रेलबेज मौर रेल कमंबारियों ने जिस पटुता, कोरल, धीरज प्रोर भ्रनुणासन के साथ काम किया, उस के लिए हम उन्हें मी बधाई देते हैं । इतना ही नहीं, हमारे कोर कमांडर ने यह मी कहा कि जहां तक यातायात की सुविधापों का -बन्ध है, हमारे सिविलियन द्रक ड्ञालव ने बहुत प्रशांसनीय काम किया है। उन्हान कहा कि यद्यपि यह श्रार्मी के नियमों иौर भ्रनुशासन के विरद है कि सिविलियन ट्रक ड्राइवर्ज को युद्व के क्षेत्र में बुलाया जाये घोर काम करने दिया जाये, लेकिन भापरेश्रन्ड के टाइम में युब्बामद्री को ठीक रामय पर पहुंचाने के लिए सिविलियन ट्रक ड्राईबषं ने जो काम किया, उस के लिए ते साधुवाद के पात्र हैं। हम समझते हैं कि सामान्य खूप से या एमरजेंसी के समय में भाप घगर सैनिकों की सेवायें लेते हैं ट्रक की रक्षा करने के लिए या पुलों की रक्षा करने के लिए तो भी उनको पूरी-पूरी सुविधायें मिलनी चाहियें । कमी ऐसा की मोका पा सकता है कि युद्ध की गम्भीरता को देब कर पूरी की पूरी रेलवे लाइन को ले लें प्रोर भ्रपने कब्जे में कर लें। ऐसे भवसरों पर जितनी मी सुविधार्यें दे सके देने का जो प्रापने प्रावधान किया है, इसके लिए में धापको बहुत-बहुत घन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि ठीक समय पर भापने उनको सुविधायें देने का प्रस्ताव किया है मीर में चाहता हैं कि इस बिल को भ्राप तुरन्त पास करवा दें।

## 15 hars.

MOTION RE. REPORT OF THE BACKWARD CLASSES COMMIS-SION-Contd.

Mr. Doputy-Speaker: The House shall now take up further consideration of the motion moved by Shri Yashpal Singh about the Backward Classes Commission.

भी मोर्य (भलीगक ) : तेरह बरस के बादद यह इतनी बड़ी समस्या विचारार्य

भ्राई है। मेरी प्रार्यना है कि इसके लिए जो समय निर्षारित किया गया है, इसको बढ़ा दिया जाये। इस समस्या के भारीपन को देखते हुए जो समय रखा गया है वह बहुत ही कम है।

Mr. Deputy-Speaker: How much time does the House want? Two hours have been allotted out of which one hour and fifteen minuter are left. Shall I extend it by another two hours?

शी मौर्य : फम से कम श्राठ घंटे का समय घोर बढ़ा दिया जाए। संबनित मंती महोदय भी यहां बंठे हुए हैं ।

Mr. Deputy-Speaker: Not two days. We will extend it by two hours.

बी यक्षपाल सित्ह (कैराना) : 28 करॉड़ जनता से इसका सम्बन्ध्र है। इसके लिए समय बहुत कम रखा गया है। यह् बढ़ना चाहिये ।

भ्री हुकम बन्द फछवाय (देवास) : बहुत लोगों का इससे सम्बन्ध है रिपोटं भी बहुत महत्व की ह । घाई भी यह काफ़ी दिनों के बाद है। समय बहुत कंम दिया गया है घ्रोर इसकों बढ़ाया जाना चाहिये।
Mr. Deputy-Speaker: What does the hon. Minister say? Some hon. Members want 8 hours and some 2 hours.

Shri A. S. Salgal (Janjgir): Two hours.
The Minister of State in the Ministry of Law and Dopartment of Social Security (Shri Hajarnavis): Two hours would be sufficient.

Mr. Depaty-Speaker: I will extend it by three hours.

धो मधु लिमये (मुंगेग ) : मुझ्रे
भी इसके बारे में कुछ भर्भ करना है ।
यह जो कमिशन है इसकी नियुक्ति
[श्री मषु लिमवे]
1953 में हुई थी। दो साल के बाद यह् रपट भाई घोर इस पर म्रब हम लोग बहस कर रहे हैं। इससे पता घलता है कि ऐसी महत्वपूर्ण रिपोटं के बारे में हम लोगों का जो दुष्टिकोण रहा है वह ठीक नहीं रहा है । इसिये घ्रापकी माफँत में सरकार से ग्रोर मंती महोदय से निवेदन फरना चाहता हूं कि छसका समय ज्यादा बका दिया जाए आौर यह जो मांग की गई है कि घ्राठ घंटे दिये जात्य यह विल्कुल उचित मांग है घौर इस मांग को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

बी मोर्य : मेरी प्रारंना है कि इतनी भयंकर समस्या के प्रति उदासीन होना समझदारी की बात नहीं होगी । तेरह बरस के बाद तो इस समस्या पर हम वियार करने जा रहे हैं घ्रोर नो घंटे में उसको तोला जा रहा है। मेरी श्रापसे सानुरोध प्रार्थना है कि इसके लिए दो पूरे दिन रखे जायें।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Let the discussion be extended to the whole session.
ghri Maurya: I wish you were an untouchable. Then you will appreciate their feelings.

Mr. Deputy-Speaker: For the present we will have three hours.

Shri Bade (Khargone): Does it mean that it has been extended by five hours-two hours plus three hours?

Mr. Depaty-Speaker: No, no. The time is extended by three hours. A learned advocate like Shri Bade should not interpret it like this.

Shri Priya Gupta (Katihar): Even if there will be no action, let there be at least discussion.

[^0]more members can participate in the discussion.

Mr. Deputy-Speaker: I have already raised it by three hours.

घी बाल्मीकी (खुर्जा) : इस सम्बन्ष में मैं भी दो घब्द फहना चाहता हूं । यह बहुत महत्वपूणं बिषय है। दस साल के बाद यह विषय भाया है। पिछड़ी जातियों फा सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है । पिछड़ी जातियों के मस्तिष्क में भी कोंई भयंकरता के साथ गह्रा बयाम हो तो उसको हल श्रापको करना चाहिये । जो उचित हो वह किया जाना चाहिये । बहस के लिए तीन घंटे बढ़ाने से काम नहीं चलेगा । जिस तरह से श्रोर रिपोटों पर हम दस घंटे तक वहस करते रहे हैं उसी तरह्ह से इस पर भी हें दस घंटे तक बहस करनी चाहिये श्रोर इसको भी कम से कम दस घंटे दिये जाने चाहियें।

Shri R. S. Pandey: What is your decision?

Mr. Depaty-Speaker: It has been extended by three hours.

Shri R. S. Pande (Guna): You should make it flve hours.

Mr. Deputy-Speaker: Originally two hours were allotted. Now it has been extended by another three hours. Now Shri M. P. Swamy.

Shri M. P. Swamy (Tenkasi): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am glad that the House has an opportunity to discuss the report submitted by the Backward Classes Commission. The people of the backward classes can be compared to the middle class people. In the world there are wealthy people and poor people and middre
class people with fixed income. That at the economic level. In the social level we find in our country crores of people belonging to the backward class or communities. They are socially oppressed and repressed. Economically they are poor. Now, due to the concessions given to them and the economic development measures taken by Government their position is somewhat better, so to say. I say that the concessions and facilities and preferences given to these people should not be treated in a light manner. These people really deserve help. We have to lift them up to the level of the advanced communities. In the social life we find that the backward class people are concentrated in certain areas throughout the country in large numbers and so, we have to give them certain facilities to ameliorate their condition.

Taking into account their peculiar position, the President appointed a Commission to go into their conditions and suggest measures for improving their position. Kaka Kalelkar was appointed as the Chairman of this Commission. He toured the whole country and examined hundreds of witnesses. They visited dwelling houses in certain places and certain institutions to find out the real condition of the backward classes.

## 15:83 hrs

[Dr. Sarojini Mahishi in the Chair]
Fhom the terms of reference we find that the task of the Commission is to probe into the conditions of their living, the economic condition of auch people and suggest measures for the benefit of the Government to put them into action so that the economic, social and political condition of the people may be improved.

The backward classes are a class by themselves. The very fact that they are backward classes shows that they have been oppressed as a section. In certain areas they are socially boycotted. So, these people have to be given certain concessions.
167 (Ai) LSD- .

As I said earlier, the main concession given by the Government so long has been the educational concession, certain scholarships, certain resenvation or rotation of seats and certain generous preference in the matter of appointment of these people in Government service. Political power has some prestige and influence in the country. Therefore, these people have to be given representation in legislatures and local bodies.

बी हैकम चल्व बंघबाय : समानेत्री महोदया, मरा एक ध्यवस्था का प्रश्न हैं। हाउस में गणपूदि नहीं हैं।

Mr. Chairman: The hon. Member might resume his seat. The bell is being run.

Now there is quorum. He might continue his speech.

Shri M. P. Swamy: As I was saying, the Backward Classes people require kind treatment at the hands of our Government. For this, I would suggest, as the Commission has suggested, certain measures to be adopted to improve the conditions.

Among the Backward Classes people there is a special community which is now called "Denotifled Tribes". They were originally called ex-criminal tribes. Under the British rule, to put these people down, the criminal Tribes Act was passed and after a great agitation after independence this Act was repealed. We know the hardships and horiors experienced by the people belonging to, what is now called, the Denotifled Tribes. These Denotified Tribes are categorised into two groups-one nomadic and the other settled. For the nomadic and the settled people of these communities the Government should give some more concessions to improve their lot.

I find from the list of Madras State, which I now have with me, that there are about 155 communities belonging to the Backward Classes. Out of that
there are 56 communities belonging to the most Backward Classes and there is a list of the Denotified Tribes which number about 70. This is the state of affairs in the Madras State from which I hail. These Denotifled Tribes are concentrated in certain places. To try to wean them away from criminal act certain measures were suggested.

In this connection I would refer to the suggestions made by the All India Punarvasit (that is, Denotified Tribes) Jatis Federation which was held in Delhi on the 31st March and the 1st and 2nd April, 1963. They made certain suggestions regarding education, economic facilities. social problems and administrative problems. I refer to one important suggestion made by them which was:-
'Tor Vimukta Jatis which are not included in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, seats should be reserved in educational and technical institutions."

Then,
"Special efforts should be made to provide employment to persons belonging to this community in public and private sector industries and even reserve some percentage of posts in Government services."

Regarding administrative problems, they suggested:-
"Attempts should be made to draw a comprehensive list of Denotified Communities existing in each State and ascertain their approximate population and pockets of concentration."

The most important one is:-
'There should be a separate Advisory Board for Denotifled Tribes at the Centre and similar Boards should be set up at the State level wherever the population of these communities is considerable."

In Madras State, I know, these communities are concentrated in certain areas of certain districts. To imppove the backward area these peaple the State Government have to identify the backwardness of these areasthat is the criteria given by the Planning Commission-and then they have to make certain research by experts to put forward certain auggestions to improve these areas. In the Madras State, the Shankaran Koil area in the Tinnevelli District and the Rast Ramnad area are the most baekward areas. The Backward Classes people dominate in these areas. There is always drought condition. The last crop was a failure throughout the District. In such cases what measures is the Government going to take to improve these areas? I suggest, that wells can be dug in those places. In the Ramnad area tubewells can be constructed. In the Shankran Koil area, waters flowing through Kerala unutilised into the sea can be diverted to the adjoining area of Shankaran Koil and those places can be cultivated. The main occupation of these people is agriculture; agriculture is their mainstay and cattle is their wealth for that. Cattle die in large numbers when epidemics appear and these people cannot do any cultivation. Our livestock census of the year 1951 shows that the cattle of this country was 153 million and 43 millions buffaloes. If we do not take any measures to protect the cattle wealth, agriculture will be affected. That is why the Commission itself has suggested a scheme that the insurance of the cattle wealth should be introduced in this country as early as possible. I reiterate their suggestion and suggest that the cattle wealth must be preserved to help the farmer to do his cultivation.

Regarding education, that is the main thing for these people. Without education one cannot improve and without education, one's knowledge is
incomplete. That is why our Government is giving so much money. You $\mathrm{fin}_{\boldsymbol{d}}$ that, in the Memorandum of Fourth Plan, the Government is going to set apart Rs. 205 crores for the welfare of scheduled castes, scheduled tribes and other backward class people. I suggest that a considerable amount may be set apart to rehabilitate the Denotifled Tribes in proportion to their population and some welfare measures may be adopted. In this connection I would like to point out how the administrative machinery functions. I would refer to the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes. He says:
"It will be noticed that the progress both with regard to the Central sector and the State sector schemes for the welfare of the Denotified Communities is indeed very poor. Perhaps proper attention is not being paid to the execution of welfare schemes for these Communities. This is rather disconcerting, particularly when practically the whole of the expenditure on the schemes taken up for the Denotifled Communities is to be borne by the Government of India. It would, therefore, appear necessary for the Union Ministry of Home Affairs to issue strict instructions to the authorities concerned in the various States to pay special attention to this programme."

That is why, I suggest that, as the Commission has already proposed, a separate Ministry must be formed for these people. But I hope the present Ministry of Social Security are doing good work and their strength may be increased, so that proper attention is given to implement the measures. It is easy to formulate certain suggestions and to give schemes, but in practice we find how difficult it is to execute them. That is why I say that we must concentrate on the implementation of the schemes for the welfare of these people. Fortunately, we have in each district, a

District Welfare Officer who is in overall incharge of the backward classes, scheduled castes and tribes, and whose main function is to look after their welfare. He must be a full-fledged officer; in some districts, he is, but in certain districts he is not. I would suggest that he must be made a full-fledged officer with independent powers, so that he can execute the schemes very well through the Community Development plans. Whatever benefit the backward classes get has to be implemented through the C. D. Block or the Tribal Block area. The Community Development, as it stands today, develop the community as a whole and within that, if they give more concessions and facilities to develop these backward classes and the Denotfled people, the whole country as well as the people improve; our economic condition will improve to a considerable extent.

But, under the Community Development schemes, there are certain handicaps, i.e., the people have to pay a certain contribution towards, the eost of welfare works. For example, if the Denotifled people want to dig e well in the Community area or want a road connected to certain town, with the Govt's assistance a certain percentage, of the cost of the work but these peaple are economically backward and cannot pay that 50 or 20 per cent of the people's contribution. In such cases I would suggest and that the Social Security Ministry should think very seriously of exempting these people from the payment of the people's contribution.

Proper housing should also be given to these people. The Commission Report points out the condition of the places which they had visited; they were startled at the appalling conditions in which the people were living; there was overcrowding; the houses were constructed only with mud walls with thatched roofs. Therefore, more housing schemes should be allotted to benefit the backward class people.
[Shri M. P. Swamy]
Now we find that Government are providing certain sites for houses, but they are not giving enough funds to build houses. That is why I suggest that, in addition to giving sites free or at nominal rates, these people must be given subsidy to construct the houses.

धी हुकम चन्य कहणाय : मेरा एक ब्यवस्था का सयाल है श्रोर वह यह कि हाउस में ड़स समय कोरम नह्हीं है ।

Mr. Chairman: The bell is being rung.

Now there is quorum. The hom. Member may continue and try to conclude.

Shri M. P. Swamy: I shall finish in about two minutes.

Now there is the Fmergency-there is the Indio-Pak conflict Many people come forward to join the Army. In certain areas there are certain communities which are known for their fighting instincts. This is the proper time to utilise their fighting instinct and I suggest that this Ministry as well as the Defence Minigtry should consider, while recruiting jawans for emergency purposes, of taking these people in large numbers, so that they may show their valour to the country.

Before I conclude I must say that, though we may agree that the welfare measure is an essential one, Government may say that due to paucity of funds, certain schemes have to be postponed or given up. I must plead with the Government as well as with the Ministry of Social Security that, even though they cannot increase the number of welfare schemes or the funds for the schemes, they should not cut short the funds for the welfare schemes already sanctioned.

घो है० स० सोप (संत्रूम) : सभापति महोदय, इस बैकवषं क्लासेज कमिशन की रिपोटं में एक बात का जिक किया गया है कि उसमें किस तरीके के क्लासैज को संशोधित किया जाय । एक जगह उन के रिमाक्सं में कहा गया है कि यू० पी० गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि मिर्जाुर में जो 14 तरह की धादिम जातियां हैं उनको श्रादिम जाति में शुमार किया जाये । सका विरोष यू० पी० गवर्नमेंट करती है जिस पर इस कमिशन की राय है कि यू० पी० गवनंमेंट की यह पालिसी बिल्कुल भनसाउंड श्रोर श्रनवाइज़ है । मैं चाहता हूं कि गवनंमेंट इस चीज पर विघार करे कि ये जो मिर्जापुर की श्रादिवासी जातियां हैं घोर जो दूसरी जगहों के धादिवासियों की तरह ही बहुत ही गरीब श्रोर दलित हैं उनको भ्रादिवासियों में गुमार किया जाये भौर दूसरी स्टेटों में जो धादिवासियों को फायदा शिक्षा के सम्बन्ध में या नौकरी के सम्बन्ध में मिलता है वह उन्हें मिले । मैं चाहता हूं कि सरकार यह दो-तरफ़ा नीति न बर्ते। जब हिन्दुस्तान में बह एक स्टेट के प्रन्दर एक तरह के लोगों को प्रादिवासी ट्रीट करती है तो कोई कारण नहीं कि दूसरी स्टेट में उसी तरह के लोगों को वैसा ट्रीट न करे । इस सम्बन्ध में म्रध्यक्ष महोदय, यू० पी० मसेक्बली में भी इस बात की मांग की गई कि उन्हें प्रादिवासियों में घुमार किया जाये ।

दूसरी तरफ एक बात का जिक्र भाया है भ्रसम के उन लोगों का, उन श्रादिवासियों का, जो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश घोर श्रसम के चाय बागानों में काम करने गये हैं। वहां उन लोर्गो ने मांग की है कि उन्हें भी आदिवासियों में घौब्यूल्ड ट्राड़त्स में शुमार किया जाये । मगर जो कमेटी बनी थी, एठवाइज्ररी कमेटी, इस किरम के लिस्ट को सुधार श्रोर संघोधन करने के

## 䊏:

लिए उस कमेटी के सामने ने फरमाया कि यदि उन को भादिवासी घुमार किया जाय तो स्थानीय पोलिटिकल लाइफ में एक डिस्टरबेंस कीएट हो जायेगा। इस दलील से मैं तो हैरान हूं ।

### 15.82 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair.]
क्या भारत सरकार किसी बास वोलिटिकल पार्टी घौर किसी बास हलाके के पोलिटिकल स्टेट्स को मेनटेन करने के लिए भ्रपने काम में वैसा व्यवहार मोर परिवर्तन करेगी। में चाहता हूं भ्रोर मांग करता हूं कि श्रसम गवर्नमेंट की सुविधा या श्रसुविषा के बयाल सें। यह संशोघन नहीं होना चाहिये बलिक उन घादिवासियों को न्याय दिलाने व उन की उन्रति का खयाल करते हुए होना चाहिए। मैं चाहता हं कि भसम के काय-बागानों में जो धादिवासी बोग हैं उन को पादिवासियों में शुमार किया जाय ।

बंकवर्ड क्लासेज कमिशन की रिपोटं में चेम्मरमैन साहब श्री कालेलकर ने एक विशेष बात को महत्व दिया है मीर वह यह है कि बिहार मोर मष्य प्रदेश में भादिवासियों को जो भ्रब तक सरकारी खांट वी जा रही है उस का 80 प्रतिशत ईसाई भादिवासियों को मिल रहा है मीर बाकी जो भईसाई ध्रादिवासी हंं जिन के लिए कि यह प्रांट दी जा रही है उन को पर्याप्त मौर उचित न्यायपूणं सुविधा नहीं मिल रही हैं । उदाहरण के तोर पर में पाप को बतलाऊं कि विहार में 40 माब पादिवासी लोग रहते हैं जिन में कि ईसाई भादिवासी एक लाख से कम हैं भगर हम लोयों ने जब हिसाब लगाया तो मालूम हुपा कि 90 प्रतिशत स्कालरशिप का रुपा उन ईसाई भादिवासियों को मिलता है। नौकरियों की मी यही हालत है।

फालेलकर साहव ने जोर दे कर कहा है कि इस का विसेष ध्यान रखा जाय कि श्रादिवासियों की प्रांट ध्रादि का सारा फायदा उन ईसाई भादिवासियों को ही न मिलना चाहिये। क्रिटिश्र राज्य के जमाने में नूंकि ईसाई श्रादिवासियों को फायदा होता ही था हम लोगों को भाशा यह यी कि स्वराज्य भाने के बाद इस सम्बन्ध में कुछ न्यायूप्ण परिवर्तन भायेगा मगर हम लोग देख रहे हैं कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी उन ईसाई भादिवासियों को ही प्रधिक फायदा मिलता है । ईसाई मिशनरियों को जो सुविधा घ्रंमेजी राज्य के जमाने में मिलती थी वही सुविषा भाज स्वराज्य के जमाने में दी जा रही है। यह एक बड़ा भारी भन्याय घादिबासियों के ऊपर हो रहा है । में यह चाहता हूं कि भारत सरकार हस सम्बन्ध में उचित म्रोर भ्रावश्यक कदम श्रविलम्ब उठाये । भब से ले कर जितनी पंचवर्षीय योजनाएं भाई हैं उन में 90 प्रतिशत फायदा ईसाई भादिवासियों को ही मिला है । घ्रईसाई भादिबासियों को भमी तक न्यायोचित परिमाण में आान्ट्स का कायदा नहीं मिला है इससिए यह जलूरी हो जाता हैं कि भब भर्ताई प्रादिबासियों को फायदा मिलना घाहिए। जहां एक भोर हम लोग जलर चाहते हैं कि भईंसाई भादिवासियों के ऊपर सरकार विशेष स्व से घ्यान दे भौर उन के साथ सहानुभूति दिबा कर उन्हें फायदा दे लेकिन दूसरी श्रोर में यह नहीं षहता कि उन को घर्यात् ईसाई अ्यादिवासियों को कोई मी हिस्सा न मिले, न्यायोषित हिस्सा उन्हें मी दिया जाय सेकिन भाबादी के ध्रनुसार भ्रधिकतर हिस्सा भईसाई श्रादिवासियों को ही मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार षस सम्बक्ष में भावर्यक व्यवस्था जल्दी कर ले।

एक मौर चीज मैं बतलाऊं। ने बताया है कि घैड्पूल्ब ग्रू ाइस्स मोर घंह्घूल्ड कास्ट्स के नोग ध्रधिकतर जिन छलाकों
[象 है च० सोय]
में रहते हैं वहां उन के रहने के लिए मकानके वास्ते जमीन मिलनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बेषर कमिशन ने बड़े ही विस्तार से इसे कहा है कि धादिवासियोंके क्षेत्रों में, जितने बड़े बड़े श्रोब्बोगिक क्षेत्र हैं, जैसे दामोदर बैंली कारपोरेशम, हरकेला व रांची, ऐसे इलाक़ों में बह़े पैमाने पर उनकी जमीने ली गई हैं। वह डिस्प्लेस्ड कर दिये गये हैं। यह जो डिस्प्लेस्ड हो गषे हैं यह मूलतः एर्रीकलचरिस्टस हैं, डिस्प्लेर्ड हो जाने के बाद इन के पास कोई ऐसा दूसरा जरिया नहीं है ताकि उनका जीवन यापन हो सके । कुछ दिनों के लिए उनको कारख़ानों में श्रनस्किल्ठ लेबर के तोर पर ले जाते हैं लेकिन बाद में वे हटा दिपे हैं। टाटा कम्पनी के इलक़े के भ्दन्दर जमशेद पुर में दो, तीन एकड़ में श्रादिवासियों का ग्रषने मुर्वं को जलाने के लिए घाट था जिसको कि टाटा कम्पनी ने ले लिया। इसी जमशेदपुर में टाटाज ने 30 एकड़ का एक पाकं बनाया हुम्रा है । घ्रंब जरा श्राप ही सोचिये कि जहां एक घ्रोर द्रन लोगों का पूजा का स्थान है , मुर्वौं को गाढ़मे की जगह है वह जगह उन बघारे गरीब धादिवासियों से छीद ली गई श्रौर वहां दूसरी झ्रोर दसी जमशेदपुर में यह पार्क बना है । यह 20,30 एकड़ का पार्क घती श्रोर उंचे वर्गों के श्राराम ब हुविषा श्रादिं के लिए है । यह म्रादिवासियों का किस तरह का विकास है मेरी समक्न में नहीं घ्राता । मै चाहंता हूं कि भारत सरकार टाटा कम्पनी को घ्रादेंश दे कि उन का पूजा का स्थाम घ्रोर मुदौ"को गाद़ने की जंगह् लौटा दे 1

इच्रना ही नहीं नीकरियों के मार्ये में मी होम मिनिस्द्री के निरेखान के बाबलूद भी जो संरकण नोकरियों में दिये गये हैं उन का पालन नहीं हो रहा है। में आापकों एक उदाहरण बतलाऊं। रेसरे कोर्ड की उख कार्मवाही का, जिस्ट में हीम मिमिस्टरी है उर्ण

निबेशान का जान बूमकर उस्सषम निक्या जा रहा है । लबनुन में एक किजाइस ऐंड स्टंन्र्ड्ड स भारगनाइजेशन रेलकेग की है । वहां के ख्रादिवासी भौर मैउयूल्ड कास्ट के जो नीकरी करने वाले भाई हैं उन लतगों ने इस बात की मांग की थी कि इस डिपार्टेंटंट में प्रमोशन की जो जगहें हैं उस के लिए उन्हें प्रोमोश़न की सुविधा वी जाय । मगर वहां के जो डाइरेक्टर हैं उन्होंने जानवूलकर इसके बारे में होम मिनिस्ट्री के जो इस्ट्रव्यांस हैं उनकी फोलो नहीं किया है । वह डाइरक्टर महोबय यह कँसे प्ली ले सकते हैं उन को वह ₹ंस्ट्रक्रंस मालृम नहीं थे ? बात तो दरम्रसल साक यह यी कि वह उन पर क्रमल नहीं करना चाहते थे । इस के लिए भ्रादिवासी हरिजनों की श्रसोसियेशन ने रेलवे बोर्ड से कहा कि उस के मुजिव यह प्रमोशन का सिलसिला चलायें लेंकिन फिर मी वह कहते हैं कि श्रब हम इस में कुछ नहीं कर सकेंगे भागे भविष्य में ही हम इसके मुताबिक करेंग। वहां के भ्रसोसियेशन वालों का सवाल है कि क्या कारण"हे कि जब से यह्ह निर्वेशन 1997 में गया है 1964 तक जी सुविधा उन्हों मिल जानी चाहिए थी वह क्यों नही दी गई ? यह एक ऐसा उदाहरण है जिसकी कि विभा पर में कह सकता है कि होम मिनिन्टरी के निर्बेशन का करे एक ऐसे विभाग हैं जो कि जानकूल कर उस्लबस करते हैं। इस से स्पष्ट है कि होम भिनिस्द्री के इं स्ट्रवशंस का मजाक किया जा रहा है।
 लगूूहोती हैं औसा कि मभी राषी में हुमा, एकेसा में हुमा । क्त तरीके की बहुता सारी
 क्जजराशि उन में मारत सरकार की लणी हुई है तो वह एक तरीके की गवसलट भंडरटे किस्सज हैं। मैन्चाहता हें कि जिस तरीके से दूसरे सरकारी ठिथनटमेंठ्स भाषिं में परिंकालियों मर घौध्यूल्ध कास्ट्य के बोरो

को नोकरियों भ्रादि के बारे में संरक्षण प्राप्त हैं वही संरक्षण घ्रन पब्लिक घ्रंडरटोंकम्स में भी ऐष्सटृंडंड हो जाने चाहिपे । मगर मैं इस रिपोर्ट में यह्ह देबता हूं कि चैउयूल्ड कास्टस ऐंड ट्राइस्त के लोगों को ऐसे पष्यलिक प्रंडरटेकिक्स में वही संरक्षण दिये जायें या न दिये जायें ससम्बन्ध में मभी मी कोई निण्य नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि सस बारे में थविलम्ब निर्णंय किया जाय।

हमारे विहार राज्य के दक्षिणी हिस्से में बहुत सी सरकारी परती जमीन पड़ी हुई है । यदि सरकार का इरादा है कि नीचे के तबके को कुछ सहायता दी जापे मोर उस की अ्रार्वक स्थिति में सुधार किया जाये, तो वहां के हरिजनों मोर भादिवासियों को मजे से वह बमीन दी जा सकती है । लेकिन इस बारे में सरकार इतनी उदासीन है कि है कि फालतू घ्रोर परती जमीन होते हुए भी उन लोगों को जमीन नहीं दी जा सकी हैं। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार को इस संबंध में दोबारा निवेंश दिया जापे कि जहां इस तरह की जमीन हो, उन लोगों के साफ रविलम्ब उस का बन्दोबस्त किया जाना चाहिए। मैं समझ्न सकता हूं कि जिन क्षेत्रों में परती उमीन उपल०्ध नहीं है, जहां लंड सीलग एष्ट के भ्रन्तगंत सरप्लस लंड नहीं है, वहा इस बारे में दिक्षत हो सकती है , लेकिन जहां खमीन उपलब्ध है, वहा हरिजनों मीर प्रांविबासियों को जमीन दिपे जाने के सम्बन्ध में कोई दिक्रत नहीं होनी चाहिए ।

ठेषर कमीघान ने कहा है कि सम्याल परगना में सम्पास परगना टैनांसी एक्ट घोर छोटा नागपुर में छोटा नागपुर टैमांसी एक्ट के होते 5ए मी इन जिलों में धादिवासियों की उमीन किसी न किसी बहाने से छीनी जाती है । छेवर कमिशान की यह जबद्देस्त रिकमेंडेशन हैं कि इन कानूर्रों में ऐसा उचित संशोधन किया जाये कि पिछले पन्द्रह बीस बरसों में नाजायज तरीके है पाविकातियों की जो जमीनें छीनी गई हैं,

उन्हें उन को वापस विलाया जाये । मै चाहता हूं किं सरकार इस संबंघ में भविलम्ब कार्यवाही करे। राज्य सरकारं ने इन काननीं में उिचत संभीधन लाने के संम्बन्ध में बहु़ा ठीली नीति भपनाई हुई है भौर जमीन की लूट श्रादिवासियों की जारी है ।

इमें यह वेब कर बड़ा दु:ब होता है कि रांची जैसी जगहों में हैवी हंजीनियरिग कारपोरेशान के नाम से हखारों एकड़ जमीन भादिवासियों से छीन नी गई, है, लेकिन सरकारी श्रफ़सरान मीर बड़े बड़े ठेकेदार उस जमीन का एलाटमेंट ले लेते हैं भ्रोर उस का व्यापार करते हैं । कहा तो जमीन पब्लिक प्रंडरटटिका के नाम से ली जाती है और कहा उस पर का व्यापार किया जाता है, जब कि गरीब भादिवासियों के रहने तक के लिए, प्रपने सोंपड़े तक बनाने के लिए जमीन नहीं है। सरकार इस तरफ़ श्रविलम्ब ध्यान दे भ्रोर उचित कार्यंवाही करे।

बी मघु किमये : उपाष्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह् जो समस्पा है, उस के बारे में सब से पहले कै यह पर्ज करना चाहता हूंकि जब हम ने भंपना संविधान तंयार किया, तो हम ने उस में विदेयों से फई भ्रच्छी बातें लीं, लेकिन बाकी बातों की नक्ल करते समय हम ने पपने दे $\mathbf{~ क ी ~ व ि श ् र ो ष ~ प र ि स ् थ ि त ि ~ क ा ~ ठ ी क ~}$ तरहह से विचार नहीं किया 1 इस सम्बन्ब में मैं भापका घ्यान संविधान के कुछ मनु छछछेदों की पोर दिलाना क़ाहता हूं। प्रनुच्छक 15 में समानता की बात की गह है मौर कहा गया हैं कि जाति भादि के भाधार पर किसी कें साथ मी विष्य ब्यवहार नहीं किया जायेगा। इस के साथ ही प्रनुच्छैंक 16 में कहा गया है कि जहा तक सरकारी नोंरियों का सवाल है, हर एक को समान भवसरे मिलेगा । ये दो भनुच्छेद ऊपर से तो बहुंत पच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उन पर भ्रमल करते हैं, तो पता चलता है कि समान भवतर का जो सिदान्त बिदेशों में,
[:्री मषु लिमये]
ब़ासक के फ्रासीसी राज्य कांति के बाद, घला, वह सिद्धान्त उन्हीं देशों में चल सकता है , जहां साभाजिक समानता विद्यमान है, लेकिन हिन्दुस्तान जंस देश में, जिस में पूरा समाज विषमत ध्रोर गीर-बराबरी के धाधार पर खड़ा है, जब हम समान भवसर की बात करते हैं, तो यह उस का यह लाजिमी नतीजा निकलता है कि जो भाग़े बढ़े हुए, तरषकी दिए हुए, पैंस वाले या उच्च जाति वाले सोग हैं, समान भवसर के कारण उन्हीं लोगों के हाथ में सारी ताकत भा जाती है ।

इसलिए कि हिन्दुस्तान की विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति को देबते हुए हम किसी ऐंस सिद्धान्त को स्वीकार करते, जो हमें समानता के मकसद की श्रोर ले जाता । बो दरमियानी श्ररसा है, उस क्ररसे के लिए समान धवसर की जगह पर हम विशेष भवसर का सिद्धान्त लाग करते। हमारे संविधान में कुछ ऐसंस प्रनुच्छेद हैं, जिन में इस बात के बारे में कृछ सचेतता बरती गई है। जसे हमारे राज्य को कुछ निदेश दिए पए हैं । भनुम्छद 46 में फहा गया है कि राज्य का यह फज्ं होगा कि जो पिछढ़े हुए लोग हैं उन की तरक्री के लिए वह कोई विशेष हलाज या विशष हन्तजाम करे । छसी तरह हमारे संविष्षान के भाग XVI में इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि पिछछे़े वर्ग के लिए क्या क्या फरना चाहिये। लेकिन ज्यादा घ्रच्छा होता कि हमारे संविधान में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया जाता कि जब तक देश में सामा० जिक बराबरी फायम न हो तब तफ पिछके वर्ग को भागे बढ़ाने के लिए उस को विशेष भबसर दिंय जायेंगे। हो सकता है कि देश में सामाजिक बराबरी फायम करने के लिए हमें तीस चालीस पचास साल तक मेहनत करनी पट़े। जिस छंग से हम पिछछड़े वर्ग की समस्या को हल फरने का प्रयास कर रहं हैं उस से हम को लगता है कि इस में बहुत समय लगने बाला है। उदाहरण के लिए इस बारे में भ्राजसे

तेरह साल पहले एक कमीशन नियुक्त किया गया। उस की सिफारिशों पर 1956 में एक प्रस्ताव भाया। 1956 के बाद श्राजनो साल हो गए लेकिन हम पूरी तरह इस पर वहस भी नहीं कर पाए। इस को मद्देन्नजर रखते हुए मुक्ञ ऐसा लगता है कि दूस फाम में काक़ी समय लगने वाला है। इस लिए एक ठोस सद्वान्त को स्वीकार करते हुए हमें घाने बदना चाहिए।

सब से पहले मैं यह भर्जं करना चाहत ता हूं कि यह सरकार खुल्लम-बुल्ला इस सिद्वान्त को स्वीकार करे कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा तबक़ा ऐसा है जो सामाजिक दृष्टि से भार्यायक दृष्टि से किष्षा की दृष्टि से सभी दृष्टियों से विछड़ा हुग्रा है और इस तबके को भागे बढ़ाने के लिए उस की तरककी के लिए हमें विशेष भ्रवसर का सिद्धान्त मानना चाहिए। विशेष श्षवसर के सिद्धान्त का क्या मतलब होगा ? भाज जो सरकारी नोकरियां हैं जब तक उन में पिछड़े वर्ग के लोगों को विशोष सुविधार्ये नहीं दी जातीं घौर उन के लिए जगहें सुरधिन नहीं रखी जातीं तब उक कुछ होने वाला नहीं है । जो "भ्रछूत" या श्रादिवासी हैं उन के बारे में कहा गया है कि सरकार ने कुछ हन्तजाम किया है कु निदेश दिये हैं लेकिन इन निदेशें का क्या नतीजा निक ला? मेरे पास़ भ्रनु सूचित जातियों भौर भाविवासियों के बारे में सब से नई रपट है 1962-63 की है।

धी योगेग्र का (मघुबनी) : 角ए ए जात पूछना चा हता हूं।

उपाप्यक्ष महोबय : भ्राज तो बंकबर्ड फ्लासिज की रिपोर्ट पर डिस्कधन हो रहा हैं 1

घी मषु लिमये : यह फहने की जतुरत नहीं है कि भनुसूचित जातियां क्रोर भाषिबासी पिछह़े वर्ग में भाते हैं।

मैं भाप का घ्यान 1962-63 की रपट के पृष्ठ 154 की मोर दिलाना चाहता हूं । उस में यह बताया गया है कि यह तय हुमा था कि केन्द्रीय सरकार की मीकरियों में पनुसूचित जातियों के लिये साके बारह फीसदी भौर धादिवासियों के लिए पाँच की सदी नौकरियां सुर्क्षित रखी जायेंगी बो कुल मिलाफर साके सत्तरह फ़ीसदी होती हैं । लेकिन हम क्या नतीजा वेख रहे हैं। परकार की कोशिशों के बाबजूद स्थिति यह है कि पहले वगं के कूल 8,632 भ्रफ़सर हुं जिन में से भनुसूचित जातियों के केबल 113 भौर भादिवर्वसियों के केवल 13 हैं जो कुल मिलाकर टेढे फी सदी भी नहीं होते हैं। उसी तरह दूसरे वर्यं के कुल भ्रफसर 14,339 हैं जिन में भनुसूचित जातियों के केवल 330 पोर भादिवासियों के केवल 21 हैं। तो हन में कुलमिला कर बाई फी सदी भी नहीं भाते हैं । तीसरे वगं की घोर भ्राप धाइये । इसमें 6 साख 20 हजार 580 हैं श्रोर उन में से $\begin{array}{r}\text { अनुस्रूचित जातियों के } 46,366 \text { हैं यानी }\end{array}$ करीब साढ़े सात की सदी हैं मैर भ्राबिबासी तो 5,310 हैंयानी एक प्रतिशत से मी कम हैं। उसी तरह से चौथे वगं की भोर भाप जायें । उस में साढ़े सोलह फीसदी घनुर्स्रित जातियों के लोग हैं। मोर धादिवासियों के साके तीन फीसदी हैं। सब का क्या मतलब हुमा ? भाप समानता की ज्ञात करते हैं। लेकिन भ्राप देले कि सरकारी नोफरियों में वही वर्ण ब्यवस्था है। पुरानी बणं क्यवस्था को माप वहां भी कायम करते बा रह हैं। सब से कम तन्छबाही वाली भोर कम सुविधाषों वाली जो नौकरियां हैं उन में तो भाप ने 17 कीसदी नोकरिया के ती हैं लेकित जो पहले वर्ग के भफसर हैं दूसरे बर्गं के हैं जिन के साय सामाजिक मान्यता जुड़ी हुई है सामाजिक प्रतिष्ठा खुड़ी हुई है ; उन नोफरियों में भाप जनुसूचित जातियों के लिए भादिवासियों के लिए भोर पिछ्षे बरों के लोगों के लिए

कोई विशेष भ्रवसर या सुविषायें नहीं दे रहे हैं। यह मैंने भपने भांकड़ों से साबित कर दिया है ।

हमारे संविद्धान में क्या कहा गया है ? यह कहा गया है कि विशेष ठ्यवस्या करनी जाहिये। उसके लिये एक दफा संशोधन भों लाया गया या हमारे भ्राईन में। उसके बाव नूद भी हम देबते हैं कि इसके बारे में हमारे वेश में कोई कारवाई नहीं हो रही है। उसका सब से बड़ा कारण यह हैं कि हमारे देश के जो पासक हैं हमारी जो केन्द्र की सरकार है, उनके दिमागों में यह रोग धुसा हुप्रा हैं यह गलत बात घुसी हुई है कि नोकरियां में हमेशा लियाकत श्रोर योग्यता के प्राधार पर मादमी को मोका देना चाहिये। यह योग्यता भोर लियाकत की क्या कसोटी है ? जब मूतपूर्व प्रधान मंनी थे तो यह माना जाता था कि सब से ज्यादा योग्यता काश्मीरी बाहाणों में है। भ् शायद यह माना जाता है कि सत्र से ज्यादा लियाकत कायस्थों में होती है वही सबसे ज्याका योग्य होते हैं। कल कोई चितपावन mा्हाण महाराष्ट्र का ...( रंटरझंज) पूंकि सच्ची बात मैं कह रहा हूं इसलिये भापको गुस्सा भा रहा है। कल को भगर कोई वितपावन खाहमण प्रघान मंती हो जाये तो यह माना जायेगा कि सब से ज्यादा लायक कोई इस देश में है तो चितपावन बाहाण हैं । इस लिये में मरं करना बाहता हूं कि यह जो योग्यता मोर लियाकत का सवाल है एसके बारे में जब तक भाप के दिमाग में यह रोग रहेगा, हिन्दूस्तान का पिठड़ा वगं कभी तरककी नहीं कर पायेगा। इस लिये क्या लियाकत धोर क्या योग्यता, इन कसोटियों पर न जाते हुये भ्रापको यह किसला करना पड़ेगा कि हमारे देश में जो पिछड़ा वर्ग हैं उस बगं को विशेष भवसर दिये जायें। ये भ्रापको चालीस साल पचास साल करना पड़ेगा भोर भगर भावश्यक हो तो

## [ 绍 माँ्यु सिभयें ]

सो साल भी कर्ना पड़ेगा। जब तक हामरे देक्श में सचमच सामाजिक बराबरी मोर समानता कायम नहीं होती है, यह् काम श्रापको बहना पड़ेगा ।

एक अ्रोर मूं कं श्रोर श्रब मैं श्राता हु। यप जो पिछड़ा वर्ग है इस वगं की क्या पर्मिष्ट है, क्या उ्याख है इसके बारे में जो पिछड़ा वर्गं कमिशम थी उसने कोई ठोक सुझाव नहीं दिया है। गृह मंजालय द्वारा इनकी सिकारिकों के बारे में जो कहा गया है उसको में बता देता हूं भूतपूवं श्रो गंाविन्द वल्लभ पंत जी शायद उस वक्त गृह मंत्रो थे । 1956 का उनका यह सुझाव है। उस में उन्होंने यह् कहा है कि श्रनुमूचित जातियों ग्रोर श्रादि बसियों के लिये तो एक नाप दंड बन चुका है लेकिन बाकी जो पिछड़े वर्गं के लोग हैं उनके बारे में कंसे फर्क करना चाहिये उसका नापदंड नहीं निकला है उसके बारे में कोई ठोस सुझाव कमिशन के ढारा नहीं दिया गया है लेकिन में खुद श्रबना सुछ्नंव देना चाहता हूं उसमें सबसे बड़ी कसौटी में तो सामाजिक ही लगऊंगा। सामाजिक का मतलब यह है कि हमारे देश में जो वर्ग उ्यवस्षा रही है उसका उसर ईसाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर घौर सिबों के ऊपर भी पड़ा है इस वरां व्यबस्था में सामाजिक द्विष्टि से जिनका स्थान नीखा था यानी जिन को उच्च जाति के नबीं माना जाता था, जिन कों जनेऊ बर्ग रह पहतने का श्रधिकार नहीं था घौर भाज की नहीं है, ऐसे तमाम जो लोग हैं . . . .

उपाषँ महले : ध्रब भाष समेप्त करें।

बी कु fिलबे : यह बहुत महास्वपूं मामला है। में बिनती करता हूं कि मुक्षे भगनी पूरी बात कहने दीजिये। इसके

लिये समये बडांया गंया है। में की इता fिस सम" बढ़ाने की बात कर रहा था ।

उपाल्पा कहेंब्य : हर एक मैम्बंर को पन्द्रह मिनट मिल्न रहें हैं। भाप हों तीन मिनट में बल्म कर लें।
 कहननी है। मेरा भ्रयना एक विसितट वृष्टिकोण हैं। वह सदल के सामने धाना चाहिये ।

पिछक्षे खंगं के बारे में मैं यह् कहना जाइता इं कि सामाषिक कसीटी होनी चाहिये । जिनको हिन्दू समाब में हमेबा घूद्र माना गया हैं, ऐसे तमाम लोगों की भै समक्षता हूं कि पिछड़े वर्ग में शामिल किषा जाना चाहिए। जब माप पिछके़े बर्ग की व्याध्या करें तो इकको उस में श्रुमार करें।

किर भ्राप घ्रोरतों को लीजिए । कहा जाता है कि वेदों में मोरतों का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। लेकिन भाज हम व्यवहार में दे $े$ रहे हैं कि घ्रौरतों को वबाया जा रहा है। उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, बड़े कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के देहातों में भगर भाप जायेंगे तो श्रापको पता क्लेगा कि तीन तीन श्रौर चार चार मीस की दूरी से पानी लाना पड़ता है । बिहार तथा हूसरे सूंबों में भाज मी प्रोरतों की स्थिति बहुत बराब है, दयनीय है। इस लिए मोरतों को मी में पिछहे वर्गं में ही घुमार करना बाहता हूं जब हम विशेष पवसरों की बात करते हैं तो हमें धौरतों को मी विशेष भवसर फ्रॉर मोके देने थाहिये।

भ्रब है मुप्रलमानों, ईसाइयों, सिखों प्राव के बारे में जिनको पल्पसंख्यक लोग क्हा जाता है, कुछ कहना चाहता हूं 1 में यह कमी नहीं फर्रूंगा कि सभी मल्पस्षंख्यक सोग विछदे बंमें में भा जार्यें। केन्तीय सरकार ने भाज त्र जितनी सुषिषारें इलको दी हैं बे घानदानी बोषों को ही दी है, बदे लोषों को, वैसे बारों को, बहे कुर्यक्व के होयों को ही दी है, रें

लोगों के साच ही पक्षपात किया है । लेकिन जो जुलाह्मा है, जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत कश मजदूर हैं, ऐसे मुसलमानों को कभी मौका इस देश में नहीं मिला है। जब विशेष ग्रसवर प्रौर मोके की बात की जाती है तो मुसलमानों में भी शेख्य, सैव्ये घार्दि को इसको छोड़कर गरीबों को, पिछड़े वर्गों को मौका मिलना चाहिये ।

ईसाइयंयों के बारे में मी में पही कहूंगा । कसीटी घ्रत्पसंब्यक धमं या आाति के हैं, पह नहीं होनी चहिये । सामझिक वृष्टि से, ग्राथिथक वृष्टि से, शिक्षा की टृष्टि से पिछड़े हैं या श्रगले हैं, इसी ख्याल से हमें हस समस्या पर विचार करना चहिये ।

सब से बड़ी वात लोगों का जो वैसारिक दृष्टिकोण, उस के बारे में मैं कहना चाहता हूं। में तीन मिसाले दूंगा । एक पूना का किस्सा है। एक उच्च जाति की लड़की ने छोटी जाति के लड़के के साथ पादी की। उच्च जाति कों बो लड़की थी उसके भाई ने यह्... (घंटरलंज) प्रापकों यह बात चुम रही है, इसलिए भाप ऐसा बोल रहें हैं। ग्राप मेरी बात को ठीक तरह्र से मुन लीजिए। उच्च जाति की जी लड़की थी उसके भाई ने चूंकि उसकी बहन ने ाक पिध्ड़ी जाति के ग्रादमी के साष पादी की थी, उसका कस्ल कर विया। करल करने के बाद श्रबालस में मुकदला धला। उसको सजा हुई। लेकिन न्यायाघीश ने क्या कहा, यह मैं जापको बतलाना चहता हूं। में नाम नहीं लूंगा। मेरा स्यास हैं उनके कपर मी सापाषिक टृष्किकोण का घसर पड़ता हैं। ऐसा क्राप न समझ लें कि मदालत के न्याय पठ पर बेठने के बाब पादमी विस्कुल छंसाफ घोर न्बाव की बात ही करता है। सामाजिक टृष्टिकोण कीर परिस्थिति ों का उसके ऊपर भी भसर पड़त है । उस जब ने घलने फैछले में यह कब्ता कि तुरा काम तो उसने किया है लेकिष्य नूंक्षि उदको कुस्सा प्रापा षा पोर खुस्से में भाना स्वाषर्नष था कि उसने ऐेक्ष पति कर लिया है मौर गुस्ते में भा कर उस से कलल

किया, इस वास्ते उस को सड़ा कम मिले । इस कारण से जज साहब ने सखा कम कर दी। मैं समझता हूं कि जिस देश में साभाजिक बराबरी की हम बात करते हैं समानता की बात करते हैं उस देश में इस तरह की दलीलें किसी भी न्यायाधीश को नहीं देनी चाहियें ।

दूसरी मिसाल भौरंगावाद जिले की हो महाराष्ट्र में हैं । किसी धनुसूकित जाति के भादमी के द्वारा कोई ज्यादती हुं। उसके बारे में मुकदमा घला । सजा हुं 1 इसके बारे में मुक्षे कुद्ध नहीं कहमा लेकिन उसका गुस्ता निकालने के लिए उस देहात की मनुसूषित जाति की जितनी घरतें हों उनकी नंगा करके उनके साय ऐसा भर्याषार कुमा कि जिसको व्यान करते हुए शर्म भाती है। कपने देश्र में हम प्रजातन्न की बाते करते हैं, समाजिक बराबरी की बात करते हैं, सेकिज जब ऐंसे वाकात होते है, ऐसी घटनायें सटती हैं तो हन पर हमें चां भानी धाहिए क्षाज जो सामाजिक वातावरण है उसका में जिक फरता हें। पगर किसी बड़ी जाति की लड़की के साष्य प रेत्त के साथ ऐसा व्यवहार होता तो कितना हो हल्ला छोता, इसका पाप मनुमान लगा छकोते हैं। छबरें छुपतीं, दोष समी में यह्ह बातें भातीं,लिकिन चूंकि मनुसूचित जातिबों की मोरते हैं रसलिये उन के बारे में, उम की जी दर्दणाक कहानी हैं, उस के बारे में कोई धुनबाई नहीं होती 1
16 hrs .
एक तीसरी छोटी सी मिसाल मोर देना काहत्ता है। परसों हैं ने किक किया कि इसी उद्धम के विंहार के एक मूत्रपूर्व बदल्य से कि री मुसहर, जिनका 18 पगस्त को स्वकाल कामा । धागर किसी बत़ी जाति का पादयी मर जलता तो मुले खस में घक कहीं हैं कि कसीद्टर की भोर से भाप को बराषर धूषणा मिसती, पफ़बतरों में पह्ह बातों छचती, सैमिज घूंकि किरई मुसहर, एक पिष्की हैई जाति का प्रनुसूकित जाति का भाषमी था इह लिये उस


## [:्री मषु लिमिये]

उदन के सामने कोई भेजता है। यह जो मैंने बी उस के बाद मी उनको श्रदांज्जलि देने का काम नहीं हुमा है, मेरी सूचना देने के बाद भी।

यहृ तीन मिसालें मिने इसलिये दी हैं कि बावजूद इसके कि हमारा संविषान बराबरी की बात फरता हैं, समानता की बात करता ह, प्रजातन्न्र की बात करता हैं, भ्य भी हमारा दृष्टिकोण जो है वह हेढ़ दो हजार साल पहले का है जिसकी वजह से यह देश बरबाद होता रहा है ग्रोंर विदेशी भाकमण का शिकार हुप्रा है । बही स्थिति भाज तक चल रही है। परसों श्री मौर्य ने कहा था कि सेना में जो हरिजन लोग हैं, जो श्रनुपूचित जाति के लोग हैं उन को विशेष भवसर मिलना चाहिये। इस पर बड़ा हल्ला हुभा। लेकिन उनकी बात ठीक घी । जब तक पिछड़े वर्गों के लोगों को प्राप यह भाश्वासन नहीं देते हैं कि यह देश, यह राष्ट्र, यह ब्यवस्था उन लोगों के लिये है भोर उनको उस में हिस्सा नहीं देते हैं तब तक विदेशी थातमण का मुकाबला उट कर मौर मुस्त्ती के साथ देश नहीं कर पायेगा। डेष दो हजार सालों का इतिहास यह बतलाता हैं कि जब तक सामाजिक बराबरी कायम नहीं होती है हम भपनी स्वतन्वता की हिफाजत नहीं कर एकेंगे ।

घी बसबत्त (याना) : उपाष्यक्ष महोलया,千िछ्छले साल इसी सदन में उा० पंजाब राव देश्रमुब ने पिछड़े वर्गों को सुविधायें दिलाने के लिये जो सुक्षाव दिये थे उनक लिये में उनका पाभारी हूं । उन्होंने बेकवहं बलासिज फमीशन के प्रतिवेदन के सम्बन्घ में बहुत से सुक्षाव दिये ये। इस देश में पिछड़ी हुई जमात के जो लोग हैं उन में से बहुतों को परिर्वरत जमात में घामिल किया गया है। लेकिन बहुत से सोम उन में से ऐसे है जो जो कि

बहुत पधिक पिछड़े हुए हैं। यह बात हमारे संविधान ने मी मान ली है भौर इसीलिये बैकवर्ड क्लासिज कमीश्रन की नियुक्ति हुई।

बैकवं क्लासिज कमीशन रिपोर्ट के बाल्यूप 1 के पृष्ठसं० 159 पर लिखा है कि जाति जमात के जरिये से देश की उम्नति करने का ह्येयवाद सामने रब कर इस कमीशन ने पूरी खोजबीन की। इतना ही नहीं, बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ने भ्रागे जाकर पृष्ठ 167 पर सुम्साव दिया है कि इस कमीश़ की एन्मवायरी पूरी होने के बाद एक ऐसा बोर्ड स्थापित किया जाए जो उनकी भोर छ्यात दे। जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिये भ्रगर सरकार सुधार लाना चाहती हो भौर उस ध्येय घोरण के ऊपर भ्रच्छी तरह से श्रमल करना चाहती हो तो इस पिछड़ी हुई जमात के लिये एक बोर्ं बनाया जाये । हालांकि संविधान के भनुसार इस बोर्ड की नियुक्ति हुई लेकिन यह बेद की बात है कि नो सालों के बाद यह विषय सदन के सामने वाद-विवाद के लिये भाया है। इस से यह प्रतीत होता है कि शासन की भावना देश में रहने वाले इन 25 करोड़ लोगों की पिछड़ी हुई जमात के प्रति भ्षण्ही नहीं है। हमांरे संविषान ने इस देश में हर एक को जो समानता का भ्रिकार दिया हुमा हैं उस पर हमारी सरकार नहीं चलाती है। सरकार ने भभी तक इस रिषोटें पर भमब नहीं किया फिर भी वह सिद्धान्त पर चलने की बात कहती है। इस तरह से वह देश्र में भसंगत बर्ताव घलाती है यह सिद्ध हो जाता है 1

कमीशन की रिपोटं हालांकि 23-9-56 को सदन के सामने श्राई थी लेकिन भ्रब तक उस पर यहां पर बहस नहीं हुई । वह गोदाम यें बली गई । इस देश में परिर्वरतत समाज हैं। इसके धलावा पिछड़ा समाज है, गिरिजन हैं, हरिजन हैं। हरिजनों, गिरिजनों मीर पिछड़ी हई जातियों को कानून में सुविधा मिलती है घोर भगर नहीं मिलती

है तो उस पर बहस जरूर होती है। मगर जो परिवरित समाज है उस के जो पिछड़े हुए लोग है, डिनके लिये कालेलकर समिति नियुक्त हुई थो प्रोर जिसने सारे देश का दौरा कर के सुलाब रबे हैं कि इस देश में जो परिवर्वतक्त समाज है, एठवान्सह क्लास है उस में पिछड़े और प्रति पिछड़े हुए जमात के लोग हैं उनके लिये सुविषा देना जसरी होगा, उन के लिने कुछ नहीं किया जाता है ।

मैं मिंजाल के लिये एक बात जलर कहना चाहिता हूं । जो पढ़े सिबे लोग हैं, जिन के मां बाप के पास श्रच्छी विया है, उन के लढ़कों को सारी सुविषायें मिल जाती हैं । मगर जो बेचारे पिछछे हुए हैं, जिनके मां बाप एक श्रक्षर भी नहीं जानते, सिर्फ नाम के लिये परिर्वातत या एउ्वान्सह क्लास में हैं, उनका बच्चा जब प्राइमरी एकल का सईंटफकेट पा लेता है तब मां बाप को ऐसा मगता है कि उनके बच्चे ने श्रच्छी घढ़ाई की है। लेकिन जब उस को 40,45 या 50 फो सदी नम्बर मिलते हैं तब वह किसी जगह पटवारी मी नहीं बन पाता है, क्योंकि जां परिवर्तित समाज है उनके लड़के बहुत पढ़े हुय रहते हैं, उन को 60,70 या 75 को सदी नम्बर मिल जाते हैं। उन के मुकाबले में जो पिछ्ड़ हुए लोग परिवर्तत जातियों में श्रा गये हैं उनको कहीं नोकरी नहीं मिलती। भपरिवरित समाज के लिये यह बड़ा नफरत घौर खराबी का काल हो रहा है। यह जल्री है कि हम दस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दे नहीं तो जो एछान्सह क्लास है वह एउवान्सड होता बला जायेगा म्रोर जिन पिछड़े हुए लोगों को एउआन्तह क्लास में रब दिया गया है बह पिछड़ते चले जर्येगे ।

संविधान ने यह माना है कि जो परिबहित समाज है उस में सब को एक साथ वायें। लेकिन मैं ऐसा नहीं समक्षता कि परिबत्तत समाज के एक भाग को पीछे रख कर सः को समान बनाया जा सकता है। जो ऐेख्रान्मड क्लास है उसकी जिम्मेदारी

है कि जो परिवर्वतित समाज है उस में जिन पिछड़े हुए लोगों को खामिल किया गया है उन को सामने लायें श्रोर श्रन्छा बनायें । इसलिये सदन के सामने मेरा सुस्काब है कि जो 25 करोड़ ध्रादमियों का ध्रपरिवतित समाज है जिसको परिर्वातत समाज में सम्मिलित किया गया है उन को बंकवर्ड क्लासेज फमिशन की सिफारिशों के मुताबिक कैकवर्ड क्लासेज में रखा जाये । जिस तरह से हरिजनों भ्रोर गिरिजनों के लिये नौकरियों भादि की सुविषाये दी गई हैं उसी प्रकार से जब तक उन लोगों को सुविध:यूं नहीं मिलेगी तब तक उनको न्याय नहीं मिस सकता है। मैं सदन से प्रार्यना करता हूं कि कालेलकर समिति की रिषोट्ट के मुताबिक एक बंकवर्ड क्लासेज कमिशन नियुवत किया जाये घोर कालेलकर समिति ने जो बैकवर्छ द्रोर मोस्ट बैकवहं के नाम से दो भाग परिवतित समाज के किये हैं उनको बैकवठं में रखने की कोशिश की जाय ।

घी बालमीकी: उपाष्पक्ष महोदय, बड़े बेद फा विष्य है कि द्राज दस सालों के बाद पिछढ़ी जाति प्रायोग की fरपोटं पर हम बिचार कर ₹ हैं। पिछड़ी जातियों का प्रशन देश की स्वतन्बता भोर देश के विकास के साथ जोड़ कर भी चलें तो प्रब तक पिछट़ेपव का सबाल एक बत़ग गम्भीर सवाल इस सबन के भन्दर ही नहीं, सारे देश के क्षम्दर है ।

श्राज ऐसे भ्भवसर पर जब देश संकटकालीन स्थिति में है, चीन की लिप्सापूर्य फुदृष्टि हमारे कपर है । हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान प्राज हमारा शवन नं० 1 है। जब उसका मुकाबला कर रह हैं तब देश्र में एक ऐसी एकता बनी है, एकता का बतावरण बना है जिसमें हमें बड़ा ध्रानन्व प्रतीत होता है घ्रौर हम सभी घ्रानन्द से विभोर हो जाते हैं । फिर भी हमें यह भहसास है कि देश के घन्दर जो पिछड़ापन है, जाति के भाषार पर, उर्षति के भ्राषार पर, विकास के भाधार पर, मनुर्यों के प्राषार पर, क्षेत्रों के प्राषार पर, उस से प्राज
[बी बालमीकी]
दमारे विल जोर विमाग के श्रन्दर एक लुकन क्षा होती हैं।

में कोई ऐनी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी सत्य बात को कहने में कोई क्रुंता किसी को मले ही श्रनुम्त्र हो, उस बात की परवाह किए बगरर मैं सबन का ध्यान घ्रकषषित करना चाहता हूं कि भाज मी देश के श्रन्दर पिछड़े लोत्रों की समर्वा एक गम्भीर समस्वा है ।

देश को तोत पंजवर्षीय योजनाग्रों के पश्चात् मो लोगों की मनोवृत्ति में, उनकी विवारधारा में प्रोर विशेषकर उन बतों की जो बहुत प्रस्रिम हैं, किसी प्रकार का भ्रन्तर श्राया हो, ऐसा में मह़स्यूस नहीं करता। मुझे ऐसे झ्भवतर पर डा० पंजाब राव देशमुब को याद भ्राती है। वह आ्राज हैमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वह इस सदन की चहार दीवारी में मामूली लोगों के सवाल को, गरीब युर्बा के सबाल को मीर पिछड़े लोगों के सवाल को ले कर चलते रहे, प्रोर म्रज उनके चले जाने के बाद भी देश को उनकी उस प्रवृति की, उनकी उस भाषा की भ्रोर उनके उस इसारे की श्रावश्यकता है। में बतुत भ्रत्म विभोर हो कर उनको श्रपनी अद्धांजलि सर्मपित करता हूं। यह केबल उनकी कोतिशश का ही परिणाम या कि बैकगर्ट क्लासेज्र कमीशन कायम ठृ्रा सन् 1953 में । उस कक्त हमें बड़ी भाशाएं थी होर गरीब गुरबा लोग, अनुसूचित जाति के लोग, विमोचित जाति के बोग, समी पिछड़े लोग, किसी भी जाति या वर्ण के हों, वे इस बात के लिए दोड़े कि प्राज्र बैक अंड क्लासेज कमीणन कायम हुप्रा है, उससे उनका पिछड़ापन दूर होगा, उनकी झ्रवनति दूर छोगी मौर जो उनको समान पबसर प्राप्त नहीं हैं, वे उनको प्राप्त होंगे । उमय के साथ साथ यहा प्राशायँ निराशा में बदलती चली गई ।

संविघान के भन्दर साभाजिक स्याय की, पार्थिक न्याय की, सामाजिक मुरका की बात कही गरी है। सेकिम बाज सी देश के म्रन्दर सामाजिक न्पाय, धाबिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा लोगों को जाप्त नहीं होती है, श्रोर भाज मी बहुत से लोलों को सताया जाता है, उनका दिवीण होता है, घोर मेरे मस्तिक्क के घुन्दर भी एक बेद्ना होती है ।

मेरे एक सतथी श्रभी कुछ बातों की प्रोर इशारा कर रो थे । भाज यह सबाल नहीं है कि में किसी धरं विशेष पर, किसी वर्ग विशेष पर, किसी जाति विशेष पर कटाक्ष कहं, उन पर चोट कलं, उससे क्रुछ लाम नहीं होता है। लेकिन गह बात बिस्कुल साफ है कि ग्राज मी देश के म्रन्दर मृट्रीभ? ऊंची जातियां प्रभुत्व जमाए बैठी हैं प्रभुसस्ता के नाम पर, नोकरी के नाम पर, ब्यवर्था के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्णं के नाम पर । वे भ्राज भी बलशाली बंग से हमारे दिस दिमाग पर जोर बेती हैं, हमें बबोचती हैं, मोर भ्राज भी घोर श्रन्याय होता है । में माज घ्रवसर पा कर उसका विरोष करता हूं जितनी भी शक्ति मेरे दिलो दिमाग में है उस सब से ।

बात ऐसी नहीं है कि यह समस्या किसी उन्च जाति की लड़की के किसी हरिजन जाति के लड़के से शादी करने से हल हो जाएवी। वह मी एक म्यलग श्रान्द़ोलन है । वह भ्यग बात है । लेकिन भाज भी जाति के नाम पर नीची जातियों के व्यक्तियों को मार हाला जाता है, कल्ल किया जाता है, भागजनी की घटनाएं होती हैं भीर दूसरे भ्रत्याचार मोर जबरदस्त घलात्कार घ्रोर उ्यमिचार की षटनाएं होती हैं, उनकी घोर मैं भ्रापका ध्यान घ्रार्काित करना चाह़ता हूं । भ्राज भी जाति के श्राधार पर लोगों के कल्ल होते हैं। मिंने गरीब गुर्वा लोमों की

लाशों को फड़कता ठुप्रा देखा है ग्रोर जिले के पद्धिकारी, पुलिस के चलिकारी लम्बी चा्रा तान कर सोते हैं । केवल मिनिस्टर को चुश किसा जाता हैं, मरीब गुरब को त्वान करने का कोई प्रयल्न नहीं किया जासा है 1

मेरे जिले के षिटहरा गांब में ऊंबी जहित के कुछ व्यक्तियों ने एक बाल्मीकी नौजबन्न को मार उाला है। द्रागे क्या होता है, वह देखा जाएगा । वह श्रलग वात है । यही नहीं एक पोर षटना मेरे दिमाग के घम्दर है । हाल ही में 18 साल का एक हमारा बाल्मीकी नीजवान उत्तर प्रदेशा में फिकोहाबाद के घ्वन्बर पुलिग द्वारा बेरहमी से मारा जाता है घौर मार कर जबरदस्ती उसको घर में डाला जाता है मीर बाद में कहते हैं कि भात्महत्या का केस है। जिला मैनपुरी के कलक्टर, जिला मैनपुरी के क्तान पुलिस प्रोर उत्तर ब्रदेश की सरकार बोपी हुई है। वहां जिस नरह से लंगों का कत्ल होता है उसकी मैं बुल कर निन्बा करता दूं 1 इस चटा से सम्बन्बित व्यक्ति यह रमुमा बालमीत्रो का लड़का मसीहा है जिस को पुलिस दरोगा ने मार छाला, उसकी बूती जांच होनी चाद्विये, उसकी घ्यदालती बांँ होनी चाहिए। में हसबात को प्रापके सामने रबना चाहता ूूं, यह बात बिल्कुल साक है कि माज भी जो लोमों की मनोवृति नहीं बदली है । माज भी जो लोगों की मनोवृत्ति ग्रोर विचारहारा है उस की भोर में श्रापका धान घाकषित करना घाहता हूं ।

हमारे ₹स कामीशन ने रस बात की घोर घ्यान दिलाया है, मैं उन्हीं के शक्बां में पह्ह बात रबना काह्दाता है।

[^1]purposeful action in rebuilding India. To the backward classes at any rate, the ideals propounded in the Constitution and the goal get by the Planning Commission remained largely a distant picture. The Commission had the painful experience of finding among the masses a feeling of restlessness, discontent, apathy, a sense of resignation or resentment at their own low social position. It also discovered, apart from the policy of the Governments-Central and Statethat the administrative machinery through which their policies are implemented has not been sufficiently reformed and geared up to zestful action. It was working in the same old manner of British days except for a lew enthusiastic officers here and there. It still retained an air of offlcial superiority and consisted mainly of persons wha look with disfavour and disdain upon manual labour. In fact, the grievance was that the administrative services lack sympathy and understanding of the feelings and aspirations of the backward classes."

बड़ा स्वप्न दिखाई देता है कि कुछ उम्नति हो गयी है, काषी भारिक उश्रति हो गयी है, लेकिन भ्राप ध्यान दे कर देंखे कि किस प्रकार की प्राथिक उम्नति हो गयी है ? मौर किनकी हो गई है? भाज मी विषडे लोगों की दशा घ्यामों में पर्ष दासता की है, मोर तीन पंचबर्षीय योजनाम्रों के बाद भी, विकास के बढ़ते हुपे पद चिन्हो के बाद मी, भाज भी गांव के कुम्हार को, तेली को, चाहे वे गांव के गरीब मुसलमान हों या परीब इसाई हों या गरीब हरिजन हों या हमारे बाल्मीकी बंधु हो, जो सफाई का काम करते हैं, उन को दन विकास की योजनाम्रों का लाम नहीं हुभा है। भ्राप उनकी घक्लें देखें, उनके उतरे हुए चेहरे देबें, उनके फटे हुए चीयड़े देलें, उनके दुर्वल घरीर देबें, इस बढ़ते हुए विकास का पौर बढ़ती हुई उर्भति का उन पर कोई घसर नहीं दियाई देता है, उन पर इसका काई म्रमल नड़ीं दिबाई देता है।

## [श्री बाल्मीकी]

भाज जष भाप बराबर इस तरफ ध्यान देते हैं, भ्रोर भ्रलगं श्रलग घ्रनुसूचित जातियों के भाधार पर, जनजातियों के माधार पर उनके प्रश्न पर विचार करते हैं, योर उनकी समस्याभों की घोर घ्यान देते हैं, लेकिन किर भी श्रनेकों समस्यायों की घ्रोर भाप का ध्यान नहीं गया है, जिसकी घोर में श्रापका ध्यान दिलाना चाहता हूं। भ्राज कुम्हार के लिये बो कि गांब में रहता है, भपना कीवन निर्बाह करना कठिन हो गया है। जहां से वह पहले मिटटी बोदता था वहां से श्रब वह मिट्टी नहीं बोद सकता। गांव का नाई जो काम करता था भाज बह हजामत का काम छोप़ता है क्योंकि उसको पूरी मजदूरी नरीं मिलती, उसके जीवन साष्षन का कोई भाषार नहीं है। म्रोर जो जातियां सेवा के काम में लगी हुई हैं उनको जो सुख सुविष्षा मिलनी बाहिपे वह नहीं मिल रही है ?

कहा जाता है कि देश के घ्रंदर हम विकेन्द्रीकरण को ले कर घम २ई हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, ऐसे मवसर पर में साफ तोर से कहना चाहता हां कि ध्रभी तो पर्ाथिक विषमतायें, सामाजिक विषमताएं ज्यों की ल्यों बड़ी हैं। सता के पदों पर हैं विषमाता व भ्रसमता के नाके। भौर बढ़े बड़े मगरमच्छ एकाधिकार के, भाज मी जीवित हैं। मूपिकल तो यह है कि वह खास हायों से ही भाटे की गोलियां खाकर जीवित रहते हैं श्रीर किसी प्रकार से नहीं । मैं यह म्रजं करना चाहता हूं कि उनका छ्यलाज घ्रभी तक नहीं हुमा है।

[^2]धी बाल्मीकी : भापने सभी को काफी काफी फिर समय विया है फिर में तो सबसे मोस्ट "कवर्ड जाति का हूं मोर उन दलित भाइयों का दुख दर्द यहां रखना चाहता हूं इस लिये मुके तो कुछ प्रघिक समय मिलना ही घाहिये।

उपाप्यक्ष महोबय : बस हो मिनट मीर ले लीजिये।

घी बाल्मीकी: में ने पहले भी कहा गा भौर भाज पुनः दोहराता हूं कि सत्ता बिखरे, वह उपर से नीप्ये भाये सेकिन बेद का विषय यह है कि बहु सत्ता भाज बी बलशाली जातियों के हाष में, भउार जातियों के हाथ में सिमट कर रह जाती है। वह जो बेचारे साधारण पिछढ़े व बलित लोग रहते हैं जिनके कि बारे में इस रिपोटं में काफी जिक किया गया है उनको ऊपर उठने का कोई श्रबसर प्रदान नहीं किया जाता है।

मैं उस समय कमीयन के बौरे के साथ साथ 9 राज्यों के भ्रंदर गया का घौर कमीशन के सामने जाकर मैं ने बराबर एक ढंग से यह कहा था कि हमारे जो साकाई पेशा भाई हैं उनषी समस्या की घोर मी ध्यान दिया जाना बाहिये। हमारे चेयरमैन साह्रब काका कालेलकर जिन्होंने कि वास्तव में पिछ्षे़े वर्गो के लिये घ्रोर हरिजन जातियों के उत्यान के लिये काम किया है उन्होंने कहा कि यह हमारे कार्य-क्षेत्र में नहीं है। मैंने उस पर कहा थाकि न हो सेकिन फिर मी मुक्षे प्रसक्षता है कि उनके बारे में एक बलशाली कंग से बहुत उदारता के साथ एक पैरा दिया गया है मौर उस पैरे के घंदर बराबर उनकी घ्रोर ध्यान भ्रार्कषित करने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन उनकी समस्या श्रभी की बैसे ही घल रदी है प्रोर वह्र हल नहीं हो

पायी है। उनके रहने सहुने, उन के स्वास्थ्य व काम करने की हालत कमीशन के शब्दों में 'सबहियुमन' है। उनका इलाज जल्व किया जाना चाहिये। जब घ्राप इधर घ्यान देते हैं घ्रौर इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर ध्यान देते हैं तो श्राप को बराबर यह ध्यान देना होगा कि उनके लिये जितना भी जतन हो सके वह करने में जरा भी हिर्चकिचाना नहीं चाहिये। हमारे दलित व पिछड़े वर्ग के लोग श्राज भी गांबों के घ्रंदर या कहीं भी दयनीय श्रवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनका मार्थिक उत्थान हो सके, सामाजिक उत्थान हो सके श्रौर पैक्षणिक उत्थान भी उनका हो सके-नोकरियां श्रादि में जहां भी संभव हो सके उनको संरक्षण व प्रोस्साह्न श्रादि दिया जाये।

जहां तक रिजरवेशन का ताल्लुक है कमीशन के चेयरमैन साहब ने बराबर ऐसा कहा है कि इस तरीके से जातियों के श्राधार पर रिजरवेशन के वे कायल नहीं हैं। लेकिन ह्म हरिजन जाति वालों की एक श्रलग समस्या है। उनका रिजरवेशन पूरा नहीं होता है। हिरजन जातियों के लिये जो रिजरवेशन है वह न तो पूरा होता है फस्स्ट क्लास में, न सैंकेंड कलास में घ्रोर न ही थर्ड़ं क्लास में, केवल क्लास चार में रिजरबेशन पूरा दिखला देते हैं श्रोर उसमें भी मषे की बात यह है कि हमारे जो सफाई पेशा भाई हैं उनकी जरब, तकसीम लगा कर पूरा करके दिबलाते हैं।

जहां तक नारी जाति का संबंध है उनको भी कमीशन ने पिष्ठड़े वर्गों के साथ कर दिया है। घ्राम तोर पर उन में पिछड़ापन विद्यमान है। भले ही कुछ मुट्ठी भर फोरवर्ड हो गयी हैं लेकिन बह भी मर्दों के श्रत्याचारों से तंग प्राकर ल्लुकहिय कर इधर ही घाती हैं।

मैं इस भ्रबसर पर संविषान की छर्रोर सदन का हुर्यान श्राकरषित करते हुपे कहना घाहता हूं कि हमारे संविधान ने साफ कहा है कि किसी प्रकार का लिग भेद, वर्ण-भेद या जाति भेद नहीं होना चाहिये। हमारा लक्य देश में एक ऐसा प्रवतिशील व विकासशीत्र समाज बनाने का है जहां किसी किस्म का जाति-भेद, लिग भेद या वर्ण भेद को कोई स्थान प्राप्त न हो । जब इस विषय में हम सोचते हैं तो घ्रनायास नारी हमारी श्राखों के सामने घ्रा जाती है जो कि घ्राज भी पीड़ित है ग्रौर झोषित है। पूज्य गांधी जी एक ऐसे स्वराज्य भ्रोर श्राजाद भारत का स्वप्न देखते थे जिसमें नारी जाति को गौरव का स्थान प्राप्त हो सके।

गांधी जी ने तो कह्रा था कि मैं चाहता हूं कि इस देश के राष्ट्रपति के झ्रासन पर एक नारी घ्रोर वह भी विशेषकर एक भंगी की पुत्वी विराजमान हो । गांधी जी ऐसे वातावरण का यहां देश में निर्माण होते देखना चाहते थे 1 मैं चाहता $\vec{e}_{c}$ कि हरिजनों में जो सबसे बैकवर्ड जातियां हैं वे ऊपर उठें उनकी भार्थिक, सामाजिक श्रबस्था उन्नत हो, म्रोर बापू जी का स्वप्न साकार हो सके 1 मैं समझता हूं कि प्राज जैसी प्रवस्था देश में चलती है उसको देखते हुए भभी सैकड़ों सालों तक वह स्वप्न पूरा महीं हो सकता है ।

भ्राज की ऐसे हरिजन बंधु हैं जो भाथिक, सामाजिक व राजनीतिक ब येक्षणिक हर एक दृष्टि से बहुत नीचे पใ़े हुए हैं। डा० लोहिया ने, मैं समक्सता हूं, ठीक ही गरीब मजदूरों की वंनिक श्रामवनी बहुत ही कम होने घ्रोर उसे ऊपर उठाने की बात सदन में कही है । भाज उनको मजदूरी बहुत ही मपर्याप्त मिलती है जिसमें कि वे घ्रपना पेट तक नहीं भर सकते हैं। डा० लोहिया, में मानता हूं, कि गरीब लोगों के लिये श्रपने दिल में दर्द रबते हैं। तभी उन्होंने उनकी श्रावाए यहां सदन में उठाई
[शी बाल्मीकी]

उनकी बात में काफ़ी जान है घोर बड़न है । मैं चाहता हूं कि सरकार उधर शविलम्ब ध्यान ोेकर उनको ऊपर उठाये । सरकार को उषर ध्यान देकर उनकी मजदूरी बढ़ानी चाहिए घोर साथ ही उनकी भन्य समस्यामों जैसे स्बास्प्य, प्रावास, भूमि, शिक्षा श्रादि की घोर भी ध्यान वेना काहिए ।

पाबिर में, मै घौर धघिक न कहते हुए इत्त रिपोर्ट का जोरदार समर्थन करता हूं श्रोर ध्री यशपाल सिंह्ह को धन्यवाद देता हूं कि बे एक ऐसा जलूरी प्रस्ताव छस सदन के सामने लाये । मुक्षे श्राशा है कि सरकार कमीसन की सिफारिशों पर गम्भीरतापूर्वक धौर सहानुभूतिपूर्वक विषार करेगी घोर उन पर तत्काल भ्रमल करेगी घ्रोर श्राज यह देश में जो गरीबी, पिछड़ापन विधमान हे वह्ट जसूद से जल्द हस चौथी योजना की भ्रवष्ति में दूर हो जायगा । घम्यवाए।

घी माते (टीकमगष्क) : उपाष्यक्ष महोदय, मैं भादिवासी भाईयों की श्रोर से इस बैकवरं क्लासैज्र कमिशन की रिपोर्ट का समर्थन करते हुए मंन्नी महोवय का ध्यान मष्य प्रदेश के हरिजन घ्रोर श्रादिवासियों की तरफ ले जाना चाहता हूं। मुके ध्राशा है कि बे भ्रवश्य ही उघर छ्यान देंगे ।

मष्य प्रदेश एक पिछड़ा हुमा प्रान्त है तथा यहां पर साघारण जनता खुशहाल नहीं है । दुयहाल वही जनता है जिसके पास जमीन मौर आयदाव है, भम्य जनता दुबी ही है । ख़ासतोर पर हरिजन च्रोर भादिवासी तो बिल्कुल ही दुजी घोर शंकतित है। हतिजन घौर श्राबिबासियों के पास न तो उमीनें हैं मोर न बैल है घौर न ही श्रन्य साषन हैं जबकि इसके विपरीत्त बड़े बड़े पावमियों के पास साधन हैं, बैल है षोर जमीनें भी बड़ी बड़ी पड़ी हैं । हरिखन घीर भादिवसियों को जो जमीनें मिली हैं वह्ह उनको पहाड़ें में दी गई हैं। भब भाप ही समझ सकते हैं कि बे बेषारे गरीष लोग उन

पह्दाड़ों में कंसे कुछ बो सकते हैं व श्रन्न पैदा कर सकते हैं ? श्राजकल पानी न बरसमे के कारण टीकमगढ़ श्रोर छतरपुर बिजावर यादि क्षेत्रों में बढ़ी दर्षनाक प्रवस्था है । गरीब हरिजन भादिवासी भूखों मरने लगे हैं। उनको खाने को घक्र नहीं मिलता है । वे लोग पेड़ के पत्तों को घ्रोर धास को बाकर गुत्र कर रहे हैं ।

बेद का विषय है कि सरकार की योजनाएं जो प्राजकल घल रही हैं उनसे साधारण जनता को कोई फायदा नहीं है । फायदा किवल उन्हीं लोगों को है जो या तो वेसे वाले हैं या जिनकी पहुंच काफी ऊंची हैं या जिनके दादा, चाचा म्यादि बह़े बह़े ऊंचे पदों पर सरकार के कार्यालयों में काम करते हैं। वह सब लोग भापस में मिल जुल कर खुद ही फायदा उठा लेते हैं। भ्रगर सरकार हस भोर ष्यान दे मोर भावश्यक सुधार करे तो साषारण जनता को भी छन योजनामों से लाप हो सकता है । गांबों में पटवारी भ्रोर तहसीलदार उन्हीं लोगों के जमीन के पट्टे करते हैं जिनके पास 千ैसे हैं या जिनकी पहुंच हैं। गरीब हरिजन घोर घ्रादिवासियों को जमीन पहले तो मिलती ही नहीं है श्रोर यदि कहीं किसी ने कोशिश करके ले भी ली तो उसको बढ़े भ्रादमी श्रपने नाम करवा लेते हैं मंर्र दस, पांच साल के बाद बे वखल करवा देते हैं क्योंकि बेचारे हरिजनों थौर भाषिकासियों की तरफ़ कोई ध्यान नहीं देता है ।

मैं म्रापका ध्यान इरिजन घोर भाषिवासियों के कुछ प⿳े़ लिखे बच्चों की तरफ़ ले जाना घाहता हूं। ये लोग बड़े मेहनत भ्रोर परिभम के बाद फपने बच्चों को 10 या 12 दर्जं तक पढ़ा पाते हैं घोर पढ़ने के बाद बेचारे गरीब होने की वजह से नोकरी भादि नहीं पा पाते हैं क्योंकि नोकरी भ्रादि उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके सगे सम्बन्धी भाफिसों में हैं। इस प्रकार की बाष्त सरकार की नीति के

विशब है परन्तु सरकार फिर भी इस घोर भ्यान नहीं दे रही है ।

भ्त में मैं उपाषयक्ष महोदय, श्राप से यही निवेदन करता हूं कि जो जमीन हरिज़न घौर घादिवासियों को दी जा रही हैं वे पहाढ़ों में न दी जाकर समतल में दानों में दो जायें जिस हे गरीब जनता का भरण पोषण हो सके । यह नहीं कि हरिज़न घोर घार्ववासियों को बमीनें पहाड़ों पर वे दी जायें जहां पर कि पानी की कमी के कारण कुछ भी पैदा न हो सके । प्रलबत्ता भगर वहां छोटे छोटे बांध बना विये जायें तो उस में कुछ पैदावार हो भी सकती है जिससे हरिजन भोर भाविवासी तथा भ्रन्य लोंग मी भरण पोषण कर सकते हैं। धन्यवाद।

Dr. Sarofini Mahighi (Dharwar North): Mr. Deputy-Speaker, Sir, nearly a decade after the submission of the Report it has come before the House for discussion. I may appreciate here that the Report has never become stale and the House insisted on discussing it here, in the sense that not much change has taken place during all this period of ten years; hence, there was no necessity for a second report. For a period of ten years, I hope, the same report might continue to hold good because there may not be much radical change either in the social outlook or in the economic development of the people. But that is a sorrowful thing, indeed.

The development of the Backward Classes comes under social security which has been bracketted along with law in the Ministry. Law contains as its part social legislation. Because it is now clubbed with social security and the development of Beckward Classes, I hope, this combination will be able to do something better during the coming years.

As regards the new outlook, the social outlook, the Ministry has got to do much. There should be a radical change in the social outlook. That is quite necessary. Without that radical change in the social outlook,
the other minor details that have been emphasized either by the Commission or undertaken by the different departments cannot do much. Moreover, there should be co-ordination among the different departments working under the different ministries. Unless there is co-ordination, what is the result that we are going to achieve? We are not going to achieve much results if there is no co-ordination.

You may remember, Sir, once on the floor of this House I put a question to the hon. Minister of Education, namely, that the Home Ministry was runing vocational classes for the Backward Classes people, the Community Development Ministry was doing some service, the Education Ministry was also doing some such service and the Defence Ministry was also undertaking some such service, what efforts were being made to bring about any co-ordination among all these as a result of which there would be some tangible results in the measures undertaken for the improvement of the Backward Classes and others? The hon. Minister was kind enough to reply that as the question was complicated, so were the measures also complicated.

What I mean is that unless there is some concrete development in the matter, unless some tangible result in seen, people would not have much confidence. Once I remember to have said on the floor of the House that people had entrusted their development and their whole future to the Government taking the Government to be their trustee and the trustee had to discharge his duties in a very effcient and able manner to maintain the confidence of the people.

We had a very good social order based on certain philosophy and principles. The Bhagwad Gita said:

## चातुर्बण्यं मया सृष्टं शुणकमंविभागश:

On the division of labour the varnashram system was based. But does
[Dr. Sarojini Mahishi.]
it hold good even today? Conditions in our society have changed; values in our society are fast changing. Does it hold good? The son of a Brahmin may undertake the work of a cobbler; the son of a Kshatiya may do the work of a Vaishya. This was prevailing even at that time. Under the existing circumstances, when these things are no longer holding good in society, deformed interpretation of some such thing is creating all the more complications in our society.

Ours is a secular State. Once upon a time religion had got a very strong hold on the minds of the people. Even now it has a very strong hold on the minds of the people howsoever we may say that India is a secular State encouraging or discouraging no religion. But, at the same time, ours is a casteridden society. We have to acknowledge that it is so. What we deprecate is the vices or the bad or negative side of the caste-ridden society, not the virtues of it. I may bring to your notice that a particular community came into existence with the objective that the members of that community should share in the happiness or sorrow of the other members of that community. That particular caste system, we see, is no longer good; but, at the same time, for serving similar purposes, based on a casteless society, are we trying to have a better substitute?

What is the substitute in an industrial society or a political organisation for these things? It is for the educated people, the enlightened people of this country, to think over the matter as to what can be a substitute for these things. We say that the existing caste system is ridden with evilo-communal prejudices and all those things-and no doubt every one will have a similar opinion as far as this matter is concerned. If our demorcracy, wherein we believe that every intelligent citizen has to take an intelligent and active part in the management of the affairs, has to be
a success, how is this caste-ridden society going to help us? The casteridden society is not going to help us in this matter. Therefore, we want to have a better substitute for that and we want every citizen to take an intelligent interest in that. Every enlightened person in this country has to think of this. The Backward Classes Commission, after studying all the social conditions and economic circumstances prevailing in this country, brought out a very voluminous re-port-it is a very important report too. I may say that this backwardness of a society has been described in the Commission's report also as the result of the interaction of social, economic, political and religious factors over a very long period of time. We should try to root out this backwardness. It is not possible to destroy it all of a sudden or immediately, but at the same time efforts in that direction should be made constantly. We say that economic backwardness is the root of all these things, but the Commission has said that it is the result of the social and educational backwardness. In a secular State, why is it that categorisation of backward classes is made on the basis of caste system? No doubt religion and caste are two different things; one cannot be mixed up with the other. If, on account of some long-stretched association, the two things are mixed up, why is it that all these years, even after Independence, we are trying to categorise the backward classes on the basis of caste and not on the basis of educational backwardness, economic backwardness and social backwardness which are mainly the criteria for categorizing the backward classes. No doubt there is difference in the criteria undertaken: some of the States have based it on caste; some are trying to improve on it by categorising on the basis of economic backwardness. The categorisation differs from State to State and also from time to time. As a result, people who were backward last year may not be categorized as backward this
year or people who were not considered as backward last year are being considered as backward this year. What is all this due to? If a person who was considered five years back as backward is now considered as a person of the advance ${ }_{d}$ community, it shows that society has done a lot of good; there is a radical change in the society. But a person who was considered as advanced five years back, is now being categorised as backward, how are you going to account for all these things? This has to be taken into consideration by the Social Security Ministry.

Taking into account the social backwardness, educational backwardness and such other things, the Commission put all women in the backward classes. No doubt many Members have spoken very highly about all these things and that is a fact. The percentage of literacy among women is hardly eight. The rural women have never come out and as one of the Opposition Member pointed out, they have to go a long way- 8 to 10 miles -for bringing drinking water. The economic conditions, the superstition and the religious hold are such that it will take decades for those people to come out in spite of the constant efforts on the part of voluntary workers, social institutions and Government. Therefore, we have to consider what effective steps they are undertaking in this direction, in order to emancipate the women, the bacward classes and the people suffering from social and legal disabilities in this country. Certain sections of society because they belong to certain classes suffer from legal disabilities, and similarly certain sections of the society, because they were women have been suffering for all these years from certain legal and social disabilities. How long are we going to allow this state of affairs to continue? Even in a democratic country like ours, more than 50 per cent of the people are suffering like this and they have no voice at all, and the majority of them have not got any
opportunity even for getting better education. Howsoever highly we may extol the fact that ancient India had given a very lofty place to women, we must remember that the conditions existing at that time are not existing now; the conditions have radically changed. On account of the political invasions and such other things during the medieval period, even the Smriti-writers went to the extent of saying that a woman was nothing more than chattel; and as a result of that, no economic status was given to her; and no social status was given to her. According to Katyayana, a Smirti-writer of the thirteenth century, a woman under no circumtances could possess more than 2000 annas which also could be utilised by her huband in case of emergency.

Shri Kapur Singh (Ludhiana): That was a good thing.
Dr. Sarofini Mahishi: I am referring to the position in the thirteenth century.

Under the existing circumstances, better facilities have got to be giren. We talk about equality of opportunity, political equality and sociai equality and so on. Let us try to bring some of these things into force. Unless there is a radical change in the social outlook, unless the greater sections of the society look at these people who are suffering from social and legal disabilities with a liberal outlook and try to give them also better conditions of living and opportunities for working and better opportunities for getting better remunerations, we cannot have any hope for the emancipation of these people. It is impossible for the women to come forward by themselves especially in the case of those women who have for long been thrown into the background for decades and for centuries, it is practically impossible to come forward unless opportunity is provided to them. It was only in 1958 that a daughter could get a share in the property of her father and not earlier than that. Earlier than that. only a widow had
[Dr. Sarojini Mahishi.]
some right to limited property. The Backward Classes Commission had tried to go into these things in detail and suggest remedial measures. Many measures have been suggested in this regard, such as the opening of schools, the running of hostels and givirg better educational facilities and so on. These things should be done immediately.

In this connection, I should like to give just one instance of how things are being managed. When a hustel is opened for the lady students of the Harijan class or the Scheduled Castes, if the funds are not released till the 31st of March, how can you expect them to have better food during the whole of that year? Are the students and trainees and inmates of the hostel expec.ed to eat nothing till the 31st of March? Who is to bear all the expenses during the whole year? I am mentioning only a matter of minor detail. But these are things which have got to be attended to immediately. Leave aside the questions of major principles and oolicy matters; at least these minor details should be attended to; if even these minor details are not worked out efficiently, it will create a very bad impression on the society in regard to the actual work that has been turned out.

Shrl Hajarnavis: The hon. Member may kindly pardon me for this interruption, but I hope she will give me those details so that the matter may be looked into.

Shri Maurya: I cannot understand why these segregated hosteis should be there. I think that it is better that there are no segregated hostels.

Dr. Saroftin Mahishi: In the underdeveloped countries today, the problem of juvenile delinquency is becoming more and more complicated every day. With the growing slums and the eco:omic difficulties and so on, the
problem of juvenile delinquency has become so complicated that the number of juvenile delinquents is increasing all the time, and the remand homes, the fit-person-basis schools and other such centres are becoming more and more punitive instead of reformative. The moment the inmate from such a centre comes out, he must be rehabilitated somewhere and looked after by the society as if he has come out after training. But unfortunatey what is happening is that these young boys when they come out from such centres are looked down upon by society and are not absorbed in any service.

Therefore, in all these matters, we have to bring about a new social outlook and give a better opportunity to the person who has suffered from all such disabilities during his lifetime. This change of attitude is necessary. I hope the department will be able to do something in this direction.

As regards reservation in government services and also in educational institutions, I will quote from the letter Kaka Kalelkar wrote to the President (reproduced in the beginning of the Report). He wrote:
"Coming to details of governmental services, the principle of 'no reservations' but 'special preference' should be strictly followed in class I (and perhaps in class II also) of services because services belonging to these classes demand higher standards of inteerity, efficiency and initiative. It is not suggested that these quallties are the monopoly of any one community or that these qualities are at a discount in the case of other communities".

Therefore, taking these things into consideration, efficiency and integrity, these being the main criteria, of course preference should be given to backward clasees under similar cir-
cumstances. That means the country has got a right to demand efficient service from able persons, from capable persons.
"Experience in the past proves that reservations come in the way of healthy emulation and those who learnt to depend on reservations are oftentimes, not alert enough to improve their quality. They rest on their privileges an all zest for self-improvement is dulled".

This being the opinion of the Chairman of the Commission, all efforts should be made to achieve those objectives. What measures are to be taken to promote efficiency and capacity among the backward classes, to give them better facilities for better education? All these things should be immediately atended to. But there should not be reservation at the cost of efficiency, integrity and such other things.

Shri Sonavane (Pandharpur): Efficiency is also there.

Dr. Sarojini Mahishi: There may be difference of opinion. I do appreciate that. What I mean is that all facilities necessary for the upliftment of the backward classes should be given. I belong to the biggest backward class in the country.

Shri Sonevane: She enjoys better facilities.

Shri Hajarnarla: I hope we were . all backward as you are, Madam.

Dr. Sarofini Mahishi: They should be given all facilities for developing their inherent capacity and latent talents. The backward classes should be provided all such facilities. Immediate steps should be taken in this direction so as to bring about an overall radical change in the society,
in the attitude towards these people who have suffered for ages together.

यी हुणम चन्व सहराय : उपाष्पक्ष महोदय, पिछड़े वर्गं का जो कमिशन संविधान के घ्रन्तर्गत नियुक्त किया गया था वह 19-1-53 को नियुक्त किया गया था । उस के बाद सन् 1956 में उसने भपनी रिपोटं पेश की। मेरी समझ्झ में नहीं पाता कि जिस रिपोट्टं के भन्दर इतनी घच्छी बातें हैं वह फितनी ब्यवहार के भन्दर है इस पर हम इतने विन बाद विषार क्यों कर रहे हैं । भगर हम यहा देलें उन पर कितना भमल हुपा है तो ऐसा लगता है कि वह नहीं के बराबर है। बात्यह है कि कानून तो मच्छा बना दिया जाता है लेकिन उसे घ्यवहार में नहीं लाया जाता। प्राज हर जगह पर निर्षनता मीर पिछछ़ापन फेला हुमा है। माज लोगों को जो सबसे बड़ी प्रावप्यकता है वह कैस़ा, नोकरी, जमीन, भ्रादि चीजों की हैं। हम को विषार करना चाहिये कि भ्राज भादिवासियों के प्रन्दर, पिछड़ी जातियों के प्रम्दग किस प्रकार की कठिनाई वैदा ही रही है । यदि में भाविबासियों के बारे में कहूं तो यह् कूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश के मन्दर, उन भोले माले लोगों के बीच में जो ईसाई वर्ग काम करता है वह किस गति से कर रहा है। उनका धर्म परिवर्तन का काम कितने जोरों पर बल रहा है, यदि इस मोर सरकार घोड़ा ध्यान दे तो मैं समक्षता हूं कि उन को मामलूम हो जायेगा कि कितने पाविवासियों को ईसाई बनाया गया। मैं छोटा नागपुर के पास का एक किस्सा बतलाना बाहता हों । बहां पर चालीस लाब ध्राविवासी रहते हैं । काका कालेलकर की जो रिषोटं है उसके पाषारार पर मैं कहता हों कि ईन 40 लाब लोगों के घन्दर 1 लाख हसाई ऐसे हैं जो कि उन सारी सुविधामों को से जा कर उन का लाम उठाते हैं जो कि वहां के 40 लाब लोगों को मिलती है। बैसेत्से हरिजोों को या विछड़ी आतियों को जो सहृलियत दी जाती है उनको वह पूरी नहीं मिल पाती। जो उनके नेता हैं के सारी की

1005 Backward Classes NOVFMBER 8, 1985 Commission Report

1006 (M)
[श्री ह्रुकमचन्द कछवाय]
सारी श्रपने पास रखते हैं। कई जगह ऐसा देखने को मिला कि जो हरिजन या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं

धी म० प्र० याबब (सीतामढ़ी) :
कोरम नहीं है ।

### 16.61 hrs

(The quorum bell was rung).

Mr. Deputy-Speaker: There is no quorum. The House stands adjourned till 11 A.m. on Wednesday, that is the day after tomorrow.

### 16.56 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 10, 1965/Kartika 19, 1887 (Saka).


[^0]:    shri A. S. Saigal: Two hours have already been allotted. It may be exlended by another two hours so that

[^1]:    "We noticed that the advent of freedom had not yet sufficiently brought about the necessary change in the psycholagy of the people and very little had been done to create a genee of urgency in their mind for

[^2]:    उपाष्पक्ष महोषय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है।

