा मिलना काहिए।

सर्बिसेज मे भी उन का बहुत बुग़ा हाल है। सबिसेज्ड मे जो सेख्यूल्ड कास्ट घौर घोड्यूल्ड ट्राइत्त की रिप्रेन्टेश्रन है उस के थोटे से पोकड़े मी बेना चाहता हू। से $1-1-78$ तक के भांकड़े है । क्लाध बन केटेगरीज मे मेе्यूत्ड कास्ट की रेप्रेजेंटेश्रन 4.5 परसेट है म्रोर सौड्यूल्ड ट्राइब की 0.8 परमेट हैं। यह लेटैस्ट है। बलास ट्र में घोड्यूल्ह कास्ट की 644 परसंट है और शेछ्युल्ड द्रामूब की 0.88 पर्सेट है । क्लास पी मे शेड्यूल्ड कास्टम 122 परसेट ध्रोर घेड्यूल्ड ट्राइब्ज 2.8 परसेट। बैको का इमसे भी बरा हाल है। 14 नेशनालाइज्ड बैष्स का हाल और भी बुरा है। मेरा सुभाव है, मं ने एक प्राइवेट मेम्बसं बिल भी ग्बा़ है, मरवसेज मे इनकी हालत तब तक नही मुधरंगी जब तक कि सेन्द्रल गवर्नमेट का पक पेक्ट नही होगा और उसमे पीनल क्लाज भी होना चाहिए कि भ्रगर रिजन्ड पोस्ट के लिलाफ छनको नही लिया जाना है तो उस थफसर को 15 दिन की कैंद होगी थर हजार ऊपया जूर्माना होंगा।

एजूकेषन के बारे मे एक बात्र कहकर मै बैठ जाऊगा। घोड्यूत्ड काम्ट स्टूहेट्म का, कई बार उनकी टमं भी खन्म हो आाती है, लेकन स्कालर्राशप नही मिलती है। कर्नाटक गबनंमेंट से एक स्कीम बनाई है कि मेड्यूत्ड कास्ट स्टूठेन्ट्म को एक ऐन्टाइटिलमेट कार्ह मिल जाता है जिसको दिखा कर हर महीने उन्हे स्कालर्राशप fमल जाती है। क्या देश भर मे छम स्कीम को लागू नही किया जा सकना ? लागू किया जा सकता है иोर लागू करणा चाहिए।

जहा तक एउमीशंस की बान है, हर इस्टीट्यक्षन मे इन का हिस्सा है लेकिन हिन्दुस्तान में एक ऐसी यूनिर्वमटी भी है जोकि सेड्यूल्ध कास्ट्स घोर ओैड्यूत्ड ट्राइष्ज को कोई हिस्सा देना नही जाहती है। धाप हैरान होगे कि बह् कौन सी यूनिर्वसिटी है। बह है मरीणदे मुस्लिय यूनिबसंसी। वहां पर सेब्यूल्ड कास्ट्स घोर जैद्यूल्ड ट्राइक्ज के लिए कोई एउमीयन नही है--मेडिकल कालेज या किसी भी फैकल्टी में। में कमिष्नर की रिषोर्ट से रेलिबेन्ट वोर्शन पक्कर सुना रहा हूं :
"However, there are st.ll a few Universities like the Aligarh Muslim University which have not so far started acting upon the instructions issued by the Government of India Some private Medical Colleges in the State of Andhra...."

[^0]करना चाहता हूं कि घहां मलीगढ़ मुस्लिय यूनिबस्टटी में घ्रीर सुधार हुए हैं बहो यह सुषार की होना बाहिए कि हरिजन दादिवासियों को मेरिकल कालेज घोर धूमरी फंकल्टीज में उनका हिस्सा दिया जाए।

६सी तरह से हाई कोर्टंस सें मभी तक सीनियर क्लास बन में रिजवेंशन नहीं है। कास्टीट्यूणन में यह कही नही लिखा है कि हाईकांट मे कलास बन में रिजर्वेयन नही होगा। इसलिए बहां पर भी रिजर्वश्षन होना चाहिए।

प्रनटर्चेबिलिटी पेक्ट जो बना था उसमें कुछ भमेन्बमेन्ट्स की जरग्त है। उसके छल्लीमेंटेश के लिए केन्दीय सरकार की घोर से 5 करोड़ रपया रखा गया था लेकिन रटेट गबर्नमेंट्स ने एक नया पैमा भी बचं नहीं किया । यहों पर केन्द्र में गलियामेंट की एक कमेटी बनी हुई है, स्टेट्म में मी ऐ़ेसी कम्मोटयां होनी चाहिए। नमिलनाहू में ऐसी कोई कमेटी नही है। सेन्टर की पालियामेन्टरी कमेटी को न तो दे बिल्लुपरम में जाने देते हैं भोर न ही भ्रपनी कोई कमटी बनाते है। इसके लिए सेन्टर को स्टेट्म पर जोर देना जाहिए। में उम्मीद कग्ता हूं कि छून मारी चीजो पर एप्रश्रन लिया जायेगा।

SHRI T. BALAKRISHNIAH (Tirupathi): Mr. Chairman Sir, I will only conflne myself to the educational facilities that are given for Scheduled Castes by the Government of India. But before coming to that subject. I want to read out from the Preamble of our Constitution:
"We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic Republic and to secure to all its citizens:

Justice, social, economic and po'itical;"
and so on, and also of equality, of status and of opportunity. This is what is enunciated in the Preamble of the Constitution.

Again in Art. 46 it is said:
."The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people and, in particular, of the Scheduled Castes and the scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation."
Heve the term 'weaker sections' means women also-not only Schedul-
ed castes and Scheduled Tribes but also women. Their interests must be kept in mind and educational facilities must be given to them. The Commission has made an observation with regard to the educational facilities that are given. The Government of India and also the State Governments are giving a wide publicity that the Harijans and the Adivasis are given educational facilities from I Std. to higher studie ${ }_{S}$ also. That may be true, but in implementation it is not so, because, in 1976 the Government of India issued a circular stating that not more than two persons in a family would be given scholarships. I am readirg the Commissioner's observation: on page 93 , it is said:

> "In response to a number of queries received from various State Governments and educational insti. tutions about the number of children in a family who will be entitled to post-matriculate schelarships, the Union Ministry of Home Affairs have clarified that not more than two children in the same family will be eligible to receive these scholarships. It has been further clarifed that this restriction is not for two children at any particular time but two children of the same family for all time to come."

From this you will see that not more than two children are entitled, in a Harijan family, to get post-matriculate scholarships. But what I submit to you is that those who were already born should not be denied the opportunity of getting the educational facilities. It should have prospective effect, it should not be retrospective. About this, I wrote to the Prime Minister, Shri Morarji Desai, on 4-11-1978 thinking that he would definitely take up the cause of the Harijons and would do something in the matter. I quoted the circular number under which this restriction was placed, and then I requested him:
"I. therefore, request you, Sir, to take sympathetic attitude and relax the above condition under paragraph XII, at least in the case of
[Shri T. Balakrıshniah]
women belonging to S.Cs. and S.Ts. as special incentive and as New Year Ugadi gift hy the Janata Government under your benign leadership."

I wrote to him on 4-11-1978 requesting that it should be a New Year Ugadr' gift by the Janala Government for the Scheduled Castes students. I wanted that this rule should be relaxed totaliy or. if that was not possible, at least in respect of women students. First 1 got a reply from the Prime Minister as folluws: it was dated November 9, 1978:
"I have received you ${ }_{r}$ letter in which you have urged that the existing restriction on the number of children of Scheduled Castes/Tribes families eligible for post-matric scholarships be relyyed, at least in the case of women students. I shall have the suggestion looked into."
$I$ hoped that he would definitely take a sympathetic attitude towards the women children. But he did net do that. Later on, in his letter dated December 12, 1978, he gave a negative reply saying that it could not be done, and the reason that he has given is that, in case this rule is relaxed, the budget amount will have to be enbanced. Therefore, he did not agree to the proposal to relax this rule.

In this connection I would like to bring to your kind notice that there are no separate universities for Harijans. There are no separate colleges or High Schools for Harijans as in the case of other communities and mincrities. If you see, in spite of that, they are claimung that they should be given more facilities, more amenities anri more encouragement and the government is coming forward to give them all facilities to such of those minorities which are in this country. But, in the case of Harijans, the government is not willing to budge an inch or give any concessions to Harijans for which I am extremely sorry.

You know what the Prime Minister said about women's education. This is a news item from the Times of India under the dateline December 26, New Delhi.
"The Prime Minister, Mr. Morarji Desai to-day gave away awards to principals of five Muslim girls high schools of Uttar Pradesh for outstanding results in the examinations cenducted by the U.P. Board of Secondary Education.
The Prime Minister said it was necessary to encourage women's education particulariy among the Musims, because many parents did not send their daughters to school.

Mr. Desai hoped that the system of awards would be extended to more areas in the country so that more and more Muslim girls were encouraged to attend schools."

This is the sympathetic attitude of our Prime Minister towards Muslim girls for whom there are already separate Muslim High Schools, Muslim Universities and Muslim colleges. I am not envying the Muslim community or the Christian community or any other minority. They must be given all sorts of encouragement. But why does the Prome Minister say one thing at one place and give me a different reply? I specifically wrote to him asking him to relax the rule that not more than 2 children in a Harijan family will be given pest-Matric scholarship. They say this was done in 1976. But are you not repealing many of the Acts that were enacted by the previous government? Have you not repealed the amendments in the Constitution? Are you not bringing in Special Courts quite contrary to what the previous government has done? Because the previous government has committed some mistakes keeping in mind that the Harijans should not produce more than two children, they did it. This is what it means-that the Harijans population should decrease, that the Harijans should decline and the Harijans should be annihilated in the country. This is the object of this circular. That
is why they said that not more than two children will be entitled to postMatric scholarship. But is it fair on the part of this government not to reconsider this issue when you have reconsidered so many things of the previous government? So you are reluctant to reconsider this issue. You have heard what the Prime Minister has said about Muslim girls' education. He wanted to give them all incentives but he is net sympathetic $t$, relax this rule of restricting the scholarship for not more than two children in a Harijan family. This is the way how the Prime Minister is going to help the Harijan community. He is a Gandhian and I thought he would practise what he preached. There I differ from hin. He is a strong man. He takes any step which he believes is correct but in this particular issue he is not.

My friend. Mr. Suraj Bhan and others pointed out that there are so many Universities, so many colleges for other communities but for the Scheduled Castes there are no colleges. I am extremely sorry in this matter. I once wrote to the Education Minister regarding the University Grants Commission. This University Grants Commission expressed its inability to help; it does not have powers or jurisdiction over the universities. Who else has got the powers or jurisdiction over the universities? Who is controlling the universities? Is it the Central Government or U.G.C.? Under the U.G.C. Act, there is some provision to supervise, it is not merely a distributing agency of funds. It has got powers also to supervise. There are universities in which harijans are not at all given admission without capitat.on fees. There are medical colleges where there has been no admission of harijans. Are you not taking this into consideration? They say that that is a private college. I can cite an instance of Vellore Medical College where there is no reservation for the scheduled castes. There is a Medical College in Manipal where also there is no reservation. There are so many such medical colleges where
there is no reservation for the scheduled castes although the Commissioner for Scheduled Castes' and Scheduled Tribes and Government have often written to them that they should also follow the reservation rules. They also gave their instructions. What action is the Government proposing to take against such college authorities? They say they are helpless. Government says they are helpless because they are autonomous bodies. What sort of autonomous body it is? Let this college or university be run from out of its own funds and not out of Government funds or public funds. All these universities are getting grants and funds. They say that it is a private college and that is their own college; it is an autonomous body. What do you mean by that? Why are you not able to take action against these people who are against the harijans' being admitted inte the colleges and universities?

Therefore, I submit to you that when the Janata Government has taken so much of interest in repealing all the old acts and old regulations, why are they not relaxing the new regulations or why are they not willing to relax this rule of restricting the post-matriculation scholarship of not more than two children in a harijan family? This is a very regrettable thing. I now request the hon. Minis-ter-the Janata Government-and the Janata Members to consider these issues sympathetically and see that this rule is relaxed so that more number of harljan children are really benefited educationally as well as economically and socially.

Thank you for the opportunity that you have given me.

प्रीमती पहिल्या पी० रोगफेकर (बम्बई उत्तरमष्यम) : सभापति महो़दय, यह् जो कमीशन की रिषोट्ट भायी है हम देख्बते हैं कि छस पर भाषण करने बाले मैजारिटी में हमारे शेड्यूल्ड कास्ट्स के ही लोग हैं, घोर हाउम में घतने कम लोग हैं। ऐछजर्नमेंट मोशन लार्येंगे, иोर भी कुछ करेंगे, लेकिन जब घ्रसली सबाल प्राता है तब लोगों को बोलने का समय नहीं मिलता, भीर धधिक सदस्प भी यहां मौनूब नही है। ऐसा लगता है कि जेख्यूल्ड कास्ट्स का सबजेफ्ट भी, फेड्यूल्ह कास्ट हो जया हैं उस पर किसी को छटटरेस्ट नहीं हैं।

1082 L.S.-9.

## [घीमती पहिल्या पी० रांगनेकर]

यह बात ष्यान में रबनी चाहिये कि यह साल ऐंटी-भपारथीरईयर हैं। हमने बेला है कि हमारे मेता बाहर जा कर के ऍटी धपारयीठ के बारे में ज्ञात करते हैं, हर जगह जा कर कहते है कि मीप्रो иोर साउष ध्रफीकम्स के ऊपर होने वाले घत्याचार बन्व होने चाहिये। लेकिन बुड के देफ्र में जो घ्रत्याषार होता है उसको सुननें के लियं कान नहीं है, वेबने के लिये पालें नही हैं घोर बोलने के लिये मुह्ट में जबान नही है। यह हमारे देश में बल रहा है। हसके बारे में हमें घ्यान बेना चाहिये। माननीय प्रधान जी जब बाल रहे थे तो कह रहे थे कि घनटबेबिलिटी हमारे रेश में नहीं है। तो क्या है ? उन्होंने कहा कि कहां है भनटरेबिलिटी ? प्राप भी देचंगे तो आापको पता बलेगा कि हर कगह बर्राव में, जौब देने में कानून में मन-टचेंििलिटी है । हर जगह, हर क्षेत्र में, हर स्लर पर घनटरेकिलिटी है। हम कितने भी कानून बनायें बह इम्पलीमेंट नहीं होते है घोर मारन्टी नही है हमारे सिस्यूस्ठ कास्ट भौर किछ्यूल्ड ट्राइक के लोगों को कि उनकी रक्षा हो जाये।

हम तो यह देबते हैं कि जो भर्यासार हो रहे हैं, वह जातीय वर्ण के लाधार पर हो रहे हैं। उनमे भी बहुत्त से भरत्याष्षार माधिक काषे की बजह से हैं, जो छन्टोस्टेड लोग हैं, वह पपने हाष में यह ब्यबस्था रबना चाहते हैं, हम लिये मी दलितों पर भत्याचार हो रहे हैं। यहां के वलित बेत मअदूर घौर गरीब मजदूर हैं। पहले क्षेत मअदूरों को काम दिया जाता था कि बलो हमारा भांगन साक करो, हमारा गंदा काम करो। इस देत्र में बावा साहेब भम्बेहकर जसे मीठर हो गये, उन्होंने कह दिया कि धुमको यह काम नहीं करना बाहिये। अब से उन्होंमे पह काम कग्ने से द्वार कर विया तब से उन पर भत्याषार बद्र गयें हैं, क्योंकि वेस्टेड हन्टरस्ट चाहाते हैं कि उन्हें वह काम करना चाहिये।

भाज देहात में जो हरिजनां पर मंटाषार होते है, ज्यादा घत्यावार उनको जो जमीनों का कन्जा मिलता है, उस जमीन से उठाने के लिये हीते हैं। कमावाला में क्या हुप्रा ? दलितों को जर्मीन दे दी गई иौर जो वेस्टेड हंटरेम्ट के लोग हैं, समाजवाद की बात करने वाले, किसान मम्मेलन के नाम से जाते हैं घौर कहते हैं कि कंसावाला की जमीन वलितों को नही बेनी काहिये । हसी लिये पषान मंब्री के घर पर मोर्च भी निकाल दिया गया । इसलिये कि वह प्राथिक बांचे को तोड़ना नहीं बाहते, उसे कायम रखेने के लिये यह दलितों को दलित रबना आहते हैं।

भादिवासी भोरतों पर भस्याबार होता है। बहुत जगह प्रत्याजार एक्सप्लायटेछ लेबर पर होता है। मजदूरी का काम करने वाली भौरतों पर हमला हुपा बहां बलाल्कार भी हुणा । लोमों

मे सोषा कि माबिवासी इरिजनों पर भर्यायार करेंगे, बलात्कार करेंगे तो कोन पूछने बाला है । यह एक्सप्लाइ्टेख लेबर के साय होता है पोर उनकी एवसप्लायटेशन चालू, रबने के लिये वह्स सष होता है, वह हमे घयान रखनां चाहिये।

रिजवॅपन थाज होना चाहाये, लेकिन इससे यह सबसल हल होने वाला नहीं है । श्र.धयक उाषा बबलकर, भनुसूषित जाति घीर घनुसूखित पादिम जातियो के हाथ में जिन्शा रहाने का साधन जाप नही देते मोर कुछ नही देते। उनको छवबल भपोर्षुनटो नहीं मिलती है। छस तरह से खाली रिअवँशन मे उनका सबाल हल होने वाला नही है। रिजर्बेशन भी क्या है। ओो हनारे यहां बकारी बढ़ती है, हमारे बेकार मोजबान हैं, उनके सामने क्या रखते है कि यह हारजन रिजवेशन की माग करते हैं इललिये वुमको नोकरी नहै। मिलती है। गलतफहममी पैदा कर के ज़ानयूक्लकर हरिजनों धोर बेकार लोगो में बगड़ा विदा करतं हैं। भाप देखें कि रिजबेंशन से भी चनको कितनी ओंब मिसती है 175 साल मे बकाभी बहती है 3.24 लाख पोर 1975 में 4 लाख लंगों को नोषरी मिली 193 लाख बेकार थे लेकिन 4 लाख 400 लोगों को धार्गनाइजण संबटर में मोकरी fमली । उनमें केबल 19 हजार घौष्य्त्ड कास्ट मौर घंब्यूल्ड ट्राधबस के लोग हैं। इसलिए रिजर्वंशन में मी उनका कुछ fमलता नही है। भाप कहते है कि रिज्वेशन फल गई है कस लिए जाब नहीं मिलता है। बदृती हैई बेकारी का छिपने के लिए घैड्यूत्ड कास्ट कौर दूसरों म चगक़ा पैषा कराया जाता है। हस तरक ध्यान टेना चर्वाहये । इर्सालये उन्होने कहा है कि रिजर्शंशन बहुत दिनो तक चलना चर्गाहा । उन को कुष्ठ घोऱी सद्दुलियात घेने की बात है । प्रगर घाप किगर्म बेबेंगे तो पता बलेगा कि शिक्षा के वक्त उन को सहूलियत मिलती है। मेरा कहना है अन्म से ही उनको सहलियन देना बाहए। मिक्षा के वक्त सहूलियत बने से काई कायदा नही है। 6 से 11 साल का बन्षा 11 साल के बाद कमाने के लिए जाता है क्योकि घर में उसको धाना नही fमलता है।

स्कूलों में एउभिशन पाने बाले छाबों के आांकहे इस प्रकार हैं: 1968-69 चटेंग्डं 1 से पांच 6 से 11 वर्ष की उम्र, ीैख्यूल्ड कास्ट्स ध्रौर fिझ्यूल्ह द्वाइक्स के मलाबा हूमरे बेब्बे: 453.24 लाब्ब घोर 82.80 परसेग्ट, 1973-74 मं 534.53 लाब्ब मौर 90.70 परसेंट । इसके मुकाबलं में प्रिए्यूल्ध कास्ट्स बच्छों की सख्या $1968-69$ में 65.20 साबा हौर 64.10 परसेट, घोर 1973-74 में 68.95 लाब घोर 68.90 परसेंट थी ।

स्टे ${ }^{5}$ हं 6 से 8,11 से 14 बर्ष की उम्म, किस्यूत्ड कास्ट्स घौर कित्रूप्यू ट्राइक्त के मलावा धूसरे बष्न : 1968 -69 में 110.51 लाब घरे 1973 - 74 में 130.64 लाब । इसकी वृलना में इस सालों में किएड्यूल्ठ कास्ट्स के बचनों के संब्या 11.19 लाख चौर 12.16 ला खु की :

स्टंश्रं 9 मौर उससे ऊपर, 14 से 17 बर्ष की उम्र, किष्यूल्ड कास्ट्म मोर किस्यूल्ड द्वाइ्रका के भलाबा रूसरे बच्चे $1968-69$ मे 5556 लाख घोर 1973-74 में 67.11 लाब, जबकि हम सालो मे fिञ्यूत्ड कागट्त्म से बच्चो की सक्या 4.58 लाब जोर 5,75 लाब थी ।

इन किगसं से वता चलना है कि fपाष्यूल्ड कास्ट्स के बच्चे 11 माल के बाह अ्रपनी पढ़ाई को जोरी नही गख्ब सकते है, क्यांकि उनहैं काम करने के लिए जाना पह्ता हैं। इस लिए जब तक हन लोगो के ध्राधिक सबाल को हल नही कियदा जाएगा, तब तक चाहे उन्हे कितनी मीवधाए, किताबे क्रौर पैमा दिया जाये, तब तक कुष नही होने वाला है । उनकी फंभमलीज जिन्दा र₹ संके, इस के लिए मरकार को कुछ करना चाहिए।

जहा तक मरविमिज का मम्बन्य है, 1975 मे प्रथम श्रेणी में शिह्र्यल्ड ट्राइज की सब्या 0.78 परसेट, द्वितीय श्रेणी में 054 परसेट, वृतीय श्रेणी में 133 परसेट और चतुर्य श्रेणी मे 430 पग्मेंट था ।

मैन ग्बृद महागप्द्र मे दखा है कि एक जगह तीन लउके नीकरी के लिए प्राये । उनमे से एक आाल्रण, दूमरा मराटा मोर तीमरा णिड्यूल्ट कास्ट्म का था । ग्राहमण बो टेलीफान ध्रापेरेटग की नोषगी दां नई, मगठा का लिप्ट बलाने नोकरी मिली मौर शिइ्यूल्ड कास्ट्न को लघके को जो ति० त़० पाम था साहू देने की नोकरी fमली। भाज भी यह हो रहा है। हमने महागाद्र है चीफ मिनिस्टर को लिख्बा कि हस की जाय करे । नौर्कार्यो मे भ्रब भी यह डिसकिमिनेशन हो रहा है । एम० ए० पान लउकं को व्वाह देने की आाप देते हैं पोर कहते हैं कि हमने उसके लिए् जाब रुजवं की हुई है ।

स.वर्जनिक ऊेत्व मे शिश्यूल्ध कास्ट्त्त की सब्या 1975 मे प्रथम श्रेणी में 144 परमेंट, दितीय श्रेणी मे 302 परसेट, तृतीय श्रेणी में 1373 परसेट, मोर चतुर्य भ्रेणी में झाधू वालो के अ्रलावा 26.29 परसेट थी । इसका अर्थ यह है कि भाज भी हम कहते है कि ये लोग हसी जाब के भायक है पोर उन्हुं घही काम करना चाहिए। मार्बजनिक क्षेत्र मे बही स्थिति है । बैको मे कसकों की घ्रेणी में सिद्यूल्ड कास्ट्स के लोगो का प्रतिनिमघंत्व किए 081 परसेट है मोर रिजर्ष बैक में 239 परसेट है। रिजबं बैं तो सैन्द्रल गवर्नमैट के मषीन है। वहा इन लोगो की सब्या क्यो मही खठाई जाती है? सरकार को यह काम धपने घर से चुक करना बाहिए, बर्ना यह काम नही होने बाला है ।

धी मूरज भान न एक बहुत पष्धा पायट बताया हैं । में भी कह्ना चाहता हूं कि हिर्जनो

पर जो भत्यावार होते है, भाबिर में उनके बारे मे क्या कायंबाही होती है । कमीशन नियुक्त किए आते है पोर वे पाच छः साल के बाद अ्रपनी। ज्पार्ट देते हैं। महाराष्ट्र मे गबई बन्घुमो की दोनो माबे निकाल दी गडं। उन के बारे में क्या हुमा, यह पता नही है । भ्रपराषियो को कितनी मजा हुई ? जिन लोगो ने उनकी घाबें निकाल दो म्रौर उनकी बहन पर धत्याचार किया, उन्हे दो दा महीने की मजा दी गई ।

इस तरीके से म्रगर सजा भमलेगी, हस तरह से बर्ताव होगा तो भ्रत्यन्वार बछने "ंाले हैं। इस देश मे न्याय मिलता ही नही हैं। 1975 में कन्ल हुए 346, सीरियसली हृं हुए 1268, बलास्कार- 320 , जला दिया- 774 होर दूमरे तरह के-- 4785 , कुल 7493 हतने घ्रत्याचार हो हो गए मरंर को मिला कर। भभी तब हत्मवारी चाल है । भरी तक केस नही बने है । 1222 पेसे मामले हैं जिनके ऊपर भभी तक केम फा हूल नही हुए हैं, एन्बबारी घल ग्री है, 75-79 नक चार माल हो गए । भमी तक हमारे भघिकारी वर्ग को कोन गुनहगर है यह देबने का टाइम नही मिला है। हतना ही नही भरी चारंशीट दी है, कितने कसेेज में-46611 तो क्यो नही श्रत्याचार पनपंगे? क्योकि ध्रत्याचार करने कालो को लगता है कि हम करेंगे, कौन हमें पूधनं वाला है, कौन हमं सजा मिलने बाली है हमे प्रोटेक्थन पुलिस से मिलता है, हमे प्राटवगन गबनेमेट से मिलता है । मभी परसो हमने वेशा, एक श्रादमी को मार ख्वानी पडी। उसका गृनाह क्या था ? वह बोले कि घोहे का सवार हो कर बारात में भाया है लिए उतको पर बानी पड़ी । बोडे पर सवार होना भी हस देपा में प्रगर गुनाह होता है मोर उम के लिये किसी को
 होने बाला नही है।

ऐटी एपार्कीड ईपर यह चल रहा है। भगर इस देश मे ऐन्टी एपीर्थीठ ईपर सम्नाई से मनाना चाहते हो ता इन्होने जो सुमाब दिया है छस को भ्रमल में लाना चाहिए। हाग्जनो के ऊपर जो प्रत्याषाए होते हैं उनके लिए म्पेशल कोटं भ्राप को बनानी चाहिए घौर "टदो एपार्थीड र्दग में यह करन। चाहिए । भाप छटरनेगनल बीमेव ईयर में उनके लिए करते हैं, छटरनेशनल चौल्डरेग्स ईयर मे उनके लिए करने हे ता ऍॅटी एपार्थींड ईयर यह है है मे प्राप स्पेशल काट बनाये मीर जहा सजा द्वेने की बता है, प्रगर प्राइमाफेसी केस हो तो उनको पकड़ना काहिए, नही तो हरिजनो में चोई विश्वास ही नही विशा होगा ।

भाषिखर मे मी एक ध्वाघट महाराष्ट का बास तौर से भाप के सामने रखना चाहती हा । बहुन सारे हारजनो के घौर बाबा माहब बा० भम्बेडफर ने भी कहा कि मे
[धीमती भहिल्या ीी० रागनेकर]
हिन्द्र धर्म छोड वेता हू क्योंकि इसमे भन्पाय होता है, घद घमं स्वीकार करता हू 1 घद धरं स्वोकार करते हैए मी उन्होने कहा कि मे बवद घमं क्यो स्वीकार कर रहा है ? सयोंक हिन्दु धमें मे सब को बेबता समझते है, पैगम्बर छो एक को ख्षा का लडका औौर एक को वुदा घ्रवतार कहते है । लेकिन बुद्व घर्म ही ोेमा है जिस मे वह खुद को मानव ममझते है क्योषि बुदु ब्द को मानव बनले हे । लोकन मै यF बन्ना चाहती ही कि भ्राज नियो वुद्विस्टस का काई सहृवियत नही मिल रही है । जो निया-चृदिव्ट बन गये हैं उनकी सहलियतो को ले लेना ठीक नली है। उनको के सब महलियते मिलनी चाएिये भोर वन्र्रीय मरबार को उन्हे यह देता चाहिए। हतना ही नती गुजरान के प्रन्दर जो चमार बा हमने कास्टीब्यूभन पमेड कर्दे शेड्यूलह काम्ट से निकाल दिया है, यह मेरी ममक मे नही घ्राता । कहते है कि वह बनन वैम कमाने लगे, घहुत बह पैसे वासे हो गय इम कारण उनको सेड़यूल्ड कास्ट लिस्ट मे निसाल विया । मेरा यह कहना है कि उनका fकर इस लिस्ट में लेना बाहित ।

द्ससरा मेरा यह फहना है कि कोई मस्या थार ऐमी है जो हस मामले म प्रक्ठा काम कर रही है तो उमको महायना देनी चाहिए। मेगे पास यह सृथना आाई है कि बताषा मजद्रो के बारे से मीर घोरता के बाने में नेनल यक केन्दू काम कर रहा है । ऐसी मस्यात्रो के काम की रिपों प्राप को मगबानी चाहित क्रोर उमको कुच्च यदव बर्गैग्न बेनी चाहिए ।

जहा जहा जमीन, का मवाल हा, उसका थाप देखे । पहले हम ने कहा कि 4 करोह एकह जमीन ह्मारे पाम उयादा है । बाद में कहा कि चार किगड नही है, 2 करो ही है। फिर बाद में क्रा कि 26 लान्त्र है और अब हमागी गबनंमेट कहती है 1 क 11 लाब एकह जब डिन्द्रीब्यूट करने जाय सो उनको उसमे प्रेफरेस fमलना चाहिए। जब उनके पाम जमीन होगी तो कुछ रहने का प्रधिकार मिलेगा । ये मवाल ईल्स तरीके मे हल करोगे, ठोसी मै पाशा करती原 1

श्री प्रार० एल० कुरील (मोहनलाल गज) सषाप्पति महादय, माप लेख्यल्छ वास्ट मोग घेउयूल्ड द्वाइब्घ की रिपोटं पर वक्रस हो रदी है पोरे यद 74 से 77 तक तक तीन साल की सिपोट्ट है । एवद्यम से एक गद़र को डिस्कस करने के लिए हम उर्पस्थिन है । पाँ बर्ष के बाद बहस हो रही है । हमी से सरकार क इराडे का पता चलता है मोर बह भी बहुत क्रछ लउने भगछने के बाद यह बहम हो रही
15.55 hrs .

[Mr. Speaker in the Chair]

जन्रो तक नीकरियो का मबाल है, इमॅॅन्सी के दोरान घेडयूल्ड कास्ट मीर ग्राध्र के लोगो बी मर्जी के मुपाफक निकान दिया जाता था पर्तु घ्रभी मी उनपर से यF इमर्जल्मी ममाप्त नही हूर है। घ्रभी मी मर्जी मृष्राफक लोगो को नकाल दिया जाना है। मै एक केस घापको बताना चाहना $₹$, बी बी ही फुगील, डिप्टी मिनेजर एक सी पार् दो प्रभी $2-1-79$ के विना चार्जश्रीट के जबाब प्रापन हुए ही निकाल दिशा गया जोकि प्रसाविधर्णनक हे। तो इस नरह की चीजे प्रमी भी हो रही में।

अाहन्या के बार म विनाबा जी जेमे लोग फास्ट कग्ने 户ं । निधिया को माग्ना भी णक इन्टनँगनल हभ्रु बना दिया जाता है परन्न जब धन्माना को माग़ जाना है, उनका कुलो मोर बिल्लिया मे मी बदनर ममया ताना है उनकी बह. बेटियो की इज्जन लटी जाती है तब कोई मी मक्रल्मा पज्ञारे वा धर्मान्मा पक जह₹ मी नही बहता उमخे दिों चाई भी फाम्ट करने के लित नही घ्वाना ।
 दाहजज के लोगा पर मावसज म या प्रन्र क्षेबो में पन्याबार शोने है, बेलवी प्रोर द्रूमरे इसीडंन्ट्म हा ता पालमेट में उन पर किस्कमन हृष्य लेकिन डिम्कणन के बाद उस पर कोई ऐषपन नही लिया जाता ।

$$
\begin{aligned}
& \text { हम भान भी कर्ते है } \\
& \text { यो को जाते है बदनाम } \\
& \text { बह कर्ल भी करते है } \\
& \text { तो चर्चा नही होना । }
\end{aligned}
$$

घ्रगर हम गाने हैं गो लोग समझते है कि हम गा रहे है । जब झ्म मूते जाते हैं ममक्रत है कि उपबास कर रहे च्र भ्षने शमीर का ठीक करने से लिए । जब हम नगें होने है तो कहने है प्रप म्नान कर रहें है। हमारी तकलीक दूसग को कुष्ष नयी बान ही नजर ज्राती है ।
₹मारे प्रध्धन जी ने कहा कि पत्याषार कुष नही हो रहं हैं। छृन छान कुछ भी नही है। जो यक्ता पर पालियामेंट वे मेम्बर बन कर भाण है यदि उनकी ही मनोभाबना ऐसी हो तो समत्र मे नरी भाता हस देश का क्या होगा ? किस पकार से उन लोगो पर मत्याबार केंगें ? प्रष्षान जी तो मबी मी गह चुके है।

MR SPEAKER. Mr Kureel, you can continue on Menday


[^0]:    बहों पर प्रारेटे कालेज दोर भणीजढ़ मुस्थिम
    

