[Shri K. R. Ganesh]
venue account. On capital account receipts are estimated at Rs. 11.82 crores and expenditure at Rs. 14.35 crores. Overall deficit will thus, be Rs. 3.27 crores. This is mainly the result of the State locking up funds on maintaining a reserve stock of foodgrains to meet, emergencies in the context of uncertain communications to this land-locked State. But efforts are being made to minimise the stock holding and to have it maintained by Food Corporation of India within Manipur. Thus, the coming year may really end with a surplus or a marginal deficit

## Plan Outlay

Against an approved outlay of Rs. 7.67 crores in the current year, the outlay on the State's Plan in 1973-74 is envisaged at Rs. 8.9 crores. It will be met almost entirely through Central assistance. Emphasis in the next year's Plan will be on communications and social services in the context of the need for creating minimum infrastructure for development and provision of educational and health facilities to the people, a bulk of whom are from the weaker sections of the society.

In addition. 1973-74 Budget provides or an outlay of Rs. 4.96 crores for Centrally Sponsored Plan Schemes. This includes Rs. 1.4 crores on Loktak Lift Irrigation Scheme, Rs. 70 lakhs on the Regional Medical College and Rs. 50 lakhs on 132 KV oower transmission line forming part of the North Eastern Grid.

### 16.38 hrs

DEMANDS FOR GRANTS, 1973-74Contd.

Ministry of Home Affairs
श्री मोलन ₹वरप (पीलीभीत) : सभापति महोदय, में बड़ा श्राभारी हुं-काफ़ी इन्तज़ार केब ाद मुझे बोलने का घ्रवसर मिला 1 में

गह मंव्वलय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुग्रा हृं । गृह् मंत्नलय के मुख्यतया तीन काम हैं-द्देश की ग्रान्तरिक स्थिति को ठीक रखना, दूसरे राज्यों श्रोर् केन्द्र के बीच में सम्बन्ध स्यापित रखना तथा राज्यों की सहायता करना ताकि वे श्रपने यहां शान्ति स्थापित रखने में कामयाव हो सकें। इन कामों के लिए पुलिस का जो काम है वह बहुत महत्वपूर्ण है । लेक्किन यहां पर विभिन्न भाषणों में पुलिस की बहुत भर्तस्ना की गई है, क्रिटिसिज्म किया गया है । लेकिन एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है--देश की श्रान्तरिक स्थिति को ठीक रखने के लिए हम पुलिस पर ही श्राधाग्ति हैं, हर हालत में पुलिस के पास जाना पड़ता है । एक बड़े पुलिस श्रधिकारी ने एक बार मुझ से कहा था--क्या ग्राप चाहते हैं कि हम भी इस देश में झण्डा उठाय̈, स्लोगन लगायें। वह भी इस बात से बड़े डिस्गस्टेड हैं कि यदाकदा उनके खिलाफ़ जो क्रिटिसिज्म होता है, वह बिलकुल गलत होता है । में चाहता हूं कि जहां एक तरफ़ उनके करप्शन, उनकी खराबियों की भर्तस्ना हो, वहां यह भी होना चाहिए कि पुलिस का काम कितना कठिन है, कितनी खराब परिस्थितियों में ये काम करते हैं, 24 घंटें के मुलाज़िम हैं जब कि दूसरे दफ्तरों में लोग 8-8 घंटे काम करते +

श्री एस ल ए० शमीक्म : श्राप को जनता ने यहां भेजा है, पुलिस ने नहीं भेजा है, जनता की बात कीजिये ।

श्री मोहन स्वस्प : वुलिस में भी जनता के लोग हैं । (ंयवपनन) में यह कह रहा था कि व लोग खराब परिस्थितियों में काम करते हैं, खतरनाक रास्तों पर उनको जाना पड़ता है श्रौर रात के समय किसी वक्त वर्दी पहनकर जाने के लिए त्र तत्पर रहते हैं । इसलिए हमें उनकी बातों पर भी विचार करना चाहिए । जहां एक तरफ निटिसिर:

हो. करप्शन घ्रोर भ्रष्टाचार की बात होमें भी पुलिस को क्रिटिसाइज करने का भ्रादी हूं. उनकी खराबियों का 尹्यक्सर जिक करता हूं लेकिन जैसा मैंने प्रभी कहा कि एक वरिष्ठ पुलिस धधिकारी ने कहा क्या श्राप चाहते हैं हम मी यूनियन बनायें तो हम उनकी बात पर भी विचार करना होगा । पुलिस को घ्रोर पघिक कारगर बनाने के लिए मेरा सुझाव है कि हर थाने में टलीफोन की ब्यवस्था हो, उनको जीपें दी जायें. उनको उपकरण दिये आयें म्रोर उनके प्रशिक्षण का म्मच्छा प्रबन्ध हो । मुझे इस बात की खुशी है कि गवर्नमेन्ट ने 8 करोड़ रुपये की प्रनराशि पुलिम को डक्वीप करने के लिए रखी है ।

इसी के साथ माथ एक प्रौर बात बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में काइम्म बढ़ते जा ग्ने हैं। डसके लिए हमें पुरिस को मजबूत बनाना चाहिए । पुलिम को घ्रोर ज्यादा संगठित प्रोर प्रशिक्षित बनाना चाहिए, 1 हमाने देश की जनसंख्या 1960 में 431.7 fमनियन धी जोकि 1970 में बढ़कर 550 मिलियन हो गई। 1960 में काग्निबिब ग्राफन्मेज़ की संख्या $6,06,367$ थी प्रींर 1970 में उनकी संख्या बढ़कर $9,55,422$ हों गई । उस प्रकार से जहां भावानी में वृद्धि 27.4 प्रतिशत हुई वहां काइम्स में वृद्धि 57.6 प्रतिशत की हुई । डम तग्ह काहम्म नो गेज बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उनके श्रनुपात में जो पुलिस में वृद्धि होनी चाहिए थी वह नही हुई है। पुलिस की संख्या पूरे देश में 1970 में 6.43 .747 थी । यह् किताब है मेगे पाम "काइम्म इन इंडिया"। (व्यवषान). इस तरह मे सो किलोमीटर के क्षेत्र में 20.3 पुलियमेन ग्राने थे ख्रोर दम हजाए की ग्राबादी पर 11.8 पुलिम ग्राते हैं । इस प्रकार आ्राप ममझ मकते हैं कि द्रस हार की श्राबादी पर 11.8 पुलिममंन ग्राये तो किस तर्ह से व्यवस्था ठीक रर्खा जा सकती है। इसी प्रकार में जां किन्द्र गामित क्षेत्र हैं पूरे दे़ेश में वहां पर पुलिम की. मंख्या थी 22,7091

वहां पर पर-हन्ड्रेड किलोमीटर में 155.4 पुलिसमंन ग्राते हैं मौर् दस हज्तार की प्राबादी पर 39.6 श्राते हैं। ग्राप देखेंगें कि केन्त्र शासि ${ }^{7}$ क्षेत्रों में जहां पर-हन्ड्रेड किलोमीटर पुलिम की संख्या 155.6 है वहां म्रन्य क्षेतों में केवल 20.3 ही है । (घ्यब्वबान) तो इनलिए पुलिम की. संख्या बढ़नी चाहिए नाकि बढ़ती हुई ग्राबादी के माथ माथ काहम्म को रोका जा मके ।

एक बात मै ग्रापक मामने ब्रेन-ड़ेन के मम्बन्ध में कहना चाहता हू 1 हमारे देश के बुन्दिजीवी काफी तादाद में विदेशों में जा ग्हे हैं क्योंकि वहां पर कत्डीशंस श्रच्छी हैं । डस बात की तर्फ भी हमागी मरकार का ध्यान जाना चाहित्रिए।

ग्रन्न में मे एक त्रान विशेप रूप मे कहना चाहता हुं कि ब्रैंवर्ड क्वासेज़ कमिशन का यहां पर गठन ठुम्रा था । उसकी काफी बड़ी मोटी निपोटं पड़ी हुई है लेकिन उम पर्ग्राज नक कोई डिम्कशन नही हुग्रुप्रा । उस रिपोर्ट पर यहां बहम होनी चाहिए ग्रोग उमकी जो मिफारिशे हैं उनको कार्यान्बित कग्ना चाहिए। इसके माथ माथ जो चैकवर्ड विछड़े हुए इलाके हैं उनकी नरफफ भी ह्मारा ध्यान जाना चहिए।

गृह मंबालय की मांगों का ममर्थन कर्ते है प् में ग्रापका घ्राभारी हुं कि ग्रापने मुझे बोलने का ग्रवमर दिया ।

स वपपति महे रेय : मंबी महीदयय साढ़े 5 बंज बोलेंगे ।

श्री ज्योतिमंय ब्रमु ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, we pose about our country that we are socialist, we are democratic and it is a Welfare
[Shri Jyotirmoy Bosu」
State. But if anybody judges by the size of the poiice that it maintains, you would realise that it is not, but a fascist and dictatorial State. How big is the police you could easily make out from the size, that the budget had been of a total of Rs. 135.81 crores and, Sir, this is only for the Centre. State police may be 50 per cent more bigger in size, if you compare them in value. Sir, the Intelligence Branch, I am not talking about the Research and Analyst Wing who have big budget- 30 crores siphoned out money from discretionary funds from the different ministries, I am talking about this shorn publicised Intelligence Branch, the Budget is on page 31 -Rs. $8,94,88,000$. That is for the Central Intelligence, although by the Constitution that is neither required to have police nor required to have Police Intelligence.

Kashmir maintains force of 13,000 intelligence peopie directly under the Research and Intelligence Wing headed by Mr. Kaul. In 1966-67 this Budget was only Rs. 6 crores and the moment the Congress Opposite forces came into existence, they have jumped up today by 50 per cent.

The worst thing is political spying. Even respectable political or,ponents, Members of Parliament, dissidents in their own party and even Ministers' mails, telephones and telegraphs have not been spared. I have got a photostate copy of a tampering of mail by the Central Intelligence. I am giving a photostat. This is a letter addressed to Shri A. 1K. Gopalan, mv leader. On the back of it there is a stamp of the Intelligence Department and certain places in India.

I am giving another telegram. On the telegram it is written "released by the police". I do not wish to lav it on the table of the House because the handwritir a may cause trolible to some employers But, Sir. if you want to have a ln $3, a^{\prime}$ it. I can certainly give
it you to do so. The letter addressed to Mr. Gopalan was seized by the Central Intelligence agents. We have been able to get a photostat. It is a letter on the front page and photostat on the back. Here is a telegram sent by Shri A. K. Gopalan to another party. This was seized by the police. It is writted on the body 'released by the police'. That is what they are doing. Shall I lay it on the table?

## MR. CHAIRMAN: No

SHRI JYOTIRMOY BOSU: 1 do not want it to go to the Government's hands because I do not want half a dozen employees to lose their job because of hand-writing.

MR. CHAIRMAN: No. Do not make a noise like this.

SHRI JOYTIRMOY BOSU: I want to give it for examination if you like.

MR. CHAIRMAN: If you want to place it on the table it will be sent to the hon. Speaker and his orders will te obtained.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I have told already that in the State of .Tammu and Kashmir, they maintain an Intelligence Branch as strong as 13.000 people headed by a man called Sehgal. How effective are they in maintaining law and order has been given in the valuable report of the Committee of Freedom of Association:
"The Committee takes the view that the situation involving the large number of unions affiliated to the complainant organisations was of 8 sufficiently serious nature, involving not only physical violence and destruction of property, but also the severe restriction of the free exercise of trade union rights, as to warrant stringent measures being taken by the autho-ities to restore a normal situation."

It is against the West Eengal Government and against the Centre-State, passed in Geneva by the International

Labour Organisation. If you like 1 can show it to you also

I now come to the Prime Minister who had once said we are willing to publish a list of murdered political workers belonging to my party. We have published one. Where is yours? The moment you publish one you will see that they are all anti-socials, socially undesirables. They talk of Delhi, the pride city of India. What is the crime position? You are spending Rs. 8,77,92,000 for maintaining law and order in Delhi. What they do with the money? Crime is going up. It is shameful and heinous; they have convicted some constables because they protested against service conditions and went on strike in 1967; even today some of them remain victimised. Do not go for an evening walk :o the India Gate; You will be molested. Even by chance do not take Mrs. Tiwary.... (Interruptions).

I am asking at whose cost are these people maintained? Every year crime has increased. In 1964-65 it was Rs. 25.27 crores and in 1969-70 it went uf to Rs. 86.16 crores and this year the budget provision is Rs. 135 crores. Mrs. Gandhi had boasted. I do not say * "because that is not a good thing.

MR. CHAIRMAN: It is very objectionable; it will not go on record. (Interruptions) We understand what you have said.

SHRI JYOTTRMOY BOSU: I say I cannot call her**

I am careful when you are in the Chair.

MR. ChAIRMAN: This will not go on record; you are repeating it (Interruptions) Whatever Members have said without my permission will not go on record.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Here it says that the hudget shows a decline in the provisions for social services
including education, public health family planning and on the other hand it reveals an increase in the expenditure on police, miscellaneous departments on account of the strengthening of the Intelligence Bureau and the stepping up of establishment expenditure.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I shall take two minutes more

MR. CHAIRMAN: No, please: You hat ten minutes and you have exhausted more than that. . (Interruptions)

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I shall refer to one more unit and I shall then sit down. There is a research and analysis wing. It is destroying democracy and it consist of a coterie of people headed by the Prime Minister. There is severe corruption and irregularity $i_{n}$ that research and analysis wing. A senior field officer, DSP, formerly ASI P:njab Police has been involved; serious complaints are there against** for misusing Government property. It consists of such persons.... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: If you mention names you have to produce documentary proof. If you name a person, I would not allow that. I would not allow any offlcer's name to go on record. If you have got any evidence. you write to the Speaker that you want to mention such and such a name during the debate on Home Miministry's Demands for Grants. Don't mention the name of the officer. Now. you must conclude.

## SHRI JYOTIRMOY BOSU: I shall

 put 'Joint Secretary'. The Research and Analysis Wing started with two officers. Now, they have got one officer for Mayur Bhawan, one in Block No. 1, R. K. Puram.[^0]SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: This kind of strictness is never imposed when it comes from the other side.

MR. CHAIRMAN: If anybody mentions the name, and the yerson concerned is not here to defend himself. I cannot allow that. 1 shall observe this whether anyondy observes this or not.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: In one case you allowed it and in this case you do not.

MR. CHAIRMAN: Mr. Bosu you must conclude now. 1 shall now call Shrimati Mukul Banerjer.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Why did you allow them to attack Shankaracharya?

MR. CHAIRMAN: I shall look into the records. I shall always be consistent in my rulings.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The Research and Analysis Wing had two $^{\text {a }}$ officers who are doing political blackmailing, political murder and political defections. Formerly there were two Offlers. Now they are 12 in Safdarjung Enclave. Mchrauli and everywhere. It is spreading its tentacles everywhere.

MR. CHAIRMAN. All the hon. Members will agree with me, including those on this side, that we here are representatives of the people. We are guided by certain rules. If we go on abusing our privileges, then I cannst allow this.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I take exception to this.

MR. CHAIRMAN: Is there any publication from which you are quotirg? If you go on telling such things without substantiating them then it is not fair.

## SHRI SHYAMANANDAN MISHRA:

Von will please hear me. 1 am per-
fectly in order when 1 say that this Government is irefficient and corrupt. (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: Mr. Bosu, your time is up. Now you must conclude. Kindly resume your seat.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am only saying that with the proliferation of officers in the Intelligence Wing on the Research and Analysis Wing you had only two officers and now there are 12 officers-you go on increasing the expenditure.

### 17.00 hrs.

The research and analysis wing has spread its tentacles in Bangladesh also. I have got documents but I do not want to reveal them in preater nublin interest. (Interruptions). This is all done to keep Mrs. Gandhi in power by hook or crook. Why should the Chair be giving shelter to this Government. I do not understand (Interruptions).

श्रोम री मक़ल बनर्जों (नई दिल्लो) सभापति होदय घ्रो ज्रोतिर्मय बस् जितनी भि: टेटिम्टिस्स दे गहे थे उनके ऊरन मेरा कोई भरोमा नह्ंीं वहृ गलत बातें कहने में विश्वास कर्ने है। मैं भ्रापको बतलाना चाहनी अं कि 22 दिसम्बर. 1972 को उन्होंने मार्रनि प्राइन्रेट लिर्ममटेड के ऊपर लोक समा में ग्रपना भाषण दिग था। उसभापण के दोगन उन्होंने बडुत सी गलत्. बातं कही थी। नगभग मभी गलत बात उन्होंने बताई थों ग्रौंग गनत स्टेटिस्टिक्म दिये थे। उन्हृने कहा था कि एक डायनेक्टर के घर में गेड हुग्रा था ग्रोंर उसके घर में मतरह लाख रपपये मिला है। लेकिन बाद में पता चला कि किसी के घर पर रेड नहृं हैश्रा प्रौर कोई सबह नाख रुपया नहीं मिला। तोड़ मरोड़ कर मलत बातें वे बतलाने हैं ग्रौर जनता को धोबा देते हैं ग्रोर गलत गस्ते पर दुनिया को डालने की कोशिश करते अं। हस तरह की बातें भ्रीर इस तरह के गलत म्रांकड़े हिन्नस्नान की जनता को कांप्रे-

सियों को गलत रासं पर गही नं जा सकनं हैं। वह्य मारुत निमिटें के बारे में क्रा ममज्ञं। उन्ह्रोंने बंगाल के बचस्ं को fिक्षा को वगत्र किगा है न्निकन म्रजने बच्वं को जह् किग़यन में पढ़ा रहे हैं। उन को हिन्दुस्तान के बच्चां को क्या फिक है। बह ₹नi जानें कि माऱनि लिमिटेड जो इर्डाजनम त्राडक्गन करेगो उमसं हिन्द्युम्तान को किनना न्वाभ होगा यहा के लोगों का किचना नाभ छोंाए，
（व्यबबान） 1
उनऋा कायदा है $f$ किपगाड ${ }^{\circ}$ fि，या जाए घ्रार पुलिम को भो डिमांगाइज किता जायं । में हो क्षेत्र में प्रमंन कुष दिन पन्ले ह होंने एक टोलो को इक्र्डा किगा प्रोग कहा कि रेदिरा गाधरो के घJ＇f जा के 9 इशंन करेंगे प्रों ब्बतायेंगे fि महुगाई को नकनोई है दूमने तकलोरे है प्रींग नुम अ्र नंन माथ लाउ
 मागेगो नब हुम पर्नन का मारेंगे। लेकन हैम लोग मत्र ममझंन है। में एक ग्रचक्षो
 उनम त्रान की । उन्ट्रान नुझें ब्रनाया कि दों विरांत्रो गार्टी वालों ने हम का उक्याया है ख्रांग हम गलन गम्ने पर चन पडे थे । एक नग्फ नो पुलिम वा नों कां भड़काने की कोशिण हों उत्री है घ्रोर द्नसरी नएक ये पुलिम का डिमाेलाइत्र भी कग्ने हैं । न्नकिन मापको देन्बना चाहिये कि पुलिम तालों को हालन ग्राज का है＂पुनिम काम्टे习习 को ननमूत्रात किननो मिननो है। एक पुलिम काम्टेत्रल को बम् जो जैमी नहीं वर्वन्क 75 म्वा
 100 मे 150 के करोत्र गे बनने है । न उनको घर मितना है प्रोंर न हो प्रंावग्राइम मिन्ना है । चौत्रोमों घंड उनको ड्डूटी देनो पड़तो है। उनको काई य्रोवग्ट्टद्दम नही मिनना है। गूनंकार्म मी उनको ग्रवने वैं मे धुलवानं पड़ना है। श्रगे पग्विार नालों का पानन पोषव। भें करना पड़ना है। में घ्रनुरोध कग्न चाहती क्र कि ग्राप उनको


र्लकिन उनकी तनख्वाह् बढ़नो चाह्टिये，जां पुलिस नाइंज में रहते हैं उनके वास्ते धोरों का इनजाम होना चाहिये．उनकां दूसराँ मुकिधायें मिलनी चारियं ।

ओं एर्नविरनमंट पालंयूणन हो रहा है， जो एयर पोल्यूशन हो रहा है．जो सी पावर म्टेशन मे पाल्यू，न हो रहा है，जो वायज－ नम घुम्र：निकलता है．इत को मी श्राप का कग्वाना चाहिंये । गदे नाले की तरह से यमृना पंत्वूटिए हां गई है। इसका भी होम मिनिम्ट्रं कां म्व्रयाल करना चाहिये।

पिकले मान बनारा गया था कि पुलिस خ्रोनग का मवर्व किया जा रहा है। मैं जानना चाहती हुं कि उसका वता हुप्मा है ？स्वोमला कमिणन कीं जो fि्गोर्ट है उमको क्राये हुये テंन माल हैं गये हैं। थोड़ा थोड़ा प्राप उसको
 ग्राप जःती वं इम्पलें $े$ ，करे नाकि पुलिस दालन योड़ी ठीक हों ।

विरोंरो दल वाले कहते है कि पुलिस पर ज्वं बहुन ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन दिल्ली को घ्राबट्री दम गुना बढ़ गई है । उसके मकाबल में किनल्नी पुनिस नहीं बढ़ी है，दस ग्ना नहीं बत़ो हैं। इमलिये मर्चा तो बत़ेगा हो प्रोर बढ़ना भो चाहिये। लेकिन हसके याथ माध ग्रापकां उनकी हालन में सुषाए भो लाना चहिति । इन ग़बतों के माथ मैं गृह मंत्रानय की मागों का ममथंन कर्तो हूं ।

श्री बी पो० मौर्य ：（हापुड़）：सभा－ पति महोदय．पहिन उमा शंकर दिकिन जी को गह मंत्रालय के मंत्री पद पर घ्रासीन देबकर मेंन जैंम लोगों को कुछ प्राश चंध्रतो है। वह् एक गजनोतिक नपम्य्यी रहे हैं． दूरप्रंदेश हैं，ध्रमना प्रोर योग्यता गवते हैं ।

बहृन कििन ममस्याप्रों में से होकन देव गुजर रह़ा है । में ग्राशा करता हूं कि वह हन मम₹тम्रों का कुछ हल निकालने में मफन हीॅंग ।

```
[श्रीं वी० पी० मंगर्ग्र]
```

जन मध क श्रादरणाय नेता श्री ग्रनल वित्रारी व्राजपेयी जी ने जां कृष्ध भी गोप घ्रां गस्म में गथा भावनाप्रों में बह कर कःना द्द उमके उनन म में केबल यही कहना चाहना हैं कि उदं की इए दे के माथ ह्न्या नहीं होगी नाहिये। उमको उसका ग्रधिकार＇मलना चानित्य । मुमलमान देण की मुह्य व्राग मे श्रल्नग होते गये हैं पचर्चाम वरम में। उनको म रूय धारा में नाय। जना चाहिय，नेगतनल मेन म्ट्रॉम नें लाया ज＇न। चर्णाहये । उमका वयन्न मग्काए कों हू丁 ममय कंग्ना चर्वार्य।

प्रलोगढ़ मुiक्नम युनिर्वसिटी हमारी प्रर्गतशील नीतियों के दायने में ग्राई है । मैं इसका ममर्धन कग्ता है यक यह़ वनिर्वमटी प्रयम नही ग्रन्नम होनी चाहिये । म़ंशे जों
 fनवंदन कग्ना ？

ण ड ड नां बनुज हैं न्नकिन उन मव में ज्यादा नहीं कहींगा क्यों कि ममय कम है इस वाक्ते मैं नौकरो मे उनका जा नुप्र्रंजेंगन हैं केवल इसी एक ममक्या का लिग । 1970－71 की जनगणना के ग्राधार पर शंड्यूल्ड कास्ट पन्व्रहै मैंकड़ा म्रौर ट्राइぁज मादें मान सैकड़ा के पाम्ते सर्वसेज में म्बान मुर्रक्षत कर दिंय गयं चं । 1 जनवरी， 1968 को घ्मग र ग्राप देखें तो प्रथम श्रेणी में शःड्यूल्ड कास्ट केबन 2.10 S संऋड़ा थे प्रॉग दूसरी में 3.1 मिकड़ा। इसी प्रकाउ में गेड्यूत्ड कास्ट ट्राइब्ज कमशः 37 कसैंड़ा श्रीर 41 संकड़। थं । इ तना हो नही，विशेष तौर प२ डिफेंस，ईमनिस्ट्री के बारे में कह्ना चाहता हूं कि इनके वस्त्ते वहां जो स्यन मुरक्षित थे उनको न भर कर मिनिस्टग ने इजाजत दे दो कि उनकी त्रो－रिजर्वं 幺नर दिया जाये श्रोर उन प२ शंड्यूत्ड कास्ट्म प्र：－ट्राइब्ज के जो योग्य व्यक्ति मिल मकंन थे उनको न ने कर दुसरे लोगों को ने विया अपा। यद्ध चीज भी शिश्यून्ड

अाम्यु ग्रां गंडग्ल्ड ट्राइब्ज़ कमिश्नर की fग्रांड में है। नमाम ग्रांकड़े देने का ममय मेंे पास नहीं है। नेकिन में निवदन करना चाहती हुं कि 1969 में पहली श्रेणी की 43 वैकेंमीज़ को डै：निज्जव किया गया प्रोर उनमें मे 36 को भग्ने की इजाजत भ्भिं मिल गई।
 कहते हैं। सक्षंप में कहा जाये तो यह कहा जा मकता है कि शंड्यूल्ड कास्ट्म श्रोर शंड्यूल्ड ट्गाहबज़ का रिप्रेजेन्टेशन प्रथम ग्रोर दूसरी श्रेणी में न के बराबर है । मैं उन लोगों में से नही हैं जो यह़ क亏े कि जं हालत गोरों की गलामी के जमाने में थी वही ग्राज है । तेमा कहना बहुत ही झ्रत्याचार होगा，उन पर्तियों के प्रनि जिनहोंने बहुत कुछ शंड्यूल्ड कास्ट्स प्रोग ट्राडःज़ के लिये किया है। लेकिन जितनी गप्ट्द ने उन्न्नत की है，श्रन्य क्षेंतों में जितना विकास हुग्रा है，उतना इनका नहीं ठुग्रा है। संविधान की एक काठनाई रास्ते में ग्रा गई ।：धारा 16 की सब क्लाज 4 फन्डेमेंटल गयट्स में है ।

> "Nothing in this Article shall prevent the State fror.1 making ary provisions for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

लेकिन इसके साथ साथ श्रार्टकल 335 यह व्यवस्था करता है
> ＂The claims of the members of the Scheduled Castes and Schedul－ ed Tribes shall be taken into con－ sideration consistently with the maintenance of efficiency of ad－ ministration，in the making of ap－ pointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State．＂

इस मम्बन्ध में मुझे सिर्फ＂कानसिस्टेंट्ली विद दि मेनटेनेंस श्राफ ए़िसेंसी श्राफ एडमिनिस्ड़्－

जन" के बाने में म्रपने विचार रख्बने हैं । मुप्रोम कोटं ने श्रपने फँसले में कहा है-मिं ए अ भ्याई, मार० 1968. पन्ना 512. में क्वोट कर रहा है
"It is also appareat that Article 16, Clause 4 has to be intrepreteo $i_{n}$ the context and background of Article 335 of the Constitution. In other words. in making a provision for reservation oi appointments or posts. Government has to take into consideration not only the claims of the members of the baikward classes but also the maintenance of efficiency of adminisiration. which is a matter of paramount importance."

शिन्य्यन्ड कास्ट्म का श्रीधिकार श्रेण्ट्र —पंरामाउन्ट--नही है. बल्कि ग़ि.मेंमी पंरामाउन्ट्र है. मुत्रीम कोटं ने यह् निणंय दिया है. मेग निवेदन केवल यह है कि यदि मग्कार शिड्यून्ड कास्त्म के माथ न्विलवाड़ करना चाहनी है. जैमा कि पिक्ष पन्चोम बग्स मे हों रहा है. नत्र ता मुदे कुछ्छ नही कहना है । संविधान में शिड्यून्ड काम्ट्म घोर शिड्यूत्ड ट्राइब्ज के लिये जा व्यवस्थायें रखी गयी हैं, उनका काग्ण यह था $f \approx$ जिस तग्ह ह्मारी धर्ामक, गाजनंनिक योर सामाजिक कुगीतियों ने पिछः पच्चीस वर्षो में गुमलमानों को देश की शुष्व घगा मे
 के. प्रत्याचार प्रोर शोषण ने शोषित ममाज कां द्देश की मुर्य धारा मे श्रलग कर दिया था ।

> मविधान के रचियताप्रों ने शिड्यून्ड कास्ट्म श्रौर शिड्य्य्ड्ड ग्राइन्ज़ के लिये दो मंरक्षण रखे : राजनंतिक सरक्षण घोर सरकारी नोकर्यिों में मंग्क्षण । जहां नक राजनंतिक संरक्षण का मवाल है, वह पहलं केवल दम बग्म के लियं था । णिड्यूत्ड कास्ट्म घ्रोग fिड्यूत्ड ट्राइज्ज़ के तम० एल. $\square .0$ घ्रोर ग्म० पी० श्रपनी म्रात्रादी के निलाज मे चुनें द्रायें, यह व्यव्रस्था केवन दस मान के लिये थी।। लंकिन ग्राटिल 335 में दिये गंय मग्कारी नीकर्यिं में मंग्क्षण के निय

कोई ममय निश्चित नहीं किया गया था मैं डसका यह ग्रर्थ निकालता हूं कि जिड गूतड कास्ट्म घ्रोर भिड्यूल्ड ट्राड्ज के लोग श्रपनी प्राबादी के हिसाब से मर्कारी नोकfि्यों में ग्रायें, मंविधान के रचियताओं ने इम बात की झ्रोग विशेष ध्यान दिया था प्रार इसलिये उन्होंने इमके लिं कोई श्रवधध नही गखी थी। छसके विपरीत राजनैतिक संरक्षण पहले दस बरस के लिये रखा गया प्रोर किर उस ग्रवधि को बढ़ा कर बंंम झ्रोर तोस वर्⿱ कर दिया गया मूके मालूम नहीं है कि हसको कब्न तक बहृाया जायेगा--ङमकों उम वबत नक बद़ाया जा मकता है, जब कि देश की एकता ग्वतने में पड़े जायं. क्योंक मेने विचार मे राजनैतिक मंरक्षण ने हमाने देश में वैस्टिड डन्सर्त्र पंदा कर दिंगे हैं ।

भगर सरकार चाहनी है कि भिड्यून्ड काम्ट्म ग्रोंग निड्य्यन्ड ट्राइन्ज, जिनका हम देग में ड़ादे के माथ शोषण किया गया है. इम जननंत्र में वगत्रु के हकदार हों प्रोग एडमिनिम्ड्रेशन में दिग्मा लें मकें. तो म ग्कार को ग्राटटकल 335 का संशोधन करना होगा । जब्र श्रों iनो इन्दिरा गाधो के रास्ते में जो हमांे देश प्रोग डम मदन की नेता हैं. प्रितो पमं ग्राये, तो उन्हृंने प्रिवी पसं वालों को ही दकन कर दिया । जब्र उनके गस्ते में वंक ग्राये, ग्रोर उनके मम्बन्ध में मुप्रीम कोटं का फिमला ग्राया. तो उन्दोंने मुप्रीम कोटं के फैमले के विश्द्ध जा कर बैंकों का राप्ट्रीयकरण किगा । ग्राज इम दे ग के गोषित ग्रोंर मजलमों के गम्ते में, इस देंग के ख्रति-मवंहारा ममाज के गास्ते में सुप्रोम कोटं का फैसला ग्रा गया है । इर्मलिये घ्राटिकन 335 में मे "कानमिस्टेटलो विद दि मेंनटेनेंम श्राफ ण़फिशिएंदी श्राफ. "र्डमनिम्ट्रेशन" को निकान्न दिया जाना चरिशं ।

में पूधुना चाहता हूं कि जब कानून बनाने वांन योग्य एम० तल० त० प्रोर एम० पी० fिश्यूल्ड क $x: प$ प्रों $r$ शिडशूःड ट्राइबज़ मे मिन्न जाने ते. जन देश की गक्षा करने ब ने

## [ध्री बो० पो० मोयं]

योग्य रक्षा मंत्री मिन जाते हैं, तो फिर क्या बने हृये कानूनों का पालन करने के लिये कलेक्टर श्रोर एम० पी० नहीं मिलते हैं ? डसको पाखंड माना जायेगा ।

इमलिए मेरा नम्र निवेदन है कि ग्राज वह ममय श्रा गया है कि सरकार ग्रार्टिकल 335 का संशोधन के । यदि ोेमा नहीं किया जाता है तो सरकार राजनैतिक संरक्षण को भी समाप्त करे, भीख के समान सग्कारी नौकरिया में जो संरक्षण दे रखा है उसको, भी ममाप्त करें। ग्रगर हमारे पाम शक्रि बुद्धि, क्षमता, योग्यता घ्रौर बल होगा, नो ड़न ग्रपने ग्रधिकारों को ने लेंगे ।

क्रो राम सहाव पां̀े (राजनंद ांव) मभापधि मन्रोद्य, मैं गृह मंत्रानय की मांगों का ममयंन करता हरं। मुग्रे उम बात का एँЭमाम है कि इस मंतालय का काम बड़ा कटिन है। जोवन का कोई ते.मा क्षेत्र नही है, जिम का गृह मंनालय से ममझन्ध न हो, या जिसको यह मंत्रालग ख्वर्ग न करता हो। चहे राजनैशकक, मामाजिक प्रोर ग्रताथक क्षेत्र त्रो. चाहें धिभित्र सम्रदायों के पारस्पर्परक सम्बन्व हों घ्रोर चहिे पिछडे वर्गों कें ममस्षायें हों, जीवन के प्राय सभो ₹क्षों घ्रोर संदर्भों में हंम मंतालय का मम्बन्ध है।

यह् भार बड़े कुशल कंघों पर पड़ा है । में बड़े भरोमे के माथ कह सकना हुं कि श्रो दोक्षिन के नेतृत्व में गृह मंत्रालय देश में शान्ति प्रोर सुख-समृद्धि लाने की दिगा में प्रवंग बढेगा। वह देश के तवे हुए नेता हैं प्रीर बड़ सक्षम हैं। उन का मंत्रालय भी बड़ा सुक्षम है। उनके सायियों , श्रो कृष्ण चन्द्र पन्न श्रौर श्रो मिर्धा, को भो बड़ा श्रनुभव प्राप्त हो चुका है । मंत्रालय के प्रतिवेदन में उस को

चतुर्पंप्ती मेवाप्रों का वर्णन किया गया च 1

इๆ मंत्रालय के मम्बन्ध में मैंने श्री शमीम. श्रो मुलेमान मेट, श्री कोया घ्रौन श्री वाजपेयी के भाषणों को ध्यान मे मुना है । उन सब ने इम मदन में डम बात को दोटराया ग्रौर बड़े मंकल्प के माथ कहा कि हमारा दिल माफ. है. हमाग दिमाग़ माफ़ है ग्रौर हैम चाहने हैं कि मब लोग ग्रपने घ्रपने निन्विजन ग्रोर धमं पर विश्वास करने हृत. वडे प्रेंम मे गहं. कही पर कोई दंगा न हों স्रोग किसी पर कोई हाथ न उठाये यह बान मुनने में बड़ी श्रच्छी नगती है शायद छम सदन में वं दिल मे बोलते हैं। लेकिन जत्र वे बाहग जाते हैं. तो दिल की ब्वान यहां ही छोड़ देने हैं । बहहः व जमी श्राडिएांस देख्वने हैं, उसके मुताविक बंलने हैं ग्रोंर दिल मे नही, बल्कि दिमाग़ मे बोलते हैं ।

इन्मानी दिल में त्क दर्द होता है । मुमकिंन है कि माननोय सदस्य डस सदन में उम दर्द से प्रभ्भवित होते हों। दिमाग़ बड़ा फ़िनरती होता है । ग्रगर श्री मुलेमान मे यहां होंते, तो मैं उन को बताता कि ग्राज तक ग्रादमी के मुताल्लिक फ़ंमला नहीं हो पाया है कि ग्रादमी है या । ग्रादमो डक तज़ादे-वाहनम है, कभी जन्नन कभी जहनुम है यह जर ग्रादमी की दिमाग़ी फ़ितरत पर लागु होना है । ग्रादमी फ़ितरतन ग्रच्छा भी हो सकता है ग्रौर बुरा भी हो सकता हैवह जम्नत भी हां सकता है श्रौर जहन्त् भी हों मकता है। लेकिन इस का नाल्लुक दिमाग़ में है ।

जब दिल का नमत्बुर होंना है, तो उसी भायर ने कहा है. "ग़म है इक
 कद्र कम है ।" कमागा, द्या, गानित यात्निシ्य. प्रंम ग्रोर ब्बन्वुत्व का नान गुक दिल में है। ह्म इमो पनिं्रग में मारे ममाज को देव्रना चाहंत हैं। घ्रो नुनेमान मेड घ्रोर श्रो णमोम कहां चने गये है जिन्दोंन पुरज़ोर उड्ऱं में नकोें फन्नाई थों ग्रान व यहां हांचे, दो मे उन को यह गेग मुगत। "डच₹फ़ान ग्राग का बना लेकि का ग्तुगो है कि म्राय्व प्रनम है "। शायड ईछच का नचवग करेंकह्रा है कि नेरो बडी क्रापा है कि नुमने मुझ ग्रस्तित्व दिया. ल्लकिन यह क्रा प्वुशो है कि मेग प्रांत्वं गोनी हैं। इनका
 के बोच में ा़रोंत्रं झ्रोर ग्रमोगे. हों ग्रोग त्रड़ में विन्षण्गा को मियकि का दे वेन हैं. नो ह्मारो ग्रांग्रों में घ्रामृ ग्रा जःनं हैं। इम मब पर कात्र पाने के निए ग्राणि़ में पापर कर्गा है : 'त्वुज नह है चिराग़ दवरोशनग्म. निन्न जलाप्रों कि रोगनी कम $f$ ।" जन्र मनिद्दा ग्राण मम्जिद्न के चिगग़ तुझ रंदे हों, तो प्रगने में ही त्रिज्रमान उम ईटन्नल गंशनो को दे व्र लो, जो हम को जोव्रन. प्रगणा य्रोग शक्वि देनी है, जो त़क ममतेन जीगन का दर्गन चेनी क्रे।

में इननचत कहता हैं कि यह म्बनाक. नहज़ोव घ्रीग उमहन की बाने जो करने हैं. यह् नोजे पमूडल माइटी की बाड-प्रोडकट़स हैं । मंम्क्रुति जो है ग्राज को मंक्कुनि गोटी है। कामन मैन को गॅटी चाहिता. जंमे ग्रभी मीर्य जो ने बड़ी ही त्रोजस्विका के माथ कहा कि कामन मैन झंपड़ी में रह्ता है जहां गेशनो नहीं, ग्वाना नहीं. कपड़ा नहीं, धग्नी नहीं, जमीन नहीं, च्रमियक विकाम का काईई उम पर प्रभाव अ्रमी तक नहीं पड़ा। है चाहने हैं ये तोजिं उम के पाम हों श्रोर है ने उस का ममत्रन्ध मंस्कुनि में जोड़ा है, मानत्रना

मे जोड़ा है. । गेटी की बात डायंग्ट प्रबान मंत्रो ने जनना मे कही है कि हम गरोत्रो को हट्रायेंग घंर रोटी देंगं । गेटी नब्र चक नही मिंगं जच नक जांनि नहीं चेंगो ।

गानि चत्र नछ नड़ी होगी तब्न तक हम ? दु दुमं पर हाथ उग्गाने ग्ल गें. दिल श्रौर दिमाग में एक नारतम्य नही जोड़ेंगं। दिल से कोई बान कई घ्रोर दिमाग मे कोई बात कहे जन्न तक यह होगा नत्र तक यह सब चीजें नहीं होंगी। नाजयेगी जी भी बडे भागी广ंप वन गा कि जंमे माम्र्रदायक का काई प्रभाव उन पर नट्री । मैंने उड़ं भाषण मुने ज़ोगी जो कं ग्रां वाजपेयी जी के, जन्न वह बतन कारने हैं नो कांपीर की बात करेगे. त्य जोग-बराश के भाथ करेंगे कि उम में माम्प्रद्वायिकना की त्रु ग्रानी है । उसी नग्ह मुलेमान माहब या हमां ये नमंचा टाडप
 त्रानग। कन्न बंलन 2 न्रोत्न ने गा कि हम ने मनीड्रा ममझा या प्राइम मिनिस्टर का त्रोर क्या उद्र निक्लो, दूमग शबद ने नही कड्रना चाहता । में नही चाहना कि घ्राप हमागी प्राइम मिनिक्टन को मसीहा ममझें । हम चाहने है प्राधम मिनिस्टर को इंसान ममझें प्रोग वन् इंमान की हैमियन मे इ एन के नमतन्रुर का ममझ कर् इंमान के दर्शन कर मकंन हैं, 'देग्र मकते हैं कि डंमानियन क्या है त्रंरार टंमान क्या है ? इंसान श्रोर एंगानियन को ग्रपने विचेक की तुला मे ममझ मकन हैं । लेकिन जब्र ग्रादमी को मसीह। त्रनांंगे तो यह तो एक कुगाली पुनाव हो गया, एक कलणना की बान हो गई । वह एक जब्रर्दम्न इंमान हैं। श्राज जिस पग्म्पग कां ने कर घांान श्रोर श्रमन के माथ उन्होंने गरोती हगाने के नारे को दिया है, उम को


इम के बाद ा़क शब्द में म्रपने प्रांत के बारे में कहना चाहता हैं। हग तीमरा व्यकिन

## [श्नी राम सहाय पांडं]

मध्य प्रदेश में ग्रादिवासी है, ग्रोर हरिजन है जो ह्मारा क्षेत्र है जहां मे हम ग्राते हैं छत्तीस गढ़, वहां की स्थिति श्रच्ठी नहीं है। वस्तग् में प्रधान मंत्री स्वयं गई थी ग्रोर उन्होंने वड़ी समवेदना के साथ यह कहा था कि कोई न कोई प्रोजेकट हम वहां पर लाएंगे। दीक्षित जी बड़े वरिष्ट नेता है, उनका बड़ा प्रभाव है, इसलिए वह ग्रपने प्रभाव से जहां भी पिछड़े क्षेत्र हों, हम केवल मध्य प्रदेश के बारे में ही नहीं कहते, बिहार राजस्थन, उत्तर प्रदेश जहां भी पिछड़े क्षेत्र हों वहां के लिए कुछ के ग्रौर जो लास्ट मैन ग्राफ दि सोसाइटी है एकार्डिग टु दी कांसेप्ट ग्राफ गांधी जी, जो गरीब है, विपन्न है, ग्रांकचन है, दगिद्र है उस के लिए. कुछ रिसोसेर्ज, कुछ साधन उपलब्ध करें। साधन की गंगा को उस तरफ भी वहा दें ताकि वह यह समझ सकें कि एक ऐसा भी वक्त ग्राया था जब श्री उमाशंकर जी दीक्षित गृहमंत्नी थे, उन्होंने ग्रपने प्रभाव का उपयोग किया ग्रोर इस ग्रार्थक विकास की गंगा में हम को भी ग्राचमन करने का श्रवसर प्राप्त हुग्रा ।

श्री सुषाकर पांडेय (चंदोली) : सभार्पत महोदय, में गॄह मंत्रालय के श्रनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं ग्रीर उस के सत्कायों की प्रशंसा करता हूं। यह स्वतंत्रता का रजत जयंती वर्ष है ग्रोर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि साम्प्रदायिकता इस वर्ष उभड़ी है । माम्प्रदायिकता हिन्दू की हो या मुसलमान की हो या ईसाई की हो, किसी की भी साम्प्रदायिकता गाहत चीज है। साम्प्रदायिकता केवल जाति श्रौर धर्म को ले कर ही नहीं मनोभावों तक को ले कर है। जब चुनाव का वक्त ग्राता है नो नाना प्रकार के नारे लगाए जाते हैं वोट के ग्राकर्षण के लिए। ग्रगला वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव का वर्ष है। जातिवाद के ग्राचार्य चरण सिह् जी ने यह नारा लगाया है कि उत्तर प्रदेश का वंटवारा किया जाय, गगां जमुना का बटवारा किशा जाग हिमाचल, ग्रोर 41 L.S.-11.

विध्याचल का वंटवारा किया जाय, राम श्रोर कृष्ण की भूमि का बटवारा किया जाय, सुर श्रोर तुलसी का बंटवारा किया जाय ऐसे तत्वों से गृह मंत्रालय श्रगर सजग नहीं रहा तो निश्चय ही देश को खंडित करने वाले तत्व श्रागे बढ़ुंगे घ्रोर उस का दृश्य काशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रौर प्रलीगढ़ विश्वविद्यालय में दिखाई पड़ रहा है ! श्रब श्रलीगढ़ विश्षविव्यालय प्रोर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय केवल शिक्षा की समस्या के विषय नहीं रह गए हैं । राजनीति वहां प्रवेश कर गई है । मेरा यह सुझाव है गृह मंन्नी से कि कोई एक उच्च कमेटी वह नियुक्त करें जो इस तथ्य का पता लगाए कि राजनैंतिक लोग उस श्रशांति के लिए काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और श्रलीगढ़ विश्वविद्यालय में कितनी स़ीमा तक जिम्मेदार हैं ग्रोर कोई ऍसा रास्ता निकालें कि जो लिखने पढ़ने का काम करना चाहते हैं या जीवन के निर्माण का काम करना चाहते हैं वह निश्चिन्त हो कर जीवननिर्माण का काम कर सके ।

इस प्रसंग में बंदे मातरम् की बड़ी चर्चा हुई । ग्राज बंदे मातरम् की जो लोग श्रालोचना करते हैं कल कालिदास की नगाधिराज वाली कविता की श्रालोचना करेंगे , परसों ग्रोर भी बहुत सी चीजों की श्रालोचना करेंग । जनगमन कीण भी ग्रालोचना होगी ग्रोर नाना प्रकार की श्रालोचनाएं होंगी । में यह चाहता हूं कि जो श्रल्पमत हैं उन के धर्म, संस्कृति श्रोर मनोभावों का संरक्षण हो, किन्तु श्रल्पमत के लोग बहुमत के लोगों के ऊपर इस प्रकार हावी न हों कि जीवन का चलना दूमर हो जाय ग्रौर राष्ट्रीय एकता की बात समाप्त हो जाय ।

ही० एम० के० के कुछ मित्रों ने हिन्दी के ऊपर बड़ा ग्रारोप किया श्रोर कहा कि 21 करोड़ रुपया उस की पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। मुझे तो सरकार की बुद्धि पर हंसी ग्राती है कि 25 वर्ष के बाद मी हिन्दी को राष्ट्र्भषा वह नहीं बना सकी। जो 22 करोड़ रुपया दिया गया है वह $2 / 3$ (दो बटा तीन) वैसा एक श्रादमी के हिन्दी के शिक्षण के ऊपर पड़ता है। साल में 8 पैसा पड़ता है। इस 8 पैसे में नरकट की एक कलम भी नहीं खरीदी जा मकती घ्रोर राष्ट्रभाषा उसके माध्यम से बनाने की बात की जाती है, पोर उम की मी प्रालोचना की जाती है 1

SHRI C. T. DHANDAPANI (Dhara puram): On a Point of order, Sir. My complaint was that they have not sanctioned any amount to the languages other than ifindi for their development. That was my complaint.

श्री सुषाकर पांडे : मैं जानकारी के लिए बताऊं केवल हिन्दी के विकास का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है । घ्रोर भाषाश्रों के विकास का उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों का है ग्रोर डी एम के के लोगों को तो लजिजत होना चाहिए इस काम के लिए कि घ्रल्पसंख्यकों की भाषा को जो श्रधिकार प्राप्त ?था देश में वह प्रधिकार हिन्दी को मद्रास में उन्होंने प्राप्त नहीं होने दिया ग्रौर विभाषा फार्मूला को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यह तो लज्जा की बात है कि एक तरफ तो ग्रपने भ्मल्पसंख्यक होने की बात कही जाय श्रोर दूसरी तरफ .... (व्यवषान)
SHRI C. T. DHANDAPANI: You have not introduced the three-language formula either in UP or in Madhya Pradesh.

श्री सुषाकर पाँे : मुझे श्रच्छी तरह मालूम है कि हिन्दी के सम्बन्ध में घ्राप

वहां पर मद्रास में क्या कर रहे हैं . . . (ठ्यबषान ) .... प्रपने शासन में हिन्दी की क्या दुर्गति ग्रापने की है यह किसी से छिपा हुप्रा नहीं है . ...

SHRI C. T. DHANDAPANI: There is no Hindi at all in Tamil Nadu.

भी सूषाकर पाईे इसे छिपाने की कोशिश करना मत्य को धोखा देना है । मुझे एक चीज घ्रीर कहनी है कि लोक मेवा श्रायोग 25 वर्षों में मी हिन्दी को माध्यम नहीं बना सका । जब जब हिन्दी के माध्यम की बान उठती है तो स्तरीकरण की बात कर दी जाती है या ग्रोर कोई बान कर दी जाती है । या तो शामन श्रयोग्य है जो लोक सेवा श्रयोग से मनवा नहीं मकता कि हिन्दी के द्वारा स्तरीकरण किया जाय या लोक सेवा श्रायोग के लोग ध्रयोग्य हैं या उन का कोई स्थिर स्वार्थ इस बान में है कि प्रंग्रेज़ी बनी २हे। मेरा तो दृढ़ विश्वास है ईक जब तक शामन में प्रंग्रेंज़ी बनी ग्हेगी तब नक निश्चित रूप से देग का कल्याण नहीं होगा श्रौर गष्ट्र की एकता सुरक्षित नहीं होगी। हिन्दी के माध्यम से ही राष्ट्र की एकता मुरक्षित हो सकती है श्रोर शासन में जो ग्रक्षमता श्रा रही है जिसकी चर्चा लोग करते हैं वह प्रक्षमता भी दूर करने का माध्यम वह भाषा हो सकती है जिस भाषा में हम लोग वोट मांगते हैं श्रोर जिस के माध्यम से हम लोग यहां पहुंचते हैं 1 यह दुख की बात है कि उस की बहुत दुर्गति है । में गृह मंनी से श्राग्रह करुंगा कि इस की घ्रोर वह ध्यान दें।

श्रन्त में एक बात में कहना चाहता हूं कि कुछ पुलिस वाले मुझ्झ से मिले थे श्रोर वह भी पूनियन बना रहे हैं या बनाने की बात सोच रहे हैं । हम लोग उन की भर्त्सना तो बहुत करते हैं । लेकिन जो उन के श्रच्छे कार्य हैं उन की हमें प्रशंसा भी करनी चाहिए । श्रगर

राजनैंतिक लोग न करें तो जिन के संरक्षण में वह विभाग है उन को निश्चित रूप से उसे बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए प्रोर उन के योगक्षेम की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं पुलिस वालों से भी भपील करूंगा कि वह यदनयन न बनाएं। गृह मंत्री के ऊनर वह विश्वास करें जिन के ऊपर उन के संरक्षण का भार है ।
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): I would just !ike to state a few words regarding something that was raised in the House.
The House is it present discussing Demands Nos. 46 to 5 ?. Demand No. 47 relates to the "Cabinet" and De mand No. 48 relates to the "Department of Personiel and Adminnstrative Reforms." Now, CBI is under the Department of Personnel and Administrative Reforms. Therelore, whatever mention was made about the CBI was relevant and we have received the cut motions about that also.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: What about Research and Development?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: it is a security organization of our country and it would not be proper to discuss it....(Interruptions).

Just one more point. That is with regard to the reservation in services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Hon. Member, Shri Maurya gave some figures that in 1967 the percentage of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes officers in the total number of officers was very small. That is true.

It is, however, gratifying to note that from 1964 onwards in regard to IAS and IPS as also in Class I and Class II Central services (recruitment to which is made through IAS etc. examination) all the reserved vacancies are being filled up by candidates of these communities except in the 1971 examination in which there has
been a shortfall in regard to scheduled tribes to the extent of nine posts. Various educational and other measures have been adopted by the Government with regard to scheduled castes and scheduled tribes people and de-reservation is resorted to only in extreme cases. What to say of Class III and Class IV services, even in regard to Class I and Class II services, the situation is so satisfactory that almost all the vacancies are being filled up by the candidates for whom they are reserved. With these words I conclude. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Griha Mantri.
(Interruptions)
MR. CHAIRMAN: I have already called the Home Minister. (Interruptions)
MR. CHAIRMAN: Nothing will ge. on record.

The Home Minister.
गृह मंतो (धी उमाशांकर दीक्षित): सभापति महोदय, ग्रन्त में कुछछ हमारे कांग्रेस पक्ष के वक्ताग्रों ने ग्रौर ग्रारम्भ में, जष्र मैं यहां सूचना पाकर उर्पस्थित हुग्रi था, तब हमारे माननीय सदस्य श्रौर मित्र श्री श्रटल बिहारी वाजपेयी जी ने मेगे सम्बन्घ में कुछ चर्चा की थी श्रोर एक महत्त्रूूर्ग भाषण साग्र्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में दिया था। यदि ग्राप की इजाजत हो तो जो बातें हमारे साथियों ने ग्रौर वाजपेयी जी ने उठ:ई थीं उनका जवाब में हिन्दी में देना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह है कि में इस बात के लिये उनका शुक्रमुजार हू--जिन शब्दों में उन्होंने इस महव्वपूर्ण घ्रोर कठिन विभाग का दायित्व उठाने की चर्चा की है घ्रोर में मी इसको उसी स्प्रिट में उसी दृष्टिकोण से लेता हूं ग्रोर इसके लिए उनके प्रति सम्मान प्रकट करता हूं । उन्होंने हमारे ध्रादरणीय गोबिन्द बल्लभ जी पंत, उन के पहले सरकार बल्लभ भाईजी पटेल श्रोर ध्री राजपालाचारी जो का जिक्र किया। राजाजी के साथ तो मुप्रे व्यक्तिगत रूप से काम करने का घ्रवसर नहीं

मिला, लेकिन पंतजी मोर खासकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के साय मुक्षे वर्षों बम्बई में उनके लेपिटनेंट या साथी के तौर पर काम करने का श्रवसर fनला है प्रोर उनसे हमने कुछ सीबा भी है। लेकिन श्रीमान्, मैं निशेद्रन करना चाहूंगा-यद्याि में कोई काम्ललेक्स, कोई श्रतिशय विनीतता या श्रतिशयवाद का शिकार नहीं हूं, लेकिन में यह स्रवश्य कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के लिये किसी भी दूमरे महापुरुष के सम्बध में, या ऐना न भी हो तो भी, पूरी नकल करना मम्भव नहीं है। एक शब्द प्रोर कह कर इम विषय को समाप्त करूंगा-कोई भी व्यक्ति यदि स्रपनी सम्पूर्ण शक्ति या सारी सन्ची लगन लगा कर घ्रोर इारे विषय को समक्न कर परिश्रम करता है तथा उसको समय निंलता है तो, प्रनिकून परिस्थिनियां हों तो कम प्रोर ग्रनुकूल परिस्थितियां हों तो ग्रधिक, उमका याग्वी या श्रनुकूल परिणाम म्रवश्य होता है--इसी दृष्टिकोण से श्र्धिक से ग्रधिक समय घ्रोग গक्ति लगाने का प्रयत्न करंगा ।

श्रीमान्, में वाजपेयी जी के विचारों मे प्राय: सहमत नहीं होता हैं, मगर उनकं व्यक्तित्व मे-मुझ्षे कहने की ग्रनुमति दीजियमें प्रत्यन्न प्रभावित हूं। ग्राज उन्होंने कई विषयों की चर्चा की, उनमें कुछ एेंमे वाक्य थे, जिनमें एक शन्द भी मैंने एेसा नहों पाया कि जो श्रापत्ति योग्य हो। परन्तु मैं इस महान श्रोर प्रादरणीय सदन के विचारार्थ इतना श्रवश्य निबे दन करुगा कि हमको पर्गस्थितियों को देखना चाहियें। साम्र्रदायिक पर्पर्स्थित हमारे यहां ग्राज से नहीं है, बल्कि पे तिहासिक परिस्थिति है भ्रोग इस समस्या को बनाने वाले हमारे उस जमाने के जासक, उस जमाने के साम्राज्यवादी शासक थे, जिन्होंने जानबृड्ञकर ऐंसे त्र्जों का वपन किया fिससे ग्राज ऐमें बड़े बड़े वृक्ष पैदा हो गये हैं। उनके कारण श्राप जानते हैं, मुने कहने की श्रावश्यकता नहीं है। हमारे इनिहास के एक श्रत्यन्त स्मरणीय भ्रवसर के समय में हम को एक ऐसी जगह पर

लाकर डाला गया जिसमें लगभग सवंनाश हो सकता था। लेकिन प्रग्न यह् है कि जब हम किमी एक व्यक्ति को, किसी एक, ग्रुप को, किसो एक साम्र्रदायिक भाग को, किसी एक जाति को, किसी एक कम्श्रूनिटी को उसके लिये जिभ्मेदार ठहगने हैं, तब हम ऐतिहासिक कारण में या उसकी मत्य-मामांसा की दृष्टि से सच्ची बात नहीं करते है। म में यह् नहीं कहता --यह्त एक गेंसा प्रण्न है कि गहले प्रण्डा हुश्रा या मुर्गी दुई--उहले एक जाति की ओ्रोर मे ग्रनिगय हुप्रा या दूसरी जानि की प्रोर से ग्रतिशय हुप्रा, इसका म्राधार तो गेंज़र्ढायिक दृष्टिकोण है, लेकिन जन से मुझे म्मर्ण हैअ्रंप्रेजों ने सब में पहले उन जमाने में जब मुम्निम नीग के नेनाग्रों को बुलाया था, तो कलकते के एक नाइट माग्वाड़ी सज्जन को भी उनके माथ वु.ाया था ग्रौर उस समय मिन कर उन्होंन साम्रदायिक विचारों का
 के बाने में भो कहा था।

भब परिस्थिति यह है - में एक वस्तुस्थिति श्राः के सामने रखना चाहता हूं-मैंने पिछले 25 वर्षों में यह देखा है, पहले की बात छोड़ दीजिये पहले तो ग्यंग्रेजों का एक नियम था कि जब हमारा ग्रान्दोलन कहीं महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचता श्रोर प्रभावी होने लगता था, उसी समय कहीं- न- कहीं हिन्दु मुसलमान के झ्ञगड़े होंे लगते ये प्रोर हम बेकार, श्रसहाय हो कर परेशान होने लगते थे, मूटी खबरें उड़ाई जाती थीं, श्रोर उस से परिस्थिति कठिन हो जाती थी। लेकिन ग्राज कर, परिस्थिति में, श्रीमान, प्रश्न यह है कि जहां कहों साम्प्रदायिक दंगे हुण हैं वहां उस का लाभ किस को मिला है? भ्राज प्रगर कोई़ चीज होतो है तो उस के लिये होगी जिसको उस का लाभ मिलता है, लेकिन जव हम को हानि होती है तब हम उस के लिये चिल्लाते चिल्लाते थक जाते हैं। जहां कहीं सामप्रदायिक दंगें हुए हैं प्रोर उसके बाद चुनाव हुप्रा है । तब कुछ विरोधी दलों का ल।भ हूग्रा है

## [श्रां उमा शंकर वीक्न त]

उनका यह भी दृष्टिकोण है- मेरे ख्याल में यह् सचचा दृप्टिकोण नहीं है, लेकिन है - कि विरोधी दल का अ्रगर कोई काम है तो यही है कि विरोध करें। में मानता हूं कि यह माने जगत के लिये या दूसरे देशों के लिये मत्य हो या न हो, लेकिन भारतवर्ष के लिये मत्य नहीं है । इससे उनकी विश्वसनीयता घटती है जैसे हमारी बातों की विश्वसनीयता कम हो गई थी, लेकिन वर्तमान प्रधान मंत्री के ग्रानें के बाद विश्वसनीयता, कडिबिल्टी बढ़ी ग्रोर जिम के कार्र्ण ग्रसंख्य लोगों ने हमारा समर्थन किया। इन लिये मेरा निवेदन है कि हमारे विरोधी दल तथा उनके नेता उन्ही विषयों का ममर्थन करें, जिन्हें वे उचित समझे ग्रोर उन्ही का विरोध करें जिन को ग्रनु चित समझें । तब तो हम चार्ंगे कि दंश में पेंसे दल बनें । हम नहीं चाहते हैं- ग्राप विश्वास कीजिए-कि एक ही दल बना रहे। एक ही दल बना रहे तो हमको भविप्य की चिन्ता होती है कि कभी हम थकें, कोई दूसरी परिस्थितियां ग्रायें तो कोई भ्रोर भंध दल होना चाहिए जिसकी विश्वसनीयता हो, जो भारत की प्राचीन, महात्मा गांश्री, लाल नेहरू ग्रोर मोलाना ग्राजाद ने जो परम्परायें बनाई हैं उनसे मिली जुली बातें रख कर चले श्रोर जिसको जनता भी स्वीकार करें । इस द्ष्टि से यह कम चले तो श्रच्छा है, ग्रन्यथा मैं मानता हूं कि जहां उन दलों की हानि हैं वहां हमारी भी हानि है । यदि श्रापकों वास्तव में साम्प्रदायिकता कम करनी है तो में रा निवेदन है खासकर मुस्लिम लीग, जमाते इस्लामी, जनसंघ तथा ग्रार एस एस के साथियों को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि ग्राप जो कुछ भी करते हैं उससे साम्प्रदायिकता बढ़ती तो नहीं है? कहीं पर दंगा तो नहीं हो सकता है। पुलिस को घर घर नहीं बिठा सकते हैं। कहा जाता है कि पुलिस खराब है, हमारें लोग खुद कभी एक पुलिस बाले की तरफ तो कभी दूसरे पुलिस वाले की तरफ हो जाते हैं। पुलिस की गलती भी हो सकती है, मैं म चता हूं। लेकिन

जो गमाजिक ग्रपराध हैं वह पुलिस के वश का काम नहीं है । जब भी कभी कोई बड़ी बात, कोई बड़ा दंगा होने वाला होता है तो उसका पहले से डशारा होने लगता है । इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, ग्रपने दल के भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि हमको स्वयं बीच में दग्रल देना चाहिए दूःंशे दनों के नेतांग्रों को भिं दग्वन ₹ंना चाहिए जिससे कि वह चीज बहीं पर फ़क जाये ग्रोर पुलिस भी उस पर नियन्त्रण कर सके । इस सम्बन्ध में इतना ही मेगा ग्रापसे निवेदन है ।

इंटिग्रे शन कोमिल्न की भी बात कही गई राप्ट्र भाषा की बात मोर्य जी ने कहीं। इन विषयों पर कुछ कह्कर फिर मैं ग्रंग्रजी में निवंदन करंगा मैं मोर्य जो का बड़ा ग्रादर करता हूं। वे एक प्रखर नेता हैं, उन्होने बड़ी सेवा की है हरिजन बंधुग्रों की ग्रोर जो दूसरे दबं हुए पिछड़ें हुए लोग हैं उन सबकी। उन्होने कहा है कि कौसिल में, पार्लमेन्ट वगैरह में रिजर्वेशन रख़्रने की श्रावश्यकता नहीं है, इससे एक तरह की जातीयता बढ़ेगी जिसको ग्राप कभी दूर नहीं कर सकेंगें । इसनें ; कुछ मत्यता है, लेकिन ह्म मानते हैं हमारा नेतृत्व मानता है अर पार्लमेन्ट के सदस्य भी मानते हैं कि ग्रभी वह समय श्राया नहीं है। जबः तक ग्रादिवासियों , हरिजन वंधुग्रों, गिरिजन बंधुग्रों को श्रवसर नहीं देंगें तब तक वें श्रा नही सकेंगें। हमारा समाज श्रभी इतना विकसित नहीं हुग्रा है।

इसके घ्रलावा उन्होने कहा कि पिछड़े वर्ग की नौकरियों के सिलसिले में यह जो फिशिएन्सी वाली शर्त है उसको निकाल दंजिए जो ग्राप बात कहते हैं उसनें तथ्य है, यह में मानूंगा कि श्रगर ऐेंसा होता है कि योग्यता की शर्त के कारर्ण कोई लगभग योग्य व्यकित है उसको ग्राप हटाना चाहते है तो उसके साथ ग्रन्याय होता है, मुझे इसमें तनिक भी संकोच स्वीकार करने ; नहीं है ग्रौर मैं ग्रापसे कहूंगा कि एसे श्रवसर ग्राये हैं मैं जब सदस्य नहीं था तंब पूछा था। नीन चार बार हरिजनों के

नाम पाये वह स्वीकार नहीं ए ए परन्तु पर्सोनल विभाग से लोटा दिए गए कि यदि भापको योग्य हरिजन नहीं मिलते तो न सही. भाप मत रखो। में जानता हूं इसलिए कि नेशनल हेराल्ड प्रंस के एक सुपरवाइजर यहां उपस्थित हुए थें श्रोर हरिजन की जगह उनको मिली थी इसलिए कि हरिजन प्रार्यी योग्य नहीं समझ्ने गए। परन्तु गृहिमंतालय ने उनकी नियुक्ति रोक दी थी। इसलिए मूले मालूम है कि पहले से हमारी ऐंसी नीति है हम सोचते हैं कि इसके लिए कौन सा फार्मू ला बने भगर यह हो कि योग्य भ्षायोग्र हर एक को ले लिया जाये तो वह मोर्य जी भी नही चाहेंगें इसलिए भ्भब कोन सा ऐसा फार्मूला बनाया। जाये, कोन सा सिद्धांत बनाया जाये जिसंसे प्रधिक हरिजन प्रादि भ्रावें भोर सर्वथा प्रयोग्य न म्रावें। इसमें में स्वयें कुछ कर सकू इस पर विचार कर रहा हूं पहले से विचार कर रहा हूं, पहले भी विचार हुम्रा है भ्रोर इसमें हन भ्रागें जा सेंगे तो उसके लिये पूरा प्रयत्न करेंगे ।

एक बात राप्ट्र भाषा के सम्न्बध में कहना चाहता हूं । में हिन्दी भाषी हूं, उसके प्रति मेरा प्रम है तो इसमे कोई प्राश्चर्य की बात नही है। मेंने 25-30 वर्ष का हिन्दी के सम्बन्ष में जो भी हृतिहास है उसका म्मच्छी तरह से प्रध्ययन किया है, में कोई बड़ी महत्वपूर्ण स्थिथि में तो नहीं रहा हूं लेकिन श्रध्ययन किया है ग्रोर परिणाम यह देखाहे कि जब हम ने प्रधिक जोर दिया तब तब हिन्दी का प्रचार होने के बजाये श्रश्रचार होने लगा, वह पीछे जाने लगी। इसलिए यह सबक हमें सीबना चाहिगे। हिन्दी भाषी होते के कारण यदि श्रापका मोह हिन्दी से है तो तमिल होते के कारण, तेगुगु होते के कारण प्रोर मूत्यालम होते के कारण उनसे उनको मोह है व कहते हैं श्रोर ठीक कहते हैं कि हिन्दी भाषा के साथ साथ प्रादेशिक भाषाश्रों की भी उतनी ही प्रगति करों। इसलिए मेंरा आ्रापसे निवेदन है कि ऐसी परि स्थिति श्रा सकती है कि जब भ्रापस में बातचीत

करसकता भी संभव नहीं रहेगा। मेरे विचार ग्राप स्वीकार करें या न करें लेकिन भ्राज हुजारों श्रादमी उत्तर में प्रोर दक्षिण में ऐमे हैं जो श्रपनी बात टूटी फूटी अंप्रेजी भाषा में तो कह लेते हैं लेकिन हिन्दी, तमिल भोर दूसरी भाषाश्रों में नहीं कह सकते हैं। मराठी में भी नहीं कहते हैं, यह कठिनाई मंने देखी है बम्बई वालों में पभी ग्रसम में इस प्रश्न पर जैसा विस्फोट हुग्रा उसका विशद विवेचन मुझ्ने नहीं करना है। हमें बहुत सम्हल कर श्राग बढ़ना है। उद्देख्य ठीक है, लेकिन मेरा निवेदन यह है पाडे जी से कि वे इस पर प्रधिक जोर न दें।

Now, this question of backward communities, Harijans and Adivasis, etc., is a very important one. When press reports come about atrocities, I hang my head in shame. If after 25 years of freedom, years after Gandhiji had taught us all service of Harijans, if we are still accused, with some justification, it is a matter of shame. But as you know, anybolit who has been associated with the administration, in the District or in the State or at the Centre, anywhere, knows how the administration functions. You can pass a law and you can issue an instruction and you can appoint even good, nice people aiso. but all this is no guarantee. What happens is, there are various imponderables due to historical reasons which make us go slow. (Interruptions).

AN HON. MEMBER: Dictators.
SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: We are not dictators; we have seen how dictatorships, of the right or the left, have functioned, and what kind of situations they create. We believe in democracy, but we want our democracy to function faster. Speaking for myself. I would like to have a full democracy and I would like to carry the support of the largest number of people possible. But let there be some way, some process by which decisions are carried out quickly. What happens is that there is a legacy of the past, the long legacy of

## [Shri Uma Shankar Dikshit]

the past where, under the British rule, in order to prevent the sovereign from acting hastily, all manner of impossible restrictions were placed in the way, and that was supposed to be democratic. However, circle has since been completed the other way about. Now, it is necessary, if anything, to push the administration to work fast, to move fast. Therefore, our duty is to help them to move fast.

For instance, it is the privilege of every Member to raise a point of order. I am not so old a Member of Parliament as to be able to say anything with any authority. I do not want to be misunderstood also. I have respect also for the level of discussions here and in the other House. But a number of points of order are raised. I have carefully gone into many of them. Believe me, not one of them-perhaps one in a thousand may be strictly a point of order-was a point of order.

For instance, one wants to get up and say something. When some gentleman like my friend Mr. Shamim or the other gentleman wants to say something, which he is not able to articulate, he rises on a point of order. (Interruptions)

The point I am making is this. There are such points of order raised in administration also. Hardly is something done than somebody comes up and says something about it and I call back the papers and hold it up for one, two or three weeks; that is how things get delayed. I am not complaining; this is part of the game. I am not producing an advance alibi, I should make it clear. In the matter of Harijan advancement we have a great distance to travel. I am not denying; but why are these "atrocities" happening? I have said this before but it is worth repetition in this House. We are going through a silent revolution, from a feudal and agricultural society to a modern society, from a colonial society to a democratic, socialist society. A three or four pronged revolution is in process and in
this process we have roused the expectations of Harijans. They are coming up and learning and getting post-graduate education. Suppose a small zamindar is there and he is supposed to be a self-cultivator. He does nothing; he employs about half a dozen people to help him and pays them one or two rupees a day. Do you expect that things will continue like this? When an unskilled worker in Ludhiana gets Rs. 6 a day, these Harijan employees refuse to go to the field and work for one or two rupees. And so some of the landlords start beating them or insulting them. This is a social process through which our society is going. This is a welcome sign. I am not saying that the zamindars who are terrorising the field workers are doing any welcome thing; it is a hateful thing and we shall do everything in our power to discourage it and I expect every member of our party to take sides and become partial against those who are thus terrorising any one.

Let us understand the process. The Harijans are now standing up for their rights and they ask for their privileges. They say "Pay this much; otherwise I am not coming to you." Even an ordinary woman says: no. That means they are becoming conscious of their rights. In this process when a person or a family is beaten up or badly treated, the case goes to the Press. I am not angry with the Press..(Interruptidns) Mr. Bosu, you have never put any constructive suggestion and please do not interrupt. If we are not able to raise the Harijans and the Adivasis this country will not survive. Tell us what we should do, not now, at the next discussion or at a personal discussion and I am willing to look into that. Let us understand that this development is not such a calamity as might appear. People are asserting their rights.

Instructions have been issued to the police and if they are inadequate I shall again issue instructions so that the police should not take sides
against them. If the police are called upon, they should help these helpless people. But again I may say that calling the police in such areas alone may not be helpful; in an area where some Thakurs or Brahmins or other influencial people are in large numbers if one or two policemen are called and they are shouted at, what will be the poor fellows do, unless somebody in some position there asserts himself and says: $n$; this man will not be allowed to be hurt.

The police are also human beings just like you and me. (Interruptions). Then I shall have to give a lecture on the present stage of hum in develop-ment-the, evolution of humanity Such a senior Member has not said one word about policy and programme. He only says that some policeman is doing this thing, some man or woman is doing that thing and all the time he goes on saying such things. He just referred to a photostat copy. Earlier also, he produced a photostat copy which proved to be totally wrong later. That was about Rs. 5 lakhs. I am giving you the reason. I shall deal with that later. (Interruptions).

SHRI JOYTIRMOY BOSL: Shri Dikshit is responsible for whatever he says.

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: He is yielding.

MR. CHAIRMAN: Mr. Bosu, may I request you to take your seat first? Please hear him. When you were speaking nobody disturbed you. You said so many things. I request you to please hear him.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I had produced many photostat copies duly authenticated under my signature. Kindly disprove if anyone of them is wrong-I am prepared for any punishment that the House may give.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: I accept it so far as this is concern-
ed. I do not want to enter into any controversy. I only want to clear this matter. My point is that from the earlier photostat copies he was drawing his conclusion that a particular firm or individual had paid Rs. 5 lakhs to a press. This proved to be totally false.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA:
We had also gone to the extent of citing a photostat copy and regarding the photostat copy a debate had taken place in this House in which many Hon. Members had participated. And now the Hon. Minister has no businoss to cast reflection on the contributions that we had made on that occasion. I repeat he has no business to cast any reflection, so far as that matter is concerned, for it had been conclusively proved in this House.

SEVERAL HON. MEMBERS. No, no.

MR. CHAIRMAN: I have not allowed that document to be placed on the table.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: This has been proved beyond any doubt.

MR. CHAIRMAN: This will be sent to the hon. Speaker and if he, after seeing and verifying it, allows, then that will be the property of this House.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I humbly request you to hear me. Shri Dikshit is talking about that photostat copy which was produced. That was about Shri Goenka's money going to the Saraswathi Press for financing the ruling party.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: It is in the Minister's memory. Why not challenge the authenticity of the photostat copy?

MR. CHAIRMAN: There is no point of order. Hear him as to what he says.

### 18.00 hrs.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: A large number of importar: suggestions have been made. It has also been said that the law and order situation in the country is not satisfactory. I will deal with it last to the best of my ability. Of course, it is not possible to refer to all the points.

Some very important suggestions have been made by Mr. Krishna Menon. He said that force should be used only in self-defence and for preventing a greater harm, that the citizens are entitled to humane treatment from the police, that they should not unleash a reign of terror, etc. I am only presenting his ideas, not necessarily in his own words. These appear to be sound principles. We have to consider how far the present legal system meets with the situation. I do believe that Shri Krishna Menon has presented a view which should be given the importance which it deserves. He also said that some principles and guidelines should be laid down under the MISA. That also is under consideration. I fact, I issued instructions to the ministry that guidelines should be formulated and communicated to all the State Governments and particularly to the Union Territories, so that on this matter there is no difficulty about interpretation. It is a very important legislative measure. The idea underlying it is that if a responsible Government officer comes to the conclusim that somebody is likely to commit an act in future which will be prejudicial to the law and order situation, security of the State etc., that person can be detained. The selection should be made with the utmost care. But after that selection, he should not be allowed to go back. The practice in Delhi had been that within five days or twelve days after his detention, he was allowed to go back. This involves a process which in my opinion is not desirable. Care should be taken both ways negatively and positively to use the MISA Oressonably and properly.

About communal incidents, it was said that the number was still large though it had come down to half. As I said earlier, we do not claim credit for it. But supposing it had doubled itself, would not the criticism have been made that the number had doubled? I am merely submitting that the number in these two years has gone down to less than half.

Somebody spoke about the Muslims not being brought into the mainstream. It is true that full integration and full understanding has not been reached. That is why through no exclusive fault of any particular party or group things happen which we all regret. The National Integration Council was brought into existence precisely for this purpose. It worked well to a certain stage and then its work slowed down. That Council cannot really achieve any remarkable or appreciable progress unless everybody who joins, every party that joins, take full responsibility for the promotion of integration. A party may say "we will not join it because we will not go that far". Only those parties which are willing to take full responsibility for the programmes should join it. Others can ask to be excused, rather than joining and not working for it; because this has happened before that matters have been held up, understanding has been reduced, misunderstanding has arisen. Within a very short time, the recomposition of the Council is going to take place and we are going to take up this programme earnestly at an early date. We hope that in this matter the Government will receive full understanding, sympathy and cooperation.

Shri Mishra referred to the National Integration Council and said that it has been given a burial. It has not been given a burial. He asked how many times it has met. Let him ask how many times we have met about the situation in Andhra.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: How is it relevant?

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: There is the difficulty of time. Then there were various reasons, including adverse atmosphere and the difficulties encountered in the process of implementation. It appointed a Counci] for implementation of the programme and that Council has been writing to people and acting on them. It is called the Executive Council.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Has that Council met?

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: No, I do not know. We are going to take up this matter as one of the urgent items of our programme.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: You must be sorry that not a single meeting of this important body had been held for a long time.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Another important matter raised by him and several others is that better employment opportunities should be made available to Muslims and other minorities. This point is very rightly raised. I fully appreciate the legitimacy and importance of the demand There are some difficulties. In some cases there are very talented people setting employment elsewhere and it is not very easy to get them. In other cases, there are good people, excellent experienced people, but they do not get opportunities because of local prejudices. Sometimes it is because the number of opportunities is so small that it is difficult to eliminate the excess applications. Thus, it comes to be the selection of a very few people. Out of a very large number of applications. But, despite these difficulties, I agree that it should be our endeavour to improve the employment opportunities of Muslims and other minorities in the country.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Why not appoint a commission?

[^1]am accepting your idea and you should be satisfled with it.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Does it mean that he agrees with the charge that the Muslims are being discriminated against by the government?

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: There is no question of discrimination. How can there be?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Where is the question of minorities and majorities in the services?

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: It is not necessary to practise deliberate discrimination that a fact like that should come into existence.

श्री क्ष्याम नम्बन मिश्र : मान्नारिटिज के लिए मिनिक्टग् बनना घ्रामान हैं, ले षिन म्रानमए:T बनना मुश्किल है। माइनार्ट्टीज़ के मिनिस्टर तो नुमायं के लिए प्रोर गजनैतिक ग्वार्थ-माधन के निया बना दिगे जनें है ।

घ्री उमा श्ञांर बीकित : इस नग्द की बानां में थर्र मिश्र का प्रोप्राम च्रागें नहीं बक़ मकना丁 है ।

घ्री क्रटस बिहारी बा जषेयी : नोकरी देते ममग योग्यना देन्र्री जायेर्गं या मजहन दे खा जावेगा।

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: घीध उमा शंकर : दीकिन मत्र नेलियेंए विचा丁 देंन्र्य जायेंगें।

All the relevant ideas will be taken into consideration. If in the process of administration an anomaly has occurred, a discripancy has occurred, then that will be corrected in order that wherever there is such a grievance, it should be adequately removed.

## [Shri Uma Sharkar Dikshit]

So far as the general situation in the country is concerned, it has been complained that we have sometimes criticised the Opposition. The whole purpose of opposition in Parliament is that the Opposition criticises and the ruling party also criticises back and explains, both here and outside That is going on every day. But there is one aspect of the situation which is worth pointing out here.

The representative of the Communist Party Marxist who spoke tirst had a very large number of items about every thing relating to India which could be said. He mentioned them all quickly. He had to skip over many parts of his notes because he could not deal with them within the time available to him. The main point that he made was that the ruling party, the indian Nationai Congress farty Government is disrupting parane:tary demorracy. This is his - arame If, mentioned tivo ihings. He bracketted Lenin and Stalin. He said. Lenin and Stalin did this and did that. Nationality matter was elso ralsed ....(Interruptions).

SHRI DINEN BHATTACHARYYA: He mentioned in ennnection with the language issue.

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: He said that we are destrcyin; parliamentary democracy who are they to talk of parliamentary democracy? (Interruptions)

SHRI DINEN BHATTACHARYYA (Serampore): We are the representatives of the people....(Interruptions)

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Who will believe them when they complain about disruption of democracy by us? We are ?or democracy; we are working for democracy; cur whole process is democratic. At least let them not make such frivilous charges against us. (Intermuptions)

Lenin, as a revolutionary figure of history, is respected all over the world. But what is the position of Stalin in Russia, in China, in any Communist Party in the world? Is he today respected? Have his policles been discredited or not? His policies have been completely discredited. (Interruptions) Do not quote him now. That is what I am requcsting. What I am saying is this. We have common ground with them. There is common ground between the Communist Party and ourselves because they stand for socialism. Ultimately, the aim of communism is sociatism. Let anybody deny it. Is the aim of communism socialism or not? The only difference is that they stand for violent socialism; we want non-vialent socialism. With all those who are for peaceful transformation from capitalist to socialist society, from individualism to socialism. with all those parties who stand for socialism, we have rommon ground..(Interruptions). Let them give up violence; then my quarrel with them will stop for ever.... (Interruptions).

MR CHAIRMAN : Nothing will go on record.

> (Interruptions)

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Socialism. as we undererand it may not be acceptable to CPM.

I an willing to grant that.... (Interruptions). They do not have the patience to hear the view point. What I was saying is that those who attended the Amritsar Community Party Congress and accepted the Amritsar thesis, why were they compelled to change the Amritsar thesis? ....(Interruptions). They split into three Parties. They complain against our splitting but they do not understand.... (Interruptions). Those who were in favour of peaceful socialism separated and two-third i.e. Naxalites and the Marxist Communists went outside. Thet is why we felt that those who are coming back from CPI

[^2]a.e for socialism. If they are for socialism-I am talking of democratic socialism-If they are for democratic socialism, if they are for secularism, :hen we have no quarrel with anybody who may come from any Party. That is the point I want to make.... (Interruptions).

From this I want to draw one corollary....(Interruptions). The corollary is that because of these developments, violence asssumed unprecedented proportions in Bengal. Wherever the CPM had leadership, violence grew to an unprecedented proportion.....(Interriptions).

NR. CHAIRMAN: Mr. Dinen Bhattacharyya, I am not allowing you.. (Interruptions).

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Mr. Boss told this House that he had a booklet in which the murders so far as their Party was concerned were mentioned. He said that. What I would request him..(Interruptions). It is the property of the House. You can see the records. Therefore, I am absolutely relevant. What I would request is that in the interests of truth, they should complete and publish the list of murders during their entire regime.....(Interruptions).

I am thankful for the time given to me. I request that the Demands should be passed with acclamation and unanimously by the House. (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: I will now put all the cut motions to the vote of the House.

All the mit motions were put and negatived.

MR. CHALRMAN: Now, the quesLion is:
"That the respective sums not exreeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the order paper be granted to the President
to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 46 to 57 relating to the Ministry of Home Affairs."

The motion was adopted.
[The motions for Demand for Grants, which were adopted by the Lok Sabha, are reproduced below-Ed]

## Demand No. 46-Ministry of Home Affairs

"That a sum not exceeding Rs. 1.44.69,000 on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of Ministry of 'Home Affairs'.'

Demand No. 47-Cabinet
"That a sum not exceeding Rs. 83.51 .000 on Revenue Accouñt be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March. 1974, in respect of 'Cabinet'."

Demand No. 48-Dépittimenf $\overline{\text { of }}$ Personnel and Administrative ReFORMS
"That a sum not exceeding Rs. 4,14,18,000 on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respact of 'Department of Personnel and Administrative Reforms'."

Demand No. 49-Police
"That a sum not exceeding Rs. $1,02,32,47,000$ on Revenue Account and not exceeding Rs. $2,10,42,000$ on Capital Account be granted to the President to complete the sum
;Mr. Chairman]
necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Police'.'

Demand No. 50-Census
"That a sum not exceeding Rs. ? 89.83 .000 on Revenue Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Census'."

Demand No. 51 -Other- Expenditure of the Ministry of Home AffaiRS
"That a sum not exceeding Rs. 56.07.43.000 on Revenue Account and not exceeding Rs. $10,82,61,000$ on Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs'."

Demand No. 52-Delhi
"That a sum not exceeding Rs. $65,21,00,000$ on Revenue Account and not exceeding Rs. $28,99,91,000$ on Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year Endrig the 31st day of March, 1974, in respect of 'Delhi'."

## Demand o. 53-Chandigarh

"That a sum not exceeding Rs. 8,00,91,006 on Revenue Aceount and not cxceeding Rs. $3,18,24,000$ on Capital Account be grañted fo the President to complete the sum necessary to defray the aharges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Chandigarh'."
MGIPND-4I LS—PMR-7-7-73-1010.

Dimmand No. 54-Andaman \& Nicobar IsLands
"That a sum not exceeding Rs $11.52,91.000$ on Revenue Account and not exceeding Rs. 4,20,32,000 on capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Andaman and Nicobar Islands "'

## Demand No. 55-Arunachal Pbadesh

"That a sum not exceeding Rs. 14.50,66.000 on Revenue Account and not exceeding Rs. $5,39,68,000$ on Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of 'Arunachal Pradesh'."

Demand No. 56-Dadra and Nagar Hiaveli

That a sum not exceeding Rs. 62,97,000 on Revenue Account and not exceeding Rs. $33,87,000$ on Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the $31 s \bar{t}$ day of March, 1974, in respect of 'Dadra and Nagar Haveli'."
Demand No. 57-Laccadive, Minicoy. and Amindivi Island
"That a sum not exceeding Rs. $1.88,91,000$ on Revenue Fccount and not exceeding Rs. $38,97,000$ on Capital Account be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1974, in respect of Laccadive, Minicoy and Amindivi Island',"

### 18.27 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, March 30,1973/Chaitra 9, 1895(Saka)


[^0]:    * Expunged as ordered by the Chair.

[^1]:    SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT: Commisnions only delay matters. I

[^2]:    *Not recorded.

