1983-84-Genl. Dis.

[Shri A. B. A. Ghani Khan Chaudhuri]

I shall endeavour to make up the reduction by further stricter control over expenditure and carriage of larger volume of traffic. The House will appreciate that I have done the maximum possible keeping in view the overall constraints.

Before I sit down, let me thank all the hon. Members and the Chair for the patient hearing given to me and for the cooperation extended to me.

## SOME HON. MEMBERS rose-

MR. SPEAKER: There is' no time now.

## SHRI ERA ANBARASU (Chengal-

 pattu): I have requested the hon. Railway Minister to change the name of the Gran Trunk Express as Bharati Express. It does not involve any financial commitment. I request the hon. Railway Minister to consider my request.
## (Interruptions)

MR. SPEAKER: You write to him. He is a lion-hearted man.

SHRI ERA ANBARASU: I have made a request to change the name of the Grand Trunk Express as Bharati Express. It does not involve any financial commitment. .

MR. SPEAKER: Please sit down. You give him in writing.

MR. ERA ANBARASU: I request the hon. Railway Minister to consider my request. It is a long-pending request.

MR. SPEAKER: Please sit down. We have to take up the next discussion.
13.32 hrs .

DISCUSSION RE: SITUATION IN PUJAB-Contd.
MR. SPEAKER: We now take up further discussion regarding the siiuation in Punjab which we had already started. Mr. Vajpayee was in possession of the floor. But before we start. .

AN HON. MEMBER: After lunch.
MR. SPEAKER: No lunch. It is better. It keeps you more-smart and fit.

We have now full two hours, from 1.30 to 3.30 p.m. I shall allot ten minutes to each as decided by the Business Advisory Committe $e_{e}$ and two minuties more to Mr. Vajpayee. .

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi): Five minutes more.

MR. SPEAKER: All right. Remember this: no Member should transgress the ten-minute limit. I shall give the first bell after eight minutes. (Interruptions) Let us start now.

की अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महादयय, लोक सभा के पिछले अधिवेशन में में पंजाब की स्थिति के सम्बन्ध में एक चर्चा आरम्भ करना चाहता था । लेकि, वह चर्चा उस समय नहीं हो सका । यह तया हुआ कि हम अगले स " में पंजाब के बार' में विचार कर गे । यह बातं 5 नवम्बार 1982 की है। आज जब हम पंजाब के बार में बहस कर रह है तो 1982 का साल पीछ छूट गया है, 1983 की चुनीतियां हमार सामने है । पांच नवम्बर के बाद आज चार मार्च को चर्चा हो रहीं है। लगभग चार महीने बीत गए । इन चार महीनों में रावी और व्यास में से बहंत सा पानी बह गया है । काल का प्रवाह निरन्तर चलता रहता है। पानी जब तक बहता रहता है तब तक पानी साफ रहता है । जब पानी जोहड़ का रूप ले लेता है, उस का बहना रुक जाता है तो वह ग़न्दगी में बदल जाता है और सड़ान्ध पैदा करता है । 5 नवम्बर, 1982 को मुभ आशा थी कि जब हम अगले सता में मिलोंगे और पंजाब को चर्चा कर गें तो पंजान के सवाल बातचीत के रास्ते से हल हो चुके होंगें और गृह मंत्रीं हम कोई अच्छी खबर दैगे । लेंकि आज जब हम चर्चा करने जा रह है तो पंजाब को

स्थिति सुधरने के गजाग भार निगड़तो हई दिसाई दती हैं। बातचीत में एक गतिरोध पंदा हों गया हैं।

पंजाब हमारा सीमा प्रद शे है । पंजान के पार अन्तर्राष्ट्रीय गरिस्थिति चिन्ता पेदा करती है। यह ख्वाभाविक है कि एंसी हालत पंजाब के सवाल मिल बैठ कर हर किये जारं। कोई भी पक्ष एसा रवंया न अपनाये जिससे विद्गमान तनावों में बांव्ध हों, विशिन्न समुदायों में भेद बढ़ और पंजाब करजारे हां, शर्र पंजात की कमज़ांगों के साथ सारा देश भी कमजोर हां ।

अध्रक्ष महोदय, पिछले 5 महीने में दा महत्वपूर्ण घटनायों हुई है । एक तां यह हआ है कि विरोधी दलों के नियंत्रण पर अकाले पाटी नें विष्दीर वार्ला में भाग लेना स्वीकार किसया। केन्द्र सरकार भी गतिरोध के विन्दु पर पहुचंने के बाद इसके लिए ग्रस्तुत थी । त्रिपक्षीय वार्ता के कई दौर चले। उस पर कुछ कहने से पहले मैं इस बात़ पर जारे दोना चाहूंगा सध्यक्ष महोदय, कि अगर शुरू से ही पंजाब के और दोे के भी अन्य दलों को भी तस्वीर में रबने की कांशिश की जाती तो शायद मामला इतना लम्बा नहों चलता। पहले तो बनचीत इस: तरह से होती रही मानो पंजाब के सजाने कांग्रेस पाटरी अकाली पाटों के दिभ्कीय मामले है, और दलों का चाहे पंजाब के हों, चाह' शेष भारत के ,उन मागलों से कुछ भी लेना दने नहीं है, गाहे बगाहे उनसे बातचीत होती रहगी, लेकिन उन्ह' वार्ता में भागीदार नहीं बनाया जायगा । असम के बार में भी एसे ही हो चका है । मंरा मिवेदन है कि कांगोण पटरी को अब ईगनदारी से यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो राष्ट्रीय प्रशन है उग का वह शकेले समाधान ढढंढने की ईक्ति नहीं रखती है, अब यह उसके बूते को बाल नहीं रही है। उससे आर दवरों को भी साथ ले कर चलना पड़्गे । समस्याओं को हल करने के लिये यह आశएयक भी है। लेंकिन इसमें देर होने से बात बिगड़ती है ।

भी चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : इनारी फराखदिल्ली को कमजोरी न समफरे। यह

हमारी उदारता है आगको कान्फीडसंस में लिया हैं।

भी अटल विह्हारु वालपेये: ता आयके निमंन्रण पर हम हिस्ता ले रह है यह भी हुनारी काजोंरी नही है । हमारो भी उदारता है। लंकिन एसी उदारता अगर पहलं हो दिसा दतेते ता आपकों मजबूरी का आभास नहीं होता।

ऊध्यक्ष महादय, जो त्रिपक्षीय वार्ता हइं उसमें से कुछ अज्छो चीजें निकली हैं, पहले मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। वार्ता के परिणामस्वरूप मतभेद घटते है, भूमॉं के बादल कुछ छटट हैं, तीनों पक्षों ने एक दूसर की स्थिती को, रंवेये कों बेहतर ढंग से सरतमले की कोंशिश की है और एक सद्भावना का वातावरण बना है।

मभ संतोष नू 据 अकाली दल के पर्रतिनिधियों ने शिपक्षिय वार्ता के दौरान राजस्थान और हिमानल के कछ क्षेतों तर अपत्ते दावे छोंड़ दिये । ाहल अंकाली पारी़ी अम्बाला, करनाल, करुक्षेत्र, हिमार, रिंररा और जीन्द के पंजाबी भाषी क्षेतों को पंजाब में शामिल करने की गांगए करती थी, अब उनकी मांग चण्डोगढ़, तबांहर, फाशिल्का तथा सीमावती क्षेत्र तक सीमिट है । गै इसे एक बड़ी उवबिध मालता है- और इससे क्षेत्रे संबंधी विवाद कों हल करने में आसानी होगी।

निपक्षीय वार्ता की दूसरी उपलबिन यह् है कि अकाली दल कां वहां बैठकर जरूर इस बात की अन्भूति हुई होगी कि. आचन्दपुर साहब का प्रस्तांत आज जिस रक् में है, उसे अन्न दलों के लिये स्वीकोर करणा वहत, कठित है। पहले अकाली दल इस बाल पर वल दे रहा था कि केन्द्र और राज्य के संबंध के पुनरावलोकन के लिए जो भी कमटेी दा सर्मिति बने उसकी टर्स्स आफ रंफर रू मे आनम्दपूर साहब के प्रस्ताग का उल्लों जहर होना चाहिये, लेंकन बाद में उसके सम्भानेबुभाने पर वे मात गये कि प्रस्ताव का उल्लेल करना जरूरी भहीं है । ₹ै सम्भता हैं कि यह भी एक सही दिशा में हम आगे वढ़े है
[की अटल विहारीं वाजपेयी]
आरे इसे भी गेषक्षीय वार्ता की एक जालखि्य माना जा सकता है ।

मँने आनन्दपूर साहक के प्रस्ताब का उल्लेड़ किया हैं। उस प्रस्ताब कां। लंकर काफी भूम फल्ला है ।कुछ क्षेत्रों मों चिन्ताएं भी जारीी हैं, कहीं-कहीं आराकाएं भी तिर उठा रही हैं। यह भूम दृसलियं अर बढ़े है कि आंनन्दपर साहब के गस्ताव के अलग कलग वर्शान हमें मिले, लोकि बाद में संत लॉगोवाल़ जी ने जों अधिकृट वर्सन दिया है, उससें काफी भूम दूर है उा है।

हमार अकाली मित्रों को एक बात साफ सगभ लेनी चाहिये कि देश अभी तव धर्म के आधार पर दां राष्ट्रों के जहरीजने सिद्धान्त से पूरो तरह उबरा पहों हैं। यह अनंक उपासना-पव्द्धतितों का देश है। यह बहलभाषी देश हैं, आगनी-आक्षों उपसना-पृ्द्रींत पर हढ़ रहते हिए भी हमं भारतीय राष्ट्रीयता में अपनी बटट्र निष्ठा रहनी है । इसलिये अगर धर्म आर सम्यदापय के आधार पर काई ग्मुदाय घह दावा करंगा कि वह उलग मशन है, अलग काम है, उसका एक अवग मंनिधान होंना नाहिये, हों इससे देशा करे एकता पर आघात होगा।

मुभे संताष है कि अकाली मितों ने. विशोंकर जा वार्ता के लिये आये थें, मेंरे मित्र शी मधु दंडवते और भी चन्ट्रजीत यादव रहां बेठ हैं, में वार्ता में शामिल नहीं था, हमार पक्ष की ओर से शी अडवाणी उपस्थित धे, उन्होंने जो रविव्या अप्गाथा उस्से इस मानल में कारी आइवस्त्त हुई है ।

दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह हाई है कि त्रधान मंत्री ने अकाली दल को धार्मिक मांगों के बार में एकतरफा एलाने कर दिया है । अच्छा होता अगर वह एलान संसक्व मों होता, लैकन उन्हॉंने उचित सममभा कि गुरूद्वारा बंगला साहब में जाकर एलान कर" ' हमार' कांग्रेसी मिन कह सकते है कि धार्मिक मामलों की स्वीकति का एलान धार्मिक स्थानों पर होना चाहियें, लोकन संसद को उर्पोक्षत करना आवश्यक ๆहीं था ।

अभी तक आल इंडिया गुरूद्वारा प्रेवंधक कमटेी एक्ट बनाने के बार में जे चौथी मांग हैं उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है । मू समभता ह. कि कांग्रोस पाटी पहले तय नहीं कर पाईं कि धार्मिक मागों को उलग कर या उन्है राजनीटिक मांगों के साथ जांड़े। पहले विचार था वि एक पैकेज हागगा; अन पैकेज का स्भाब छांड़ दिया, एकतरफा एलान कर दिया । वो मांगे बची हुई हैं। एक पानी के वार में है । अगर अकाली दल शुरु से इस बात पर बल देता कि पंजाब को आज जितना पानो मिल रहा है, उतना मिलता रहना चाहिये, कम नहीं होना चाहिये, यह सवाल कवल सिखों का सवाल नहीं है, सार पंजाब का सबाल है तो न केवल उन्है पंजाव के राजनीतिक दलों का ही सगर्थन मिलता बल्कि पजाव से बाहर भी बहत्ता सहानुभूति से उनकी बात सूनी जाती । पंजाब का किसाए जो बड़ो मेंहनता क् साथ पैदा करता है वन सार` देश के लिए पंदा करता है। पंजाब के किसान की कठिनाइं को भूलाकर कोई भी हृता ढ. ढ़ा जाए, तो स्वाभाविक है पंजान में इसको लेकर बेचैनी पंदा होगी ।

मुभे प्ता लगा है और में संटी जो से पूछना चाहींगा क्या यह सन है कि पानी के सम्बभ्ध में P्रिपक्षीय वारो में एक ग्टंज पर अकाली मिनों ने यह मान लिया था कि इस में से राजस्थान कों हृटा दिशा जाएग। । क्या यह मान लिया था कि 1955 के समकाते के अनुसार राजस्थान कों जिं णानी मिलता है, वह किलता रहेगत और उस सक्मांते के अन्तर्गत राजस्थाने को जों अधिकार श्रप्त हैं, राजस्थान उन अधिकारों का पूरी तरह से उपभाग करता रहगग़ ? व्वा यह भो सच है कि यह तय हुआ था कि पंजाब अर्तर हरियाणा के बीच पानी के आबंटन के मदाल कां इन्टर स्टटे गटर डिण्वृट्स एंक्ट, 1956 के अन्तर्गत टिव्रव्यनल को सीप दिया जायेगा लेकिन ट्रिव्यूनल का फरेरला आने तक हरियाणा और पंजाब, दोनों दिसम्बर, 1981 के रुक्कांते के अतुसार पानी ड्रापत करते रहँगे दर्रे इस बीच में संतल प-यक्ना लिंक कंनाल को पूरा किया जायेगा, दों साल के भीतर, तथा उस और भी चाड़ा किया जाएगा ? में जानना चाहता हूं क्या

पानी के सवाल पर एक आम सहमति हो गई थी आर अकाली मिन्र राजस्थान को छाड़ने के लिए तयार थे ? यदि हां तब फिर गतितरंध क्यों पैदा हुआ ?

सतलुज-यमुना लिंक कनाल के बार में $म^{4}$ कहना चाहता ह. कि अब अकाली दल कों भी उसके बनाने पर आवत्ति नही है लेकिन पंजाब की सरकार उसे बना नहीं रही है । उसे बनाने का कार्म आगे बढ़ाया जा सकता है ।

दरूरारी बात्र है क्षेतों के बार में प्रथा मंत्री ने चण्डीगढ़ के सम्बन्ध में जा एवाड दिया था उसके हिसाब से चण्डीगढ़ पंजान को चला जाना चाहिर्य था । मै उन मिगों से सहमत नहीं हूं जो यह कहते है कि चन्ड़गढ़ के साथ इवाहर और फारिलका जड़ा हुआ है। मेरे पास समरा नहीं है कि में एवार्ड से उद्धत कर सकं। अब अकाली दल यह कह सकता है कि हमें ग्रधान मंत्री का एवार्ड मंजूर नहीं है, हग एसे मामले में एक न्यारिक एवार्ड चाहते है । पानी के बार में वे यह कह भी रह है। लेकिन चण्डरीगड़ के सम्बन्ध में अकाली दता कहता है कि चण्डीगढ़ उसे दे दो, फारिलका शरर अवाहर जो एबार्ड के हिसाब से हरियाणा को जाने चाहिए थे वे हरियाणा का तहीं जायोंगे अगर कछ गांवों को इधर-उधर करना है तो उराके बार में कमीशान बनाया जा सकता है। मै चण्डीगढ़ को बांटन के सिलाफ हूं। चन्डीगढ़ अपने में एक इकाई है। चण्डीगढ़ एक प्रदंश की राजधानी के रुप में निर्मित हुआ है। चण्डीगढ़ को बाटने की बारा नहीं करनी चाहिए । हरियाणा के नेताओं को इस मामले मों विशवारा नों लेकर उनसे स्वीकार करा लेना चाहिए कि वे अपनी रालधानी अलग बनायों और उसके लिए केन्द्र से रुपया लें । लेतिन णनी के सढाल पर और क्षेत्रीय सढाल पर कोई भी फंसला एसा गहों हो सकता जो हरियाणा आरे राजस्थान के लोगों की इच्छा के खिलाफ उनपर थाप दिया जाए। एक्ई अकाली गित्रों से शिकारत है कि अगर वे पंजाब के पानी और क्षेत्र के रावालों को सर्वदलीय सवाल बनाकर आगे बढ़ते, राजनीतिक हैवालों को धार्मिक रूण न देते और धार्मिक भामलों को साम्प्रदायिक रूप न देते तो आज पंजाब एक आवाज में बोलता, केन्द्र को भी

उरकी आवाल सुतनी पड़ती गतार आज़ पंजाव की आवाज बिरार गई है, पंजाब की आवाज टट रही है, पंजाय पंजाब के नाते नहीं बोंल रहा है, इसके लिए अकाली दल भीं जिम्मेदार है और कांग्रेरा पाटी" भी कम जिम्मेदार नहीं है। (क्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आाखिर सत्ता किराके हाथ है ? कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पंजाब में विइसूके उपर है ? करनन पंजाब की परिस्थिशि कम करके बताता रहा है। कौन अवंध हथियारों को रखने वालों कों गिरफतार करने में विफल रहा है? दिल्ली में अवैध हीथारार लेकर लोग घमत रह, केन्द्रोय सरकार ने कुछ गहीं किया । आज भी तलाब में कल्या करे घटनायें हो चही है। उसके लिए किसकों दोष दिया जाएगा। दिल्ली में गुरुद्व्वारा प्रबंधक कमटेी के चुनाव मों जिस तरह से क्रंग्रेस पाटर्ट ने दखल दिया, में पहले भी उराकी निन्दा कर चुका हरं, में फिर निन्दा करना चाहता है। साम्रदायिकता को काट उससे बड़ी साम्प्रदायिकता गहीं है।

अध्राक्ष महादेयः दों सबाल हैं ।... (व्यवधान) . .

आचार्य भगवान द'ब (अनमंर) जनता पाटर्ं के राज में अकालियों से समक?ता आवने किया । उगका हांसला महाँं बढ़ाया ।

भी अटल विहारी वाजपेयो : अध्धक्ष महोदरा, में जवाब दोने कों तैयार हैं हैम्ने समभाता किया तब पंजाइ में सारित्व थी। तब खालिस्तान की आवाज नहों उडी थी । ((व्यवधान)

आचार्य भगवान दंब : सत्ता में से आण गए हैं, उसके बाद आप प्रोत्साहन दे रह हों ... (च्यवधान )...

की अटल विहारी बाजपेयी: लेंकन पंजाब के उत्र पंधरों का अग़र काई दिल्ली में लाया हैं, तो कांग्रेस पाटर्रे लाई है।

आचार्य भगवान दे : पंजात की बात करते हए दिल्ली के चुनाव की बात क्यों करते हैं। ... (व्यवधान).

अध्यक्ष महावय : जबाब आ जाएगा । जब तुम्हारा टर्न का जाएगा, तब वोेल दने़ा

आचार्य भगवान बंव : इस तरह से सदन का गुमराह कर रह है।
...(व्यवधान)...
शी अटल बिहारी वाजपेयी: दिल्ली की गुरूद्वारा प्रबन्धक कमेटी के लिए षो कानून बना, उसमें पहले मौट्र्रक पास होना जरूरी था । बाद में मैट्रिक पास होना जरूरी तही रहा क्यों ?

प्रां. मधु दंडबते (राजापर) : अब मैट्रिक फ्ले कम्पलसरी करसेगे ।... (व्यवधान)

शी अटल बिहारी वाजदेयो : क्या पह राजनीति नहीं है। उग्रादी तत्वों को किसने बढ़ावा दिया ? . . (घ्यवधान) अध्यक्ष म्होदय, मैं समाप्त करना चाहता ह.

आचार्य भगवान दंब : अकारियों को प्रोत्साहने आषने दिया । भारतीय जनता पाटर्टर और चनसंष ने दिया । पंजाब में सिति बिगाड़ने चाले आप ह्ड ऊर आगकी पाटर्टर है । ... (अय्यवान)

शी राम विलास चासहान (हाजीपुर) उकाली लोगों को गोली मार दिया जाएगा ।

आचार्य भगवान देव : कौन कहता है गोली मार दों। उगकरे तोत्साहन आपने दिया । आपकी पाटर्ं ने दिया । ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वरा कर रहे हैं, आग लोग ।

$$
\ldots \text { (व्यवधान) } \ldots
$$

धी राम विलास पासबानः जो राही है, सहीं है। जो गलत हैं वह गलत हांगी (व्यवधान) . . स सारी चीज स्पायल कर रह है। ...(व्यवधान).

अध्यक्ष महोदया : क्या कर रह है।
(व्यवधान) . .

आचार्य भगवान बेवः सदन का गस्राह कर रह है । .... (व्यनधान)

की अटल बिहारी वाजपेयी : मे गरमा गमीं में अपना भाषण समाप्त नहीं करना चाहता ।

आचार्य भगवान बेवृ : आप कर क्यों रह है । टू-दि-प्वाइंट बोलिए

की अटल बिहारी वाजपेयी : आप तरा कर गे"-टू-दि-प्वाइंट ? कान करेगा ?
(व्यवधान) . . अध्यक्ष महांदय, आप इनकों रोकिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। यह किस तरह से ** कर रह है ।
(घ्यवधान) . .
आचार्य भगवान दंव : आप क्षेत्रीय पार्टियों को प्रोत्साहन दे रह हो :

PROF. MADU DANDAVATE: Sir, who is conducting the House? He has the temerity to challenge a senior leader of a party.
(व्यवधान)
की गिरहारी लाल अ्यास : ** -बात करते है।

आचर्य भगवान देव : आप गण्डों को प्रोत्साहन दे रह हो । असंग में प्रोत्साहन दे रह हो। अराष्ट्रिय तत्वों को आप प्रोत्साहन दे रहे हा । क्षेत्रीट पार्टियों करें आप प्रोत्साहप दे रहे हो . . (च्यवधान) .

धी राम विलास पासवानः प्राइग मिनिस्टर से क्यों गहीं पूछते हां ! . . (व्यवधान)

शी गिरधारी लाल न्यास (भीलवाड़ा) : बैठिए, आपको क्या पता है । ... (व्यबधान) . . .

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं चप करके बैठते है । भगवान के लिए आए बंठ जाइए । गत इन्टरप्ट करिए ।
. . . (व्यदधान) . . .
आचार्य भगवान दंब : अध्यक्ष जी, मर्यादा के इन्दर बोलते है, तो हमें कछछ नहीं कहना है। मर्यादा के बाहर जायेंगें, तो सें बोलूंगा । ... (व्यवधान)

ड्री अटल विहारी वाशपेयी : इनकी बड़ी कृषा थी, कि इन्होंगे पहले कछ नहों कहा । हम कांग्रों के बिलाफ बेलेगे तो ये मूंह पर ताला लगारूंगे । बरी बातें सुननी पडंगी । -.. (ख्यवधान)
PROF. MADHU DANDAVATE: Sir, is there any rule that you must support the ruling party? If you give your ruling like that, we would like to walk out.

आचार्य भगबान दंव : अकाली लोगों से आप लाग मिलते है ।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: 1 am not yeilding.

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बोल राकते हैं, जब आपका बोलना हाे । मेरी समभं में नहीं आता कि क्या कर रह है ।
...(व्यवधान) ...
भी राए विलास पासकान : अकालो की Рिन्दा करे तो आपको बहृत खरी हईई । कांग्रेस की निन्दा की तां . . (व्यनधान)

आचार्य भगवान देव : रादन में गुमराह क्यों कर रह हा। उल्टो-सीधी जातों क्यों कर रहे है । ...(घंवधान) ...सार अकाली लोगों से मिलते है ।

उध्यक्ष महादय : तम क्यों नहीं बोल सकते। जब तुम्कों बाँलना हो तो यह बात बोल दना । बीच में काटने की़ क्या आवशयकता है।

शी गिरधारी लाल व्यास : बोलने ही कहां दते है ।

एक माननीय सदस्प : णाटीं को कहिए, पाटर्ं आपकों टाइम दंगी । ... (व्यनधान)

अध्यक्ष महादय : खत्म करिए ।
शी अटल विहारी त्रजपपये : अध्यक्ष महादर, मैने आपसे निवेदन किया था कि मैं गरमा-गमीं के वातावरण में अपना भाषण

समाप्त नहीं करना चाहता था, लेंकन एसा लगता है कि कांग्रेस के कछ सदस्यों नें आरने हाशश-हवास ...(बस्वधान) ... मंने कहा क्या है . . (उ्यवधान) ... कांग्रोस् के सदन्य वातावरण को बिगाड़ने पर तुले हुए है । (क्यवधान) . .
SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): Don't show your mucle power here.

PROF MADHU DANDAVATE: He says "don't refer to the Congress Party". Then tomorrow he can say "don't refer to the Prime Minister." Who is he to give direction to Members?

## (Interruptions)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Sir, in this way, the debates cannot continue. He is threatening us.

अध्यक्ष महारेवय : हनले बोल दिरा है । ...(व्यवधान) . .

धी राम विलास वासठीन : इस बहस का गम्भीरता से चलवाइये

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Sir, you bring the House to order I cannot speak with so much interruptions.

आचार्य भगवान दंव : आप मर्यादा में बात करिये।

## (Interruptions)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Who are you to say that? What is this? Do not show your muscle power.

शी अटल बिहारी वाजपेटी : मैनें कौन सी मर्यादा भंग की हैं ? क्या मर्यादा का पाठ इन से पढ़ूंगा ?

भी राम विलास पासवान : इस तरह से हाउस नहीं चलेगा ।
. . ( (व्यवधान) . .
MR. SPEAKER: You cannot do this all the time.

ती अटल विहारी वाजपयोः आप बतलाये, मंने कहन सी मर्यादा तड़ी है ।

अध्यक्ष महांवेय : कार्दू मर्यादा महीं तोड़ी है। मैने तो यह कहा है कि आप उपने विचार व्यक्त कर और जव उन का वक्त आये तो वह अपने विचार व्यक्ट कर । so simple it is. He has no right to interupt

क्री अटल बिहारी वाङ. पेयी : क्यी यह विवाद का चलान का तरोका है ? अं र्र मेरो बात से कांग्रेस के सदस्य सहमत नहीं है तो वे उरा का खण्डन कर सकते है, तक रख सकते हैं। अगर कोई जलत बात कह रहा हां तों उसा की ओर इंगित कर सकत है । मगर टोका-टोंकी का कर्ईई मतलख नहीं है ।

थी गिरधारी लाल व्यागा : वह कह रहत हैं कि आप साम्र्रदायिक भावना भड़का रहे है

अध्यक्ष चहांदय : जो साम्रदाशिक-भावना। (व्यबधान)

भी अटल बिहारे चाजपेयी : हमें जां बोलना है, वह हम बोलेगे।

अध्यक्ष महोंदय : देंस्यये-हाउस को आप गहरं चला रहे है मैं चला रहा है। आप चुण कर के बैठिये, बरना आप के Рिलाफ डिंसिप्लितरी एक्रान लेना पड़्गा ।

I will have to take some disciplinary action; I do not want to do it, but you are going to force me for that now.

शी जमीलूर्रहमान (किशनगज) एंसी बात कहना जिससं प्रावरकेशान हों, नही कहनी वाहिये ।

अध्यक्ष महादय : काई प्रतांकेकेन की बात नहीं कही है । काई तंरी जात नहीं कहीे है जिस से प्रोवोकेशत हां।

There is no question of provocation. There is nothing of that sort.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND

STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT) : Sir, it is absolutely correct that no Member should interrupt the other Member, neither today, nor tomorrow. That is what each of us should follow. That is the correct thing to do. I appeal to all the Members on both the sides not to interrupt each other.

धी अवल विहारीे बाउपेंसी : अध्यक्ष महांदय, मैं एक अपील सं अपना भाषण समाप्त करना चाहता ह. । अकाली मिनों से मंरा आग्रह है कि वे मुठभेड़ का रास्ता न अपनायें, अपने त्याग-पत्रों पर बल न द", समभीते के द्वारा समस्याओं को हल करने के रास़े पर चल कर फिर से बातचीत में भाग जोने के लिये तैयार हों । एक-दूसर के समभाबकभा कर ही हम अगनी बातों मनवा सकते हैँ । अगर उकाली दल इस परिणाम पर पहुंचता है कि सरकार उस करे सही वात पर भी ध्यान गहीं दे रही है तो में अकाली मितों को आइवासन दिलाना चाहता हैं -उन्है रारे प्रविकक्ष का सुर्थन प्राप्त हैंगा । लेकिन यदि प्रतिपक्ष यह अनुभव करता है कि अकाली मांगों में कुछ मांगे एसी है जिन्है उन के वर्तमान स्वर्लण मं स्बीकार नहीं किया जा सकता तों वे बातें भी अकाली मिनों का स्वीकार करनो चाशिरयें । फिर से बातचीत का सिलसिला शारू होंना चाहिये।

आज देश की एकता बनाये रखनं की कितनी आवइयकता है इस पर बल द्रे को जरूरत नहीं हैं। आसाग में जों कछ हीं रहा है उस से हम सब को गहरा धक्का लगा ही । हमारी आंसें हुलनी चाहियें। पंजाब में हम साम्रदायिक सद्मान और भाइंचारे का वातावरण बनाये रखते हए पंजां के सर सवालों को मिल-बैड कर हल कर । गुरू नानक देव जी ने कहा था--बांट कर खाओं।
"नाम जपां, कित करों, वांट कर साताते ।"

मैं अकाली मित्रों सं कहना चाहता हैपानी भी बांट कर पपयां । क्षेत्र के सउमले भी इस तरह से हल करों कि किसी पक्ष को यह ना लगे कि उसा की पराजय हों गर्छ है या

उस की कीमत पर काई दूसरा पक्ष अपनी ताकर बढ़ागा चाहता है ।

धी गिरधारी लाल ब्यास : एंसी बात करों, वाजपेयी जी ।

अध्यक्ष महावय : सिर-म्छ उंची कर दों।

शी अटल बिहारी वाजपेखी : अध्यक्ष महोंदय, इसी अपील के साश मे अगना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। मुभे विशवास है कि आज की सारी चचा इसी वातावरण मे होगी, खाली उस अंशा का छाड़ कर ।

अध्यक महोदयः इसिये, सारी बता कच्छ ढंग से चलनी चाहिए । किसी बात का भी खंडन झब्दों से होंना चाहिए, व्यक्तिगत सारे पर नहीं ।

एक भाननीय सदस्य : तर्क ते ह्ंना चाहिए ।

अध्यक्ष मालेदय : तर्क-वितकः से होंना चाहिए ।

SHRI R. S. SPARROW (Jullundur): Hon. Mr. Deputy-Speaker, Sir, the question is very importan ${ }_{t}$ to India and to the world and $i_{t}$ is to $b_{e}$ viewed in a dispassionate manner and very coolly.

To start with, I have one observation to make that the negotiations have been going on in this regard and so much ground has been covered and still there is every opportunity and possibility for tiding over the problem to evelybody's satisfaction. For that reason, we have, of course, to examine the case analytically, objectively, yet with a very cool head and a cool mind. This is my first appeal that I put up before the House as also to my own brothers-the Akali Dal and the other $_{\text {S }}$ concerned.

Sir, what $\mathrm{i}_{\mathrm{s}}$ the big-time question? The big-time question is based on misunderstanding ând unfounded type of distrūsif. We are bound by a spcicified type of Constitution of India and we have cōme to be a very big nation to the envy of
many. A propose of that we all Indians have to go about in à uniform manner and in a unified fashioh.

Now, who are the Akalis? They are my brothers, my kith and kin, your borthers, your kith and kin. And may I ckplain who are the Sikhs? I explained that the other day also. The Sikhs, Punjabis, Haryanavis historically, rationally, philologically are of the same stock-same in everything. If I sfart thinking in terms of who is whot, I might point out, Sir, start from anywhere you wish to, from Punjab right up to this up of Haryana and possibly quite a bit beyond, and kind
 from the sä̉me stem, fröin the same stock and, as I said, they always remained the same and it is very difficult to cut them vertically on any problem whatsoever, So, this is point number one which as a background I must tell you.

Sir, Sikhs have always been nationalisttraditionally and nistorically-starting from any time you like. From the period of my own beloved Gurus, they sacrified everything.

They had come right up to Delhi to hand over their heads for the sake of Bharatvarsha and for its traditions and its way of life. That is what they did. Their deals, their thinking, their preaching, their give and take, flourished everywhere round India. You take even the big holy place ${ }_{S}$ of the Sikhs. You take our Takhts. Outside Punjab if I may start counting, everybody will accept that their doing was for total India. If I go to Northwest side of it, Chhati Patshahithe Sixth Guru-had an emineri holy place in Srinagar at Matan and Kharbu You come outside Punjab and go to any place. There is the Paonta Sahib in Himachal Pradesh. If you want to drift to wards Delhi six Gurus came here and they have their own safcred places where they stayed and where they sacrificed. you move towards Uttar Pradesh, you have Mitha Ratha Sahib; then Hemkund Sahib, Govind Ghat Sahib; and beyond them, there are so many sthans alf of very holy importance to us. Go on to Madhya Pradesh, we have at Gwalior the Chhathi Patshali. Thereafter you move

## [ mi R. S. Sparrou[]

and you have them at Manmad and Aurangabad. We have the Puzur Sahib, one of the holy takhts.

Towards the east, we have the Patna Sahib, Go to Gauhati and beyond. Our Every Hindu, every Sikh, all Punjabt all revere our Gurus. Not only that. I may point out that when our Gurus were in the midst of difficulties, when finey were sacrificing everything
Gurus moved about and preached love, लख्ते दिल कटवा दिए, चनावा दिए दीवार में, उफ न की इतना गरोसा था तेर करहार से

Here is Guru Govind Singh: सर्व गण सं।न्न सरीं पातशाही --.
He sacrificed everything. May I tell you what he stood for? He stood for secularism and he stood for mankind. Do you know who were the ones who offered themselves when he was in difficulty? Budhu Shah, a Muslim; with all his children and with all his relatives he sacrificed everything that he had.

May I give you another example? When my Guru was in difficulty, when he was being hounded out and chased, do you know who took him on their shoulders? It was Nabhi Khan and Ghani Khan. They were Muslims. They could have been given kingdoms for handing ove over the Guru. But they said: "Here is a Guru common to mankind, not only to India."

1 told you about the Panj Piaras. They were the five beloved ones. Where did they come from? One came from Jagannath Puri, in Orissa-in the east. Another came from the western coast. viz. Dwarka. The third came from down South, viz. Bidar in Karnataka. Then there comes another who was ready to sacrifice himself here at the big fest; he came from Hastinapur, between Mathura ji and Delhi. And one came from Lahore in Punjab. Thus they were from different areas and backgrounds; from all over India,

These are sikhs, men of quality. When it came to Jalian Wala Bagh or Cama Gata Maru or when it is the
question of filling jails while fighting for freedom, they did not merely act as Sikhs. No; they went to jails as nationalists and they fought for nationalism. They fought in all important battles under my command and the command of my colleagues-Hindus, Sikhs, Harijans, Charistian ${ }_{s}$ and Mohammedans, They fought together under different set of circumstances, in any kind of operations for rooting oût from our national life some kind of disunity or the other, or some kind of bad germs.

I have only to give one example. I will wind up quickly. I speak about some kind of foreign chaps who want to put $u_{s}$ out of gear. They want fo vivisect India. Don't I understand what is our frontier? Don't I understand what is Punjab? Bon't 1 understand what type of spies they try to win dier? Sōme cases came $_{e}$ out in the open. Don't I understand what type of masquerading they do? Don't I understand how, money can flow and win over some people who are eatsy to be won over? Don't I see what is behind all these extremists, shooting innocent people indiscriminately in the streets and trying to create fiasco and chaos?

It is that type of thing by which some of them,, poor chaps, who do not understand perbaps under the garb of fundamentalism or some other type of notion, are misled. Otherwise, I see no difficulty.

In regard to demands, I have to say only two words. There are two types of prominent demands, Teligious demands. I sha!l say one word aböut religious demands. Atalji, it was not only at Bangla Sahib Guviwara but even previously the hoin. Prime Minister declared that sikhs demands, religious demands were acceptable, let $u_{\mathrm{s}}$ work them ouf. Whether it was an objection from their side that they wanted to have everything collectively or some other, type of misunderstanding, I am not going to indulge $\mathrm{i}^{\mathrm{n}}$ that. But the demands are acceptable, whatever is reasonable. On that, I would like to raise one issue. Regarding religious demands-it is my side of it-I would like to say with candour that there has naturally to $b_{e}$ one yardstick for India. If tomorrow, if today, we sanction any kind of religious demands to one
community, that will apply to all communities of India. There is no question about it. Therefore, we have to view the whole thing objectively and in pragmatic terms, applicable type of words should be brough ${ }_{t}$ in.

1 am very glad that many of my Sikh brothers accept that a lot is being done to settle this issue; the ground is being well covered. My friend, Prakash Singh Badal, my friend Balwant Singh and so many other feel that $w_{e}$ must now finish the whole tussle in some kind of a manner, in a proper manner.

Regarding administrative demand, already my friend has stated, from that side, Atalji, with a little bit of an added innovation. $\mathrm{Bu}_{\mathrm{t}}$ that does not matter. That is to be settled by us across the table. That is my appeal also $a^{n}$ d $I$ appreclate the appeal that has been made by Mr. Atal Bihari Vajpayee. We are bound by the Constitution of India. When we come here or when we take any kind of a legislative seat as a Minister or as a legislator or a Member of Parliament, the first thing that we do before the Speaker is that we read out an oath saying, I promise this. that I shall uphold the sanctity of the Constutution of India. So, anything that we do must be according to the Constitution of India. You cannot start shooting people; you cannot start doing all types of wrong things to round off the Constitution of India.

I would humbly poin ${ }_{t}$ out to my colleagues, my friends, my relative Akalis about this Anantpur Sahib Resolution of 1973. They were in power in Punjab as also in power here with their friends. $A \overline{\text { c}}$ cording to the Constitution, there is no reason why an amendment to any kind of Bill cannot be broughi about; it can be. Even the Private Members' Bills point out that way. In their period they did not do that. I wish they would have done it. By so doing a point would have been made, whether two-thirirds majority was there in Punjab or not; whether twothirds majority would have accepted it here $_{e}$ or not. But the point would have been, that constitutionally everything could be done. With these words, I thank you very much for giving me this opportunity.

SHRI SATYASADHAN CHAKRA. BORTY (Calcutta South): Mr. Speaker, Sir, the situation in Punjab is extremely grave. Unless the drift is arrested, it may take a criminal turn; and it is pragnant with many possibilities. That is why we must think over the whole matter seriously.

It is a border State and Pakistan is heavily armed by the United States of America with some motive. This also we should keep in mind. When hijacking of planes and some killings started, the Akali leader ${ }_{s}$ should have condemned all these things unequivocally. But I am sorry to say that they have not done it. Our party warned the Central Government about the shape of thing to come, in 1981. Our central leader, Comrade Surjeet wrote a letter and our Party has also passed resolutions pointing out the danger that the extremist elements may take up the issue and try to exploit the situation to the detriment of the interests of the people of the Punjab and to the detriment of the unity of the nation. I am sorry to say that this timely warning was $n_{t}$ heeded to by the Central Government Initially the Akalis also drew demarcation between the demands of the extremists and the demands of the Akalis. It was Shri Prakash Singh Badal who wrote to the political parties and wanted a settlement. Now, there are some demands which are religious and there are some demands where the interest $_{5}$ of the whole of the people of the Punjab are involved.

First of all, I come to the first demand, which is a non-religious demand, that is, re-structuring of Centre-State relation ${ }_{\mathrm{S}}$ and giving autonomy to the States. So far as this demand of the Akalis is concerned, it is a democratic demand. We have been demanding this. The MarxistCommunist Party, the Communist Party, the other Left parties, the DMK, the AIDMK, today the Telugu Desam and also the Janata Party of Karnataka, all are demanding that there should be some restructuring and we want the whole Centre-State relations to be reviewed and we should grant powers to the States,

## THIHri Satyasadhan Chakraborty II

more financial and administrative powers to the States. That will strengthen the States. That will strengthen the federal system and will also srengthen the Central Government. So far as this demand is concrened, there is no difference even in the Punjab among the poilitical parties. That $i_{s}$ a genume and democratic demand of the people of thē Punjab.

The second demand concerns water. There also, I find that the Akali leaders have also given up $\mathrm{s}^{\circ} \mathrm{m}_{\mathrm{e}}$ of their old demands and they are trying to come to an agreement. Only one minor problem remained, when this was discussed, namely, the allocation of water in the interim period that is, pending the decision of the Tribunal. This can be settled amicably.

The third problem is territorial problem. I agree that Chandigarh should go to Punjab, but what the Akali leaders are demanding $\mathrm{i}_{\mathrm{s}}$ that some villages should ge to Punjab on the basis of religion, which $i_{s}$ un-democratic. A village should be given as a unit. So, it should be on the basis of language, but not religion. In this modern period, religion should not be mixed up with politics. It should be segregated from politics and the basis of reorganisation of the States should be language. That is, the sicnetific and democratic principle on which this should $\mathrm{b}_{\mathrm{e}}$ done. So, on all matters there can be agreement, based on certain principles. And it is very astonishing to see the way the negotiations are continued.

Sir, Mr. Swaran Singh was asked to negotiative on November 3, 1982. It appeared that some understanding was arrived at, but the Government tried to persuade Rajasthan and Haryana. The Akalis issued a new programme on the 4th November. They gave 15 days' time. Unfortunately these talks started on the 16th. The Central Government killed the time and the neogtiations started on 16 th. Mr. Swaran Singh was out of thos ${ }_{e}$ talks because of the reasons best known to the ruling party. From the press reports if sppeared that some sort of under-
standing was arrived at on 18 th. $\mathrm{Bu}_{\mathrm{t}}$ it broke down. Again Akalis announced their programme of action. Again, the initiative was taken in January by appointing a Cabinet sub-committee. Akalis responded. The discussion went on. On 18 January, there was a deadlock. On 22 January, the Prime Minister cafled a meeting of the opposition parties where a -suggestion was given for a tripartite meeting. Government agreed to that, It was called on 24th and 25th. An agreement was reached. Only a small item, allocation of water, remained. The Cem tral Government agreed to appoint a Committee to go into the Centre-State relations. This was agreed upon. I do not know why the Central Government instead of negotiating with the Akali leaders, the Prime Minister declared unilaterally certain decisions. Why is this done? Is it to create differences in Punjab? This should not have been done. Instead of elinching the issue with the Akali leaders, why should she go to a Gurudwara in Delhi and address them? I found in the newspapers that in the lawn ${ }_{s}$ of her house, she addressed the Sikhs, who had gathered there, and said something. This is not the way to negotiate the term of an agreement.

My Party has been constantly opposing extremism everywhere, who are out to destroy the uity and fraternity of our country. We have been opposing them in Assam; we have been opposing them in Punjab. But if you want to try to fight the extremists,, you have to accede to the genuin ${ }_{e}$ demand $_{s}$ of the people so that the extremists are isolated. Unfortunately, I must say that the Akali leaders, because of extremism, conid not follow their line consistently. I also agree with Mr. Vajpayee that the Central Gov? ernment wanted to take certain advantage of the extremists. This should not have been done. In Tripura, they joined hands with the extremists. This sort of attitude taken by the Central Government is not helping the unification of the emotions of the people of India. So, I think, even at this late stage, wisdom will dawn on the ruling party and they will sit round the table, because the differences have been narrowed down and this can be amicably settled.

भीमती गुरब्बूंर कीर बारा : (करीदकोट) : स्पीकर साहृ, मेर आनरवेल कूलीग भी वाजपयो जी ने जो 5 गवम्बर 1982 का पंजाब की सिचुएरन के वार में इस हाउरा में प्रस्ताव पंश किया, उस पर आज बहस हा रही हैं, फर्दर डिस्करण हों रही है। उस वक्त उन्हॉने चम्द अलफाज ही बोले थे ।

काष सात को बता ही है कि उत बधर की सिचुएशन आज से अलगा थी। अकालियों की कुछ मांगें प्रधान मंत्री ने मान ली हैं। कर रावी-क्यास् वाटर और ट्रेटेरो के मसले है । 1955 की ट्रीटो के बारे में जो इन्होँने कहा है, मरें ख्याल में ये उसकों छोड़ना नहीं चाहते, यह अकालियों की गलत डिमांड है कम्क्रेन्टेशन के बजार बैउकर बातचीत के जरीये सब बातों हां सकती है । मुभे बड़ी खूरी है कि प्रधान मंत्री जी ने, हिन्दूस्तान की सरकार ने तमाम अवोजीशान में्बर्सं का भी कांफिड्न्स में लिया अऱ उनकी बातें सूनीं रारेर जैसा वाजपेयी जी ने कुछ बताया, काफी मसले हल हुए । अब में एक सबाल करना चाहती हैं। बाजपेथी जी, 1966 में शाह करीशन के सागने जो मेगोर'ण्डम पेश किया ग्या वह पंजाब प्रदंश कांत्रेस कमेटी ने किया था और उस पर राभी पार्टियों के दस्तस्त हैं, सिबाय एक अकाली पाटर्ं के। हमार हंसराज हार्मा जी उस वक्त जनरल सेकेटरी थे, अन भी शाए करीघान की जो किताब छपी हैं. उसमें वह् मेगोरेण्डन ही । फाजिल्का आर अबंहर का सदाल ही पैदा नहीं होता था, बल्कि उन्होंने तो कहा कि कालका भी हमें मिलना चाहिए और गूला भी हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा कों भी पंजाबी स्पीकंग एरियाज है वह हमें मिलने चाहिए । मैं हस बात पर प्री तरह से यकीन करती हैं कि गो भी बाकी टेरेटोरिक्ल मसले होंगें वह भाषा के आधार पर होने चाहिए, किसी कास्ट, धर्म या मजबब कें आधार पर वहां ह़ंनें चाहिए।

अन एक बात सरभे बताइयें । 1977 सें आपकों एक बड़ा अच्छा मीका मिला था । 1977 से लेकर 1980 तक। उस वक्त

वाजपयेी जी फारने fिर्मिस्टर थे। जनता पाटर्ं का गहां राज़ था अरे अकालियों का पंजाब में राज था लंकिन् उस बक्ता करोईई मसला गहीं उठाया गया । उस बक्त आप्र भी कुछ काम वरते । अब र्रिलिजरा डिमाण्ड मानी गई है, बाकी भी मानी जाटोंगी, सभी से मिलकर आर बात करने के बाद। आपको याद होगा कि कब से कहा गया है कि चण्डीगढ़ पंजाब में जायंगा--नण्डोगढ़ पंजाब का मिलना चाहिए, इसके बार में काई यक नहीं है। उस वक्त भी कहा गया था लोंकि हतने साल गुजर गए, इस वात को किसी ने उठाया ही वहों । आपप बुरा न मानें वाजपेयी जी, एलक्स्शक तो आप अकालिसों से मिलकर इकट्ठा लड़ लेते हैं, सरकार भी पंजाब में बना लेते है और अब ख्वामखाह गरीश लोगों को क्यों लड़ाले है ? लोकन अभी लास्ट में आपने जों अपील की है उससे मुभे रड़ी ख़ी हई है । (गयनधान) अकाली जों है वह तो लीडर नहीं है सिख़ों के, सिख कांग्रेस में भी है, सी पी एम में भी है और अ अव तो वाजपयेयी जी ने भी सिखों को अपनी जमात में ले लिया है। यहां पर जब खालिस्तान के बार में वहस हुईं थी तो मैंने यह बात कही थी कि हिन्दू. फेंमली का जां बड़ा लड़का होंता था वह सिख्य बनता था । अब में उसकी हिस्ट्रि में महों जाना चाहती क्योंकि आज हिस्ट्री का दित गहीं है । लेकिन जैसा कि स्पंरी साहब ने यहां पर बताया है कि सिख गुरू हिन्दस्तान के कानले-कौने में गए है और उनके वहां पर ग्रूद्वार हैं। हिन्द्स्तान छोडकर वे मक्का मदीना भी जाकर आए हैं। जंसा कि गरू नागक जी को आपने क्येट किया, उन्होंने कहा है अव्वल अल्ला नूर पाया, कदरत दे सब बन्द्र । एक तूर दे सन जग उपजा. कीन भले कांच बन्दं । फिर क्यों लड़कर खून बहा रह है ?

जैसा कि आग जानते है हमार साथ इन्टरनेशनल बार्डर लगता है, पंजाब एक बड़ी इम्पाट"न्ट स्टंट है और यह केवल अकालियों का मसला वही है। पानी का गसला हर पंजाबी का है-स्वाह वह हिन्द्हां, किशिचयन हां, भुसलमान हों या किसी भी जात का हों । स्पोकर साहन, आपकर्ति जमीनों का भी पानी चाहिए। बाढ़ी केश जा
[भ्रोगती गुरबिन्दर कार बार्र]
हजा तो क्या हआ, मंजाबी तोे है। हम इस बात को कन्डंमे करते हैं कि डा. जगजीत fसंह ते बड़ा बतरनाक मसला उठाया और हम उसके साथ है, बिल्कल ल सहमत् है। इसके साथ मेरी अपील है कि हर सिस को पह न समभा जाए कि वह बलिलित्तान की डिमांड करता है। यह बिल्क्ल नहीं होना चाहिए। नेरानलिस्ट पर हैं, पूरी कर्बानियां दी हैं, कभी पीछ' नहीं हट" है। आ आकों इस बात का स्याल रसना चाहिए । प्रधान मंनी जी को माइनोंग़रीज का बहत ही ल्याल है। यह मंरा पूर्ण विखवास है कि नहरँ बानदान ने माइनोंरिटीज की रक्षा की हैं अर्र प्रथान मंनी जी के नीचे सब मसले हल हो राकते हैं । इसलिए हमकों चाहिए कि हम साब बैंकर, कन्र्टन्टान के बजाय थु-नेगोंसएखस्स बात कर"। यह मेरों आत सें प्रार्थना है।

पंजाब से 13 सदस्य हम चुन कर आए है। 12 तो हम हैं और एक अकाली हैं, जिनकी शकल आपने शायद कमी देली होगी।

एक माननीय सदस्प: वाजपंयी जी दस्तर है

भीकती गृरबिन्न्वर कर्रा बारा: 117 सदस्य विधान सभा में हैं। 37 उतमें" से अकाली है जो अप्ते आण को रमभाते है कि हमा पंजाब के रक्षक हैं अर बाकी सब लोग एसे है। हम सब मिल कर बंठे और मिल बैठठकर इस मसल का हल कर--जैसी कि मैने आपसे अपील की है। गुनिनटी के साथ बहठँ तो सार मसले हल हों जायेंगे । होम मिनिस्टर साहब यहां बें है है है। यह बत्दी ग्रला ज्यादा डिले नहों होने दना चाहा हए । इसको जल्दी से उल्दी हल करना चाहिए, तारक पंजाइ उबेलप हों, पंजाइ और आगे तरक्की कर । पंजाब के लोग हर मूठ्मेंट में हिस्सा लंते हैं। हिन्दस्तान एक रहेगा, हिन्दुस्तान के टकड़े नहीं किए जायँगे अरे पंजात में हिन्दु एकता कारम रहगी।

स्वामी हन्ववेश (रोहेतक) : अध्यक्ष महांदर, पंजाब के मसले के साथ हरियाणा का


## अ़्यक्ष महोष्प् : दोनीं ज़ड़ां हैं

स्वामी इन्द्ववेश : पिछल कई सालों से राजस्थान् का भी जुड़ा हुआ हैं।

थी हमेवती नन्वल बहगुणा (गढ़वाल): हिमाचल वालों का पता हीं नहीं हैं जहां से पानी निकलता है ${ }^{*}$ ।

अध्यक्ष महोदय : विशाल हृदय है ।
स्वामी इन्द्रवेश : पिछले सालों में जा़ पंजाब की हालत रही है, उसका दंड सारा हरियाणा को भी भागंना तंड़ रहा है। 1955 में रावी-व्यास के पानी के लिए 110 करोड़ रुप्या देकर पाकिस्तान कों, हरिरयाणा उस सम्य पंजाब में था, पानी खरीदा गया था । पंजाब में जमीन के नीचे मीठा पानी हैं, नहर ${ }^{2}$ आर दरियायें है । यह हिस्सा जो हरियाणा का कहलाता है, वहां जमीन के नीचे ज्यादा पानी भी है, बंजर है। यह सारा पानी हरियाणा के लिए खरीदा गया था। 1955 में जों फंसला हुआ था, उसके मुताबिक पंजाब को 7.20 ए. एम एक., रांजस्थान को 8 ए. एम.एफ. और जम्मू आर काइमीर का 0.65 ए. एम. एक. लेकिन 1976 के फसले के अनुसार हरियाणा और पंजाब को आधा-आधा पानी देने का फंसला हा था । 1981 मों जो फ"सला हैआ उा, उसमें पंजाव का पानी बढ़ु गया. राजस्थात का भी नढ़ गया और हरियाणा के साथ यह पाबन्दी लगा दी गयी कि पानी ज्यादा नहीं दिया जाएगा । इस के साथ साथ हरियाणा में सं कडोों करोड़ रुपये लगा कर नहरें बनाई गई । यह पानी पंजाब के खेतों से हो कर आना है, लेकिन पंजाब में चाह अकालियों की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हों, इस मदद ₹ पर दोतों एक लाइन पर खड़े है। सतलुज-यक्ना गहर खोदने नहीं दे रह है । एह रारकार की ंजिम्मेदारी है, दारे सालों का सरकार ने ब्चन दिया था, डढ़े साल बीत गये है अभी तक कोई कार्य उस पर चहीं हआ है। अड गह तो सम्भव नहों है कि हरियाणा के लाग झस्त्र ले कर पंजाब में नहर खोदन जायेंग। यह तो आए की जिम्मेदारी है कि हरियाणा की धरती जो बिना पानी के बंजर पड़ी हाई है जसके निम्में का मारा पती रस को मिलें। यह

1976 का फसला था. आज 7 साल हों गये, इस तरह से सारा फससला रद्दी की टोकरी में डाल दिबा जाता है । सरकार कुछ लोगों के आन्दोलन का दे कर यह महसूरा करने लगती है कि पंजाब में पता नहीं क्या हों जायेगा । में यह समभता हूंसरकार की इरा ढीली नीति के कारण सार देश के उप्र साम्प्रदायिक असर पड़ रहा है।

पहां बक भाषाई समस्याकं की बात है, क्षेत्रीय समस्या की बात है, अभी जंसा हमार एक साथी ने कहा- हमें इस में काई आपत्ति नहीं है कि चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया जार । मेरी समभ में नहीं आता कि क्यों दे दिया जायं? शाह कमीशनन ने चण्डोगढ़ हरियाणा को दिया था। जिस आधार के उपर हरियाणा और पंजाब का बटवारा हुआ, खरड़ तहसील हरियाणा कोे दी गई, चण्डीगढ़ हरियाणा को दिया गया, लेंकिन आज हर एक आदमी यह रामभने लगा है कि चण्डीगढ़ तो पंजात को दना चाहिए, लेंका फाईतल्का शर्र अनोहर को चर्चा ऊसी नहीं करनी चाहिए । यह कंसी विड्बनना है? यदि तलवार दिखा कर फसले होंगे, जिसकी लाठी उसी की भैस पर फससले होंगे ताँ इसका अर्थ यह होगा कि सरकार लोगों को प्रोंरि कर रही है नि लोगा हिस्सा के रास्ते पर चलें, लोग तलवार ले कर मैदान मों आयों, वस्त ले कर भगड़ा कर", उस के वाद सरकार घुटने टेक देगी और वैसा ही रामभीता हो जायगा ।

यह जा क्षेत्र का मामला है, इस मों हरियाणा के साथ सदा अन्याय हुआ है। भाषा के आधार पर दोनों प्रदरे बने। पंजाबी बोलने वाले लोग पंजाब में ऊर हिन्दो बोलन वाले लोग हरिरिाणा में गय । लंकिन जा कुछ वहां पर हुआ, अब उस की जानकारी में आप को दना चाहता है। फाजिल्का और अबाहर के बार में जों आज यह कहा जा रहा है कि उस के बार में तो रभी आयोग बैठाना चाहियें, उस के बार में फंसला किया जाना चाहियं-तीन बार उरा समय के मुख्य मंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों ने कछ गांवों कोे चिकाल कर, मेरा तात्पर्य है फाजिल्का से निकाल कर, मुक्तसर वहसील में डाला । उस में एक गांव केन्दखंड़ा को इस लिये निकाला गया कि हरियाणा के साथ फाजिल्काअबोहर का राम्कर्क टट जाय और यं दोनों

इलाके पजाब में रह जायं। ंजस समय 1970 में दोशा की प्रधान मंन्री शीमती इन्दिरा गांधी जी ने अपना एवार्ड दिया, उस सगय यह केन्दूखड़ा गांट भी साथ में दनेा पड़ा । इस त्रह से यह सारा षडयन्न किया गया, हरियाणा से इऩ इलाकों को काटने के लियो और दोश के सामले यह नक्रा पेश किया जा रहा है कि फाजिल्का और अबाहेर भी वहां जाने चाहिये । यह हालत आज बनी हई है। वहां पर जां पढ़ने वाले बच्च हैं भाषा के आधार पर उन के सामने बड़ी पर शानी पैदा हो गई है, वे हरियाणा या राजस्थान के गंगातगर में जा कर पढ़ते है और हिन्दी पढ़ने के तिए वहां पर कॉई पबन्ध नहों हूरें रहा है। उन की बोली हिन्दी है है भाषा हिन्दी है।

केवल फाचिल्का और अबहहर को काटने का हो षडयन्त्र नहीं किया गया, बल्कि युह जो भाखड़ा बांध है, यह भाखडा बांध पहले कांगड़ा जिले में होता था, उस को होरयारपर जिले में डाल कर पंडाजी भाषी किले में डाल दिया । ये जो लालड़, ड रावासी 40 गांत कलोस्या स्टटे में हांते थे और जिाको छिछोली कैपीटल थी, उन 40 गांवों को हटा कर पटिदाला में किला दिया जिरासे कि हरियाणा का समतरक्क चण्डोगढ़ से टटट जाए । यह जो षडयत्त्र किया जाता रहा हैं, इरा पर काई राचचने कां तौयार नहीं है, इसके इतिहास में जाने कां काई तैयार वहीं है कि एह णड्यन्त्र क्तों हुआ । या तो इम मानदारी से ओप भाषा के आधार Tर जो गदेश बनाये गये हैं, उस आधार कों मान कर चलें या किसो सर्कमान्य अधार को मान कर चलें । इस आधार के बार में क्यों नहीं सांचा जा रहा है, इस आधार कों क्यों नहीं माना जा रहा है, रह मंरी समक में नही आंता ।

में सगभता हूं कि यह बों राजनीतिक फससला होने की चर्चा चल रही है, उरके लिए सब से पहले यह जरूरी है कि हरियाणा के लिए पानी लाने के लिए जो नहर बनायी जा रही हैं, उरा नहर को जल्दी से खुदृानT चाहिए । अगर आण इग गहर होे काग को इसी ढंग से लटकाये चलते रह तो हरियाणा को जो पानी मिलने वाला है वह फिज्ल में पाकिस्ताप को जाता रहंगा । उस पानी

## [स्वामी इन्द्रवेश]

को पंजाब को जरूरत नहीं हैं। उसके बाद भी वह पानी हरियाणा को नहीं मिल रहा है । इस नहर को शीघू बनाया जाए, बेकार इसको लेट किया जा गहा है । इससे सारा इरियाणा पदरे प्रभावित हो रहा है। इन करी वातों को देखते हुए ही इस विषय पर वरार करं। केवल पंजाब को या कहु जोगों के आन्दालन का दरे कर ही काईई कैसला गहीं लेना चाहिए । परन्तु जो चथार्थ ही, वस्तुस्थिति है, जो लोंगो का वास्तव में अधिकार है, उसके मृताबिक आपको फैसला लेना चाहिए ।

हमारी प्रधान मंत्री ने अभी एलान किया है कि हमने उनकी धार्मिक मांग्रों को स्वीकार कर लिया है। अब इरा देश में यह बड़ी विडम्बना है, बदकिसमती है कि धर्म के मागले में कोई परिभापा दंश के सामने नहीं है आसिर आप धर्म किस की गानेगें? एक आदमी कह कि में तलगर ले कर चलूंगा आरे यह लंकर चलगा मेंरा धर्म है तों आप उसकों धर्म भान कर चलेंगे । में ऊप से पूछता चाहता हैं कि दगर कल को दो लाख आदमी यह फरंराला कर लें fॅ हम गिस्तोंज ले कर चलोंगे, यह हमारा धर्म है तो क्या आप पिस्तौल लेकर चलने को अनुनमति दे द"गे ? क्रोंक गहीं तोे उनके धर्म कों खतरा पैदा हो जाएगा । अगर इस तरह की मांगों के आगे सरकार फैराला करने कों तैयार हां जाए, भुकने को तैयार हां जाए तों इसं दों में कभी भी कान्न का शासन कैसे चलेगा ।

आज पंजात में क्या हालत है ? पंजाब में दिगदहाड़े निराराध लोगों पर गोली चला कर लोग धर्म स्थानों में जाकर छिप जाते है। पंजाब में आज दंे कानल चल रह है-—एक देश का कानलत अरीर द्सरा ग्रद्वार का कानून चल रहा है । अगर रारकार इसी ढंग से शारान चलाना चाहती है तो बात दसरी है ।

मैं गह नहीं समभता. कि कोई भी सिख मानसिक रूप से गाँ का करल करने का साहस कर गा । लेंकि लोग षड्यंग करते हैं और इस त्रहु से साम्रदायिक भावनाथों कों भडका

कर अना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। में आएका ध्यान इस तरफ बींचमा चाहता ह. कि इस समस्या का जितना लटकाया जाएगा, वह उतनी ही लम्बी और विकट होती जाएगी । पानी के मसल पर भाष! के गसले पर आषका ध्यान जाना चाहिए और हरियाणा के साथ आपको न्याय करमी चाहिए ।

की जी. एस. निहार्लसंह्हवाला (संगरूर): स्पीकर साहब, बाबपेये जी $\overrightarrow{~ आ ज ~ य ह ा ं ~}$ पंजाब का मसला उठाया । कई बातों उन्होंले बिल्कल ठीक कहीं । स्वामी जो को मेने सुना । मं उभकी कई बातों से इत्तिफाक करता ह. ।

स्पीकर साहब, आष हमारी हालन एसी बनी हुई है जो कि हम बयान नहीं कर सकते । इस मूल्क में जम्हीरियते है । जम्हारिरात कें किस तरह से चलते है , कित लोगों का नुमाइन्दगी मिलती है, किसी मसले पर कैसे फैसला किदा जाता हैं, यह पंजाब में बिल्कुल उल्टा है। पंजाब से आये पार्लियामेंट के 13 ममेब्बरों में से 8 सीटों पर रिखों की डांमिनेगन है । उन आठ में से भी, मालना सं, बहां से अकाली नेता क्लेम करते है, पटियाला, भटिंडा, संगरूर, फरोदकोट, फिरोंजपुर, लिधियाना, ये मालना के जितने इलाक हैं, राहां सो कोई आदमी इणका रिटर्न तहों हैआ । अमतलर्लर से एक तुड़साहब सिक्लों के वंट लेंकर आए हैं। यड्रा सिक्सों का डामीनेशन है। पंजात की असें बली में 117 सीट है और इन 117 सीटों में से 37 अकालियों ंके पार है । इसमें रिजर्व सीट्स भी ही । कुछ इहहरों सें भी वांट मिले है । मंरे कहने का मतलय यह है कि जब ये ताकत में गहों रह तब इन्होंने रिक्बों के नाम का नारा लगा दिया। सिक्ष क्या चाहते है, सिक्र किनके पीछ हैं, इस चीज करे ये लोग नहों दहलते। पंजाब के लोगों ने इनको रिजंक्ट कर दिया है, असंब्ली मों भी और पार्लियामेंट में भी । तब सरकार नहों बना पाए तो मोर्चा लगा दिया । हम खामांगु बैठ रहे । न हम्को सेंटर पछता है, फ स्टंटे पछती है, पार्लियामेंट के मेम्तर हृम जहर है। अज भी वाजपेयी जी की मेहरबानी से वोलने का मांका fिल गया है नहीं तो हम जुर्रत भी

नहीं करते बोलने की, इसलिए कि शायद हमके सजा मिले कि क्यों आप इस फेंभट में पड़ते है । क्यों आपने यह मसला उखया, इसलिए खामाश बैठे रह ।

दो तरह वी इनकी मांगे है-एक तो धार्मिक और दूसी पालिटिकल । धार्मिक गांगे तो तकरीबन मान ली गई है, सिद्र एक मांग पूरी नही की गई कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी आल हन्डिया बेसिर पर हो। हमार अध्यक्ष महोंनय भी षंजात के है । कुछ जाखड़ भी सिक्ष्ब है, इनके बड़े करीबी है ।

अध्यक्ष महोवय : गुमाग खन्नदान है, करीबी क्यों कहते है।

श्री जी. एस. निहलिरिंहबाला : इन्होंने दिल्ली के सिक्खों को कहा fि आय दिल्ली के चुमावों का बायकाट करिए । लोकिन दिल्ली के रिक्खों ने अप्नी मुजी की--इनका हुक्म नहों माना 1 हुजर साहब नांदैड़ के सिक्ख इनका कहना मांने को तैयार नहीं है, पटना साहब् के सिक्स इनका कहलना मानने को तैयार भहों है । पंजाने में चितनी आबादी सिक्खों की है ${ }^{2}$, उतनी ही आबादी बाकी हिन्द स्तान में सिक्णों की है। वे इनका कहना नहों मानना चाहते । वे कहते है कि हरं धर्म काे ऊपनी यजी से रखना चाहते है। इनकरे मिक्क गरंद्धारा एक्ट आल इंडिया बैसिरा पर बनाने का क्या हक है ? इनका मतलव यह है कि वह्यां करे स्विल पूंजी गमा करके और अमतसर लाकर टीडा साहब को दै और ये रुएएं। अजीय तमाशा है ।

इसलिए मेरा कहमा है कि यह सिक्रों का मराला है और की भी सिवक्त हैं, नेशनलिस्ट ह-, पक्का सिक्ख ह-ं ।

शी रामावत्तार शास्त्री (पटना) : कुछ कच्चे भी है।

धी की. एस. निहालसिंहबाला: हों हैं, कछ कच्चे भी है । अप प्राइवेट तीर पर पूछ गेंगे ता में आपको बता दूंगा कि कच्चे और पक्के सिक्व में क्या फक्र होता है।

तो मोरा कहना यह है कि अगर आल इंडिया बेसिक पर करना है तों सार हिन्दुस्ताण के सिक्खों की इसमें रास लेनी होंगी और देखना होगा कि मंजारिटी चाहती है या नहीं ।

दूसरा पालिटिकल सवाल है। रबसे बड़ा पानी का सवाल है। पानी के गसले में आम जमींदार को इन्होंने गगराह किया है। आप और में एक ही इलाके के रहले वले है-। मैं जानता हू कि कहग्कहां मीठा पानी हं ऊंर कहां नहीं है, जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा । जों बैरानी इलगक्के है वहां मीठा पानी नहीं है। चौधरी साहव के इलाके अखंहर में मीठा पानी नहां है, फाजिल्का, मुक्तसर, फरंदिकाटे मे नहीं है। भटिंडा राबसे भिरानी इलाका है वहां मीठा पानी नहीं है । तो इस पानी के मराले में हम गह बिल्कल कहने को तथयार भहीं है कि आव किसी का हिस्सा हमको दे दाँ। जो कायद-कानूण के मुताबिक हमारा हक वनता है वह हमको दिया ज़ए ।

मै दावे से कहने के लिए तंयार ह- कि बंजाब ने ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल किया है इों अपने हक का था यानी 4.61,6261, इसनिण, मंरी रिक्वस्ट है कि मीजूदा सिस्टम के बाद डिस्टर्ब ने किन्रा जाए। नो सरप्लस घाटर राजस्थान और हरियाणा कां बनता है, वह हिसाब से उनको दे देना चाहिए । मगर मुनसिफाना तौर पर, रियायत नहीं होनी चाहिए, न हमार साथ और ने किसी के साथ।

तीसरी बात रही टंरिटोरियल के बार' में । में दावे से कहने के लिए तैयार ह. , रहां गहीं बहर भी, स्ड亏 पर भी अरै स्टेज पर भी कहता रहा हूं कि जितना अकालियों ने मिखों का और पंजाब का नकसान किया और कोई नहीं कर सकता । पंजाबी पलवल और कल्लू-मनाली तक पढ़ाई जाती थी । सिर्फ इसलिए इन्होंने यह जल्म किया कि हमारी सिरा डोमन्ट्टेंड सीट कितन्नी आयोंगी, जिनसे हमारी सरकार बने उतनी ले लो। कुभे इल्म है. तिस दिन अबहिर और फाजिल्का का बदकिस्मती मे एलन हुआ था, मै उस वक्त भी पार्लियामन्ट में था और मुभे वर्करंग कमेटी में वहा बुलाया गया था। उस दिन
[श्री जी . एस. निहालसिंहवाला] उन्होंने सांषा था कि सन्त् जी ने मर जाना है, सड़कर जल जाना है, कुन्ड बना लिया और मिट्टी का तेल डाल दिया जिससे छलांग न भार जाए । सरदार हकम सिंह हकमनामा लेकर कन आते है और सन्त जी करे बचाएं तो कहँगे फाजिल्का दे दो, यह उस वक्त किया । उस वक्ता कमजोरी का फ़ायदा उठाया था। उनमें यह बचाने को बकजोरी आ गई चूंकि वह मुनसिफाना फैसला गहों था । वह इम्पलीमेन्ट नहीं हुआ, फंजिल्कं, चण्डीगढ़ और अबोहर कछ नहीं मिला । में आपका ज्यादा टाईं नहीं लूंगा । जहां भी पंजाबी रपीकिंग कंटीग्यूअस है, चाह वह रोढ़ी का इ्लाका है, चाहै चाजिल्का के गांव है, चाहे भटिन्डा या सरसा के पास इलाका लगता है इसलिए में कहता ह०० सरकार कों दिलेरी से करे देना चाहिए । बों उधर गस्ती से चले गए है, सन्त जी की बचाने की कमजोरी के घक्त, उनकों इथर दे दँ और जो इधर रह गए हैं-उधर दे दै। एसा फंसला मुनसिफाना तांर पर होना चाहिए। में समभता है हमका तो सिख नहीं मानते। उनके यहां आठ एम पीज है और कैजारिटी कंग्रेंस में बैठी है। सिर्फ 4-5 आदमियों को मान्तो है, उनको नहीं मानते है। बदकिस्तती से ये सार लीडर मेर हल्के के है । तलबंडी अर लोंगोवाल दोनों मेरे हल्के के है। सुरजीत सिहं बरनाला मेरे से हार है है, इसलिए वे भी है ही। सार लीडर वहां के हैं लेंकन मैं छ्ट गयात, क्या मैं रिखि नहीं ? वहां जाटों की 80 परसेंट घाटे है। वहां के लिए कांग्रेस ने कहा था कि यह तो सिखों का हल्का है इराको छोड़ दो, काटकर फिरोजपुर का, लुधियाना का वस्ट्ट डोमिमनेान और कुछ संगरूर का हिस्सा डाल दिया और कहा कि एक सीट जाने दों। वहां भी सिखों नो इनकों नहों अपनाया। गहां पर यें कैमियन बने बैठे है किह हम: सिख है । उन्हॉंने हो सन् 85 का इलेवरान देबना है तब तक जंग जारी रबनी है। अगर जग चलती रहो तो वोट गिलेगी। (न्यवधान)

आज सरदार दरबारा सिंह को रिटायर कर दो, उतकी जगह तोहरा या तलवंडी को बना है। कोई भग्ड़ं वें बात गहीं लेकि मामला ठुष्प हों जाएगा । मैं बाख्पेयी जी से दरख्वासत्र

करूंगा कि यह बीमारी आपने ही उसका लगाईं है। वे अकेले राज नहीं कर सकत थं, न कमी सांच सकते थे। अब मुशिकल यह है कि उन्होंने थोड़े दिन राज करक्क दब लिया । अब चिंता रहती है जब तक राज नहीं मिलता । इसालिए किसी नेशनललस्ट पादीं के साथ समभाता कर लिया करों । यह रोज ज़लने और मरने वालों के साथ न Pका करो । में केन्द्र सरकार से दर्शास्त करूंगा कि जुली हो गल्दी मुनासिब और मुन्सिफाना तारे पर जो पंजाब और किसी यरेर सूबे के हक बनते है उनका युनीलेटरल फंस्ला कर दों और वह सब सिखों को स्वीकार है।

भॉ रतन संतह राजदा (बम्बई दक्षण्त): अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुरी की बात है कि जितने वक्ता यहां बोले है उन्होंने महत्वप्र्ण और बुनियादी चीजें सामने रखी है कि जाँ कुछ फंसला हमें करना है किसी भी रीजा क मुताल्लिक तो हम इंडिगन फस्ट्ट और इंडियन लास्ट हैं इस भावना को साराने रब कर करना है। गह बड़ी ऊजीब चीज है, और जब हमारी स्टेट्स बहतत ज्यादा हों और मल्क में कछ बटवारे, भुगड़, टंटा या फसाद हों तो हमें यही राष्ट्रीय भावना रख कर काम करना चाहिए कि हिन्द्स स्ता हमारा है जिसके लिये हग सब गारेख करते हैं, उस्ये विधान की रक्षा के लिए शच्थ ली है उसफी चारदीवरी के अन्दर रह कर जन-बों रीजिता प्रोबलय उठती है उनकां हयं सुलभाऩा और सम्हालना है ।

हमारा मूल्क एक सब कान्टोनेन्ट साइज का हैं और कभी कभी सब-कान्टीनेंटल डाइमें शन की प्रोबलम्स भी खड़ी होती हैं । लेंकिन एह जाँ हमारा बनियादी उस्ल है, यह जों यूनिको इन डाइवर्संटी का सबक हमने सीखा है, आजादी की लड़ाईं के रामय शी जवाहर लाल नेहरू और मालाना आजाद के आधीन कि हमाए देश यों अलग अलग मजहब और भाषा रहेगी फिर भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी बनाये रखेगे इस बात को हमें हमेशा अपने जहन में रखना है और उसी के मुताबिक काम करना है । एके शायर ने कहा है :
गुलहाय रंग रंग के है राँक नमन, अंय जांक इस जहां कों है जेब इस्तलाष्ट सें।

ताँ हिन्दुस्तान् की ताकत या तरह तरह के इंगों के जा़ हमार गुल है यह देश की रानक बढ़ाते है ।

पंजाब का मसला जिनके बार में सारा सदन और दरा चिन्तित ह उसके बार में जब हम चर्चा करते है तां:

Punjab occupies a very pivo'al and strategic position in India.

हिन्दुस्तान कें पंजाब पर सारे देश को गोरक है । वर्तण परस्ती में कभी सिख पीछं नहीं रहे, बहादरी और कर्बानी नें देश की आजादी की लड़ाई में सिस पीछं नहीं रह' । इस बात का फख़ सार देश की जऩता को है।

जब यह डिमान्ड्स उठीं और उनके बार में जब फंसला करना होता हैं तों मेरी शिकायूत यह है कि हमारी सरकार ने डैक्सटैैरटी और डिलिजंस क्या चीज है इसको नहों सीसा । बह. त्र दरे के बाद सोचती है । जब यह डिमान्ड उठी और डाइलेटरी टंक्टिक्स सरकार ने नहीं अपनाई होती हो मेरा ख्याल हैं कि यह मामला इतना नहीं विगड़ता । अभी प्रधान मंत्री ने कहा कि रिसाँ की रिलीजस डिमान्डस मन्जर रते है । तो जल डिमान्ड उठी रिलीजर्स, टंरीटोरियल और कछ रावी, ब्यास के पानी की और कुछ पोंलटिकल डिमान्डस, ता इनके लिये सरपहले से ही दसरी पाटिंगों से सलाह मरिवरा कर के एक नेशेगल कंसेन्इस तैयार करती तो मामला इतना गहों बिगडता ।

## 1500 hrs .

लेकि जंसा मैंने कहा कि रिलीजन आफ डंक्सेटरिटी क्या चीज हैं, वह हमारी गर्वनमैंट समभती नहंी है। जब मामला बहत्त विगड़ जाता हैं, उसके बाद गर्वर्मरंट ख़ आती है।

शुरू में जब यह चीज उठी तो हमने कहा कि यह गकालियों की डिमांड है, वह सिसंशानिस्ट हैं। उनको गर्वनमँट ने कंडक करने का काग शुरु किया । गर्वनमेंट ने उनको सिसँशनिस्ट, ट्रेटर और एंटी-नेशेनल बर्गैरह सब चीजों कह दीं और उराके बाद जब दर्बा कि गर्वनमेंट के बस की बात नहींप है तो फिर

कहां कि अपोजिशन वाले सब मिलकर चलां हम ट्रीपारटाइट कमेटी में बंठे। वहां गर्वनमेंट ने देषा कि अर्णोजिशान ने कन्स्ट्रक्टिव र्रोल लिया है। जब इस तरह के प्राबलम होते है तो नेशानिलिस्ट, नेरानलिज्म, बतनुपरस्ती की हषष्टि से देखे जाते है। उस वक्त कभी भी पाटर्विबाजी की बुनियाद पर नहीं, चलना चाहिये । मुभ कहते हैए द: स होता: है $ै$ क शुरू में कांग्रेस पार्ट सब चीजाँ मा पूर-पूर लड्ड खुद खाना चाहती हैं। आंबर में जब कांग्रेस के बराकी बाते नहीं रहती है, मामला वहुत बिगड़ जाता है तो बाद में कहती है कि और लोग भी आयें और रास्ता दिखायों। यह एक जर्बदस्त् चीज है।

आने वाले दिनों में भी एसी बहतुतसी चीजों दोश में उठँगी, उसा सक्य गर्वनमंट को चाहिये कि सब का साथ नें लेकर नेशेनल कन्स्सैस्सरा खड़ा करने की कोशिशा कर और वह एक कन्स्ट्रक्टिव एश्रोंच होगी । अगर पहले गर्वनर्मैंट ने केंस्ट्रक्टि एगाच की होती तो यह भामला इस हद तक बिड़ता नहीं ।

ज़ो इनकी रिलीजस डिमांड्ज गर्वनम्मंट नं मान ली है, यह बहुत वच्छी चीज है, मैं मानता हू. कि हैल्दी ट्रैड्ज ओफ डंवलप्ड, अकालियों ने अपनी डिमांड कों टर्नडडाउ किया है, एह कहा है कि हम देशा की यूनिट को भंग् करना नहीं चाहते हैं। अभी एक रंज्यूलूशान उन्हॉने पास किया है, मै उसके लिये उनकी सराहना करूंगा, उनको मुबारिकबाद दूंगा । गवर्नर्नमँट ने भी जो रोल अपनाया हैं, अभी भी जो उनकी मांगें हैं, उनके बारों में अर्पोजिशन को साथ लेकर नेशनल कर्सौससतः राड़ा करने का तरीका जो गवर्नमैंट का है, में उसकी भी सराहना करूंगा और कहूं गा कि यह अप्रों हमें जारी रखनी चाहिये । यह अप्राच रखकर यदि हम चलोंगे तो या काम काम ठीक हो सकते है । हम इस चीज का फससला कर कि उनकी डिमांड्ज में दो तीन चीज जो हैं उनके बार में हमारी एगाोच साफ होनी चाहिये ।

एक तो गवर्नमँट को यह करनां चाहिये कि जितने डिस्पयूटस हैं, गह थू नैगोसियेंशान करँगे, हम किसी के कंडमगनरान के
[श्री रतन सिंह राजदा]
अधिकारी नहीं हैं। किसी को कंडम कर के, किसी को बुरा-भला कर के इहीं, बल्कि हम उनके साथ बेठने की बात कर । मे एक्सट्रीमिज्म की बात नहीं करता, उसकी सराहना हम नहीं कर सकतें, वायोलेस की सराहना नहीं कर सकते, लोकिन नंर्गोंसेयेशन साज सवालों के लिये हो सकती है । में चाहंगा कि यह अकालियों के लिये भी लाजमी हैं, गवर्नमँटंट और दूसर सब लोमों के लिये लाजमी है कि नंगोसियेशन से एक टंबल पर साथ-साथ बैठकर मसलों का फंसला करें ।

ट्रीपारटाइट टाक्सा जो हमारी चलीं जो सलाह-मशविरा हुई, उसमें जा इइयूज बाहर आये है, उसमें आपने देखा होगा कि हम साल्यूशान के नजदीक आये है। सब पाटियों वाले, गवर्नमेंट के लोग एक साथ टेबल पर बंठे थे तो हम सब--

We were néarer the solution; we are already nearer the solution.

में नहीं समभता कि किस लिये यह मामला बिगड़ना चाहिये । उभी तक यह तय हुआ था कि जितने वाटर डिसप्यूट, रावी-ब्यास के थानी के सवाल है, वह एक टिन्रब्यूनल को दिये जायों और वह ट्रिब्यूनल रिबर डिसगूट्ट टिट्रब्यूनल एक्ट, 1956 के नताबिक, उसके शर्वीजन के मूताबिक फंसला करे। जहां तक टैरिटोरियल डिस्पयट का सवाल है और डिकरन्सेज का सवाल हैं वह भी

That could be referred to a commission.
और वह कमीशन अपना फंसला दे।
तीसर जो स्टटे और सैंटर के रिलेशान की बात होती है, उसके बार में

That could be examined by legal and constitutional experts.

वह कर के संटर और स्टंटे रिलेशन के बार² में भी फसला हों सकता है। अब अकालिग्गों ने अपनी मांगों कांस्टीद्यूश्रून के प्रावीजन के

अन्दर रखने का कहा है। उन्होंने अपना एक प्रस्ताव पास कर के कहा है --

We stand by the unity and integrity of the country.

उस पर भरोसा रएकर हमें आगे चलना चाहिये और इसी वातावरण व हका को हमें ताकत्वर बनाना चाहिये।

में गवर्नमंटंट को यह कहना चाहता हा: कि एक भी कदम हमें एसा नहीं उठाना चाहिये जिससे मामूला और ज्यादा विगड़ । जब सिख भाई एशियाई गेम्स के लिए दिल्ली की तरफ आ रह थे उस वक्त भजनलाल जी मे जो एलान क्रिया अर जिस तरीक से उन्हॉने सिसों के साथ व्यक्हार किया उस का में कन्डम करता ह. । बड़ी जिम्मेदारी और बड़े दूर के साथ मै उसको कन्ड'म करता ह. । जो लोग वायलेन्स करना चाहै उनके खिलाफ आप एंक्रान ले सकतं है लेंकन सार f सििजन्स को एक समान माना जाना चाहिए ऊरेर उनमें आपस सें कोई भेद गहरं होना चाहिए। आपने सिखों के संटिमेन्टस को धक्का पहं चाया ।ला एण्ड आर्डर के लिहाज से ख्ट'स्ट तं लेंते हए जो एलान किया गया और जिस तरह से पबिलक को इंस्टोगेटे करने की कीरिशः को वह वहुत गलत बात थी ।
इन्हीं अलफाज के साथ में कहमंगा वित आज फिर से हमें दनियां के चौरहाहे पर कहना है कि सिख और हम रारी हिन्द्वस्तानी एक बहते पानी की तरह से है। बहता पानी काट सके, जग में देसी तलवार नहीं ।
we are Indians first and Indians last हम अपने उसूलों पर पलेंगे और मे इस बात को मानता हैं कि पंजान का गसला हल करना कोई नुशिकल नहों, आसान हांगा। Given goodwill, fairplay and some of justice, the solution will be in sight.
With these words, I have done.
MR. SPEAKER: Before I call the next member, I would like to take the consensus of the House. We have got about 25 minutes more. If the House so agrees, we can give $2-1 \mid 2$ hours for the Private Members' Resolution after finishing this.

HON. MEMBER: Yes.
MR. SPEAKER: So, we shall carry on with this.

## Prof. Ranga.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): Mr. Speaker, Sir, I do not wish to speak today on behalf of the Congress: I do not want to speak as a party man. I speak as one of the founders of the Constitution.

I am glad my hon. friend who has just now spoken has taken the right stand that we are all Hindustani people; we are all Indians. We are bound by our Constitution. We would like to live together although professing different religions as sons and daughters of Bharat Mata. I would like to make an appeai to our friends from Punjab, the Sikhs, and 1 would like them to realise and say to themselves and be frank with themselves aiso, whether they would like to live there as Indians or merely as Sikhs: whether they would like to have. Hindus also as their co-parteners in that area or whether they want to go the way, the wrong way, wi.h so many of our friends had gone in Pakistan, in founding Pakistan.

I felt sure, when we were achieving freedom, that our Sikh friends wanted to be in India and not to have a separate home for themselves, keeping away everybody else as the Pakistanis had done. It was because of that we all agreed. When I was there with the Congress and later with the Swantantra Party also, we agreed with Master Tara Singh that there should be a separate Punjab State, not for $\mathrm{Sikh}_{\mathrm{s}}$ alone, not for Hindu alone, but for both the groups of people who are living together. Let our hon. friends, the Sikhs, also realise that Hindus are as devoted worshippers of their gurus as they themselves. They may wear turbans; they may keep beard and all the rest; they may carry their kirpans-that may be their special professions-but it does not mean that they should consider Hindus to be different from themselves in their. devotion to their gurus.

We have gurus in other religions also. Lingayats have got their gurus. They have made a lot of sacrifices in virtue of their faith in Lord Shiva. So many things can be said about Vaishnavites and other people also. We have all got our gurus; we worship these gurus. Merely because we worship these gurus, it does not mean that we must turn our face against all other people who worship some other gurus.

I want our friends from Punjab also, our Sikh friends, to realise that they are not living in Punjab alone. They are very enterprising. They have gone to Ottawa and when some injustice is done to our Sikh friends, in Canada, our blood boils, our Government protests and Members of Parliament and the Government to protest through our own Embassy. They are therē in Madras, in Cape Comorn, everywhere. They have benefited ás a result of the tremandous economic and social development we have been making for the last 35 years. If any community is to be singled out as the best possible enterpreneurs and industrialists and beneficiaries, it is the Sikhs. The one single community which has made the single biggest possible contribution to the development of our country is Sikhs.

I would like these friends in Punjab to realise their responsibility towards all the Sikhs all over India and then to make their demands.

I have one confession to make. I, along with our constituional founders, have committed one big blunder and that was to have adopted the British parliamentary system in a blindfolded manner, party against party, my party at any cost, a kind of a new political religion, we started. The result is we are now suffering from what is known as one vote majority tyranny and it has led to these defections. Just now he has mentioned the name of a State where they took away six or seven votes from one side, quietly. How? No one knows. But anyhow hg manufactured a majority. That majority

[Prof. N. G. Ranga]

was not there at the time of the election. And then immediately all these people began to raise halla-gulla.

I told you that in the whole of India if is not possible fo have all-party Government. But in certain problem States, especially in Punjab and Meghalaya and in some other States also, we should have political residence statesmanship in adequate degree to be able to raise above our own party loyalties to be willing to share power with the other political parties so that all political groups would have some satisfaction of having a share in the power that is to be there in a particular State. If we were to make an experiment in that direction, we would be able to find better solution for problem-S:ates like Punjab.

I congratulate the Opposition party leaders, a number of them, who came forward some months ago, to issue an appeal to our Sikh friends in Punjab not to go to extremes and, at the same time, to warn the country as a whole not to go on yielding all the time to the extremist possible demands that might be coming from any one religious community. I was very happy about it. I am also happy that all our friends agree to offer cooperation to Indiraji and to our Government.

But just because they happen to be in those parties on that side, and Indiraji and all of us happen to be on this side, it is not proper to go on accusing her party for anything and everything. What was the wrong thing that she has done? She wanted the country to recognise the sanctity of an agreement that was reached by three or four State Governments over river water distribution. Is she wrong in it? Is it the first time that she has offered to talk to them? Is it not a fact that it is those people who have simply refused to talk to the Government of India, to Indiraji, to everybody? $I_{S}$ it not a fact that it was those people who demanded that Indiraji should go and talk to them in their takts? We say that we are
opposed to imperialism. But they talk about their takt and they want the Prime Minister of the whole of India to go there and to bow before them.

She was prepared to do even that. She has been patient, I should say, eternally patient. Some of the Opposition Party Members as well as their leaders also must have felt very unhappy as I had felt unhappy over the kind of-what did I call it-endless patience that she has exercised over all this. What was wrong in asking those people not to come with their kirpans and behind the kirpans with the bullet demand that was emanating from wherever that religious leader was at the time of the Asiad? Suppose the Government had not taken that action and suppose something had happefied here what would have been the fate of India, what. would have been the reputation of India the world over when the whole world was here at the Asiad? Therefore, merely because you happen to be on that side-I also happened to be on that sideit is not proper to go on finding fault with the Government for anything and everything. Today she has asked for cooperation from the Opposition. The day before yesterday she asked for cooperation from the Opposition over Assam. My hon. friend, Mr. Ravindra Varma charted out formula after formula in a patriocic manner and tried his best to cooperate with the Government. But all the Opposition was not united unfortunately. Some of the Opposition went the wrong way like my friend Mr. Vajpayee and we are faced with this terrible situation in Punjab as a result of this division antoing the Opposition themselves. But so far as Indiraji is concerned, let me tell you she has beén suffering, she has been working under this impossible Parliamentary system where.

SHRI H. N. BAHUGUNA (Garhwal): You are saying this! A founding father of the Constitution is saying this!

PROF. N. G. RANGA . . . where she has got to keep away so many of these friends from the trammels of responsibility and yet carry on the adminis.
tration in the face of opposition, the kind of opposition that has been emanat ing from Punjab on the one side and from Assam on the other.

We all went to the people. I was defeated, and you were defeated, in 1971. In 1967 she came back here only with a minority and she was supported by the Communists and, therefore, she was able to run the government. We were there in the Opposition. Did I not offer my cooperation on behalf of my Party as well as myself to Indiraji in those days? I did. When our U.P. friends were also there in the Government and I was there in Rajya Sabha in the Opposition, did I not offer my cooperation to you, friends, whenever there were communal riots? A similar approach we must be prepared to make. At least in certain States especially in the north eastern tribal States, in Punjab and in some other States wherever you find thic Congress coming out as the single largest party and at the same time not being able to form a Ministry, the Congress must be willing to invite the cooperation of other Parties and form a coalition,-What should I call that; would it be coalition? -an all-Party Government. Let us make an experiment. I made this suggestion when Pandit Jawaharlal Nehru was alive, and later, when Mr. Lal Bahadud Shastri was here, and again when Indiraji was there. They said: here $a_{s}$ the Constitution and the mapority Party leader has got to be called to form the government. Afterwards, when Chaudhuri Charan Singh was called to form the Ministry, did he have the majority behind him? Yet, we did it and he was able to form a Ministry. If the leader of the single largest Party were to form the Ministry and invite the leaders of the Opposition Parties including Prof. Madhu Dandavate, our Communist friends and our BJP leader, where is the harm? They should be willing to work with it. But I am not prepared to make that suggestion here and now for the Government of India because I do not speak on behalf of the Government, on behalf of the Congress. It is for the Congress and all these Parties to put their heads together to think of some formula. So far as problem States are concerned, there must be, as
far as it is possible, all-Party Government.

MR. SPEAKER: Please try to conclude.

PROF. N. G. RANGA: One minute more Sir. I have only placed my thoughts and suggestions before you. It is not going to be very practical because neither these friends nor those friends would agree to work on this basis. Therefore, what should we do in the meanwhile? I appeal to the Sikh friends in Punjab and Sikh friends all over India to stand by Indiraji, to stand by the Government as a whole and to stand by the Parliament and see that there is no division and no trouble whatsoever in Punjab. There are enemies on this side. There are enemies on that side, enemies in the two hemispheres who are only waiting for a chance. They were unhappy over what happened in Bengal. So they want similar misfor$t_{\text {tun }}$ to visit upon India. We should not give an opportunity to the inimical poople in different areas in the world. So let us all work together even though we belong to different Partie ${ }_{5}$ and even though you find yourself on your side and we find ourselves on this side. Please don't be too much obsessed with power. I have never held any power. I am not a disappointed ma. I am not a frustraled man. Therefore, I warn my friend, Mf. Vajpayee to exercise some patience with himself and with his party and see that his Party falls in line with the rest of us in Punjab as well as in Assam.

SHRI RATANSINH RAJDA (Bombay South): Now an all party government. That is the proposal before the House.
15.22 hrs.

## (MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair)

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): Most of my vredecessor speakers have pointed out to ee serious necessity of settling the disputes in Punjab, particularly concerning the fact that it is a Border State as well as the continuance of the extremist activities there. Nobody has contradicted the fact

## [Smt. Geeta Mukherjee]

that behind the extremists activity there are machinations of foreign powers as well. But everybody knows that in Punjab either among the Sikhs or among the Hindus all are not extremists. And this makes it very necessary to effectively intervene in isolating the extremists. For that quick settlement with the Akalis, in our opinion, is very necesstry.

We were all very happy when we read in the newspapers that the talks are going to conclude successfully. But, unfortunately, it has not taken place, but that itself shows that there was some basis during the talks which, if pursued persistently, can settle the situation. With that end in view, we welcome the fact that some of the religious demands of the Akalis have been conceded by the Prime Minister. Now we think that the Prime Minister herself should take further initiative in having further talks. There should not be anything which stand on prestige. With this understanding I urge upon the party in power to take the initiative again.

In this about the demands that are outstanding I would like to mention a few things. About the Centre-State relationship question, I would appeal to the Akalis why it should be within the Anandpur Sahib resolution. It is a political question, it is not a religious question of the sikhs. We, in various parts of the country, today feel strongly and it is the feeling of various Parties also, that this decentralisation of power and resources must be there. Therefore, they should not insist on anything which would prejudice in fact their case if they want more powers for the States and make a common cause. At the same time, I would urge upon the Centre to understand that the Centre-State relation question is very important and some initiative must be there from the part of the Centre to have a special discussion on this question with all political parties and all forces of the country who want better balance of Centre-State relations.

In respect of water dispute, in our opinion, the 1955 agreement should be adhered to but at the same time there are certain other things which should be: definitely given to a tribunal without prejudice to 1955 agreement. Therefore, if the Prime Minister takes another initiative in that regard for re-referring to the tribunal without prejudicing 1955 agreement, I believe, that should help the situation because in the negotiations itself almost everybody agreed to it.

Mr. Deputy Speaker, Sir, about the territorial disputes our party is for giving Chandigarh to Punjab and at the same due territorial compensation and financial aid for the rest of the territorial question surely a mechanism can be found for resolving the same. It should not be on the basis of religion, as such, but other well known concepts on which disputes are settled in the world.

Sir, in order to help the Punjab situation one thing is very essential that all the secular democratic forces who claim themselves to be secular and democratic and all the political parties whether they are secular or not but claim themselves to be so, in the interest of the Punjab issue, it is very essential that their State uni's not only in Punjab but also in Haryana and Rajasthan speak in the same voice. But I am sorry to say that the ruling party's Punjab unit, Haryana unit and Rajasthan unit are not speaking in the same voice. This is the truth. They are arousing passions. This they should stop. BJP out-does the ruling party. It goes one step ahead. With all the intentions of making the Punjab situation more quiet this has to be taken into consideration that if they want peace then all these passion-arousing should be stopped. I would like to take pride about the fact that the Left Forces-including my party -have not only spoken in the same language in all the States but we have been trying in this situation to mobilise all the forces who would speak against extremists and secessionists and for bringing about secular atmosphere. I would like to congratulate the people of Punjab, Haryana and Rajasthan who despite the serious situation are trying to keep peace.

In this connection I would like to mention the fact that only of late there was an intellectual conference in Punjab which called itself 'Intelligentia for National Integration, Secularism, Punjab's Unity and Development' where a number of delegates assembled and they passed resolutions which said that:
"Separatist slogans and demands of Khalistan continue to be progagated in Punjab. The extremists time and again resort to heinous activities, indiscriminate shootouts killings, etc. and indulge in desecration of religious places besides holding armed communal demonstrations, etc."
"All these are our sensitive border areas and this adds to the anxiety of national patriotic people."

We feel proud of such intelligentia who are acting in this way who can call a spade a spade. Therefore, I am sure if proper initiative is taken from the Government side once again that can encourage all these forces and thye can fight for keeping Punjab united, maintain communal unity and make us proud of the Punjab for which the entire nation is

भी सुन्दर सिंह (फिक्लतीर): पंजाव के बार में श्री निहाल सिंहवाला ने बहत कछ कहा है। में उससे ज्यादा अपने ख्यालात नहीं रख सकता । जो भी कहा है ठीक हो कहा है। उनके मंह से एसी बातें निकलें तो अच्छा रहता है क्योंक में तो सिख नहीं ह- वारे मुभे अकालियों के गुत्तल्लिक कहना ऊच्छा भी नहीं लगता है। जहां तक डिमान्ड का ताल्लुक है, राभी ने कहा है कि धार्मिक डिमांड मान ली गई है। मुभ कहने में खरी होती ₹ै िक हमारी Belovd Leader श्रीमती इन्दिरा गांधी मे अकालियों की धार्मिक डिमांड मान ली है :

अब रह गई है पोलिटिकल बातें, जिनके बार में पोलटटिकल तीर पर ही सोचना चाहिए । हम 12 कांग्रेस (आइ) एम पी. यहां पर है। हम प्रार्थना करते है कि हमारी बात मान ली जाएं, तों ठोक क्योंकि हम मंजोंरिटी में है अगर नहीं

मानते तो हमार कहने का क्या फायदा है (व्यवधान) ...

जहां तक रिलीजियस डिमांड का स्ववाल है, में कहना चाहता है कि जो रिलीजिएस Tर यकीन रखता हो, उसके सामने कोई लड़ाई हा ही नहीं सकती ।

Do not quarrel about religion All quarrels and disputation concerning religion simply show that spirituality is not present. Religious quarrels are always over the husk. When Purity and Spirituality go leaving the soul dry, quarrels begin not before (Swami Vivekananda).

हरियाणा या राजस्थान हगार द इमन नहीं है। सारा हिन्दूस्तां हमाग्र है, रिलीजियन का नाम नहों लेना चाहिए। सिष्ठ महात्मा गांधी रिलीजियस मांर्डंडिड थे और लड़ाई करते थे और इसलिए इन्सानी तौर पर सबसे उंचा उठ गए । अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी जो आदमी सोसाइटी से कम लेता है और वापस ज्यादा देता है, अगर कोई परमात्मा इन्साफ करने वाला है, तो वह राबसे आगे बढ़गग। इसलिए जो हरिजन है वह भविष्य के लीडर है। यह कहना कि हमें रह दे दों, बह दे दो, ठीक नहीं है। $म^{3}$ कहना चाहता हं० कि रिलीजियस का भाम नही लेना चाहिए । यह् ठीक है है कमत सब चाहते है। जो लोग अन्जान है, डमोक्रेसी का पता ही नहों है, उन्ह एक्राप्लाए्ट किाया जाता है और इस तरह कामयाब हो जाते है । ...(व्यवधान) ...

हिन्द जाति के बार में भी ठठछ कहना चाहता हें। आसाम वाले क्यों नहीं हिन्दुं कों एक्सप्लायट करते। यह आप लोगों कों समभ लेना चाहिए । यह समभदार काम है, काब में नहीं आती है । अगर आा मसलमान या सिख बन जाएं तो काम बन जायेगा । . . (व्यवधात) . . .

मुभे सब पता है । उस वक्त जब 1966 में कांग्रेस बले पंजाबी स्ब की डिमांड लेकर गये थे तो अकालियों ने बाईकाट किया था और दसरी पाट्टियां गई थीं ये पोलिटीकल डिमांड को माननें के लिए अब भी साख

## [भी सुन्दर सिंह]

नहीं देते। मामला साफ हैं उन्हृ पावर चाहिए और कुछ गहीं । हरियाण हरियाणता वालों ने नह्रों बभाया, इनकी सतें डिमाण्ड हो नहीं थी। वह तो मास्टर तारा सिंह बना गया और इनका बतम बन गया । उस वक्त युनाइंटिड पंजाब् में हैरियागा के दो किजिरटर बनते थे आरार उनके ही कपड़े साक
 है। इसको चिन्ता है कि रिगों के साथ बेन्साफी हो रही है। लोंकन हरिजतों के साश जो बंइन्साफी हों रहों है उसकी किसी का चिन्ता नहीं। हमारी 15 करोड़ की आबादी है । जत पंजाबी सूबा बऩ त? हरियाणा अलग बन गया अर बब जात ब्वालिस्तान बनेगा तो हरिजनों को उसी तरह सें 4, 5 जिल पंजाब में मिल आयेंगे अरे पर देश में आबादी के लिहाज से हरिज्नों कें 4,5 सूबे हा जायें तो हमें बंरी लान ओर :जन्न ब्लाल के मातहत रहने की जरुरत नहीं रहगी । अगर आपको डिबाइड हो करना है तो उसमें तो हमें फायद्वा हैं । हातने डिवीजन की बात नहीं करी, जुतो ाड़त्ते है फिर भी आएके साथ ही रइ । औप तों बाहर सो आये और हम पर कन्जा करके हमों ट्फेल दिया, हमें बेछर बना दिचा। इसलिये सीधी ब्बात यह ही गरीबों का नामे लेते हैं ओरे हरिजनों को एंक्सप्लायट करते हों। गरंबों का क्या काईं काम करता है ? काम करना बड़ा मरिकल है। महल्मा गांधी का नाम लेते हैं, उसकी तेरह काम भी तो करों। केवल हरिजजों के वोट लने के विलये उनकी बातें करते हों। अपोंजसन केवल अपोंजसन के लिय नहों होनी चाहिये, जो अच्छही जात है उसकों सपोर्ट भी करना चाहिये । अपों. जीरण की तरफ से बहत, अच्छा बाले थे हा. कर्ण सिंह और की चन्द्रजीत यादक । बहत शानदार बोले है । एसे अच्छ स़क्षाव दियें है जो यहां काईई देने वाला ही नहीं है। जो पोलिटिकल फंसला करना हैं सारी पोंलिटिकल पाटिंज को मिल कर करना चाहिये । इन्दिरा जी गे जो पहल फैसला किया वह अच्छा है, अरे वाकी का भी सं का मिलकर गोलिटिकल तीर पर करना चाहिये । हमे क्या? पानी के भगड़े से क्या ताल्लुक हमारी तो कोई जमीन ही नहीं है। हमें पानी का क्या करना है ? हरिजनों

के पारा न जमीन, ग आसमान, न द्वाम, न मकान, भारत् माता जिन्दाबाद । हमारी भारत माता है ही नहीं, किर भो हृम कहते है कि भारत माता जिन्दाबाद । मै एक बात बतलाना चाहता ह:who will be leader of the future

लीडर वह हागगा जां सोसाइटी से कम लेगा और ज्यादा दोगा । जां अच्छा ज्यू दंग़ । हम हरिजत लोग है जों सोंसाइदी से कम लेते है, कग खाते है और ज्यादा दते है इसलिए हम फयूचर के लीडर हांगें। जों भजी आप कर लें, हमने हिम्दुस्तान पर छा जाना है और जब हम हिन्दुस्तान की हककत के मालिक हां जाएंगे तो यह तमामे भगड़ फौरन निपटा दँगे । अभी तो हमें कोई पूछता ही गहीं है । हम बाद में कहरंगे कि हमारी जगह है, हम भैसला कर"गे ।

आपको चाहिये कि लिफ विस्पैथी नहमंं होंनी चाहियं, बूट पालिख नहों हांशी चाहियें । में शिंडयूल्ड टाइइज कास्ट कमेटी का मेंब्बर हूर्व मैंने देशा है कि

> मं- कांई इम्यली-

ममें शेन नहीं होता है । गता कहो हिंजनों में मर ज़ाना है या क्या करना है
Reservation in promotion

जों आदमी किसी कों शबलं देता है, वह खुद धारे में का जाता है में इस चीज कां मानता हूं --

I prefer to be cheated by others than to cheat others
(Swami Vivekanand)
जो आदमी किसी को ध्रोंस देता है, वह खुद धोले में रहता है। जा हम परमात्मा कां मानते है तो परमाल्मा फस्तका कर गा। हग सबसे कम लंते हैं, संतों कम जायदाद हमार पास है ₹तर चौंधरी आप बने हए है। गह बेंइन्साफी हई है। महारमा गांवी बैइन्साफी बर्दाशत नहीं कर सककते। जा काम आज हमारी इंदिरा जी कर रहीं हैं, इस वक्त वह डिफीकल्ट वक्त में चल रही है। आर आप उनकी जगह होते तो आपका बुरा हाल होता और आप कामयाब नहीं हों संकते। आप कां अच्छ काम में इनका

साथ देना चाहिये। हिन्दुस्तान मूर्ति-पूजा का देश है। इंदिरा जी के लानदान पर लोगों का विश्वास है, मैं और आب इगमें क्या करँगे ? उाके पास वह चीज है जिस पर लोग यकीन करते है । अगर किसी को यकीन ही न हों तो-

> He who has faith has all, who lacks faith, lacks all, It is faith in the name of the Lord that work' wonders And faith is life,
> Doubt is death.

(Swami Vivekananda)
हम एक लीडर पर विरवास रखते है ! वह है धीमती इंदिरा गांधी । अपोजिसन के काँ लीडर है, इस़लिए कमझजोर है । अगर अरोंजिश़न गजबता हों ताो गवर्नमैंट ज्यादा मखबूत हो जाती है।

भी हमवती नंन्वन बहुगुणा (गढ़कला) : उपाध्यक्ष महांदय, रादन के सामने एंसा महत्वपूर्ण प्रशन है, उराके लिये अगर काई बात मकफ से एसी निकले जों किसी वर्ग या पक्ष को अच्छो न लगे तो उसके लिए वह मुभे क्षमा कर"गे, लेकन सत्ता यह है कि पंजाब में जों कछ रहा है या जिस स्थिति की चर्चा कर रह हैं, वह तक्षण है, रांग नहीं है, सिष्षंटमा हैं, ङिसीज नहीं है ।

यह लक्षण क्यों पैदा हुआ ? जत हमार फाउंड्डिंग फादर्स ने संचिधान बनाया तो उन्होंने केन्द्र और पद शों के बीच मे हक का बंटवारा किया । उदकिकमंतो सं पदने, जिला से गांव के बीच में हन्त का बंटवारा नहीं हुआ। यह मूल दोष उसमें रह गया। जों बंटवारा हआ हैं, उसका तज़्वर्व यह है कि जों वित्तीय संसाधन है उसळी बसली जब केन्द्र करता है तो उसका रेटे देख लीजिये और जिन संसाधतों का बंटवारा राजा और केन्द्र में होना है, उसकी वसूली अगर आण दिखवा लें, तो बंटवारे कली धनराशि की वसूली उतनी नहीं है जितना उस संसाधन का प्रतिशत है जां सिफ संट्टर कों अपसे पास रख्ना है। उसी तरह् जनता से चुनी हुई उसेंम्बलियों का सन 1960 और उसके बाद कई बार नोड़ा-मरोड़ा गया I]

कुछ भाई कहते हैं कि जनता पाटी ने भी एसा किया, उसके मायने यह नहीं कि इस बाते में दोषे नहीं रह गया । अगर जमता पाटरी इस तरह की अक्षैम्प भूलं न करती तो जाती भी नहीं उराका जाना ही इस बात का सबबत है और उधर का वहां आना ही सबतत है कि लांग इस तरह के रवेगे सं परिवर्तन चाहते थे लेंकन सत्ता पक्ष जगता पाटी की ही तरह सं आरे अपनी भी पूर्ववती चलन कायम रषना चाहता है ते म्बारकबाद; उसके जाने में देर भी नहीं लगेगी, हमें इस पर और कुछ कहना नहीं है।

सवाल यह है कि 1966 में हरियाणा आरे पंज़व का विभाज्न हुआ राजधानी का प्रशन उसी दिन आपने क्यों नहीं हल किया, सार प्रशतों का हल उसी समय क्यों नहीं निकाला ? 1967 के चुनावों पर नजर डाल कर एक फैसला कर लिया । 1966 सं लेकर 1977 ताक कौन था राज्य और केन्द्र की सरकार में ? बहस के लिए मान लिया कि तीए-पौने तीन साल एक खरात सरकार आ गई लेंकन 1966 से 77 तक हरिराणा और ₹ण्डोगढ़ का फैरसला आपने क्यों नहीें किया ?

केन्द्रीय सरकार न 1977 तक, अबंहर और फाविल्का का जो फससला प्रधान मंधी का था, उसकां लागू न करके इस बात करो मान लिया कि प्रंधान मंत्री का फससला गलत था । अगर वह फैसला गबत था तो उसकी बजह से आज रोग उभड़ रहा है। पौने तीन साल की बदकिस्मत जनता पार्टी की सरकार के उगर सारा दाषेष दंने सें यदि आपको खूरी होंती है, सवाल हल होता है ता दोषष दे दीजिए। लेकिन उसके बार $19 ? 0$ से पूर्ववती रत्ताधारी दल किर मौज़ुद है अव जाकर आपकां याद आया कि चांदनी चौक का गुरुद्वारा कोत्वाली से वापिस करना चाहिए । कितने सालों के बाद अब सत्तारूढ़ दल कों और सरकार को याई आया कि सिख ब्या मांग रह है। एक सबसे खराब बात जा है वह मेँ सरकार अर विरोधी पक्ष से भी कहना चाहूंगा कि आव कमी यह बात न कह - सिख, सिख, सिख

## [शी होमवती नन्दन वहगुणा]

का सवाल है । अकाली पाटर्र एक पोलिटिकल पाटर्र है। इसके पीछ रागर राभी सिख न भी हों तो भी बात रह् जातो है वह एक पोंलटिकल पाटर्री है इस देश की पार्लिटिक्स मे जात धर्म के एविरश्न्स है, क्या यहां इंडियन यूनियन मुस्लीम लीग् नही है ? यही एविरेशन्स, एक ट्ढ़ापन आ गया है हमारी सियासत में। कोई नज़ चुराकर आप कह दै कि वह कोढ़ी नहों है, लेकन काढ़ी तो है, शीरो में देखेगा अपना चेहरा पता लग जाएगा, इसीलंए अकाली पाटर्र एक रियालिदी है । हुमार दॉस्त कह रह थे कि सत्ता पक्ष के सभी लोक सभंक में जीत कर आा गए । हमने सढ़ जीलकर भी देखा है और सब हार कर भी देंखा है और अब वह वक्त दूर नहीं है जब किर देखना होगा अगर आाकी प्रधान मंत्री ने जल्दी कर दी नवम्बर पनवरी मे मी और हमं तो मना रह है कि वे जल्दी कर दै . (व्यव्वधान) . . हम तो कभी निराई हुए नहों हैं, निराशा आपके ही हिस्स में हों हम ता आशा से बराबर जिए है । स्वराण की लड़ाई मं आशा से आए थे और आत्र मी आइए पर जीवित है । हम तो इस बात कों मानकर चलत है कि सार निकम्मपन के बावज़द यह देश बलवान और शर्किशाली है और इस देश के रहने वाले मजबूत है। मेँ पंजाब के गांव गांव में छूमा हूँ, सिख कहीं भी नहीं कहते है कि ििन्द कों मार दो । यह भुठ बात है। जब कोई एक आदमी मारा गया तों क्यों सरकार रैडियो पर कहती हैं कि सिख ने हिन्दू को मारा? मै आपके द्वारा इस सरकार से प्रार्थना करना चाहता हू- कि बह अपनी मीडिया कों ठीक

करे, उसका दरुरुपयोग न होने दै। सत्ता पक्ष को खासकर समभ्द्दारो की बात बोलनी चाहिए । अगर सरकार को उनकी रिलिजस डिमाण्ड्स माननी ही थी तो गुरुद्वार में जाकर क्यों मानी ? अगर सरकार इस सदन में एलान नहीं करना चाह्ती थी क्योंक उसकी नजर में इस सदन का कोई महत्व नहीं ह तब आप आज यह्ं क्यों कहते है कि बड़ा भारी सीमान्त प्रइन है ? हमार चाधरी सुन्दर सिंह तो और भी एक

कदम आगे चले गये। उन्होंने कह दिया अकालियो ढोखों, हम तुम्हारी नकल नहीं करना चाहते है नहीं तो इस देश का एक चौथाई अछुतिस्तान बना सकते है । इन बातों को कहना ही स्वयं में अपराध है। इस तरह की बातों से दिमाग बटते है और एक तरह की जहनियत बनती है । सदन में जों बोला जाता है उसका बड़ा भारी महत्व है। मेरा तो बिल्कल एसा मानना नहीं हैं कि हिन्दुस्तान के सिख भगड़े पर उतारू है। या उनकी शैतार्ान धां है कि खालिस्तन बने। क्या हमार यहां डाक नन्रीं है तो, फिर सब हिन्दू स्तानी डाक हा गए। मांहर सिंह या फलन दवेी का मंच पर आप माला पहनायीं, फिर भी हिन्दुस्तान डाक नहीं है। अगर चार सिख नां जवान गड़बड़ करते है थरैर जहाज को उड़ा कर ले जाते हं तो ठीक है, अकाली दल को इसे बहत ब बुरा बताना चाहिए था । लेकिन यह परग्रा थंग गई कि दहों लड़को ने जहाज उड़ाया तो उस तरफ से किसी ने बुरा नहों बताया कि बुरा कर रह हो । इंदिरा जी का उस पर एक बयात नहीं है कि इन लड़कों ने गलत काम किया है। उल्ट उनको एम. एल. ए. बना दिया 1 महाजनों एनगतः सपन्था:--श्रीमान जी, बड़ लग चिस रास्ते पर, बड़ी पाटर्री जिस रास्ते पर चलेगी अन्य लोग उस रास्ते को नकल कर गे। इन छोकड़ों ने सोचा कि वे जहाज उड़ा कर ले गए, लखनऊ से बनारस तक ताँ एमा. एल. ए. बने । इन्हों ने सोचा कि हम लेकर चलें लाहौर तो हमारा राज्य या गया तो विदेश मंत्री बनेगें एक और राप्ता जुड़ेगा । इसा घटना को लेकर आज यो रह है। रोपयों पेड़ वबूल को, आम कहां ते होए--क्या बया है सत्ता दल ने? इसलिए आज को भूलिए, कल की बात करो। रह गई् पानी तौर चण्डीगढ़ की बात। चण्डीगढ़ जाना होगा पंजाब नें पानी के मामले का आप दिखवा लीजिए। वे कह रह थे कि दिखवा लीजिए । लोकतंत्र मों अंतित बात कोई नहीं होती है. फिर-फिर विचार हा सकता है-दिखवा लीजिए । हां-तेल निकला असम नों, तेल निकला गुजरात में तो रायल्टिी ड्य हो जाएगी। पानी निकला हिमापल से और सब बंटवारा कर रह है । हमार वाहां पूवीं

उत्तर प्रदंश में एक कहावत है-फलानां वन बांठ लिया राजा को पता नहीं-इसके आगे मे नहीं कहंगा क्योंकि इसमों जाति-विझेष का नाम आता है । पानी बांट लिया हिमाचल को पता ही नहीं है। हिमाचल को रायल्टी क्यों नहीं दोगे ? वह गरीब स्ट'टे है। भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश को करा दना है।

शी भीलराभ जो : एक बात और नई आ गई 1

भी हेमवती नन्दन बहुगुणा : जरूर आएगी, वह मे आपको बताउंगा। इसका महलब यह नहीं है कि नया भारत चलता रह'गा और पिछड़ लोग, पिछड़ इलाके हुमरं गरोज गारों का किसान मुहं देखते रहंगें ये माँरत के खतर है, न खालिस्ताज ख़्रा है अर न जगजीत सिंह खतरा है। एक ज्गजीत सिंह नहीं हैं, भारत में एडक सिद्ध से लेकर भगत सिंह तक बहुत लोग है, चिसका नाम हमें ताकत दंगा। पर नादल किसका नाम ले रहा है? पंजाब हमारी सांस्कृतिक, राजनीतिक चेतना की जन्मभूमि है, वहां कहां गड़बड़ होने वाली है ? चाहे कोई कुछ भी कर ले। लेकिन, हां सब लोग कह रह है कि सूबे को आटोनामी दो । तो करो । में कहता ह०ं कि इस बात को खुद प्रधान मंगी कहती तो वहत, अच्छा हांगा ।
मैं मान्यवर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँा कि सरकार तब जागती है, जब टाइम नहों रह जाता है। तीन राल से क्या कर रह है? 1.00 से बा गए, 1983 हों रहा है और ङंब जाने का समय नजदीक है। अंत में मे यह कहता हूं सेठी जी जाने के पहले कुछ कर लो, वरना फिर पछताए होता क्या जब चड़िया चुग गई सेत" ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हैं कि बातचीत के द्वारा सब बातों को सामभ कर, उपनी भूलों को स्वीकार करते हए ए गया भारत को बनाने के लिए, नई मान्यताओं की स्थापना के लिए काम करंगे ।

## SHRI CHIRANII LAL SHARMA

 (Karnal): Mr. Deputy-Speaker, Sir, there has been a lot of discussion on this delicato problem. The discussion was start-ed by Atal Bihariji on the 4th of November. Sir, it is good that a period of two to three months has since elapsed. The Charter of Demands which began with 44 has been reduced to two. according to Shri Atal Bihari Vajpayee.

Sir, how did Punjabi Suba come into being? It has been very beautifully put by Choudhury Sunder Singh. Haryana did not demand it. The rights of the Haranavis, the present Haryana, were being ruthlessly trampled under the iron feet of the then Punjab Government. Haryana was being treated just as a colony. We were being treated just like dumb driven cattle. And Punjab came into being when, Master Tara Singh, Giani Kartar Singh, Sant Fateh Singh, the old Akali leaders pressed for it. Pmajab lost and lost considerably. Haryana gained and gained materially and Himachal is all gold. As was rightly put by my friend Sardar Gurcharan Singh, Gurumukhi and Punjabi were taught all over the State of erstwhile State of Punjab. Haryana was a part of it. What did Haryana lose?

Now the question is: After Haryana came into being, are the rights of Haryana being safeguarded? That is the point. There are two issues before the House. One is the territorial question; and the other is about Ravi-Beas dispute. First of all, I take up this territorial question. When there was a demand for Punjabi Suba, Government of India constituted a one-man Shah Commission. According to the report of Shah Commission, Chandigarh was given to Haryana; and with your permission, Sir, I refer to paragraph 135 of that report. The four-line recommendation is dated 31st May 1966. It says:

> "That districts Hisar, Mohindergarh, Gurgaon, Rohtak and Karnal and Tehsils Narwana and Jind (District Sangrur) and Tehsil Kharar (including Chandigarh capital project), Naraingarh, Ambala and Jagadhri will form the

Hindi-speaking State of Haryana." This is the recommendation. The whole House may not be aware of it, I was a member of the Assembly those days; and I was very much in the thick of things.

## (Shri Chiranji Lal Sharma)

Now, the Shah Commission gave Cheadigarh to Haryana. After the recommendations of the Shah Commission, the then Akali leader Sant Fateh Singh threatened to immolate himself. Preparations were set afoot, as was remarked by Sardar Gurcharan Singh, though not in right earnest. It was just to throw mud into the eyes of the people and to force the Government of India, and to compel the Prime Minister to accede to their request. And the Shah Commission's recommendations were modified. The Prime Minister or, say the Government of India gave a deci,ion that Chandigarh minus seven villages contiguous thereto would go to Punjab; and the railway station of Chandigarh would go to Haryana. At the same time, Abohar and Fazilka constituting 114 villages would go to Haryana. Now they say: "Why Abohar and Fazilka should go to Haryana?" When Chandigarh was given to Haryana by the Shah Commission, and the Shah Commission's report was further modified, thi; condition was precedent. I say: 'Let Chandigarh go to Punjab; but, with the same stroke of pen, and at the same time, Abohar and Fazilka must come to Haryana. This is the decision.

Now why is this not being implemented? My friend, Shri Bansi Lal is here. He has been the Chief Minister. He wrote letters to the Prime Minister, not once but twice, requesting implementation of her award. Who is to blame? Are we to blame? Rs. 20 crores were to be given to Haryara for the construction of a capital for Haryana. It was not given. Was the delay in implementation our fault? Are we to be found fault with? Can I have the temerity to ask the Akali friends, through you Sir; what about the 33 months during 1977-1979 when the Akalis were holding the reins of power in Punjab. Prakash Singh Badal was guiding the deatiny of the State; and they were partners in the Central Government also, in the Government headed by Morarji Desai. Atal Bihari Ji was holding a very important portfolio in that Ministry. Atal Ji has very sarcastically or ironically or in a laughing way remarked: "As along as we were there, there was no problem."

May I ask Atal Ji a plain question: "Was there no question of implementation of that award then? Was there no question of handing over Chandigarh to Punjab?" Because they did not want that it should crop up at that time. Atalji has said, "There was no cry for Khalistan at the moment." Shall I have reasons to smell a grain of doubt in their bona fides? Are they instigating them now? Why did they keep mum for about three years? Now they come with demands.
16.00 hrs.

Haryana is very particular about it. We had represented our case and the case had been discu;sed at length. My Akali friends want to get Chandigarh and not part with Abohar and Fazilka; this cannot happen. Probably, they are labouring under an illusion. Choudhary Sunder Singh sarcastically remarked that, "these Haryana people, we used to give them, the chiti dhotiwalas as Ministers." He rightly said so. Our mouth was gagged by inducting two persons as Mini;ters in the Cabinet. Budget was passed, but that budget was utilized in areas beyond Ambala. He said about it rightly. I do not take exception to his observation, because this was the treatment that was meted out to us; we were so shabbily treated; and he says now that we are moving in cars and all that.

I had read the Report of the Shah Commission; it was modified under a threat of immolation. If Chandigarh is to go, both Abohar and Fazilka should come.

Regarding Ravi-Beas dispute, I want to invite the attention of the House to the recommendations of Committees and Planning Commission regarding sharing of Ravi-Beas Waters, because all the hon. members maja not $\mathrm{b}_{\mathrm{e}}$ aware of this-Four committees were appointed-They read as follows:

"Food Committee

An expert Committee called the Food Committee on land and water use in Punjab was constituted on 12.1 .65 to recommend rational distribution of the surplus Ravi-Beas waters in the State.

The Committee recommended during February, 1966 that 4.56 MAF of waters be allocated for the areas now forming the State of Haryana.

Fact finding Committee April 1970 Government of India constituted a Comittee during April, 1970, for collecting facts regarding river flows, existing utilization of waters and capacity factors in the States of Punjab and Haryana and such other facts as are relevant for discussion leading to the determination of the shares of the respective States. The Committee accordingly collected the above data and sent it to Government of India. The Committee recommended that 3.78 MAF should be allocated to Haryana. The case then remained under corresponence between the Govt. of India and the States of Punjab and Haryana but no decision was arrived at.
Planning Commission Note of March 1973

In March, 1973, a note for the allocation of erstwhile Punjab's share of surplus Ravi-Beas waters between the reorganised States of Punjab and Haryang prepared in the Planning Commission, was handed over to the Chief Minister of Punjab. In this note, an allocation of 3.74 MAF , on the basis of the availability of surface and ground waters was suggested for Haryana. Meetings to sort out the shares were also held but both the States were not satisfied. Haryana was claiming 4.8 MAF whereas Punjab wa, stressing to reduce share of Haryana suitably.
Chairman, Central Water Commission's Report

In 1974, the Chairman, Central Water Commission was asked to examine de novo the technical aspect of the problem relating to the sharing of surplus Ravi-Beas waters between Punjab and Haryana. In this report he recommended sharing of Beas Project Waters on 50:50 basis."
I have read before the House the recommendations of the four committees. Even 3.5 MAF was given to Haryana; that should not be given. We are claiming that we should gei it.

On the 31st December, 1981, am agreement was arrived at between the Chief Minister of Punjab, Sardar Darbara Singh Chief Minister of Haryana, Shri Bhajan Lal, and the Chief Minister of Rajasthan, Shri Mathur, in the presence of the Irrigation Ministers and the Prime Minister. Three Chief Ministers are signatories to this agreement.

Now, Punjab is estopped by its own conduct under Section 115 of the Evidence Act from taking this plea. Well, they do not want to stick to it! Mr. DeputySpeaker, these are not agreements arrived at, between two individuals. When Sardar Prakash Singh Badal signed it, he did not sign it in his individual capacity. He signed it: as the Chief Minister of Punjab. He signed it as the representative of $t$ he people of Punpab; and now does it lie in the mouth of my Akali friends to say, "Well, we do not stick to it,"? They may not. They want to get power under the threat of bayonet, under the threat of going on strike, under the threat of creating problems all over the country. But I may tell them with all humility that Prime Minister Indira Gandhi is not a lady to be cowed down by threats. She cannot be cowed down. It has been rightly suggested by my friends: Let there be mutual discussion in a healthy atmosphere, as there has been so far. Now, this agreement of the 31st December was arrived at when the then Law Minister, Shri P. Shiv Shankarji had given seventeen sittings to both the parties and it was after months of deliberations that they came to certain conclusions. Now, they want to side-track the issue. These are the two main issues. In this very connection, I want to--I will not take much time-tell the House as the House may not be knowing it, that land was acquired by the Government of Punjab during the days of Prakash Singh Badal. I can give the date and the number of the notification under which the land of three villages was acquired, about 120 acres of land. Haryana advanced Rs. one crore, vidc Memo. No. 9830-IPW dated 10-11-1976. Then again when Prakash Singh Badal was the Chief Minister, Haryana advanced another Rs. one crore vide Memo No. dated 30-3-1979. Haryana again advanced

## [Shri Chiranji Lal Sharma]

Rs. two crores on $25-1-1982$, Rs, 4 crores on 4-3-1982, Rs. 7.50 crores on 26-8-1982 and Rs. 5 crores on 20-10-1982. The land was acquired by the then Chief Minister, Sardar Prakash Singh Badal, who says, now, "We do not stick to it". But then there are proceedings in the files, in the offices of both the Governments of Haryana and Punjab, that the foundation stone would be laid by Sardar Prakash Singh Badal and that the Chief Minister of Haryana would be presiding over the function. This is nothing-as was rightly demanded by Sardar Gurcharan Singhbut a cry for power. Let these Akalis be given an opportunity to replaces the pre$\operatorname{sen}_{\mathfrak{t}}$ Chief Minister and the prensen: Government, let them be in the saddle by hook or crook, the whole matter will subside. Do you think, that the unity and solidarity of the country can be allowed to be disturbed under these circumstances? What has been happening in the pas!? Do my firends want that the same history should be repeated in Punjab and that Haryana should keep mum? No. It does not mean that we can be cowed down.

So, I would re,pectfully suggest-as has been suggested by my friend Shri Atal Bihari Vajpayee-that these solutions can be found, by mutual deliberations and by sitting round the table and not by threats. The problem is not so delicate as is being made. This is being made delicate. For the last one year they have been raising all hue and cry when there was nothing serious.

The Sikhs are a brave people. They have made great sacrifices. It is not a question of Hindus or Sikhs. It is a question of cry for power by Akalis and nothing else. With these words, I conclude.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Chitta Basu. You have to be very brief.
SHRI CHITTA BASU (Barasat): I rise only to addres; and appeal to the Government and also to the parties concerned in the Punjab tangle, to adopt an attitude of constructive cooperation so that the tangle can be solved as early as possible. Whle making an appeal of this nature I shonld also point
out to the House that the question which has given rise to the Punjab tangle, has been on the basis of certain demands.

Demands relate to territorial adjustment, just and equitable distribution of the waters of Ravi and Beas and re-structuring or re-shapping the Centre-States relations. Demand $_{s}$ also relate to certain demands of the Sikh ${ }_{\mathrm{S}}$ as an important minority community of our country. If you kindly go through the nature of the demands, I think, the House will agree with me that the demands are not the demands of any pariicular community, whether Hindus or Sikhs. But the demand s are the demands of the people of Punjab as a whole, whether they are Sikhs or Hindus or belong to other communities. Therefore, in respect of these demands, I would say that these are all democratic demands. These demands are to be discussed. Viewed from the point of view of democratic norms, these should not be treated as demands of one particular community. directed against another patricular community. Instead of having that approach to the problem. there has been some slant towards communalism which poses danger to the country as a whole. Naturally, if this kind of a movement or agitation is not: properly tackled or handled and the just and democratic demands or aspirations of the people are not conceded quickly, the extremists, parochial, sectarian and communal forces will take advantage of this situation. I think, I will not be wrong if I say that due to tactless handling of the situation by the Government and delay in working out a political solution to the problem in a democratic manner, some extermist elements, who are now working in Punjab, have taken adyantage of the situation. Naturally, a political solution should be worked out as early as possible so that the extermist elements which are in the agitation, can be isoiated from the broad masses of the Punjab people. Having this perspective in view, I would urge upon the Government that immediate steps should be taken so that the just and democratic demands of the people are conceded as early as possible.

I had the opportunity of joining the cripartite meetings towards the end of the
discussion and to my great satisfaction, 1 found that there was a climate conducive to mutial discussion and coming to an agreed solution of the problem. As a matter of fact, the area of agreement between the Central Government and all other partie s $_{\text {involved, has been minimis- }}$ ed. Rather the area of agreement is wider than the area of disagreement, In this particular situation. I would reques $\dagger$ the Government to take immediate steps to see that negotiations, tripartite or bipartite, are started as soon as possible and solution are worked out for that particular area where these agreements still exist. I would also appeal to the leadership of Akalis that instead of pressing for the resignations, they should also corporate $\mathrm{i}_{1}$ the larger interest for bringing about a political solution of the democratic demand ${ }_{\mathrm{S}}$ and for furthering and strengthening the national unity and integrity of the country From the side of the Opposition it has been mentioned that in order to bring about that kind of a workable solution, on the basis of just principle, there wosld be no dearth of cooperation from this side. But if somebody wants to take a partisan position, if somebody wants to take a position by which he wants to derive benefit but of this politically, naturally, Sir, you cannot expect that the Opposition parties should fall into their prey. Naturally, therefore, it is not a poin ${ }_{t}$ of intrigue. It should be an open statesmanship by which this kind of problem can be solved through mutual discussion and through constructive cooperation. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now the Minister will reply.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. C. SETHI) : Sir, I am grateful to the hon. Members who have participated in the debate. As I could understand, the sentiment expressed here $_{\mathrm{e}}$ are one and unanimous that the Pưhjab tangle should be resolved through negotiations. I am very happy that an appeal by Shri Atal Bihari Vajpayee and others has also been made to Akali leaders to agree to start the negotiations again. As far as the situation in Punjab is concerned, we are still in the process of some form of
negotiations and, thercfore, I would be making a very brief statement.

As the House is aware, Government have been making earnest efforts to consider a fine solution to the demands of the Shiromani Akali Dal. Extensive discussions have been held with the representative ${ }_{\text {s }}$ of the Shiromani Akali Dal. In the last few rounds of the discussion, the leaders of Opposition parties in Parliament as well as the Chief Ministers and Opposition in Parliamen $t$ for their parRajasthan have been associated. I must express my thank to the leaders of the Opposition in Parliament for their participation and their valuable contribution to tripartite talks. Our effort has been to understand the viewpoint of all the concerned parties. Government have always been sympathetic to the sentiments and interests of all communities. Hon. Member would appreciate that solution to any demand ${ }_{\text {S }}$ and grievances has to be found, keeping in mind the larger national interests. The Governmnet have accepted the religious demand ${ }_{s}$ of the Sikh community. The questions of sharing of the waters of Ravi-Beas and territorial adjustments concern other States also. These issues have been discussed with the Chief Ministers and the leaders of the Opposition of the concerned State and also in tripartite talks. The Government's constant endeavour is to arrive at a solution acceptable to all and efforts in this direction are continuing. I will earnestly make an appeal to all concerned through this House that we should continue to seek a solution through negotiations acceptable to all and not do anything which may precipitate the situation. In a democracy, negotiations and spirit of accommodating each other's point of view are the only way by which solutions can be found. From our side, we shall always be conciliatory and we will keep oứr doors always open for talks. We believe in resolving problem $_{\text {s }}$ through negotiations but the solution of one problem should not give rise to problems. We will continue to seek solution in this spirit and we will continue to solicit the help and support of the Opposition leaders and parties to find an amicable solution.

