## की fिलायक घ्रकार याष्व : भापका मन देबने हुए मैं इसको बापिम लेता हा

MR. CHAIRMAN: The question is: 1
"That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Constitution of India."
The motion was adopted.

## घो जियमिक प्रतार याबब : में इसको वापिम लेता हूं।

MR. CHAIRMAN: Now we take up item No. 8-Prohibition on Indication of Caste Bill by Shri D. D. Desai.

### 16.56 hrs .

## PROHIBITION ON INDICATION OF CASTE BILL

SHRI D D DESAI (Kaira): Sir, I move:
"That the Bill to provide for prohibition on indication of caste, religion, community or region, etc. with the name, be taken into consideration."

Sir, India today is divided among itse.f and the hon. Minister made quite a few references about our glorious past and we may make certain statements in that respect at a later stage.

Sir, I had the opportunity to travel round the world several times. There is no country in the world where there are castes, religious names and that sort of things which divided our poor country. God created man. He did not stamp on him any cast nor did He give any particular name or anything to him. It is only a man-made affair and we should realise that whatever we have made, whether it is of any help or to what extent it has been damaging our society. Sir, the early homo sapiens were essentially huntors and they did not know even farming and at that time we all know
that the people were of one class. Subsequently, as the society developed, we have seen that certain tribes came $\mu \mathrm{p}$ and those tribes also had their leaders and those leaders used to lead them into certain vocations or jobs or activities. At that time also there were no castes. The tribes were there, but unfortunately the tribes used to quarrel among themselves, but today we are not that much worried about that part of it. Thereafter, certain features of human beings developed to be agreed or accepted or recognised as, let $u_{s}$ say, Dravidians Aryans and like that.

> धी महीलास (बिजनोर) दे देाई जाति सृचक है या नहीं ?

SHRI D. D. DESAI: 'Desai' is a title. 'Des' means country. 'ai' means 'revenue' We should discontinue "Desai" also if it comes to that.

## 17 hrs .

The Aryan race did not have any caste; nor did they have any of these names which we are presently prefixing. If proof is required, I might point out that it is not in India alone that the Aryans live. There are Aryans in Iran and other countries too, and we see that none of these Arvans have the caste system like this Godforsaken country India.

Here also we did not have caste dur. ing the Vedic times, and subsequently our eminence grew with the result that India gained dominance or predominance in the international world to an extent which surprised everybody. Prof. Parkinson relates the very interesting story of the east and the west wherein he says that between 250 B.C. and 850 A.D, for 1100 years, India ruled the world, which no other country has been able to do. He says that the Soviet Union has been aspiring to rule the world for 150 years, America has been aspiring to rule the world for 150 yeas, the United Kingdom had the opportunity to rule the world for 250 years, but there is no country in the world which has ruled

## [Shri D. D. Desai]

the world consistently for 1,100 years. And India did not rule by the sword, but by sending missionries, giving extension services, the fruits of which we are seeing even today. There is today Buddhism in Japan, in Mangoiia and far-off places, with the result that if at all India has any particular image today. it is because of the extension services provided by India.

Prof. Parkinson says that at the height of the British Empire, the size of the Admiralty Building in London was cmaller than the extension premises built by India in Anuradhapura for training in a small country like Sri Lanka. In other words he says that for Sri Lanka India built such a large building for teaching medicine. education etc.

When I was in Japan for the first time, they showed me a fruit and asked me what we cailed it. I said we called it Saparchand or Save in India. They said: "We call it the Fruit from the Himainya. It was brougit here by the Buddhists some 2.000 years ago, and we are still having it. This fruit is called the Fruit from the Himalaya."

That is the extension service which has been copied today by the missoonaries. Today we are saving so many things against the missionaries, but Prof. Parkinson has said that the missionary system of Christianity learnt the extension service by copying it from Buddhism, it did not know about it earlier.

Our misfortune, our decline, started in 850 A.D. Our dominance of the world came to an end, and our situation deteriorated. This is about the time when Sankaracharya with his own thinking, with his on contradictions and a certain amount of dialectical argument, came into promince with the result that he threw out Buddhism and Brought back Hinduism with its varnashrama and casteism which had almost gone out of India. When this devlelopment took place. some people sided with the Muslims, and subsequently you know what
happened. For 1,100 years we have suffered domination from the pepole who had always thought that India was such a prospersous country.

Why India as prosperous also they have said. Between 250 B.C. and 850 A.D., Indian goods used to be sold in the international market at 25 per cent higher than the goods of other countries. Now this shows that India had a glorious past and this was not out of nothing, but out of certain homogenity, certain natural advantages which our country had. We have lost the advantages-why? For no reason. Why is it that today we continue to suffer inspite of our having been independent? This is the point which is agitating mos: of us. Over 30 years have passed since independence and whether it is Congress Government or Janata Government or any other Governmnt, some how or other, we have not been coming out of the cycle by which we can improve the lot of our people. Our hon. Minister was saying that the removal of caste system is not easy. I know it is not easy. Mahatmaji tried it and he fought for it throughout his life. But I might say that he did contribute something and that was valuabe and that we are today almost giving up. That is why I have made this suggestion.

As in other parts of the world, we should have no caste system because the caste system is not at all likely to bring us any gains. It may be that some sections may be at advantage. It is not difficult. Today, if any one goes to South India, he will see that there Brahmins are in trouble. Why? They say that in earlier years, they used to be in Government services and the domination of Brahmins was such that the other people were feeling against it and when these people got the majority rule, they went after the Brahmins and they have chased them out from South India. It appears that a Brahmin boy does not get admission into certain schools and colleges. After all, Brahmins are also Indians. We have no grudge against Brahmins or
anybody else. The point is-how India could be brought back to its prominence and how even the Brahmins' interests could be better served by bringing certain amount of advantages which could be had by integrating India and raising its development?

Here I would jike to say one small thing. Unfortunately, the people are not realising the ganging up which is taking place. The Brahmins, from northern-most part of the country. Kashmir to the southern-most part of the country, Kanya Kumari, from Dwaraka to Manipur feel that they are one fraternity and irrespective of the part from which he is coming, if he is a Brallmin, he is promoted. 30 years ago when we started off, we had a situation which was not that bad. Sometime in 1947, when the Union Public Service Commission was formed and subsequently when Mr. Banerjee was put in charge of that, he recruited 17,000 people and now these people are in advanced positions. Since then, the recruitment is so arranged that some-how or other, if he is Chatterjec. Iyer. Iyengar, Bhat. Trivedi, or Dwivedi, then that fellow gets the opportunity. This sort of thing happened and subsequently also it is happening. Today, we are saying that we are giving some advantages to the Hailians. What is the advantage? After all. we must realise that for thousands of years, they have been depresed or suppressed very much and today if we think that by giving them a few opportunities here and there, we are doing them a great favour, that is a perversion of our thinking. We are not even paying the penalty for a:l that we have done. This is something, which I would not like to dilate further. I would simply say this much: just now the Minister said that they have given them jobs. Very close to our own Parliament, in some post office-I read in some paper -one Harijan girl was given employment and she was raped by two fellows and again by the Assistant Postmaster. This is the thing that happened very close to Delhi. Then you
can imagine what is happening in other centre ${ }_{s}$ where the Harijans are in isolation. This is, unfortunately, our position. Therefore, I would say, the more we think about it, the more we feel hurt. It does not require much intelligence to know that so and so is a Brahmin; so and so belongs to such and such a caste. This has, unfortunately, gone to such an extent. that it insults us.

The elections are fought on caste; the politics has put emphasis on caste. This has created further problems. The Minister knows it, we know it. What are we doing about it? We know, this is harming the country. If we want to have the integration of the country, if we want to have a classless society and if we are out for an objective of the development of the country and raising the standard of living of the people of our country, if we want to bring about harmony among our people, it $i_{s}$ but natural that we should not create these dissentions which would unnecessarily disrupt the progress of the country. This is what I would urge upon the hon. members and the Government, through you, sir, that we should delete the caste before or after the name.

Ultimately, whatever may be the contention. if you just see, it does not require much knowledge or intelligence to know who he is. If it is a "Bhat", we know he is a Brahmin; if he is a "Pate"", we know who he is. If it is some other name, we know who he is. This is one point which should be taken into consideration.

Then, there is another point. Unfortunately, religion also, somehow or other, has come into play. For instance, we have 'Jains'. Everybody knows that a 'Jain" belongs to a particular religion. One "Jain" will help another "Jain". That is also something which is not favourable to the country's interest.

There are also regional tensions. We already having enough of regional

[Shri D. D. Desai]

problems. If we are emphasizing that by indication of the name, that als? hurts us. Most of our gods do not have any caste. We all know what "Rama" is and what "Krishna", is. It does not require to suffix or prefix to tell who "Rama" is and who "Krishna' is. Therefore, if a person is afraid that without putting a prefix or suffix before or after his name he is going to be lost, then, I think, he is suffering from some illusion. For example, in Punjab, there are Akalis; they write "Sardar". "Sardar', means what? There is no particular mention of anything; there is nothing. Still they continue to have some sort of recognition. Therefore, I would say, the identity cannot be lost altogether if the name is not having a suffix or a prefix. It is totally unnecessary.

More emphasis had been put on these things during the British days because they had the intention of creating dissentions. They did not want the Indian people to live in peace, in harmony, with one another. So, they wanted to create disharmony. "Divide and Rule" was one of their many policies. The convenience device was to bring in caste. religion, community or region. All these things were responsible for many of the ills from which we have suffered for quite a number of years.

We have to recover. We are in the 33rd year of our Independence. In 1947, we took reigns of Government. We are now in 1979. From 1947 to 1979, for these 33 years, we have struggled. We have to see whether the struggle has been successful. We must recognise one thing. In these 33 years, we can find out which of the communities have been able to get a particular position and what is the device by which they have got it. We have known that it is not possible for anybody to reach a particular position irrespective of what a person is. That is because the newspaper media is controlled by a particular community. If a person of a particular community speaks something, it will be highlight-
ed but if another man from another community speaks, it would be blanked out and nothing would appear in the newspapers. The whole thing is being done because the name itself would indicate who is the person who is talking, and they would accordingly decide upon what sort of prominence they should give, what promotional publicity they should give and they may decide to deny it altogether.

We should also know the repercussions of indication of caste, either by way of suffixing it or prefixing it. or of one's religion or region or any other indication. It is going to harm the country and create dissensions among our people. It is not a helpfui device but is a harmful one. There is no particular gain whatsoever. If there is any gain to our Constitution or to cur people in terms of any material benefit or spiritual benefit or any other benefit then 1 would immediately say 'Forget about it and let us continue to have the indication'. But there is not the least gain. I have tried to see if there is any possibility of any advantage to be gained by this indicationwhether a person's identity would be better established or whether there is some other way in which this indication is going to be of help. There is not a single real reason which would be of assistance or help. This is also unnatural because the Gods have not provided for it, nor have the Indian Vedas provided for it nor have subsequent religions like Buddhism anything to do with it. It was created because of some sort of eccentricity of certain individuals, and we have been carrying on.

If one goes to any country, whether a small country like Japan or a big country like the United States or the Soviet Union or if one goes to any part of the world, one cannot find a single country or a single spot in the world where an indication of caste or religion is given. Therefore, in the circumstances, why should we continue with a device or acertain feature which does not have a single advantage, but which has all the elements of
disruption and disintegration of India?
When the Constitution itself provides for integration of the country and harmony of the people and a certain amount of progress and equal opportunities to al!, what is the real reason that we still continue to have this sort of prefixes and suffixes which really do not help us in any way?

I have many more points but I think many Members have indicated that they would like to speak on this. I would naturally like them also to say as much as they would like to...
MR. CHAIRMAN: You have taken about one-sixth of the allotted time.

SHRI D. D. DESAI: I am sorry, then: I will be closing just now.

Therefore. I would like to say, don't believe in anything which was written during the last 1100 years because these 1100 years have not been our glorious years. Go back to our ancestry and our history and you will see that none of these things existed, and how prosperous we were. We want to he as prosperous and as well-off in the world and as enterprising in the world and as acceptable in the world as we can be and, for doing so, it is necessary for us to adopt whatever small steps we can. I would not say this will solve everything: it is not the panacea for all ills, but it is a small step for our development, and this step may be taken.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:
"That the Bill to provide for prohibition on indication of caste, religion, community or region, etc. with the name, be taken into consideration.'

भी विनायक प्रसाब याबब : उन का सकेंलेशन के लिए श्रमेंडमेंट था-वह मोज़द नहीं है, इसलिए उस के मूव होने का कीई प्रशन नहीं है 1

ग०० रामझी ₹सह (भागलपुर) : सभापति महोदय, भाज जब सत का भवसान समीप है, माननीय देसाई महोदय ने एक बहुत ही महृत्वपूर्ण, लेकिन विवाद-रहित विधेयक उपस्थित किया

है । में ममक्षता हूं कि कोई भी विधेयक जो समाजिक सुधार के लिए कोई भी काम करता हो, उसको स्वीकार कर लना चाहिए लकिन म यह़ मानता हूं कि केबल नाम के घ्रागे जो टाहटिल हैं घ्रोर पहले जो टाइटिल है , उसको हटा देने से जाति प्रथा का क्रन्त नहीं होगा ।

सभार्पति महांदय, प्राचीन काल में चार वर्ण थे प्रोर केवल चार ही टाहटटिल थे । हमारे माननीय ममर मुखुर्जीं का जायद मालूम हो कि पहले ये चार वर्ण थे आहाण, क्षत्निय, वैश्य प्रोर शून्त मोर केबल चार ही टाहटिल थे, ब्राह्मण का टाइटिन जर्मा', क्षत्रिय का टाइटिल 'वर्मा' वैश्य का टाइटिल 'गुप्त' प्रोर शूद्र का टाइटिल दाम । ये चार टाईटिल थे लेंकिन यह वर्ण व्यवस्था उसी ममय ममाप्त हो गई जब हम ने मतयुग में नेता में चरणा रखा ।

गृह मंतालर में राज्य मंत्रो (घो धनिकलाल मंब्डल) : सनयुग मोर त्रेना कब हुए ?

डा० रामझी fिह : मंडल जी पूछ ग्रे है कि सतयूग मौर नेना कब हुए ?

यहां हम बकन हतिहान की परम्परा में जाएंगें, तों बहुन नमय लग जायगा। दस, दस लाख वर्षं का एक युग होना था म्रोर वह् विवादस्पद विषय हो सकता है लेकिन मैं दतना कहूंगा कि पहले जो वर्ण व्यबस्था बनाई गई थी, भले ही श्राज वह विकृत होग गई है मर विक्हित होने से कुत्सित प्रोर प्रहिन हो गयी है श्रीर श्राज वहु ग्राह्य नही़ी है लेकिन वह श्रपने श्राप में एक व्यवस्था थी उम का एक श्राधार था। मचमृच में मनुष्य की जो प्रकृति है, मनुण्य का जो स्वभाव है, में दर्शन का विद्यार्यी हैं प्रोर ब्रैडले ने जो अ्यपने नीनि शास्त्र में लिखा है "माई स्टेशन एण्ड ड्यूटीज", कि प्रत्येक व्यक्ति का भ्रपना स्थान होना है ग्रोर प्रत्येक व्यक्ति का श्रपना करंव्य होता है। जो उर्यक्त श्रपन स्यान को भूल जाता है म्रोर घ्रपने कमं को भूल जाए, वह व्यक्षित उस लंटे की तरह, उस बर्तन की तगट रहृेगा, जिसमें पेंदा नहीं होता है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति का श्रपना स्थान होना जाहिए घ्रोर झ्रभी जो हमारे माननीय विनायक प्रसाद जी ने मनुस्मूति से पढ़ा, तो में यह कहना चाहता हूं कि मनुम्मूति की जो गन्दी बतते हैं, उनकां हुटा दीजिए लेकिन जो भ्रच्ही बातें हैं उनको भपनाएं। उन्होंन कहा है :

## "वेदाज्यासां काहुण्स्य

क्षत्वियस्प च रक्षणम् ।
वार्ता कर्मों वेश्यस्य
विभिष्टानि स्वकर्मसु ।

## [ $\$ 0$ रामजी सिह]]

यह मनुस्मृति में लिखा है । उस में चार वर्णों की बति कही गई है लेकिन पाज वर्णं व्यवस्था नहीं है, वणं प्रव्यवस्था है म्रोर भाज हिन्दुस्तान में 2700 जर्fतयां हैं । मैं काका कालेलकर की रिपोटं देख रहा था । उस में लिबा है कि पजमेर में बेकवर्ड बलासेज की 39 जातियां हैं घ्रोर घ्रांघ प्रदेश में 124 हैं । मब मिला कर 2700 जातिया भारतवर्ष में हो गई हैं लेकिन प्रारम्भ में चाहे बेद को लें, चाहे मनुस्मति को लें, चाहे गीता को लें केवल चार वर्णों की ही बात कही गई है :

## ब्राहणोस्य मुबमासोत्

बाहराजन्य: कृनः
कह उबस्य यद्रबेश्य :

## पट्स्यां जूद्रों भज्ञायत।

लोग कह देते हैं कि ई्व्वर की मृष्टि में खात्रण वह है, जो मुब से वैदा हैा घोर बुद्र बह है जो पेर से हुम्रा । यह उपमा की बात है। साहित्य की उपमा मोर घलंकार का कुछ स्पर्ग होता, तो वे ममसते कि घसल में चार ब्यह हैं, जिक्षा व्यूह, रका व्यूह, जीविका घ्यूह पोर सेवा व्यहह घोर इसललए अब जैसा संस्कार होता है तो बूद्र से वेश्य घौर वेश्य से आाहमण होता है । विश्वामित्र क्षवियट थे लेकिन कर्म के भाषार पर आत्राण बने ।

इसलिए मभापति महोदय, मे किमी विवाद में न पड़ कर हतना कहना चाहता हं कि जिस ममय जन्मना आति की ख्यबस्था पायी उस ममय वर्ण ब्यबस्था मंग हो गई थी । प्राप गीशा की बात कहते हैं । गीना में स्पष्ट है-

> षातुवर्णणरंमया सृष्टं गुण कमं विभागशः
> नम्य कर्तारमय्या बिद्य कर्तारं बयं ।

जैसे मिं नें निवेदन किया था कि सचमुच में वेता के समय में ही यह वरं ब्यबस्था भंग हो गयी थी । मंने पह्ले भी निवेदन किया या औोर जिसको प्रोर हमारे विनायक बाबू ने भी इशारा किया या कि भगवान राम, मर्यादा वुस्षोत्तम गाम के हाएयों से मह्दाष बाल्मीकि ने शम्बूक का बं कराया था । दोप उमका हनना ही था । (ब्यबषान)

गोम्बामी तुलमान्ताम ने उम प्रकरण का नहीं अपनाया है क्योंकि जब ममाज में परिवतंन होना है (घ्पब्धन) घ्राप तुलमीदाम जी पर यह ज्ञात लाग कर मकंर है-च्षाल गंबार ...से लंकिन उसका म्रयं नं यह़ां नही़ी कहना चाहूंगा । लंकिन जब भीलनी कहनी है-

प्रधमते प्रधम प्रधम श्रनिनागे
भगवान ग़मचन्द्र क्या कहते हुं-
मुन रघुर्पान कहे भामिनी वारा ।
मानहु एँ माबेन करि नाता ।

सचमुच में भक्ति के घागे कोई नाता नहीं है । यही कारण है वशिष्ठ जी ने निषाद को गले लगाया था, घवरी के झूटे बेर राम ने खाये थे। इसलिए प्रश्न है कि निहित स्वार्ष मचमुव में श्रवने को जनहित में जब खण्डित पाता है तो वहृ वर्णाभम के बदले कुण्टित, गाहित जानि व्यचस्या को फेनाना है ताकि समाज पर उसका प्र्रधिकार रहे । हस्रलयए मभार्पति महादयय, चार्वकि ने भाज से तीन हुार घषं पहृने त्राह्रणवाब को चुनोती दी घ्रोर कहा था-

## ये पर्यक्देस्य कर्तार <br> भण्ड मूत निशाचरा

ब्यास ने कहा था-
वह पण्डित पाण्डवना ष्यासच पटु कवि ।

सबमूख में उन्होंने कोरबों को ब्लेक कलर में पेष्ट किया प्रोर पाण्डबों का भच्छे कलर में पेष्ट किया । कारिकेय के खरित के सेमान श्री कुण्ण का मी ररित्र नहीं था। यह़ बात घलग है। लेकिन में यह जहर कहना बाहता हूं कि यह जो बिक्षेयक माननीय श्री बेसेाई जी ने प्रस्तुत किया है यहु बहुन छोटा सा विधेयक है।

पृह मंबालप में ताज्प मंबो (घो परिक लात मज्डस) : महाभारत के हीरो कोन थे ?

गा० रामझी सिह्र : महाभारत के हीरों नहीं लेकिन इस सदन के हीरो तो घाप हैं। मभापति महोदय, में कह रहा था कि यह जाति व्यवस्था केवल हिन्दू जाति में ही है, ऐसी बात नहीं है। काका कालैलकर ने घपनी रिपाटं में कहा है कि सभी जातियां यहां तक कि मुस्लिम में भी शेख मोर संय्यद घ्रलग-प्रलग हैं। क्रिश्चिनियटी में मी दोष प्राया है। भारत रत्न डा० भगवान दाम की पुस्तक-मोशल यूनिटी श्राफ श्राल रिली-जन्म-से प्रापको दिख्बलाना चाहता हं कि यद गण प्रोर कमं के आ्राधार पर समार के fर्गभिभ्र भागों-ययनान, रोम, इंग्लेंड में हर जगह यह व्यवस्था ग्हो है। वहां लाडं थे तां दाम भो थे शूद्र भी थि। लेकिन में इस ममय उम मब में नहीं पड़ना चाहता। इननी बान जहर कहना चाहता हैं कि भ्रगर भारतवर्ष का बचाना है तो हिन्दू जाति जो कि यहां की मेजोरिटी कम्म्युनिटी है, इस के म्रन्दर गो गन्दरी है, इमका समाप्त करना होगा। उसके लिये यह घंटानाना प्रोर निद्रोप मा विधेयक लाये हैं। इससे जानि प्रथा का घन्न होने वाला नहीं है। में चाहता हूं कि हमारे मब्डत्र जो इमको स्वीकार कर लें प्रोर उसके बाद घ्रपने नाम से मंडल घब्द को हट दें।

काका साहेब कालेलकर ने भी इस प्रश्न को रखा था। जाति सूचक जो चिन्ह है उनके वारा समाज में प्रतिष्ठा हाती है। हमारे यहां एक अ्यक्षित था उसका कुछ नाम था। पहले उन्होंने राम चरण सिह रखा। उमके बाद कोई बड़े नेता भ्राए तो उनकी देखा देखी चूंकि वह मेहना थे जोकि एक टाइटल हैं श्रपना नाम मेहता राम चरण सिह रख सिया। यह श्रस्वाभाविक भी नहीं है। मानव प्रतिष्ठा का भखा होता है प्रोर जहां प्रतिष्टा होती है वहीं घ्रादमी जाता है। चाहे प्राप हृटाएं या न हुटाएं लंकिन कम से कम पिहले तीस बरम के सामाजिक घ्रान्दोलन के कारण हतना तो श्राप मानेंगे ही कि श्राज जाति सूचक षब्द प्म हो गये हैं घ्रोर हन पर किसी का एकाधिकार या एकाषिपत्य नहीं रह गया है। सिह टाइटल जो है इसका सब इस्तेमाल कर सेकते हैं। एक जाति में ही इसका द्तेमाल नहीं होता है।

प्रब इसकी भाबश्यकता क्या धी प्राबीन काल में यह श्राप कहेंगे ? क्या इसकी सामाजिक भावश्यकता थी ? पहले गोव होता था, मूल हुप्रा करता था । पाराभर, कोशिक, काज्यप ये सब गोब थे। श्रब यहां रामजी सिंह मी है घ्रोर रामजी लाल लुमन भी है। केसे भाप पुकारेंगे। यह भ्राप न सोचें कि इसकी सोक्षियोलोजिकल भावश्यकता नहीं थी। इसकी मी प्रावश्र्यक्षा थी। क्या पुकारेंग भगर दो रामजी हुए ? नम्बर एक पोर नम्बर दो ? यहां पर जो जात हुपा करती थो वह पेशे के प्षाधार पर हुमा करती थी। यह बात ठीक है कि हमने बहृत गहित स्वरूप भारत में घारण कर लिया है । जो पादमी तेल का काम करता था उसको तेली कहते थे, जो बरतन मिब्ठी के बनाने का काम करता था, उसको कुम्हार कहते थे। पेशे के भाघार पर जातें बनी थीं। लैकिन बाद में चल कर इसको नकदीर के साथ जोड़ दिया गया घ्रोर ऐसे इसको बांघ दिया गया कि वह बेचारा ऊपर ही नहीं उठ सका। वह सोचने लगा कि यह कर्म का फल है। नीच या उन्च जाति में जन्म लिया यह कर्मं का ही फल है।

क्तं च सत्यं चाभीदात तपसो डहयजायत इसकी बजह से चारवाक दार्शंनिकों ने ब्राहमणों की बड़ी खबर ली। उन्होंने कहा कि ये सारे धर्मं के ठेकदार श्रोर पाखंडी बिना ध्रम किए जन्म मे पहले श्रोर जन्म के बाद दक्षिणा लेते रहते हैं ग्रोर मरने के बाद भी एक वर्ष बाद तक नर्पण में उसकी सन्तान से वे लाभ उठाते रहे हैं। यही कारण है कि ग्राज ब्राह्मण के खिलाफ इतनी दुर्भावना लोगों के मन में श्राई है।

डा० लोंहिया जो जातिवाद के दुश्मन थे, छनना तो प्राप जानेंगे कि वह हमके कम विरोधी नहीं थे, उनके हु.दय में ग्रार्रोश नहीं था इसको प्राप नहीं कहेंगे, एक भ्रारिकल एंटी कास्ट 1961 में लिखा था घ्रोर में चाहता हैं कि जो प्रातिपीलता की बात करते हैं वें इमको मुन लें :

I have never been anti-brahmin and I have always been anti-caste. But I made a slight mistake in imagining that the anti-brahiminism of the south could be transformed into anti-caste. The ruling elements among Reddys, Mudaliars and Nairs have in the past 50 years been anti-brahmin only to come abreast of the brahmins and now that they have done so at least politically, they appear to be satiated. They have given up their ideology of reservations and are now as much against the so-called communal order as were once the brahmins.

चूंकि समय कम है, मेरा कहने का मतलब यह हैं कि आालणवाद की जो खराबियां हैं उससे लड़ना चाहिए। जैसा गांधी जी ने कहा था घंश्रेजियत से लड़ना चाहिए, भ्रों्रेज व्यक्ति से नहीं पगर इस तरह की भावना से चलायेंगे तो में समझता हुं कि समाज में एक सामंजस्य धरर समन्वय भैदा होगा। हांगे साहब काहमण है जाति के, लेकिन प्रगतिकीलता में किसी से कम नहीं हैं। माननीय समर मूर्षर्जी म बोपाष्याय हैं, सर्वश्रेष्ठ खाह्यण हैं, लेकिन प्रग्गतिमीलता में किसी से कम नहीं । इसीलिए किसी जाति विशेष के प्रति भाकोष की भावना रबने से सामयिक कान्ति का सद्वोष नहीं हो सकता। इसलिये जो व्यवस्था है उसके खिलाक लड़ने की मावर्यकता है। पोर में मानता हुं कि भाज जो माननीय देसाई ने प्रस्ताव रखा है सरकार को इसको स्वीकार कर लेना काहिए।

एक बात उसमें उन्होंने कुछ सजा की मी कही थी। लेकिन बड़ा मुरिकल है, पब तो रिजर्वेंघन के नाम पर जाति तो प्रहनी हो बड़ेगी। भब तो केषल घेड्यूल्ड कास्ट्स मोर ट्राइब्स ही नहीं बल्कि बैकवरं क्लासेज का मी पूछ्ठना होगा, श्रोर रिजवेंशन को तो सपोटं करना ही है। डा 0 लोहिया ने कहा है कि जो पोछे हैं उसको उठाना है। समता तो तब भायेगी. 5 हजार सालों से जिनका रिजर्वेशन है उनका मानस श्रोर मन दूमरी बनाबट से बना हुप्रा होगा, इसीलिये the talk of equality between unequals is unjust
इसीलिये जो नीचे हैं उनको उठाना ही होगा।
इसलिये माननीय देमाई की भावना का में हदय से समर्थन करता हैं घ्रोर श्रपने गृह राज्य मंत्रीं से घ्रनुरोध करता हू कि इस विधेयक को वह समथंन दें ग्रोर जहां तक हो मके स्वीकार कर इस सदन को गरिमा को बढ़ायें।

SHRI GADADYAR SAHA (Eirbhum): Mr. Chairman, Sir, social inequalities and injustice based on

## [Shri Gadadhar Saha]

caste, religion, community or region are much less imported now than 5. or 60 years ago. But the debate still continues and the Bill before this House for discussion and debate, I think and in my Party's view tends to divert the attention of the nation, specially the vast poor masses of people including the SC and ST and linquistic religious minorities who crave and fight for equality, justice and socialism from a new kind of emerging injustice out of the advantage of developing capitalists in India. Whether the new stratification is to be called a class or a caste system or something e'se is a matter of semantics. But what is unquestionable is the emergence of a new caste/a new status group, a new kind of inequality and injustice and this new class or cast is said to be based on educational, occupational and economic stratification Some examples of this new class are the higher Indian Civil Service: like I.A.S. and the top managerial posts and industrial entrepreneurs. But the iraditional caste structure which was interwoven with feudal, semifeudal land-relation structure in the rural areas and the religious. ideo:ogical super-structure of bourgeois landlard power structure has now undergone modification by super-imposition of class exploitation, oppression. The caste prejudices are relied upon to perpetuate their class rule. In Indian politics caste has become a major factur, and in Indian society which has basically remained authoritarian, capitalistic in structure and attitude, capitalism, restriction of education, wealth, land, industry in selected privilegeu groups and denial of equal opportunity for development of all sections of population have been three major forces for misfortune.

That is why in spite of the Policy of Justice, provisions, safeguards and Directive Principles in the Constitution and many Acts and Laws available in States as well as the Union

Territories, the Centre failed not only to bring about perceptible cconomic change in the standard of living of the weaker sections of our people but it has also failed to narrow down the existing discriminations, inequalities, poverty, unemployment among these people. On the other hand, the inequalities, injustice that exist are widening. So, the rich are becoming richer, the poor, the unemployed are remaining so. In the socialist countries, all these problems have been solved, not because there was no religion no caste there, but because there the system of development. the economic system is such that there was no more the rich and the poor class; that there was no exploitation and there was no scope for exploitation. That is why the people in the capitalist countries particularly in India. aspire for socialism; at least their wishes and aspirations for socialism. for equal opportunity justice are increasing day by day and in the capitalist countries like India, the landlords bourgeois state apparatus which required accumulation of huge surpiuses which are being appropriated through explotation are responsible for the perpetuation of these crimes. This exploitation is possibie because of the poor vast masses, the high ups in government and political leadership have direct interest in perpetuation of the crimes. That is the reason why I draw the attention of the Government to the fact that new growing and fighting masses and their organisations under the democratic, less progressive forces and powers are emerging and that they can piay a vital part, not only in eradicating als these evils, but also in establishing socialism. The other forces, reactionary forces, vested interests cannot do it because they think and act in terms of caste, religion, community and national disintegration. In the international world all over the world there are capitalist countries and socialist countries; there is socialism
and capitalism and there is a gulf of difference between the two. Only by omission of certain names to denote caste or religion or community, socia:ism, casteless and classless society can not be brought about. In India, the very policy of mixed economy and the very path of capitalist development which require buge accummulation of surpluses, which are appropriated through exploitation are causing and creating injustices and inequalities, so a solution cannot be expected and is not expected from capitalist structure of society and system of economy which breed protect the evils. A classless, secular, democratic society is only possible in socialist countries. Therefore, I think, there is an attempt to divert the attention of the great masses of people from the bright prospect of the unity of a!l leftist. democratic, progressive forces to fight out the evi's and bring out socialist not through evolution but through revolution. With these words, I conclude.

ही राम विलास पासबान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, ध्री देसाई ने जो बिल मूव किया है, में उसका समर्थन करता हूं।

भ्रभी हमारे साथी भौर हमारे नेता, उाक्टर साहब ने बहृत बढ़िया तरीक से, दोनों भाषापों में, इसके वक्ष श्रोर विपक्ष मे तकं दिये हैं, जिसा कि विद्नान लोगों का तरीका है। उन्होंने जिक किया कि भगवान राम ने भीलनी के घूटे बेर ग्वाये। हृमको तो लगता है कि रामचन्द्र जी धूप में घूमते घृमते थक गये होगे, भूख्ये प्यासे होंगे, 'डस लिए जब उन्दे झटे बेर भी मिल गये, तो उन्होंने खा लिये होंगे।

श्री धनिक लाल मण्डल : मान्नीय मवृस्य एक नई रामायण लिग्यें।

बी राम विलास पास्बान : यदि सभापरत महे.दय मक्षे समय दें, तो में तव विगलल रामायण भी सुना सकता हूं, लंविन वह मुभे समय नहीं देगें।

यह णाति च्यवस्था धाज की देन नहीं है। देवता-दामव युद के बारे में हस देश में सब जानते है। यदि घाप पता लगायें कि दानव कीन थे, तो फोटो में दान्वों के जो बढ़े बढ़े मूंह घ्रोर

बड़े-बह़े दांत विखाये जाते हैं, वीमेंब की बह परिमाषा नहीं है। दानबों धोर खेबतायों के भपनेन्मपने नेता थे-एक तरफ घंकर ये श्रोर एक तरक विष्ण थे । घंकर हमेशा द्वानवों की नेतारिगी, लींडरशिप, करते ये और किष्ण देवताम्भों की लीठरशिप करते थे। देवतामों के गुल थे बृहस्पति भ्रोर दानवों के गुसू थे मु काचाये। उनकी संस्कृति रक्ष संस्कृति थी क्योंकि खंकर का पहला नाम रुद्र था घ्रोर हुद्र की संस्कृति रक्ष संस्कृति थी भ्रोर प्रायों की यानी देवता लोगों की संस्कृति भ्रार्यंन् संस्कृति थी। वहां से सोशलाजिकल प्वाइंट श्राफ क्यू से देखिए तो उसमैं म्रापको इसकी नींव मिलेगी। मिंने उस दिन वह कहानी कही थी कि देवता श्रोर दानव हनका युद हुप्रा था भ्रौर हनके द्वारा समूद्र मंथन हुग्रा था, उसी में से एक से एक रतन निकले थे। उस समुद्र मंथम में नाग को रस्मी बनाया गया था ग्री० पहाड़ को कील बनाया गया था। जब रस्सी को पकड़ने की बात श्राई तो देवताओं ने कह दिया कि हम पृंछ पकड़ेंगे श्रोर दानवों को कह दिया कि तुम सांप का मूंह पकड़ो। दोनों ने हस प्रकार पकड़ कर समद्र मंथन किया तो उम में से रत्न निकले, श्रमृत निकला। जब बांटने की बारी श्राई प्रोर यह हुश्रा कि ग्रमृत कौन लेगा तो देवताम्यों मे कहा कि हम लेंगे श्रोर दानवों ने कहा कि कमाने वाला खाएगा, जिमने मेहनत की वह लेगा। जब नहीं फैसला हुग्रा तो भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके श्राए भोर कहा कि मैं बांटूगी। वह करती क्या थी कि घ्रमूत बांटती थी देवताप्रों की तरफ श्रोर मुस्कराती थी दानवों की तरफ। उन दानवों में एक राहु बड़ा होशियार था, उसने देखा कि यह तो बड़ी चाल चल रही है तो वह जाकर के देवताश्रों की श्रेणी में बैठ गया। जब बहां बैट गया तो क्षमत उसको मिल गया। लेकिन ज्यों ही मोहिनी को पता लगा कि यह तो दानव हैं, देवता नहीं है तो वह तुरंत भ्रपने ग्रसनी हुप में प्रकट हीं गई विष्ण भगवान के श्रोर विष्ण भगवान ने उसका सिर चक मे काट दिया। हस प्वाहंट ग्राफ क्य से सोचिए तो श्राप को लगेगा कि देबता मोर दानव जिनको कहते थे, उम ममय में कहीं यही जातिगत मामल। तो नहीं था ?

इसकं बाद न्रेना में लीजिए । न्रेता में श्राप यह मानकर भी चलें कि चार ही जातियों के लोंग रहे होंगे श्रोर जानियां कर्म के श्रनूमार थीं तो शम्बूक जब नपस्या कर रहा था तो बाह्मण का खुण होना चर्ाहिए था कि श्रचछ्का है वह हमारी के टेगरी में क्रा रहा है, लेकिन फिर कयों ब्वाहमण के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कहु कर उसका वध कराया गया ? भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे उनके द्वारा क्यों बाह्मण ने शम्बूक का वध करवाया ?

द्वापर में द्रोणाचार्य भ्रोर कृष्ण को ले लीजिए। द्रोणाचार्य बन में जाते हुए देबते हैं कि कुते के मुंह में वाण भरा हुमा है जिससे वह्ट बोल

Caste
[भी राम विलास पासवान]
नहीं सक्ता है लेकिन कहीं उसके मेंह में छेब नहीं है। घाराड उसफे मुरे से नहीं निकल रही है इस तरह बांण उसके मुंह में भरा हुपा है। वह सोघते हैं कि कोन ऐसा बड़ा धनुर्धर है जिसने कुत्ते के मुंह में हस तरह से वांण मारे हैं ? धागे आकर ఫेबते हैं तो एक तपस्वी तपस्या कर रहा है। उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम तो वह कहता है कि में एकलब्य हूं। कहा कि किसकी पूजा कर रहे हो, तो कहा गुरु की। कोन तुम्हारा गुर है तो कहा कि मैं गुरु द्रोणाचायं का शिष्य हां। जब उसको पता लगा कि यही गुछ द्रोणाचार्य है तो उसने उनसे कहा कि महाराज, भापको याद होगा कि में भापके यहां घन्विव्धा सीबने के लिए गया था लेकिन मापने घछूत समक्ष कर मुझे घपना शिष्य नहीं बनाया, मूझको शिक्षा नहीं बी। लेकिन में भापकी ही मर्ति स्थापित करके उस पर भ्रपनी धनुर्विद्या सीख रहा हूं। तुरंत उस दिज के दिमाग में घ्रोर कोई चेत्रा नहीं भाया, केवल भर्जुन का चेहरा श्राया मोर उसने सोचा कि यह तो ऐसा धनुर्धर है कि जो धर्जुन को मात दे देगा। तब उससे कहा कि हमको तुम ने गुरु तो मान लिया लेकिन गुछ दक्षणा तो नहीं दी। घ्रब सुनिये, सिखलाया कभी कुछ नहीं मोर मांग रहे हैं गुर दक्षिणा। तो उसने कहा कि मांग लीजिए। किर जसा हमारे साथी विनायक बाबू ने कहा उससे प्रंगूठा मांगा श्रोर उसने घंगूठा काट कर गुर दक्षिणा में दे दिया। लेकिन तनना ही नहीं हुग्रा, उससे श्रोर भी प्रनिशा करवाई गई। एकलव्य ने कहा श्राप भगूठा ले लीजिए। एक घनुधंर के लिए गदंन कटाने की उतनी कीमत नहीं जितनी ग्रगठठे की है सेकिन भ्राप हम से श्रंगूठा ले सकते हैं, मगर गुखेव, यह बात याद रण्विए कि एकलब्य न सिफं भ्रंगूरे सं वाण चलाना जानता है बल्कि परीर के प्रत्येक भ्रंग से वह वाण चलाने में निगुण है। तब उमसे कहा गया कि तुम एक प्रतिजा भोर करो कि पूरे महाभारत को लड़ाई में तुम किसी नरक नहीं जाग्रांगे श्रोर वह्ट नहीं गया ।

तो उसका वीrभत्स हूप श्रोर बह़ाॅे चले जाइए। कमं के ग्राधार पर जाति उ्यवस्था की कभी मंशा रही होगी लेकिन जहां नक ह्मारी दृष्टि जाती हे हृनिद्राम में हैकां कहीं यह़ बान नहीं मिलनी है कि कह्रों कमं के श्राधार पर यहु बान हुई हो। हन्न्दोंने जो विश्वामित्र को बान कही तो में फहृना चाहुना हीं कि उग ममय एक बहुत भारी घटना घटी थी श्रोर जिन्होंने धर्मशास्त्र का घ्रध्ययन किया है उनको मालूम होगा कि उम समय त्राह्मण ग्रोर क्षतिय का अगड़ा था। ग्राहिस्ता प्राहिस्ना मंकल्प किया जाना था कि जब नक हम दिन में एक हजार क्षत्विय का वध नहीं कर लंगे तब तक भम्न जल ग्रहण नहीं करेंगे भौर उष्र यद घोषणा की जाती थी कि जब तक एक हजार ब्राह्मण का वह नहीं कर लेंगे तब तक भ्र जल ग्रहण नहीं करेंगे। यह क्षाह्मण भौर भविय का सगढ़ा बहुत विनों तक चला भौर किर धन्त में मेस मिलाप हुपा, पूना पैक्ट हुपा।

कहा गबा कि वेढो, राषा वुम खोगे, हम तुम को भगयान की उपाषि बेंगे लेकिन तुमें करना होगा कही को हम कहेंगे पोर पाप दैबिए उठा कर के, बाहे राम हों, बाहे राजा जनक हों चाहे कोई हों, जितने मी राजा हुए है पोर 24 घबतार जिनको कहते हैं, कुण हों, महावीर हों, जो मी हों, सबके सब क्षविय घे। जिनको मिं भगवान का भवतार कहता हूं । हनको गुछ मन्त्र देने बाले पोर घासन चलाने बाले आाहुण से-बाहे जनक का दरवार हो जिनको विदेह कहते हैं, जाहे राम का दरवार हो प्रोर चाहे कृष्ण का दखार हो, किसी का मी हो। तो दोनों में यद के बाद संधि हुई कि राज करो तुम घोर केन रेगा हमारा । भगबान मानेंगे ठुम को लेकिन बलना होगा हमारे ही कहने पर । बह मामला क्षाज तक चलता क्षा रहा हैं। रसलिए इसमें कोई साधारण ब्रेन नहीं लगा है, हसमें किसी छोटे हंजीनियर का दिमाग नहीं हैं। यह जो जाति का चकव्बूह है जिसके जाल में हम भी भाज फंसे हुए हैं, हमको मी छोटी जाति के लोग नजर भाते है तो हम भी सीना तान लेंते है, समक्षते हैं कि हम बहुत बड़े हैं लेकिन पपने उपर में जब बड़ी जाति के लांगों को देखते हैं तो हमें बड़ी पीड़ा होती है। राक्टर साहब ने कहा कि घ्रव तों सभी ने सिह का टाईटिल पोर दूसरे टाईटिल ले लिए हैं लैकि में पछता हैं कोन हरिजन का टार्छटिल तिवारं है, कोन हरिजन का टाइटिल मिश्रा है, कोन हरिजन का टाइटिल दुवे छ्रीर चोवे है ? एक से लेकर 6 तक दुवे, तिब्बे, चोबे, छब्ब-समाँ टाईटिल हन्होंने हो ले लिए हैं। 1955 में हम पढ़ते थे कि बहाजी बेठे हुए ये क्षोर कोई उनकी दाती़ पकड़े ह़ए थें, एक बाल टृ गया तो पहले वे क्षाहमण ही थे, दों बाल टूट गये तो दुबे हो गए, तीन बाल टूट गए तो तिबारी हो गए, जार बाल टूट गए तो चोबे हो गए, पांच ट्ट गए तो पाहे हो गए। इसलिए में कहतता हैं कि कोन हरिजन है, कोन बेकवर्ं है ? किसी के पास स्सित का टाइटिल, किसी के पास गमर्म का टाइटिल, किसी के पास वर्मा का टाइटिल लेंकिन समाज के रीप्यं स्थान पर बेढे हैं घंकरानायं। कल कंवरलाल गुप्त जी कह रहे थे कि जारों घंकराचायों ने मिल कर कहा है कि जाति का भावना को बल्म करना चाहिये। में तो गृह मंबौर, मणडन जी से कहंगा कि नारों घोकराचायं की गदो हीन लो जाए प्रोर जेन में बन्द कर दिया जाए। ऐंे लोग जो कि. धमं के नाम पर देग को तांड़ना चाहतं हैं, धमं के नाम पर पाबण्डबाजी फंलाना चाहते हैं, इस देश के टकऱेन-क्टक़े करना चाहते हैं उनको किमिमतन ऐक्ट में गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर देना चाहिये ।

श्रो बी० पी० मंडल (मधेपुरा) : श्राप ज़रा बताइये, एक घंकराचार्य मर गए किर चार शंकराचार्यं कैसे हो गए ?

भो राम किलास पासबान : जैसे कि किटेन में कहते हैं कि राजा मर गया, राजा दीर्थाप हो उसी तरह से अंकराबायं मर गए लेकित उनकी ग़ी पर बार घंकराथायं विराजमान है।

इसलिए मैं मंजी की से कहता हूं कि बेसाई बी का जो बिल है उसका इर्टेंशन केषल हतना नहीं हैं कि टाहटिल समाप्त कर विए जायें । हमने विहार में जनेक को समाप्त करने की बात चलाई, लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी ने थोड़ी सी बात कहीं लेकिन ' लोगों ने तुरन्त टर्न ले लिया । हमने कहा था कि जनेक तोए़ देना चाहिये क्योंकि वह जातिसूचक है । लेकिन/उस पर जातिगत भाबना बड़ी जोर से फेली, कहा गया कि महापाप हो जायेगा। लेकिन में कहता हं यह जनेऊ, चोटी किस बात के द्योतक हैं ? हसलिए में समक्षता हूं बिल की मंशा यह भो है कि. इसको समाप्त करना चाहिये, जितनी भी चीजें कास्ट को प्रद्दशित करती हैं उनको ख्रत्म करना चाहिये । (क्यवधान)

### 18.00 hrs .

म तो बिल पर ही बोल रहा हहं श्रोर सही बोल रहा हं। यह कोई मामूली बान नहीं है। कितना गरीबों का शोषण हुप्रा है, कि.नना हिरिजनों, श्रादिबासियों का घोषण हुश्रा है ? श्रभी हुक्मदेव मारायण यादव जी कहानी कह रहें थे कि एक चुहा कितनी मेहनत करके बिल खोदता है श्रोर उसमें भनाज जमा करता है लैकिन जद बिल की ब्बूब स्रोंदाई हो जाती है तो एक बारंमांप श्राता है ओर पफकार मारता है जिससे डर करे चहा भाग जाता है श्रोर फिर सापप बिल में राणु-पाट करता है । भाज पूरं देश में हुम लोगों कां यहा स्थिति है। इस लिए में श्राप से यद् कहहंगा कि माननीय सदस्य देसाई जी ने जो बिल रखा है, जिस का सरी ने समथंन किया है, कास्ट-सिस्टम की सब निन्दा कर रहे हैं, उन्होंने भ्रपने बिल में एक साधारण से पक्ष को रखा है। में श्राप को सेना की बात बतलाता है-दूभरी वातों को श्राप छोड़ दीजिए-सना में जाति के नाम पर फनेक नजिमेष्ट्य हैं। मानर्नाय गृह मंवीं जिं कहेंगे कि जाति के नाम पर बहादुरी की गाथा गाने से गृशी होती है। पहले इन देग में क्षेत्रीय टन देंता का रखवाला था, ब्राहाण के पाग त्रेन $\begin{aligned} & \text { । } \\ & \text { ले विन ग्राज जब }\end{aligned}$ कि श्राप यह् मानते हैं कि प्रत्येक जान के लोग बन्रादर है, विद्धान है तो फिर सेना में जाति के नाम पर क्यों
 रेजिमेण्ट है, सिग्न रेजिमेण है, न्नरी कf मंण्ट्स है जो जाति के नाम पर हैं --इन को क्यों गता गया है ? मंने पहले भी इसी गदन में कहा था कि श्राप जाति के नाम पर इन रेजिमेट्ट्र का खल्म क्राजिए, तब मुझे जवाब दिया गया 'ाा कि शन रेजिमेण्ट्या को ख्रत्म कर देंगे तो उन जातियों के लोगों के मेण्टोमेण्ट्स को धक्का लगेगा। में पूछता हहं-र्याद उन जातियों के सेष्टीमेण्ट्स कां धक्का लगता है, तो क्या हमारे सेष्टीमेण्ट्स को धक्का नहीं लगता है, तब फिर श्राप हरिजन म्रोर भ्रादिवासी रेजिमेष्ट्स भी जांड़ दीजिए। भाजादी के 32 वर्षों के बाद भी जहां सरकार की एच्छा यह हो कि कास्ट के नाम पर यवि रेजियेण्ट्स का हटाया जायेगा तो उस कास्ट के लोगों को घक्षा अयेगा-में समक्षता हं कि भारत सरकार के लिए इस से ज्यादा शर्मं की बात कोई नहीं हो सकती।

इसलिये वेसाई बी ने जो बिल यहां रता हैमें उस का समर्षन करता हं द्रोर सरकार से मांग करता हूं क् न तो इस में कोई वैसा ख्यं होगा मौर न कोई भन्य खर्षा होगा —स को ₹्वीकार किया जाना चाहिये । जैसा हमारे ठा० राम संहह जी ने श्रभी कहा-डा 0 रामजी सिह कहेंगे या रामजी लाल सुमन कहेंगे-किस नाम से बुलाया जायगा । तो जब एक जाति के 6 टाइटल हो सकते है--तो उन को भी नम्बर दे दिया जायगा, रामर्जा सिह्1, कृष्ण-2 । इस में सरकार का काई खर्चं नहीं लगेगा ।

सभापति महोदय, बिहार श्रोर उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर कितनी उपेक्षा की जाती रही है 一श्राप इस सदन में उस की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सैक्रेटेरियट में जब फाइल में पढ़ा जाता है--बो 0 राम, फलांने पासवान, फलांना माँची तो पासवान श्रोर मोची की फायल कभी घ्रागे नहीं घलेगी। कोई भी श्राफिसर चाहे किसी भी पद पर हो, ए ग्रेड का श्रफसर हो, लेकिन टाइटल पढ़ने के साष उस के मन पर दूसरी तरह का प्रभाव पड़ता है । हस लिये इस तरह के टाइटल को हटाना बहुत जरूरी है । माननीय सदस्य ने जिस श्रच्छी मंशा के साथ इस बिल को पेश किया हैं, में उस का समर्थन करता हूं।

SHRI KRISHNA CHANDRA IIAL.. DER (Durgapur): What about. Hall-an-Hour discussion? It is already 6 O'Clock.

MR. CHAIRMAN: Everybody knows that Half-an-ivur discussion will be taken up at 18.25 hrs .

The next speaker is Shri Hukamdeo Narain Yadav.

श्री हुकम वेष नारायरा यदृब (मध्रुवनी) : सभार्वति जो, इग विध्रेक्र मे पह़ले श्री विनायक प्रसाद यादव के वित्र पर चर्चा हो रही था। दोनों विधेयक करोब-करीब समान हैं। हन दानों में एक ही मूल बात है कि गानि प्रथा का नाग रेंगे किया जाय । श्री देगाई मात्र ने नो क्रिशेय下 मेश किया है-
 कि नाम या उवनटम मे जानि का बोध होंता है, उस टाइटन को गमाः कर्ने में जानि प्रशा का नाग हो जायगा, यदि उन का यही मंगा है चत्र तो में इस का विरोत्र करता इं । इनलिए कि जाति प्रथा का नाश करने के ग्रन्य उतवों में से यह एक छाएरा-सा उपाय है। इसो नरएं से जाने चया की गाइ करने के उपायों में से धी निनायक पमाद जी गदत्व का बिल भी एक ल्रोटा मा मुझाव था । जाति प्रथा का समूल नाश न तो केवल उपनामों के हृटा देने सं होगा प्रोर न केबल पिछड़े वर्गों, ह़रिजन, ग्रादिवरियियों को श्रारक्षण द्रेने से होगा। ये सब तो केबत बीच को रणन्नीति है, दीर्घकालीन नीति नहीं हैं; भ्रल्पकालीन नीतियां हैं। इस के लिए हमें दीर्घकालोन नीति पर विषार करना पढ़ेगा ।

की गन्व्वी को हटाना परेगा, णहां थी से ₹स से Wसित्त हैं। $\begin{aligned} & \text { फण होता क्या है कि जोग मतुष्य की बात }\end{aligned}$ को महीं वेबते, षे दाबमी के भाम को देबती हैं। पणर हैम नारायण का बोल रहे हैं, तो हमारे दरभंभा के बहुत से लोगों को उन की बातें मीठी लगेंगी लेकिन भगर वही बात हुकम देव नारायण यादव गोल २हे हैं, तो वे बातें उनको बही लगेंगी ब्योंकि उस के मागे 'यादव' लिखा है मोर उस के भागे 'भा' लिबा है । घाज बात की कीमत नहीं है बल्कि उस मादमी को जाति की कीमत है । इसलिए भगर जाति प्रथा को मिटाने का काम करना है, तो जैसा हा० लोहिया मे बहा था कि जाति की जो रेखा खढ़ी है, उस जाति की रेषा को 'पड़ी' करना पड़ेगा, उस को गिरा देना होगा घोर बराबरी में लाना पड़ेगा । समाज के मन्दर जो जितना अंचा है, वह छस हिसाब से हैमंग्रेज़ी भाषा, ऊंची जाति भोर दोलत, ये तीनों चीज़ों में से तीन जिस के पास हैं, वह हिन्दुस्तान का नम्बर एक का श्रादमी है, जिस के पास हन तीन में से दो हैं, वह नम्बर दो का श्रादमी है, जिस के पास इन तीन में से एक है, बह नम्बर तीन का श्रादमी है म्रौर जिस के पास तीनों चीजों में से एक भी नहीं है, वही घोषित समुदाय है। श्री राम विलास पासवान ने ठीक ही कहा है कि उपनाम Iक्यों जोड़ दिये गये। कोन हरिजन है ? उस ने श्रपने नाम के प्रागे घमी लिख्ब लिया, लेकिन क्या कमी क्रापने देखा कि किसी आत्पण ने घ्रपने नाम के प्रागे पासवान लिखा है, किसी भूमिहर ने पासवान लिखा है, राम लिखा है, दास लिखा है । किसी ने घ्रपने नाम के भ्रागे यादव लिग्रा है ? श्राप संह का टाइटिल लेलें, शार्मा बन जांएं, वर्मा बन जाएं बन जाश्रो, लेकिन भफ़सोस की बात है, समापति महोदय, मैं सदन में खड़े हो कर भले ही कहूं लेकिन जो दूस जाति प्रथा को तोड़ने के लिए काम करना चाहते हैं, में उन से ईमानदारी से कहृंगा कि वे यह् करें, नम्बर (1) सरकारी नोररियों के लिए श्रन्य यंग्गतग्रों के माथ साथ अ्रन्तरजानीय विवाह् को ग्रनित्रार्य कर दें। रेटी का सत्राल जव पैदा होगा, तो जाति रेख्रा को तोड़ कर हिन्दुस्नान के कर्गड़ें यूवक युवतियां धमं, सम्प्रद्राय के बन्धन तांड़ कर सरकारी नोकरियां करने के लिए श्रन्तरजातीय विव्रान करेंगी श्रोर तब उन को रोटी मिलेगी ग्रोर के जातियों के बन्धन को तोड़ कर उन्मुक्त बनंगे । इसको करने का सबाल है, सह्भांज करने का सवाल है । जाति-बोधक नामों को हटाने का एक श्राधार है।

समापति जी जाति प्रथा का प्रचार करने वाले साहित्य को नष्ट करना होगा । चहे मनुस्मूति हो, काहे रामायण हो, कहे कोई स्मुति हो, हन सारे प्रथंों को हिन्दुस्तान की लाएोरियों से उठा कर भाग में जलाना होणा। जाल सबिधान में लिखा है कि छुपाषूत का प्रषार करा कीर मानना धपराष है । मनुस्थीति

कहा जाता है कि घूप्र को सम्पति र्थाजत करने का हु महीं है। भगर वहु सम्पत्ति भर्भान्न करता है तो राजा का कर्तर्व्य है कि उस से सम्पत्ति छीन कर वाह्टाण के बीच में बांट दे ।

हिन्दुस्तान में गरीर का श्रम करले वाला नीषा माना गया है, शूद्र माना गया है श्रोर श्रम की चोरी करने बाला समाज में ऊंची कुर्सी पाता है। जब तक इस देश में यह रहंगा तब तक देश कभी श्रागे नहीं बढ़ सकेगा । काम करने वाला शोषित, पतित, नीष, घ्रधर्मी, हरिजन घ्रोर घोरी करके खाने वाला काह्पण। जो फरीर से पसीना घहाना है वह दलित, जो पसीना नहीं बहाता है बह दौलन हकट्टा कर रहा है । जाति प्रथा को समाप्त करने के साय-पाथ हमें पैंे श्रीर पसीने के रिग्ते को भी ठीक करना होगा। जहां पसीना है बहां पैमा देना होगा, जहां पसीत्रा नहीं है उमसे पैसे को छीनना होगा। तब कहीं जा कर यह जाति प्रथा टूटेगी ।

षमापति जो, डा० लोंहिया ने कहा है कि पेट श्रौर मन दो तरह की भुख है । एक गरीब बह है जिसका पेट जला हुग्रा है, एक गगीव बहृ है जिगका पेट ग्रोर मन टोनों जले हृत हैं । एक भुखा ग्राह्मण जब किसी के दरवाजे पर जानां है तो ऊंचा ग्रासन पाना है लेकिन जब एक भूखा हृंचिजन किसी के दरवाजे पर जाता है तो लात श्रोर जूते खाना है। गरीब दोनों हैं लेकिन भीख मांगने बाला ब्राहमण मन से ऊंचा है, मन का धनो है झ्रोर भीख मांगने बाला हरिजन मन मर पेट दोनो से गरीब है। इसलि ए जाति समाप्त करने के साध माथ मन प्रोर पेट का जो रिक्षता जुड़ा हृश्रा है, मन घ्रौर पेट से दोनों से जो दुव्रंल है, उसको उगने के लिए हिन्दुस्नान की मारी दौलन को नगाना पड़ेगा। जों पेट श्रोर मन दोनों मे भुख्रा है उसको इज्जत म्रोर रोटी दोनों देनी पड़ेगीं। इसलिए हिन्दुम्नान में श्राज जतियों के माथ माथ रोटी ग्रोर इज्जत का भी मवाल वैदा होता है । हनके बारे में भी देश कों सोचना होगा ।

सभापाति जी हमें इतिहास का भी पुर्नविश्लेषण करना होगा। हिन्दुस्सान में ड़ितहास हमें सिखाता है कि हिन्दुस्तान के बार बार गुलाम होने का कारण श्रापसी फूट है । यह बच्चों को पढ़ाया जाता है । किस में भापसी फूट थी ? हरिजनों को प्रगर संरक्षण दिया तो कह दिया कि किसे दे दिया। हरिजनों को कह दिया कि जाप्रो सीमा पर जा कर लड़ो। श्रारक्षण देने से देश कम्मोर होगा। इन ना-काबिलों के हाय में सत्ता देने मे राष्ट्र कमजोर होगा। लेकिन जिन्होंने कहा कि हथियार चलाना मेरा जन्म सिद्ध श्रधिकार है, मार्नसहह ने, राणा प्रताप ने, पूथ्वीराज से ले कर शिवाजी तक ने हिन्दुस्तान की सीमाभ्रों की रक्षा की गारण्टी ली लेकिन वे हिन्दुस्तान की सीम।प्रों की रबवाली महीं कर सके, घे इस हिन्दुस्तान में कमओोर भ्रोर गद्दार साबित हो चुके हैं। जब पूरे हिन्दुस्त,न में जनतंत्र धाया आ्रीर कमजोर के हाथ में सत्ता गई तो हिन्दुस्तान की सीमाकों की रक्षा पहले से ज्वादा हुई। यह रूिहास की सत्य बात है। इस पक को भी हमें देखना होगा कि हजारों वर्ष तक जिन्होंने हिन्दुस्तान की सीमाभों की रक्षा की जिम्मे-

बारी ली मोर कहा कि हथियार चलाना मेरा जन्म सिद्य पघिकार है, वे हिन्दुस्तान की सीमाओओं को नहीं बषा सके। छसलिए हमें हतिहास का पुर्नविश्लेषण करना होगा ।

संस्दृति के चार प्रध्याय में रामधारी सिहद दिनकर ने वही लिखा है जो उा० लोहिया ने लिख्खा है, जो स्वामी विवेकानन्द ने कहा हैं । भ्रगर हमारे देश से जाति-र्रथा को मिटाना है तो शिका में बच्चों को ऐसी पुस्तकों को देना होगा जिसमें कबीर की जिन्वगी हो, गुए नानक, वुद्ध श्रोर गांधी की जिन्दगी हो। ग्रगर बचपन से, मां के पेट से पैदा होते ही बच्चे को घंकराचायं के उपदेश दोगे, मनुस्मृति के उपदेश दोगे, उनको भारतीय संस्कृति के हजारों वषं के कुसंस्कारों को कहोगे तो उससे जातियों का नाशा नट़ीं हो सकता है । श्रगर ईमानदारी से जातियों का नाश करना है तो उपनाम को हटाना एक छोटा-गा काम है ।

डा० राम मनोहर लंशहिया ने कहा था गतिहीन वर्ग वर्ण बन जाना है श्रीर गिभीज़न वर्ण वर्ग बन जाता है । उनकi कर्भी कर्भा साम्यवादी दल तक से टकराव हो जाता था लेंकिन छस बात को तो श्राप मानेंगे कि जब जाति संकुचित क.टघरे में जम जाता है तो वह क्लास से कास्ट बन जातो है श्रोर जा गतिशील एरती है वह क्लास बन जाती है । मास्टर का बेटा मास्टर श्रगर होंता है तो वह एक जाति हो जाएगी लेकिन जब सभी जातियों के लोग मास्टर होंगे तो मास्टर एक क्लास हो जायेगी । तब वह कास्ट नहीं रहेगीं। ख्राह्मण भारत में एक कास्ट बन गई है । शायद किसी समय में वह क्लास रही़ होगी लेकिन भ्राज वह कास्ट बन गई है। इस बन्धन को तोड़ना होगा । मही रास्ते पर चिन्तन करना होगा श्रैर सोचना होगा । मैंने कई बार कहा कि. किर्सी मी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो श्रोर श्राज में फिर कहना दें उनका ग्रापस में मिलन जहर होगा । यह हमारा दुर्भाय्य रहा है, पिछड़ों के चरित्न का दोष ग्हा है, दबे हुए लोगों का दोष रहा है कि वे इकट्ठे नहीं हो सके हैं, एक स्थान पर मिल बैठ नहीं सके हैं। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने भाजन करने के लिए राक्षसों घ्रोर देषताश्रों को भामंवित किया । दोनों गए। देवताभों ने कहा कि हम ध्रागे घ्रोर दानवों ने कहा कि नहीं हम झ्रागे, दोनों ने कहत्त कि हम पहले खायेंगे। क्रहा जी आ्याए। बममवों को बला लिया प्रोर एक wतं लगा दी कि हाथ में लकड़ी बन्धी होगी। दानव तैयार हो गए । लकड़ी बांध दी गई । दानवों ने खाना मूह किया । पत्तलें पगेस दी गई, खाना रख्य दिया गया । प्रब दानव रसगूल्ला उटाते थे या जलेबी उटाते थे तो चंकि सकंड़ी बन्धी हृई थी इस वास्ते रसगंल्ला यों जलेबी रीधे मंहृं में न जा कर कभी इष्षर गिर जाती थी घ्रोर कभी उधर । नतीजा यह हुप्रा कि के भूले ही उठ गए । इसके बाद देवताम्मों को बुलाया गया फोर श्रामने सामने कतारों में वे बेठ गये । उनके हुाथों में भी उकड़ी बांध दी गई । घब उन्होंने
[श्री हुक्रम देव नारायण यादव]
एक तरकीब सोषी 1 नामने बाली पंक्ति के धवतायों ने दूसरी पंक्ति वालों के मुंह में छाला घौर दूसरी पंक्ति वालों ने घपने सामने वाली वक्ति में बंठे देवतामों के मुंह में डाला पौर सब खा पी कर उट गए । इसी तरह से मैं कहना चाहता हैं कि प्राप हस पंक्ति में हों या उस पंक्ति में हम बोनों की क्लास एक है, हम दोनों को हाथ मिलाना होगा । हम पिछत़ों, भ्रादिवासियों भोर दबे हुए लोगों को एक जगह माना होगा किसी भी जगह हों, किसी भी दल में हों, कहीं न कहीं वरंग स्वार्य छकट्ठी रहती है । चूंकि हम एक नहीं हैं छस वास्ते कन्ति फूट नहीं रही है। कान्ति को फोड़ना है तो पिछछें दलितों को मी चाहे मोर बातों का ध्यान न हो लेकिन पपने स्वार्य मोर हितों की रका के लिए मोका वहे़ तो किसी की मी सरकार को, किसी भी पार्टी को, तों़ दें, घोर उन्मूक्त गंगा की घारा जैसे बह चलती हैं, उसी तरह से बहृं चलें, कहीं न कहीं किनारा जलर मिलेगा । इस तरह् से जहूर जतपात मिटेगी घोर हमारी तकदीर का परिवर्तन भवष्य होगा ।

## SHRI P. VENKATASUBBAIAH

 (Nandyal): Mr. Chairman. Sir, the Bill that has been introduced by Shri D. D. DESAI is good in spirit, but I doubt whether the objectives he has mentioned will be practicable and possible of fulfilment. The question is whether the prohibition of caste. community, religion and region would be possible. The spirit behind the suggestion for the abolition of castes in this country is good. I do not know whether the name Kajrolkar indicates any caste; similarly, Venkatasubbaiah does not indicate any caste.But the caste system, which has come into stay for centuries together, has created a vested interest, and the slogan is "community above country and myseif above community". The caste system has become a vested interest and people have been exploiting the name of caste and perpetuating their hold on the people.

When even after two years the constituents of the Janata Party are not able to forget their own original caste, is it possible to abolish the caste system which has been built up over centuries? Even now some of the leaders are being identified as champions of certain castes and communities. One big leader is being Identiffed as a leader of a particular
community. Because of the strength of that community he was able to be , inducted into the Cabinet. These are factors which one has to take into consideration when one discusses these matters.

Sir, this caste system, I feel, has been manipulated by the politiciais more than anybody else. If you take the elections that have been conducted in this country from 1937 to 1977, you will see a tremendous transformation and whichever political party it might be, when the selection of candidates come. they do not go by the merits of the candidates, but they only see that the first qualification should be to find out in that particular constituency which is the dominant cast or community and to that extent they want that particular candidate to be set up. It is the politicians that have been responsible for this caste calamity in this country.

PROF. P. G. MAVALANKAR < . (Gandhinagar): Why do you stop at 1977? You better say, it is still going on.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Yes, it is going on.

At one time, the Marxist leader. Mr. Sundarayya, voluntarily called himself as 'Sudarayya' when his name was Sundararama Reddy' . There are certain people who have been leading this $A$ mevement in this country to see that this caste system is abolished. I am not trying to flatter anybody, but you see in this country two States stand out particularly which were able to contain casteism to a great extent.

One is West Bengal and another is Kerala. You don't find the virus of casteism in these two States. Even though Mr. Samar Mukherjee still wants to have his surname 'Mukherjee' to his name, but I think to a great extent the communist ideology was responsible for containing casteism in these two States. But in other States $i_{t}$ is terribly rampant and that politicians are exploiting it to their advantage to prepetuate casteism.

Sir, Mr. Desai wanted the pronibition of using the name of caste, it is all right; prohibition of using the name of the community is all right. But when it comes to prohibition of using the name of the region, I am not able to understand. How can I shange my leader's name, Mr. Stephen, and some others' name? Also, how can I change Mr. Jaffer Sharief's name so as to transform himself to be a person without any religion? These are impracticabie things. But one fact remains. He said: "prohibition on indication of caste, community, religion and region". He said that neither religion can be mentioned, but the very name itself sometimes gives a religious connotation. So, Sir, it is a good beginning and every one should strive to see that these caste barriers are cut and then only we can have a casteless society. Sir, the Government has to take certain concrete steps in this regard. They have to encourage intercaste and inter-religious marriages and there must be some encouragement and incentives to be given so that you may remove this caste system entirely from this country. Unless that is done by this Bill or by any such thing, you will not be able to abolish or remove this monster of a casteism that is being perpetrated by certain interests for ages together.

### 18.24 hrs.

(Mr. Speaker in the Chair)
MR. SPEAKER: Mr. Venkatasuidbiah you may continue later.

SECRETARY: Sir, I lay on the Table the Special Courts Bill, 1979, passed by the Houses of Parliament during the current session and assented to.

### 18.25 hrs .

## HALF-AN-HOUR DISCUSSION

## Implementation of prohibition policy in States

MR. SPEAKER: We now come to Half-an-Hour discussion Mr Faleiro:

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): Mr. Speaker, Sir, on this half-anhour's discussion on prohibition, may I say at the very outset to make a point that the prohibition pelicy has failed everywhere in the world including USA and USSR where the law enforcing machinery is much stronger than in this country. As far as this country is concerned, it was the Prime Minister when he was the Chief Minister of the erstwhile Bombay State who introduced prohibition there. This is a State which is adjacent to my own territory. One does know that ultimately it failed to such an extent that this policy had to be given up in Maharashtra. I am told by Members from Maharashtra that it was a Chief Minister of Maharashtra, who teday is a Member of this House, who said at a press conference that he had a meeting with the prohibition lobby, and in that meeting he found that the bootlegger lobby was represented in strength, and the people who manufactured illicit liquor were the persons strongly in favour of prohibition.

The longest period of prohibition has been in Tamil Nadu and Gujarat. Studies show that deaths on account of the consumption of illicit liquor has been the highest in the country in these two states.

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): A large number of people died during the first election in my own constituency.

