## The motion was adopted.

Clause I, - the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL) : I beg to move :
"That the Bill be passed."
MR. CHAIRMAN : The question is :
"That the Bill be passed."
The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : The House will now take up items 9, 10, 11 and 12 together.
16.01 hrs.

SIATUTORY RESOLUTION RE: CONTINUANCE IN FORCE OF THE PROCLAMATION IN RESPECT OF PUNJAB, PUNJAB BUDGET, 1984-85GENERAL DISCUSSION,
*DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT (PUNJAB), 1984-85 AND
*SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PUNJAB), 1983-84

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : l beg to move :
"That this House apuroves the continuance in force of the Proclamation, dated the 6th October, 1983 in respect of Punjab, issued under Article 356 of the Constitution by the President, for a furiher period of six months with effect from the 6 h April, 1984."

As the House is aware, the atmosphere of
public order in Punjab had seriously been vitiated on account of illegal activities of the extremist, terrorist and secessionist elements in the State. In spite of having an absolute majority in the Assembly, in the larger interest of the State and the country, Shri Darbara Singh, the then Chief Minister did not wish his Cabinet to continue in office and tendered the resignation of his cabinet of Ministers effective from 6.10.1983, recommending that the Governor may request the President to exercise his power under Article 356 of the Constitution and take over the administration of the State for a temporary period. He had also suggested suspension. of the powers of the State Legislative Assembly. The Governor accordingly recommended to the President to exercise his powers under Article 356 of the Constitution and for keeping the State Legislative Assembly under suspended animation. Accordingly, Proclamation under Article 356 of the Constitution was issued by the President on 6.10.1983 bringing the State ander President's rule and the State Assembly was kept under suspended animation.

Approval of the Lok Sabha as well as Rajya Sabha for the issue of Proclamation under Article 356 was obtained on 16.11.1983. The Proclamation so approved, will now cease to operate on 5.4.1984 at the expiration of the period of six months.

Government has made various efforts to find a solution to the demands of the Akali Dal through negotiations. The Hon'ble members are aware of these. The agitation launched by the Akali Dal and the extremist violence, however, continue. The law and order situation and the activities of extremist elements in the State have been causing serious concern. Soon after the proclamation of President's rule, various legislative and administrative measures were taken to curb violence and to maintain order. There were signs of gradual improvement in the situation but there has been a set back due to the sad events of February, 1984 and the recent spurt in the activities of extremist elements.

[^0]The Governor of Punjab in his report has stated that the Congross Party which is the majority Party enjoys absolute majority support in the State Legislature but it has not indicated its intention to take over or re-assume office. Since the situation in Punjab State continues to be disturbed, the Governor has recommended for the continuance of President's rale in the State for a further period beyond the date on which it is due to expire i.e. 5.4.1984.

Keeping in view the situation prevailing in the State, it is proposed that the President's rule may be continued for a further period of six months with effect from 6.4.1984. If so approved, the President's rule, unlesa revoked earlier, will continue upto 5.10.1984.

In view of the position explained by me, I request the hon. House to approve :
"the continuance in force of the proclamation dated the 6th October, 1983 in respect of Punjab, issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 6th April, 1984."

MR. CHAIRMAN : Resolution moved :
"That this House approves the continuance in force of the Proclamation,
dated the 6th October, 1983 in respect of Punjab, issued under Article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 6th April, 1984."

## MR. CHAIRMAN : Motions moved :

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Punjab, on account, for or towards defraying the charges duting the year ending on the 31st day of March, 1985 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands 1 to 41."
"That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1984, in respect of heads of demands entered in the second column thereof against :-

Demand Nos. 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, $17,18,22,23,25,26,29$, $31,33,34,35,37,40$ and $41 . "$

Demands for Grants on Account (Punjab) for 1984-85
Submitted to the Vote of the Lok Sabha

Demand Name of Demand
No.

Amount of Demand for Grant on account submitted to the vote of the Lok Sabha

| 1 | 2 | 3 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |


| 1 | 2 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. | Council of Ministers | 43,82,000 | - |
| 3. | Administration of Justice | 2,25,18,000 | - |
| 4. | Elections | 66,20,000 | . |
| 5. | Revenue | 5,43,54,000 | - |
| 6. | Excise and Taxation | 2,87,70,0CO | . $\cdot$ |
| 7. | Finance | 22,81,76,000 | - |
| 8. | Public Service Commission | 9,32,000 | - |
| 9. | Civil Secretariat | 2,40,96,000 | - |
| 10. | District Administration | 3,32,88,000 | - |
| 11. | Police | 24,93,47,000 | -• |
| 12. | Jails | 1,97,63,000 | $\cdots$ |
| 13. | Stationery and Printing | 2,19,76,000 | 9,20,000 |
| 14. | Miscellaneous Services | 2,52,86,000 | . |
| 15. | Rehabilitation, Relief and Resettlement | 30,60,000 | -• |
| 16. | Education | 91,44,12,000 | . |
| 17. | Technical Education, Science and Technology | 1,01,32,000 | 5,25,000 |
| 18. | Medical and Public Health | 35,73,23,000 | 50,00,000 |
| 19. | Housing and Urban Development | 1,23,38,000 | 3,81,96,000 |
| 20. | Information and Publicity | 91,00,000 | - |
| 21. | Tourism and Cultural Affairs | 29,06,000 | 12,50,000 |
| 22. | Labour, Employment and Induttrial Training | 4,26,93,000 | 8,41,000 |
| 23. | Social Security and Welfare | 13,18,64,000 | 82,00,000 |
| 24. | Planaing and Statistics | 70,69,000 |  |


| 1 | 2 |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 25. | Co-operation | 3,27,86,000 | 4,64,83,000 |
| 26. | Agriculture | 14,43,66,000 | 1,54,00,000 |
| 27. | Soil and Water Conservation | 1,95,75,000 | . |
| 28. | Food | 73,56,000 | 4,36,14,20,000 |
| 29. | Animal Husbandry | 6,25,62,000 | . |
| 30. | Dairy Development | - 29,55,000 | . |
| 31. | Fisheries | 46,41,000 | . |
| 32. | Forests | 5,51,48,000 | . |
| 33. | Community Development | 21,79,88,000 | - |
| 34. | Industries | 5,50,60,000 | 3,81,00,000 |
| 35. | Civil Aviation | 22,35,000 | 4,00,000 |
| 36. | Roads and Bridges | 11,56,62,000 | 11,15,00,000 |
| 37. | Road Transport | 33,09,37,000 | 4,50,00,000 |
| 38 | Multipurpose River Projects | 5,92,35,000 | 15,83,08,000 |
| 39. | Irrigation, Drainage and Flood Control | 30,29,83,000 | 21,34,76,000 |
| 40. | Buildings | 25,73,11,000 | 6,92,98,000 |
| 41. | Loans and Advances by the State Government | . | 1,30,16,67,000 |

Supplementary Demands for Grants (Punjab) for 1983-84
Submitted to the Vote of the Lok Sabha

| No. of <br> Demand | Name of Demand | Amount of Demand for Grant <br> submitted to the Vote of the <br> Lok Sabha |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Revenue <br> (Rs.) |
| $59,65,000$ | Capital <br> (Rs.) |  |

## 2

| Revenue | 10,79,91,000 | ... |
| :---: | :---: | :---: |
| Finance | 1,32,93,000 | - |
| Civil Secretariat | 58,59,000 | - |
| Police | 2,53,74,000 | -• |
| Jails | 31,25,000 | . |
| Stationery and Printing | .. | 24,55,000 |
| Rehabilitation, Relief and Resettlement | 1,59,000 | - |
| Education | 7,43,82,000 | - |
| Technical Education, Science and Technology | 60,57,000 | .. |
| Medical and Public Health | 7,44,47,000 | -. |
| Labour, Employment and Industrial Training | 16,26,000 | -• |
| Social Security and Welfare | 1,98,23,000 | - |
| Co-operation | 74,98,000 | 84,70,000 |
| Agriculture | 2,13,29,000 | - |
| Animal Husbardry | 1,02,12,000 | - |
| Fisheries | 31,24,000 | - |
| Community Development | 2,000 | .. |
| Industries | 55,72,000 | . |
| Civil Aviation | 2,70,000 | .. |
| Road Transport | 6,50,57,000 | . |
| Buildings | 1,25,85,000 | . |
| Loans and Advances by the State Government |  | 9,09,20,000 |

MR. CHAIRMAN: As we are taking all the items $9,10,11$ and 12 together, first I will ask those who have desired to move cut motions to move.
Shri Bhogendra Jha $-\quad$ not here.
Shri Sudhir Giri $\quad-\quad$ not here.

## Shrı Ramavatar Shastri.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Paina) : I beg to move :
"That the demand for grant on Account under the head Council of Ministers be reduced to Re. 1."
/Failure to find a solution to the present Punjab crisis /(!3)
"That the demand for Grant on Accourt under the head Council of Ministers be reduced to Re. 1."
/Need to resume tripartite talks immediately in orter to find a solution to the Punjab problem./(14)
"That the demand for Grant on Account under the head Council of Ministers be reduced to Re. 1."
/Failure to check the activities of extremists and murders being committed by them in Punjab./(15)
"That the demand for Grant on Account under the head Council of Ministers be reduced to Re. I."
/Failure to check the piling of arms in religious places and shelter being given to anti-social elements there./(16)
"That the demand for Grant on Account under the head Council of Ministers be reduced to Re. 1."
/Need to make an announcement
for transferring Chandigarh to
Punjab and Abohar and Fazilka
to Haryana./(17)
"That the demand for Grant on Ascount under the head Council of Ministers be reduced to Re. 1."
/Need to refer the water and other di:putes to a Tribunal./(18)
"That the demand for Grant on Account under the head Council of Ministers be reduced to Ke. I."
/Failure to restore popular Government in Punjab./(19)
"That the demand for Grant on Account u'der the head Council of Ministers be feduced to Re. $1 . "$
/Nced to take strong action against persons responsible for inciting communal and secessionist feelings in Punjab. /(20)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : Madam Chairperson, firsi of all, I would try to concentrate on the resolution. Now the Home Minister is seeking the approval of the House for the continuance of President's rule in Punjab and in his statement he has just mentioned that the majority Party, that is the Congress-I, in Punjab has abdicated its responsibility of ruling Punjab and it is still not in a position, because the Assembly is in suspended animation, to rule Punjab. Now, I think, our Constitution-makers could not envistge such a situation because President's rule was envisaged primarily in the case of break-down of Constitutional machinery. In case of break-down of law and order machinery, the Central Government is to help the State Government. Now apart from this, six months are going to elapse very soon and the Home Minister has stated that the situation has not improved in spite of the draconian laws that are now in possession of the Central Government. But it is really surprising that while answering to the Calling-attention, the other Minister Mr. Venkatasubbiah declared
in this House that the law and order position in Punjab has improved. As a matter of fact, it has not improved. The spate of violence and murder is continuing in Punjab.

Sir, basically, my Party is against imposition of Presidents rule in any State.

SHRI P.C. SETHI : Don't fear about West Bengal.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: When we speak of dimocracy, we mean the whole of India. We are interested in upholding democratic principles not only in West Bengal but in will the States.

Any-way, as I told on the earlier occasion, it is a sad commentary on the performance of any Government.

Now, the question is, supposing this is continued, can you guarantee this House that the situation would improve? I think, you cannot. So even the Central Government cannot control the situation or has rather failed to control the situation. The inexosable law of logic would dictate that the Central Government should also resign because you have failed to maintain law and order in Punjab. To whom are sou going to abdicate your responsibility? I think, in the coming elections, the people will tate the correct typ: of decision and will try to oust the Government which is not in a position to control the situation.

The extremist activities are going on in Punjab. It appears to us that the Central Government is also not in a position to control these activities. They are demanding that the Akali leaders should flush out the criminals from the gurdwara, paticularly, the Golden Temple. I would like to know from the Home Minister whether the Union Home Ministry is in possession of the list of criminals who are extremists. I suppose that the Home Ministry is aware of the names of persons who are operating from the confessions which have been made by some of the arrested extremist leaders. I
think, all of them are not hiding in the gurdwara. Many of them are outside the gurdwara and working there. You have all the laws in your hands. What is the reason that you cannot arrest those persons? It may be that the police machinery with which you are working is against it. And I admit that that is the danger.

You know there are two parallel law enforcing machineries in Punjab. One is the Punjab police and the other is the CRPF. It is possible, because of the poisonous communal propaganda, that some elements of the Punjab police may not be cooperating. It is not also possible for the CRPF to know the actual places where the criminals take refuge. I think, the Home Minister at least should give facts to the House because, you know, in the Golden Temple there was a firing by the CRPF and, normally, it is seen that the local police are not that way very active. So, we want to know the correct position that is obtaining in Punjab.

Then, I would like to draw the pointed attention of the House and also of the Home Minister to a fact which is a danger not only to Punjab but to the whole of India and that is about the poisonous communal propaganda. The whole politics has been communalised. Sometimes, I shudder to think, if things go on like this, what will happen to our country ? It reminds me of the days of 1947 when my family was also a victim of the communal propaganda and communal riots. I do not want that those dark days should come back. After all, we are free now. The Britishers were responsible for creating communal disturbances. Some communal elements also took advantage of that and our country got divided. I shudder to think what will happen tomorrow. Are we going to face another division? We must not and we should stop it.

This communal propaganda, I must say, the Akali leaders also should take note of. Unfortunately, they are mixing religion with politics. In the modern period, there is no room for mixing religion with politics. They are giving the call of Dharam Yudh, some sort of a crusade, and they are appealing
only to the Sikhs. Why ? The demiands are the demands of the people of Punjab, irrespective of whether they are-Sikhs or they are Hindus. Whether Chandigarh should go to Punjab cannot be the exclusive demand of the Sikh community or cannct be the exclusive demand of the Hindus. It should be and it must be the demand of all the people. But unfortunately they are appealing only to the Sikhs. I think this is a wrong policy which they have adopted. And also there are now Hindu leaders who are appealing to the Hindus.

Now the demand is that Punjab should te the land of the Punjabis, neither of the Sikhs nor of the Hindus.

In India, we have many religions, Christianity, Hinduism and Islam but, irrespective of all religions, and irrespective of our faiths, we are Indians. We should try to see all our problems from the point of view that we are lndians first and that we are not people belonging to certain religious community only in our country.

If we do not have this patriotic idea and if we do not look at politics from this angle, it amounts to an attempt to give a fillip to narrow obscurantist ideas and it will halt the process of democracy in our country.

I would appeal to the Hindu leaders in Punjab, the Hindu Raksta Samithi and others, that they should forget their own partial sectarian interests and that they should look to the interest of Punjab as a whole.

We should give no place to any communal propaganda in our country. What will bappen if this communal and this poisonous propaganda reaches outside Punjab ? Alseady, you know the Shankaracharya of Puri has given a call and he has said that the Sikbs outside Punjab should go to Punjab ! Some people are taking advantage of the situation created in Punjab.

As I go through the history of Punjab, it is a pleasant surprise for me to find that the Sikh Gurus, most of them, died fighting for

Hindu religion, fighting for protecting the Hindu religion. Many of them died. There is no differentiation between the Hindus and Sikhs. I think that spirit should be restored and this communal division should go.

Again there are demands of the Akalis. We suppert some of the demands. The Government has already accepted the religious demands which were the demands of the Sikhs but the demands which embraced the whole of Punjab, it is the demand, not of the Sikhs but, of the people of Punjab, those demands have not been atcepted. Because of this delay on the part of the-Government to accept these demands and because of the policy of drift pursued by the Government in this regard, the extremists in Punjab are taking advantage of the situation. The extremists in Punjab have already formed 'killer squads'. They are going on bicycle or a jeep or a motor-cycle and plainly shooting people. I just cannot imagine these things. I was reading a report in the newspaper that two bothers were going, one with beard and the other clean shaven. The man who was clean shaven was simply killed and fired upon at point blank range. We should go deep into the matter. Killing is condemnable. And this is killing because a man belongs to a particular community or because of suspicion. They are searching the trains, trying to single out to what community the passengers belong and isolating them, they have started killing them also.

No man is safe there. There is the possibility of retaliation there; it should not be there, but there is the possibility. And who will be responsible for this? All the communal elements will be responsible for this, and the Central Government also will be responsible because of their policy of drift ; since you are not trying to come to a decision, since you have not as yet made up your mind, you are allowing the extremists to do all those things and they can also utilise the support of the democratic people of Punjab who otherwise would not be supporting them. I would make this appeal to the Akali leaders, Sant Longowal and others : yes, sometimes you speak against the extremists, but it is not enough to
condemn it ; it is the duty of the Akali leaders to oppose these activities of the extremists because this is bringing a bad name to the whole Akali party. Their demands are justified, but the actions being taken by the extremists are alienating the people and the policy of drift of the Government is helping, that way, the extremists.

I want to make one thing absolutely clear. The point is this. As we have said earlier also, all these temples, mosques and gurudwaras should no: be used for political purposes. As 1 have said, India is a secular State and to be really secular, religion should be divorced from politics. Also the religious places should not be used as a shelter for criminal activities. The religious leaders should not allow these to be used for ciiminal activities. That is why, it is bigh time that the Akali leaders made it clear that they are against giving shelter, if there is any, to the criminals who in the name of Sikhism are killing innocent people. Also Government should take action because if today the Gurudwaras are used, tomorrow the churches may be used, and the day after tomorrow the temples or mosques may be used. And this will be a very dangerous thing so far as our country is concerned. So, I would appeal to the Akali leaders to condemn the violence, to say that these criminals should not be shettered in the religious places, and I would also appeal to the Government not to take advantage of the situation in Punjab for sectarian interests. Some are thinking that if the population is divided on the lines of Hindus and Sikhs, they may take advantage during elections. Yes, elections are necessary, elections are important. But more important than elections is the unity of our country, is the integrity of our country. If our country lives, we all live. If our country falls, if it is divided, we all fall. So I would make this appeal to the Government : make up your mind, you give up your policy of drift, come to a settlement because these are the demands not of the Sikhs only but these are the demands of the people of Punjab. The Congress-I Party in Punjab also have given their support to the demands of the Akalis. Therefore, you just cannot say that these - demands of the Akalis only. These
are the demands of all the political parties. I have not seen any single political party of Punjab which has opposed these demands of the Akalis which are not religious. These are simple, democratic demands-territorial, then water, then Chandigarh. These are not such things which cannot be solved. Do you think that....

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): They have accepted the religious demands.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : As I said, apart from the religious demands, there are other demands also.

Now, can you say that these disputes are very new and only they have raised in Punjab? What is the condition of Bombay? Bombay was the capital of both Maharashtra and Gujarat and after 4 years Bombay was made the capital of Maharashtra. So, is it something new that they are demanding ?

It took 16 years in the case of Punjab. When all the States were re-organised on the basis of language, Punjab was not reorganised. It took 16 years to re-organise Punjab on the basis of language. The Central Government took 16 years to concede to a democratic demand which was conceded in other parts of India.

About water disputes, do you think that these disputes are not there in other parts of the country? You see the South and you see other parts. Such disputes are there. This is nothing new. You can refer it to a Tribunal. You can refer it to the Supreme Court. You can take any course, but you take a particular course.

Then we have been told about Fazilka and Abohar. Well, you should not take any decision on the basis of religion. No redistribution of territory should be done on the basis of religion. It should be based on the basis of language.... .

AN HON. MEMBER : And contiguity.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Yes, on the basis of language and contiguity and take not the Tehsil but the village as the unit. This was done elsewhere but why can't you do it in the case of Punjab ? I do not think that the problems are so intractable provided you have the rolitical will to solve them. But I am really sorry to say that in spite of the speech made by our Prime Minister on the carlier occasion that we should not communalise and that we should keep it alove party politics, I was surprised and dismayed to find that Mrs. Gandhi has said that the Opposition Parties are in league with secessionists, separatists and extremists. Who is politicising? We want to keep it above political parties but you cannot do it. The leader of your Party accuses squarely the opposition parties, the parties who are sincerely trying to find a solution, the partics who took part in the tripartite talks, the partics who helped to tone down the Akalis also so that some settlement can be arrived at and these parties are attacked by the Prime Mi::ister of India, the leader of Congress (I) that these parties are in league...

SHRI P.C. SETHI: Some misguded elements.

## SHRI SATYASADIIAN CHAKRA.

 BORTY: No, no. No 'scme misguided elements'. Mr. Home Minister. I would like youto go through the headings of the Indian Expeess and other papers to see what she has sajd. Let Mrs. Garidhi come here and explain. These are arpearing.Ithink the Ruling Party as the ruling party should rise above these petty polatical interests and these petty partisan interests. Since they are running the country, they are more responsible for kceping the country united. But unfortunately I find evorywhere their leader says this and because of their electoral prospects they ate enticing, encouraging and strengthening some communa forces and secessionist forces.

I would also like to draw the attention of the House to the policy of some of the western ccuntries. Recently 1 saw in a
weckly that three American Senators took part in a meeting in USA where the Kbalistan leaders were there and you know American imperialism has equated the Khalistan movement with liberation movements and they have equated it with the movement of Puerto Rico. You know the Americans. What is the olicy of American imperialism? They want to balkanise our country and they want to make us weak and they are takin! adwantage. The other day I was going t!rough the report of Chester Bowles, the ex-Ambassador to India wherein he has said-stuciy the Indian society, study the social forces, which are interested in creating a separate State and try to encourare them and strengthen them. With that ioim, they started their Brahmaputra Project. There also they are trying to take advantege of our weakness in these communal forces, linguistic chauvinism and secessionist forces. In spite of their lip service to the carise of unity and integrity, it is a most unfortunate thing that the Congress (I) willy nilly also get involved in some of these forces thereby weakening everything. The In:perialist's attempts somehow or other are to strengthen seme of the forces which are interested in destabilisation. Punjab being a border State, I think, the Government cannot co ahead with the policy of drift. That is why, 1 would like the ruling party to awake to the supreme danger of this commumatim being spread in our country. They should actually try to take steps whereby amicalle sottcment is possible. I think it is possiblialso. We find that the society is getting divited in Punjab on the basis of Hin. us and Sikhs. But, Madam, I am very glad to say that l have seen personally in Harsai'a and abo in Punjab that ordinary workers, the people, are not at all communal. I met som: people in the village; 1 also met people in the towns. They are above the communal elements But, sometimes, you know, they become victims of propaganda. There ate communal elements who alwas: try to poison the minds of the people.

I think we have wasted our precious time and the long three years have elapsed. Now, I would request our Government-the Central

Proc. in rlo Punjab<br>(Dt. Res.), Punjab Budget, D.G. on a/c. (Punjab) and D.S.G. (Punjab)

790

Government - to rise to the occasion to invite the Akalis and the Opposition Parties and to come to a settlement so that Punjab may get rid of this poisonous propaganda and we can come together to solve this problem.

Finally I request the Prime Minister not to have double standards. Let her appeal that we should all rise above party interests. When it is a question of national unity and integrity, she is going outside and delivering specches with a view to try to denigrate the Opposition Partits themselves. This, I think, is wrong.

So, Madam, I would again say that there was no communal disturbance in Punjab after partition. Unfortunately why this thing has happened now? We should not allow the unity of the country to be disrupted. The Government should invite the Akali leaders and accept their demands which are the demands of the democratic people of Punjab. Take action against the extremists, real action against them, so that their activities can be stopped and try to restore communal harmony and peace in Punjab. Thank you, Madam.

MR. CHAIRMAN: Shrimati Gurbrinder Kaur Brar.

SHRI BHOGENDRA JHA: Madam, with your permission, I want to request you to permit me to speak.

MR. CHAIRMAN : As a special case, I will allow you to speak.

Now, Shrimati Gurbrinder Kaur Brar.
SHRI BHOGENDRA JHA (Madhubani) :
I beg to move :
> "That the demand for Grant on Account under the head Council of Ministers be reduced to Re. I."

/Failure to arrive at a political settlement of the disputes over territories and river waters./(1)
"That the demand for Grant on Account under the head Council of Ministers be reduced to Re. 1."
/Failure to restore law and order in the State /(2)
"That the demand for Grant on Account under the head Council of Ministers be reduced to Re. 1."
/Failure to form a popular Government in the State./(3)
"That the demand for Grant on Account under the head Police be reduced to Re. 1."
|Failure to protect the lives and properties of innocent people from persons armed with illegally acquired arms and ammunition./(4)

भीमतो गुरबिन्दर कोर बार (फरीदकोट) : सभाए़ि महोदया। मैं आजज बजट पर बोलूंगी। मेरे आने त्रल साथी ने बड़े विस्तार में ला ऐंड आर्डर सिचुए्शन जो पंजाब की है उस पर रोशनी डाली । क्या मसले हैं, उसके पीछे किस-किसका हाथ है, यह उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सदन में रखा। 6 अक्तू बर 1983 को आएटिकल 356 के अधीन पंजाब में प्रेसीडेंट्स रूल स्थापित हुआ। अात भी माननीय मंग्री जी ने इसके लिए 6 महीने का और टाइम मांगा है। पंजाब की लेजिंस्लेटिव असेक्बली को सस्पैंड कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर साहच ने $84-85$ का बजट 12 मार्च 84 को' रखा। आज मैं उस बजट के बारे में जिसमें रिवाइज्ड एस्टीमेट 1983-84 का और बजट एस्टीमेट 1984-85 का दिया है, कुछ कहना चाहती हूं। रिवाइज्ड एस्टीमेट्स जो है उसमें जो टैक्स रिसीट्स हैं वह 543 करोड़ के करीब हैं। ला ऐंड आर्डर की खराबी के कारण 28 करोड़ की उसमें कमी हुई है। जो बजट एस्टीमेट 83-84 में दिखाया गया था उसके मुकाबिले में इसमें 28 करोड़ की कमी हुई है।

The total revenue receipts are placed at Rs. 906 crores as against Rs. 890 crores in the Budget.

छसमें ज्यादा शेयर यूनियन एकसाइज्च ड्यूटीच और सेंट्रल ग्रान्ट का है।

The expenditure on revenue account is placed at Rs. 830 croces instead of Rs. 763 crores in the B.E.

Rs. 67 crore is accounted for the payment of Additional instalments.

आपको पता ही है कि 6 इंस्टाल मेंट्स रह गई हैं डी० ए० की देने को वह भी अभी दी जायेंगी। पह्हली जून 1982 से लेकर पहली मई 1983 तक 6 इंस्टालमेंट्स देनी हैं जो दी जायेंगी।

आगे चलकर उन्仓ोंने सोशल एंड कम्यूनिटी सरवसेस पर मी काफी खर्च बढ़ाया है। इसके अन्दर आ जाता है :

Education, Medical, public health, sanitation, water supply, urban development, road transport expenditure and interest payments.

The amount on the revenue account will be reduced from Rs. 126.50 crores estimated in the Budget to Rs. 75.53 crores.

अब्र जो डेफिसिट दिसाया गया है करेंट ईयर का यह होगा 13.77 करोड़ और जो नेक्ष्ट ईपर का डेफिसिट है वह प्रोजेकट किया है 95.68 करोड़। इमका टोटल हो गया 109.45 करोड़। स्टेट का जो ऐन्ग्युअल रलान रख्बा है 84-85 का वह उतना ही रम्बा गया है जितना पहले रखा गया था यानी 405 करोड़। लेकिन सेंट्रल असिग्टंस करीब 11 करोड़ ज्यादा है। वह है 83.81 करोड़।

टाप प्रायरिटी जो दी गई है $84-85$ में वह् पावर सेक्टर को दी गई है- 216.05 करोड़ जो 48.88 परसेंट पहिता है।

The total plan outlay in the sector of Agriculture, Irrigation and power accounts for $73.03 \%$ of the total plan outlay.

अब जो सप्लीमैंट्री डिमांड्स रखी गई हैं उनको अगर देखा जाय तो उसमें टोटल जो रेवेन्यू एकाउन्ट है वह है 65.80 करोड़ ओर कैपिटल एकाउन्ट है टोटल 464.94 करोड़, प्रैन्ठ टोटल बनता है 530.74 करोड़।

जैसा मैंने पहले बताया कि टोटल छंस्टालमेंट्स डी० ए० की फर्टं जून 82 से फस्स्ट मई 83 तक दी जाएंगी। ऐमप्लाः ज्ञ को सेन्ट्रल पैटर्न पर। कुछ पंजाब रोडवेज पर खर्च होगा। कुछ आपने देखा इस दफा बारिश की वजह से और हेल स्टार्म की वजह से कोप खराब हुई है फीरोजपुर, फरीदकोट, भाटटडा और संगरूर में छसके लिये सरकार ने जो पैसा रखा है, जैसी कि पंजाब सरकार की पालिसी है कि नेचुरल कैलेमिटीज हों तो ग्रोअर्स को रिलीफ दी जाती है, इस्म काम के लिये 10 करोड़ रु० रखा है जब्रकि टोटल लोस 200 करोड़ रु० के करीब है। मेरी राय में गह बहुत कम रकम रखी गई है। इसमें से 6 दोड़ वेज ऐंड मीन्स एडवांस रिक्वरेबिल रखा ह् 31 मार्च 1984 तक और 4 करोड़ रु० ऐडवांस प्लान अमिस्टेंस का है। कोई नये टैकम नहीं लगाये गये हैं क्योंकि वित मंत्री जी का कहना था कि जो पॉुपुलर गवर्नंमेंट बनेगी वह् काम उसका होगा कि उसको कम करे या पूरा करे।

मैंने पह्ले भी बताया है ल्लान आउटले 1984-85 में वही रखा गया है जो करेन्ट ईयर का है यानी 140 करोड़ के करीम्व। सेन्ट्रल अमिस्टेंम है 83.81 करोड़, 15 परसेंट मोर दंन दी करँंट ईयर। पंजाब सरकार इन्होंने ज्यादा ध्यान द्विलाया है औन गोइंग प्रोजेक्ट्स पर या जो तकरीबन खत्म होने वाली हैं।

20 सूत्री प्रोग्राम पंजाब में बहुत अच्छी तरह से चल रह्य है। जिला, तहसीलवाइज कमेटियां बनी हुई हैं, डिप्टी कमिश्नर उस की मीटिंग पर महोने, क्वार्टरली रखते हैं। और आगे में बताऊंगी

कि कौन-कोन से सेंट परसेंट पौछंट्स पंजाब सरकार ने कवर किये हैं, ओर इस बात के लिए मैं उनको बधाई देती हूं। यह्ह जो 20 सूत्री प्रोग्राम है इसको इमप्लीमेंट करने के लिए, स्टेट प्लाम की जो सेन्ट्रली स्पान्सर्ड स्कीम्स हैं ओर नान-प्लान आउटले 1984-85 में 544.63 करोड़ प्रोवाइड किए गए हैं, अभी जो अकाली ऐजीटेप्रन हुआ उसकी वजह् से जो ला ऍॅड आर्डर की खराबी है जिसका जिक्र अभी माननीप चक्रवर्ती ने किया, आप जानते हैं कि कितनी बटालियन वहां बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० एफ० की हैं, तो उन पर भी काफी खर्चा होगा। और में पढ़ रही थी वहां लिखा गया है कि जो 12 लाख रु० प्रति बटालियन खर्चं होता था बहां आजकल 60 लाब के करीब है।

कुछ पोइंट्म में अजं करना चाहती हूं जो पंजाब को सेन्टर की तरफ से अभी तक पूरं नहीं किए गए। में सबसे पहले पावर सेक्टर लूंगी। मेरे पास कुछ नोट्स आए हैं पंजाब की तरफ से। में सबसे पहले अानन्दपुर साह्व हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में कहना चाहती हूं, उसमें एक तो कैनाल बन रही है, एक हैड रेगूलेटर है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अभी तक इसके बारे में उनको कोई एक्सेप्टेंस नहीं दी। यह जल्दी करना चाहिये, नहीं तो अनन्दपुर साहब हाइडल प्रोजेकट डिले हो जाएगा।

धी रशीद मसूव (सहारनुुर): आप आनन्दपुर साहब रिजोल्यूशन की वात कह रही हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.M. KRISHNA): She is in total agreement with the Resolution.

SHRIMATI GURBRINDER KAUR BRAR: 1 am in total agreement with the Resolution. But now I am speaking on the Punjab Budget.

जो जो कमियां रह गई हैं उनको जल्दी पूरा करें, नहीं तो नुकसान होगा। पावर पर सबसे

ज्यादा ऐम्फेसिस से लिया है। जो हमारा शेयर बनता है बदरपुर और fंसगरोली चर्मल स्टेशन्स से $\cdots$ •मुक्षे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सितम्बर, 1982 के बाद सिगरोली को 25.42 एलयूज से ज्यादा पावर नहीं मिली है। बदरपुर को 1983-84 में कोई पावर नहीं मिली है। इसी प्रफार औरों का मी हिसाब है। अभी तक अरठ प्रोजेक्ट्स को कलीपरेंस नहीं दी गई है। भर्टिए थर्मल व्लान्ट को अभी तक सैन्ट्रल इलंक्ट्रीसिटी अथारिटी ने क्लीयरेंस नहीं दी है, जबकि पंजाब ने 19 फरवरी, 1982 को लिखा था। इसी प्रकार रोपर थर्मल टलान्ट है। उसको भी अभी तक बलीयरेंस नहीं दी गई है। मुकारिया हाहुल प्रोजेक्ट की केपसिटी 207 मेगावाट की है, लेकिन इन्टर-स्टेट छगड़े होने की वजहु से क्लीयरेंस नहीं दी है। इसी प्रकार पाहहुर कैंडी पोजंक्ट को संन्ट्रल इलंक्षिटिसीटी अथारिटी ने क्लीयरेंस दे दी है, लेकिन प्लानिग कमीशन ने नहीं दी है।इस प्रकार के ये आठ पोजैक्ट्स हैं। राजस्थान में कोटा में न्युक्लियर ललान्ट है और उत्तर प्रदेश नरोरा में भी बना है। उससे भी हरियाणा, पंजाब और जम्मू काश्मीर को बिजली नहीं मिली है। इसलिए मेरी दरछवास्त है कि अचछी डिमांड़ को पूरा करने की ओर आप ध्यान दें । हरियाणा और पंजाब में सारे के सारे गांवों को इलंक्ट्रफफाई किया गया है। इन्डस्ट्री के लिए भी बिजली चाहिए ओर वीजों के लिए भी बिजलीचाहिए। अंडर ग्राउन्ड वाटर को युटिलाइज करने के लिए ट्यूब्वैल का प्रयोग करने के लिए बिजली चाहिए। यदि आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो अंडर ग्राअन्ड वाटर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाइडल प्लान्ट बबहुत सरते हैं। कोल माइन्स पंजाब से इतनी दूर हैं, इसलिए न्यूक्लियर प्लान्ट जरूर दिए जाएं। पंजाब के लिए साइट सिलंक्षन कमेटी बनी थी, जिसने 13 से 15 जुलाई तक तीन-चार जगहों का दौरा किया, पातारां, धनोली, सिगरोली में ओर सिलमका। लेकिन अब जो सिलंक्शन कमेटी बनाई गई है नयी, उसको जरा जल नी कर दें तो आपकी वड़ी मेह्रबानी होगी। आजकल जो

श्री निवासन डायरेवटर हैं और चेयरमेन नरलिंह राव हैं, उन्से में द्रहवास्त है कि दे इस काम को पूरा करें।

इन्डस्ट्री के बारे में 27-4-1983 को भारत सरकार ने नोटिफिकेशन के चंरिए नो-इन्डस्ट्री डिस्ट्रिक्ट बैच.चर्ड fिया कँटेगराइज ए, बी, सी, कर दिगा, लेगिन में अफलोस के साथ कहना चाहती हूं कि पंजाज का कोई भी द्वि्र्ता ' ए"' कंटेगरी में नहीं रख्वा गः 1 हंजाब एक बार्डर स्टेट होने की वन्ह से पंजांन को लोदेशगल डिसएइवiटेंज स्वसे ॐड़ा है।

इण्डस्ट्री के बारें में मुस्ते बास नौर से यह कहना है कि गुरदासपुर, फीरोंजपुर और अमृतस्र को केटेगरी "ए़" में रख्वा जाय। हृमारे यहृं टोटल 118 बलाक्ष हैं, जिनमें 64 बलावस में कोई इण्डस्ट्री नहीं है । मेरी रिक्षेस्ट है कि अप द्सके बारे में फिर से किजार करें।

जह्ंां तक केंड़री "बी" का ताल्लुक है मेरा कहना है कि होोशियारतुर, भटिण्डा, बलाचौर और अह्म तगढ़ को कंटेगरी "बी" ंध रखा जाय। लेकिन अपपने यहां कर्ट्र दिय। है कि जहां पर 30 करोड़ से ज्यादा का इन्क्र्ट्टमेन्ट होगा वहां इन्सेन्टिव नही दिए जाएंगे। अल्र किसी ने कोई बड़ा प्रोजैषट लगा दिया तो आ१ उसको बेनिफिट नहीं देंगे, यह् ठीक नहीं है, आपको इसके जारे में भी फिर से गोर करना चाहिए। ।

कुछ थोड़ी सी जातें कोल के लिए कहना चाहती हूं। हम चाह़ते थे कि 36 हुजार कोल वैगन्ज को बढ़ाकर 50 हजार कर दिया जाय, लेकिन आपने बढ़ाना तो दूर ₹हा, उसको घटाकर 27 हजार कर दिया है । यह मुनामिन नहीं है-मेरी रिबवेष्ट है कि आप इसको 50 हजार करें। हमारे यहां "गोएन्दव्रल न्यूलिखस इण्डस्ट्रिय्रत्र प्रोजेकट" में तमाम सहूलियतें भुहैया कर दी गई थीं, यह बार्डर एरिया है, लंकिन एजीटेशन की वज्ह से

वहीं ठीक तरह् से काम नहीं हो रहा है । में चाह्ती हूं कि इसको च्यःस के साथ रेल से लिक करना चाहिए, जिससे वहां तरककी हो सके ओर काम बढ़ाया जा सेके

रूरल डेवेलवमेन्ट के लिए अपने जो प्रोप्राम बनाया है - यह्ं बहुत अच्छा प्रोर्राम है। इसके तहत जो फैंमिलींज बहुत गरीव हैं उनकी मदद के लिए "सेल्क, एक्वल।एड इन्कम जंनरेटिग वेन्चर्ष" रखे गए हैं । जो येलो-कार्डनहोल्डर्स हैं, इस स्कीम के तह़त उनकी मदद की जाएगी। पंजाब में 12 जिले हैं और 12 हुरल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, जो इस मिलसिले में काम कर रही हैं। हर-एक के लिए 8 लाख रुपये रसे गए हैं, हर साल फैमिलीज इससे फायदा उठाएंगी, इस तरह से ल्लान पीरियड में 3000 फैमिलीज को पावर्वी लाइन से ऊपर उठ।या जाएगा। इस काम के लिए टोटल 944 लाग्ब रुपया खर्च किया जाएगा।

हनारी जो "ट्रोनिंग आफ रूरल यूथ्स फार सेलफ-एम्पलायमेन्ट" की स्कीम है उसके तहत 40 नौजनानों को जो गरीब घरानों से ताल्लुक रखते है ओर पार्द्री लाइन के नीचे हैं, उनको ट्रोंनिग दी जायगी और बाद में उनकी मदद करके कोई-नकोई काम दिया जायगा। इसी तरह से हमारी नेशनल रूरल एम्पलायमेन्ट प्रोप्राम की ₹कीम है जिसके अंडर अण्डर-एम्पल।एड और अन-एम्प्लाएड लोगों को, .खासकर लीन-पीरियड में, जब हार्वेस्ट नीं होती है, काम दिया जायगा। उनसे नालियं बनवाने, दरछ्न लगवाने का काम लिया जायगा। इसके लिये 16.55 लाब्ब मिन-डेज रखे गये हैं जिसके जरिये उनको काम मिलेगा।

एक बात मुक्षे यह कहनी है कि हमारे यहां महिला मंडलों के लिये 80.60 लाख रुपये रखे गये हैं। 91 महिला मंडलों के भवन बन चुके हैं, कुल 110 बनने हैं, बाकी 19 भी बन चृके हैं जिनका पैसा अभी गवर्नमेन्ट आफ इणिड्या को देगा है। मैं चाहती हूं कि वह्ट पैसा जल्दी रिलीज किया जाय।

हमारे यहां ट्रीज के c โंटेघन का खास काम चस रहा है। इमसे फारेख्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और हमारे लोग 1.30 लाख मैन-डेज काम कर सकेंगे। जो हमारी पंचायतों की स्कीम है-वह्ट भी बहुत अच्छी स्कीम है। गांवों में नालियां और रास्ते बनने से लोगों को स्टैण्डर्ड अफ लिखिंग हाई करने का मौका निलेगा और साथ ही आपने पंचायत घर बनाने के लिए पैगा रखा है। महिला मंडल चलाये गये हैं। पी-रकूल चिल्ड्रून प्रोग्राम भं बालबाड़ी, न्यूट्रीणन प्रोग्राम रसे हैं। आपने काफटस सेन्टसं भी रखे हैं। 10,432 महिला मंडलों में से 6,232 महिला मंडल सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एभट में रजिसटर्ड हो गये हैं।
16.55 hrs.
[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]
एग्रीकल्वर्वल प्राइसिज कमीसज शे fिनिमम सपोंट्राएन 19 कमोधितो की राजी है। इनमें क्शीट और राईगत का ईल्ड बढ़ा है। हाई ईल्डिग वंराय ोज तीड्मां और हाई डोजिज आक फ़िटलाइजर से इनकी पोडक्शन बढ़ी है। इस वक्त मुल्क में पंजाब ओंर हृरियाणा 60 परसंट फूडग्रेंस देते हैं। इस चारे में में सजेगन देना चाहती हूं। अगर अप प्रोकयोरमेंट, प्रोंेशिंग और मार्कौटंग के लिए एफ० री० आई०, नफेड और आयल सीड्स बार्ड की तरही की कोई एजेन्सी दे दें जिससे यूनिफाईड ₹ंन्ट्रव कंट्रोन हों तो तो इपसे किसानों को नुकसान कम होगा।

एक आप बाहुर से वीडीसाईड्न मंगाते हैं। उम पर 95 एरसेंट कस्टम ड्यूप लगाते हैं। इससे फार्मग को उनका उपयोग करना मुक्किल हो जाता है। वीइ प्लांट और घ्ह्टोट प्लांट में डिफेंस बहुत कम होता है इसके कारण किसानों को पता लगाना और वीड का मिकेनीकली कट्रोल करणा बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए यह्ह बहुत जरूरीं है कि वीडीसाईड्य पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दें। इससे एवरेज किसान को बहुत आसानी हो जाएगी

और वह 7 से 8 किवटल तक पर हैन्टेयर अपनी ईल्ड बढ़ा सकेगा। आप इस पर एक करोड़ हुपया उर्च करेंगे और इससे आपको काठ करोड़ रुपये का फोरन ए₹्सचेंज मिल सकेगा। यह् आपसे मेरी गुजारिए है। इस पर आप घ्यान दें।

साश ही में आपसे गुजारिश करना चाहती हूं कि अगग आप काटन के लिए स्रे नहीं करोगे तो उसका प्रोडक्शन कम होगा। जब काटन की छोटीछोटी पोध होती है तब तो ग्राऊंड स्रे हो सकता है लकिन जत्र जं जड़ी हो जाती हैं तो सिवाय हैलीकाएटर के र्रे नहीं हो सकता। इससे फार्मर को वहुत नुकसान होता है। बड़ी पोध होने पर या तो हेलीकोष्टर से स्रे कि,या जा सकता है या फिक्ष्ड विग्स प्लेंस से किया जा सकता है। पहले हमारे पास 20 हैलीकोट्टर थे, अन बीस में से छ: रह गए हैं। गह काम सबसे पहले 1963 में शुरू हुआ था। जहां 1975 में 2,63,067हैक्टेयर में काटन की काप बोई जाती थी वह 1983 में केवल 62,148 हैवटेयर में रह गई है। इतनी जमीन में ही काटन की फाप अब बोई जाती है। इसकी वजह् यही है हि हैलीकोट्टर से स्प्रे होना बहुत कम हो गया है। हमने डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चरल सित्रिल एवियेशन से कहा था कि इस़के लिए 20 हैलीकोप्टर इम्पोर्ट कंरो क्योंकि प्लेंस से स्रें करने का काम बारिस में नहीं चल सकता है। प्लेन के लिए तो एपर स्ट्रिप चाहिए, हैलिकोप्टर के लिए स्ट्रिप की जरूरत नहीं होती। व्लेन वारिस में काम नहीं कर सकते हैं, हैलिकोष्टर काम कर सकते हैं। इसलिए आप 20 हैलिकोप्टर इम्वोर्ट करें ओर प्राइब्वेट आपरेटर्स को इजाजत दो जिससे कि पाट्ट्स वाहर से मंगा सकें और अपने हैलिकोप्टर्स को काम में ला सकें। मेरा निधेदन है कि स्वेशल एलोकेशन इंट्लीमेंटेशन सायल एण्डं वाटर कंजरवेशन प्रोग्राम, यह भी एग्रीकल्चर के लिए बहुंत जहूरी है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन गोइंग प्रोग्राम्स हैं उनमें रखिए। एक बोनस रकीम हुआ करती थी। जब सेंटर पूल के लिए फार्मर्स से लेते थे तो उनको बोनस दिया जाता था। अभी

अापने सुना होगा कि जब राजभवन का घेराव किया गया तो उनके लीएर्स कह रहे थे कि आप फारेस्ट्री पैदा करो, जिससे ज्यादा फायदा हो । तो मेरा निवेद्नन है कि ये रकीम फिर से छुरु की जाए ।

एक कमांड एरिया डेवलपमेंट शुरू किषा है, दूसरा ड्राइ लंण्ड का किया है। उसमें भी पंजाब की पूरी मदद कीजिए। एक भी पैसा ड्राई फ़र्भिग के लिए नहीं fिया है। उदर्न पार्ट को इमकी बड़ी जरूरत है। कंडी का एरिया है, वहां इसके लिए सुविधा दी जाए। 50 प्रतिशत अःप अवश्य दें। इसी प्रकार फलड प्रोन रिवर्स के लिए भी कुछ नहीं दिया गया है। हरियाणा में साह्वी नदी के लिए दिया गया है लेकिन पंजान्र के लिए नहीं दिया गया है। हमारे यह्ंां कलड प्रोन रिवर्म के लिए मदद कर्रे। इममें हमारा घघर, होशियारपुर रोपड़, गुरदासपुर आते हैं । अभी ह्नारी गुरदासपुर की बहन बताएंती कि बहां कितना नुकसान हुआ । इसके लिए बिल्दुल नहीं दिगा गगा है। इसके लिए नई-नई टेन्न्नालाजी, ड्राई फारमित, हारवेस्टिग में हमारो मदद करें। इसमें हमारे पटियाला, रोपड़, गुरदासपुर जिले अा जाते हैं।

सिविल सप्लाई की ब्रात करते है, किसी ने कहा कि एम० पी०, यू० पी०, बिहार आदि से लेबर पंजाब में आती है। उसके लिए स्टेट गवर्न मेंट का डिमांड राइस पी० आर० 106 की एक हजार टन और राइसा आई० आर० 8 की 2000 टन की है। लेकिन पंजाव को 500 टन राइस पी० आर० 105 दिया जाता है। इससे लेबर को भुशिक्ल होती है । हम पंदा करते हैं और सेंटर पूल को देते हैं। इसलिए हमारे गहां की मांग का और इन मजदूरों का खाउ खयाल रखते हुए पूरी माग्रा में सप्लाई की जानी चाहिए।

व्हीट प्रोक्योर श्रू एफ० सी० आई० किया जाता है जो $5-6$ सालों तक पड़ा रहता है। वेरिशेबल गुड्म हैं और इसके लिए सारा नुकसान

देना पड़ता है। इसके स्टोर का सही प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके अलावा म्वाय श्चर जो होता है राइस में, उसके लिए अप् कहते हैं कि 18 परसेंट वाला होना चाहिए। 18 प₹सेंट तो तब होगा जब वह सूबता रहेगा। इसलिए इसको 20 परसेंट म्वायश्चर के अन्तर्गंत रखा जाना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Every hon. Member speaks within the time allotted to his Party. The Congress Party has been allotted forty-five minutes.

AN HON. MEMBER : She has spoken for one hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER : She is within her Party's time. Nobody can object to it.

SHRI RASHEED MASOOD : Nobody has objected.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is good.

SHRI RASHEED MASOOD: We do not mind your allotting one hour to her.

अ习 मैं ड्रिंकिंग वाटर के बाने में कहना चाहती हूं। इतने साल हो गए, अब तक पंजाब के गांवों को पानी नहीं दिया जा सका। मैं यह कहना चाहती हूं कि कम से कम क्लीन वाटर लोगों को मिलना चाहिए। 1985-86 तक 1,245 विलेजेस बिना पानी के रह जायेंगे। मेरे एरिये में खारा पानी मिलता है जिसकी वजह से बोन्स वर्गैरह पर असर पड़ता है। में यह चाहती हूं कि ए० आर० पी० से पैसा दिलवाकर इस काम को कम्पलीट किया जाए। ए० आर० पी० की जो मध्य पदेश में स्कीम बनी है उसकी वजह्ह से राजस्थान और उड़ीसा को भी फायदा है क्योंकि वहां एरिया ज्यादा है और पापुलेशन कम है। ए० आर० पी० की स्कीम से उन लोगों को 75 परसेंट मिलता है जबकि पंजाब को मिर्फ 6.74 परसेंट ही मिलता है। में चाहती हूं कि गवर्नेंट आफ इंडिया को पचास परसेंट कास्ट ए० आर० पी० प्रोप्राम के तहत सेव करनी चाहिए। जहां तक

801 Proc. in rlo Punjab - PHALGUNA 29, 1905 (SAK.A) Proc. in rlo Punjab

बीस सूल्री कार्यंक का वाल्लुक है, पं जाब में बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। वहां बान्डेड लेबर नहीं हैं। रुरल इलंक्ट्रिफिकेशन भो हो चुका है। एग्रीकल्बर लेबर को 15 रुपए 76 पँमे पर.डे के हिसाब से मिलता है। इतनf कहकर मैं अपनी बात समाॅत करती हूं।

หी रशी₹ मसूद (सह्रारनुुर) : मोहत्रम डिट्टी स्थीकर स!हन्त, पंजाब के मामल में एक बार से ज्यादा हमारी पर्पिलयामेंद में चर्चा हो चुकी है और आज पंजाब का बज़ भी पेश किया जा रहा है। आमतीर पर यह अच्छी बात नहींतै है कि सूवों बजट पार्लियामेंट में पेश क्रिए जाएं। पिछते तीनचार सालों से ऐसी परम्परा पड़ गई है कि मुक्तलिक सूबों के बजट हमारी पार्लिदामेंट में पेश किए जाते हैं। पंजाव की सिच्डशन मुछतलिक है हसलिए यह् मुनासित्र है कि हम यन्रां पर उस़ो डिसकस करें। इसको एवाएड fकया जाना चाहिए जो कि सरकार नहीं कर रही है। श्रीमती ब्रार ने पंजाब के बारे में जो मांगें हो सकती थीं, चह् सारी की सारी रख दी हैं। में उन मांगों की तरफ न जाकर सिर्फ आठ मिनट के अन्दर दूसरी बातें याषके सामने रखन! चाहता हूं। पंजान को जलते हुए, इस पर वह्स करते हुए, लोगों को गोलियां खाते हुए, सरकार को आश्वासन देते हुए कि वंजाब की सिचुएमन पर कंट्रोल हो जायेगा, दो साल इन सज वातों के लिए हो चुके हैं। आज भी पंजाब के आम आदमी के मुकद्ट्र में गोली है । रेल में सकर करने वाले के मुकद्र में भी गोली है। जो दुकानों में बैठते हैं उनको भी अपनी जान की हिफाजत महसूस नहीं होती। आज पंजाब के शहरों के अन्दर सभी सड़कें बीरान हैं उन पर किसी को यह मालूम नहीं कि अब कौन आयेगा और किस वक्त गोली मारकर चला जायेगा। हमारी सरकार ओर वहां की पुलिस इन लोगों को पकड़ने में नाकाम है। मुल्क टूट रहा है, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। इसको बचाना है तो धरती के साथ इपक की जहूरत है। जब इस मुलक की हिफाजत करने की बात आती है तो मुझे एक घीर याद आ

जाता है
यह्ह इसक नहीं अासान बस इनना समझ्भ लीजिए ग्ह है एक आग का दरिया और डूब कर जाना है

आप डूब कर जाने के लिए तियार नहीं है। यही वजह है कि आज पंजात्र के आदमी गोलियां खा रहे हैं, सड़कों पर चलते हैं तो अपने आपको महफूजन नहीं समझते हैं। प्रंजाब के लोगों ने पंजाब की सबसे ज्यादा तरककी याफ्ता सूता बनाया है और वहीं लोग आज पंज।ब में अपने आपको महफूज न समझें ${ }^{\text {t }}$ इससे ज्यादा बढ़ कर अफसोस की और क्या वात हो सकती है। पंजाब की यह्ट हालत आज किसने की है, पंजात को इसा हालत तक पहुंचाने के लिए आज कोन जिम्मेदार है। नाम लिया जाता है संन मिंडरवाले का। भिडरवाले कौन हैं ? आपको अचछीं तरह से याद होगा कि वहृ 1977 से 1579 तद आसकी पार्टी का एक वर्कर था। 1977 से 1979 तक जंव कभी संज्रय गांधी पंजाच में तशरीफ ले जाते थे ोो हमेशा उनके सटथ चाडीगार्डं की तरह रहता था, चलता था। यह् भिंडरांवाला वह्री सन्त fंभडरवाला है जो वापकी एक पार्टी के नेता जो बहुत ऊंची जगह पहुंच चुके हैं, उनका इनेकशन एजेन्ट था। भिंडरवाले को किसने बनाया है ? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, नेशनल कान्फें स ने नहीं बनाया है, हम ने नहीं बनाया है, सन्त fिंडरवाले को सन्त भिउ रांवाले बनाने वाले आप हैं।

अप यह भी देखें कि जब वह दिल्ली आते हैं तो पंजाब से श्री दरवारा सिसह का मंसेज आता है कि उस पर मुकदमे कायम हैं और उनको दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया जाए लेकिन उनको दिल्ली में गिरफ्तार नहीं किया जाता है। यह वही fभडरांवाला है जिन पर निरंकारी बाबा की हत्या के इलजाम में मुकदमा कायम है। होम भिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि हमसे गलती हो गई । वह हमसे fिरफ्तार नहीं हुए। विछली बार भी मुसे याद है .मैंने पूछा था कि बताया जाए कि जब संत भिछरबाला दिल्ली में तशरीफ लाए और उस वक्त

उन पर मुकदमे कायम थे या नहीं थे तो आपने कहा था कि कायम थे। जब उन पर मुकदने का म थे तो उनको गिरक्तार क्यों नहीं किया गया। क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? लोक दल को इसके लिए जिन्मेदार नहीं ठहुराया जा सकता है, अपोजीशत की. किसी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। काश उस वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया गया होता तो आज पंजाब की जो हालत हैं गई है, यह न हुई होती। दुनिया में कापको इस तरह् की मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी मुलिजम को लिरफ्जार करने के लिए उससे यह पूछा जाए कि कब और किस जगह वह गिरफ्तारी देगः। बेकिन आपने संत जिडरांवांत्र को हीरो बनाने के लिए और इसलिए कि आप उसको डठाकर अकाली दल में जो मजहव के नाम पर वहां एक पार्टी जनाए हुए थे उसके मुकाबले पर एक गए संत बो खड़ा करना चाहते थे पंजाब में और उस सन्त के जरिये हिन्दुओं के खिलाफ एक नफरज फैलाना चाहते थे सिखों के दिलों में इस वास्ते यह ड्रामा रचा। हिन्दुर्तान का हर रहने बाला भाई-भाई, एक जिस्म है लेकिन उस जिसम के आपने ट्रिंड़ेटुकड़े करने के लिए संत का इस्तेमाल किया और हिन्दुओं के खिलाफ रिबों के दिलों में नफरत पंदा की। आप कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी हैं।पवन कुमार गार्मा की जो हिन्दुओं के दिलों में सिग्रों के खिलाफ नफरत फला रहे हैं यह क्या तोंदय का मामला है ? नहीं है। वहु भी आपकी पार्दी से ताल्लुक रखते हैं। तारीख उठा कर आप देख लें। प्रो० शेरसिह कौन हैं ? सेठी साहब बहुत काबिल ओर अच्छे अदमी हैं। जाती बीर पर मैं उनकी बहुत इजजत करता हूं। लेकिन वह भी मजबूर हैं। उस पिछड़े में बन्द हैं और उस ๆिंजरे की बाहर से डोरी जिस तरह हिलाई जा रही है उस तरह से वह हिल रहे हैं। में उनकी मजबूरी को समझता हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि प्रो० शेर सिंह जो हरियाणा में सिबों के खिलाफ हिन्दुओं के दिलों में नफरत फैला रहे हैं वह कोन है ? में आขको बताता हूं। वह आपकी पार्टी के मेम्बर हैं। आपकी पार्टी में से उनको आज

## तक निकाला नहीं गया है।

अकालियों कों आप बातनीत के लिए दिल्ली बुलःते हैं। उस बक्त आव गिरफ्तार कर लेते हैं पवन कुमार शर्म को और हिन्दू सुरक्षा समिति अग लगाती है स्वर्ण मन्दिर के रेपलीका को जा कर स्टेशन पर और एवं हंगामा हो जाता है। आपकी बातचीत नाकाम हो जाती है। आभ क. बातचीत बन्द कर देनी पड़ती है। कभी उसको गिरफ्तार करते हैं और फिर कभी छोड़ देते हैं ? लोंगूवाल ने कहा कि उनको fिरफनार न करें। अपने छोड़ऩे की जलददी की। वह क्यों की ? उत पर संगीन इलजामात थे तो उनको छोड़ा क्यों गया आपकी मंशा क्या है ? आप चाहते हैं कि पंजाव में निन्दू आपको वोट दें। अपप चाहते हैं कि हिन्दुओं और सिखों में आपस में नफरत बढ़ें और हिन्दुओं के वोट आपको उसी तरह से मिलें जिस तरह मुसलमानों के नोट 30.35 साल से मिलते अा रहे हैं डरा धमका कर। हिन्दू माइनोगित्टी के लोग अपप पंजाब के अन्द्रर इस तरह् से हासिल करना वाहते हैं।

क्या यह गलत है ? में समझता हूं कि यह बबल्कुल गलत नहीं है। इसलिए जहूरत इस बात की नहीं है कि हम एक दूसरे को क्रिटी चाइज करते रहें जब किटिसिज्म का मसला आयेगा, तो आप को कहीं खड़े रहुने के लिए जगह् नहीं मिलेगी। इसीलिए अवपके मेम्बर पंजाब की मिचुएशन पर बॉलते हुए घ बड़ाते हैं। वह सिकं बजट की बात कहकर ही चले जाएंगे, क्योंकि दसके साध बजट भी जुड़ा हुआ है।

आज श्री जिनल बशर ने सुबह तकरीर की थी, वह वही बान कह रहे ये, जो में कह् रहा था। श्री जंनुल बशर आपकी पार्टी के मेम्बर हैं, उन्होंने यहां आपकी नाक्रामयाबी के कसीदे पढ़े, अापको यहां नाकाम गर्दाना। उन्होंने इस बात को मंजूर किया कि आप पंजाब में रहने वाले लोगों की द्विकाजत करने में नाकाम हैं आपके काएमीर के अंदर जो

कांप्रेस (I) के वर्कर गड़बड़ कर रहे हैं वह् आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको काश्मीर में पाकिस्तान की साजिएा दिखाई दे रही है। हम इसके हक में नहीं हैं। पाकिस्तान की अगर साजिश हो तो सजा देनी चाहिये, लेकिन बहुत मुमकिन है कि जिस तरीके पर पाकिस्तान में जिया की हुकूमत गंर मुस्तकिल है, आज हृर आदमी वहां उनसे परेशान है, आपकी हुकूमत भी हिंद्दुर्तान में गंरमुस्तकिल हैं और आने वाले इलेक्शन में शायद जनता आपको बोट न दे।

कहीं ऐसा तोवहीं है कि दोनों मुल्कों में कोई साजिश हो और साजिए का ड्रामा रचाकर हिन्दुस्तान में 1971 की तरह् फिर दुर्गा की हैसिसे उठकर, एकः बार फिर दुर्गा का नारा लगाकर fिन्दुस्तान की हुकूमत पर कंब्जा कर लिया जाये । इस साजिश से होशियार रह्ने की जरूरत ह। में इस बारे में जियादा नहीं कहना चाह्ता लेकिन दो बातें और कहना चाहूंगा।

पंजाब में अज सेन्ट्रल हुकूमत को तुरकार है, प्रेसीडेंट रूल है। सूई की चोरी समझ में आ सकती है, कोई छोटा-मोटा टांजिस्टर चोरी हों जां नो समझ में आ सकता है, लिकिन अगर आपक के गें ेे गोदाम पर छावा मारा जाये और गेहूं का पूरा भरा हुआ ट्रक चोरी हो जाये तोा मृह्वृत्वांगः झम में आने वाली नहीं है। वहां आपकी रारकार है। आप अन्दाजा लगएओं कि वहां सरकार है या नही ? आपका फेल्योर है या नहीं ? इसीलिए में कहता हृं कि आपको हुकूमत करने का कोई हक है ही नहीं। जन हिन्दुस्तान में किसी की जान नहीं बचा सकते, जब पंजाब में, किसी आदमी को यह अहानास नहीं दिला सकते हैं कि वह पंजाब में महफूज है, जब आप हिन्दू; मुस्सिम, सिख और ईसाई को लड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं तो हिन्दुस्तान कहां रहेगा ?

बस मैं एक पोर आपकी नजर करना चाहैता हूं, इस नीति पर अमल करना चाहिये -

सिखों के ले के शुजाअत का कमाल, हिन्दू से ले कर अनिसा की मिशाल, मुस्लिम से ले के इवादत, का जलाल, इसाई से ले कर सब्रो इंस़तकल़ल, इन अनासिर को मुहब्बत से मिलगना होगा, किशवरे-हिन्द का इन्सान बनाना होगा।



 . "



 . ! ا (1)


 كرنـولبـد .









807 Proc. in rio Punjab
(St. Res.), Punjab Budget,
D.G. on ac. (Punjab) and
D.S.G. (Punjab)

MARCH 19, $1984 \quad$ Proc. in flo Punjab (St. Res.) Punjab Budget, D.G. on a/c. (Punjab) and D.S.G. (Punjab)
























的


تهـ،

范

 < Lb
 اوراسِيكا


 .
















ــ



809. P̈roc. in rlo P̈unjab P̈HALGUNA 29, 1905 (SAKA) Froc. In rlopunjab 810 (St. Res.), Punjab Budget, D.G. oll a/c (Punjab) and (St. Res.), Punjab Budget, D.G. on alc. (Punjab) and D.S.G. (Pu~jab)








 سال




 ا













.... بآ



 كيز
 "

勧

 ,






 ':

ساك
بند
سلم
بياكّ
V, ان انمامك


SHRIMATI SUKHBUNS KAUR (Gurdaspur): Sir, it is very unfortunate that the hon. Member opposite said that Members from Punjab are afraid of speaking on Punjab. It is not at all correct. Punjab has been discussed in this House several times, when several members from Punjab did speak. The reason why we want to concentrate on the hudget today is because we are the representatives of Punjab and, unfortunately or fortunately, this is the only forum today where we can speak about the Punjab budget...(Interruptions). Since you people are not interested in the budget, since you are not interested in the development of Punjab, someone has to do it and now it happens to be me.

We have beard about the situation prevailing in Punjab. No doubt, the development work in Punjab has suffered and received a set back due to the situation prevailing there. It is very disheartening to find that the Plan outlay for Punjab for 1984-85 has been kept at Rs. 440 crores, which is at the current year's level. I think this is the only State for which the Plan outlay has been frozen at the current year's level.

Taking into consideration the inflation rate in real terms this would mean even less than Rs. 400 crores. This obviously means that we will not be able to continue what we are doing today with the activities that we have to carry out according to the Plan. Therefore, I would request that the Planning Commission should at least give us $10 \%$ increase over the current year's outlay and the consequent increase which amounts to about Rs. 44 crores should be given as a Central grant.

A deficit of Rs. 109.45 crores bas been left uncovered. The Finance Minister in his statement on 12th March had expressed the hope that when a popular Government comes into power, it will cover this deficit through additional resource mobilisation. I agree with this view because it is essential for growth and development. But keeping in view the conditions in Punjab, I don't think that a popular Government will be in a
position to raise this additional resource through taxes, bocause the people already are going through a lot of trouble. Therefore, I would request that the Central Government should give us this assistance in the form of a special grant and cover this deficit.

My colleague from Punjab has gone through the power position in the State, but I would like to take up two projects which are from my area. The first one is the Thein Dam, which is a major Multipurnose project. It is estimated to cost Rs. 669 creres. You might remember that in 1964 its estimated cost was Rs. 69.63 crores and now in 1984 it is alrcady Rs. 669 crores. If you give us the resources the way you are doing now, I den't know when this will be completed. It was supposed to be completed in 1987. And when completed it will give an irrigation potential of 3.48 lakh hectares and the power plants will have an installed capacity of 480 Megawatts. But the execution of this important project has been delayed because of financial constraints. Actually what we should be getting is Rs. 100 crores a year, but you are not giving us more than Rs. $\mathbf{2 0}$ crores. With this amount I don't know how long it will take for its completion. I would request the Finance Minister to pose the project for World Bank or other external assistance because perhaps that will be the only way whereby you will be able to give us money for the project.

The second important project in my area is Mukerian Hydel Project. Mrs. Brar has already spoken about it, but I am mentioning about it to emphasise that we need extra funds from you for it and I hope the Central Government will provide special assistance for completing this project in the next three or four years.

Punjab being a border State has a long border with Pakistan and the State has been trying to give extra attention to the development of border areas. In the process it has to incur additional expenditure by way of concessions to trade and industry, to pay house rent to employees and to maintain law and order. Besides, it is checking smuggling on the borders also. On the other
hand, the State is losing revenue because of the exemption of Land Revenue within a 16 -kilometre border belt. The State Governinent had decided to allocate to the Border areas 15 per cent of the outlay on the divisible plan scheme- The actual expenditure incurred during 1981-82 and 1:82-83 was about Rs. 7.50 crores each year. In 1983.84 it was about Rs. 10 crores. I woukd request that this should be increased to Rs. 20 crores at jeast for 1984.85 and the entire financial liability should be taken over by the Government as part of the scheme for the development of the areas near the international border I am saying this because my district, Giurdaspur, is part of the border areas.

We talked about floods. Shrimati Brar has also mentioned about that in her speech. But my area has a peculiar flood problem. The River Ravi acts as an international boundary between India and Pakistan. A long stretch of it runs through India before entering Pakistan. During the Monsoon the river crodes severely the left bank and the villages and crops are lost every sear. The State Government did do some construction work in the mid fifties in the form of large number of armoured spurs for bank protection, river diversions and training of the rivers but in spite of that we bave flood damages every year.

What is now complicating the issue ? Pakistan on the other side is constructing lot of bundhs to throw water back into our territory. Last year during May and June they had started construction. I brought it to the nutice of the Defence Ministry and to the State Government Department. And they had allocated some money. I am also thankful to the Minister of Irrigation because he gave grant of Rs. 1.15 crores. But this bas to be taken very seriously because before this monsoon again there will be some problem. Last year we paid large sums by way of compensation for the crop destroyed in that area. We could have declared Gurdaspur, Hoshiarpur, Ropar as flood prone so that we could have got some assistançc from the Centre. Please look into it and provide us something.

Agricultare to-tay is very important to ath of as, apecially to the people of Panjab. Panjab is a major contribetor of rice and wheat to the Central pool. We contribute about $62 \%$ of wheat and about $52 \%$ of rice. This contritention is possible if constant encouragement given to the agriculture sector and also ly making some investment in this sector. The investment has to be in the form of electricity supply at subsidised rates to the agriculture sector. The State Government has been incurring expenditure of Rs. 119 crores. So, we would request that some incontive should be given to Panjab for contribution which we make in the form of wheat and rice. Since 1967 the cost of production has gone up by $350 \%$ whereas the procurement price has only increased by $120 \%$. The State should have been encouraged. But you have even withdrawn subsidy that was given in 1973, 1974, 1975 and 1976. Recently, there was agitation by the farmers in Chandigarh. It is not true that the Congress Government or the Congress Party are not with the farmers. We have always looked into their difficulties and tried to solve them. We have tried to raise those up in the various forums and we have beea meeting the officers concerned in the form of deputation. I have myself personally spoken several times that the probtems of farmers should be looked into. I along with some Congress. M.Ps went to the Chairman PSEB. We represented that power should be siven to the border areas during day time. The belt should be extended from 5 km to 8 km for power connections. Those marsinal farmers who are holding less than five acres should be exempt from the security of Rs. $3,000 /$ - which they have to pay for tubewells. So, all the time we have been trying at ath lovels to do something for the farmers or to look into their problems. It is not true that we are not bothered and only the other parties are bothered about thens.

The Central Government adopted the National Policy for Children which recognise the supreme importance of the development of chilitren programise in the development of human resources which are vital to social and ecosomic progress of the nation. The

Children progress has been accorded bigh priority even in the social welfare sector in the Five Year Plan. In this connection Panjab Government had started a programme which is called Package of Elucational Assistance to the children of people who are employed in un-clean occupations, such as sweepers, scavengers, flayers and tanners. Their chitdren will te given two sets of free uniform, pocket money and stationery free of cost. The out-lay for 1984.85 is Rs. 45 lakhs. This should be taken up as a Centrally Sponsored Programme and $50 \%$ assistance may be provided.

Gurdaspur area has a peculiar nature. . In one area there is water logging. In anotber area there is flood and in the third area there is drought.

So, for that particular area, there are some problems. Drinking water problem is also there. Thousands of acres of land in Bet area are water-logged. We have put up a plan for construction of drains. So, I would request the hon. Minister to allocate more funds for this project. There are also two very important bridges in my area. Onc is on the river Ravi in which people of at least 50 villages are affceted and they cannot go straight to district Gurdaspur or Pathankot: They are not connected directly. They have to go via Jammu and Kashmir. But during monsoon and on other occasions, the way is completely cut off. The second one is Gharota bridge which is affecting 27 villages. They have also to take a long route of 30 kms . So, I would request him to allot more funds for these projects.

Considering the immensity of the problem, We have to come to the Centre. The Budget is presented here. I would request him to take the special kind of cenditions prevailing in Punjab into account and sanction us some more money for the year 1984-85.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : Mr. Deputy-Speaker, Str, today's discussion is not only on the Punjab Budget but...
MR. DEPUTY-SPEAKER : The total
time allotted for your Party is 360 seconds.
DR. SURRAMANIAM SWAMY: It is a complete citcle, you know. 360 degrees.

Sir, the whole discussion is on both the resolution of Mr. Sethi as welf as the Budget. Therefore, it is wrong to assume that we have no right to bring in the political issues surrounding the Punjab situation. I was surprised to see that both the Members from Punjab spoke only on the Budget. I do not know whether there was a directive from the Party.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.M. KRISHNA): They are interested in the development of Punjab. You are interested only in politics.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: If they were only interested in the Budget, they could have separated the discussion. They could have joined the discussion politically also.

MR. DEPUTYSPEAKER : They are accountable to the people of Punj.b. You and I are not accountable.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I am, Sir.

Therefore, the political situation in Punjab is a very important part of today's discussion and the fact that the Home Minister has brought the resolution is itself a proof that the Government has failed because he has asked for the extension of President's rule. Now, it is known that the situation has not improved with the imposition of President's rule. President's rule has not been imposed because they lost majority or the Government could not or did not command majority on the floor of the House but because they felt that the Darbara Singh Government could not discharge this law and order responsibility and,therefore, there was a Constitutional break-down. On that basis, President's rule was declared.
not changed. In fact, I would say that it is from bad to worse because the entire might of the Central Government is concentrated there. The cases of murder, loot and so on are continuing unabated and, in fact, increasing. 1 would like to know what is the Government's explanation for wanting this extra six months. You know, under the Constitution they cannot. ask for any more extension, after this, unless they amend the Constitution.

In the case of Assam, they decided not to amend the Constitution. Therefore, the Home Minister must satisfy this. House as to what is the guarantee that in these six months the things would be better and what it is that they propose to do that they have not done in the last six months which will bring about a solution.

The agitation began as Akali vs. Government. Unfortunately, over the last couple of months, this agitation has transformed from Akali vs. Government to Hindus vs. Sikhs. This is the most serious part of the situation that what began as a political agitation has today become a communal agitation.

PROF. N.G. RANGA (Guntur): Not yet.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: He says, not yet. I do not know whether the House shares his opinion or not. But it is a fact that, generally speaking, it is perceived by both Hindus and Sikhs as Hindus vs Sikhs: It is true that there are saner elements on both sides who would not like this to happen. Therefore, it is the biggest tragedy that is happening in Punjab to the two communities which are really brother communities in the sense that there are families where one member of the family is a Hindu and another a Sikh. Nowhere else in the world you can find such an interlocking of two religions, except in the case of Sikh and Hindu religions. You cannot find it with other religions. This interlocking of Sikh and Hindu religions, therefore, makes it extremely important that there should be brotherly relations between these two com-
munities. If it becomes Hindu-Sikh question, what will happen to these families? This is the biggest tragedy because it is not conceivable how it can be resolved. If the poison continues to spread, then this country's entire social fabric would be in jeopardy.

I would join the House in condemning all the violence committed, whether it is in Punjab or it is in Haryana. But I am really surprised at some of the reactions. The question of Hindus retaliating in Haryana is something which I cannot understand. Why should they retaliate? After all, the Sikhs have defended the Hindus. They have laid down their lives for them. If some extremists in Punjab do something mad, does the Hindu community in Haryana have the right to assault innocent Sikhs and burn gurdwaras? I do not think that any provocation from Punjab can justify any reaction anywhere else in the country. What happened in Haryana is specially depl rable because the Sikhs have throughout history stood for the rights of Hindus to practise their religion. Because of a mad action of a few extremists in Punjab, that Hindus in other places should feel that they can take law into their own hands is quite deplorable. I think, if there is President's rule required anywhere, it will be in Haryana because the Government of Haryana is not able to protect the minority Sikh community in Haryana.

In this House, we have heard a lot of propaganda which needs to be refuted. Unfortunately, Mr. Satyasadhan Chakraborty is not here. But his pet subject is to connect everything, right from Malaria to Punjab agitation, to the United States, that the United States is engaged in all kinds of activities there. But to condemn the Akali agitation as having been inspired by the United States would be as silly as saying that anti-Canada agitation in some parts of Tamil Nadu has been inspired by the Soviet Union.

If anybody would say that, I think it is silly. I do not think that it is fair to implicate and condemn US for the entire agitation

## daunched by the Atalis on political grounds.

I think the Akalis are quite capable of launching an agitation on their owin and they have done it on clear-cut demante.

SHRI JAGDISH TYTLER (Dethi Sadar): Some of the Akali leaders have been staying in America and getting protection there.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: You also "ent to America recently. What did you do there?

SHRI JAGDISH TYTLER : Ycs. I am saying that some of the leaders have been given protection in America.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Not the Akali Dal.

SHRI JAGDISH TYTLER : You should condemn thit also.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Not the Akali Dal.

SHRI JAGDISH TYTLER: You condemn that also. Why don't you condemn that? Babbar Khalsa, Granthis and passports, all printed in Americs. Why can't it be printed in Pakistan also?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : I have asked the Government repeatedly to present a white paper, to document such things. Simply because Mr. Jagdish Tytler says that Akali Dal is getting passports printed in America, I am not going to agree. Let the Goverriment....

SHRI JAGDISH TYTLER : Only recentIy in America, one of the Senite members commented on this.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : There is a procedure for this.

SHRI JAGDISH TYTLER : My house is being burnt. My children are being put to threat, today even. But I am saying that you should not condone something which
is wrong. A wrong is being done. Foreign powers are also supporting them.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: You stould then support my demand for a white maper. You support that. I am happy that Members of the ruling party support my demands for the laying of a white paper on the Table of the House.

All these very allegations that these Members are making very freely about the Akali Dal getting foreign assistance, about the Akali Dal being provided assistance from foreign countries etc., should be documented in some form.

I have in this House read out unstarred questions after unstarred questions where the Government has given reply to say that they have no evidence to connect the Akali agitation with foreign countries

Now you have everything going side by side. Your ruling party members are saying this has happened in l'nited Stares Senate and this has happened in Pakistan but, when the unstarred questions come, the Government is -I have quoted this in the llouse before and I can quote again and if you read through !hose you will find-denying any connection between the Akali agitation and foreign countries.

Therefore, I think it is wrong for the Government to go on making propaganda against the Akali Dal.

The Government should come out with some concrete document which would establish to our satisfaction that indeed such things are happening in some form because the Government has not done anything so far. Even on the question of criminals in the Golden Temple, I have told the Minister of Home Affairs a number of times that he should give a list of criminals, if he has any, with some identification. The Governor of Punjab has gone on record to say that the State Government has no information of criminals hiding in Golden Temple. I have read that out in the House in earlier debate. In order to clear the air, it should the done. 1 think the time has come for the Govern-
ment to take some concrete steps.
PROF. N.G. RANGA : Whay about Bhindranwale? Where is Bhindranwale? Where did you meet him? Did you not meet him in the Dewas? He has been a declared offender.

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) : If he is a criminal, why don't you take action? He is a friend of you.

## (Interruptions)

PROF. N.G. RANGA : Are you also supporting them?

> (Interruprions)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I do not think it is necessary for me to reply to every interruption. But a man of the stature of Mr. Ranga sbould say that Mr. Bhindranwale is hiding there? When we were in power, we knew very well who was encouraging Bhindranwale. These very people.

I am not in charge of the Government. You are there as Government. If you think that Mr. Bhindranwale is a criminal, why don't you catch him? Why do you put the blame on us? We are not responsible for maintaining law and order. You are responsiblé for maintaining law and order. (Interruptions) Therefore, I charge this Government. . .

SHRI HARISH RAWAT (Almora) : Mr. Bhindranwale is hiding in the Golden Temple.

अन्न ये कहते हैं कि सरकार एषशन क्यों नहीं लेती, उसको जाहर क्यों नहीं निकालते, लेकिन $\cdot \cdot$ ।
(अ्पवधान)
धी राम विलास वासबान : जब सारा हाउस एप्री था उस वक्त सरकार क्या कर रही थी?
(व्यवधान)
DR. SUBRAMANIAM SWAMY: This House had a debate in which the Speaker
directed the Home Minister, You come back on Monday with the action you have taken'. The whole House was at one with him to say 'You take action'. On Monday he came back and said 'We hope, Mr. Bhindranwale will behave well in future'. I do not think that it is our responsibility. If they say that Mr. Bhindranwale is a criminal, if they say that Mr. Bhindranwale is doing all this, it is for the Government to come forward with action. They want us to give them support, and we did give them on one occasion. But the Government is trying to use the Opposition to further its own propaganda. They cannot have that. I accuse the Government of gross dereliction of duty. I think, this extension is totally undeserved and if the majority of the Members of this House apply their mind, which is a big assumption, then they would throw out this Resolution.

का० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पंजाब के सिलसिले में हमने कई बार बहस की। आज फिर से वहां पर राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए यहां पर प्रस्ताव आया हैं। पंज।ब की आज की स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार दृढ़ कदम उठाए ओर राष्ट्रपति घासन को बढ़ाकर आने उलले महीनों में ऐसे कदम उठाए. जाएं जिससे स्थिति पर काबू पाया जाए। एक तरफ एठमिनिस्ट्रोटिव तरीके से घासन के स्तर पर हमें काम करना है और दूसरी तरफ जो राजनीतिक पहलू है, राजनीतिक तरीके से भी समस्या का हल करना है। उससे हम आंबें नहीं मूंद सकते।

अभी हमारे उधर के माननीय सदस्य चक्रवर्ती जी ओर सुब्रह्मप्यम स्वामी जी ने कुछ बातें कहीं। मुक्षे वह् जानकर अफसोस होता है कि जब हमारे भाननीय सदस्य सारा दोष केन्द्रीय सरकार और मंत्रीपरिषद पर डालते हैं। सुझे अफसोस है कि श्री चक्रन्ती बोलते हुए यहां तक बोल गए कि प्रधानमंश्री जी उबल स्टैंडर्ड रखती हैं। इस संबंध में इस सद़न में एक बात कहती हैं और बाहर दूसरी बात कहती हैं। सुल्तानपुर में कहा गया, अबबार ने

किम सुखियों में क्या ज्ञात छ्वापी，उमका जिक यहां किया गया। में स्पष्ट कहना चाहती हूं कि श्रोमती गांधी भारत की ही नहीं सारे संसार की वे नेवा हैं। जो क．हती हैं वही करती हैं। उनमें वह्ह घकित है，उनका वह्ह चरित्र है，उनका वह्ह कंरेक्टर है कि जिन बातों को वे ठीक समझती हैं，उसको कही है। जो बात ठीक समझ्ञती हैं उस पर निर्णय लेती हैं ओोर अगर समझती हैं कि गसत है तो दूसरों मे सलाहु करके，परामर्ग करके उसके उपर मी अपनी राय बनाती हैं। जिस तरह से दुनिया में भारत सबसे बड़ा प्र जातनच्र है ठीक उसी तरह से दुनिया में सबसे बड़े प्रजातन्र में विश्रास करने वाली नेता हैं। हमने उनको नज़दीक से काम करते हुए देखा है। इस सजाल पर मी आप देखिए कि छुछ दिन पहृने टिपार्टाइट पंक्ट की बात हुई । विरोधी दलों，पंजाव के नेताओं ओर अकाली दल तथा गबनंमेंट के लोगों को मी दुलाया गया। लेकिन उसी समय पंजाब में ऐसी द६ंनाक घटनाएं हुई जिता⿳亠二口丿⿳亠二口丿 बाद स्वयं अवाली नेताओं ने कहा कि आज के दिन वात स्थणित करोे कल ह्रम वात करेंगे। दूसरे दिस बात कों अधूरी छोड़कर यह कहृद दिया गया कि द्रम बात करने के लिए तंयार नहीं हैं। उसके बाद भी रादन में कहा जाता है कि द्धंदिरा जी दोषी हैं ओर केन्द्र सरकार क्यों नहीं बान－ चीत करती। बानचीत किससे की जाए？पह्वने तलवंडो，दूपरे fभं ररांवाले，तीसरे लोंगोवाल बोर चोथे क्या वानल साहृब से बात की जाए ？प्रोफेमर चक्रवर्ती ने कहा कि बहुत पहले से यहु किमांड चली आा रही थी। 16 वर्षों के वाद पजाब ओर हिरिगाणा का मामला हल किया गया। इसी शकार बन्बई और गुजरात में जो महाराष्ट्र की समरया थी उसको ह्नल करखे बम्बई को महाराष्ट्र दिया गया। चंडीगढ़ के लिए दो－दो कमीकन đंठाए कए। उसके वाद्द जो फंसला कि．या गया उस पर एक पक्ष ही मानों को तैयार है। अबोहर ओर फाजिलका के सब।ल कों किस प्रकार मे हल करना चाहिए ？ कितने गांव हुग्रिणा को दिए जाने चाहिए，दूा पर सव चुण हो जाने हैं। आज जो निरीह्ह और बेगुनाहु लोगों की हत्याएं हो रही हैं उसकी वजह से

भारत का जनमत अकालियों के पक्ष में नहीं है। हमारी सरकार और हमारे मुछ्य मंत्री वहां पर थे। पंज्यब की जनता ने कोग्रेस को वोट दिया था। हम उस समस्या को हल कर सकते थे। लेकिन， अकाली दल को ऐसा लगा कि बड़ा अच्छा गोका है और पंबाब के अन्दर कराद पंदा किए जाएं। हमें दोष किया जाता है कि छंग्रेस के लोग वोट के लिए काम करते हैं 1 हम तो पहले से ही पावर में घे। जनता सरकार 28 मह्रोनों के लिए थी， बादस स！हब उस समय वद्टां मुख्य मंगी थे ओर दूप़रे लोग केन्द्र में दिfनस्टर थे। उस समय द्वन सवालों को नहीं उठाया गया। जब वहां की सर－ कार हृट गई तो इन सवालों कों लाकर खड़ा कर दिया। भाजिर，ये सवाल किस तरह हल हो सकते है，इस पर सदन में बार－बार बहस हो चुकी है। आज भी हृमारे विरोधी दल के भाइयों ने पिमी－ पिटी बात̃ कह्टों कि क्यों आपम में बातनीन नहींकी जा ग्ही है ？कांप्रेस गकाग क．मेटी ने प्रग्ताव पास किया कि बातचीत के लिए ह्मेगा उर्वाजे बुले है। श्रीमती गाधी ने भी हो बात को ह्मेशा दोह－ राया है कि वातचीत के द्वारा किंगी भी समस्या को हल कि，या जा सकता है। बात यहृ है कि वे लोग समस्या का हल होने नहीं देना चाहते । सुद्रह्मप्यम साह्त बहुत जोरों से अभीरांा को हिफेंह कर रहे ये। दरा माचं 1984 के निल्लि्ज में हमने पढ़ा ＂प्वाट टू ब्लो अव गोल्डन टेटिमल＂। उन बातों में अगर जरा भी मचचाई है तो मैं गमसती हें मुव्रह्मण्पम स Iद्हब दोबार। अमेरिखा की वकालत नहीं करेंगे।

गा० सुषहल्जण्यम स्वाभी：आव समक्ष नहीं qाए। $\cdots$（曲वधान）

धी पी० सी० सेठी ：आवक्त्र वह्ले भाषण का जिक कर रहीं हैं।

उा० राजेन्द्र कमारी बजपंयी ：जिम तन्ह से घसमें लिखा गया है वह मैं बताती हैं। बार－ बार वह् कह्ता जाता है fr．गोल्धन टैम्पल के अन्दर पुलिम को घुमना चरिित्ये। जह्ां तक सरकार का ताल्लुक है वह्ह अपने तरीके से इस

[^1]समस्या का हलग णिकालने की कोशिश कर रही है कि कंसे किर्मनलज्ज को पकड़ा जा सकता है, केसे हधियार रखने वालंं के खिलाफ एवशन लिया जा सकता है। सरकार तल्वरता से इसमें लगी हुई है। जो कुछ दूस अखबार में छपा है उसके केसे खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं, और कंसी कटिन स्थिनि पंदा हों सकती है, इसको भी आप ₹ेखें। काफी ट्क्कफली सिचुएफन को हैंडल करने की ओर इसके साथ डोल करने की आवश्यकता है। इस अधबार में यह छणा है :
> "In simple words, a fuse had been set to blow up not only the Golden Temple but also the nation as a whole ; and it was a providential tip-of that prevented such a dire calamily".

पह वात अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। क्नगढ़े को घस तरह से ज्यादा बढ़ा दिया जाए, इतना ज्यादा इसको कम्युनन बना दिया जाए और सारे देश में भाएग्रदायिफता को इस तरह बढ़ा दिया जाए जिगमें देश की जो शानित्ति है वह ख्बतरे में पड़ जाए, इसके परनि हैमनो सावधान होना होगा।

जब में हृं। ने नेता श्रोमती इंदिरा गांधी नान एलाइंड नेणंज की चेयरपरसग बनी है और दुनिया की दो fिएईई आवादी की नेता बनी हैं और विश्व में घांति की बiत करने लगी हैं तब से दुनिया के कुछ लोग, कुछ श्शातया हैं जो तहीं चाहती हैं कि हमारी जो नान एलाइंड मूवमेंट है वह सफल हो ओर इन्दिरा जी जिस देश की नेता हैं, जिस गानएलाइंड मूनमंट की नेता हैं, उनको सफलता मिले ओर दस वास्ते हमारी जो बोर्डर स्टेट्स हैं, पंजाब, काश्मीर और असम यहां र जिस्टबहं सिचुएमन $\hat{q}$ १ा करने की कोणिएर्भे की जा रही हैं। ते चाहती है कि चारों तरफ ऐसी स्थिति पेदा हो जाए ताकि हम पांfि के माध प्रोप्रेस की तरक आगे न बढ़ते


आज सवाल पंजाव और हरिय।णा का केवल नहीं है। सबाल देश की एकता का है, उन्नति का है।

हमारे विपक्ष के सायी जो हैं उनसे मेरी अपील हैं कि पार्टी लाइंज से उपर उठ कर इस मसले पर वे विचार करें। अकाली छमारे भी भाई हैं। हमारे विरोधी पक्ष के लोग केवल हिसा की निन्दा ही न फरें बस्कि सभी को छ्रमंदिर साहंब के सामने अकाल तब्त के सामने ख़़े हो कर, गोल्हन टैम्पल के आागे बढ़े होकर करुना चाहिये कि जो फिमिनल लोग गुरुद्धारे में हैं वे बाहर निकलें। उनको प्रोसेशन निकालना चाहिये। इन्डायरेक्ट बात उन को नहीं करनी चाहिए। ऐसा अगर वे नहीं करते हैं तो छम मान कर चलंगे कि अकालियों को वे पूरी तरह सपोर्टे कर रहे हैं डायरेक्टली और इंडायरेष्टली। केवल कंछैम करना ही काफी नहीं है। किमिनल्ज को गुरुदारों से बाहर निकालना बहुत जहूरी है। वह कंसे हो सकता है, यह हम सब सोषें। एक तरफ वह कहा जाता है कि गोल्डन टैम्पल में पुलिस को नहीं जाना चाहिए, ओर दूसरी तरफ पोलिटिकल गा रास्ता क्या निकालना चाहिये। सारे सदन को इस पर भी राय देनी चाहिए। वे बल यह् क्ह देना कि सरकार बुछ नहीं कर रही है, कोई सोल्यूघान नहीं है। इससे मामला हल नहीं होता है इससे कोई इक्कार नहीं कर सकता है कि गोल्डन टैम्पल में किमिनल लोग हैं और वहां अनआधोराइज्ड हथियार भी रखे हुए हैं। यही नहीं, चारों तरफ पंजाब में यह चीज हो रही है । हर गुछद्धारे में ऐसी चीज होने लगे तो दूसरी जगहों में भी यह्हीज फैल सकती है। तो फिर इसको केसे निकाला जा सकता है, इस पर कोई नहीं बोलता। अगर केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई एकश्रन होता है इस तरह का तो मे पूछना चाहती हूं कि क्या हमारे विरोधी दलों के भाई उस समय सरकार का साथ देंगे और सरकार के किसी ब.दम का समर्थन करेंगे ? में जानती हूं कि तब फिर इसी सदन में आप एध्जनंमेंट मोशन ले आएंगे और कहेंगे कि सरकार ने इतने लोगों को मार डाला, यह हत्या हो गई, हाहाकार हो गया। बाज राष्ट्र के सामने बड़ी संकटूूर्ण स्थिति है। यह नहीं है केवल अकाली खंडीगढ़ मांग रहे हैँ, राजधानी मांग रहे हैं या पानी मांग रहे हैं।

अब कांस्टीट्यूशन जलाया गया। आज ही सवेरे हमारी एक मिन्र जो अमरीका में रहती हैं उन्होंने भुझे चिट्ठी लिखी fo भारत में जो संविधान कों जलाया जा रहा है उसको उढ़-पढ़ कर हेमें दुख होता है। तो भारत के लोग जो विदेयों में भी हैं उनको भी इस बात का दुख हो रहा है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Hon. Member may resume her seat. Now, the Parliamentary Affairs Minister.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I have a small request to make. I have requested the hon. Member Shri Ram Vilas Paswan ji and he has agreed.

आज पंजाब के प्रश्न को समाप्त कर लिया जाए और आंधे घंट्ट की चर्चा कल कर ली जाय। इसके लिए माननीय पासवा नी सहमत हो गये हैं। हैं उनका बहुत आभारी हूं। वह कहते हैं कि वेढनेस्े को हो जाय।

भो सतोश अप्रबाल (जयपुर) : यहु विपक्ष के सहयोग का अभूतपूवं उदाद्दरण है। बोर अभी माननीय राजेन्द्र कुमारी जी शिकायत कर रही थीं कि विपक्ष की ओर से कोआवरेशन नहीं दिया जा रहा है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think that the House agrees to the proposal.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.
MR. DEPUTY-SPEAKER : Half-anhour discussion is postponed to Wednesday.. (Interruptions).

SRI BUTA SINGH : Half-an-hour is on Monday and Wednesday.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Half-anhour discussion is postponed. The proposal of hon. Shri Buta Singh, Parliamentary Affairs Minister, is agreed to.

The hon. Member may continue her speech. I request hon. members who wish to speak to be as brief as possible.

Two Ministers have got to reply and intervene. At $6-30 \mathrm{I}$ will call the Hon. Home Minister.

SHRI BUTA SINGH: At 6 -30 the hon. Home Minister will reply.

SHRI SATISH AGARWAL : It is not necessary for the Congress-1 Members to make any lengthy speeches.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Everybody must be within the time.

Now the hon. Member may continue.
ग०० राबेन्ट्र फूमारी बाअपेयी : में समाप्त कर रही हूं इस अपोल के साथ•••

घी राम किलास पासबान (ह्ाजोपुर) : किनको अपील कर रही है ?

गा० राबेन्द्र कमारी बाजषेयो : आषको कोर आपके द्वारा पंजाब के हिन्दू ओर सिख भा छूयों को जो लोग आज इस तरहृ की स्थिति पैदा कर रहे है, उनकी अपील कर रही हूं कि सरकार जो कदम पंजाब में नोंमंलसी लाने के लिए उठा रही है उसमें वह्ह सह्योग करें। एक उद्वरण देकर में अपनी बात समाप्त करुंगी :

The Sikhs set a bound to the impulse of revenue ; and though the Afghan massacre and persecution must have been deeply imprinted on their minds, they did not, it is said, destroy one prisoner in cold blood.

तो यह्ह हिस्ट्री रही है। कमी सिखों ने इस तरह से कोल्ठ बलउ् मरंर या किरलग नहीं की है। बस्कि हमेशा बहादुरी के साथ यह कोम लड़ी है। इसलिये भाज जब हम सुनते हैं कि बेगुनां लोगों का बून बहे रहा है, मारे जा रहे हैं तो हमें तकलीफ हो रही है। सिख्ब परम्परा में यह्ट चीज कभी नहीं रही है। टालरेंस की भावना सिब्ब धर्म में रही है

और वीरता के साथ मरने और स्याग में वह्ह सबा आगे रहे हैं। तों उसी आधार पर चलते हुए आज हमारे जो सिस्ब भाई हैं, वह चाहे अकाली हों या कोई और हों, सब लोग मिलकर एक ऐसी भावना पंजाब में बनायँंगे भाई चारे की और सद्भावना की ताकि आगे के लिए जो बेगुनाहों का खून हो रहा है वह् बन्द हो।

धी सूरज भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार और अकाली दल की घातक नीतियों के कारण राजनीतिक तोर पर पंजाब का लगभग शिराजा बिख्बर चुका है। ओर आज बजट पढ़कर तो ऐसा लगता है कि इसको आधिक तरर पर चोषट किया जा रहा है। केन्द्र का जो प्लान है उसमें लगभग 25 फीमदी की बढ़ोत्तरी की गई है। लेकिन पंजाब के ऐनुअल प्लान में 440 करोड़ रु० इस माल का है और उनना ही प्रोवीजन अगले साल रबा गया है। एक नया पैसा नहीं बढ़ाया गया है। सेंड्र्रल एड ओर प्रान्ट में केवल 16 करोड़ रु० अगने माल के लिए बढ़ाया गया है। विलेज और र्माल इंन्डर्ग़ज में केषल 85 लाख रु० बढ़ाया गमा है। मोशल सिकमोरिटी ओर वेलफेयर के लिए 13 लाब ह०० बढ़ाया गया है। $\cdots$ हरिजनों के लिए तो कालम है नहीं, शायद उन्हें सोशल सिक्योरिटी में लाए हों। सोशल सिक्योरिटी में विडीज भी आयेंगी ओर हरिजन भी आयँंगे कोर कुछ द्रमने भी आयेंगे। इन सकके लिए 13 लाख रुपये छढ़ाए हैं। इससे भी बतरनाक चीज और है।

एग्रीकरन्चर के लिए इस साल जो अमाउन्ट थी, अगले साल के लिए इस माल के एमाउन्ट में से भी 60 लाख्र रपये घटा दिए गए हैं। माइनर ईरिगेशन में अगले साल के लिए 4 करोड़ रुपये घटा दिए गए हैं। अंत्रंन डेयलपमेंट में 7 करोढ़ रुपये घटा दिए गए हैं। अधिक तोर पर यह पंजाब को चौपट करने का ही मामला है, और कुछ नहीं है। पहले ही आधिक तोर पर चरमशाहट उसमें है और बिजनेस बत्म हो चुका है, वहां पर इंड्ट्रीज

का भट्टा बंठ चुका है भरर आपने इस किस्म का बजट पेश करके बिल्कुल ही सब चीजों का सफाया कर दिया है।

आज पंजाब में आपके केन्द्र की ही हुकूमत है, इसलिए हरिपाणा में पानी देने के लिए जो एस० वाई० लिक कैनाल है, उसको आप बना दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है अब तो।

दूसरी बात यहृ है कि पंजाब की आग हरियाणा में बा गई है। हरियाणा के छिप्टी स्पीकर श्री वेदपाल ओर उनके साथ बंठी हुई श्रीभती घांति देवी पर हमला किया गया। उनका ड्राइवर इतिफाक से मेरी कांस्टीटिएन्सी का रहने वाला था, उसको तो गोली मे उढ़ा दिया गया। में इसकी निन्दा करता हों और अपकी सरकार से मांग करता हूं कि जो ड्राइवर मरा है, उसके परिवार. को अाप कुष सहायता दीजिए।

पंजाब के बिल्कुल साथ लगता हुआ कलांवली एरिया है। वहां के रेलवे स्टेशन पर बम फेका गया। गाड़ी थोड़ी देर पहले निकल गई थी। अगर गाड़ी कहीं थोड़ी देर ही लेट हो जाती तो गाड़ी का सारा सवारियों समेत सफाया हो जाता। छस कलांवाली में पिछले साल एक निरंकारी मारा गया था। उसका नाम है अवतार सिंह । उसके 5 बच्चे हैं ओर बड़े बच्चे की उप्र 12 साल है, छोटे का आप अन्दाजा लगा सकते हैं। हमारी पार्टी के एक वर्कर भीमसेन को धमकी दी गई, हमला किया गया, लेकिन कोई सिक्योरिटी उसको नहीं दी जा रही है।

मे कह्ना चाहता हूं कि अगर हुरियाणा में यह कार्षर है कि शूट एट साइट तो पंजाब में ह्रालत बदतर है, बहां शूट एट साइट क्यों नहीं है ? इसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि पिछ्छे साल 6 अक्तूवर को आपने प्रेजीडेंभल रूल वहां लागू किया। तब से अब तक लोगों का ख्याल है कि प्रंजीडंट रूल होने के बाद शायद पंजाब में हालात

सुधर जायेंगे । एक उर्दू शायर अब वहु कहते हैं-
निगाहें मुंतजिर थीं, कब किरण फूटे, सहर होगी, मगर यह रात तो कुछ ओर काली ही होती जाती है।

पंजाब में ह्रालात ओर ज्यादा विगड़ते जा रहे हैं। हो कारा रहा है ? लाला जगत नारायण से लेकर 'प्रीतलड़ी’ के एडीटर सुमेर fंसह तक कोई सेफ नहीं है। गोली से उड़ा दिए गए हैं। वाबा गुरवचन मिमृ और उनके 40 निरंकारी पैरकार गोली से उड़ा दिए गए हैं। संकड़ों हिन्दू मोत के घाट उतार दिए गए हैं। शिवराश्रि के पवित्र अवसर पर बम फेंके गए, जिन्होंने बम फॅंके, सी० आर० पी० के आदमियों ने उन्हें पकड़ लिया, पुलिस ने छुड़वा दिया। आज सी० आर० पी० और. पुलिस में आ१स में वहां रिफ्ट है। यह प्रेजीडैंटर रूल की बरकते हैं, जो कुछ वद़ां हो रहा है । दरदार साहब से सी० आर० पी० पर गोली चलाई जाती है। गुहुदारा मेह्रता चोक में बम बनते हैं, बम फटते हैं, वहां आदमी मरते हैं। वहां जब देख्बने जाते हैं तो ग्रून का कतरा मी नहीं मिलता।

पंजाब को डिस्टबर्ड एरिया मी कहृ दिया गया, स्पेशल पावर आर्मी और पुलिस को दे दी गई और वहां आर्टटकल 25 मी इस दोरान में जलाया जा रहा है ।
18.08 hrs .

[DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI in the Chair]

में पूछना चाहता हूं कि अगर राष्ट्रपति राज्य में भी यही कुछ होगा था तो क्या इसीलिए इसे लगाया गया था? यह तो ग़ह-मंत्री ने बुद ही स्वीकार किया है कि हम नाकाम रहे हैं 6 महीने हालात सुआररने में, इसलिए मेहृरबानी करके 6 महीने के लिए छसे ओर बढ़ा दिया जाए। जिस

दवा ने 6 महीने काम नहीं किया वही दवाई फिर 6 महीने के लिए दोहरायें ? द्वा को बदर्टिए हुजूर।

मेरा पहला सुक्षाव है, जसा सुबह हाउस में कहा गया कि अछ्गक्ष महोदय के नेतृत्व में पालियामेंटरी छैलीगेशन पंजाब में जाना चाहिए। पीस मिशन हो, सभी दलों के नेता उसमें जामिल हों और वहां जायूं, पायद हालत सुधर सके।

दूसरा सुम्नाव यह है कि कानून बनाया जाए। अब तक भाषणबाजी रही है कि गुहद्यारा, मंदिर, भस्जिद, गिरजाधर पोलिटिकल परवज के लिए इस्तेमाल न हों। आज वे न सिफं पोलिटिकल बहिक किमिनल परपज के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वहां पर किमिनल पनाह लेते हैं। इसको रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए।

मेरे तीसरे मुमाव को सुनकर पायद आप चौकेंगे। अाज पजाब की हालत वह है कि वह्टां पर बून की नदी बह्र रही है। वहां पर ध्रो दरवारा ईिह की हुकूमत कुछ नही कर पाई, पां亏 साहव भी कुछ नहीं कर पाए और सी० आर० पी० तथा पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई है। अगर पंजाब में हालात को कट्रोल करना है ओर उस आाग को नजदीक के प्रदेशों में भढ़कने से ब्वाना है, तो पं जाब को सीधे तोर पर फींज के हवाले कर दिया जाए। अाज उसके अलावा कोई चारा नही है। मुल्क को तक्सीम से बचाने के लिए ओर संविधान की बेई्छज्जती होने से रोकने के लिए सरकार को यह कढ़ा कदम उठाना चाहिए। कभी-कमी छोटोमोटी गोलियों और इनजेक्रान्ज से काम नहीं चलता आर आपरेशन भी करना पड़ता है।

घी दुज्ण बत सुल्तानपुरी (किमला) : सभापति महोदय, पंजाब में गबन्नरी राज को बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हू। पं त्राब एक बहुत अचछा सूबा था, जह्वा किसी किस्म की कोई गढ़बड़ नहीं होती थी। लेकिन कुछ महीनों से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हुर्यिाणा

और जम्नू-काशमीर के क्षेत्र में कुछ गड़बढ़ शुरू हो गई है। मैं समझ्षता हूं कि हस गड़बड़ के पीछे ऐमी छोटी-मोटी पाईडयां हैं. जिनको इस देश की भलाई से कोई मतलब नहीं ? ? । उनको सिक्फ इस बात से मतलब है कक हैम राजनीति में किस तरह आगो 习ढ़ें। यहु एक बतरनाक स्थिति है।

पंजाब में अकाली दल गवर्नमेंट नहीं बना सका। पालिय। मेंग्र के 13 सदस्यों में से उमका सिफं एक यादमी जीत सका है। बाकी सब कांग्रेस के आ?मी यहां आए हैं। असेम्बली के चुनावों में भी कंग्रेस बहुमत से जीती है। कांग्रेस जानती है कि मुल क किस तरह से एक रह् सकता है। दूमरे लोग यह नहों मोचते कि इस देश को डक्ट्ठा रखना है। इस बारे में जो कदम हु्मारी सरकार उठा रही है, वह् कोई दूस री सऱकार नहीं उठा सकती।

जो लोगा इल्जाग लगाते है कि कां्र्रेस और अकानियो में कोई :ममझोना है, मे उनसे पूढ ?
 if दिस्येंदार है। श्रो स्वामी और काश्मोर के चीक fिनिस्टर वगंगठ्त् को श्री लोंांगाल तलवार और मरेगा भें: करने रहे हैं। जो माननोय सदग्य मुझमे वह्न वाने है, अकालो उनकी पार्टी के साथ सामीदार चे । लोंगोवात के ग्रुप के लोग उनके साथ रह् हैं। वह् इससे गुनकर नहीं हो सकते।

कार्रेश वाट्टी मारे देश को एक नजर से देखती है बोर वह सारे देश को ऊदर उठाना चाहती है। यही वजह है कि पजाब में हालत को सुधारने के लिए और छ: महीने कासमयय मांगा गया है।

रोपड़ मेरे क्षेत्र के साथ लगता है। रोपड़ के पास धनोता ओर किरतपूर गांव हैं। इन गांतों के दंभ्यान जो नदी है, उपपर कोई दुल नहीं है। उस नदी पर नुन्न बनाया जाए, ताकि नालागढ़ को सड़क से मिलाया जा सके। नैनादेवी का मन्दिर भाखड़ा हैम की तरफ नीचे धंस रहा है। उसको बचाने के लिए स्पर लग।ए जाने चाहिए। इस काम के लिए रुपए की उ्यवस्षा की जाए। दूमाबल

प्रदेश की सब नदियों का बहाव पंजाब की तरफ है। उनमें बाढ़ आाने से पंजाब और हरियाणा की करोड़ों रपयों की फसल बर्वाद हो जाती है। केन्न्द्रीय सरकार को स्पेशल फंड बनाकर दिमाचल प्रदेश मे चंक डंम का निर्माण करना चाहिए, ताकि पंजाब और हरियाणा की फस्लों की रक्षा हो सके।

पेप्सू के दो जिलों कंडापाट और पटियाला में से कंडाघाट अब हिमाचल पदेश में है। पधियाला की स्थिति भो बहुत त्रिगड़ रही है। वासतव में हिन्दू ओर सिबं नहीं लड़ रहे हैं। मोजूदा गड़बड़ के लिए चन्द टोले जिम्मेदार हैं, जो मुल्क की भलाई नहीं चाहते, जो यह नहीं चाहते कि देश और पंजाब की प्रगति हो और हमारा प्रोडकशन बत़े। पंजाब छक्तसादी तोर पर एक नम्बर का सूबा है और दो नम्बर पर हिरिाणा है। पह कहां का उसूल है कि एक अरब रुपया ले गए हरियाणा गवनंमेंट का और भारत सरकार ने भी उममें योगदान किया है, लेकिन अभी तक नहर चालू नहीं हुई है। अब चूंकि पंजाब में राष्ट्र्रति गामन है इमलिए वहां पर नहर बना दी जानी चाहिए। जो चणडीगढ़ है उसमें 7 परसेन्ट शेयर हिमाचल प्रदेश का भी है लेकिन हमने कभी इसिस्ट नहीं किया ६योंक हम तो यही चाहते हैं कि पं जाब, हरियाणाओर हिमгचल प्रदेश सभी एक साथ मिल कर चलें । जो लोग भी अनज हिंनू ओर विख में क्षगड़ा पैदा करना चाहते हैं उनको हम अच्छा नहीं समझते हैं। आज अगर कोई डकँत किसी मन्दिर में पड़ें हैं तो उनको कानृन्न के हवाले करना चाहिए वयोंक उनके वहां पर रहने से पवित्र स्यान की पवित्रता नष्ट होती है। इस प्रकार के लोग चाहे वे अमृतसर के गुरुदारे में बैं हों या कहीं ओर, जिन्होंने निरंकारी बाबा को कस्ल किया या लाला जगत नारायण को कत्ल किया-उनको बिलकुल बराना नह्ठीं चाहिए।

डा० स्वामी ने कहा कि हम अमरीका के बिल्नुल बिलाफ चलते हैं लेकिन में कहना चाहता हूं कि अमरीका क्या करना चाहता है ? वह तो पहां पर जंग करवाना षाहता है। स्बामी जी तो

अन्तर्यामी हैं वे चाइना भी जाते हैं ओर अमरीका भी जाते हैं। चे कभी अमृतसर भी पहुंच जाते हैं। उनको बजट से कोई मतलब नहीं है। पंजाब की आधिक दशा सुधारने के लिए हग चाहेते हैं अचछा बजट हो। आगे चलकर वहां पर गख्नंमेंट मी बनेगी लेकिन अभी राष्ट्रूपि शासन है और इस दोरान वहां पर ठीक प्रकार से खर्वा होना चाहिए।

श्रो भोगेन्द्र भा(मधुबनी) : सभार्पति जी, अभी यहां पर दो बातें एक साथ आई हैं—एक तो राध्ट्रपति का शासन काल बढ़ाने के लिए ओर दूसरा पंजाब का बजट। तचमुच में पह दु.खद है जैसा कि हमारे अन्ग्र संधियों ने कहा है कि वहां पर राष्ट्रपति का 6 महीदोने का शासन काल बिल्कुल fिरर्थक साचित हुआ। लोगों ने जो आशाएं लगाई थी कि वहां की हालत सुधरेगी, वह कित्कुल नहीं सुधुरी, बहिक खतरा यहां तक पहुंज गया कि भूतूूर्व मुध्वमनत्री, जो कि इस सदन के सदस्य भी रह चुके हैं, हमारे साथी ₹चतःर्रता सेनानी दरत्रारामिंह जी पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें संयोग रो वे बच गए। इसी प्रकार प्रीतलद्री के Fi म्पादक नोजवान सुमेर सिह का वहल हुआ। इस प्रकार की स्थिति वहां पर राष्ट्र्पति शासन की निरर्थकता साबित करती है। इसलिए भारत सरकार को गहराई के साथ इस बात पर विचार करनगा है कि वह्टां पर क्या सुधार करने हैं ओर कोन से नये कदम गठाने हैं ताकि आगे के लिए जो आप समय मांग रहे है उसमें कुछ वेहनर नतोजे की उम्मीद की जा सके।

जो हिन्दू-सिस्ब की स्थिति पंजाब में पैदा हुई बताई जाती है, वंसी पंजाब में स्थिति नहीं है। यदि 告 गलती पर हूं तो मन्त्रीजी मुमे सुघारेंगे। जहां तक गेरी जानकारी है, अभी तक पंजाब में जितने भी कलल किए गए हैं उनमें ज्यादातर तादाद सिखों की है। इसलिए इसमें कोई सिब और गैरसिख का मामला नहीं है। हैं वहां पर कई जगहों पर गया हूं, किसी भी जगहु पर पहु खबर नहीं है

कि सिबों ने गैर-सिखों पर हमला किया। दुर्भाग्य से पानीपत, करनाल ओर जींद (हरियाणा) में जो कुछ हो गया वह् अभी तक पंजाब में कहीं नहीं हुआ है। इसीलिए जो हमारा सही चरिग्र है, उसको समझकर ही हम आगे वढ़ सकते हैं, हमारा एक चरित्र राजनीति है। एक सदस्य को है्रियत से कहा गया था कि निश्चित रूप से अमरीका सा प्राज्यवाद की चाल है। अमरोका देश से कतई स्मगढ़ा नहीं है, अमरीका के लोगों से कतई घगड़ा नहीं है, लेकिन अभी भी गहृां उा० चोहान बंढे हुए हैं, जो अपने को ब।लिसनंन का राट्ट्रवति कहते हैं। भाग्त सरकार का पारपोोट्ट नहीं है। गृद्य मंशी इसको साफ करेंगे, कि इसके लिए कोन री कार्यंवाही की जा रही है ? वगंर हमारें पासपोटं ओर बीजा के अमरीका उनको हे दुए हैं। समरीका से हमारे कानूनी जाल्लुकात है, वहृं पर समानान्तर सरकार के हैप में वह सरकार एलाँ करके काम करने का दाया करती है- इराके लिए् भी गरकार कोन सा कदम उठाने जा रही हैं ?

जहां तक पंजाब में मिख का मामला है, गुखनानक देत्र ने मजहत्वी सिख को मिटाने के लिए सिख की गुरुऊात की धी। नया गजहत्र बनाने के लिए नहीं। उसमे पहने :ो हिन्दू कोई मजह्ब नहों था, रिलीजन है भी नहीं, बहुन में मजह्बी रिलीजन उसमें है, लेकित वह्ट स्रुद में एक मजहत्व
 मिक्ष सिलों के नही हैं । जिन्होंने गोभाग्य से पटना में जन्म लिया ओर नानदेढ़, महाराष्ट्र में उनकी मुत्यु हुई। इमलिए कोई इन महान गुरुं को छोन नहीं सकता है। हमारे वगल में गुकतेग बहादुर ने जहां प्राण त्यागे, वह राजधानी है। इसील,ए इस रूप में fिख ओर गंर fिष्ब के हुप में पंजान्र और गैर पंजाब के रूप में इस सगड़े को नहीं द्रेख्बना है। वही चोट हम पर भी फिर की जा रही है, जो सन् 1947 में की गई थी, जिसमें कि हमारा देश बंटा था। हिन्दू ओर मुसलमान के नाम पर चोट की गई थी। लेकिन फिलिस्तीनियों में दिन्दू नहीं थे, वहां मुस्लिम यहूदी के नाम पर फिलिरतान का

बंटवारा हो गया। दुनिया के नबसे पर आज फिलिस्तीन नाम का कोई देष नहीं है, लेकिन सरकार है। आयरलंड बहुत छोटा देश था। न हिन्दू ओर न यहूदी मुसलमान थे, किफं ईसाई थे, प्रोटेस्टेंट रिलीजन चे, उनका बंटबारा हो गया। यह बतरा हम पर मी चल रहा है, इस चीज को अगर हम नहीं समझ्भंगे, तो यह् संसद की जिम्मेदारी है, इस सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी राष्ट्रीय एकता और आजादी पर कोई खतरा नहीं है ओर इसकी रक्षा का भार इस सरकार पर है। इसमें अगर विफलता होती है, नाकामयाबी होती है, तो उसका भार भी इस सरकार पर है। असम में देश के लोगों ने हमारी इच्छा के खिलाफ मी आपको वह् णक्ति दी और समथंन दिया। उसको देकर देश की एकता और देश के आपसी हमलों की रक्षा करने का दायित्व भी आपके माथे पर है। केवल हुकूमत करना हो नहीं, देश को बचाने का दाधित्व और उमकी जिम्मेदारी अापके ऊपर है।

प जाब उद्योंग और कृषि के मायने में भारत का अग्रणी बन चुका है। पंजाञ का व्यापार क उद्योग अभी खतरे में पड़ा हुआ है। बाहर के लोग वहां जाने से हिजक रहे हैं। पं जान्र में उद्धोग और व्यापार में प्रगीत कायम रहे इसके लिए आपको मजबूत कद्र उठाने चाहिए । पंजाब में आपने कोई ध्यान नहीं दिया है, छ: महीने का समय ओर मांगा है। बजट बगंरह पर ध्यान न देते हुए, पिछले बजट की रfि को ही लगभग रख दिया है। यदि पंजाब के आधिक मामलों के विकास में अवरोध पैदा हुआ तो हालत और बिगढ़ेगी तथा बेकारी की हालत भी ओर चिगढ़ेगी, इस जिम्मेदारी से भी सरकार माग रही है।

अह्पक्ष जी, मेरा अाप्रह है कि सरकार अभी कोई कदम नहीं उठा रही है। कुछ भी एलान नहीं कर रही है। बाज ठगानाकर्षण प्रस्ताव में मी हुछ नहीं कहा गया। बाप देश को क्या कहता चाहते हैं। वहों आपने राष्ट्रपति घासन लागू किया और जनतंच्र का तरीका चह्म कर विया, बाषिर्राप

## क्या चाहता है ?

ऐसी हालत में क्या जो पहले का निर्णय था कि घंडीगक पुराने पंजाब के लिये बना था, उसे पंजाब को दे दिया जाय ? इसके लिए. मैं अग्रह् करूंगा कि सभी दलों की बंठक बुलाई जाय, उसमें अकाली दल मी आये ओर निश्चित किया जाय कि चंडीयढ़ पंजाब को दे दिया जाय, जो नहर का मामला है उसे ट्रिव्यूनल को सॉँपा जाय, इलाकों के जो ऐसे मामले हैं जो निविवाद हैं उनको हरियाणा के हवाले किया जाय, जो विवाद के मामले हैं उनको ट्रिन्यूनल को सौँपा जाय भर हरियाणा को चंडीमढ़ से बदतर नहीं, बल्क उस से भी बढ़िया राजधानी बनाने के लिए घन दिया जाय। हम ऐसे बजट की उम्मीद करते थे जिस में आप सदन में आकर कहते कि हरियाणा को राजधानी बनाने के लिए इतनी धनराणि दी जाय और सारा सदन एक मत से उस को स्वीकार करता। लेकिन मुझे दुख्ख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह के हलाज के लिए इस बजट में कोई कदम नहीं उठायट गया है। केवल दोष मढ़ देने से जो लोग जान से चले गए हैं वे वागस नहीं आ सकते। अगर यही हालात चलते रहे तो लोगों के दिल ओर दिमाग पर जो दाग लग जायगा, उसको सम्भालना आ।सान नहीं होगा। इस दिशा में अभी तक केन्द्रीय सरकार विफल सावित हुई है और आगे भी मुभे सफलता की कोई आशा दिबाई नहींदे रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो सुसाव मेंने दिए हैं तथा अन्य लोगों ने भी दिये हैं उनको ले कर अगे बढ़ें और ऐसे प्रयास करें कि हालात ज्यादान विगड़ें, बह्कि उनका समाधान हो सके।

जहा तक डा० सुब्वम्पम्पम स्वामी की बात है, भै उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं। उनकी बासें सुनकर मेरा अमरीका पर गुस्सा कुछ घट जाता है। पिछले दिनों वाशिगटटन में खालिस्तान के नाम पर जो दावत हुई उसमें अमरीका के तीन सीनेटरों ने हिस्सा लिया बा। हमारे स्वामी जी मी पिछले किनों जियान-उस-ृ से मिलकर आये बोर यहां

आकर उन्होंने जिया-उल-हक की बड़ी तारीफ करते हुए बयान दिया - रागर खान अब्दुल गफफार खां शर्तनामा मान लें कि वह फौजी हुक्मत के खिल1फ नहीं बोलेंगे तों वे उन्हें छोड़ देंगे-में इस तग्ह की बातों पर नहीं गना चाहूंगा, लेकिन में इस सरकार से आग्रह् वर्लंगा कि देश्र की एकता को दृष्टि में रखकर, संविधान की मर्यदादा को दृष्टि में रख कर तथा इस तदन के प्रति उसकी जो जिम्मेदागी है उस को दृषिट में रखकर वह आगे आयं और सत्रको बातचीत बे लिए दावत दे जिस से वहां की समस्वा का समाधान निकल सके। इस समस्या को सिज्ञ और हिन्दुओं के विनाद का रूप ना चिया जाग। हरियाणा में उन दो दिनों के अन्दर जो कुण्ठ हुगi में उस को भी 幺ोहराना नहीं चं हना हूं। मुझे इस बात की खुणी है क्र देश के अन्य प्रदेश में, बनारग़ा में ंोर अन्य जगहों पर हिन्द्रुओं ओर निज्ञों ने भारनीय समता का परिचय fिया है, उन्होंने अपने अवको भार्तीग समाज का अभिन्न अंग, भान्तीय अर्थतन्र का अभिन्न अंग सानि। किया है अंशर मह हैमाने लिये गोरव की वाते है। हमाने मिग ओर गेर-रिय भाई जो पाक्नसान से शरणार्थी बन कर पह्ं आये, उन्ट्रोंन अपनी मेह्नत से ⿳े़ेश की ब्वृशहाली बढ़ाते हुए अपनी घृंश्राली को तऩाया है। ज₹ सत्ता की लड़ाई की गात आती है तो मै आप से कहना चाहता हूं कि देश की एकता को बचाकर उस लड़ाई को लड़िये, देश की अब्बण्डता को तोड़ने का अधिकार न इधर् के लोगों को है ओर न उधर के लोगों की है। इसलिए इलाज के साय सामने आइयें ताकि देश छो आशा हो कि अब आगे समस्या का समाधान हो सकता है।

[^2]सभापति महोष्य : वह तीन घण्टे की डिबेट है। यदि सब लोग-मेरे पास 8 :ाएम हैं- बोलेंग तो फिर यह डिवेट समय के अन्दर बतम नहीं हो सकती है। इसलिये मेरा अनुरोध यह है कि आप लोग यहां पर डिबेट को समाप्त कर के गृही मंशी जी को सुनें।

क्रो अमुल रशोद काबूली : हम भी कुछ मुझाव देना चाहते हैं। आव यहां पहरोंग कों केंसे नजर अन्दाज कर सकती हैं उन कों मी बोलने का मोगा दीजिये।


THE MINISTER OF HOMF AIFAIRS (SHRIP.C. SETHII): I would suggest a via media that let hon Menibers speak for five minutes each and thell I may reply.

MR. CHAIRMAN : All right.
आचार्य भगयान देव (अजमे?) : मभागति जी,
 गांधी ओर पंडित जत्राहर नाल आदि नेता नहीं चाहते थे। दुर्भाग्यवश देश का बटनाएा हुआता और पंजाब आधा रह गपा। उसके बाद स्वर्गीय मास्टर तारा भिंह और संत फींहृ मिह ने पंजाबी सूश का आन्दोलन चलाया। पंजाब फिर बंटा और वह चोधाई रह गया।

जब पंजाब की रचना हुई तो उमा समय पंजाबो. भापा-भाषी प्रांत बने, फेसा नारा दिया गया। जब पंजाबो भाषा-भाषी प्रांत बन गया फिर उसके बाद आजफल के अकाली जो मांग रहे हैं, उसका औचित्य कुछ समक्ष में नहीं आता और उनका क्या इरादा है, न यद्र समक्ष में आता है। पंजाबी भाषा-भाषी प्रांत बनने के बाद जो आजकल आंदोलंन चल रहा है, उसका रहस्य समक्न में नहीं का रहा। कहते हैं नांच न जाने

## आंगन टेका ।

18.31 hrt.
[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]
जब अकालियों के हार्य से सत्ता चली गई तो वे इस तरह का आंदोलन घला रहे हैं। बिरोधी पार्टी के लोगों ने यह आरोप लगाया है कि यहु सारी साजिश कांग्रेस आाई बोर सिख्बों की है। मेरा बुला अक्षेप हैं कि आाज के जो चे अकाली नेता हैं और जनसंष या भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने अनेक रूप बदल चुकी है, इनकी मिली-भगत है।

जब 26 अर्रंल, 1981 को किसी नादान ख्यक्षि ने मरी हुई गाय की गदंन अमृतसर के एक मन्दिर के वाहर रख दी तो उसी दिन इस सदन में दसधी भाषा में मेरा पहली बार भाषण हुअ था। उसी दिन रान्रि को प्राइम मिनिस्टर हाउस से हम लोगों को आदेश हुआा ओर मैं तर्कालीन वृह मंत्री जी, जानी जैल ससह जी के साथ साथ राश्रिके 11 बजे वहां गया। ह्मने वहां जाकर देता कि शैतान व्यक्ति ने मरी हुई गाय की गर्दल एक मन्दिर के बाहर रखे दी थी। उसके दूसरे*॰ जो कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में एम०एल०ए० था, उसने गुछ्बारे के आगे कुछ रख दिया ओर वहां के सिखों के बरों ओर दुकानों को जला दिया। जिसका रिएक्षन पह हुआ कि वही fरएक्रान अाज तक समावत नहीं हुआ है। (म्पवघान)

मिस्टर सूरजभान में इसका सयूत दे सकता हूं। जब आपने आक्षेप लगाये तो मैंने उस बक्त कोई जवाब नह्हीं दिया। आपने नाम लेकर बहुत सी बातें यहां कहीं।
**और जो उग्रवादी सिख हैं जो कि मुट्ठीभर घैतान लोग हैं, और भारतीप जनता वार्टी के

लोग नहीं चाहते कि देल में संति हो, कांग्रेस आई सुब्ब से काम कर सके, देष का काम चला सके। घूंकि उस समष हरियाणा और हिमाचल के चुनाव आने बासे ये, इसलिए सारा बड्यंत्र रचा गया और हन लोगों का यह्ह बह्येंत्र था। आज पंजाब का कोई सिख यहु नहीं चाहता कि वहां पर कोई ष्वदी हो, वहां ठ्यापार और कारोबार के लिए'कोई गड़बड़ी 'पैदा हो.। आाजकल उनके जान-माल के ऊपर बड़ा प्रभाव पढ़ रहा है।

वहां जो हिन्दू हैं, के सिखों की अपेक्षा अधिक संख्या में गुहछारों में जाते हैं। मेरी पत्नी, मेरी मां ओर मेरे परिवार के लोग आज मी गुरुद्धरों में जाते है। वरन्तु जब एक शैतान जानबर पहीर के अन्दर चला जाता है तो चहर ओर कस्बे के लोग भयभीत हो जाते हैं। आज देश के बन्दर चन्द मुट्ठीभर लोग अराजकता पैदा करना चाहृते हैं, देश को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं।

क्या यद्व बात सही नहीं है कि यहां की विरोधी पार्टी के लोग स्वर्ण मन्दिर में जा कर, आराम से बैठकर बावें करते हैं ? क्या यह बात सही नहीं है कि आज़ की जार्ज फर्नान्हीस, सुब्रह्मण्यम स्वामी पाकिस्तान के जनरल जिया के पास जाकर बातें करते हैं ? इनके मन्सूवे क्या हैं ? क्या कारण है कि ₹वर्ण मन्दिर में ईमाम, पह घंतान ओर दूसरे लोग बढ़-चढ़ कर अल्ला हो अकबर के नारे लगाते हैं। इनके कया इरादे हैं, क्या यह बात हम नहीं जानते हैं ? जानते हैं। इन विरोधी पार्टी के लोगों के सामने न पंजावी भाषा की बात है, न प्रiंत की बात है। इनको अपने हाथ में सत्ता लेनी है। जिस समय अकालियों की हुकूमन थी, उस़ समय कोई क्षगड़ा नहीं किया।

क्या यह्ह बात सही नहीं है कि पठानकोट में जब भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन हुआ उस वक्त भाप लोगों के द्वारा अकालियों की मंगों का

समर्थ + किया गया। क्या आव हूत बात का घंडमा कर सकते हैं। अमृतसर में बाप कुछ कहतो है ओर वहां दिस्ली में कुछ खोर कहते हैं।

26 अप्रैल 1983 को जब बह घटना घटो, उसके बाद से कई बार प्रधानयंची बी के साष मीटिन हुई है। विपक्षीय वाता हुई है, मेकित कोई हल नहीं निकल सका है । षंब सोय व्हों पर हस तरह् के काम करका रहे हैं।

मंत्री जो ोो में जानना चाहता हूं कि बंद कोषों ने जो इस तरह् का होवा खड़ा कर रबा है, उनोे छिलाफ अव आगो क्या कर्यवाही की खएवी। पंजाब के अन्द्र कितने प्रतिक्ष हिन्दू हैं कर कितने प्रतिशत सिख हैं। आत्र बहां पर 48 प्रतिघत हिन्दू हैं ओर वे अपने अपको बमुर्भित मह. सूस कर रहे है। पंजाब में जितनी सूनीवโसटीज हैं उनमें इस प्रतिशत के अनुपात में वाइत चांसफर के कितने पद हिन्दुओं को दिए गए हैं और कितने प्रतिशत 7 C सिवसों को दिए गए हैं। जितने कारवोनेशंस हैं उनमें हिन्दुओं का प्रतिजिधित्व कितना है। जो आतंकवादी मारे मए हैं या पकड़े गए हैं उनमें पाविस्तानी मुमलमान कितने हे। पंजाब के 12 जिलों में जो उड़न बन्ते नियुक्त fिए है उनमें कितनी-कितनी संख्या है करर उनको क्याक्या मुविधाएं दी गई हैं। उनको क्या अधिकार दिए गए हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: In some familics there were both Sikhs and Hindus. For example, our earlier Secretary-General, Shri Rikhy is a Sikh while his brother is a Hindu.

आचायं भगवान देव : मैं यही चह्द रहा हुं कि हिन्दू ओर मिब एक ही पिता की ओोलाद हैं। मेरे परिबार में सत्र लोग प्रंथ सार्ब को मानते हैं ओर गुरुओं के प्रति हमारी बड़ी थदा है। मेरी परी रोज फबद कीतंन करती है। बाज हमते बोष दीवार पैदा कर दी है। हिन्दुओं ओर सिकबों के बीच फिर से प्यार पैदा करने के लिए काम लित्या

जाना चाहिए। वहां पर सुरक्षा की भावना पैषा करने के लिए सरकार क्या करने जा रही है । कुछ घैतान लोगों का यह् काम है।

बाज भारत के प्रस्येक नार्गरिक को द्रा प्रांत में रहोने का अधिकार है ओर वह श्रीमती इून्दिरा गाधी के राज में ही पान्ति से जहां चाहे रहु सकता है। लेकिन आज जो यह भावना वैदा हो रही है इसके परित ध्यान देने की आवश्यकत्ता है।

कन घठदों के साथ में इस विल का समर्थन करता हूं। बड़ा सोच समझ्ञ कर सरकार ने पह क.दम उठाया है। सरकार का भरसक प्रयास है कि वहां पर कत्लेअाम न हो। आासाम में भी इसी तरह से घटनाएं हुई थीं, उनको मी बड़ी सूम्म-नूभ के साध सुलमाया कया। इस समस्या को मुलक्षाने का भी सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। प्रष्षान मंनी ने अ्षयं वाफर दिया है, लेकिन उसके बाबजूद के अपनी बात पर अढ़े हुए हैं। मेरी प्राषंना है कि प्रधानमंशी जी को वहां जाने की जल्रत नहीं है।

प्रधान मंती वहां जाने की जसूरत नहीं है। उनको आवाशपकता हो तो वे एक नागरिक के नाते प्रधान मंत्री बी से मिल सकते है। आतंकवादियों के साकोे चलकर जाना राष्ट्र के स्वाभिमान के बिसाक है। में, 6 महीने का जो टाईम बढ़ाया बया है, इसका ₹्वाभत करता हूं। इस वजह दसका भी ₹्वामत बरता हूं। सरकार जिस सूक्र•बूम्र और पान्ति से समाधान करना चाहती है, इसके लिए में बधाई देना चाहता हूं।

## SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Just for a clarification, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No clarification. I am not permitting you.

SHR1 SATYASADHAN CHAKRABORTY: Sir, I want a clarification.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What is the clarification? It is a very wrong practice.

Everybody has got a right to express.

## SHRI SATYASADHAN CHAKRA-

 BORTY: I want to know a clarification from the Hon. Member. What the Hon. Member of the ruling party has said is that be wants proportional posts and all that. Is it the official position of the Congress (1) ?MR. DEPUTY-SPEAKER : That is his view.

PROF. N.G. RANGA : That is his personal view.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Why do you worry? He takes the responsibility for whatever he speaks here.

SHI SATYASADHAN CHAKRABORTY: For your information he was leading the Arya Samaj procosssion yesterday. It is a communal organisation.

भाजांयं भगबान बेब : मेरे उपष्तिगत विचार हैं $1 \cdots \cdots$ (घ्यवधान)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Let him deny. He was leading the Arya Saınaj procession.

## (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You sit down. Why do you also get up? When you speak you can oppose it. This is wrong. Why we are arranging one from the ruling party and one from the Opposition?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Kindly go through the records and see.

MR. DEPUTY-SPEAKER : 1 am not interested.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: He said that we are the agents. You go through the records.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Are you asking me to go through the records?

## (Ihterruptions)

धाषार्य भणषान बेष : ये लोग** मेरी बात को समक्न नहीं पाए। है हिन्दू और सिखों को भाई मानता हूं। एक पिता की औलाद मानता हूं और शाष्टुता हूं कि भाई-चारा हो।
**侰 मेरा खुला आक्षेप है।
-"(ब्यबधान)

SHRI HARIKESH BAHADUR: Sir, he has said the eatire opposition is**

आचार्य भगषान देब : श्री चक्रवर्ती और का० स्वामी ने भी एक टूसरे पर आरोप लगाया है । ......(वयवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER : If you want to go through the records, I am prepared to go through. What is it that you want?

> (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right, if you want me to go through the record, leave it to me.

SHRI HARIKESH BAHADUR : First you clarify who is the agent of what? Should I call the entire ruling party**

MR. DEPUTY-SPEAKER : When the House is adjourned, wc always get all the records. We go through the records and whatever is uttered by anybody and whatever is according to the rules shall only be allowed. You need not worry. Why else are we presiding over here?

SHRI HARIKESH BAHADUR : Thank you, Sir.

SHRI SATYASADHAN CHAKRA. BORTY: I want to know whether he was leading the Arya Samaj procession?

MR. DEPUTY-SPEAKER : We can do it only according to the rules also. It is not because Satyasadhan Chakraborty. . . (Interruption:) You are unnecessarily taking the time of the House.

SHRI SATYASADHAN CHAKRA. BORTY : Sir, it has appeared in the paper that one Hon. Member was leading the Arya Samaj procestion.

MR. DFPUTY.SPEAKER : I am very sorty. If every speaker gets up like this, can you conduct the House?

SHRI HARIKESH BAHADUR : Sir, my Party has been given three minutes. It is on the basis of what calculation?

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is hecause you belong to such a very big party'?

THF MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS. SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): Sir, I think now the Home Minister is going to reply.

> MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Buta Singh. there are only one or two Hon. Mrmirers of the Opposition and one from the ruling party. If each Hon Member speaks for five minutes, they will complete their speeches within fifteen minutes. Whether they complete it or not, I will ask the Minister to reply at seven sharp

थी हरिफेश बहा दुर (गोरखपुर) : मान ीिय उवाह्यधा महोतय, आज सुबह् ध्यानःकर्पंण प्रस्ताव
 अधिक गमिय नदीं लूंगा। काज पंजाब में जो कुष हो रहा़ है उससे देश की अर्थठ्गवरणा दर वहुत ही प्रतरनाक प्रभाय पढ़ गहा है। आज सभी कों मानूम है कि पंजान से गेनूं भारत के तमाम हिस्त्वों में भेगा गाँा है। लगभग 62 फीसीी गेहां आान मी पं गाब से देश को उपलब्ध होता है। जो स्थिति

वहां घनती जा रही है उससे वहां के कृषि उएगद्धन पर बर'ष अनार पड़ने 'जा रहाँ है और पढ़ रहा है। हिनदुस्तान के तमाम सूबों से, उत्तर भदेप से और बिहार ते जो श्रमिक वहां जाकर काम करते हैं जो हालात वहां घल रहे हैं उनरो ठरकर भाग रहे हैं।इनसे भी कृषि उस्वादन पर जो असर पंजाब में पड़ेगा, वह्ट देश की अर्थंद्यवस्था के लिए भी बहुत घत्तक होगा। मुने मालूम हृआ है कि आलू का उत्पादन वहां पर जो हुआ है उसके उचित दाम किसानों को नहीं मिल गहै हैं और उसके ट्रांस्पोटेशंग की उचित व्यवस्था नहीं हो सकी है ताकि गन्बव्य 天थानों पर जाकर उसको उचित दामों पर बेच। जा मके । इम सबका तुरा असर तमाम सूबों पर पきे बिना गहीं रहेगा। जम्मू काषमीर के सवाल को आप लें।अगर पंज्ञा और हीरगणा में विथ्थित में सुघार गहीं होता है तो जम्मू काश रीर की अधंध्यवस्था पर मी इसका

 हनान धित गः!

पंगान में जो सानृन ओर हचवस्था की स्थिति षं दा हो गई है यह्ह ममूरूं देश के लिए और सम्पूणं दे़ेश की अर्थंड सकती है। एक मामला में नोटिम में खाया है। गिचाई परियोजनाओं के बारे में पजाब में यह तय हुआ या कि छोटी-मडटी fिचाई मेजनाएं बना कर होटे-होटे चंध बनाकर, वाढ़ों को fियचित fिया जाए और सिसाई की सुविधाएं दी जाएं। इसके लिए घोलجाहृ बांध्र बनाने की योजना बली शी। जिन लोगों को यह काम सींता गया उसमें
 की गयीं और बाद में जो कोट्र्वंट्ट था उसको टामनेट कर दिया ग्रा। इम काम को किसी दूसरे को एवाट किया गया है। एउत्राजर महोदव मी वहां गए। उन्हींने भी उसको fिद्य किगा और पाया कि गड़वड़िगो है है हैं। यह जो प्रष्टाषार fिचाई तो सनाओं में चन रहा है, इस ओर यारकार तल्काल घ्पान देकर इसको ठीक फरने की दिथा में

Proc. in rla Pumjath

850

कदम उठाए और प्रण्य लोगों के सिलाफ कार्राईई करे, पह मे ती प्रार्थना है।

ए 5 कांडी, कैनाल योजना भी वहां चालू की गई घी। इसमें भी काफी भर्टाचार की वात सामने आई है। उसकी मी अाप जांज करें।

कानूग जंर व्यवस्वा की स्थिति को लेकर कई माननीय सदस्यों ने बड़े उत्तेजक भापण देने के प्रगारा किए है। निकिन इसकी कोई आवग्यक्ता नही है। एम पर गम्भीरता गे सांबने आर गमझने
 किया है. उसक अंके परिण।म नहीं निकल हैं। जव से राष्र्रीन गासन लाग हुआ है, तब से
 ओः भी यराब हुई है। गृह मंत्री fiतना भी समय उन ता उढ़ा लें नेकिन जग तर वहां की स्विति में सुधार लाने की वान नटों होती है तन तक हृम लोग इसमे संतुष्ट नहीं हो गक्ते कि ६ेचल वहां रां्ठ्रीति शम्मन लागू कातने के fिथति अनछी बन राकती है।

मै अम.नना हैं त्रि वहां की समस्या का राज-
 चाल! । तो द्यावन्त है, क्रुा का वानावण बन गया है छाको गुणन कहने की कोशिश
 दारी है। गतकार मे देशा की ज़ता ने अपना विश्व गु प्रकट्र किस था और उदो अधाः पर यह्र सरकाए घता में जाई गी। उती विश्वास को ध्याग में र्यते हुए तरकार को हूर हेश़ी कोणिश करनी चाहिए ताकि समझता का समाधान हो गके। मामले को सम्मान या प्रतिष्टा का मामला नही बनाया जाना चाहिए। ऐमा fिना गया तो मामला हल नही होगा। निद्दोप लोगों की जो हत्याएं हों
 पर एक विषेष वर्ग के दिल में असुरक्षा की भाखना ठग्राप्त ह्रोती चली जा रही है। बंसे पंजाब के संी लोगों में असुरक्षा की भावना है लेकिन कुछ वर्गो में विशेष हन से है। मुक्षे जानकारी मिली है कि

वहां पर वरकिकयों में, पदोम्नतियों में हुछ भेदभाव बरता जा रहा है, जाति जोर धमं की घात उसमें लाने की कोप्यश हो रही है। पह नहीं होता चाहिए। मुझे जानकारी मिली है कि अकसरों में भी बहुत नागजनी है । कहा जा रहा है कि उत्रवादिगों के स नर्थंकों को बढ़ाव। मिल गहा है। अगर वह सही है तो यह्ट बहुत्र खतरनाक है। दूव ओर गृह्र मंत्रो कोतनकाल ध्यान देना चाहिए। ।

मुक्षे यह भी जानकारी मिली है कि कुछ पुलिस अधिकारिमों ने बड़े गिर जिम्मे-दाराना वरीके ते वहां के मामले को हल करने की भूमिका धदा की है। अगर यह सत्व सही है तो यह हाव ठीक नहीं है 1 मै विस्तार में जाना उचित नहीं समझता और न ही इसके लिए मेरे पास ममय है। लेकिन हन सारी वातों की ठीक ढंग से समीक्षा होनी चाहिए और सरकार को गोई ऐसा कदम उडाना चाहिए जिनसे लोगों में विश्वंस की भावना पंदा हो और वहां की स्थिकि पर दियंग्रण स्थापित किया जा सके।

ब्री अन्वुल रघोद कात्बुती (श्रोनगर) : fिट्टी स्वीकर साहृव, पह्री बात मैं पह 'कह्ना चाद्वता हूं कि पंजान की बः किरमती है कि इस बक्त
 का सबूत है कि वहां की समस्या कितनी गम्भीर है ओर हा बजट के साथ जो इन्साफ होला चाहिये थ! वह नहीं कर पाये, ओर हमारी सारी बहस पंजाब के पोलिटिकल हालात जो विगड़ चुके हैं उसी पर महृद्दद रही। पंजाब की जो इस वक्त प्रोतलम है, जो खतरनाक है, उसको खराब होने से बचाने की हमें कोशिश करनी चाहिये। जससा कि खु? कंत्रेस के नेताओं ने भी और विरोषी दल के आानरेविल मेम्बरान ने कहा कि मुट्टींमर लोग हैं जो कस्लो गारद कर रहें हैं, जबकि अक्तर लोग अमन घाहते हैं। इस्न बिना पर में कहना चाहता हूं ओर मुदे दुख हो रहा कि पंजाब के मामले पर जो हरियाणा में हुआ बही भी आयक्ष नहीं है। प्पंजब में मुट्ठी सर लोगों ने कस्स और गारब की

लेकिन हरियाणा की सरकार हस बात के लिए दोषी है कि वहां पर खुले आम पंजाब के रीऐपशन के नाम पर लोगों का कटल हुआ ओर सिख भाई ही उसके ज्यादा सफरर रहे ओर उनकी धर्मशाला और गुरुद्वारे जलाये गये । अगर पंजाब की समस्था गम्भीर है तो हरियाणा के बारे में आपका क्या विचार है ? तो क्या इस बिना पर कि वां पर कांग्रेस सरकार है इसलिए उसको निर्दोष करार दिया जाय ? में समक्षता हूं कि जिस तरह से श्री दरबारा fिह को बर्खास्त किया गया उससे कम गंभीर हालत हरियाणा में नहीं है ओर इसलिए वहां की सरकार को भी बर्षास्त करना चाहिये था।

इस वक्त जो पंजाब की हालत है उससे जम्मूकम्मीर, राजस्थान और आस-पास की जो स्टेट्स हैं वर्म सन्र मुतासिर हो रही हैं। हमारे वहां का टूरिजम बर्वाद हो गया। हजारों लाबों लोग जो वैष्णव देवी की यात्रा करने के लिए कटरा आते ये, वैली में आते ये, चूंकि पंजाब में हालात खराब हैं और लौगों को जान माल का खतरा है इसलिये यात्री वहां जाना पसन्द्द नहीं करते हैं। पिछले दिनों में जम्मू से बापस आया, मिने देखा कि सारा कारोबार तनाह हो चुका है। उसका कारण पंजाब की समस्या ही है।

आपने पंजादी सूता पंजां को दिया, लेकिन मैं बनाना चाहुता हूं कि 48 फीसदी वहां हिन्दूर हैं और पंजाब की जितनी प्रोबलम हैं वह घाममक नहीं हैं। जहां तक चन्डोगढ़ का तल्लुक है वह व्योरली पंजाब कं मामला है उसमें हिन्दू ओर सिख को तकसीम नहीं करना चहिये। रिखर बाटर हिसप्यूट के बारे में कहना चाहता हूं उसको भी पंजात्र का हो मामला तसवुवर किया जाना चाहिए । इसी तरह्ट से जो ओर भी मसायल हैं, छोटे मोटे रिलीजस, उनके लिए कुछ किया है, कुछ हृल हो सकते हैं। मजमुई तोर पर पंजाब की प्रोबलम रिसीजस नहीं है, बत्किक बुनियादी तोर पर जायज पोलिटिकल मांग है। और में चाहूंगा

कि पंजाब से जो हमारे हिंन्दू मेम्बरान पार्लयामेंट के हैं, अगर पंजाब को जिन्दा मुच हद रबना चाहते हैं जो हमारी गोढ़ की हठ्डी है छेण्डस्ट्रीज कोर तमाम तरह के हैबलपमेंट में और बेती की पैदाबार में रबसे आागे है और पूरे देश कोंखिसा रहे हैं, उस स्टेट के माथ हमें इन्साफ करना होगा। पंजाब के हिन्दू और सिखों को חक होना पड़ेगा । ओर पंजाव की जो जंनुइन fिमान्ठ है, चंडीगढ़ के बारे में में कहूंगा, वहां पर प्राइम fिनिस्टर के ओो दो कमीणन बैठें तो एक कमीशन के भुताविक चंडीगढ़ पंजाब को जाना चाहिये। फिर इसमें देर क्यों है ? वष्त का तकाजा है कि आप घंडीगढ़ को फोरन पंजाब को दे दें। बर जहां तक अबोहर और फाजिल्का का सवाल है उसको रहने दीजिए, उसके लिए एक ट्रादव्यूनल बना सकते हैं ओर वहां पर उस मसले को हल किया जा सकता है।

पंजाब हमारी लाइफ लाइन है जम्मू काप्मीर को ओर पंगार को हम बचाना चाहते हैं। कोर हमारी मांग है कि पंजाब के मामले का वोलिटिकल सोल्यूशन निकाला जाय।
There must be a solution and that must be the political solution.

जितनो जल्दी करेंगे पंजाब का मसला हल होगा।

853 Proc. In ria Puma PHALGUNA 29, DOS (SARA) (St Res.). Punjab Budget.
DG. an atc (Punjab) and D.S.G (Punjab)







 كرو
















 كونا花 رطمج














 س



There must be a solution and that must be the political solution.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Mr. Depury-Speaker, Sir, on an earlier occasion I had sought to draw the attention of the Government to the problem of Punjab, not to deal with it as merely a problem of Punjab, a problem between Hindus and sikhs, but as a problem which concerns the nation as a whole, particularly, the question of national integration and unity.

It has been made clear that we from this side, at least I can speak of my party, we have not accepted the demand for acceprance of Anandpur resolution of Akali Bal. H hes also been made clear that we do not approx of the burning of the Constitution,

But we have also said that the Akalis have certain democratic demands and those democratic demands relate to the settlement of the territorial dispute...

DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI: How can it be one-sided?

SHRI CHITTA BASU : It is not a question of being one-sided or both-sided. It is a question of how I view the problem. We do not accept certain propositions of the Akali Party. But we do accept certain propositions of the Akali Party, particularly, those propositions which are democratic.

What are those democratic demands ? Every citizen of a State has got the right to see that the interest of that State is properly protected, preserved and enhanced. You have got that right ; I have got that right. The neople of Punjab had got the right to see that the interest of the State of Punjab is protected, preserved and enhanced. Therefore, the question of a division of river waters is a democratic demand ; the question of re-distribution of Punjab is a democratic demand ; the question of having more powers for the State is also all the more a democratic demand, not only for Punjab alone but for the people of the country as a whole.

I am sorry to find that the members sitting opposite are always accusing the Akalis as if they are the only people to be whipped and condemmed. We have equally made the position clear to the Home Minister that we are opposed to extremism, any kind of extremism. But it is also to be taken into account that the moderate leadership of the Akali Party has been or is being put into such a position that the extremists are trying or they have already been able to have the grip over the movement or the situation. If you allow the extremists to have that position, does it help towards the solution of the problem? Does it help the unity and integrity of our country?

The whole blunder and mistake on the part of the Government has been that every
step of theirs has encouraged the extremists to inflate their demands and to have a control over the movement which has got certain mass support because of a democratic content. There have been many occasions in the past when the Government should have taken the opportunity or should have seized the opportunity to work out a political solution of the problem. What is needed is not merely more arms or more CRPF or more strength for the law and order machinery of the State. What is needed is a political solution of the problem. My hon. friend, Mr. Suraj Bhan, has suggested that Punjab should be handed over to the military. That is not the way to solve the problem. Punjab is already under 50 per cent military - 120 battalions are there in Punjab. You have already enacted the Disturbed Areas law and you have deseribed thiree districts as dangerously disturbed districts ..

MR. DEPUTY SPEAKER : On the one side you want an effective action and, on the other site, you criticise that.

SHRI CHITTA BASU : An effective action does not $n$ ean more arms; it does not mean the killings; it does not mean organised violence against another kind of violence. If that is so, I disagree with that. You cannot annihilate violence based on certain misconceived ideas by greater and bigger violence. You may try it. No where in the world has that kind of violence ever been victorious. Therefore, $i t$ is not a question of organised violence to solve the problem. It is a question of political approach to solve the problem.

One of the arguments for the imposition of the President's rule was that it would improve the situation. If you will remember, Sir, we from this side had said that the President's rule cannot be a substitute for the political solution of the problem.

MR. DEPUTY-SPEAKER : President's rule was also demanded by some members in the House.

SHRI CHITTA BASU: What we have been saying is that a political solution of the
problem is needed and that political solution is to be worked out on the basis of a nonsectarian, non-partisan, approach. The approach is to be based on national interest. No political solution can be arrived at without a political approach. A political approach is needed, not a partisan approach. What I accuse them of is a partisan approach and a wrong political approach. A justified and correct political approach could have brought about a solution of the problem.

Lastly, I would say that there is no way out other than the dialogue. Dialogue is the only way out. It may be that at a certain stage of the development of the situation, the Akali Party has decided to boycott the negotiations. But the responsibility is more on the Government.

As regards the question of Chandigarh, it is not a question of Hindus and Sikhs. It is a question of the people of Punjab. Why should not Chandigarh be given to Punjab ? The Punjab Congress-I President, as far as I remember, had come out with an open statement saying that Chandigarh should go to Punjab. The Congress.I Party in Punjab wants that Chandigarh should go to Punjab. I would suggest that immediately the Home Minister should create a condition for resumption of negotiations by unilaterally declaring that Cbandigart belongs to Punjab and other issues are to be decided in the course of discussions.

This is what a very important member of the Congress-I Party has said-1 shall not mention the name. What is the tenor of their views? I quole:
"The police have entered temples, mosques and gurudwaras in the past. Why can't they do it now ?"

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is your opinion on that? You are demandins that.

## SHRI CHITTA BASU : Geperally,

 what Isay is that no religious place should be utilised as a sanctuary for criminal purDoses.SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi) : You give the name.

SHRI CHITTA BASU : The General Secretary of the All India Congress Party-I, Mr. Rajiv Gandhi. I further quote :
"Kashmir situation may be beyond tolerance but Punjab is not beyond control."

Equally, on the other hand, there is Sikh fundamentalism. They say :
"Sikhs know how to die and they also know how to take revenge."

Are these provocative views conducive for a solution of the sensitive problem which concerns the national unity and national integration? What is needed is a political approach, a political solution and a dialogue. And that dialogue should be resumed immediately. The dialogue can be possible only if the Home Minister today anoounces a concession or a unilateral decision that Punjab should get Chandigarh as their right, as Punjabis, not as Hindus or Sikhs.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : Mr. Deputy-Speaker, I am thankful to the Hon. Members who have participared in the debate.

It is not correct to say that Government doer not want a negotiated settlement of the Punjab problem. Right from the beginding, we believed in the negotiated set!lement and we have tried for it and last time when the tripartite talk was going on, there was some trouble in Punjab and on that account, the Akalis wanted to leave and they said, that they would come back but after going back, they announced from Punjab that they were not prepared to come to talks. Therefore, as far as talks are concerned, we are still prepared. Whether it is tripartite, whether it is bipartite, we are ready for talks. If the Akalia come, we have not put any condition, for even coming there. As far as the talks are concerned, this is the position.

The position in Punjab has certainly improved after President'e rule. The posi-
tion has certainly improved in certain respects. For example....

SHRI SURAJ HHAN (Ambala): This improved bomb explosions :

SHRI P.C. SETHI: From 7-10-83 to 13-2-84, the numher of persons kilited was 49 only. From 14-2-1984 to 14-3-1984, there was a spurt in incidence and the number killed was 78. The extremists are being arrested. The culprits are beint arrested. The smugglers are being arrested. The anti-social elements are being arrested and the All India Sikh Students Federatiou has been declared an unlawful Body and even persons belonging to that Body have been arrested. This is the position.

Dr. Subramaniam Swamy was saying that there was firing near Goljen Temple. In this connection, I would like to point out that as far as the firing between the CRPF and the firing from the Golden Temple is concerned, it was in exchange of firing. It was a cross-fire. It was not a one-sided affair and it was provocative because it was started from their side. However, I am glad to note and the House also knows it, and in this cross fire, nobody died. Thercfore, this is not correct to say that the fire was started from the CRPF personnel.

As far as the CPM and some of the Opposition parties are concerned, they have been always accusing the Government of the policy of drift. This is not correct. Our stand has been very clear. As far as religious demands are concerned, they have been by and large accepted except this that the Gurdwara Act will have to be enacted after consulting the concerned Gurdwara Authorities and the State Government and this is being done.

As far as the other demands are concerned, they have been accepted.

As far as territorial demands are concerned, we have offered four alternatives for Chandigarh and the Hon.. Members and the entire House know.
ned, in the tripartite talks, even the Opposition agreed that Rajasthan share should not be touched and if the Rajasthan share is not to be touched, then the dispute remains only between Haryana and Punjab and as far as the dispute between Haryana and Punjab is concerned, they wanted a tribunal presided over by sitting judge of the Supreme Court. We are prepared to accept that demand, that the tribunal would be there with a sitting judge of the Supreme Court presiding.

As far as the autonomy or more autonomy to the States is concerned, this is not only a demand from the Akali Dal. Many of the States have demanded it and that is why the Sarkaria Commission has been appointed and the Government has taken the stand that the other parties and the States and everybody is to approach the Sarkaria Commission and put forward their points of view.

We have cuen gore to the extent of agreeing to this that, if the Sarkaria Commission feels that some articles or clauses in the Constitution are to be changed, if the parties want to plead that, the Sarkaria Commission can certainly take a note of it. Therefore, there is no difference as far as this is concerned.

Dr. Subramaniam Swamy wanted to know the names of the persons who are criminals and who are hiding in the Golden Temple. He wanted the list. It is difficult for me to give the list. If he wants to go to the Golden Temple and remain therefor four days as he wants, we will make the security arrangements although as far as the Golden Temple is concerned he does not need any security. The Goveroment of Punjab bas already given the names of 43 persons, to the SGPC and the Golden Temple complex authorities, who are hiding in the Golden Temple and said that the police want them and therefore, they should be handed over.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Does that list include Mr. Bhindranwale?

8HRI P.C. SETHI : Mr. Bhindranwale is also in the Temple complex.

As far as Mr. Rasheed Masood is concerned, his information is so wrong, he has been so ill-informed, that he has said that Mr. Pawan Kumar was arrested and released. The whole problem in Haryana is that Mr. Pawan Kumar was arrested and he is still under detention under the National Security Act. Therefore, this is the position as far as he is concerned.

I am sorry to note that Dr. Subramaniam Swamy has condemned only the killings in Haryana in retaliation. As far as I am concerned, on 28-2-1981 not only myself but the hon. Speaker and the entire House condemned the communal violence and the desecration of places of worship, whether done by the Hindus or by the Sikhs. This was a target of condemnation by the entire House and the Government. Therefore, this is not correct to say that the Haryana Government only is to be condemned. Of course, on the contrary, he should note it that the Haryana Government was able to control the trouble in Haryana in one day while it is still going on there. It does not mean that it should again come up there.

I am thankful to the hon. Members who have participated in the debate. As far as discrimination in the promotion of government servanes and officers, which Mr. Harikesh Bahadur has mentioned, is corcerned, I would like to point out that on the basis of caste and community, there is no discrimination in the promotion of government servants and officers.

As far as law and order and other points are concerned, I have replied to the debate. As far as the financial points are concerned, my colleague, Mr. Krishna, will reply to them.

Therefore, I would very earnestly request the House to agree to my proposal to extend the President's rule for six months more. I can assure the House that we will try our utmost and best to improve the aituation in Punjab not only administratively but also politically by a negotiated setllement.

SHRI SATYASADHAN CHAKRA.

BORTY: Ove clarification. Are you ready to extend again an invitation to the Akali leaders for talks and dialogue? You have said that you are ready. Are you going to extend an invitation ?

SHRI P.C. SETHI : I have said that we are ready to talk. That does not necetsarily mean that we should extend the invitation only to get it rejected.

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.M.
KRISHNA): Satisfied?
MR. DEPUTY-SPEAKER : You can send an invitation through Mr. Satyasadhan Chakraborty.

## SHRI SATYASADHAN CHAKRA-

 BORTY: I cannot work as an intermodiary. Even if rejected, you should invite. The responsibility is yours. Understandably the political angle has dominated the debate...MR. DEPUTY-SPEAKER : That has made your work casier.

SHRI S.M. KRISHNA :...and the Budget proposals have received some attention particulatly from the hon. Members who are representing the great State of Punjab.

Mrs. Brar did mention a number of issues which need the immediate attention of the Government of India and also she has drawn the attention of the House and the Goverament to the various projects which need priority both from the Planning Commission and the Government of India. She has also made a reference to the havoc the pesis have caused recently to the cotton growers. The local authorities have made an assessment of the extent of damage and on that basis the State Government has been siven an assistance of Rs. 10 crores as reliof for euch damage to crops and which bas not been provided for in the State Budgot earlior. She also drew the attention of the House to the acute drinking water problem in some of the villages. The Government of Punjab has identified about 3712 villages as villages which are problem villages for drink-
ing water. Of these 2293 villages have been provided with drinking water facility upto the end of February 1984 and another 24 villages will be provided within the end of the month. The Punjab Government has spent about Rs. 19.4: crores during the current plan period so far and another 125 villages will be commissioned at a cost of an additional Rs. 8 crores during 1984-85. For this the Government of India has provided Rs. 7 crores since 1981 under Accelerated Rural Water Supply Progranıme. She has also mentioned about the power generation. The House would be glad to know that the first phase of the Ropar thermal project would be completed during 1984-85. The foundation for this project was laid in December 1980 and the first unit would provide about 210 MW of power and it has almost been corpleted and it would be commissioned as soon as arrangements for the drawal of cooling waters are completed.

The second unit of the Ropar Thermal project which will provide another 210 MW of power is scheduled to be commissioned later this year. The revised cost estimate for this project is Rs 361 crores. The total expenditure upto the end of 1983-84 was anticipated at Rs. $27+16$ crores leaving a spill-over of Rs. 87 crores. An amount of Rs. 70 crores has been provided during 1984-85.

Another hon. Member, Shrimati Sukhbuns Kaur has drawn the attention of the Government to one of the multi-purpose projects which is known as the Thein Dam project. This concerns not merely the State of Punjab but it also concerns two other States.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: But there is $\mathbf{n o}$ money.

SHRI S.M. KRISHNA : The Government of Punjab has made a reference to the Government of India requesting the Government of India to move the World Bank or some other international financing organisation so that this project can be taken up. The cost of this project is about Rs. 669 crores. Because of various other implications...Government of India is considering
as to how to tackle this project. The other project is Mukerian hydel project. The Punjab Government intends to allocate Rs. 55 crores in 1984-8 ${ }^{\text {s. So far Rs. } 67 \text { crores have already }}$ been spent on this project. The Mukerian Hydel Project is being financed by the Punjab Government. During 1984-85 Rs. 55 crores are to be allocated to this project and this is targetted to be commissioned in 198687.

Now, my hon. friend, Shri Suraj Bhan did make a mention about the economic assistance given to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The total number of Scheduled Castes living below poverty line who have been Identified in Punjab was 4.20 lakhs. Of these, during 19:1-82 and 1982.83. 2.27 lakhs have been helped to cross the povertyline. Another 95,(00) are being assisted this jear. A Special Component Plan for the Scheduled Castes this year amounts to Rs. 25.30 crores.

SHRI SURAJ BHAN : Lat 3 years' amount was allowed to lapse.

SHRI S.M. KRISHNA : We shall try to see that the noneys out of the Central Government Fund are not allowed to lapse.

Under the 20-Point Programme, we are very happy to note that Punjab has made tremendous strides and it has made very impressive gains in the IRDP; in terms of percentage reached vis-a-vis the target which it had set, upto February, 1984, it had been $95 \%$ - it is rather $95.95 \%$ - in the IRDP and it is $\mathbf{7 4 . 4 9 \%}$ in the NREP.

With reference to the Scheduked Caste families who were economically assisted upto February, in term of per centage, it is 74.02 as against the national average of $74 \%$. So, this has to be cormmended. About the rural electrification, all the inhabited villages of the Stale have been electrified.

Now, with all the hydro-electric power projects which are being taken up, when completed, Punjab would be in a very happy position as compared to other States as far as power generation and power consump-
tion are concerned.
Mrs. Kaur made a mention about the plight of the farmers in the Punjab which hit the headline very recently. I am happy to note that the Governor had received a number of representations from the various sections representing the farmers sbout certain demands which had been made. The Governor has been able to sort out the problems in consultation with all those who are interested basically in solving the difficulties of the farmers. And, as Mrs. Kaur very rightly said, the Congress(1) is basically interested in sorting out the problem of the farmers of Punjab. The problem is being very happily solved. There was an agitation also and the Agitators have agreed to various decisions which the Government have taken. There are two micro-hydel plants which are being taken up in Punjab So, with all these efforts, when they start bearing fruits, the economic map of Punjab is going to be considerably changed for the better.

Sir, these re some of the broad points which have been made in the debate. I have tried to meet some of the points. With reference to the other suggestions made, the Government of India will certainly consider them on merits.

MR. DEPUTY'SPEAKER : I shall now put the Statutory Resolution approving the continuance of the proclamation of President's rule in Punjab to the vote of the House.

The question is :
"That this House approves the continuance in force of the Proclamation, dated the 6th October, 1983 in respect of Punjab, issued under Article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 6th April, 1984."

The motion was adopted.
MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put all the cut motions moved to the Demands for Grants on Account in respect
of the Budget for the State of Punjab for the year 1984-85. I shatl put all these cut motions together unless any bon. Member wants any of the cut motions to be put separately. I suppose nobody wants any cut motion to be put separately. So, I will put them together.

All the cut mosions were put and negatived.
MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put the Demands for Grants on Account in respect of the Budget for the State of Punjab for 1984-85.
> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President, out of the Consolidated Fund of the State of Punjab, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 1985 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands 1 to 41."

The motion was adopted.
MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget for the State of Punjab for 1983-84 to the vote of the House.

The question is :
"That the respective Supplementary sums not excoeding the atnounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third Column of the Order Paper, be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to defray the charges that will come in course of payrrent during the year ending the 31st day of March, 1984, in respect of heads of demands entered in the second column thereof against :-

> Demand Nos. $3,5,7,9,11,12,13,15,16$, $17,18,22,23,25,26,29$,
> $31,33,34,35,37,40$ and $41 .{ }^{\circ}$

The motion was adopted.


[^0]:    -Moved with the recommendation of the President.

[^1]:    825 Proc. in rlo Punjab PHALOUNA 29, 1905 (SAKA) (St. Res.), Punjab Budget D.G. on a/c. (Punjab) and D.S.G. (Punjab)

[^2]:    सभार्पति महोपय : अब गृहु मंत्री जी जवाब देंगे

    SHRI CHITTA BASU : We must be
    allowed to have our say.

