: [Shri M. Yunus Saleem]
Rukes, 1968, published in Notification No. SO 1519 in Gazette of India dated the 25th April, 1968, under subsection (3) of section 28 of the Representation of the People Act, 1950. [Placed in Library. See No. LT-1428! 68].
(2) A copy of Notification No. SO 1524 published in Gazette of India dated the 30th April 1968 under sub-section (2) of section 9 of the Representation of the People Act, 1950. [Placed in Library. See No. LT-1429/68.]
(3) A copy each of the following Notifications under sub-section (3) of section 169 of the Representation of the People Act, 1951:-
(i) The Conduct of Elections (Amendment) Rules, 1968, published in Notification No. S.O. 1433 in Gazette of India dated the 19th April, 1968.
(ii) The Conduct of Elections (Second Amendment) Rules, 1968, published in Notification No. S.O. 1520 in Gazette of India dated the 25th April, 1968.
[Placed in Library. See No. LT1430/68.]
12.32 hrs .

STATUTORY RESOLUTION RE: PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO BIHAR

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Sir, On behalf of Shri Y. B. Chavan, I beg to move:
"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 29th June, 1968, under

Bihar (Res.)
article 356 of the Constitution relation to the State of Bihar."

As far as this matter is concerned, a lot has been said and I do not think I am called upon to make a long speech as far as the merits of this, matter go. It is common knowledge that after the general election the: State of Bihar had three Ministries and four Chief Ministers and there was wide-scale defection from $\mathrm{man}_{y}$ parties and because of so much instability, the last Chief Minister of Bihar: was pleased to recommend to the Governor that he should dissolve the' Assembly and hold mid-term poll. In pursuance of this recommendation, the Assembly of Bihar was dissolved and rnid-term elections have to be held there. We have written to the Election Commission to consult the major political parties and in consultation with them to fix a suitable date for'. holding the mid-term poll as early as feasible in the State of Bihar, and we hope that the elections will be held soon and they will be held in a peace, fui and non-violent atmosphere. Sa, the people have full freedom to express their preference as to what kind of rule they want for a few years to cosme.

As far as matters regarding the administration under the President's rule are concerned, hon. Members know that this hon. House along with the Nifmbers of the Upper House will funstion as the legislature of the State of Bihar until a new legislature is constituted there.
12.24 hrs .
[Mr. Deputy-Speaker in the Chairl.
I buje Members will bring to our, rictice from time to time such matters ps are essential for us to look int, so thiat the people of Bihar do not feefis in this intermediate period of intervening period that they lack the pépuiar rule.

SHRI RANGA (Srikakulam): We? had the experience of $y$ our guardiaid-
ship th ere this morning over the death iof the woman.

## SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA:

: I lu'pe that the speeches tinat are made ir. this debate will be made in such an atu:osphere which will enable the administration o Bihar to jop carried un in a proper manner and the election being held in a peaceful atmo- hicre.

Sir, I commend this motion to the acceptance of the House.

धी भटल बिहारो वाजपेयो (बलरामपुर) : मन्न्री महोदय कर्मंचारियों की हड़ताल के बारे में भी कुछ कहें।

धी मषु लिमये (मूंगेर) : इसके बारे में श्रभी कहा गया था कि बिहार सम्बन्ही चर्च में मोका मिलने वाला है।

घी भ्रटल बिहारी वाजपेयो : मन्नी महोदय बतायें कि यह हड़ताल उचित है या भ्रनुचित है, कर्मचारियों की मांगें उचित हैं या या ग्र्नुचित हैं।

MH. DEPUTY-SPEAKER: I was here. I know. It is better that the Minister gives some background because it will be raked up again. He can give some background as to how it has resulted in this disturbance.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: it would definitely do it, but I would like to hear the hon. Members first, ind in winding up, in my reply, I 'hall deal with it in an adequate manner.

## SHRI P. VENKATASUBBALAH

 .(Nandyal): Sir, I rise to a point of ,order. The motion moved by the Min,inter is:"That this House approves the Proclamation issued by the Presi-- dent on the 29th June, 1968, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Bihar."
"This is the opecific point. The motion 'has been moved by the hon. Minister. The objection raiced by hon. Memberv
is that he has made no mention about the strike that has been going on there. Will it be relevant, Sir, for wich an objection to be raised? During the course of the discussion if hon. Members raise certain points then the hon. Minister can answer them. The specific point now before the House is with regard to the imposition of President's Rule in the State of Bihar.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What you said is correct. But the question here is, when the Calling tention Notice was taken up certain matters were raised and the Speaker then said that both the sides will get enough opportunities to see that all the information from this side was got and all that information wound be given to them. They are carrying on the same point further.

भरं मषु लिमये : उपाष्यक्ष महोदय, यह ठंक है कि बिहार में ज़ो राष्ट्रपति शासन प्रस्थापित किया गया है, उसके बारे में यह बहस है । लेकिन राष्ट्रपति शासन तो चालू हो गया है म्ररर राष्ट्रपति घासन चालू करने के पश्चात् बिहार सरकार की मुकम्मल जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है । इसलिए वहाँ पर इस हड़ताल को लेकर जो एक नई मौर गम्भीर स्थिति उत्पम्न हो गई है, उसके बारे में सरकार की प्रोर से मन्त्री महोदय को कुछ न कुछ कहना चाहिये । उसके बाद इस तरफ से जो सुक्षाव दिये जायेंगे, उनका जवाब बह भ्रन्त में दें। इस लिए ज़ो वरंमान स्थिति है, कमंचारियों की क्या मांगें हैं, उनके साथ क्या बातचीत हुई है, इसके बारे में वह रोशनी जालें । उस के बिना बहस नहीं हो पायेगी।

यो जटल निहारी खालयेकी 1 उपाष्पन्ष महोदय, मेरा निबेदन है कि राज्य मन्ती का वह कहना कि बिरोषी बल बाले मह सबाल उठायू घ्रोर बह् उसका जबाब वंगे, पह बताता है कि क्रेन्दोय सरकार विहार की जत के प्रति पूरी तरह से प्रपने धायिए्ब को पनफा


[भी म्रल बिहारी वाजपेयों] काहिए था कि वह स्वयं क्रा कर इस बारे में सदन को विश्वास में लेते, यह बताते कि कर्मकारियों की मांगें क्या हैं, इस पर प्रकाश डालते कि उन मांगों को स्वीकार करने में क्या कठिनाइयां हैं । लेकिन उनके रवेये से ऐसा सगता है कि मानो केन्द्र सरकार को बिहार के कमंचारियों की कोई चिन्ता नहीं है घ्रफर न इस सदन को विश्वास में लेने की चिन्ता है। यह बड़ी गम्भीर बात है । हम तो इस प्रश्न को उठायेंगे, हम श्रपना कर्तंब्य करेंगे, लेकिन क्या इस सरकार की कोई जिम्मेदारी है या नहीं ?

धी एस० एम० जोडी (पूना) : उपाघ्यक्ष महोदय, कुछ हद तक तो मैं यह समझ सकता हूं कि हमारी तरफ से ज़ो प्रश्न उठाये आयेंगे मन्न्जी महोदय बाद में उनका जवाब दें 1 लेकिन यह बात तो पहले उठ चु की है श्रौर इसके बारे में सवाल पूछे गये हैं। इसलिए सरकार की ग्रोर से वहां को स्थिति के बारे में उन को कुछ प्रकाश डालना चाहिए। भ्राज सुबह पन्द्धह मिनट तक इस बारे में चर्चा चली। मैंने दो सवाल पूछे थे लेकिन मन्न्ती महोदय ने कहा कि प्रभी उनके पास जानकारी नहीं है बह बाद में उनका जवाब देंगे । घ्रब बह मौका श्राया है । सरकार की तरफ़ से यो कुछ कहना है मन्द्री महोदय कहें । उसके बाद हम को जो कुछ कहना है, वह हम कहेंगे। हम यह नहीं वंहते कि मन्ध्री महोदय प्रन्तिम रूप से जबाब दें।
SHRI DATTATRAYA KUNTE
(Kolaba): The objection raised
by the hon. Minister was that
he would give the information
in his reply and he was supported by
the hon. Member Shri Venkatasub-
baiah saying that, after all, the ratif-
eation of the Proclamation was before
the House. Are we only to go into the
constitutional aspect of the Proclama-
Eon or are we also to go into the ques-
ten whether under this Proclamation
the Rashtrapathi's rule that is there
ilready and which is now going to be
tatifed by tr ls good rule or bad rule?

Will he say something in support of that? The Minister was pleased to say that there will be advisers, good advice will be given by them and good speeches should be made here so that he and through him the Rashtrapathi will benefit. After having said that it was his duty to say something in support of that. Therefore, the point of order raised by the hon. Member, Shri Venkatasubbhaiah, would not be correct unless the Minister has got only to say that he has come to this House as regards the ratitication of the constitutional position and, therefore, the discussion would be a nullity. Does he want to say that there need not be any overall discussion at all, for because no other rule was possible "we have taken it over for Rashtrapathi's rule" or does he want real discussion?

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli): My submission is that Parliament has stepped into the shoes of the State Legislature. Since the President has taken over the administration, the State Legislature is not functioning and we are administering it through Parliament. Since Government want Parliament to ratify that declaration, Parliament has to be told as to what the position is. We know that the NGO's strike has spread throughout the State, the administrative machinery has become paralysed and the whole administration is almost at a standstill. Government should tell us the real position so that we can offer our comments on what should be done hereafter. Uniess and until that information is supplied to us we will not be in a position to guide the government properly. Whatever appears in the press may or may not be true; it may be half truth or fun truth. We want to know from the horse's own mouth what exactly is the position so that the House can discuss it properly. We want something more than the parrot-like repetition of the formula because that can very well he done by a tape-recorder. That doets not require the appointment of a MInister with so much of expenditure.

भीं क० ना० तिवाश (बेतिया) : क्वेश्चन यह है कि श्रमी काल भटेंशन चल रहा था। काल घ्रटेंशन में बहुत से सवाल पूछे गए। उसका जवाब मिनिस्टर ने दिया।

## एक मानलंय सबस्य : नहीं दिया है।

श्रंi क० ना० तिगरें : दिया है। उससे ग्रापको तसल्ली हो या न हो यह दूसरी बात है। जब यह चल रह था, काल भ्रटेंशन तो, स्पीकर महोदय ने कहा कि डिबेट श्रभी श्रा रही है । डिबेट में श्राप लोग यह सारे प्वाइंट्य डिस्कस कर लीजिएगा । उसका वह जवाब दे देंगे। तो प्वाइंट यह है कि डिसकशन श्र्र शुरू होने जा रहा है i जितने प्वाइंट्स प्रोक्लेमेशन जब से ठुग्रा है तब से श्राये हैं ग्रोर श्रत तक जो घटना षटी है वह श्रब रखे जायेंगे श्रौर मिनिस्टर उसका ज़ो उचित समझ्नेंगे जवाब देंगे।

धी मषु लिमये : तो फिर उपाध्यक्ष महोदय, सेकड राउण्ड होना चाहिए। श्राप बोलेंगे श्रौर उस पर हम नहीं बोलेंगे ? यह कोई नरीका है ?

र्भंं छ्वा० ना० तिगरे: (गेपालगंज) : उपाइयक्ष ज़ भी ऐसा मालूम होता है कि कि टिम्पेस्ट : टी-पाट हो । प्राक्लेमेशन पर बहस चल रही है ग्रोर जैसा श्रभी हमारे मिव कमल नाथ तिवारी ज़ी ने कहा कि काल ग्रटेंशन के जरिए कुछ फ़्ट््त य्योगेजी़न से मिले या हाउस के सामने श्राये, उन फंक्ट्स को जानने के बाद. . . (व्यवशान) .. जितना सरकार को मालूम है उससे कम भपो जीयान के मेम्बरों को नहीं है, उनके पास भी चिट्टियां क्षाती हैं . . (घ्बबशान) . . . हम को बोलने दीजिए। में तो बराबर बोलता नहीं। जरा मूके धैर्य से सुनिए तो । भाज सुबह काल घ्रटेंश्रन पर गवनंमेंट के पास जो इन्फाकार्मेशन थी वह दी गई। प्रब बहस शुखू हो रही है तो किमांड होती है कि श्राप फिर कुछ क्रहिए। एक बार तो जितने फैंक्ट्स उनके पास चे वह उन्होंने दिए। प्रब बहस के दौरान में

श्रपोज़ीशन के मेम्बर या हम लोग जो प्वाइंट्स उठाएंगे उसका बह जबाब देंगे । चन्द बातें हैं, बिहार में एन० जी० श्रो० की स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक टूट रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं भौर दो एक दिनों में वह बत्म हो जाएगी । भब उसको बचाने के लिए कोशिश यह हो रही है कि मिनिस्टर कुछ कह दें तो वह कहें क्या ? जो प्राप सवाल उठाएंगे उसका जवाब दे देंगे 1... (घ्यपषान) . . केवल सरकार की तरफ से जुल्म नहीं है, बीमत्सता एन० जी० ग्रो० की नरफ़ से भी हो रही है।

धीर रंब राप (पुरो) : हड़ताल क्यों हुई, बताइए न ।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA:
Mr. Deputy-Speaker, I have already said that this House has full powers to deal with the situation as it exists there. It is also not my case that this matter must not be discussed in this House in the statutory motion which has bee: brought befors the House. It may be that this motion is related only to the endorsement of the Presidential Proclamation, but I would welcome a full discussion of this matter. However, I cannot anticipate the arguments of viewpoints of ion. Members and say something about them.

धीर रंब राव : हढ़ाताल के बारे में भी उसमें जिक है ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: We have to consider what to say and at what time. I can assure hon. Mem. bers that we will deal with points raised by them in the most adequate manner. There is no question of sidetracking the issue or of not giving information to the House. What I can do at present is to invite their attention to the statement that was issued by the Governor of Bihar which fully deals with the whole situation. What further do they want from me? I will only repeat what has appeared already. If they raise questions which
[Shri Vidya Charan Shukla]
have not been dealt with by the Govetnor, I shall be pleased to deal with them and I am prepared to give them the fullest possible information.

धरं ऽस०एम० जोझां : उपाध्यक्ष महोदय, एक जरां इनायत फर्माइए । मैने इन से यह पूछा है कि सविद सरकार ने इसके बारे में कैसला किया था तो श्राप जरा तथ्य बताइए कि क्या क्या हुप्रा ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: One of the points raised is a constitutional point and is to be dealt with preliminarily because he has asserted that after the breakdown of the Constitution and the Proclamation was issued certain decisions were taken by the Government that was functioning there before the President took it over. If these decisions were there, what he say ${ }_{s}$ is true and on hat point you will have to give some explanation.

Regarding the strike situation, after taking over the responsibility you must take the House into confidence. You have tried to say something at the time of the calling attention but it is expected of Government, because this House is responsible now, to take the House into confidence and give a broad picture of what the state of affairs is. This is a legitimate demand of this side. I am not saying that every allegation made is correct, I will not deal with that. But you just give a broad picture of the situation after taking over the responsibility, if there is some serious incident. Some hon. Members have asserted that the strike is fizzling out and non-gazetted employees are returning to duty. If that is correct, you can say so. Some information must be given and some ligh' must be thrown on this aspect in the beginning. On the constitutional point you must satisfy the House.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: As far as the first point is concerned, the decisions that were taken by the previous Government are on record there and it is not necessary for us to uphold those decisions. If we find those decisions to be faulty, we may change them.

## भी मषु लिमये : लेकिन साकने श्रना

 चाहिय सदन के।SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA:
We shall declare that also when we think that it is necessary to change them.

Then, I agree with the observation that full information should be given to the House. But it is to be decided at what point of time.

धं रवि राय : घ्रष्यक्ष महोदय, ग्राप जो रूर्लग दे रहे हैं उस पर वह श्रापति कर रहे हैं। ग्राप की रूलिग को उन्हें मानना चाहिए।

श्रं हुकम धत्ब कछवाय (उज्जैन) : श्राप सदन के गुलाम हैं सदन के नौकर हैं। सदन को उत्तर देना पड़ेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Just now you are supposed to give full information. While moving the motion you should have made a reference to it saying that such a situation has arisen and it has been dealt with in this manner. After inviting their comment you could give your reply.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: May I humbly submit that while placing this statutory resolation -be fore the House formally I am not called upon to say anything about the strike situation or other matters. But if those points are raised-not only the point about the non-gazetted employees' strike but there may , be
several other points; even there may be the points that I have answered in Feply to the calling attention notice and there may be other smaller points all those points will be adequately dealt with. But while putting forward the statutory resolution efore the House I am not compelled, I am not obliged to touch upon all these things. They are very important, I agree. I also agree that full information should be given to the House. But I am not compelled to give all the information while moving the resolution before the House. That is my submission..... (Interruption).

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not saying that you are called upon to give all the details about this. You have come before the House with the Presidential Proclamation and it is the responsibility of this House either to accept it or to reject it. After the issue of the Proclamation the Governor, as the agent of the President, has taken over the responsibility and some reference to the current situation would have been in keeping with the spirit of the Constitution as I understand it.

श्री ध्रटल बिहारी वाजपेयी : उपाष्यक्ष महोदय, क्या हम यह समझें कि मंती महोदय भापके निदेंश का पालन करने के लिये तंयार नहीं हैं ?

श्रीं मषू लिमये : उपाष्गक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है-इस के संबन्ध में दो मुद्दे में रखना चाहता हूं। पहला-में श्रोर मेरे साथियों ने नियम 193 के श्रन्दर एक नोटिस दिया बा कि बिहार में भ्रराजपनित कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में यहाँ पर बहस हो। पष्यक्ष महोदय ने उस समय कहा कि जब प्रापको यह मोका मिल रहा है तो मलग से प्रापके नोटिस पर मैं केसे बहा" करवा सकता हूं। भब ये राष्ट्रपति मासन के लिये ह्मारी . लनिमति मांग रहे हैं, भनुमति देते समय इस
कीज को हमें देबना पड्रेग-माप मी इस ब्वात

को कुबूल करेंगे-कि क्या राष्ट्रपति शासन जारी करना भ्रनिवार्य था ? दूसरी बात राष्ट्रपति शासन जारी करने के पश्चात् जिस तरह इनका बिहार सरकार के ऊपर विधान सभा के ऊपर श्शारोप है कि उन्हुंने श्रपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, स्थिर सरकार कायम नहीं की, तो हम यह भी देखना चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन कायम होने के पश्चात् क्या उन्होंने घ्रपनी जिम्मेदारी को निभाया है। जब ये दोनों बातें सामने श्रायेंगी तभी हम इस प्रस्ताव पर ठीक तरह से वोट दे सकेंगे। जिस तरह्व से श्रनस्टेबिल्टी को लेकर इन्होंने श्रपना बयान दिया है उसी तरह कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर हम समझते हैं कि वहाँ पर सरकार ठप्प हो गई है। इन का कहना है कि सरकार वहाँ पर चल रही है-हम चाहते हैं कि ये कम से कम उस के बारे में भी जानकारी दें। राष्ट्रपति शासन के पहले की स्थिति आ्रोर उस के बाद की स्थिति जब ये दोनों तष्य सदन के सामने श्राजायेंगे तब उस पर वोट हो पायेगा श्रोर वहस हो पायेगी, वरना यह भ्रसम्भव है जो निदेंस श्राप इस समय दे चुके हैं उस का व्वे्दें पालम करना चाहिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: In the point of order that you have raised there are two issues.

Firstly, the Resolution primarily concerns how in Bihar the constitutional machinery could not function and the President had to issue the Proclamation. This is the main thing. Now, after the issue of the Proclamation and taking over the responsibilty if certain events have happened which demand attention of this House-it is not a question of party here-he should give, in broad details, some facts. But you are putting something else also that the Speaker observed you have an opportunity to raise this issue again. Whatever infromation he ha cot, I' pris: sume, he has ecivon in repis to Call
[Mr. Deputy-Speaker]
Attention notice. But now, while bringing this motion, as to what is the present situaton, a reference to that is called for. He may not give full details. This is the position. I am not saying that this is not the main issue. If the hon. Minister has any further information, he may do it. This is a matter which we cannot completely keep out of it.

## SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA:

 As I have already submitted, we do not want to avoid any. (Interruption).भो विभूति मिभ्ष (मोतीहारी)
उपाध्यक्ष ज़ी ये लोग नान-बिहारी हैं हम लोगों का समय किल कर रहे हैं बिहार के लोगों को बोलने का मोका नहीं दे रहे हैं ......... ( अ्यवषान)

धी मष् लिमये : श्राप यह केसे कह रहे हैं में बिहार का श्राप से ज्यादा प्रतिनिधि हूं : . . . . . . . . . . (व्यवबान) जरा सोच कर बोलाकरें। उपाध्यक्ष म दिय, ये मेरे केत्र को बिहार से श्रलग कर रहे हैं.
(ठ्यब्शान) . . . . . में तो यहां पर बिहार
के वोट से श्राया हूं।
MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not, constitutionally, a correct position. Then representatives who are elected to this House have every right to represent anything from any part of the country. If we restrict to that. that I belone to Maharashtra and I am supposed to speak for Maharashtra alone, that is not the constitutiona? position. But I entirely agree with Shri Bibhuti Mishra that he should be given a chance to say something on this.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna): Sir, you have already decided the question. I do not want to say anything. But, I think, my friend here had no right to question the right of Shri Norhu Limaye who has been elected, belonging to some other pro-
vince, from Bihar, So, he has even more right than those who live in Bihar and have bsen elected from Bihar.

भी मषु लिमये : मैं तो नंशनल इन्टीप्रेशन वाला ग्रादमी हूं। श्रीनगर में नहीं बैंता हूं लेकिन नेशनल इन्टीयेशन कर के दिखाया है।

> SHRI NAMBIAR: Let him give its explanation after Lunch.

SHRI RANE (Buldana): Mr. Limay has argued that they want the information before the reply. If the Resolution is to be passed without a discussion, then the Minister could make the statement, and after this, there should be no discussion.

MR. DEPUTY-SFEAKER: The position is this. The objection was raised when he was placing the Resolution regarding Proclamation before the House. When the Resolution was being placed before the House, it was expected of him to give some information about the recent happenings. There is a relevance to this. Some information, whatever is in his possession, should be given. He has given some information when there was a call-attention; I was present at that time. (Interruptions). Mr. Rane, let us understand the Constitutional framework. Let $u_{s}$ admit this. Once we have taken the responsibility and there were certan happenings after taking over the responsibility in that State, some reference has to be made to them. If they are just bypassed without even a reference, it is not correct. He must make some reference to these happenings keeping in view the present position.

## SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA:

 I have already referred to our Constitutional responsibility regarding thls matter, and I have also referred tothe statement that was issued by the Governor of Bihar in this matter. It is also common knowledge that the Bihar Government has accepted one of the demands regarding the retrenchment of government servants. Regarding the other demands, they have said that there are very serious financial implication and they are considering this matter. One point that has been brought forward is whether during the temporary rule of the President such far-reaching and important decision ${ }_{s}$ which would commit the State to a very huge expenditure for several years to come, could be taken. Whether that should be done when the President's rule is there and all those things are under consideration.

The main thing has already been explained in the House.

भी रामावतार शास्र्री (पटना) : उपाहक्ष महोदय, मुझे एक सवाल करने की ग्रनुमति दीजिये ।

MR. DEPUTY SPEAKER: He will get an opportunity later.

धी रामावतार क्षास्त्री: यह कहते हैं कि रिट्रेन्चमेन्ट नहीं होगा, ऐसा गवर्नर कह चुके हैं। पता नहीं गवर्नर ने इन के पास खबर भेज़ी होगी लेकिन वहाँ पर जो एम्पलाइज फैडरेशन है उस के साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई है। दूसरी बात ज़ो प्राउट गोइं $\Pi$ संविद सरकार थी युनाइटेड फ़ंट की उस ने फैसला किया था.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That point was raised by Mr. Joshir. This is a Constitutional issue. While debating the Resolution, you could raise that point, not now.

The Statutory Resolution is before the House.
Mr. Amin.
SHRI R. K. AMIN rose-
घ्रीं रागातार शास्त्री?: उपाष्यक्ष महोदय,
में एक दूसरी बात कह रहा हूं। पाँच दिनों
की हड़तास की तन्ब्वाह देने के बारे में संविष

की सरकार ने फैसला किया या तथा यह भी तय हुग्रा था कि जो उन के लीर्ड्स हैं उन का ट्रांसस्फर नहीं होगा। लेकिन उन के ट्रांस्फर के बारे में भ्रब ये कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं। क्या गवर्नर को राइट है.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 P.M.

## 13 hrs .

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabla reassembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.
[Mr. Deputy-Speaker in the Chair'] STATUTORY RESOLUTION RE. PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO BIHARContd.

MR. DEFUTY-SPEAKER: Sh: R. K. Amin may now continue his speech.

## SHRI P. VENKATASUBBAIAH:

On a point of clarification. The hon. Minister while introducing his resolution was asked by the Members of the Opposition to say whether the decisions taken by the previous Cabinet could be set aside. I was just thinking in my mind whether in case the State is under President's rule or there is a successor Government, they can set aside the decisions that had been taken by the previous Cabinet without having cogent reasons nr substantial grounds, I want to have some clarification from the hon. Minister on this.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA:
I shall touch upon this point whea I reply to the debate.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This in a matter that has been raised twice. The hon. Member has made a pertinent re.
[Mr. Deputy-Speaker]
ference to it. I also had raised it. Since this will crop up again and again, the hon. Minister may clarify just the constitutional position.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: In accordance with your earlier direction, I had said that whenever a previous Government took a decision, no successor Government would change it without very important serious reasons. Unless there are very serious and important reasons, we are not likely to change any decision of the previous Government Just because it had been taken by the previous Government. Unless there are serious objections to it and serious reasons, we are not likely to change any decision of the previous Government. It is only when we arrive at a conclusion after the greatest amount of thought that some decision has to be changed that we shall change it. But I have said that our policy is not to take any decision of far-reaching importance or to upset anything during this intervening period.

MR. DEPUTY-SPEAKER: MY understanding of the hon. Members problem is this that ther are two possibilities. One is because of the conbtitutional breakdown, when the Governnor takes over. It is a type of care-taker arrangment in our Constitution. .

AN HON. MEMBER: It is not the Governor but it is the President who takes over.

MR. DEPPUTY-SPEAKER: It is type of care-taker arrangement till a new government comes into power. That is one situation.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) It is not a care-taker governiment. Untill the elections are held. it has all the powers under the Constitution which any government possesses.

So, it is not a care-taker government as such.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I say that it is a sort of care-taker government because it does not have the popular sanction. Our entire Constitution is based, and this Parliament and the State legislatures are based on popular sanction.

The hon. Member had raised another point also. He has visualised two situations. One situation is what I have referred to already. The second situation is where another government comes into office. If I have understood the hon. Member correctly, the question is whether that government can undo what the previous government had done. As far as possible, the President when he takes over $\Omega$ State on account of the breakdown of the constitutional machinery, should not bypass a decision taken by the former Cabinet unless, as the hon. Minister has said rightly, there are substantial grounds for it.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKIA:
I entirely agree with you.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Therefore, those substantial grounds must be placed now before the House. That is the main thing.

SHŔ VIDYA CHARAN SHUKLA: We are not changing anything.

घं रामावतार शास्त्रो : प्रभी क्लियर तो हुप्रा नहीं ।

MR. DEPPUTY-SPEAKER: Now, to has made it very clear. Let there be no further controversy about it now.

भों रामाषतार जास्री : गबर्नर ने दो तर्ह के बयान दिये के i एक यहां दिया का कि. बाईंका है प्रोर दूसं जाकर बिसा कि प्रत्रा कम्सीक्रेप्रत है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister has made it amply clear. If there is still something which has to We clarifled he will clarify it in the reply. Now, let us proceed with the debate.

SHRI R. K. AMIN (Dhandhuka): I rise to offer some comments on the Proclamation of President's rule in Bihar. I consider this as an opportunity to take stock of the situation, because we have used this weapon for the sixth time just after the general elections. We started with Rajasthan and then we used it in Punjab, Haryana, UP, Bengal etc., all have been oovered by President's rule, and now Bihar is also covered by President's rule. In brief, most of the north Indian States in the Gangetic p'ains have been covered under Prcsident's rule. It is sometimes better to lay down our forks and knives just in the midst of the dinner to take stock of the situation. I consider this opportunity suitable for that purpose.

If one looks back over the entire episode, one finds a good deal of a bundle of inconsistencies in the behaviour of the Government in imposing President's rule. If one were to ask the question why this bundle of inconsistencies or what sort of inconsistencies were there, one would like to go behind the intentions and purposes for which President's rule has leen imposed.

Take the case of Rajasthan. I find that for a minor disturbance at Jaipur, even though the law and order situation in the entire State was not Jeopardised, Government found it necessary to clamp down President's sule. On the other hand, if you take the West Bengal situation where not only Naxalbari alone but in the enHre State, including industries where gheraos and chaos prevailed and the law and order situation was jeopardised in every possible way, Government took such a long time to impose President's rule. On the other hand,
take the case of Haryana. When President's rule was imposed there, it was said that although there was slight majority in favour of the United Front Government in power but because there was no stakle Government, President's rule was inevitable. There were frequent defections. The Ministries were very large and were frequently being changed, civil servants did not knowwho their masters would be. These reasons were given. Was it $n$, then the same case in Bihar also:" Were there not defections right from the beginning, say from 18th July onwards till now, and on a very large scale? Was there not a Big Minis'ry in Bihar even from the beginning? They started with 11 Ministers, then added 4 , then added 5 , then another 2 and so on. Was it not the same process as was going on in Haryana? It was. But this Government did not impose President's rule there. It was very much due in February this year. But on that basis they did not do it.

Then again take the case of Rajasthan. They knew it very well that the Swatantra-led United Front, if allowed to form a Government, would $b_{e}$ in such a stable position that it would be next to impussible to bring back a Congress Ministry in that State for five years to come. They knew it very well. At the same time, so far as West Bengal was concerned, they thought "Let the United Front Ministry have a very long rope so that people get naturally tired and they will again come with folded hands to the Congress and say You come back'." They wanted to create that sort of situation, and that was why a long rope was given to West Bengal.

Similarly, in Bihar why was not action taken in time? If you look at the fact, who the Governcr there wal, you will find that the first Governor was not a very convenient Governor to the Home Minister. He wanted that he should go because his time was due. The next Governor was coming. He was at one time a Minis-
[Shri R. K. Amin]
ter in the Cabinet, a party man, a diehard Congressman. He was coming. He would be a very convenient tool to bring about whatever changes Home Minister wanted to make.

Therfore, on his arrival, you immediately find that a Soshit Dal was formed and a minority government was brought in. Even though its leader was not a member, he was nominated as a member and immediately, the next day, he was made the Chief Minister. You see the process, the way they instlled a minority government, the undemocratic process through which it was done. Then the Congress will join the Minority Government and after killing the minority government, they wanted to bring the Congress in power.

The entire bundle of inconsistencies all their acts leading to these inconsistencies, were inspired by one consideration, that they were not happy in February 1967 that in various States there were non-Congress Govermments, they had lost the puwer and that if they continued like that, by 1972 they wculd lose power also at the Centre, apart from various States in the country. In order to reverse that process, the cunning craftsmanship of the Home Minister was pressed into service and he very skilfully did it. I must congratulate him on his cunningness and sinister motives. Very carefully he did it. But in doing so, he proved himself to be the hangman of democracy, and he killed democracy. In doing so although he thought he was serving the purpose of the party but I would say he has not served the purpose of the party. The man in the street tells us that when the Britishers were leaving the shores of our country, he thought that he will have to go with folded hands to the Britishers and ask them to come back and take over our administration because the Congress people were very bad, but, that did not happen. Congressmen hope that
if they create a situation in which the people think that the United Fronts are not working well like a chariot drawn by many horses pulling in different directions, the peop'e are likely to come back with folced nands to Congress people asking them to come back to power. Just as we did not go to the Britishers with folded hands asking them to come back, similarly even if the United Front Ministries may not have worked well the people will not go back to the Congress with folded hands and ask them to come back to power. They will learn lessons from the pasi, what was wrong with the United Front, if it has to b : changed in what manner it has to be changed. I welcome this proclamation of President's rule because the people of Bihar have now got an opportunity to see what sort of non-Congreess Government they should bring back to power. For that they should take lessons from the other States also where there are non-Congress Governments.

In Madras nobody thinks of driving away the non-Congress Governments because it is composed of uniled, likeminded people. In Orissa they do not hope to replace the Swatantra led coalition because they know that likeminded people have jointed together there.

In Bengal they could piay the trick klecause likeminded people hal not joined together and that is why they could break it. Elsewhere they cannot do it. The people of Bihar will realize this.

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati): In Haryana you both joined together.

SHRI R. K. AMIN: They introduced President's rule there earlier than was required because they knew they could come back to power. In Bihar they knew they could not come back to power and that is why they did
not introduce President's rule earlier.

The most important lesson that we will have to draw is that if we have a coalitisn of the opposition parties without he left-communists, there is every chance that the people will prefer this to the Congress, that such a coalition will work and show that the administration can be run in a very efficient manner. The people of Bihar do not want that la:v and order should be jeopardized, they do not want that Bihar should be the play-ground of the supporters of foreign elements. In Bengal we know from the letter of Ajoy Mukerjee what bad designs certain people in power had. That should not be repeated in Bihar. They also want impartiality. We know how in cases of President's rule the police is used for party-purposes, how the provisions of the Constitution are used in a perverted manner. In every case some pretext has been found out by the Home Minister in order to impose Fresident's ribis.

Now, the people want a Government which abides by the sule of law, which acts in a consistent manner and which runs the administration efficiently, which will not use the police forces for party aduvantage. They may take this warning. The Home Minister has been thinting of the President's rule this way. Mr. Kanungo is the Governor of Sihar, a die-hard Congressman thrown out from the Cabinet and it is a very convenient medium for them to use him for the party's advantage and win the election. That sort of thing would not be allowed to happen. Today the Government are using the head of the State, President as wel! as the Governors for party, purposes; they ask them to do what they like. That sort of thing should not be done, if youw ant democracy to function. There is the President's rule and between now and the $\mathrm{tim}_{\mathrm{e}}$ of holding of mid-term elections, the rule should be
impartial law and ofder should bemaintained and the police should not be used to bring the Congress Party back to power... (An Hon. Member: N. G.'s strike in Bihar)? You speak about it. The Home Minister thinks that by the success of his party in these places, the Congres ${ }_{s}$ Party would come into power and he may become the Leader of the Congress Party; if he brings success for the Congress in the States, that will bring him success. If he wants leadership to come to him that way, it is not going to come. People are not going back to Congress; they will not go if non-Congress ministries are not able to function, people will find out some other non-Congress Party but we will not go back to the Congress.

शी क० ना० तिबारी (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, ज़ससा श्रभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा यह बात सहीं है कि जनता किस को चाहती है किस को नहीं चाहती है यह हम मिङ-टर्म एलेक्शान में देख लेंगे। उन. की एक बात से मैं सहमत हूं कि पफ़ेष्ट ला ऐंड श्रार्डर रहना चाहिये घ्रोर इम्पार्शंल तरीके से चुनाव होना चाहिये। गत भ्राम चुनाव में पारटयां की घ्रोर से जो धांधलाली हुई, जिस से राउडीज्म प्रोर बायोलेंस हुई उस से इस चुनाव में जो भ्रब होंगे गवर्नर भ्रोर वहां की सरकार को हमारी रक्षा करनी चाहिये।

गत पन्द्रह महीनों के श्रन्दर कई सरकारें बिहार में भ्रादे प्रोर चली गईं। वहाँ पर ला ऐंड श्रार्डर की जो हालत थी, चूंकि वह प्रान्तीय सन्जेष्ट था, इस लिये हम लोग उस को यहीं नहीं उठा सकते थे, लेकिन समाचार-पनों के द्वारा सब लोग श्रोर जो लोग बिहार के हैं वह जानते हैं कि पन्द्रह महीनों के भन्दर वहां पर कोई मी ला ऐंठ श्रार्डर नहीं था। प्रोर कोई षारा नहीं था.
[भ्रो क० नै० तिवारी] जब श्री शाल्ल्वा ने, जो कि श्राउट-गोइंा चीफ मिनिस्टर वहां के थे, रिकमेन्ड किया गवर्नर को कि वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन होना चाहिये। चूंकि दूसरी कोई पार्टी इस के लिये तंयार नहीं थी कि वहां पर सरकार बना सके, ऐसी हालत में होम मिनिस्ट्री के लिये ग्रफर भारत सरकार के लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवा. इस के कि वहां राष्ट्रपति का शासन हो। मेरे पूर्व वक्ता ने भी इस का स्वागत किया श्रोर सभी दलों ने बिहार में श्रोर सारे देश में इस का स्वागत किया। हम सब भी इस का स्वागत कर रहे हैं।

में भी चाहता हूं इस बात को, जसा गृह-मंन्वालय के राज्य मंत्री ने कहा, कि फरवरी तक जल्दी से जल्दी वहां पर चुनाव हो जाना चाहिये। बरसात में बिहार में हालत ऐसी रहती है कि सड़कों की स्थिति ऐसी नहीं रहती है जिस में वहां पर जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वह म्रच्छी तरह से जा सकें। इस लिये फरवरी का महीना सब से भ्षचा रहता है ग्रौर उस समय तक वहां पर घुनाव हो जाने चाहियें।

यहां पर श्रराजपत्नित कर्मचारियों का सवाल उठाया गया । कालिग श्रटेश्रन भी ग्राया । जितनी भी सरकारें वहाँ ग्राई उन के सामने श्रराजपन्नित कर्मचारियों की मांगें ग्राई । शिक्षकों ने भी ग्रपनी मांगें पेश कीं । उन की मांगों को सरकार ने मान लिया था प्रोर उस के बाद जो भी दूसरी सरकार श्राई उस ने माना कि वह लोग पूरी तरह सन्तुष्ट हैं । जहां तक श्रराजपतित् कर्मचारियों की मांगों का सवाल है, जब श्री कृष्णवल्लभ सहाय चीफ मिनिस्टर थे, उसी वक्त से वह मांगें उड रही हैं । उन के बाद भी जितनी सरकारें श्राई, उन के सामने वह सवार उठा, लेकिन कोई भी सरकार इस बात को तय नहीं कर सकी। कारण उन

के क्या ये, भिन्न मिन्न थे या एक ही थे यह तो वही बतला सकती है लेकिन बिहार गवर्मेंट के सामने जो फाइनेन्घाल fिफिकल्टी थी शायद वह सब से ज्यादा रास्ते की रोड़ा बनी, श्रोर इसीलिये वह लोग उन की मांगों को पूरा नहीं कर सके ।

जब बिहार में राष्ट्रपति शासन हुश्रा तब गर्वनर के सामने भी यह सवाल क्राया ग्रौर गवर्नंर ने कहा कि हम को सोचने का मौका दो । उन को कोई मौका नहीं दिया गया श्रौर हड़ताल कर दी गई । जब एक बार हड़ताल कर दी जाती है तब कभी भीं गर्वनमेंट उसके सामने झ्रुका नहीं करती है । जब यहां पर श्रंगेजी राज्य था श्रौर हा लोग जेल में भूख हड़ताल करते थे तो जब़ तक हड़ताल चलती रहती थी तब तक गर्वनमेंट इंल्ड नहीं करती थी । यहां परं पं० मोतीलाल नेहरू ग्रोर पं० मदन मोहन मालवीय ज़़से मजबूत श्रादमी भी जो होते थे अ्रौर विरोधी दलों में बैठते थे उन लो $े$ की बात भी सरकार नहीं मुनती थी, जब तक स्ट्राइक काल ग्राफ नहीं हो जाता था । उस के बात एक तरह से ग्रापस में बात चीत चलती थी ग्रौर सवाल तय हुग्रा करते थे ।

जहां तक कर्मचारियों की माँगों का सम्बन्ध में उन के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, हम इस बात को समझते हैं . . .

एक माननीय सवस्य : श्राप भी क्या भ्रंभ्रेजी राज्य की नकल करेंगे ?

भी क० ना० तिबारी : यह म्रंयेजी राज्ता की नकल की बात नहीं है । कोई भी सरकार हो, झ्रगर श्राप की सरकार होती तो श्राप भी ऐसा नहीं करेंगे । तो जहां तक उन की मांगों का सवाल है हमारी पूरी हमदरी उनके साथ है, प्रोर यह बात भी है कि भ्राज़ं कल के महांगाई के जमाने में जो लोग ज्यादा

पाते हैं वह भी घ्रपनी सुविधा बात करते हैं, एम पीज श्रपनी सुविषा की बात करते हैं, बड़े ग्रफसर भपनी सुविषा की बात करते हैं । इस लिये जो उन की मरोंगें हैं वह जायज हैं । लेकिन इस स्ट्राइक में एक घ्रजी ब बात हुई, श्रोर बह है श्रस्पताल के स्ट्राइक की । में इस हाउस से निवेदन करूंगा, कांग्रेस पार्टी से ही नहीं बल्कि सभी लोगों से कि मान लीजिये उन का बच्चा बीमार पड़ा हो, इमर्ज़ेसी केस ग्राया हो, ब्लड ट्रांस्फ्यूजन करना हो, बच्चे के घाव से पस बह रहा हो उस को निकालने का सवाल हो, उस व्नक्त मैं स्ट्राइक हो जाये तो उन को कसा लगेगा ? वहां पर जितने भी रोंगी थे वह व्राहि वाहि कर रहे थे, जब कि वहां पर स्ट्राइक हुग्रा । ऐसे स्ट्राइक के लिये सभी दलों के लोगों को माँग करना चाहिये कि खासतौर से हर्पताल के स्ट्राइक को इल्लीगल स्ट्राइक माना जाना चाहिये। इस तरह की मांग की जानी चाहिये । वहां एक लड़के को इंज़ेकशन दिया जा रहा था, जा कर उस का इंज़ेक्शन छोन लिया, बच्चों के लिये दूध ग्राया हुग्रा था, उस दूध को ले कर नाली में फ़ंक दिया। इस तरह् की बात केसे सहन की जा सकती है । इस लिये श्रगर ग्रस्पताल के स्ट्राइक को इस स्ट्राइक से ग्रलग कर दिया जाता तो ठीक था । जहाँ मेरी हमदर्दी कर्मचारियों की मांगों से है वहीं मैं इस तरह की चीजों का समर्थन नहीं कर सकता । में नहीं कहता कि भस्पतालों के कर्मचारियों को सुविधा न दी जाये । ज़ो भी श्रस्पताल के कमंचारी हैं उनको पूरा हक दिया जाना चाहिये। भगर इस तरह की बात हो जाए तो ऐसी बात करने वाला चाहे जो हो में उसका स्रमर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं करी हस ज्ञात पर राजी नहीं हो सकता हूं कि बच्चों के साथ, रोगियों के साथ प्रस्पताल ऐं हस तरह का व्यवह्दार हो श्रोरइस तरह की बातों का भ्रगर यहां समर्यन किया जाए त्रो मै ससक्षता हूं कि य्यह जो राजनीति है, यह मेरी समक में तो पाती नहीं है,

दस प्रकार की राजनीति के पीछे मैं नहीं हूं 1

मेरे साथी ने लाठी चार्ज का उल्लेख किया है। मध्य प्रदेश में भी तो संविद की सरकार बनी हुई है। वहां मी तो स्ट्राइक हुई थी। वहां पर भी तो लोग पकड़े गए थे, वहां पर भी तो लाठी चार्ज हुभ्रा था। लेकिन उसकी यहां कोई चर्चा ही नहीं होती है। उस चीज को यहां कोई लाता ही नहीं है। जहां तक इमदर्दी का सवाल है हमारी पूरी हमदर्दी वहां जो हड़ताल पर हैं उनके साथ है श्रोर जहां तक न्याय का सम्बन्ध है, हम चाहते हैं कि सभी को न्याय मिलना चाहिये ।

> हमारे साथी ने राजनीति की बात कही है। प्रंग्रेजी में हमने पढ़ा है:

It is a diamond which cuts a diamond, but which cuts deeper is the question.

हम भापका विरोध करते हैं भ्रोर भाप हमारा विरोध करते हैं। छलंकशन जब होते हैं तब से लेकर पारलिमैंट तक में हम एक दूसरे का विरोध करते हैं, दूसरी जग़ह भी करते हैं। कौन डीप फट करेगा, मामला यही है। हर पादमी को जो वह कहना चाहता है उसको कहने का भधिकार है। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं। बिहार की जनता के दर्द को आ्राप समझ्नो। बिहार की जनता थक्र गई है उससे जिस तरह से क्रि व्रहा सरकारें बनती ग्राई हैं श्रोर उसको देख कर क्रि जो बिहार की हालत रही है। बह्रां .र्रर एक पैसे का डित्रेकेपमैंट का काम नह़ीं हो पाया है । भब मिए टर्म हलिकभांज़ होंगे । उन्नके रिज्ञल्ट के बा़रे तें हमादा एक बमान हो सकता है घौर भाषका छूसरा खयाल हो प्रकता है। जनता के प्राप्रको

[श्रो क० न० fिवारो]
लिया है। दोनों को वह पहचान चुकी है। यह कह् देना कि हम चीत जार्येगे पोर कांग्रेस ह्वार जाएगी, एक लम्बो बात है । पर्ालयामेंट में यह एक व्वाइंट प्रोषेगंटे का हो सकता है। इस तग्र से हम मी कह चेकते हैं कि कांग्रेस चम्पिल मोजोरिटा में श्राएग़ो ग्रोर बलका कोई पता नद्दीं रहेगा।

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is unfortunate that one more State has been brought under the shadow of President's rule. Previously, starting from West Bengal, Haryana and Uttar Pradesh were brought under President's rule and now Bihar also has come under it. Even now those who occupy the Treasury Benches themselves, I hope, are not quite happy about this sorry state of affairs because it denotes the break-down of the Constitution as far as that State is concerned as otherwise President's rule would not have come there. It is only symptomatic of the change that is taking place in Indian politics and it signifles the break-down of the regular democratic procedure that should have been followed as per the Constitution. Because of so many things that are happening in this country, by the defections and the unstable political structure that is there, these things have come about. I will come to that some time later.

Now we are concerned with the President's rule promulgated on the advice of the Governor. The advice of the Governor in this situation brings to our mind the previous declsions taken on the adrices of the respective Governors in West Bengal, Haryana and other places. The hon. Member belonging to the Swatantra Party who was speaking before me referred to the different standards taken on different occasions. The only standard that I can visualise for the Congress is how far it is going to help the Congress in that particular State.

In Weat Bengal it was not decided on the floor of the House. The Governor thought that the party which was in power did not enjoy a majority. The eame thing took place in Haryana. Im Rajasthan, they suspended the Assembly so that the Congrose could come back. In some other States they simpls dissolved the Assembly. Evem here the report eiven by the Governor $i_{s}$ not clear about the position. Hon. Members who preceded me said that the Presidents rule has come on tho adrice of the Chief Minister. The Chief Minister in his letter of resignation advised the dissolution of the Assembly and the holding of mid-term elections. What is the reason for the Governor not to follow this advice? If the Governor had accepted the advice straightway, there would have been justification: for hia action. But he did not do that. When the Chief Minister advised the dissolution of the Assembly, the Governor invited the Congress Party leader and enquired whether he could form the Government. Therefore, there was some room left in the mind of the Governor whether any party could form a government. In hia report the Governor says:
"I invited Shri Mahesh Prasad Sinha, leader of the Congress Party, who met me twice. I asked him if he is in a position to form a stable government. He wanted four days or more time to intimate his decision which I declined for reasons stated below."

The reason was that Appropriation Bills were pending. Therefore, as voon an the Chiel Mlaister advised the dissolution of the Assembly, it was not accepted immediately by the Governor. He was still probing the possibility of some party especialls the Congress Party forming a government there. With that object in view, he invited the Congress Party to form a government. If he had beem
fair if he wanted to take a falr docision, why did he not explore the possibility of any other party forming a government when the Congress Party could ot form the government immediately?

In the third paragraph of his report the Governor sayo that Shri Bhola Paswan Shastri, who had submitted his resignation, had gtated that he was in a position to form the government. What significance did be attach to this? He says that he cannot accept this because, according to him, the Chief Minister is going to do that "presumably with the aupport of the defectors and others". So, hir action is based on some presumptions.

Therefore, I want to know why he called the leader of the Congress Party to form the government. Was it apparent to the Governor that the Congress Party was having a majority in the Assembly? No, Still, he invited him to form a government. But the next day when the ex-Chief Minister again reiterated his position and said that either the Governor should dissolve the Assembly and hold mid-term elections or allow him to form a government, the Governor apparently did not pay heed to this. When the Governor called the leader of the Congress Party to form the government, by the same logic, he should have allowed the other person also to form a government when he claimed "yes, I command the majoriy in the House". He did not allow him to do that and he gives the reason "presumably he had to do so with the support of defectors". When the Governor called Shri Mahesh Prasad Sinha, the leader of the Congress Party, did the Governor presume that the Congress Party alone could form the government?

SHRI P. VENRATASUBBAIAH: That is the single largest party.

SHRI SEZZHIYAN: That is the only thing you could eay in support of the

Congress; but it did not have the majority.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Because his government lost majority, Shri Bhola Paswan resigned. He has said it.

SHRI SEZHIYAN: Shri Bhola Paswan Shastri did not lose his majority. He has simply alid that he is resigning. Probably the party was otill in majority, because the United Front was atill in the majority.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Then why did he reaign?

SHRI SEZHIYAN: That you should ask the ex-Chief Minister or the Governor. The Governor's report simply says that the Chief Minister han submitted his resignation and advised the dissolution of the Assembly and the holding of mid-term elections. The Governor did not accept that advice. In the second para the Governor says that he called the Congress leader to form the government. Why did he do that? The Congress enjoyed the support of only 105 members in a House of 815.

SHRI D. N. TIWARY: One of the constituents of the United Front Government had withdrawn its support from the government.

## SHRI SEZHIYAN: Which Party?

SHRI D. N. TIWARY: Janata Party.
SHRI SEZHIYAN: Why did you not permit the same combination for other parties for formation of government? Why did the Governos discriminate between one party and another in the formation of government?

There is a very serious lacuna in the Constitution in the eense that it allows a Governor to function according to his whims and tancles. He can decide on anything as he likes. There is no forum for testing his action. They do not allow the Assembly to meet to teat whether thio
[Shri Sezhiyan]
party or that party has got majority or minority. It is being decided by the Governor. That takes us to the root question of the appointment of Governors themselves. If the appointment of the Governor is abuve board and it is a normal appointment based on merit, all these things would not happen. Now what happens is that if a person contests an election for an Assembly seat and loses, he cannot enter the Assembly but he, if he is a Congressman, can enter the Raj Bhavan. Defeated candidates are being catapulted into the Raj Bhavans.

HRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He can address the Assembly.

SHRI SEZHIYAN: Yes, he can address the Assembly.

It happens that a candidate, who is defeated, is sitting there in the Raj Bhavan. In very many cases we see the defeated candidates being put in the highest position of Governor.

In some cases we also saw the Governors taking active part in party politics. It happened in the case of Shri A. P. Jain when he was the Governor of Kerala. He came to Delhi, actively participated in the party elections and openly said that he did so, then he resigned.

So, active Congressmen or Congressmen who lose at the polls are being put into governorships and therefore there is a very strong political bias in the appointment of Governors.

SHRI RANDHIR SINGF (Rohtak): Shri Kanungo was not defeated.

SHRI RANJTT SINGH (Khalilabad): He will be defeated now.

SHRI SEZHIYAN: Then, they say that the United Front is a motively artay of so many parties and of so many ideologies. May I ask if the

Congress Party is expressing a unified opinion and ideology? Do you not find the Communist ideology or the Swatantra ideology or the Jana Sangh ideology in the Congress? Every ideology is there.

SHRI PILLO MODY (Godhra): And no ideology is there.

SHRI SEZHIYAN: Also, inside the Congress there is the Mysore Congress which is opposed to the Maharashtra Congress; there is the Haryana Congress which is opposed to the Punjab Congress; there is the Bengal Congress which is opposed to the Bihar Congress. Even inside the Bengal Congress there is the Atulya Ghosh group and the Nahar group. If you go to Bihar Congress, you will find two groups there.

SHRI PILOO MODY: Five groups.
SHRI SEZHIYAN: Not only that, from the papers we find that within the Congress there are the young Turks and the old Turks, with different ideologies.
SHRI PILOO MODY: Old turkeys.
SHRI SEZHIYAN: So, it does not lie in the mouth of Congressmen to say that. In the United Front there are at least definite parties and groups with honest differences.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Shri Karunanidhi's DMK and also your brother's group are coming into the forefront.

SHRI SEZHIYAN: He says, they are coming; they are not there. So, that is wishful thinking. They are not there and I can assure him that that will not happen there. He says that because he comes from Andhra. I do not know from which group he comes.

SHRI RANDHIR SINGH: Learn something from us.

SHRI SEZHIYAN: We have learnt too much from you.

## Proclamation of SRAVANA 3, $1890^{\prime}$ (SAKA) President's Řule in 1568 Bihar (Res.)

Because the appointment of Govermors is a crucial one in the conduct of Centre-State affairs, as long as the appointments are weighed with political favour or bias and as long as Congressmen who are active or inactive are sent there, this situation will continue. Therefore a reappraisal of the Constitutional situation should be done as was demanded by Shri Chagla, who was himself a Judge. A reappraisal of the Constitution and Centre-State relations are very much involved.

Then, about the happenings, the strike and all this thing, we have got two different versions even here. This morning the Minister said that there was no lathi charge at all. I take his word. But just now Shri Tiwary while speaking explained why they had to resort to lathi charge. Which of the two statements is true? The Minister says that it did not take place but Shri Tiwary, who comes from there, says that it took place. It is just possible that it might have taken place. So I would say that a judicial inquiry should go into this thing. As the Parliament is seized of this problem we should go into this.

शंi श्रटल बिहारं: वाजपेयी : उपाष्यक्ष महोदय, मैं एक श्रोणित्य का प्रणन उउना चाहता हैं। जब यह विवाद श्रारम्भ हुग्रा, तो ग़ह मंनी महोदय सदन में नहीं थे घ्रोर राज्य मंत्री ने चर्चा का ग्रारम्भ किया । ग्रब राज्य मंनी महोदय भी गायब हैं ग्रोर उनकी जगह दूसरे मंबी बंडे हैं। इस विवाद का उत्तर कौन देगा ? यह विवाढ महत्वपूर्ण है या नहीं ? सारे विहार की तकदोर का निर्णय संग़द में किया जा रहां है। श्रोचित्य का तकाजा है कि ग़ह घंवी महोदय स्वयं इस घ्रवसर पर उपस्थिंत रहें । मगर वह खुद नहीं हैं, उनके सहायक भी गायब हो मये घौर

भ्रब हमें एक तीसरे घंनी से संतोष करना पढ़ेगा । यह स्थिति ठीक नहीं है।

THE DEPUTY MONISTER IN THR MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY). He is coming.

SHRI RANDHIR SINGH: One full Cabinet Minister and three more Ministers are here.

SHRI PILOO MODY: Be is very full, I must admit.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is taking note of your protest.

संसबकार्य तथ संबार मंब्री (उा० राम सुभग सिह) : मैने भ्रभी अभी उनको इत्तिला भिजवाई है कि वह सदन में घ्र जायें ।

शी भ्रटल विहारी वाजपेयी: उपाध्यक्ष महोदय, क्या भ्राप यह स्थिति पसन्द करते हैं ? यह् सदन का श्रपमान है श्रोर प्रापका प्रपान है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You pointed out so forcefully. The Minioter of Parliamentary Affairs has promised that the Minister-in-Charge is coming. He has come now. Shat Mrityunjay Prasad.

धी मूल्प्ंजय प्रबाव (महाराजग्रंज) : उपाइयक्ष महोदय, मैं सब से पहले उसी सवाल को लूंगा, जोकि घभी-भरी छेड़ा गया है वह यह हैं कि बिहार में राष्ट्रत्पत जासन क्यों हुप्रा ग्रोर कैसे हुप्रा। दस लिये जरा पुराने इतिहास की प्रोर जाना पह़ेगा । पिछले साल हम ने कुछ ऐसी भूले की यी जिन की बजह से हमारी संख्या कम हो दृई । हम चुनाव में सब से बड़ा दल हो कर श्राये सही मगर फिर मी हमारी संब्या पष्कास फीसन्री से काफी कम रही घ्रोर हम ने भाने पाप का फल पाया । मगर दूसरे बो लोग प्याये,
[बी घुस्पुंख्य घसाए]

बन के बरें में वह कहा जा सकता है कि एक विरिच घानर्मति का हुनवा था, किसी मी बात का कोई ठिकाना नहीं था, धन का पापस में कोई मेल नहीं बा। सिवाय इसके कि गद्दी हमारी हाष में रहे, उन के बीच में मेल की घोर कोई बात नहीं थी। सब के सिद्धान्त, विशार घारा, कार्यंकम, पूर्य हैंत्रास, सभी प्रलग पलग घे किर मी किसी तरह बायू महामाया प्रसाद को मुब्य मंती बनाया गया प्रोर सात दल उस सरकार में सम्सम्मिलत हैए।

श्रमी बहुत कहा गया है कि हारे द्दुए नोगों को पद दिये गये । मैं सब बातों का जवाब तो नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। में केबल एक ही उदाहरण भ्षाप के सामने रबूंगा कि जिन को में हरा कर भाया हैं, जो कोसिल के मेम्बर रहते दए मुप्र से चुनाव लड़ने के लिये भाये पोर हार गये, जिन्हों ने प्रत्यक्ष चुनाव कमी जीता ही नहीं था, क्योंकि कोसिल में तो


बी र्लाबीर नित् : उन का नाम बताइयें।

को मूल्युंज्य प्रसाए : बायू इन्धदीप सिह, कम्पूनिस्ट नी हिर 1 हार जाने के बावजूद या इसी कारण वह पहली दफा fिनिस्टर हुए। उन को में हरा कर भाया हूं हस लिये पह ज्ञात में दावे के साष कह सकता हैं।

उस के बाद संबिद सरकार में जिन मोलों को लिया गया, उन सब ने मिलकर जिस वरह से घासन चलाया, उसके बारे में मुले परिषक कहते की भावल्यकता नहीं है । उस समय के मूक्य मंकी, घ्री महामाया प्रसाल, ने भ्रब भाकर बहुत से मद बोले हैं । हब ? उब उन्हु भी छोड़ दिया गया भौर वह फस्ट्रेटिए भोर

उदान तो बोलने लगे । उस से पहले तो सभी उन के प्रिय थे, समी एक से एक भ्षच्छे पे। मगर जब उन को संविद का नेता मानते हुए भी, उन के संविद का प्रध्रान रहते हुए घी, उन की पीट के ीीछे, कांप्रेस से निकले हुए लोगों के साथ सोदा किया गया श्रोर श्री मोला पासवान शास्ती के साथ मुख्य मंवित्व का सौदा किया गया, तब उन्होंने समझा कि प्रब उन की कीमत क्या रही है । बेसी हालत में राजा रामगढ़, श्री कामास्या नारायण सिह़ के लिये महामाया बाबू का साय छोड़ना जहरती हो गया बI 1

यानि जुह से ले कर भाषिर तक यह स्वायं का बेल था। किन्हीं दो पाटटयों में एक दूसरें के साय मेल नहीं चा। में ज्यादा पीटेल में या घ्योरे में नहीं जा सकूंगा क्योंकि समय का भ्रमाव है, लेकिन म्रें एक दो बातें तो कहूंगा ही। पहली बात यह है दह कि जनसंध वालों को कम्यूनिस्ट कूटी शांबों नहीं सुहाते थे प्रोर कम्युनिस्ट को मी जनसंष बेसी ही़ प्रश्रिय लगता था। बोनों प्रष्टाचार के प्रश्न पर एक दूसरे की बंच मी कराना जाहते थे क्रोर एक दूसरे बो सरकार से निकलवाना मी चाहते ये, भगर जब जब उन पर बोट पहुंची, वे फिर एक दूसरे के गले लये । जब दूसरी बार घंविद सरकार बनने का प्रवसर भ्राया, तो फिर दोनों एक दूसरे के दोष भूल गये प्रोर एक द़सरे के गले लग गये मोर नई सरकार बन गई । किन्तु नई सरकार का क्या हाल हुपा ? संविद की संख्या में जो सब से बड़ा दल रहा, संसोपा, उसके नेता यह निणंय ही नहीं कर सके कि उन का सत्याग्रह का नाटक कब तक चलाया जायेगा, भोर कब वह नाटक खल्म किया जायेगा भोर कब वह सरकार में शामिल होंगें। यह निर्णय संसोपा बल नहीं कर सका। यह दृसरी बात है कि उन का नाटक बत्म होते होवे

मर्बलिस हो बरबास्त हो गई इससिए उन का मरकार में ध्राने का मोका नहीं मिला। श्रब घोरों की बात लीजिए। कैसी सरकार बनी थी उस फा नमूला वहा है कि 3 महीने 5 दिन सरकार फली। घतने दिनों में तीन मिनिस्टरों से सरकार कायम हुई भोर षाधिर तक 13 मिनिस्टरों लक वृृंची थी, किर मी घूबो पह है कि बजट में उन्होने 16 मंकियों श्रोर 16 राज्य-पंवियों के बेतन की मांग की । मतलब यह था कि जुल फरवरी में जो बजट घहु पेश करने वासे षे बही बजट ले श्राए जून में शोर घतना मी नहीं पद़ा कि ग्रभी तो न 16 मंबी हैं न एक मी कोई राज्य मंनी है प्रोर न श्रोर हो कुछ है । पह पीछे से भी जोए़ सकते थे । धभी सवाल छोड़ा गया है कि पिछली संविद सरकार ने छो fनणंय किये बह कहाँ तक माने जायेंगे तो जो इतना सोच कर निणंय करते हैं कि धपने बजट को मी बिना पढ़े पेश कर देते हैं उन के निणंय पर तो सोचना ही पड़ेगा। सहज में उनके निणंय नहीं माने जा सकते ।

भब भसल बात पर में भाना घाहता हैं। यहु सरकार टूटी ही क्यों? पहले तो माना कि कौंग्रेस ने गड़बड़ किया। धाखिर क्या गह़बढ़ किया ? कौँ्रेस ने फहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि यह हमारी शान के खिलाफ है कि जब हम घ्रकेले सरकार नहीं बना सकते तो किसी के साय में नहीं बनाएंगे। हमारे इन्कार करने पर ही संविद सरकार बनी जिसने पहला काम यह किया एक कौरेस मनियों के खिलाफ पष्टाचार के धारोप लगाए। प्रच्छा किया। मगर काग्रेस में भी ऐंसे उनके मेदिये मोजूद घे जो उन की रक्षा करते ये भ्रोर उन को बचाने के लिए जो गवनंर का प्रादेश था उस का क्लाज 4 (डी) विदक्रा किया गया, निकाल दिया गया। ईमानदारी का तकाजा था कि सभी मंत्वियों के खिलाफ प्रष्टाचार की जाँच के लिए दरवाजा बृला रखते। छ: के खिलाफ

चार्ज लगाए दोर वाकी के लिए हट ःसथा इस तरह से कि घ्यम्पर कमीणन स।., के बिलाफ विषार ही न कर सके चाहे जनता की पोर से पा सरकारी फाइलों से ही उनके बिलाफ कितने मी भ्रारोप हों । इस के मानी पह हैं कि हमारे बीष में कुछ ऐसे गद्दार बंठे हुए थे जिन को बचाना जलरी था क्योंकि बह रक्ष महामाया बाबू के भौर संविद सरकार के पे । घोर भन्त में वह साबित ऐसे हुमा कि जब वह गद्दारों की बोज में निकले तो बहुत से बौगेस में मिल गये। (匕पषषान) हमारे बीच छिपे कम्यूनिस्ट जहर हांगे । न्फि्ट्ट्रेटस सब जगह हैं । क्या हमारे यहां नहीं हैं । पाप के द्धन्फिल्ट्रेटसं हमारे यहां पर मी हैं। कोन इन से नां कहता है भोर कहां हम इक्कार करते हैं जहर होंगे। यह दूसरी बात है कि हम उन्हें पहचान न सकें, पह्वान कर निकाल न सकें। ऐसाएक बहुत बढ़ा नमूना बम्बई का है जिन को हरा कर घ्रीमती तारा सप्रे यहां धाई हैं। इस से बड़ा नमूना पोर दूसरा नहीं हो सकता 1 जाहिर है वह श्राप के ही प्रादमी थे । ( $\begin{aligned} & \text { प्लषाल) ... हम तो मानते हैं कि }\end{aligned}$ पन्फिल्ट्रेटस थे श्रोर वह बहुत संभल कर चलते हंं जिस से कि पकड़ में न प्रा सकें .

की कंग्र लाल पुप्त (दिल्ली सदर): भब कितने हैं ? कुछ बाकी होंगे, देबे हैं प्राप न ?

धी मृत्पुष्नय प्रसाब : उस के बाद संविद सरकार में शामिल हर दल को बनाए रखने के लिए, दल के एक एक प्रादमी के स्वार्यं की रक्षा, दल की रक्षा नहीं, दल के एक एक प्रादमी के स्वार्य की रका की गई जिस के दो उदाहरण में प्राप के सामने रखूंगा एक ही प्रादमी का जिक कहगा, बैसे तो समों के बारे में बहृत कुछ कहना है, मगर समय नहीं है । एक तो यह कि जिनके ऊपर बिहार सरकार के बहुत बते़ विशाल क्षेत में फैसे हुए जंगलों घोर ख्वानों के सीकड़ों मामले बल रहे चे उन के छोटे माई को बान
[श्री मृथ्यञ्जय प्रसाद]
भ्रोर जंगल का पोटंफोलिभ्रो दिया गया उन्हें वन-बान मंत्री बनाया गया । नाम पूछिएगा तो बता दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है,सभी समझ्न रहे हैं। उस के बाद से जनवरी में संविद सरकार गिरने के दिन या दो दिन पहले, ठीक डेट का मुझ्षे पता नहीं, लगभग उसी सम्य श्राप के तत्कालीन मुख्य मंनी बाबू महामाया प्रसाद ने उनके खिलाफ 200 के लगभग केसेज हाईकोर्ट में थे उनके विदड्राम्रल उठा लेने का श्रांर्र पास किया। उस के बाद विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल की सरकार झ्राई । उन्होंने पहला काम यह किया कि विदड्राग्रल के बिट ड्राग्रल की दरख्वारत दी। नतीजा यह हुग्रा कि फिर से वह केस चलने की बारी श्रा गई । तो विन्धायेश्वरी प्रसाद मंडल को गिराना जरूरी हो गया। दूसरा काम यह किया कि कांग्रेसी मंत्रियों के विरुद्ध प्रष्टाचार की जाँच प्र: यदेशे के क्लाज 4 का जो विदड्राग्रल था हुग्रा था उस को री-इस्टेट कराया। मगर ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सर्प शरएंस की कमी से वह गजट में प्रकाशित नहीं हो सका । इसलिए उन्होंने भी श्रपनी मृत्यु का वारन्ट उसी दिन साइन कर दिया जिस दिन यह काम किया और काँग्रिस के ज़ो लं'ग श्र यादेश से उरते थे । उनके लिये कोई चारा नह रह गया। वह कांग्रेस से गये, मंडल सरकार गिरी ग्रोर श्रापकी संविद सरकार दोबारा भाई। महामाया बाब तथा उनके दल का साथ छोड़ कर राजा रामगढ़ तया उनके छोटे भाई फिर मंत्री बने। बाद में उ हैं मी छोड़ने के पहले राजा रामगढ़ कुष भी कहें, पहले तो भोला शास्त्री भी कहते थे कि मुकदमं उठा लेने की उनकी कोई मांग नहीं है लेकिन बात साफ हो गई, राजा साहब घौर कुछ नही चाहते थे, दो ही बातें चाहती थे। एक तो पोलटिकल बात है। मगर प्रसल में चाहती चें कि हमारे ऊपर जितने नुकदमे हैं उठा लिए जायं। वह नहाँ उठाये जं बेके . . . .

घी प्रटस विहारी बाजपे थी : भोर कांग्रेस ने वादा किया था कि उठा लेंगे ?

श्री मृत्युंजय प्रसाब : जिन्होंने वादा किया या वह तो फांग्रेस से निकल गये प्रोर उनके साथ हैं भ्राज। श्रोर भोला शास्नी के इस्तीफे का एक श्रोर भेद में श्रापके सामने रखूं। वह भेद यह था कि भोला शास्त्वी से कहा गया कि श्राप इस्तीफा गवर्नर के पास न भेजिए, राजा रामगढ़ ऐसे ही बहुत नाराज हैं भ्रापसे। भाप पार्टी में इस्तीफा दीजिये श्रोर पार्टी में हम नया लीडर चुन लेंगे, वह राजा साहब को संभाल लेंगे, हमारा दल बना रहेगा हमारी सरकार बनी रहेगी। इस पर भोल शास्ती राजी नहीं हुये। वह नये लीडर कौन बनने वाले थे, वह कांग्रेस के थे, या कौन थे, यह बिहार वाले सभी जानते हैं। तो ऐसी हालत में जहां स्वार्थ को लेकर रोज लड़ाई चलती हो, कोई सरकार टिक नहीं सकती है जो कोई कांग्रेस पर चोट करता हैं बह एक बात भूल जाता है। गवर्नर ने सह किया या गलत किया पर कांग्रेस के नेता को बुलाया श्रोर कहा कि श्राप सरकार बना ले श्रोर वह कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, थांड़ा टाइम दीजिए लेकिन भारत सरकार ने कहां कि नहं ऐसी सरकार नहृ बनाएंगे कि जो टिक न सके फिर भी कांग्रेस को श्राप दोष देते हैं पद को सत्ता के लोभ का।धन्: है श्राप श्रोर भ्रापके विचार! इसके बाद में इस पहल को भ्रब छोड़ता हूं।

भ्रब दो चार बातें जो बार बार श्रा रहं' हैं उन के ऊपर कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि बहुत जोरों से श्राज सुबह से हड़तालियों की बात हो गही है। में सब से पहले साफ बात कहूंगा कि दो साल पहले तफ में भी किसी का नीकर था भोर भाज भी पेंशन पा रहा हूं। इसलिए किसी एम्पलायी की तकलीफ को उनसे श्रषिक समझता हूं जिन्होंने कभी नोकरी नहीं की है। उनसे कुछ भधिक समघने का दावा रषता हूं। इसलिके

मै चाहता हूं कि उनके साथ न्याय हो मोर हर तरह से उनकी जो वाजिब मांगे हैं कबूल की जायं। मगर साथ ही साय दो बातें उसके भीतर हैं, वह प्राप को ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि, सब जगह कहा जाता है कि एक बाह्मण की जाति है हिन्दुप्रों में जो सबके ऊपर रहती है, बुरा करे भला करे, उसको कोई किटिसाइज नहीं कर सकता, कोई दंड नहों दे सकता । मनुस्मति का नियम है। तो वैसे ही श्राप सरकारी कर्मचारियों को , दूसरे नोकरी पेशा लोगों में ब्वाह्मण न बनाइए बल्कि यह देखिये कि जो सारे समाज का स्तर है उसको घ्यान में रख कर ही सरकारी कर्मंचारियों का भी विचार कीजिए । एक भाई सरकारी नोकरी में जाता है श्रोर दूसरे को नोकरी नहीं मिली, इससे उसकी योग्यता कम हो गई हो, ऐसी बात नहीं है। जो समाज का स्तर है उसे भ्रापको ध्यान में रखना होगा, ग्रोर साथ ही साथ राज्य की प्राधिक परिस्थिति को भी ध्यान में रखना होगा—इससे ज्यादा में नहीं कहना चाहता हूं।
15. hrs.

श्रब एक बात रह गई । गुलबिया देवी के बारे में जो बातें कही गई हैं, मैंने यहां श्राकर उनके बारे में पढ़ा, में यहां पर 19 ता० को पहुंच गया था। 20 ता० का श्रबबार मेरे हाथ श है, इसमें यह स्पष्ट लिखा है कि लाग मांगी गई, लेकिन नेता ने नहंं देने दी। जो हुग्रा हो, वह श्रपनी जगह पर है, परन्तु एक दु:ख इसमें मेरे मन को रह जाता है, जिसका मी कुसूर हो, लेकिन भसली जांच में बाषा पड़ी। प्रगर किसी पुलिस भ्राफिसर ने जुल्म किया है, तो उसको सजा क्यों न दी जाय, उसको सजा जहर देनी चाहिये, नेकिन इसमें बाधा पढ़ गई, सूंकि लाश को हटा दिया गया, उसको जला विया गया मोर मोके पर जांच करने गहीं दिया गया। क्यों नहीं विया गया, यह्ह तो लाक जिखा है, रिपोट्ट

गलत है या सही है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं-
"The federation leader said that the deceased Mrs. Gulabia Devi might have been suffering from some ailment but the assault by the police was also one of the factors that led to her death. He said that it was a fact that the body was not given for post morten: as it was apprehended that the Government would manage to have the report in its favour, and above all, the matter had already been delayed, and It was no use having the post-mortem done' he said."

SHRI RANDHIR SINGH: What is the date of the newspaper?

शी मृत्युज्जय शसाब: 20 ता० को सचं लाइट अर्रीर इण्डिन नेशन पटना के दोनों देनिक मेरे हाथ में हैं ।

भी भोगेन्र्र मा: इन म्रबबारों के मालिक कौन हैं ?

भी मृत्युक नय प्रसाब : ये वही म्रखबार हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में हम लोगों को हराया, गालियां दे दे कर हराया।

भ्रापने उा० ए० के० सेन का नाम लिया, बह बहुत श्छे मशहर डाक्टर हैं, यह बात सही है, लेकिन साय ही साथ एक बात भोग ध्यान में रबनी होगी कि जितने बड़े हाक्टर हैं, उस से बड़े वह पोलिटीशियन हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लीठर हैं।

औी रानादत्तार शास्त्री : ठाक्टर उाक्टर होता है .(घ्यवषान).

खी मृत्युक्ज्ञव प्रसाए : दूसरी बात में वह पर्यं करना चाहता की कि जब से घस्पतालों में ह़्ताल के कारण रोगियों को कष्ट: हुपा है . . . .

बी दर०० एम० बोमी: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट भाफ़ पांकर है। जो ठाक्टसं होते हैं, वे एक प्रोफेशन के लोग होते हैं, उनके कोन्ठक्ट के बारे में रिफ्लक्शन डालना ठीक नहीं है। सी० ीी० घाई० का लीडर है, इसलिये उसने गलत रिपोर्ट दी है, ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

बीमती तारकेइवरी सिन्हा (बाढ़) : उस की जांच हो।

MR DEPUTY-SPEAKIRR: He mentioned the fact only. I recognise that so far as the profession is concerned, he is above board I do recognise that, and the hon. Member who is speaking also recognises that. But simultaneously he also just mentioned that he had a political affiliation. That is all. He did not cast any aspersiona.

थी भोगेन्र हा : वह बिहार मेडिकल एसोसिएशन के धष्यक्ष रहे है, सर्वसम्मति से छलेक्ट हैए थे . . . (व्यषषान) . . .

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East): Our friend here said very clearly that more than his being a doctor, he is a supporter of the communists. That is to say, his duty as a doctor is likely to be overridden by his alleged loyalty to the Communist Group. He did say so, and let the record be compared I heard in Hindi and he did say that.

I put it to you that a professional man who is not here to defend his professional honour is being impugned in this House, and I support the
point of order whiry Sher 8. M. Joelai has raised.

MR DEPUTY-SPRAKER: I entirely agree that no hon. Member shoul ${ }_{d}$ insinuate. It is usually taken for granted that a doctor belonging to the medical profession is above board and he is sincere to his professional duties and obligations. I presume the hon. Member meant the same thing; only in passing he said that he belonged to a particular party. I do not think he had any intention to cast any aspergions on his professional integrity.

जी रामाषतार जाए्र्री : लेकिन होे कहले की क्या जसूत थी ?

बी मृप्यूंबय घ्रसाद । छस के बाद पस्पतालों के सम्बन्घ में कहने की दो बातें रह जाती हैं। पहली बात तो यह है कि कुछ मिन फाहें जो समझें, भ्रस्पताली में इस तरह़ से स्ट्राइक चलनी छाहिये या नहीं चलनी याहिये, इसके बारे में वे कुछ भी विचार रखं, मुध्ने उस से कोई लड़ाई नहीं है श्रपने भपने विचार हैं, मगर एक चीज मैंने पाई है-६स हड़ताल के सम्बन्ध में 21-22 त० तक में बिहार के भखबारों को देखता रहा, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ कर, न संसोपा ने, न प्रसोपा ने, न मारतीय कांति दल मे श्रोर न जनसंघ के किसी बड़े नेता ने उस का समर्थन किया . . . .

घी पूरनन्य ठादुर (सहरसा) : संसोपा ने समर्थन किया था . . .

घी नृत्यंजय घ्रसाब : मान लिया कि भाप सब संसोपा के सब से बड़े नेता है ।

घी शा गाबतार धार्त्री : कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं या नहीं ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: That issue is disposed of.

बो मृल्पूंक्जय कता : एक क्षात मारत सरकार पर भी घ्रा जाती है, में भुक्त जी को उसकी याद दिलना घहता हूं। बिहार के श्रखबारों में कुछ लोगों ने, कुछ रोगियो मे श्रपने विचार व्यक्त किये हैं जिसमें कहा है कि मगवान भला करे इन हड़तालियो का, होम-गार्डस के हायों से हमें पहले से भ्जण खाना मिल रहा है. सफाई पहले से कहीं ज्यादा श्छछी है, हमारी सेवा पहले से धच्छी हो रही है श्रोर घब जो स्टै उर्ड सूधरा है, उस स्टंडर्ड को मेन्टेन करना शुक्ल जी भब भाप की, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। मैं पहले के लिये नहीं कह रहा हुं श्रब भाये के लिये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां के स्टेण्ड्ं में जो सुषार भाया है उस को मेन्टेन रखेंगे ।

र्रे वेसो झ्रांकर इार्मा (बांका) : माननोय उपाष्यक्ष महोदय, गत प्राम चुनाप्यों के बाद देश में जिस प्रकार एक एक करके राष्द्यपति शासन लागू किया गया, उसके लिये भारत में रहने वाल प्रत्येक मारतीय का सिर शर्म से स्युक जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रमी हमार सम्माननीय सदस्य श्री वैंकटा सुउंया जी ने, जिस समय श्रो सेक्सिपान बोल रहे घे, एक प्रशन पूछा या कि जब मोला पासवान की मैजोरिटी थी तो उन्होंने रिजाइन क्यों किया। पका उत्तर में यहां पर देना चाहता हूं। भोला पामबान शास्की को मं ओोरिटी घो, उनके पंत्रि मंठल के एक सदस्य राजा कामाइया नारायम सिहु, जिन्हें में बिहार की राजनीति का गाह मानता हूं, थे . .

श्री चसबीर दिह : भाप वो बेतड़ी के हो ।

श्रो बेली शंमर शत्वा : में तो बिहार का ह्ं। बिह्हार में मेगा जन्म हैपा मोर वह्हीं से चुना गया । 18.09 hrs.
[त्रो भाटिनिन बोट्ट शेठासोन हुये]

समापति मह्ठोदय, उT ममग राजा कामाब्या नालयग $f$ हु मे मो ापवान स्त्री के सापने कुउ होगो गनें नां, जिसे उन करोबा ईमानदार श्रादमो कमी पंशूर नहीं कर पकता बा । राजा पाहब के TT परकार का 10 करोड़ हगा बाहो है वह्त चाह़ने थे कि उनको लाओं परर इंतों का महकना दे दिगा जाय । घ्राप में मे बहुतुत से कांग्रेन के सद ${ }^{x}$ ज जानने हैं कं मो ता पासवान शास्ती किनें ई गनदार प्रो $\tau$ पच्चे प्रादमी हैं, का मे क干 घ्राज उंक्क ऊार किसी को उं ां उडाने का पी ात नहीं मिल सकता, मे कि 37 मोला पा चवान शास्वी को प्रापकी काँंत्रं व पार्टा ने fिराने में कोई कोर-कमर नहीं रखो। सब जोग जाऩे थे कि घोला पापवान शास्त्री के मुब पंत्रिस्व में प्रदेग को स्वच्छ प्रीर ईपानदार पाएपन मिसेगा, किन्तु हा ारे काँप्रेपो मिन्न डो कमी तीन दिन किसी कम्प को जेल में रह कर भ्राये हैं, वे समद्षते हैं कि उन्दे हो वस देश को लूटने थोर बामे का प्रदिकार है, उसी व्रशृति से श्राज मोला पा चत्रन शास्त्रो मंत्रि मंडल को गिराया गया । भ्राज जो दल-बदश वर्शति देश में चल रही है, उसका कारण में एक हो मानता हुं पौर वहा है-स्वार्य प्रोर सत्ता की लोलुपता । राजस्थान का रिग्राम हमारे सामने है, हरियाणा का गिक्राम हमारे सामने है। में यहाँ पर उसको चर्च करना नहीं चाहता क्योंकि हमारे कुछ मिन उसकी चर्चा कर चुके हैं ।बिहार के सम्बन्ब में ही मैं कहना चाहता हं। बिहार में डोन बार मंक्रि मंठल बदले घौर चार मुब्य मंन्नी श्राये। किस प्रकार से वे प्राये, मैं उसकी घोड़ी सी चर्षा करना चाइंगा।

## [श्री वेणी शांकर शर्मा]

जिस समय बाबू महामाया प्रसाद मुष्य मंनी थे उस समय किस प्रकार शोषित दल के मंन्नि मंडल की स्थापना की गई, वह तो प्रकट ही है। किस प्रकार से हमारे सम्मानित मिन्न श्री वृदेश्वरी मंडल ने यहां से वहाँ जाकर सरकार बनाने की चेष्टा की ? वे फिर इस सदन में श्रा गये हैं। में समझता हूं इस सदन में वे ही एकमान्न द्विज हैं जिनका चुनाव दो बार हुग्मा है ग्रौर जिन्होंने ग्रध्यझ्ष के चारों तरफ धूम कर दो बार सप्तपदी की रस्म श्रदा की है। शेष हम सब जितने सदस्य हैं उनका जन्म एक बार ही हुग्रा है परन्तू केवल वे ही एक मान द्विज हैं जिनका जन्म इस सदन में दो बार हुग्रा है . . . (क्यकधान ) . . . . मेरे मित्न श्री वृदेश्वरी मंडल को शिखंडो बना कर किस प्रकार काँग्रेस के श्रर्जुनों ने महामाया मंन्नि मंडल पर तीखे बाण छोड़े, वह भी सवंविदित है। में उसकी यहाँ पर विशेष चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन उस समय डा० कानिनगो साहब ने जो नीति श्रपनाई वह एक विचारणीय विषय है। उस सन्दर्भ में कानूनगो साह्ब ने जो नीति बर्ती, उसकी जितनी भर्त्सना की जाये थोड़ी है । मैंने कानूनगो साहब का झ्रारंर देखा है। उन्होंने केवल एक दिन के लिये मुख्य मंत्रो बनाया । किसी प्रकार से विदेक्वरी मंडल को विधान परिष्् का सदस्य चुन लिया गया । इनिहा़्य में वरणित भिक्री की तरह् से एक दिन के लिये मुख्न मंनो बनाया गया, बाद में उन्होंने इस्तोफा दे दिया । उन्होंने कहा मेरे नेता विदेश्वरी मंडल है, वे ही सरकार बनायेंगे । तो जहाँ हमारे गवर्नर डा० कानूनगो ने विदेश्वरी मंबल की सरकार बनाने में इत तरह का रुख भ्रपनाया वहाँ जब भोला पासावन अस्त्री का श्रवसर क्याया तो उन्होंने भ्मपना रख बिल्कुल बदल दिया भौर उन्होंने कहा कि मोला पसबान की मंजोरिटी नहीं हैं, बन्हें सरकार बनाने की इजाजत नहीं दो जा सकती है । दूसरे ही विन काँ्रेस पार्टी के 50 सदस्प

उनका साथ देने वाले थे ग्रोर इसी कारण, काँग्रेस पार्टी के हित की दृष्टि से उन्हें एक दिन का भी समय नहीं दिया गया। इस प्रकार :उन्हें ोबारा सरकार बनाने का मोकां नहीं दिया गया । गवर्नर साहब ने श्रपने पन्न में लिखा है :
"Shri Bhola Paswan Shastri who had submitted his resignation yesterday has ! written to me today that he is in a position to form a Government presumably with the support of defectors from other ; parties. I cannot accept his claim."

जिस समय विदेश्वरी मंडल की सरकार बनी तो वह भी डेफक्टर्स की सहायता से बनी थी किन्तु जब भोला पासवान के लिये ठेफंऋटस की सहापता से सरकार बनाने का प्रवसर ग्राया तो डा० कानूनगो साहृब ने सिद्धान्तों की दुहाई देनी शुरू कर दी । फलस्वरूप उन्होंने राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया। तब ने साक्षत ईमानदारी के मूर्ंमान स्वरूप बन बंठं ।

श्रब मैं इस चर्चा को समाप्त कर दो चार रचनात्मक बानों की ग्रोर माननीय गृलमंती जो का ध्यान ग्रार्विंत करना चाहता हूं। बिट्रिर में 11 जुलाई से 2 लाख 36 हजार श्रटाजपव्वित कमंवारियों की हुड़ताल चल रहां है । उन बेचारों की माँग क्या है? भ्राखिर उन्हें भी जीने का हक है। वे भी पेट भर भोजन मांगतं हैं । उनकी केवल दो ही माँगे हैं । एक तो यह कि उन्हें केन्द्राय कर्मचारियों के ग्रनुरूप भत्ता इत्यादि दिया जाये ग्रौर दूसरे यह कि उनकी छंटनी न की जाये । में ग्रापके माध्यम से गृहमंनी जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी माँग करने में उनका क्या कुभूर है ? श्रखिर सभी को जीने का हक है । वंा में हतना भनाज धैदा होंने के बावजूद श्राज उनके बच्चे मूखों मर रहे हैं । भायद गृए मंनो जी कहेंगे कि बिहार की सरकार के पास द्रना पैसा नहीं है कि वह उनकी माँगों को पूरा कर सके । पैसा इकट्ठा करना तो

सरकार का काम है घ्रोर वाजिब मेहृनताना मांगना उनका काम है। भ्राज देश में इतना ग्रधिक भ्रनाज पैदा हुश्रा है लंकिन सरकार की गलत खाद्य नीति के कारण न तो ग्रनाज ही सस्ता हो सका है म्रोर न , जिन लोगों को भ्रनाज खरीदना पड़ता है, उनको उचित मेहनताना ही दिया जाता है । ऐसी श्रवस्था में उन ग्रराजपनित कर्मंचारयिं की हुड़ताल को गंर-वाजिब नहीं कहा जाता सकता । किन्तु हमारे गवर्नर डा० कानूनगं। तो वहाँ पर एक ताना शाह बन कर "ंे हुये हैं, वे जरा सा भी टस से मस नहंं होना चाहते। मेरे पास जो सुचना है उससे में बताना चाहता हूं कि हड़तालियों इं तो यहां तक मंजूर कर लिया है कि वे श्रपनी फाइनेंशियल डिमाड्स को मुत्तवी रखनां चाहवे हैं। उनका कहना हैं :--

> "On appeal from the Governor and in view of difficulties and inconvenience to the people due to strike, the Federation resolved to end the strike, if Government agrees to sanction interim relief, withdraw victimisation, concede non-fnancial demands and finalise eramination of the issues within two months."

सेकिन इसके बाद मी गवनंर साहब इन हढ़तालियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं । मैं श्रापके माध्यम से ग़ह मंत्री जो से प्रार्येना कहुंगा कि वे गवनंर को श्रादेश दे कि जितनी जल्दी हो सके वे इन लोगों की मां $\hat{\eta}$ को मान कर हड़ताल :को वापिस करायें ।

शी परल बिहारो बाबपेयी : गृह मंबी स्वयं मान सकते हैं, इसमें पाउंर देने की क्या बहरत है ।

शी बेरां जांकर ज्रमा : भाज बिहार का अभासन एक प्रकार से टर्प पत़ा हुमा है ।

पस्पतालों में रोगियों की सेवा सुभ्रुषा नहीं हो पा रही है । गाड़ियों के ड्राइवर नहीं हैं । जब वहां पर राष्ट्रपति का खासन है तो फिर यह पारियंमेन्ट वहां के सुशासन के लिए उत्तरदायी है । छसलिए में गृह मंनी बी से प्रार्यंना करुंगा कि जितनी जल्दी हो सके, वे इस हढ़ताल का भ्रन्त करायें ।

घन्त में में दो तीन बातों की प्रोर गृहमंतो जी का ध्यान श्रोर भार्कषित करना चाहता हूं। महामाया बाबू के मुब्य मंवित्व में बिहार में बतुत कुछ भ्षच्छे काम हुए थे । उस साल बिहार में भयंकर भकाल पड़ा था लेकिन उन्होंने जिस खूबी के साथ उसका सामना किया वह पशंसा की बात है उन्होंने इस बात को समझ्ञा या कि यद्यदि बिहार में बड़े-बड़े ढ़म बनाये गये लेकिन वे सूखे पड़े रहे 1 ₹सलिए म्हामाया मंतिमं डल ने सिचाई के सम्बन्ध में एक नई रुपरेखा, एक नई योजना बनाई ग्रोर उसके श्रनुसार काफी काम भी किया। किन्तु जस्सा प्राप को मालुम है किसी योजना को बनाने में ही काफी समय निकल जाता है होर उसके पश्चात उनको कायं हूप में परिणत करने का भवसर भाता है । प्रब मेरा गृह मंती जी से भाप्रह है कि जो योजनायें सिचाई के सम्बन्घ में उस समय बिहार में बनाई गई थीं उनको ख्बटाई में न पड़ा रहने दिया जाये, बल्कि उनको कार्यान्वित किया जाए। वहां माज घ्रोर दो बड़ी योजनायें कोसी घ्रोर ग़ंडक की हैं जो -टाई में पड़ी हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भगर इन दोनों योजनाप्रों को जल्दी से पूरा कर लिया आाये तो फिर चाहे साल पर पानी न बरसे फिर मी बिहार भपना पेट मर सक्ता है प्रोर भन्य प्रान्तों को मी मष्न दे सकता है । सिखाई एक ऐस स्रा प्रश्न है जिसे कि मेरी दृष्टि में बिलाई में नहीं छोड़ा जा सकता है।

एक बात मे प्रोर कहना बाहूंगा महामाया पंविमं ब्ल के समय में एक ध्रम्पर धायोग
[श्री वेणी शंकर शर्मा]
का गठन हुग्मा था 1 उस फय्पर मायोग ने कुछ बड़े बड़े मंत्रियों की जिनमें कि कांप्रेमी भी थे उन की सम्पत्ति घ्रादि की जांब पड़वास करने की म्राझा दी थी । मैं ग़ह बंही महोदय से ग्राग्रह कहंगा कि बे कम से कम उस ांां को बराबर भागे़ बढ़ाते रह पोर वह संष ग्रब खटाई में न पड़ जानी खाहिए । मे चाहता हं कि मध्यावधि चुनाव पाने के पहले उन लोग़ों की सही सही तस्वीर देश के सामने आा जाय जिससे कि लोग समध सकें कि जो भपने को जनता का सेवक कहलाने का दम भरते चे वे वास्तव में जनता के सेवक न हो कर भक्षक सिद्ध हुए । पाम जनता जाने कि वह् हमारे सेवक घोर रक्षक से भक्षक कैसे बन गये ।

सभापति महोव्य : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है ।

श्री वे यां शंफ़र शर्मा : बस में भ्राप की भाजा से त्क, म्राध मिनर में समाप्त किये दे रहा हूं। स्राखंड में जो परिस्थिति हो रही है वह पर्पस्थिति बहुत चिम्ताजनक है। वहां विदेशी ईसाइ्दयों के प्रभुख्य में काम करने वाले ईसाई पादरी लोग इस प्रकार से वहां भी नागालैं उकी सी स्थिति उस्पष्प करने में लग़े हुए हैं । ग़ह मंन्री मझोदय का यह कर्तंब्य है कि वह दस घोर मीघ्र से शीघ ध्यान दें।

बिहार के भूतपूवं मंती श्री एत्रु प्रताप सारंग ने जो वृस प्रस्तुत किया है उसे मैं केवल पढ़ कर भ्रपना घाषण समाप्त कर बूंगा 1 मूतपूवं राज्य मंबी श्री हद्र प्रताप सारंगी जोकि ए़क प्रादिबासी हैं मोर श्रifिवासी हलाके के रहने बाले हैं उन्होंने सारी स्थिति का प्रष्ययन करके पह रिपोटं प्रस्तुत की है :
'केवल रांची जिले में 52 पहाड़ी केन्द्दों पर ग्रुप्त प्रशिक्षण किया जा रह्ता है,

उद्वो गोरिल्ला-युव का क्रष्यास कराया जता है । लूट मोर माबजनी का प्रशिक्षण दिया जाता है fिस्फोट पदार्षोक घ्रोर "भाग्नेयास्तों की उपयोग विधि बताई जाती है। शीघ ही यहां भस्कास्त्र निर्माण के लिये कारखाना स्थापित करने के लिये गुप्त स्थान की ब्बोज की जा रही है।"

सभापति महोदय, यह एक ऐसी सूचना है जो कि विहार के लिये ही नहीं भवितु सारे देश के लिये चिन्ता का विषय है घोर सारे देश की सुरक्षा से यह प्रश्न सम्बन्षित है।

एक प्राबिरी बात कह कर में समाप्त किये देता हूं। भाज देश में भामतोर पर जो बेकारी की समस्या फंली हुई है उससे बिंहार भ्रछूता नहीं है। बिहार में बड़ी बड़ी यूनिबरसिटियां, इंजीनिर्यारंग कालिजेज ग्रोर डिल्लोमा होल्डसं कालिखेज बनाये गये हैं। लेकिन चूंकि बेकारी फेली हुई है इसलिये डिग्रीधारी भोर किष्लोमाषारी इंजीनियर्सं को दर दर की ठोकरें बानी पड़ रही हैं मोर उन्हें कहीं नोकरी नसीब नहीं होती है। दूसरी मोर हम देखते हैं कि हमारी प्रार्यमिक पाएशालाप्रों के ऊपर फूस के छप्पर तक नहीं हैं। उनकी खपरेलों प्रोर छप्परों से पानी चूता रहता है। में केवल एक ही प्रार्यना करंगा कि वे कम से कम इन छ टो बह टी शालाग्रों को छुप्परों ग्रादि को छाने के लिये 1000-2000 प्पया दें। बिहार में जो नये नये क्राउकास्टिन्ग स्ट्टान्स बनाये जा रहे हैं मैं नहीं समझ्भता कि वहां के लोगों को इनकी कोई प्रावश्यकता है कि उसके बगंर उनका काम नहीं बल सकता है। हमारा पहला काम प्राथमिक पाठसालाश्रों पर छप्परों को छाना होना चाहिये हो बेक री की समस्या को दूर करना हैनः चाहिये । उसके बाद जब हमारे पेट में कुष भम्न पहुंब आयेगा तब माप भलबत्ता यह रेक्यो स्टेशन्स बनाते रहियेग।

एक मानराष्ब लबस्य : घर्मा जी ने बो भभी कह्मा है कि बी हा प्रताप सारंगी भादिवासी हैं नो पह्त बतात गलत है। वह भादिकासी नहीं हैं।

หी हुकम चन्य कस्बवाय : इस नो हैं वहु भगर नहीं मी हैं।

सभापति महोबय : क्री द्वा० मा० तिवारी
बो द्वा० ना० तिवाशी (गोपालगंज) : सभापति महोदय, गवनं री शासन के सम्बम्ध में राजनीतिक बानें बहृत कही गईं। एसा म्राज ही नहीं प्रपितु जब हरियाणा में गवनंर शासन हुग्रा नो कही गई, बंगाल में हुपा तब कही गईं प्रोर उत्तर प्रदेश में जब गवनंर का घासन हुग्रा तब भी कही गईं। धब यह सबाल कि क्या गवर्नर की पावसं हैं धोर कंसे उन्होंने अ्रपनी पावर्स से बाहर जाकर श्रमुक, प्रमूक गवनंमेंट को बनाने की कोशिए की यह तून्तू में में बराबर चलनी रही है भोर इस भ्रवसर पर मैं बहुत कम उस सम्बन्ध में बात करना चाहूंगा क्योंकि उसका कोई प्रन्त नहीं होगा। उघर से कहा जायगा कि तुम लोगों ने ज्यादती की घ्रोर हम कहलंगे कि श्राप लोगों ने ज्यादती की। इस तून्तू मै-में का भ्रंत नहीं होगा। श्रोर बात बढ़ती ही आायगी। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि बिना कांग्रेसियों को मिलाये भ्राप का कहीं भी कल्याण नहीं होता है श्रोर वह ऐसे ही है जैसे कहावत मशाहर्र है कि:
"बिना जुलाहे ईद नहीं होती है"।
देबने में भाया है कि यह पापके संयुक्त मंविघंठल, या संविद सरकारें जहां मी बनती बहां बिना काप्रेसियों को धपनी भ्रोर मिलाये इनका काम नहीं घलता है। घगर उत्तर प्रदेक्ष में संविब सरकार बन पाई तो वहां के कांप्रेसमैनों को मिलाने से ही बन पाई। इसी तरह से विहार पें भापकी संविद सरकार बनी नो

पह्हामाया प्रसाए सिए को पापषो पपने में मिलाना पढ़ा।

श्रं: मृस वितारो वाजपेयं। : विना किभीषण के राम का काम नहीं षसता।

घो बा० ना० तिकारो : बंगास में थी बजय मुकर्जी के कारण सम्मव हो पाया। परम्भसल इन लोगों में मुष्य मंबी बनने के लिए कोई काबिल नहीं होता है मोर मजवूरन उसके लिए इन्हें हमारी शरण में पाना पड़ता है। जब कहीं घारण न मिसे नो फिर रधुपति की ही सरण में जाया जाता है। हमारे पन्दर ऐसे यंग्य भादमी हैं इसलिए हमारे पास इन्हें मजवूर हो कर भाना पड़ता है। गाली भले ही हम इन्हेंदेन्दें लेकिन हकीकत यह है कि हमारे बगेर इनका काम मी नहीं नलता है।

दूसरी बात यह है कि बिहार में माप की यह संबिद सरकार केसे चलती थी । संविद सरकार के मंन्विमंड्ल में भापस में हतना सगड़ा होता था कि बहां पेषर बट्स हटा लिये गये चे क्योंकि डर हो गया था कि कहीं पेपर वेट उठा कर एक दूसरे को न मार वं । पेपरवेट से ही एक दूसरे पर भाषात करने लग जायॅ ।

यह ठीक है कि कांप्रेस में भापस में पतभेद हैं सेकिन ऐसा भाप ने कहीं-कहीं भुना होगा कि केबिनेट में दो दल के मंती पापस में लड़ते हों । लेकिन ऐसा बिहार में हुणा है । यह देबने लायक नफ्जारा था । uमी हमारे एक साथी ने कहा कि उन को वहु निकालना चाहते चे, व्यक्तिगत कारणों से उन को निकासना बाहते चे, लेकिन यह. कमी नहीं हुपा कि केबनेट की मीटिंग में ही दो दल के घंडी भापस में ल़ पदे हों घोर
[ध्र्र्व द्वः० ना० तिवारी]
ंप्रापाई करनी शुरू कर दी हो । श्राप यह समक्ष लिते हैं कि राजनीतिक बात हुई है । ऐसा केवल बिहार में ही नहीं हुग्रा है बिहार के बारे में में श्रधिक जानता हूं इसलिए उस की बाबत में ने श्राप को बतला दिया है । बैसे भर जगह भी हुग्रा है । उत्तर प्रदेश नजदीक में है ग्रौर वहां भी करीब-करीब ऐसा ही हुग्रा है । दरग्रसल श्रब लोग श्राप की इस संविद सरकार से ऊब गये हैं ग्रोर यदि चुःवाव चल्दी हो जायें नो मैं समझ्झता हूं कि कांत्रेस बहुत श्रधिक बहुमत में श्रा जायेगी. .

ए क मानर्नiय सवस्य : लेकिन चुनाव तो टालने की कोशिश भाप लोग कर रहे हैं।

श्रंi द्वा० ना० तिवारंi : श्रजी हमारी बात चलती तो हम श्रक्तूबर में ही चु नाव करवा सेते, लेकिन प्रोसीज्योर ऐसा है कि वैसा हो नहीं सकता है। यह भी श्रारोप विरोधी दल वालों का गलत है कि गवनंर कांग्रेस वालों का फेवर करते हैं । ऐसी कोई बात नहीं है । में बतलाना चाहता हूं कि वर्तमान गवर्नर के पहले वाले गवनंर भी कांग्रेसी थे प्रोर गवर्नर बनने से पहले यहां लोक सभा के हमारे स्पीकर थे । उन्होंने कमी कांप्रे स वालों को फेवर नहीं किया यह बात साबित हो चुकी है । श्री कानूनगो जोकि उनके बाद गवर्नर बने वह भी कांप्रेसी हैं लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस वालों को फेवर नहीं किया है श्रोर कहने पर भी उन्होंने दो, तोन दिन का टाइम कांग्रेस पार्टी के नेता -को नहीं दिया। यहां की सैट्रल गवनंमेंट कहला द्रेती है कि कोई भी फेवर नहीं होगा श्रोर गवर्नर जो कहता है वही मानना होगा। इसलिये यह कहना गलत है कि गवर्नर कांग्रेसियों को फेंवर करते हैं । हमारा विश्वास है कि यहां के यी मंबी लोग जितना श्रपोजीशन के मेम्बरों का काम करते हैं उतना हम कांग्रेसियों का

काम नहीं करते हैं । सब लोग दरश्रसल गानी से डरते हैं श्रोर श्राज भले श्रादमियों से कोई नहीं डरता है। गाली देने वालों से सभी लोग ठरते हैं। इजना ही नहीं, इस हाउस में ग्राज ही हमारे स्पीकर ने कहा है कि यह एलडसं मेम्बर्स में चर्चा है ग्रोर ग्राचार्य कृपालानी ने कहा है कि जो लोग बहुत चिल्लाते हं उनको बोलने का समय मिल जाता है जबकि भले श्रादमी जो बोलने के वास्ते खड़े होते हैं उनको समय नहीं मिलता है ।

यह बात अ्राप समझ लीजिये कि कोई भी कांग्रेसमंनों का फेवर नहीं करता है फेवर करता है तो वह श्राप ही लोगों का करता है। हम लोग पीछे रह जाते हैं । क्योंकि बं: प्रार टेकन फेंर पानटेख। यह लोग तो हैं ही,यह वहीं नहीं जार्येंगे लेकिन यह जो गाली देने वाले लोग हैं उनसे डरते हं अ्रोर उन्हें फेवर करते हैं ताकि वह गाली न दें ।

बिहार में राष्ट्रपति का शासन उस समय स्थापित किया गया जबकि बिहार में कोई मंनिमंडलीय शासन रह नहीं गया था । कोई सरकार "वर्थ दी नेम" रह ही नहीं गई थी श्रोर ला ऐंड भ्रारंर की सिचएशन एकदम बराब हो गई थी। किसी की जान माल को रक्षा के लिये कोई जवाबदेह नहीं था, ट्रेनीं में घ्रपने घर की महिलाग्मों के साथ कोई में सफर नहीं कर सकता था।

एक माननiँय सबस्य : क्या श्री के० बी० सहाय की सरकार के समय में ऐसा नहीं था ?

श्री 10 ना० तिबारो : तब इससे भच्छा था । यह बात ठीक है कि बंसा जासन

शी कृष्ण सिंह श्रौर पं० विनोदानन्द्द क्षा के समय में था उससे खराब हो गया था लेकिन श्रब तो बदतर हो गया है ।

एक माननीय सवस्य : उसके बाद गबर्नर के राज्य में कैसा है ?

घी ब्वा० ना० तिवारी : गवर्नर के राज्य में क्या होगा यह तो श्राप को मालूम होगा। गवर्नर के राज्य में झ्रोर कुछ न हुग्रा हो सेकिन ला एड श्रार्डर की बात तो नहीं है।

बिहार राज्य की फाइनेन्शल पोजीशन उतनी ही खराब है। गवर्नर कर्म चारियों की घंहगाई भत्ता बढ़ाने के बारे में जो सोच रहे है भ्रोर उसके लिये समय मांग रहे हैं, उसका घह घतलब नहीं है कि वह उनको कुछ देना नहीं जहते 亏ं। वह कहते है कि यह मामला ரेसा है कि उनको हिन्दुस्तान की सरकार से सलाह करनी होगी, इसलिये वह लोग कुछ समय के लिये हड़ताल तोड़ें। वह राय मश्वरा करके कोई निणंय लेंगे। लेकिन वहां के कर्मचारियों ने इस का समय भी उनको नहीं दिया । भ्रमी गवर्नर का शासन हुए दो ही तीन दिन हुए थे कि उन्होंने हड़ताल कर दी । गलती तो उनकी हो गई। उनको गवर्नर को कुछ समय देना चाहिये था । उन लोगों में भी वो दल है। एक दल है जो चाहता है कि समय दिया जाये, इसलिये श्राज वहां पर श्रटेंडेंस 60 परसेंट है, घ्रोर दो एक दिनों में शायद हड़ताल टूट जायेगी, मले ही विरोषी दल वाले कितना ही उनके मोराल को बूस्ट श्रप करना कांदें क्योंकि वह भी समझ्तते हैं कि उनसे गलती हो गई है !
1149 (Ai) LSD- 12.

इसलिये जो कर्मचारियों की जीयज मांगें है उनको पूरा किया जाये । मै नहीं कहता कि उनको पूरा न किया जाये । लेकिन एक बात को ध्यान में रखना होगा कि कहीं भी सरकारी नौकर पूरा काम नहीं करते हैं । भाज भी लोग सेक्केटरियट में दो तीन घंटे रोज से ज्यादा काम नहीं करते हैं। श्राप को याद होगा दो तीन साल पहले श्री जयप्रका ा नारायण ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई कर्मंचारी सेक्रेटरियट में दो या तीन घंटे से ज्यादा काम नहीं करता

एक्याननीय सबस्य : श्रौर मंनी ?

श्री छा० ना० तिवारी : मंत्री को बात भाप क्यों करते हैं ?

घी हुकम चन्ब कछ्घवाय : भ्राप कितन काम करते *

शी छा० ना० तिवारी : में बारह घंटे काम करता हूं । श्राप से ज्यादा ।

घी घटल बिहारी वाजपेयी : सरकारी कर्मचारी ज्यादा काम करें यह सब चाहते है।

घी छा ना० तिबारी : मैं चाहूगा कि वह काम करें घ्रोर जो नेता लोम हैं कर्मचारियों के या मजहूरों के उनकी जवाबदेही है कि बह्ट
[की दा० ना० तिवरी ] उनसे कहें कि वह लोग पूरा काम करें । मक्ष को मालूम है । मेरे श्रपने जिले में जब कचहरी में हड़ताल हुई तो कुछ मुकदमेबाज भ्राये श्रपनी तारीख बढ़वाने के लिये । तब कर्मंचारियों ने उनसे कहा कि श्राप हम से सहानभूति क्यों नहीं रखते ? में मुन रहा था। मुकदमेबाज ने जवाब दिया कि सहानुरूति क्या करें, जब एक बार प्राप का मंहगाई भत्ता बढ़ा तब श्राप ने घूस भी बढ़ा दिया, श्रगर मंहगाई भत्ता श्रौर बढ़ गया तो घूस श्रोर ब जायेगी। इस तरह से हमारी श्राप की तरफ क्या सहानुभूति होगी ? तो पब्लिक की कोई सहानुभूति इस हड़ताल से नहीं है । जिन लोगों ने हड़ताल की, सेक्रेटियट वालों ने श्रौर कचहरी वालों ने चुंकि पब्लिक के साय उनका व्यवहार श्रच्छा नहीं होता है इसलिये उनके साथ किसी की भी सहानुभूति नहीं है । में ग्रनुरोध करुंगा कि ग्राप उनको समझ्ञायें कि पब्लिक के साथ, जिन से पैसा ले कर उनको दिया जाता है, वह श्रच्छा अरताव करें ।

श्रब मैं बिहार की फाइनेन्श्रल ोर्ज़ाशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं मंती जी से बिहार की फाइनेन्मल पोज़ीशन इतनी नीची चली गई है जिम का ठिकाना नहीं है । वहाँ पर कुछ रह नहीं गया है । जितने काम निर्माण के शुहू हुए ये वह सब ठपप पड़े हैं। एक गण्डक योजना है । उस में हमारे जिले की 1.0 हजार एकड़ से श्रधिक भूमि पाँच वर्षों से ले ली गई है, श्रीर एक तरह से उस को टाल दिया गया है । कहीं घोड़ी मिट्ट़ी काट कर कहीं श्रधिक मिट्टी काट कर छोड़ दिया गया है। उस दस हजार एकड़ जमीन से जो पैदावार होती थी बह् नहीं हो रही है । गण्डक योजना मी ठप्प चड़ी है । जसा एक माननीय सदस्य ने कहा कि यदि गण्डक योजना की पूरित कर दी जाये तो नार्य विहार की ब्याध समस्या हल हो सकती है, जहाँ की भाबादी 2 करोड़ की है। हिन्दुस्तम कीं भराबादी का 25 वां हिसा नार्य

बिहार में है श्रोर वहां के लोग खाने के लिये मोहताज हैं ।

बहां पर कोई मी बड़ी फैंक्ट्री नहीं है सिवा शुगर फंक्ट्रीज के । ग्रभी बरौनी में एक रिफाइनरी लगाई गई है। एक बही फंक्ट्री नाथ बिहार में है वाकी सारी फंक्ट्रियाँ साउय बिहार में हैं । वहाँ पर बिजली का रेट भी ग्रधिक है । श्रगर सारे देश में 12 श्रोर 14 पैसा है तो वहां पर 28 भंसा है। ग्रौर घर के इस्तेमाल के लिये जां बिजली होती है वह वो ग्रीर भी० क्रिक है। इस को णक स्तर पर लाने की कोशिश करनी चाहिये गवनंमेंट को । इस की जवावदेही केन्द्रीय सरकार की है कि वह गण्डक यंगजना की तनंक व्यान दे भ्रोर उस को बनाने की कोजिग कंें। माथे ही जो ग्रैरे योजनायें हैं उन की पूर्ति की भी कोशिश करे । मैं मानता हूं कि उन के पास टाइम नहीं है । छ: सात महीने का टाइम है लेकिन काम शुरू कर दें तो एक रा बन जायेगा प्रंर तब शायद वह काम पूरा हां जाये। श्राज सब लोगों की नजर केन्द्रीय सरकार की श्रोर है क्योंकि श्राज वहां पर गवनरंरी शास है । ग्रोर शासनों से तो सब लंग ऊदे हुए थे । श्रगर यहाँ से भी उन की उमीद पूरी नहीं होगी तो जनता हताग हो जायेगी। ग्राले के चुनाव में क्या होगा कहा पंदीं जा जकता । हाँ, माननोय सदस्य भले ही गाली दे लें, लेकिन जनता हर पार्टीं से ऊब गई है । वह किसी भी पोलिटिकल पार्टी को श्रन्छा नहीं समझ्झती । क्या काँग्रेस, क्या कम्यूनिस्ट प्प़र क्या एस० एस० पी० सब से लोग फेड श्रप हो हैं 1

श्राज पोलिटिकल पार्टीज का र्भविष्य हमारे सूबे में श्रन्धकारमय है ।

घी हैम चन्म लछ्रवाय : भ्राप कातेस से नहीं ऊन्ते ?

थी $\mathbf{1 0} \circ$ भा० तिबारी : में दूसरी पार्टी में चला जाता, लेकिन दूसरी पार्टी उस से मी

खराब हैं, कहां जायें ? हम कभी-कभी सोचते हैं कि दूसरी पार्टी में चले जायें लेकिन जहां भी देखता हूं बह उस से खराब ही दिंखाई देती है, क्या करें ? (घयवषान) चूते हुए घर को छोड़ कर बिना छप्पर वाले घर में कंसे चले जायें ?

श्रं स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्राप सब से टेंडर मांगिये, जिस का लोएस्ट टेंडर हो उस में चले जाइये ।

श्रो हा० ना० तिवारंं : पहले टेंडर फार्मं बेचिये तो मैं कह रहा था कि बिहार की ग्राधिक दशा बहुत हो बराब है ग्रौर वहां की फाइनेन्शल वोज़ीशन मुधारने के लिये गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिये । बहुत से इलाके एंसे हैं जहाँ पर प्रति व्यक्ति की श्रामदना 90 या 95 रु० साल से ज्यादा नहीं है जब कि ग्राल इंडिया ऐवरेज 320 रु० साल का है। महाराष्ट् की प्रति व्यक्ति श्रामदर्न 430 है ग्रौर इसी तरह से ग्रौर स्टेट्स की ग्रामदनी है। लेकिन बिहार की ऐवरेज ग्रामदनी 220 होते हुए भी नार्थ बिहार के दरमंगा प्रोर सारन जिलों की ग्राय $90-95$ रु० प्रति व्यक्ति है । इन पिछ्छड़ी जगहों को वूस्ट ग्रं करने के लिए ग्रौर राहत देने के लिये आ्राप जितनी जल्ध़ स्डेप ले सके लेना चाहिये ।

मुं़्रे माल्म है कि जब अडित जाँ जोवित थे तब उहोंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक कमिशन नियुक्त कि,या था जिस ने वहां के लोगों की ग्राय की जांच की थी । लेक्किन उसी तरह या उससे भी बराब जि $T$ जिलों को हालत है, उन के लिये ग्राज तक कुछ नहीं किया गया। में मंत्री जो से कहांगा कि वह जरा इस श्रोंर ठ्यान दें । एम्पलायमेंट श्रपार्चुनिटीज श्र्रब मी बहुत कम हैं । ग्रगर श्राप एम्ल्लायमेंट फिगर्स देखेंगे तो वह ग्रोर भी गिर गयें हैं जो कि तृतीय पंच-षर्षीय योजना में थे, जब मिह टर्म ऐप्रेजल हुग्रा था उस से बहुत कम हैं। वहां पर भब उस से बहुत कम रोजगार के रास्ते हैं । बेरोजगारी बढ़ती जा रही है । उस का परसेन्टेज बढ़ता जा रहा है भोर

एम्प्लयमेंट गिरता जा रहा है । भाज पढ़े लिबे नीजवान जो भा रहे है वह मारे-मारे फिर रहे हैं । यह ।नहीं कि बह कोई थर्ड क्लास के नोजवन हैं। जिन के मावर्स 76 परसेंट श्रोर 70 परसेंट हैं, उन को नोकरी नहीं मिल रही है। उन में इंजीनियर्स हैं, टेक्नी शयन्स हैं । में दर्जनों नाम दे सकता हूं जिन के माफ्स 60 परसेंट से श्रधिक हैं लेकिन एम्ल्लायमेंट उन को नहीं मिल रहा हैं।

बिहार में बहुत सरकारी कारखाने हैं लेकिन उन की हालत क्या है ? कहीं श्राप जाइये तो बिहारियों को कोई प ता नहों है । में पैरोकिम्रल नहों होना चाहता, लेकिन मुझ्र को हिन्दुस्तान के करीब.क रिब सब करखानों को देबने का मोका मिबा है। लगभग सभी प्रान्तों में में गया हूं। कहीं भी मैंने चहां देखा है कि वहां क बाशिन्दे संकिंड फिडल ल्ले करत हैं । टाप पर वे होते हैं। बिहार ही एक ऐसा प्रान्त है जहां के लोग संकिड फिडल प्ले करते हैं श्रोर उनका दर्जा दूसरा होता है ग्रोर दूसरे प्रान्तों के लोगों का दर्जा प्रागे होता है । मद्रास में, बम्बई में, बंगाल में, उड़ीसा में कहां भी मैंने नहीं देबा ह कि वहां जो कारखाने स्थापित हैं उन में वहां के लोगों की संख्या कम हो । है? याणः तो ग्रभीं नया ही ब ात है इस वास्ते उस币 बार में में कछ नहीं कह सका हूं। में चाहता हूं कि इस घोर ध्यान दिया जाए । मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे प्रान्त में जो कारखाने हैं उन में सारे बिहारी रहें । एक साल पहले तक वहां सान श्राठ सरकारी फैंद्यियों में किसी में भी एक भादमी भी विहारी जनरल मेनेजर नहीं था, न कोई बिहारी, परतोनल भ्राफिसर बा । इस तरह से भग़र ज्षाप चाहें कि हमे ही द्वाये रबें तो वह् नही हो सकता। नखदीक में भाप दुर्गापुर में जायें धौर रांबी में आारें
[श्री द्वा० ना० तिवारी]
तो भ्राप पायेंगे कि दुर्गापुर में नानबंगालीज पांच या दस प्रतिशत से श्रधिक नहीं हैं : लेकिन बिहार की फंक्ट्रीज में चचास परसेंट से कम लोग बाहर के नहीं हैं। मद्रास में जा कर श्राप देखें तो श्राप पायेंग कि दो या तीन परसेंट से श्रधिक लोग बाहर के नहीं होंग, महराष्ट्र में नहों होंगे । बाहर के पचास परसेंट हमारे यहां होतै हैं इस पर हमें एतराज नहों । सेकिन हम चाहते हैं कि एक समान नीति सब के बारे में लाग कों जाए, एक समान सब के साथ व्यवहार किया जाए.....

श्री स० मे० बर्जी : श्राप देखें कि उत्तर प्रदेश में प्रान्तीयता नहीं है । मैं बंगाली हूं लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे तीन मर्तबा चुन कर भेजा है ।

अं बा० ना० तिवारं : उत्तर प्रदेश के लोग दूसरी जगह से इलंक्ट हो जायें तब हम समझें । बिहार से भी हमने श्रीमती लक्ष्मी मेनन को चुन कर भेजा था मोर दोनो टर्म्म के लिए चुना था । क्षपानी जी को हमने चुना । ग्रशोक मेहताजो को चुना । मधु लिमये जी को घुना । ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन को बिहार के लोगों ने चुन कर भेजा हो बो कि बिहारी नहीं हैं । लेकिन मैं चाहता हों कि बिहार वालों के साथ भी दूसरे प्रान्तों में वैसा ही व्यवहार हो । में जाहता हूं कि मंनी महोदय ऐसा कोई स्टेप लें जिससे बिहारियों की हज्जत कम हे कम बिहार में तो कुछ हो, वे भी मैनेजर बन सकें भोर परसोनल भाफिसर

बन सकें, मनेजिंग डायरेक्टर बन सकें । ऐसा स्टिगमा हमारे माथे पर नहीं लगा देना चाहिये कि हम में कोई योग्य श्रादमी ही नहीं है। मद्रास में श्राप मद्रासियों को बना सकते हैं, बंगाल में बंगालियों को बना सकने हैं तो बिहार में बिहारियों को इन पोस्टों पर लगाने में क्या हर्ज है । मेरा ग्रनुरोध है कि इस ग्रोर भी मंती महोदय का ध्यान जाना चाहिये श्रोर बिहारियों को भी एम्प्लायमेंट श्रपरनुनिटीज मिलनी चाहिये । बिहार में श्रगर श्राप उनको नहों लगा सकते हैं तो मद्रास में, श्रांध में, बम्बई में श्राप उनको भेज दें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है । मैं नहीं कहता हूं कि बिहारियों को बिहार ही में ग्राप रबें । बिहार की फेक्ट्रियों में जा कर जब में हिन्दुस्तान की एक जलक देबता हूं, सभी. प्रान्तों के लोगों को वहां काम करत हुए मैं पाता हूं तो मुके खुशी होनो है लेकिन में उसके साथ स.थ यह भी चाहता हूं कि दर्गापुर में, मद्रास, ग्रान्ध श्रादि में भी वही दृश्य देखने को हमें मिले तब नो हमें खुशी हो। केवल एक जगह हिन्दुस्तान का नवशा नजर अ्राए श्रोर दूसरे प्रान्नों में श्रगर वह नकशा नजर न श्राए नो मन बठ जाता है।

बिहार को इकोनोमी का बूस श्रप
 भ्रभी कहा है कि बिहार के कुछ जिलों की प्रामदनी $90-95$ रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है जबकि ग्राल इंडिया जो एव्रेज है वह उससे कहीं श्रधिक है। इन पिछड़े हुए इलाकों को देखने का भापको मोका मिला है । बीच में भ्रब कोई दूसरी सरकार नह है। मैं चाहता हूं कि भ्रब हन छ: प्राठ महीनों में एक ठर्रा भाप चलायें

ताकि श्राने वाली सरकार भी उस ढरें पर चल सके ।

श्रं भोगेन्द्र क्षा (जयनगर) : यह कितना म्रच्छा होता कि कम से कम राज्यपाल की जो रिपोर्ट है उस पर हम सब एक मत हो सकते । कम में कम राज्यपाल ने निष्पक्षता बरतने को तं कोशिश की होती श्रौर हम ऐसा कहने की स्थिति में होते तो मुझे बड़ी घुशी होती। लेकिन में देख रहा हूं कि जो प्रतिवेदन राज्यपाल का हमारे सामने श्राया है उस में न सिर्फ पक्षपात बरता गया है बतिक गलत बयानी भी उसमें की गई है । श्राप देखें कि क्या गलत बयानी इस में की गई है । राज्यपाल महांदय ने श्रपनी रिपोर्ट के पृष्ठ दो पर यह लिखा है :
"There have been three successive Ministries inducted into office since the General Elections held in 1967. Each of the Ministries has been defeated when it faced the Legislative Assembly on the very first occasion except the Ministry headed by Shri Mahamaya Prasad Sinha."

इस में तीन मंत्रि मंडलों का ज़िक्र किय गया है । एक का तो श्रपवाद स्वरूप उल्लेख किया गया श्रोर इसको छोड़ कर बाकी दो मंत्निमंडल बचते हैं। इन में से एक के नेता श्री भोला शास्त्री थे जिन पर कभः कोई श्रविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत ही ₹हीं हुश्रा । इस लियें उनका सवाल ही पैदा नहीं होता है । इस तरह से तीन में से एक ही बचा रह जाता है जिस पर यह चीज़ लागू होती है श्रौर वह वही सरकार थी जोकि राज्यपाल साहब की श्रपनी पालतू सरकार थी, जिस को स्थागित करने के लिये उनको बहुत बड़ा सरकस करना पड़ा था। जब उस सरकार को बनाने का समय प्राया तो उन्होंने कांग्रेस दल के नेता श्री महेश प्रसाद सिन्हा को सरकार बनाने के लिए श्रामंनित किया । श्री महेश

प्रसाद सिंन्हा ने श्री बी० पी० मंडल को नामजद किया । श्री मंडल ने श्रंं सतीश प्रसाद सिद्ह को नामजद किया श्रौर कहा कि ये बनायेंगे । उसके बाद, तीन चार दिन के बाद श्री मंडल ने स्वयं सरकार बनाई। यह वह सरकार थी जिस के मंन्निमंडल ने एक बार भी विधान सभा का दर्शन नहीं किया श्रौर जब दर्शन किया तो उसके विरुद्ध श्रविश्वास का प्रस्ताव पास हुग्रा । मुझे नहीं पता कि क्यों इस बात को उलट कर इस में रखा गया है श्रोर गलत बयानी की गई है ।

दूसरी बात निष्पक्षता की भ्राती है । भोला शास्बी के खिलाफ भ्रविश्वास का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुश्रा । उन्होंने स्वयं ही त्यागपत्न दे दिया था । ऐसा करके उन्होंने देश के लिए एक श्र्रनुकरणीय मिसाल पेश की है श्रोर एक श्रच्छा श्राधार तैयार किया है । वह भी कांग्रेसं थे । में नहीं मानता हूं कि सोलह श्राने सभी सड़े हुए लोग हैं कांप्रेस में । जो काम भोला शास्ती ने किया उससे हमें खुगी होनी चाहिये, गौरव का हमें श्रनुभव करना चाहिये । यह ठीक है कि वह कांय्रेस से श्राए थे । इस तरह के जो बचे खुचे लोग उधर बाकी हें वे भी निकल श्राएं दोर इस तरह की परम्पराएं स्थापित करें भ्रौर भ्राज नहीं तो कल करें, हन उस दिन की इंतजार करते हैं। उनके साथ सौदेबाज़ी करने को कोशिश की गई । कामाख्या नारायण सिह्ह ने जब ऐसा करना चाहा तो उन्होंने कहा कि हम नहीं झुकेंगे श्रोर बजाय झुकने के उन्होंने इस्तीफा दे दिया । श्रपने इस्तीफ में उन्होंने विधान सभा को भंग करने तथा मध्यार्वधि चुनाव कराने का सुझाव दिया । पिछले चुनाव होने के तुरन्त बाद कांग्रेस के 37 सदस्यों ने लिख कर दिया था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बननी चाहिये । उन में से बीस निकल गए । सतरह बचे रह गए । इनके बारे में राज्यपाल ने लिज्रा कि कांग्रेस की सरकार ते बरदाप्रत नहीं करेंगे। ऐसी हालत में श्री भोला शास्त्री ने विधान सभा को भंग करने

## [श्री भोगेन्द्र झा]

प्रोर मध्यवधि चुनाव करने की राज्यपाल को सलाह दी थी । जब उनकी यह सलाह थी तो कांग्रेस के नेता को सरकार बनाने के लिए राज्यगाल द्वारा निमंन्निन किये जाने का क्या घ्मोचित्य था ? उनके साथ उनको दो दो बार बुला कर बात करने का क्या ग्रोचित्य था ? में नहीं समझता हूं कि कोई ग्रौचित्य था सिवाय इसके कि उनको खरीदोफरोख्त करने का मौका दिया जाए । लेकिन यह् मौका चार पांच दिन तक देना राज्यपाल के लिये भी सम्भव नहीं था ; इसका कारण यह था कि बजट पास होने का सवाल था । ६सके बिना सरकार चल नहीं सकती थी । छसी वास्ते उनको यह मौका नहीं दिया गया । मुझे श्रफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल ने न तो ऐसा करते समय निष्पक्षता दिखाई, न ग्रोचित्य दिखाया ग्रोर न ही कोई. भच्छा कंम किया श्रोर जो भी उन्होंने किया वह मजबूरी में श्रा कर किया श्रोर मजबूरो में श्र। कर यह कहा कि उन्ट़ोंने इंतजन किया ग्रोर श्रब उनके लिए ग्रौर इंतज़ार करना सम्भव नहीं था ।

श्राप एक श्रोर चीज़ को देखें । इन्होंने छ: महीने के लिए विधान सभा को भंग किया है । इस हिसाब से नवम्बर में नए चुनाव होते । लेकिन बिहार सरकार की ग्रोर से एलान हो चुका है कि फरवरी में चुनाव होंगे ।

श्रो डिभूति मिश्र 1 खेती के काम में लोग तब लगे होते इस वास्ते फरवरी में ही चुनाव करना उचित था । यही व्यावहारिक भी है ।

श्री भोगेन्द्र हा : सवाल क्यावहारिकता का नहीं है, सवाल वधानिकता का है । वैधानिक तोर पर ऐेसा एलान करके उन्होंने उचित नहीं किया है । यह तो लोक सभा को तय करना है कि वहां पर राष्ट्रपति का शासन नसम्बर के बाद भो बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए, नवम्बर से पहले पहले च्नाव कराये जायें या फरवरी में कराये

जायें । राष्ट्रपति श्रगर इसके बारे में एलान करते तब तो बात हो सकती थी लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया ग्रोर वहां की सरकार ने ऐसा एलान कर दिया । में चाहता हूं कि गृह- मंत्री महोदय इस श्रोर ध्यान दें प्रोर ह्स तरह की जो गलत नीति जरती जा रही है, इसको बरतने से बह उनको रोकें।

एक ग्रोर प्रश्न है, जो सारे देश के लि खतरे की घंटी है ग्रौर बिहार के लिए नो श्रौर भी संगीन है । कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्य बोले हैं । मैं उन के बारे में नो कुछ नहीं कहूंगा, जिन को कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है । जब हमारे राष्ट्रपति, राजन्द्र प्रसाद जी, की मृत्यु हुई, नो हम सब ने उस को देश का दुर्भाग्य समझा । लेकिन कम से कम हमारे मित्न, मृत्युंजय बाबू के लिए वह सौभाग्य साबित हुग्रा ग्रोर यह यहां पहुंच गये । एक व्यक्ति की मीत कम से कम एक ग्रादमी के लिए सौभाग्य साबित हुई । उन का कांग्रेस से कभी कोई ताल्लुक नहीं था । वह जिल्दगी भर नौकरी करते रहे, कभी बिड़ला की ग्रोर कभी किसी ग्रौर की । इस लिए वह कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ।

इस समय बिहार के छ: भूतपूर्व मंवियों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के एक जज जांच कर रंहे हैं । उस के खिलाफ बिहार के उन्च न्यायालय श्रौर सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमें दायर किये गये, उन को खारिज कर दिया गया है । सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि प्राइम:-फेसी ऐसा मसाला मोजूद है, जिस की जांच होनी चाहिये । श्रभी कुछ कांग्रेस के सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं उन से भविष्य के लिए श्राशा बन्धती है। श्री के० एन० तिवारी भी बोले हैं, जो श्रभी प्रदेश काग्रेस के श्रध्यक्ष के चुनाव में हारे हैं। इस जांच में जिन लोगों का मुद्दालेह का दर्जा है, उन में से जिन के पास मंत्री पद से हटने के समय पन्चीस लाख रपये जमा थे, उन को महामंत्नी चुना गया

मौर जिन के पास पन्चीत लाख रुपये स कुछ कम घे, उन को सिर्फ मंनी बनाया गया।

जिन लोगों पर मुकः्रा चलरहा है, जिन के विरद्ध सर्वोज्व न्यायालय के जज जांच कर रहे हैं, जिन के बारे में सर्वोज्च न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि उन के बिरद्ध मुकदमा चलना चाहिए, जो सब से बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, वे श्रभी कल परसों उप-सभापति, महामंत्री ग्रोर मंत्री नियुक्त हुए हैं। यह साफ जाहिर है कि जो खुद मुद्दालेह हैं, जिन के बिलाफ इतनी बड़ी जांच हो रही है, वे कभी भी बिहार में श्रगले चुनावों को ठीक तरह से नहीं होने दगे।

भब बिहार में लोगों के हत्याकांड की जुरुम्रात हो गई है 1 भ्रगर केवल दतवन नोड़ने के लिए श्रादिवासियों पर गोली चला कर उन की हत्या कर दी जाये, नो क्या यह भाशा की जा सकनी है कि लोगों में जंगल कानून के लिए कोई इज्जत होगी । रांची जिले में घ्रादिवासियों का दमन किया जा रहा है । कई जगह गोली चलाई गई है, लोग मारे गये हैं प्रोर लूट गये हैं ।

जहां तक भ्रराजपन्वित कर्मचारियों की हड़ताल का सम्बन्घ है, में उन के संघ के जनेरल सेक्ट्री, श्री योगश्वर गोप, की तरफ से सरकार को भेजे गये ग्रावेदनपत्न में से केवल एक वैराग्राफ पढ़ कर सुनाना चाहता ह் :

[^0]यह सही है कि इस हड़ गल से दिक्कनें हो रही हैं। में चाहता हूं कि गृहन्मंत्री यह एलान करें कि वह उन लोगों के नेताभों को बुला कर उन से बातचीत करेंगे पोर दो या नीन महीने में, घ्रोर भ्रगर बहुत जरूरी हो, नो चार महीने में, सब मामलों की पूरी जांच कर दी जायेगी । भर्र वह यह भाश्वासन देंगे, नो पूरी लोक सभा एकमत से यह श्राग्रह करगी कि यह हड़ताल वापस ली जाये। हमे विश्वास है कि श्रराजपशित कर्मचारी इस हड़ंल को वापस ले लेगे भोर मोजूदा विषम स्थिजिं खत्म हो जायूगी। में भ्राग्रह करूंगा कि गृह-मंत्री महोदय हिम्मत करके इस धारा को बदलें। भ्राज भाकाशवाणी से यह एलान हुग्रा है कि कम से कम दो सी कर्मचारी नीकरी से मुप्रत्तिल कर दिये गये हैं । मिं निवेंदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के दमन से यह समस्या हल नहीं हो सकती है।

भाज सुबह जिस र्महल की हल्या की इस सदन में चर्चा हुई, चूकि वह विदुषी नहीं थी, एक निरक्षर महिला थी, मेहतरानी थी, शायद इसलिए उस की हत्या का कोई महत्व नहीं दिया गया। उस के बारे में यह मी कहा गया कि चूकि उस का ख्यून बाहर नहीं बह;, इसलिए उस की हत्या नहीं की गई, बर्कि वह घ्रपने श्राप मरी है । भ्रागरा में श्रंप्रेजों के जमाने ने एक कलक्टर साहब थे फुलर साहब। उन्होंने एक व्यकि; को जूता मारा ग्रोर वह मर गया। बड़ा हंगामा हुम्रा । उन्होंने कहा कि कोई खन नहीं बहा। एक प्रहिसात्मक खून उस ने किया था प्रोर एक प्रहिसात्मक खून यह हुम्भा है। लंगों को मारेगे, वे मर जायेंगे, चाहे खून उन का बाहर न बहे।
[श्रो भोगेन्द्र झा]
हम गृह मंत्री से यह ग्राश्रह करेंगे कि रंची म जं: लंग घायल पड़ हुए ह, महिलायें पड़ी हुई है, वह कुछ माननीय सदस्यों को श्रपने साथ ले कर खुद उन के बारे में जांच कर । सरकार की ग्रं:र से कहा गया है कि ग़ांची में लाठी चार्ज नहीं हुग्रा। लेकिन हम दाव के साथ कहत हैं कि वहां पर लाठी चार्ज हुग्रा है, जिस में. चौदह महिलायें घायल हुई लें ग्रोर एक महिला हास्पिटल में हैं। जिस देश में सीता श्रोर द्रोपदी के घ्रपमान के कारण क्या कुछ हुग्रा, क्या उस देश में महिलाग्रों पर लाठी चलेगी, उन का खून बहाया जायेगा, उन की हत्या की जायगी ? कुछ दिनों से राज्यपाल की सरकार ने वहां पर यही करना शुरू कर दिया है 1 में चाह्ता हूं कि एक सर्व-दलीय प्रनिनिधि मंडल यहां से उस घटना की जांच करने के लिये जाये । भ्रगर यह साबिं हो जाये कि वहां पर लाठी चार्ज हुग्रा, तब गृहमंत्री महःदय इस्तीफा दे दें ग्रौर ग्रगर यह बार गल - साबिए हों जाये, तो में पूरी गम्भीरंत ग्रौर जिम्मेदारी के साय कहा $T$ हूं कि मैं लोक सभा की सदस्य iा से इस्तीका देने के लिये तैयार हूं । में ग्रोर सभी दलों के लोग झ्राज या कल ही जाने के लिए तयार है. । सौभाग्य से वह महिला श्रभी जिन्दा है । भगर वह मर जायेगी, तो पास्टमार्टव रिपोर्ट में उल्टा-पल्टा कर दिया जायेगा ॠर्रोर कहा जायेगा कि वह मार से नहीं मरी है। इस लिए श्रभी उस के बारे में जांच हो सकती है ।

बिड्रार में श्रफसर डर रहे हैं कि कंग्रस के जों ने ता झय्यर ग्रायोग के सामने मुद्दालह हैं, व का कांप्रेस के उपसभापर्; महामंत्री बन गये हें ; ग्रगर हम ने इन के विरुद्ध कोंई कार्यवाहों की, तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए मे रा श्राग्रह है कि केन्द्र से कुछ जिम्मदाए जाकसगों को श्रय्यर श्रायोग का काम धलान के लिए भजा जाजे। इस समय

गवाही देने वाले ग्रोर कागज देने वाले हिवक
 बहुन महत्वपूर्ग कागज गायब कर दिये जायेंगे ग्रोर श्रायंगग के सामने पेश नहीं किये जायेंगे। यह जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। इसलिए मेरा ग्राप्रह ? क् कि गृह मंत्री दस बार में उचिए कदम उठायें ।

बिहार विधान समा की हलोक जिबा समिति ने प्रशोक पेपर मिल्स के बारे में 18,19 तारीब को एक प्रतिवेदन दिया श्रोर 25 तारीब को मुख्य मनी ने इस्नीफा दे दिया । भ्रब वहां पर उस प्रतिवेदन को लागू कौन करेगा ? उय मिल में चार करोड़ खुपये की विदेशी मशीन लगी हुई हैं। इस समय उस मिल के नीलाम होने का सवाल है। यहां के उद्योग मंत्रो इस बारे में श्रपने कर्तंव्य को नहीं समझ़ते हैं। श्रगर उस मिल को सरकार द्वारा श्रपने हाय में नहीं लिया गया, नो हमारी बहुत विदेशे मुद्रा बर्बाद हो जायेगी । में समिति के 22 वें प्रतिवेदन का केवन एक पैराग्राफ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :
"उप-समिति यह महमूस करनी है कि इस उद्योग को १नलू रखने के निये केवल विव्तीय द्धिको $\pi$ से ही नह नोलना चाहिए। इसका कारण है कि भविष्य में यदि सरकार समुवित संपत्ति के बावजूद भी इस तरह के उद्योग को जालू करना चाईेगी, नो यद संभव नहीं हो सकेगा कि जो श्रमी निर्यात मशीनें हैं, इस तरह की मशीनें उस समय सुलम हो सक। ऐसी स्थिति में जन कि ऐसी चीजें मोजूद हैं भ्रोर कुछ वित्तीन अड़ नन्नें हैं, सरकार को चाडिए कि वह वितीय वहलुम्मों को सुलघा

कर इस तरह के दुलंभ निर्यात मशीनों एवं सहयोगी ङकरारनामों से फायदा उठाये, क्योंकि पहली बात है कि ये चीजें भविय्य में ग्रनानी से सुलभ नहीं हो सकती हैं ग्रोर यदि सुलभ होंग़ी भी, नो उन के लिये काफी वृसे खर्च करने पड़ेग़े, वयोकि वर्तमान दिनों में मुद्रा की कीमत पहले दिनों की मुद्र की कीमत से बहुत घट गर् है। उप-सर्मित सिफारिश करती है कि सरकार के लिए श्रभी मी देर नहीं है कि पूवं के भ्रपने मूल चूक को मुधार ले । मरकार को शीघ्र कम्पनी को श्रपने घ्रधीनस्थ करने तथा उसे सुद्द़ु रुप मे चलाने के प्रश्न पर गांभीरता पूर्रंक विचार करना चाहिए।"

मैंश्राग्रह करता हृं कि केन्द्रीय सरकार लोक लेखा समिसित के इस प्रतिवेदन की ग्रोर ध्यान दे :

कई बार इस बात की चर्चा हो नुकी है कि देश भर में सिफं एक ही ऐदी़ योजना है, जिस का तीन बार उद्वाटन हुग्रा, लेकिन जो ग्राज तक लगगू नहीं हुर्द है, जिसके कारण बिहार में भ्रकाल है । एक बार मुनपुर्व प्रधान मंती श्री लाल बहादुर शाग्वी, एक बार श्री जगजीवन राम, जब कि वह् रेलवं मंनी थे, ग्रोर एक बार बिहार के मुख्य मंन्रो उसका उद्धाटन करने के लिए गये थे । यद्चाव उस योजना का तीन बार उदृषटन हुग्रा, नेकिन श्राज तक उस में एक हूंच जदीन भी हासिल नहीं की गई, एक टुकड़ा भी: मिट्टी का नहीं काट। गया । वह योजना बटाई में पड़ी हुई है । हस समय जब कि जोथी पंच-वर्षीय योजना को घ्रन्तिम रूप दिग जा रहा है, तो कम् से कम इस पुराने

पाप को दूर करने का उपाय किया जाना चाहिए। यह केन्द्रीय सरकार के हाथ की बात है।

मैं यहु निवेदन करना चहता हुं कि राज्यपाल के शासन को जरा सुधारने का प्रयास किया जाये। केवल गोली प्रोर लाठी के बल पर शासन चलाना उचित नहीं है । हम सब चाहते हैं कि बिहार में शान्त वाताचरण में चुनाव हों, घोर हम सब इस के - लिए महयोग देना चाहते हैं । हम पर चोट पड़ी है, इसलिए में सफाई करना चाहता हैं। कह़ा गया है कि उस सरकार में जजस में कम्यूनिस्ट जायं दूसरों को नहीं जाना चाहिए तो हम कम्युनिस्टों से कहना चाहते हैं कि हम सरकार में सिफं सरकार घलाने के लिए नहीं बल्कि सरकार में जो कड़ा करकट म्रोर गन्दगी़ी भर गई है, उस को साफ करने के लिए जाते हैं, जो भ्रष्टाचार, चोरबाजारी, जोर-जुल्म ग्रोर म्रत्याचार बढ़ गया है उस को समाव्त करने के लिए जाते हैं। हम जानते हैं कि जब तक देश की जनता तैयार नहीं है तब तक हम कम मजोर हैं । इसलिए जो राजे महाराजे, चोर ब्यापारी या श्रत्टाचारी श्रफसर हैं उन को हम से डरना चाहिए ग्रोर वह उर्ते हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं है । हम इन को बुग करने के लिए नह़ों जाते हैं। ह्म जहां मी गए हैं, इन की सफाई की है घ्रोर किर घ्रगर अनता हमारे ऊपर विसवास प्रकट करेग़ी तो करेंगे।

घ्रोमती तारफेछवरीं सिन्हा (बाढ़) : घ्रघ्यक्ष महोदय, यहु एक मोका श्राया हैं हम लोगों को बिह्रार के बारे में कुछ कहने का प्रोर जानने का 1 हुमारे यह़ाँ इस संमद में इस तरह से बिहार को ले कर चचां नहीं हुई थी भ्रोर यह पह्ला मोका है जब कि विहार के बारे में बहुत तफरीह् मे चनां कर रहे हैं । बहुत कुछ कहा गया कि हमारे राज्सपान महोदय ने जो वहां पर राष्ट्रपति का घासन
[श्रोमनो तंश्रके्वर्वर सिन्हा]
बागू करने के लिए सुझाव दिया, उस के लिए मी मुझ्न ताज्जुब हुग्रा fक श्रालोचना हुई क्योंकि जहाँ तक मेरा उताल हैं करीब करीव सभी पार्टी के नेताग्रों ने, बिहार के भो ग्रोर बाहर भी जो यहाँ पार्टीज़ बैड़ो हैं उन के नेताग्र्रों ने बड़े जोरों से घोषणा को कि बिहार में राष्ट्रपांत का शासन लाग किया वहु बहुत भच्छा हुग्रा, वही होना चाहिए था। प्रध्यक्ष महोदय, मैं सिफ्फ दो जो बड़े वरिष्ट नेता हैं, एक तो बिहा़र के है ग्र्रोर प्रक भारत के हैं, उन्होंने क्या कहा था, वह्ञा कहना चाहृती हू। एक श्रो भोला पासवान शास्र्रा जिन्होंने ग्रपना त्यागपत्न दिया था अ्रौर जिन के त्यागपत देने के बाद राष्त्रपति शासन लाग हुग्रा था उन्हीं के मुंह से निकरी हुई बात में ग्राप के सामने बढं कर सुनाना चाहती हूं । ङन्ड़ोंने यहा कहा :

Shri Bhola Paswan said: the undesirable, self seeking and anti people elements have been ruling the roost and the atmosphere has become almost suffocated. So the inevitable has happened. I am glad this has happened.

श्रध्यक्ष महोदय, सयुक्त विधायक दल के पुख्य मंत्रो महोदय श्रपनी ही सरकार के बारे में इस तरह का बयान देते हैं जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए कि :

Undesirable, self-seeking and anti people elements have been ruling the roost.

यानी जितने नाम हम रख्ब सकते थे संयुक्त विधायक दल की सरकार के बारे में वह संयुक्त विधायक दल के मुख्य मंत्री महोदय ने ह्मारे मुंहुं $i$ छोन कर के रख दिए 1 हमें कहने की भो जरूरत नहीं। में तो यहो दोहऱा देना चहती हुं कि श्रो भोला शास्ती के कहने के बाद मुशे नहीं लगता कि संयुक; विधायक दल से संबधित जो सदर्य यहाँ बं हु丁 हैं जन को कुछ कत्वे के लिए रह जाता है । ग्रोर दूसरा वक्भःय ध्रो एन० जी० गोरे का है

जिन्होंने भी इस की पुनराबृत्ति की हुं। वह प्रजा सोश्शलिग्ट पार्टी के चेयर्मंन हैं । उन्होंने यह कहा :

The inevitable result of the failure of non-Congress parties in Bihar to close $u_{p}$ their ranks and offer a stable Government.

तो श्रध्यक्ष महोदय, हमें कुछ कहने के लिए नहीं रह जाता । राष्ट्रपति का शासन लागू हुग्रा श्रौर राज्यपाल महोदय ने क्यों इस के बारे में सुझ्लाव दिया, इस के बारे में वरिष्ठ नेता जो संग्रुक्त विधायक दल से संबंधित थे प्रौर वह् वरिष्ठ नेता जिनसे श्राज सभी के सभी विरोधी दल का संबंध है उन्होंने खुद इस बात का फैसला कर के रख दिया कि राष्ट्रपति का शासन इसलिए लागू किया गया कि जो सरकार शासन कर रही थी वहा सरकार बिल्कुल इस लायक नहीं थी कि राज्य का शामन संभाल सकें।

जहाँ तक राज्य का सवाल हैं बह बिहार को बदकिस्मत प्रदेश ही साबित हुग्रा। पिछले एक साल से जो कुछ भी वहाँ हुग्रा वह किसी से छिपा नहीं हैं। चाहे उस की कितनी भी वकालत की जाय, इन लोगों के मन में भी यही बात है कि जो वहाँ पर हाल हुग्रा उस में सरकार भी चलनी मुश्किकल थी म्रौर जनता तो बिल्कुल तवाह हो गई थी। श्रगर बिहार की जनता को जा कर बाहर का कोई ग्रादर्मा यह सवाल पूछता कि श्राप क्या चाहते हैं तो वह एक मत से यही कहते कि जो कुछ हमें पिछले एक साल से मिल रहा है, इससे हम को उबार दीजिए, इस से बचा दीजिए श्रौर इसमें कोई शक नहीं कि ! इसींलिये राष्ट्र्पति का शासन लागू हुग्रा . . . . . (ठ्यवष्षान) . . . .

### 16.06 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]
श्रपने क्षंत्र से तो में श्राई ही हूं यही कह करके भ्रोर श्राप से ज्यादा। श्राप तो चार बारं हारे हैं,

मैं तो एक बार भो नहीं हारी हूं । झ्रपने क्षंत्र में यही बात बराबर कहती ग्राई हूं । इसलिए बोलिए मत $1 . \ldots$ (घ्यवषान) . . . . ग्रच्छा हारूंगी तो फिर देखिएगा, ग्रभी कह्ने की जरूरत नहीं है ।

शासन जं fदया गया बिहार को उस से बिहार की जनता का इतना नुक्सान हुग्रा है कि जिस वा ठिकाना नहीं । उम का एक सबूत है। जो बिहाए को संविद सरकार ने बजट पेश किया 1967-68 का उस बजट के बारे में, खैर, हृम को पीछे मौका मिलेगा उस की गहराई में जाने का पर दो तोन मुख्य बातों पर कहना चहहती हूं । मुझे ताज्जुब लगा कि एक तरफ बिहार सरकार का झ्रोवरड्राफ्ट इतना बढ़ गया, यानी मेरा ख्याल हैं कि 40 करोड़ का ः्रोवरड्राफ्ट बिहार सरकार का था। ह्मारी हिन्दुस्तान की सरकार को कहा जाता है कि हम दो नजरों से देखते हैं लेकिन जब बिहार के मुछय मंत्रं श्री भोला शास्री यहाँ ख्राये ग्रोर उन्ञ़ंने वित्त मंत्रो से कहा कि बिहारार की हालत एसं है कि हम से झ्रोवर-ड्राप्ट मत वस्ल कीfजए, रिजर्व *क को समझाइए कि वह् हम से वमूल न कः तो वह सारा रुपया जो ग्रोवर-ड्रापट का था वह कर्ज में परिणित कर दिया गया ग्रौर श्राज भारत सरकार का कर्ज करीब करीब 40 करोड़ का बिहाग सरकार पर है जो कि कर्ज के रूप में ग्रोवर-ड्राफ्ट बदला गय। था। यह् हालत हो गई है। श्रगर बिहार में सही काम में वह खर्च होता श्रोर बिहार के पास श्राय को कमी होती तो समझ्झ में श्रा सकता था कि ठीक बात के लिए खर्च हो रहा था। परन्तु जो चोज मेरे सामने श्राई वह् इसके विपरीत है। जैसे, जो कल-का रखाने वहाँ पर हैं या एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो वहाँ का है, एलक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो श्राय-ड्यय हुग्रा, उस का एक श्रांकड़ा में रखती हूं । जो बिहार सरकार ने बजट पेश किया उस बजट में एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 5 करोड़ 22 लाख का घाटा है। जैर जही कल कारखाने हैं तो कल कारखानंं में जंस मान लोजिए कि 1 करोड़

34 लाख रूपया खर्च हुग्रा तो नानडंबलपमेंटल एक्सपेंडीचर में उसी सरकार के द्वारा 1 करोड़ 45 लाख रुपया खर्च किया गया । ग्रोर इस में हालत यहृ थी, भाज जो कहा जाता है, एन० जो० ग्रो० का जहाँ तक सवाल हैं, हम सभी को उन से हमदर्दी ही उन की जिन्दगी से, उन की श्रार्थिक कशमकश को हम समझते हैं, परन्तु संविद सरकार ने ही उन को क्या दे दिया था ? जब संविद सरकार के पास यह माँग श्राई तो उन्होंने यह् कहा कि हमारे पास तो ह नहीं रुपया, हिन्दुस्तान की सरकार हमें रुपया दे 1 हिन्दुस्तान सरकार ने कहा कि श्रोवरड्राफ्ट श्राप का करीब करीब 34 करोड़ पहुंच गया है श्रौर श्रब 4 करोड़ श्रोर मिला दिया गया तो इतना इतना श्रोवरड्राफ्ट हो गया है श्रौर श्राप का श्रपना जो शासन है, इस तरह का हो गया है कि हर जगह श्राप को श्राय घटती जा रही है । मैं ताज्जुब करती हूं एक्साइज्ञ रेवेन्गू बिहार में श्रच्छे पैमाने पर मिलता है । ताज्जुब है कि एक्साइज़ ड्गटो बहुत बढ़ गई है पर एक्साइज़ के लाइसेंम की फीस लाखों में घट गई हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि श्रागि र ऐसा हुग्रा क्यों ? इस का मतलब है कि शराः का ठेका जिन को दिया गया था उन की लाइसेंस फीस कम को गई क्योंकि उन से फायदा हो सकता था। मैं उस में जाना नहीं चाहती हूं । परन्नु यह एक सबूत है। पीने के ऊपर जो ड्यूटी दी गई वह ज्यादा दी गई तो फिर इस लाइसेंस में कम रुपया क्यों श्राया ।

इसी तरह स्मग्लिंग हामारे यहाँ इतनी ज्यादा होने लगी है कि जिसकी कोई हदद नहीं हैं । मैं तो यही श्रर्ज करूंगी गृह मंत्री महोदय से कि मेहरवानी कर के बिहार को र्मग्लसं का सवंग मत बनने दीजिए। प्राज हम जानले हैं कि बिद्रार में पाकिस्तान से श्रौर नेपाल से जो सामान श्राता हैं ग्रोर जाता है वह हमारे लिए तबाही का एक पंगाम ले कर श्राया है। गांजे को स्मग्लिग बहुत हॉंती है। बिहार خों क्या सारी जगह गांज वहाँ से जाता है। नैपाल सं गाजा घ्रोर भांग घ्राता है तो बिहार
[श्रोमनी तारकेश्वरो सिन्हृ]
हो कर तमाम जगह जाता है। गाँजे पर जो लाइसेंस दिया गया वह् ठोक है, वरकरार है, क्योंकि लाइसेंन तो उन्हीं को दिया गया है जिन के बारे में जानकारी ह परन्न गाँजे पर ड्गटी बहुत घट गई है। इस का मतलब है कि श्रन-लाइसेंरड गांजा विहार में खर्च होता है । सरकार की नाक के नंचि खर्च हैंता रहा। सरकार ड्यटो वसल करती रहो ग्रोर सरकार ने कोई कदम नहीं उडाया जाँच करने का कि यह लाइपेंस तो बरकरार रहा परन्तु, गांजे के ऊर ड्यूटी इस तग्र स जो पहले मिलती थी वह् घट क्यों गई है?

इस का मनलब है कि लाइसेंस रहने के बावजूद मी जो ड्प्टी पहल गाँजा पीनेवाले देते धै, वहा नहीं देने लगे, स्मर्लिल बढ़ता गया ग्रौर इस तरह से जितना घटा सरकारो प्रांकड़ों में ग्राया वह श्रोर वात है। श्राज वंदी पर कोई जा कर देखे कि नैपाल से बिहार मैं किम तरह से स्मंग्लग का व्यापार हो रहा है ।

ग्राज यह हनारे लिये एक बहुज बड़ा ग्राथिक मवाल बन गया है । ग्रांधक सवाल इस लिये हों गया है कि बिहार का जा सारो ग्राधिक समन्धयता हैं, वह बिल्नुल बतम होती जा रहो है। बिड़ार में चावल पंदा हुप्रा, हुनाे यहाँ ग्रकाल पड़ा, सारे का सारा चालव, जो कुछ भी विहारार के लिये मुलभ हों सवता था, वह बड़े १ै माने पर पाकिस्तान चड़ा गया, नैपाल चला गया प्रौर नैपाल से हमारे यहाँ एसी ऐसी चंबे ग्राती हैं, जिनकी हमें कोई जहरतत नहीं है । कल्में हिन्दुस्तान की बनां हुई 12-15 रु०, में मिलती हैं, सोदिन चाइना का फ़म 5 क० में बात्जारों में मिलती हैं, कोई देख माल नहीं हैं। चाइनाज सिःक, रेडियो, ट्रांजिस्टर्ज भरे पड़े हैं बिहार के बाज़ारों में । मिं गृह

मंत्री जी से श्र: रुोध्र कहलंगो कि वहु इस चोज़ को देबें ग्रोर इस का कुछ निब्रटारा करें।

एक बात ग्रोर कहुना चहाती हूं-यह्ं पर बनुऩ कुु कही गया कि जन बिह्यार में यंगिद का परकार थो †े उन को कोई मदद नहीं मित्रती थी। संविद सःकार ने कहा कि उन लोगों ने विद्धार में जब भुखमरं। हुई तं। उस का बड़ो श्रच्छी तरह से मुकाब ला किया-श्रपने मुंद् मियाँ fिट्ह बनने का उन्हें श्रादत है। लेंकन म्रगर काई ग्रांकड़े उठा बर देखे तो मालूम होगा कि जब वहाँ पर कॉंग्रेस के मुछ्य मन्त्रो थे, कांग्रेस की सरकार थो ग्रोर उस समय जब ग्रकाल पड़ा, तब केवल 11 करोड़ पया दिया गया था, लेंकन जब वहाँ पर संविद की सरकार श्राई, तब हिन्दुस्तान को मरकार की नऱ़ से 65 करोड़ रुपया दिया गया । ग्रब बतलाइये कि किम जुग्रन से श्राप कहते हैं कि हुम लंग मंविद की पनर杖 को नरफ़
 का सुबूत हैं।

मैं एक बात प्रौर कह़नः चत्ऱुो हुं-हमारे यहाँ एक बहुग हो म्रहीं ग़नाल
 कां इस का जननकारो होगो । राँवंद, जां हमारा बहुन बड़ा आ्रोयंगिक इलाका है, छोटा नागपुर, जो हमारा बहुत बड़ा भ्रोद्योगिक इलाका है, जब से ग्रमम से एक राज्य की मांग श्राई है, तब से यहां मे भी एक घ्रलग राज्य स्थापित करने को मंगग की जा रही है । इस के पीछे कई दल अ्रौर कई तरह के तत्व काम कर रहे हैं, में उन दलों का नाम नहीं लेना चाहती हूं, जेंकन यह बात स्पष्ट है कि कई राजर्गिक दल वहां पर भ्रपने ग्रपने मन्त्र फ़ंक गहे है प्रोर वहां की जनता को भड़कने का प्रयत्न कर रहे हैं। रांची का पोद्योगिक इलाका पेका है, जहां Bihar (Res.)

पर पाकिस्तानी एजेन्ट. जहां पर कुष्ट राजनोतिक दल, वहां के लोगोो में श्रल्नगाव की भावना को पदा कर रहे हैं। जहां पर कुछ ऐसे मिशनरी लोग हैं जो उन के झन्दर -स बात की भावना को पैदा कर रहे हैं कि वह हिस्सा बिहार का हिस्सा नहीं है। इन सब की वजह्ट से वहां पर एक भयंकर स्थिति पैदा हो रही है। इस में किन राजनीतिक दलों का हाथ है, ग़्ह मंनी मही दय को मालूम है, यहां भी उन के नुमाइंदा बेंे हुण. हैं। में यह कहना चाहती हूं कि यह़ मामला बहुत ही भ्रहुम होता जा रहा है, इस मामले को बिगड़ने से पहले ही इस की देख भाल करें।

भ्रन्त़ में मैं यही कहना चाहती हूं कि नमूना पेश करने वाले लोग श्रंगुली उठाने से पहले भपने ठ्यवहार की तरफ भी देख लेते, तो प्रच्णा होता । नमूना बही पेश कर सकता हैं, जिसके ऊपर दाग न लगा हो जिनके ऊपर पत्यु न उछाले गये हों। में ए़क ही वाक्य घोलकर बैठ जाती ह़ं कि वहां पर हमारे जो कांग्रेस के मंत्री थे, जिनके मामले इन्कवायरी कमेटी के सामने गये थे उन सब ने यही कहा कि हम्मारे मामले क. जलेद बल्म किया जाय, चाहे हम ने सही किया है या गलत किया है, हृमने श्रन्याय किया है या नहीं किया है, दोनों का मामला जल्द साफ हो जाना चाहिये। परन्तु विरोली दल के लोगों ने ग्राज की बहम में यहां पर कहा कि कांग्रेस वाले उन का क्याल नहीं करते हैं, जिन पर करःशन के चार्जैज लग़े हैं --में उन लोगोों से पूछना चाहती हूं कि जब भोला शास्ती की सरकार बनी, तो जिन लोग़ों के मामले ऐंयर कमीशन के पास गये थे. मैं उन के नाम लेकर बताती हूं—श्री चन्द्र शेखर संसह, शी कपिल देव fंसह, राजा कामब्या नारायण ससह, रामगढ़ इन लोगों को संविद सरकार ने, भोला शास्ती ने, मुख्य मंती की ह्ंसियत से मंती के हप में लिया या नहीं लिया। उनके जो नुमाइन्दे

यहां बैंड द्वए हैं, जिन के सहयोगी वहृं काम ₹र रहे थे, उन लोग़ों ने श्रांखे क्यो बन्द कीं। भोला शास्त्री के हटने के पहले, मोला शास्ती जिस दिन राज्यपाल से कह कर ग्राये कि राज्यपाल महोदय, मैं अं नना त्यागपत्न दे देना जाहता हूं, दूसरे दिन इसी संविद मरकाए के ग्रन्य मंन्वियों ने, जिनको मंत्री पद से हटना श्रबर रहा था, जितके नुमाइन्दा इतने श्रादर्शवाद की चर्चा करते हैं, उन्होंने भोला शास्नी से कहा कि शार्न्नी जी, श्रापने कितना गलत काम कर दिया, हम लोग श्रभी भी कांग्रेस के साथ से लोगों को खोंच बींच दर ग्रपनी सरकार बना सकते थे, चला सकते थे । इन्हो शब्दों के साथ में यह् कहना चाहती हूं कि डदाहग्ण पेश करने वाले लोग-न उनकी जुबान में तांकत है श्रोर न कलम—मेहरबानी कर के यह काम न क्रे, चूंकि इस से उतको कोई फायदा होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदव, मैं एक शेर कह कर समात्त करनी हुं -
गो शेफ्ता को ध्रि धी, जाहिददा को जोहद को, ग्रब क्या कहुं कि वह मुजे किस के षर मिले।

शं: एस० एम०० जोगें (पूना) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रोमती तारकेश्वरी जी का भाषण मुनने के बाद तबियत तो होती है कि बुल कर बोलें, मगर वक्त की कमी है । इस लिये मुजे जो कुछ कहना है, जो समय मुझे हासिल है, उसी में कहने का प्रयत्न करता हूं ।

तारकेख्वरी जी ने कहा कि मूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री भोला पासवान ने जब राष्ट्रपति के श्रासन की घोषणा हो गई तो उस का स्वागत किया प्रोर उस के बाद हमारे मित्र प्रजा सोरालिस्ट पार्टी के चे परमेन श्री एन० जो० गोरे साहब का मी उन्होंने उदाहरण दिया। में भी कहांगा कि बिहार में हालत ऐसी पैदा हो गई थी-उसका कोई मी कारण क्यों न हो-वहां पर लोकतन्ञ बल नहीं सकता था भ्रोर ऐसी हालत में
[หो एस० एम० जाइो]
सोगों को मोका देना जहरीी हो जाता है ााकि वे भपनी राय साबित कर सकें। हस लिये यद्यपि राष्ट्रपति शासन को में भचछा नहीं समझता, फि? भी कभी उसकी जरूरत होती है ताकि हमारे लोकतन्व का रास्ता सीषा हो जाय। ग्रगर कोई यह समझता है कि हम ने लोकतन्त्र को श्रपनाया है ह्स लिये श्रब वह टारोड हो गया है, गलत चीज है। लोक तन्त्र इस देश में एक बड़ा भारी साहस है, यह देश इतना बड़ा है, भिस्न भिम्न धर्म के लोग हैं, भिम्न भिम्न जातियों के लोग हैं, उस में कोई विछड़ा है, कोई ग्रागे है, भिम्न भिन्न भाषायें हैं, इतने बड़े देश को लेकर एक बड़े लोकतन्त्र को चलाना कोई भ्रासान चीज नहीं है। इस लिय में तो कहूंगा कि वहां जो भी परिस्थितियों पैदा हो गई थीं, उस में राष्ट्रपति का शासन करना श्रनिवायं हो गया था।

श्रब बात यह है कि वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागे करने की यह श्रनिवार्यं परिस्थितियां क्यों पैदा हुई । मुजे तो ऐसा लगता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बिहार का इलाका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि वह हमारी सीमा के नजदीक है, सीमा से सटा हुग्रा है , इस इलाके में, मेरी राय में, श्रगर हमारा लोकतन्त्र श्रच्छो तरह से नहीं चला तो हमारे देश की श्राज़ादी के लिय भी खतरा है। उस के बारे में सोचने का मोका इस सदन को मिला, यह में भुछ्छी चीज़ समक्षता हूं । सोभाग्य से मुक्षे भी हस भ्रवसर पर भपनी बात रबने का मोका मिला है। में मी एक वक्त कांगेस में था कांग्रेस से ही हम इघर भाये हैं, कांग्रेस में होना कोई पाप नहीं हैं। हम तब तक कांग्रेस में थे जब तक कांप्रेस लड़ती थी, सब लोगों के साय हमने उस वक्त जनता से जायदा किया था कि माजावी जाने के बाद इम यह चीजों करेंगे, जंसे स्वर्गीब फं० जबाहर

लाल नेहू ने भोर हम लोगों ने कहा था कि इस देश में. जमीन सुधार का काम होगा भ्रापको याद होगा पंडित जी इसी मामले को लेकर सन 1932 में दो साल के लिये जेल.गये थे इस के लिये यू०पी० में श्रान्दोलन चलाया गया था, लेकिन श्राज बीस साल के बाद भी, य० पी० का तों मैंने इतना घ्रध्ययन नहीं किया है लेकिन बिहार में मैं घ्रनेकों जगहों पर घूमा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जमीदारों को बतम करने का कानून हम लोगों ने बना दिया हो, लेकिन वास्तव में जो स्थिति वहां पर हम को पैदा करनी थी, वह हम ग्रभीं तक नहीं फर पाय हैं। प्लर्मिंग कमीशन के डिड्दी चेयरमेन श्रोड डो० ग्रार० गाडगिल ने ट्रिन्नेंड्डम में कुछ दिन पहले एक भाषण दिया था "प्लानिग इन इंडिया" के बारे में, उसमें से में एक बात मदन को Tढ़कर सुनाना चाहता हू :
"Let us look at the other aspect of this, the institutional aspect. You will find that in the institutional aspect the basic land reform in the sense of the intermediary abolition was fairly quickly completed."

ग्रागं का बात महृत्त्वपूरं हैं ।
"But the land reform which affected the producer as such at the bottom, the position of the tenant and the sharecropper, was a thing which was found to be very much more difficult to inplement than had been thought earlier."
ग्राखिरो यह़ ह :

[^1]ने कानूम बनाया उत्र पर भमल नहीं किया। मुझे याद हैं, कौष्रेसी हुक्रमत ने मी 59 में एक कानून बनाया था बटाईदारों के लिये सेकिन उस पर मो भ्रमल नहीं हुग्रा। जब संविद की सरकार श्राई तो हमारे प्रादरणोय मित, जयप्रकाश नारायण जो, महामाया बाबू भ्रोर जितने श्रोर संविद के नेतागण ये वे एक जगह बंठे ग्रौर निर्णय किया कि इसको श्रमल में लायेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पायें। वहाँ पर वास्तव में बड़ा श्रन्नाय हो रहा है । जो जमीन जोतना है, मेहनत करता है उसे कुछ नहीं मिलता हैं । जो फानून बना है उस में कहा गया हैं कि 14 सेर मालिख को मिलना चाहिये अ्रोर बाकी बटाईदार को यानो 26 सेर मिलना चाहिये सेकिन वहु चोज होती नहीं हैं 150150 परसेन्ड भी नहीं होता हैं। एक पकार से उसको लूड्रा जाना है । इ अलियं लाचारो में लोग सभी कुछ करने के लिये वैगार हो जाते हैं। जब इन तरह का झ्रन्नाय होगा तो उ₹से श्रसन्रंष डॅंत्रःहो होगा।

धी विभूति मिक्ष : पंविद मरकार में जनसंघी दूसरों वान कहते थं ग्रोर काँ्रेप दूसरी बात कहती धो ग्रोर एम० एन० वो० वाले दोनों को लड़ाया करते थं ।

धी प्स० एम० ओशी : मं तो ग्रापसं यहु कह़ना चाहतना हुं कि इ यमें काँप्रंन पार्टी या किसी द्सरां पार्टी का सवान नहीं है हत्रत्कि यह तो देश का सवाल है । जं चांज हम लोग कहते हैं उस पर हम श्रमल भो करते हैं या नहीं ? .... (ब्यवषान) .....

दूमरा मामला जो बिहार में है, जैमा कि तारकेश्वरा जi न मी कहा हैं, वह प्रादिवासियों का मामला है। वह मामला बहुत ही पेचीदा है । इस मामले को न हमने सोचा ही हैं मोर न समक्षा ही है । थमी हाल में रंबी के नजदीक चिरी में जो गोली काँ हुप्र उसको सममने के लिये धौर जांच करने

के लिये में स्वरं मीके पर गथा ब्योक भखबातों में जो विबरण निकलता हैं उससे कुछ भन्दाजा लगाना मुक्षिकल होता हैं। मुभे मालूम हुपा कि लल्लू प्रोरोव नामक लड़का जोकि स्नातकोत्तर कका में पबता था उसने विरसा सेना बनाई हैं । उस बात को लेकर मो ध्राज बहुत नुक्ता चीनी हो रही है । मैं भो उस लड़के से मिलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मिल नहीं पाया। बहाँ पर कानून बने हुए हैं जैसे कि छोटां नागपुर टिनैंसो ऐक्ट हैं । छोटा नागपुर fिनेंसी एंक्ट में माफ लिबा हुम्रा है कि श्र्रगर किसो श्रादिवासो को जमोन किसी दूसरे का देना है या घंबना ह वां कहै बिना डो० सो० का इ जाजत के नहीं हो सकता है । ले केन फिर भां यह सब हुग्रा । चिरो में जो गंलो काँ हुंग्रा उसकी पृष्ठभमि में यहा बतत तुई कि लल्न् प्रोरांव जो प्रादिवासी था उनकी जमीन किसी दूनरे भह्र प्रादमी नं हड़़ लो । नोचे की होटं मं उम भह्र श्रादमां के फंगर में फैमला हुप्रा लंकिन ऊपर को कोटं से प्रादिवासंत के फेंचर में फंमल हुम्रा। अ्रब जो वह् जमोदार था बह़ उसका कज्जा नहीं देता था। में यहां पर यह् भी बता दूं कि लल्लू श्रोंरांव कोई किष्रिचयन नहीं है बल्वि नान-किष्चियन हैं। वह पम० ए० में पढ़गा था। उमने श्रपना दल बनाया भोर उनसे कहा $f$ हम हमो कण्जा नहीं दिया जा रहा हैं घ्रोर दु क्त हमारं मदद्द नहीं करती है। उन लंगां ने कहा कि हम भ्रापको इसका कब्ता दिलवा देंग भ्रोर उन्होंने कज्डा दिलवाया मो । वहा भ्रादम। जांकि कक्जा नहीं दे ग्हा था बह् राँचं का बकील था। तो जब वे लड़के वहाँ कालेत्र में पद्ने के लिये गये तो वकील के लड़ंक ने तोन चार गुंडों को सेकर उन पर हैमला किया । स तरह से रांचो में जो एक मामला हुवर्रा वह हस बात को मेकर हुपा हैं।

भूब काप येलें कि किरी नें गो बोली चली उसकीं यृनियाद में क्या हैं। उसलू था
[श्रो एस० एम० जोशो]
इसी तरह का काम ह कि एक ने द्रूसरे की जमीन हड़प लो । जिस ग्रादमी ने मंकान बनाया हैं उसने गवर्नमेंट से लोन लिया ह, उसकी ग्रपनी बद की जमीन नहीं हैं । यवर्नमेंट के लोन से ही उसने मकान बनाया हैं 1

भीं विभूसि fिश्र : संविद की सरकार में ही गोली चली थी ।

भी एस० एम० जोरी : गोली किसी की मी सरकार में क्यों न चले, गोलो का चलना खराब है, यहा बात हम सभी को माननी चाहिये ।

वहाँ पर दारोगा से मंने पूछा कि यह जमीन उसकी नहीं हैं श्रोर जब दोवार बनी बी तब श्रापने क्या किया तो उमने कहा भरे बाब जो, यहाँं तो यह् मव चलता रहता है। म्रब जब पुलिम वाले तेसा कहें पौर श्रादिनर्गासयों को न्याय न मिले तो फिर लब्लू ग्रोराँव सरीबे ग्रादमी क्या करें उसने दो हजार श्रादमियों को इकट्ठा किया ग्रोर दीवार तोड़ने की कोशश की जब वे दीवार तोड़ने के लिये गयें तो घर को भाग लगा दो गई ग्रौर गोली चली जिसमें पाँच श्रादमी मारे गये । जो लोग गोली के शिकार हो गयें थे, में उनईे चर गया, मैंने देखा कि बच्चों के खाने के लिये दाना नहीं हैं लकिन इस बात पर किसो ने विचार नहीं किया । मैं श्रपनी पार्टीं वानों को भी इम बात के लिये कोसता हूं । मंनें वहाँ पर कहा मी कि यह समाजवाद के नाम पर बट्टा ह 1 मंने भोला पासवान जी से भी कहा कि यह ऐसा काम है जोकि श्रापको करना चाहिये। भाप उनको राहत पहुंचाइये। मं ग्ह मंबी ची से भी प्रार्थना करुगा कि श्रब तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है, चिरी में जिन लो ंं की हत्या हीो गई ह उनके परिवारों को राहत पहुंचान का काम राष्ट्रूपि जी का हैं, इस काम को भ्रापको करना चाहिये ।

एक मानतंःय सबस्य : भोला पासवान जो ने क्यों नहीं किया ?

भी एस० एम० जोशी : में बता रहा हूं fि दूसरे रोज ही उनकी मिनिस्ट्री चली गई। दूसरी बात यह है कि श्रगर भोला पासवान जी ने नहीं किया तो उन्होंने भी गलत काम किया । जब हम इन्दिरा जी की गवर्मेंट की नुक्ता चीनी करते हैं तब भ्रगर हमारी पार्टी का नुल्य मन्त्री हीगा प्रोर वह कोर्ड गलत काम करेगा तो उसकी भी नुक्ता चीनी करेंगे । हम वह कर भी रहे हैं 1 तो में यह कह्रहा था कि रांची का जो मामला है, श्रादिवासियों क जो जायज प्रधिकार हैं उनको श्रवहेंलना करके कानून तोड़कर जो उनकी जमीन छीन ली गर्ड तो उसी के कारण झ्रसंतोष है ग्राज उनके साष भ्रन्याय हो रहा' है । ज़ो वायदे उनके साथ किए गए थे उनको तोड़ा गया है। हमें चाहिते कि उन वाददों को पूरा करें। उनको एटानोमी भों देनी चाहिये। जब पुलिस श्रफसर उनको न्याय नहीं देते हैं तब मैं भी कहता हुं कि ग्रगर वे मांग करते हैं fक उनके भी पुलिज ग्र्रफिसर होने चाहिये तो उसमें कोई गलत बात नहीं है । ग्राप को उनके प्रति न्याय करने के रास्ते ढ़ठढ़े ही चाहिये । श्राप देखें कि वहांपर हटिया में एक बड़ा प्रोजेकट है जिसमें 16 हजार प्रादमी काम करते हैं जिसमें से 12 हजार घ्रनस्किल्ड लेबर हैं। मैंन वहां पर एस० ती० से पूणा कि इनमें श्रादिवासियों की का संख्या ह क्योंकि यह तो ग्रादिवासियों के इलाके में फरराना है तो एस० वी० ने बताया कि 12 हजार में से सिर्फ 1200 म्रादिवासी हैं । तो झ्राप उनकी जमीन भी ले लेंते घ्रोर सिर्फ 1200 श्रादमियों को ही राजगार देंगे तो फिर बाकी के लोग कहां जाँेंगे प्रोर क्या खायेंग ?

लेकिन यह श्रन्याय भ्रगर हम उन के यहां जाक: करेंगे तो बह एक सर्वषा भवांछनीय बात होगी ।

श्रर्भ बिहार में राष्ट्रपति जी का जासन है घ्रोर श्राप लोग़ों ने ठीक ही कहा है कि संविद की सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार छुव नहीं कर पाई श्रोर जो बुनियादी सवाल थे वह हल नहीं हो पाये । श्राप लोगों को मोका दो, ठीक तरीके से श्रपने नुमाइन्दे चुनने का 1 लेकिनं वहां पर हो क्या रहा है ? कई लोतों के खत मुझे भाते हैं कि वहां किस तरह से उन्हें गुंडों से पिटवाया जाता है श्रोंर भ्रतन्कित कराया जाता है । उदाहरण के लिए मैं श्राप को बतलाऊं कि हमारी पार्टी के एक श्रादमी श्री ब्रह्तदेव ने जो कि जिला भागलपुर के मंत्री हैं उन्होंने मुक्षे पत्न लिखा है कि उन के ऊपर हमला हुप्दा ग्रोर उम्हें पीटा. गया। उन्होंने लिखा है कि एक चांद मिश्र "गुरु" ने यह हरकत करवाई है। उसने उन्हें गुंडों के जर्रये पिटषाया है। ग्रब इस तरह से हमारा लोक तन्त्र नहीं छल सकता है । यह ठीक है कि जिसने गुनाह् किया है उसे नहीं छाड़ना चाहिये लेकिन गुंडारीरी को श्रवश्य रोका जाना चाहिये । श्रगर गुंडागीरी चलेग़ी तो यह काम चलने वाला नहीं है । मुके खुशी है कि ड़स समय ग़ह मंत्री जी मोजूद हैं। यह्ं कहा गया कि संविद के लोग़ों ने, जब स्ट्राइक हुई थी तो उन लोगों ने घहां क्या किया ? लेकिन चठ्हाण साहब ंको मालूम है कि 1957-58 में बक्बई शार में जब श्री जार्ज फरनेन्डीज स्ट्राइक करते घे, हम लोग़ों का कारोतार था बम्बई शहर में लेकिन उन को स्ट्राइक जब चलती थी तब मी हम लोग उन के साथ बात करते थे भ्रोर समझौता कग्ते थ । मैं यहृ भी भाप से प्रार्यना कहुंगा कि यह जो हमारे कर्म चारी है, हर एक भादमी यह कहता है कि उन की मांग़ों जायज हैं श्रोर पाज की जैसी खराब परिस्थिति है उस में हमें उन के साथ बातचीत करनी धाहिये घीर बातथीतेकरने के बाद मुशे 1149 (Ai) LSD-13.

पकीन है कि कुछ न कुछ म्राप फेसला कर सकते हैं ग्रोग स्ट्राइक विद्धा हो सकती हैं।

भ्राखिर में मैं यह कहुंगा कि श्रगर श्राज की बराब परिस्थिति को हमें रोकना है तो भ्रमी जो एलंक्शंस होने जा रहे हैं, चुनाव होने जा रहे हैं उनके दौरान एक निर्भयता का वातावरण कायम रहना बाहिये। लोतों को भपनी राय को देने का उचित मोका मिलना चाहिये। सन् 1962 में जबकि चुनाब हुए थे तब वर्त मान राष्ट्रपपति जी बहां के गवर्नर होते थे । उस समय एक हमारे मित्र जोकि राष्ट्रपति जी के भी fित्र हैं वहां पार्टी के काम के लिए गये थे श्रोर वह उन के पास पहुंचे थे । एलंकशंस के वक्त कंसे घलता है वह भी उन्होंने मुद़े बतलाया था। उन्होंने बतलाया कि पहले तो मुफ्ती में पुलिस बड़ी रहती थी, बाद में ड्रैस में खड़ी होने लग़ी प्रोर लगता है कि ग्रभी हथियार लेकर पुलिस खड़ी की जायेग़ी। उन्होंने बतलाया कि एक श्रादमी था उस का नाम कुछ भी रहा हो लेकिन वह एक मूंछों वाला मर्द था श्रोर बह बैलट पर्चा देने वाले श्रधिकारी के पास जाकर कहता है कि मुझे सुन्दरा देवी का बैलट पेपर दे दो । वह श्रधिकारी उस का मुंह तक्ता रह जता है कि मला यह मूंछों बाला सुंदरा देवी केसे हो गया, लेकिन जब अ्होंने हथियार दिखाया तो उस बेचारे श्रधिकारी ने सहम कर तुरन्त उसे बेलेट पेपर दे दिया । भाज भाप के हाय में भासन भा गया है, मैं भ्रपील कहंगा कि घ्रभी जो एलंबशंस होने जा रहे हैं उन के दोरान श्रचछा प्रोर बुला वातावरण रहना घाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं होनी वाहिए । इन शब्दों के साथ में दुबारा यह प्रपील करना धाहता हूं कि इन लोगों को जो मारा गया है उनकी फैम्लिज को भापको राहत देनी चाहिये। इसके मलावा प्राप को हड़ताज कर्मंचारियों के साय बातथीत करनी चाहिये ।
[भ्री एस० एम० जोशी]

मैं यह भी मानता हूं कि जहां तक हो सके .्र्मस्पतालों में हड़ताल नहीं होनी चाहिये । भ्रगर वहां पर हड़ताल हो जाये श्रोर चूंकि हम नहीं चाहते कि श्पसतालों में हड़ताल हो, इसलिए घहां की हड़ताल को हमें कुछ दूसरे स्तर पर रखना चाहिए, कोई दूसरा रास्ता उन में से निकालना चाहिये ताकि उन को मांगें पूरी हो जायें । बिहार के मामले को सिर्फ पार्टी की दृष्टि से न सोचिये बत्कि समूचे देश की दृष्टि से सोचिये श्रोर इस दृष्टि से सोचिये कि हमें देश में लोकतंत्र के रास्ते को ठीक करना है ग्रोर उसे सही मायनों में देश में स्थापित करना है । उस दृष्टि से हम लोगों को फदम उठाना चर्णहिए। चंकि वहां पर राष्ट्रपति का शासन है इसलिए जिम्मेदारी श्राप की है घ्योर मैं उम्मीद करता हूं कि श्राप इस जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निबाहिंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: HOW much time would the Home Minister requeire? I think, it has to be finished today.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): Let us try to finish it today. The length of my speech will depend on the points that the hon. members make.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Already most of the points have been made.

SHRI Y. B. CHAVAN: Normally I would not take more than half an hour. I will require at least 20 or 25 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhola Raut.

श्री भौला राउत (बगहा) : उपाध्यक्ष सहोदय, मैं श्राप का बहुत ग्रनगृतरत हूं कि श्राप ने मुझे भी इस विषय में बंलने का श्रवसर दिया ।.

यह बान श्रभी श्री पम० एन० जोशी के भाभग से सा क हो गयी है कि राष्ट्र्यति घानन

लागू करना श्रनिवार्य था हालाँकि ग्रोर विगोधी दल के लोगों ने उस चीज़ को नहीं माना है। लेकिन श्रब मैं समझता हूं कि जोशी जो के भाषण के बाद वह लोग भी इस चीज़ को मान गये हों । यों तो श्राम चुनाव के बाद जब कोई खास पा $\mathfrak{f}$ बहुमत में नहीं श्राई तो कम्युनिस्ट ग्रौर जो हूसरे दल के लोग थे उन का एक ही सिद्धान्त था ग्रौर वह यही रहा कि हम किसी तरह् से काँग्रेस को खत्म करके एक ऐसी सरकार बनायें, एंसी मिलीजुली सरकार बनायें ताकि काँँ्रेस को मौका न मिल सके प्रौर इस में उन को सफलना भी मिली । लेकिन सफलतुा के साथ साथ ही उनको बहुत बड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा । वह मिलीजुली सरकार तो उन्होंने बना ली लेकिन जब भी उन का काई मंत्री किसी शह्र् में जाता था, अ्रब मान लीजिये कि के ईं कम्युनिस्ट मिनिस्टर गया तो उस के दस दिन बाद साथ साथ जनसंघ का मिनिस्टर भी जाता था ग्रौर फिर एस एस पी श्रोर पी एस १के मिनिस्टर्स भी जाते थे । भ्यसल में उन को श्रापस में इस तरह की एक शं का बनी रहती थी कि कहीं ऐसा न हों कि ग्रमुक दल हम से मजबूत हो जाय ग्रैर मेरा दल कमजोर रह जाय । वह एक ऐसी पनि.स्थिति थी जिसमें सरकार नहीं चलती थी बल्कि पाटियाँ चलती थी श्र्रैर हर एक मंत्रो श्रपनी श्रपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कोशिश किया करते थे ।

इस के बाद एक खास घटना है जिसका कि मैं जिक्र करना चाहता हूं। संविद के एक दल ने जिसमें हमारे कामख्या बाबू हैं उन' के ऊपर जो मुकदमा था उस मुकदमे को विदड्रा करने के लिए, वापिस करने के लिए खास कर उन की एक घर्त थी जिसको कि महामाया बाबू नहीं चाहते हुए भी मरूय मंत्री की गद्दी के लोम में कामाख्या बाबू के सामने उन को घुटने टेकने पड़े। लेकिन जब मंडल जी की सरकार हुई तो उन मेने हैन के कारनामों को

देख कर कुछ ऐसी बात उन्होंने श्रपने मंत्री मंडल के रा पाई कि यह जो संविद की सरकार बनी हुई है उस में कई मिनिस्टसं ऐसे हैं कि जिन पर बहुज से चार्जेज हैं। कामस्या बबू पर भो चाजंज हैं। उन्होंने श्राने मंतो मंडल द्वारा ऐंसे चार्जे ज्ञ को एक, बित कर उन पर श्रो कामाख्या बाब् पर दुवारा चार्ज लगाया गया। उस के बाद सविद के लोगों ने जालसाज़ी कर फिर घहाँ पर शास्रो सर्कार बनाने में सफल हुए। शास्री जो को सरकार बनी तो फिर यह सवाल उठा। उन के सामने यह शर्तं ग्राई कि किसी तराक्र से यह जो चार्जे फ़ंम किये गये हैं उन को किसो तरीके से ब़त्म किया जाय, डिस्ट्रोय किया जाय । हमारे कामख्या वाबू ने सब से पहलले यही श़्त्त रखी थी कि हम उसी वक्त मिनिस्ट्री में सक्कित सहयोग देंगे जवकि वह फ़ाइल जिस फ़ाइल पर यह सत्र तय किया गया है मंडल जो की सरकार में वह फ़ाइल हमें दे दी जाय। वह फ़ाइल जिसमें शिकायतें ग्रोर चार्जेज़ लगाये गये हैं, वह फ़ाइल हम को दे दी जाय । हमारे चीफ़ सेक्कडरी ने, हो सकता है कि उस में शास्रो जो की राय हो, उस फ़ाइल को उन्होंने नहीं दिया। जब उन्होंने उस फ़ाइल को नहीं दिया तो में वहाँ पर मौज़द था, राष्ट्रपति शासन होने के चार-पाँच दिन पहने से मैं बहाँ पर मीज़ुद था जब फ़ाइल उन को नहीं मिलो, यहाँ तक कि वह डिप्टी च्रफ़ मिनिस्टर होना चाहते थे, लेकिन वह जब उन्होंने नहीं दी, केसेज़ विदड्रा नहीं किये तो शास्री जी के सामने एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गई थी कि शास्नी जी मजबूर हो गये ग्रोर उन के मामने ग्रीर कोई उपाय नहीं था श्रोर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यह बात साफ हो गई थी कि शास्र्री जो को इस्तोफ़ा देना पड़ेगा। इसलिए शास्री जी ने स्तीफा दे कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। हमारे श्रो रामावतार आास्री ने जो यह चार्ज लगाया श्रोर सदन में भ्पस्पताल की एक महिला मेहतरानी के मरने के विषय में बतलाया। तो में चाहता हूं कि मैं उस बात का जरा यहां पर खुलासा कर दूं,

साफ़ कर दूं कि श्रसलियत क्या है ? दरभसल भ्रस्पताल के श्रन्दर दो तरह की यूनियन हैं। एक कौंग्रेस की तरफ़ से है जोकि बहुमत में है प्रोर एक कम्यनिस्ट की तरफ़ से है जोकि ग्रत्पसंखणा में है जिसके कि सदस्य बहुत कम हैं। कांग्रेस की तरफ से जो यूनियन है उस में में भी सम्बम्धित हूं । उस में जब यह हड़ताल करने की बात घ्राई तब यह बात जरूर है कि सब कोई हड़त्ताल के साथ थे । लेकिन यह बात भी बय हुई थी कि जस में किसी तरह भी भ्रगर कोई धादमी काम पर जाना चाहे तो उस को रोका न जाय, या किसी तरह का हंगामा न किया जाये या उस में फोई हिसा की कार्रवाई न की जाये । उस समय जब धी छब्बा राम के सामने यह बात धाई जो कि पन्द्रह वर्ष से कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, जिन की स्ती का नाम घहुत लिया गया है. .... .

भी स० घो० घनर्षों : भाप कितने साल से सदस्य हैं ?

थी भोला राउतः : उन के सामने जब यह बात घ्राई कि हड़ताल को घांतिपूर्ण ठंग से चलाने की घात चल रही है-यह 10 तारीब की बात है भोर 11 तारीब को हड़ताल होने वाली थी-उन्होंने सोषा कि किसी तरह से मीटिंग को तोड़ विया जाये, बाहर से जो लोग भ्रस्पताल में काम करने पाायें, वह मेहतर भोर मेहतरानियां जो डिस्ट्रिक्ट बोडंड भौर कारपोरेशन में काम करती हैं सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई थी कि उन को काम करने के लिये भेजा जाय ताकि भ्पत्पताल के रोगियों की सेवा ठीक से हो सके.......

## धी रामाबतार जाएकी: नसंों को जबबस्त्ती फोर्स किया गया, जन को बसीटा गया ।

धी भोला राउत : छाष्वा राम को यह बात बटकी कि पगर घांतिपूर्ण बंग से हढताल की गई धोर किसी तरह से हंगामा मौर गड़बड़ नहीं की गई तब तो सरकार की बदनामी नहीं
[धो भोला राउ:]
होगी। पगर सरकार की बदनामी नह्रीं होगी तो बदभमनी नहीं होगी पोर बूनखराबी नहीं होगी । इसलिये किसी तरह्ट से बदम्रमनी पेदा की जाये ।

धी रामाबतार गासन्री : बद्रमनी कहां हुई ? (म्यवषान)

धी भोला राउत्त : मैने माननीय सदस्य का समय नहीं लिया, वह क्यों मेरा समय नेते हैं ? उन्होंने तय किया किसी तरह हंगाभा मचे । जब सरकार को यह बात मालूम हई लो 10 तारीब को उन्हें गिरफ्तार कर लिजा गया ताकि श्रमन चैन बना रहे । (क्यवषान) उन के प्रोपाम को श्रसफल बनाने के लिये सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया ताकि भगर हड़ताल होनी है तो वह घांतिपूर्ण ढंग से हो ।

जहां तक उन को स्वी के मरने की बात है, यह बिल्कु न गलत बात्त है। में वहां था श्रोर 18 तारीब्बतक वहाँ रहा हूं। वहां पर किसी भी महिला पर किसी तरह से कोई भ्राषात नहीं हुभा । जब बह मरी तो घस वास्ते यह घातें कही जाने लगी कि घलो इसी को टार्गेट बनाओो भोर किसी तरह से पब्लिक में एजिटेशन पैदा करो कि हस तरह से उस को मारा गया हैं होर पुलिस ने उस को मारा है पोर पधिकारियों ने मरवाया है । यह्ह जालसाखी की गई है ताकि जानसाजी कर के वहां ऐसा बतावरण पैदा करें कि वहा पर एक हंगामा पेदा हो जाय श्रोर सरकार को कुष करना पड़े। (ध्यवषान)

SHRI S. M. BANERNJW (Kanpur): I rise on a point of order. This morning when this question was referred to in the form of aCalling Attention Motion and the hon. Minister Shri Shukla was replying, he eald that a magistrate has been apopinted to go into the whole case, how she died and so on. This case, acording to his state-
ment, is sub judice. So, at least we should not say what was the cause. Our case is that she was beaten by the police. Hhere this hon member, against whom I have nothing to say, is saying that this was all aranged and so on. This is bound to prejudice the inquiry. The hon. Minister has refused a judicial inquiry. Had it been a judicial inquiry, I think your ruling would be clear. However, I request you to give a ruling whether he is in order in referring to the cause.

MR. DEPUTY SPEAKER: Whether it is a magisterial enquiry or judicial enquiry, so long as facts are to be ascertained by some independent authority, as far as possible nothing should be said that would prejudice the result of the enquiry.

Yu must now conclude; your time is up.

श्री भोला राउत : में श्राप को बनला रहा था $\qquad$

उपाध्यक्ष महोवय : जो एन्क्वायरी बंठी है, उस के बारे में ग्राप कुछ मत कहें ।

बी भोला राउत : वहां तो उन को एक एं सी परिस्थिति लानी थी कि किसी तरह से कोई हंगामा वहां पर हो। इसलिये जस श्रभी रिपोर्ट से पता लगा है कि जब उस लाश को पोस्ट मार्टम के लिये मांगा गया तब वह नहीं दी गई । श्रगर दी जाती तो पर्दा फाश हो जाता़।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Whether it is a fact or not has to be ascertained.

SHRI P. G. SEN (Purnea): It has come in the papers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This monrning, the Minister said that on enquiry was being held and until it is concluded nothing should be said about it.

अी भोला राउस : दूसरी बात में भ्राप को बतलाऊ । म्रस्पताल के करमं चारियों की हड़ताल सब जगहों पर चल रही थी। हमारे बेतिया में भी चलती थी, हम ने सब जगह उसे खल्म कराया । पटना भ्राये तो वहां पर भ्षस्पताल कर्मंचारियों की हड़ताल चल रही थी। हम ने स्टेटमेंटट दिया प्रोर कांपेस की तरफ से जो वर्कर ये उन्हें फोन किया कि भुस्पताल में हढ़ताल नहीं होनी चाहिये। हढ़तालियों की मांग तो सरकार से है न कि लाबों रोगियों से। भ्रगर कोई जिम्मेदार श्रादमी श्रपने कलेजे पर हाय रब कर सोचे तो उस को पता चलेगा कि यह बिलवाड़ किया जा रहा है रोगियों से प्रोर भाम जनता से। निने वहां के कांप्रेस के वकंसं से कहा कि हड़ताल को बल्म किया जाये । जब पह बात मालूम हो गई कि कांपेस के सदस्य बहां इक्टं हो गये हैं हढ़ताल बत्म करने के लिये तब जालसाजी से यह हंगामा कराया गया ।

अं रामावतार शाल्धं : उप्राध्यम महोदय, श्राप ने जो रूललग दी है वही बात बहा फिर कहा रहे हैं।
 उपाध्र महांदय, मेरा नम्बर श्राबीर में प्राया है इसलिए उन सब को नहीं कह सक्गा जो बाने मैंने श्रपने कानों से मुनी हैं, मैं सिकं इनना कहना चाहता हैं कि बिहार पांचवो म्टंट हह जिस को काष्पेत नें, जो कि हॅंत्रण पार्टो हैं तंड़ा दिया है। कौर्पेस रूलग पाटी ने एक नहीं पीच पान्तों में हमारे देश्श के गणतन्च को हृत्या की है। हम पिष्ले बोस वर्षों से सुनते श्राये हैं कि काषेस ने गणतन्त को कायम किया है म्मiर गणतन्न के लिए सब कुछ कर रहां हों लंक्रिन जब जनता ने भ्रगले इस एलेभ्रान में उस के बिलाफ श्रपनी राय दो तो उस की राय को न मानकर उसने जनता के विरोघ में काम किता प्रोर गणतन्न की हल्या की, कान्न का हलया की कोर जो मी जाहा उसने किया । उनने हिफं-

कटसें तैयार किये ताकि किसी तर्ह से जो गणतम्बत की सरकारें कायम हुई हैं वह न बल सके । जितनी भी कोजिए इसके लिए हो सकती थी, उसने किया। उसको यह ध्याल नहीं नुप्र कि जनता जब उनको नहीं चाहीी तंत्व जिस सरकार को उसने विहताया है उससे जनता की जितनी मी तकलोफें हैं वह ठीक करायी जायें। उसने कोई प्रान्दोलन इस के लिए नहीं किया नतो किसानों के फायदे के लिए प्रोर मजह्रूं कों फायदे के लिए। उन के सामने यही सवाल ग्रा कि किसी तरह से मी जो गेर-काप्रेती सरकारें हैं उनफो काम न करने दो। उन्होंने हर कोशिश की बह सरकारे न घल सकें। उन्होंने मजद्रों को उसकाया क्रेव के लिये, प्षोर उसी बरह से किसानों को बंगव के लिये उकमाया । वहां पर कम्पूनलिज्म फेंगया है, प्रांन्ति फेसाई है। हम लोग जानतं हैं कि बंगाल में चन्होंजे प्राति फेगर्य है निय पोर बंगाली का लमास्त उठा कऱ।

हमारे यही पापुलर मग्ऱर धो। लेकिन वहीं लाखियों ने कम्यूनल सवाल उठाया। लेकन किर भी हैमारे पापुलर मंबियों ने जा कर ₹ा घटे के प्रद्वर प्रम्तर इन कंजको रोका। मिं ममक्ष ता हूं कि हमारे उन कोपोसी पाइवंं को नज्ञा से उूव मरना चाहिये। सलगा पाटो के लोग घपने प्राप को गणतन्न के गदाध्रारो कहते हैं। बंस्तमाल सें ये गणनन्न के पक्ष में मावाज उठते क्रा रहे हैं। लकका उन्हीं को गगनन्न को हृल्या करते हुए क्या घमं गहीं पाती हैं। श्राज उन्हीं के हापों से प्रजातन्न की हुला हो रहोड़े। बिहार में हूंकि इनकी मरकार नहीं। घो इन वास्ते उस सरकार को इहोंने गिगराए। इहोंने महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार कों fिराया । विहाग प्रन्त एक ऐला प्रान्त है जहां पर कोलेतियों ने प्ज्जोपतियों का राज कायम कर रषा है। बहां पर कोगेसो सरकार ही बलती है। वहां पर टाटा का राज जलता है, डारमिया का राज बलता है। मजनूरों पर टाटा ने बिन दुप्तर कर्परू लगबा कर

## [श्रो मुहम्मद इस्भाइल]

गोली से मरवाया है, लोगों की हृ्या की है। ये सभी दृष्टान्न श्रापके सामने हैं। वहाँ पर श्राज जनतन्न्र की हत्या करके राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है। यह् वही प्रान्त ह जहाँ के गवर्नर ने सेंटर की बात को मानने से इ-कार किया था ग्रोर जिसने माँग की थी कि जिस गवर्नर को भेजा जा रहा है, उस को न भेजा जाये । वहां के गवर्नर ने कहा था कि मैं सेंटर की बात नहीं सुन्ंगा ग्रोर उसको तब यह कहा गया था कि तुम्हें एक्सटंशन नहीं दिया जायेगा, तुम घर जावो। उसके बाद जब वहां पर कानूनगो साहब को बिठाया गया श्रोर जब वह पटना पहुंचे तो वहाँ जनतन्त्रीय सरकार के मंनियों ने उनका स्वागत तक नहीं किया। लेकिन इनको तो एकार्डग टू प्लान श्रपना सारा काम करना था । इनकोतो जनतन्न की वहाँ हत्या करनी थी । इस वास्ते उन्हीं को वहां गवर्नर नियक्त किया गया। यह तरीका गलत है। यह जो संसद ह यह पचास करोड़ जनता की श्राशास्रों श्रोर श्राकाक्षाग्रों की प्रतीक है, पचास करोड़ जनता का यह प्रतिनिधित्व करती है श्रोर में चाहूंगा कि जनतन्त्र की रक्षा यहां से हो।जनतन्ब की रक्षा इस तरह से नहीं हो सकती हैं जैसे हमारे भाई ने कहा कि रोगी श्रगर मरते हैं तो उनको देखा नहीं जाता है। श्राप देखें कि रोगी को मारने के लिए कौन जिम्मेदार ह ? श्राप ही तो जिम्मेदार हैं। कुग्रां तो झ्रापने ही खोदा था । श्रस्पतालों में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको भूखों मारने की साजिश श्रापने ही तो की थी, श्राप ही ने तो उनको हड़ताल करने पर मजबुर किया था, उनके बाल बच्चों को भुखा रखा था, उन का कोई र्याल नहीं किया, उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई । इस वजह से भ्रगर रोमियों को कष्ट पहुंचा तो क्या उसके लिए बर्कर जिम्मेदार हैं ? नहीं, भ्राप जिम्मेबार हैं, भापकी नीति जंज्मेदार है, भापने जो पबति श्रपनाई, वह जिग्मेदार है।

सरकारी कर्म चारियों का जहाँ तक सवाल ह, उनकी मांगों को श्राप देखें। उनको जबरदस्ती हड़ताल पर श्राना पड़ा है । उन्होंने कहा है कि हम कुछ नहीं चाहते हैं , हमें रिलीक दे दो, हमारी जो रिटंचमेंट हो रही है, इसको बन्द कर दो । जिस मांग के बारे में पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है ग्रौर सिर्फ कलम हीं चलानी पड़ती है उसको भी मानने के लिए श्राप तैयार नहीं हैं , कलम तक चलाने के लिये श्राप तैयार नहीं हैं ।ंजिस डिमांड को पूरा करने में कोई फाईनग्शल इम्पलिकेशन्ज नहीं हैं उन तक को ग्राप मानने के लिए तैयार नहीं हैं । जह्रा तक उन डिमांड्ज का सम्बन्ध है जिन के साथ फाइनेशल इम्पलिकेशन्ज जुड़ी हुई हैं उनके बारे में उनकी माँग यह है कि दो महीने के श्रन्दर श्रन्दर उनकी छानबीन करके देख लिया जाये। वे चाहते हैं कि चे काम कर । लकिन गवर्नर साहब कहते हैं कि नहीं, नथिन्न डूइंग। रूलिग पार्टी यहाँ तो है उसका यह एनाउन्समेंट है कि पहले माथा नीचा करों, तब बात होगी। उन लोगों का क्या कहना हैं। वे कहते हैं कि बात करने के लिए तैयार हो जाग्रो तो हम स्ट्राइक वापिस ल लेगे। लेकिन हमारी यह सरकार तो उनको नीचा दिखाना चाहती है। यह तो उन पर लाठी चार्ज करना चाहतो है ।

धी सीताराम केसरी (कटिहार) : भ्रापके राज में राँची में गोली चली थी जिस में सात अ्रादमी मारे गए थे।
*ी मुहम्मव इस्माइल : हमारी गोली कहाँ है ? हमारी गोली तुम्हारे पेट में है। श्राप देखें कि कितनी छोटी सी वहाँ के सरकारी कर्मचारियों की माँग है । वे चाहते हैं कि उनको भी सैंट्रल रेट्स पर डी० ए० दिया जाए । बहुत सी प्रान्तीय सरकारों ने श्रपने कर्मंचग्यों को सैंद्रल रेट्स'पर डी० ए० दे दिया है । भगर वहां के सरकारी कर्मंचारी भी इसकी माँग करते हैं तो वारा यह उनकी.

श्रन्नित माँग है ? वहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बावजूद भो, केन्द्रीय सरकार का राज लागू होने के बाद भी इतना तक गरकार का श्रोर से नहीं कहा जाता है कि हम तुम्हा १ इस छोटी मो माँग पर विचार करेंग ग्रौन ड़गको पूरा करेंगे । ग्रब जो वहाँ पर परिस्थिति पंदा हुई है उसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नर पर है। उप सब के लिए चव्ट्राण साहब जिम्मेदाग हैं क्रोंकि राष्ट्रवाते का वहाँ पर शासन लागू है ।

वहां पर एक बउ्यंत्र रच कर जनतंत्र की हत्या इस सरकार द्वारा की गई है । बडयंत्र करके वहा की वैष सरकार को तोड़ दिया गया है। वहा पर श्रशन्ति पैदा हो रही है । श्रादिवासियों मे श्रशार्ति Чैदा हो रही है। वहा पर श्राग जल रही है। उस श्राग में भ्वाप जल कर मर जांएगे। उस श्राग मे सभी कांग्रेसी जल कर भस्म हो जाएंगे । यह जो श्राग है यह तुम्हारी ही जलाई हुई हैं, हमारी नहीं । कम्युनल रायट्स वहा पर जमशेदपुर वगैरह मे जो हुए वे भ्र्रपकी ही वजह से हुए । हमारी इस कांग्रेस सरकार को डूब कर मरजाना घाहिये ।

यह कहा गया है कि ये जो संयुक्त सरकारे हैं ये पांच मसाली सरकारें हैं, छन में भिन्न भिस्न पार्टियां शामिल हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि ये सरकारें श्रादर्श की भिर्ता पर खड़ी हैं। यह हो सकता है कि जन संघ की नीति हमारी नीति से मेल न खाती हो। लेकिन जहां तक जनता की सेवा करने का सवाल है, जनता की भलाई करने के काम का सवाल है, हम में घ्रोर उन में कोई भेव नहीं हैं। ले Ғन घ्रापकी सरकार तो पांच बंदरों की सरकार है घ्रौर छस सरकार के घ्रन्दर कितने प्रोंर बंदर बैेढे हैं इसका कुछ्छ पता ही नहीं । भ्रापके सब के झ्रलग

घ्यलग स्वार्य हैं श्रोर उनको भ्राप जोड़ नहीं सकते हैं। हम किसी भादर्श को ले कर चलते हैं लेकिन श्रापका कोई यादर्श है ही नहीं । हमारे जो डिफ़ेंसिस है वे खुले हुए है, वे जनता के सामने हैं लेकिन आ्रापके जो डिफेसिस हैं वे छिपे हुए हें । दिल मे झ्मापके एक बात है श्रौर बाहर दूसरी बात है । जनतंत्र को श्रगर श्राप समझते हैं कि भ्रके भ्राप चला सकते हें तो जनतंत्र नहीं चल सकता है । कांग्रेस का जो पतन हुमा है वह हमारी वजह से नहीं हुग्रा है, भापके कारनामों ने ही कांग्रेस का पान किया है, श्रापने जो पद्धति श्रपनाई उसकी वजह से ही भापका पतन हुम्मा। यह पद्धति ही मापका प्रन्त भी कर देगी।

यह जं प्रोक्लेमेशन है यह भाज मंजूर कर लिया जाएगा। यह हमें मालूम ही है। लेकिन जो फैसले होते हैं वे कमरे में बैठ कर नहीं हो जाने चाहिये । जनता के सामने श्रोर उसके दरबार में होने चाहिये । मिए टर्म हलेक्शंज होंगे तब देख लिया जाएगा । श्रगर जनता हमें हरा देगी तो माथा नीचा करेंगे श्रोर श्रगर जंता देगी तो यही कहेंगे हमें ठर नहीं है जनता हमें चाहती है।

में चाहता हूं कि इस प्रोक्लेमेशन के मंजूर होने के बाद भ्राप पहला काम यह करें कि सरकारी कर्म वर्व न्यों के प्रतिनिधियों को बुलायें, उनके सतथ बततचोत करें घ्रार उनकी मागों को मंज़ करें नाकि वहां प्यानित स्यापिन हों। यह बढादुरी नहीं है जैसे हमारे एक पहल कान कांते हैं कि हम ने वहां से लi कर तोढ़ए, हम ने वहां से ल। कर तोड़ं, हम ने स्टाइएक को तोड़ा । ₹गा तोड़ा ? गरेबों का पेट ही तो होगा। लज्जा से श्रापको डूब मर ज.ना चार्हिय, घ्रगर भ्राप ऐसो बतत कहते हैं।

भं: विभूसि मिभ (मोतीहारी) : जो प्रेजीडेटस रूल बिहार में लागू हुश्रा है उसका में हादिक समर्यन करता हूं । प्रेजीडैट्ट्स रूल लागू होने के पहले बिहार में ला एंड भार्डर की पोजीशन बहुत खराब थी । लोगों के लिए रात को संना मुशिकल हो गया था । उपाष्पक्ष जी, अ्रगर श्रापको विश्नास न हो तो चन्हाण साहब ग्रोर ग्राप दोनो चल कर देख लें प्रोर इसके बारे में ग्राम जनता से पूछ लें । कितनी तब घ्रशान्ति फंली हुई थी, इसको भ्रापको जनता बता देगी 1 कितनी ही उकंतिया प्रेजीडेट्स हूल के पहले वहां पड़ चुकी थीं। में चन्हाण साहब से कहूंगा कि भेसही में राम नारायण शाह के घर पर जो उकतती पड़ी थी उसकी वह जांच करें। एशिया में ऐसी उकती पहले कभी नहीं पड़ी। जांच करवा कर भ्राप देखे कि क्या उस उकंती के पीछे पोलिटिकल पार्टीज का हाय है या नहीं। पहले तो राम नारायण शाह को श्रपंग किया गया फिर उसका सारा धन लूट लिया गया श्रोर जाते समय उसकी हत्ता कर दी गई । मैं चाह्ता हूं कि इसकी इनक्वायरी कराई जाए ग्रोर देखा जाए कि किस का इसके पीछे हाथ था।

जहां तक नान-जजेटिड एम्पलायीज की हढ़तील का सम्बन्घ है में समझता हू कि उनको मिसलीड किया गया है । गवर्नमेंट सर्वेट्स में हमारे भी सगे सम्बन्बी हैं। हमारे भी उन में भ्रादमी हैं। भ्राप देखें कि उनकी तीन मांगे हैं। एक तो यह मांग है fिं स्ट्राइक पीरियड्ड की उनको तनखाह दी जाए। दूसरी यह है कि सेंद्रल रेटस पर चनको डी० ए० दिया जाए भ्रोर वीसरी यह कि उनकी छंटनी न की जाए।

यद्याप छन लोगों ने बेमोके हड़्ताल की है, मेकिन में श्रा चठ्ट्राण सं कहूंगा कि वह

जन की मांगो पर सहानुपूतिपूर्क विचार फरें । विरोधी दल इन भ्रराज्रणनित कर्मचारियो के साथ हमदर्दीं का दम भर के धगले चुनाव में उन से फायदा उठाना चाहते है। वे लोग हमारे ही श्रादमी हैं, हुनारे सगे सम्बन्धी हैं। इस लिए चन्हाण साह्व को उन की समस्याश्र; पर सहनुभूतितूर्वक विचार करना चाहिए।
17.00 hrs .
[Mr Sptakre in the Chair\$
जब बिहार में विरोघी दलं। की, महामाया बाबू की सरकार थी, तो वहां पर ग्र काल पड़ा हुग्रा था। उन्होने यह घोषणा की कि मालगुजारी माफ कर दी जायेगी। इस साल हम को उम्मीद थी कि मलगुजारी माफ हो जायेगी। लेकिच घ्रब दो साल की मालगुजारी कस-कस कर बस्सुल की जा रही है इन लोगो के बायदे फहां गये।

मैं जाहता हूं कि संविद सरकार के श्रकाल के जामाने के एकाउंट की जांच कराई जायें। उस जमाने में उस सरकार ने गांवं में किनकिन को कोन-कोन सी ठेकेदारियां दों, इस ज्ञात की मी जांच की जानी चाहिए।

हमारे यहां रिखाज है क़ गरीब लंग नहर एरिया से जा कर घान लाते हैं । वेतिया में एस० एस० पी० के लोगो ने उन गाड़वानो को धान लाते हुए प मड़ा श्रोर प₹ड कर उन के साथ सह्ती की । फिर पुलिस पाई घोर उस के साथ उन लोगो का भगड़ा हुप्रा । पुलिस ने एक भ्यादमी को जेलबाने भेज दिया। तब पटना से हवाई जहाज से एक मंती ध्राये प्रोर उन्होने पुलिस को ससनेंड कर दिया भ्रौर हन के शादमी को जेल से छ्ठड़ाया। मैं चहता हें कि चव्हाण साहब एस० एस० पी० की इस कायंवाही की जांच करायें।

एक मानलीय सबस्य : के० वी० सह्धय की जांच कीन करेगा ?

श्री विभूति मिष : के० बी० सहाय की जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन श्री बी० पी० मंडल की सरकार ने हन के मंत्नियों के बिल.फ जो जांच शुरू की थी. वह पूरी होनी धाहिये ।

मंविद सरकार में जि़ के हाथ में ग़ंडक योजना का काम था, उन के काम की जांच की जानी चाहिये। सपाई डिपारंमेंट की भी जांच होनी चाहिये। संविद सरकार के समय बिहार में कोई काम नहीं होता था। एक पारिट का मिनिस्टर हवाई जहाज से सुबह ग्राया, दूसरी पार्टी का दोपहुर को भाया, तीसरी पार्टी का शाम को ग्राया, चोथी पार्टी का रात को श्राया । सब मंत्नी लोग छसी चककर में रहते थे।

शी एस० एम० जोशी ने कहा कि बिहार में भूfि सुधार कानून लागूू किया जाये । चह कैसे लाग़ हो, क्योंकि एक तरफ कम्यूनिस्ट पर्टी थी, जो भूमि सुधार लाग़ू करना चाहती थी ग्रोर दूमरी तरम, जनसंघ वाले चाहते थे कि शूमि -सुद्यार लाग़ू न किये जायें । एक गाव में एक कम्युनिस्ट नेता था प्रोर एक जनसंघी ग्रोर दोनों 亏ें रोज मार पीट हुग्रा करनी थी। श्री जोशी की पार्टी चाहती थी कि जनसंध श्रोर कम्पुनिस्ट लड़ा करें, तार्ति उन का काम निकला करे । वहां पर यह हालत हो गई थी कि जीना मुएकल हो गया था, गांवों में रहना मुश्रिल था। लोग चाहते ये कि किसी तरह से यह सरकार जाये घ्रौर उन्होंने जो भूल की है, उस का प्रायशिचत हो ।

यह ठोक है कि हमारी पार्टी में जगड़ा है, लेकिन दूसरी पर्fटयों की भी तो पहो हालत है । जहां तक कम्युनिस्ट पार्टी का सम्बन्ध, है एक कम्युनिस्ट पार्टी (राइटिस्ट) है, एक कम्युस्टि पार्टी (मरकमस्ट्ट) है.

एक नक्सलबाड़ी भ्रुप है म.र.र एक नागो रेड्री का ग्रुप है। चार कम्युनिम्ट पाटियां हो गई हैं। श्री मधु लिमये ने भपने दल की लीडरशिप से इस्तिफा दे दिया है। उन के यहां भी बड़ी ग्रोर कोटी जात का घगड़ा शुरू हो गया है। द्दसी तरह जनसंष में भी दो पाटियां शुरू हो गई हैं।

केन्द्रीय सरकार ने बिहार में प्रेसिडेंट्स हल लाग़ू करने का जो कदम उहाया है, घ्राम जनता उस से खुश है । लोगों को उस पर विश्वास है । लेकिन में श्री चव्हाण को कहना चाहता हैं कि वहां पर जो दो एड वाईजर भेजे हैं, वे दोनों रिटायर्ष व्यक्ति हैं। में ने सुना है किएक को भांख से दिखाई नहीं देता है। वहां पर ऐसे म्रफसरों को भेजना चाहिये, जो साववस में हों घोर तगड़े हों । रिटायई्ड लोग़ों को नहीं भेजना चाहिये, ऐसे लेगों को भेजा जाए जो तगड़े हो, बिहार के बाहर से हों, जो ईमानदारी से काम करें।

संविद्ध सरकार के मंत्रियों ने भपने-म्रपने श्रादमियों को प्रंंमोणन दिये घोर जो लोग उन की राय से नहीं निलते थे, उन का ट्रांसफर कराया। । उन्होंने श्रपने श्रादमियों को ऐेसे स्थानों पर रह्बा, जहां चुनावों में उनको मदद मिले। इन सब बातों की जांच की जानी चाहिये।

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna): Mr. Speaker, Sir, I am inclined to believe both the parties only when they abuse each other. am sure, both of them are correct. The Congress people say that this combined government failed because of its own misdoings. But for what reason did the Congress fall? For its own misdoings. They both have failed in the same way. It is quite natural that the Congress people complain that there re so many parties cambined together. After all, these are parties that have combined; but how many parties has the Congress within its own fold? That they have never soen.

## President's Rule in 1642 Bihar (Res.)

AN. HON. MEMBER: But they are combined.

SHRI J. B. KRIPALANI: The Congress Government is displaced; the new government comes and there is an inquiry about all the Ministers that were in the Congress Government. Then, some other Ministry comes and there is an inquiry about all the ministers. That is the trouble not only with Bihar but may I submit to the Home Minister that this is a particular disease which is common to the whole of India. There is no rule of law. Everybody does what he likes and gets away with it. No proper conventions are made; no democratic norms are laid. Take the instance of the Congress. When it was not in power in Bihar, they brought about the defection of that person, Mandal.

MR. SPEAKER: He is here.
SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Again he has come here.

SHRI J. B. KRIPALANI: Then Mandal's Ministry was supported by the Congress. He was not a member of the Assembly. When objection was raised that he was not a member of the Assembly, some stooge of his was put into the Ministry. That ministry lasted for three or four days and this Mandal was appointed in the Upper House. Then he became the Minister. Then he had to leave and another person, who has defected from the Congress, became a Minister. There were four ministries. There were 80 people going from one side to another side. There is $n_{0}$ law in Bihar. If there is any province in which there is absolutely no law, I can say with authority that it is Bihar.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara): Bibhuti Mishra's province.

SHRI J. B. KRIPALANI: It is good that the Government has been taken over by the Rashtrapati. It will give some steady government to the people and I hope it will be possible to have
free elections in Bihar. I can say with confidence that the elections last time were not fair. The people went there with lathis and would not allow anybody to vote except for 'heir own candidates, whether they were Congressmen or non-Congressmen. All of them are in the same boat. After all, who are these people who are in the different parties? They are chips of the old block. They were all in the Congress. Were you not all in the Congress?

What are you talking about? Your morality is the same as that of the Congress. You did not leave your morality behind and then go out. What about this Raja of Ramgarh? How many times did he change sides? Three times i na day!. Why? Because there was going to be an inquiry about his doings when he was a Minister. Was it necessary to have an inquiry for the Raja of Ramgarh? It is as plain as anything can be what he is about.

We do not want to clean the administration. We do not want the rule of law to have its own way. We are all talking in terms of ideology, socialism, thisism and thatism. But we are not thinking in terms of what the people want. You ask anybody anywhere. What the people want is a clean and efficient Government and the rule of law. People do not understand your ideologies about socialism or communism or Jan Sanghism or any other 'ism'. What they want is that there should be a clean and efficient administration and the rule of law. There is no rule of law anywhere. Everybody suspects that.

Yesterday, there was a privilege question raised and a suspicion was cast upon our great Finance Minister who has been such a great patriot. Why was a suspicion cast? Why should Ministers do things which lead to such a suspicion? It may be one thing for a newspaper like Blitz to write anything. Somebody may belleve it;
somebody may not believe it. But when this question is raised in Parliament, some mud is bound to stick. Therefore, I suggest, in all humility, to our Ministers, whether there or here, that at least their conduct should be such that it should not only be correct but it should appear to be correct before the people. I say if I were a Minister and I appoint my wife as my Private Secretary, it is a thing which would be suspected. Supposing she was the Chief Minister and she appointed me as her Private Secretary? The first thing may not be possible because I am never going to be a Minister. But the other thing was possible. What would have the people thought? To say that the Private Secretary does not know anything about what goes on in the Government is not correct. I. can quite understand that the Private Secretary may not know about the Budget. But there are many things which you cannot conceal from the Private Secretary. If anybody says that he is going to conceal anything from the Private Secretary, he is living in the fools' paradise. Therefore, the conduct should be such that there is $n_{0}$ suspicion whatsoever.

I believe that when the Private Secretaries are appointed, they must be appointed from among the administration, from those who are already in the administration, so that there can be no suspicion.

This is all that I have to say. I hope the words that I have spoken will not be misunderstood. I have no doubt that our Finance Minister is very honest and very patriotic. But why should. he do a thing that has the appearance of being such that anybody can cast reflection upon him? After all, he is the Finance Minister and no reflection should be cast upon him. He should be better than Caesar's wife because Caesar's wife was always suspect lby the hole world. Only her husband did not suspect her. Our Finance

Minister should be more than ('aesar's wife. I do not believe that Caesar's wife was above suspicion although Shakespeare says like thatl It was all right for Shri Morarji Desai to keep his son as his Private Secretary when he was not in office because he could not afford to have a Private Secretary. We all cannot afford that and yet we have to keep a Private Secretary. Somehow or other, we have to pinch ourselves and do it. I suppose that was all right. But when he became the Finance Minister, I think, it was wrong. I hope what I have said will not be misunderstood and our Ministers will behave in such a manner that it will not only be right but will also be considered right by the public because it is undesirable that such questions as had arisen yesterday should be raised in this Parliament; it does not raise our status and it does not also raise the status of the Ministers.

I am sorry, the Finance Minister is not here. I hope, when it is reported to him, he will consider the matter.

धंi लरखन लाल कपूर (किशनग़ंज) : श्रध्यक्ष महोदय, दुर्भग्य का विषय है कि श्राज बिहार में राष्ट्रपति का शासन है । कांग्रेस की तरफ से बहुत जोरदार शब्दों में बार-बार कहा गया है कि बिहार की जनता. ने राष्ट्रपति शासन का ह्दृय से स्वागत किया है । वह संयुक्त दल की सरकार से इतना ऊब चुके थे कि नये पासन की मांग कर रहे थे । मुझे वह दिन भी याद है जब कि 1967 के श्राम चुनाव के बाद 5 मार्च को संविद सरकार के मंत्री लोग शपथ ग्रहण करने के लिए राज्यपाल के दरबार में इकट्ठे हुए थे। उस दिन का वह दूर्श्य हमें याद है कि लाखों जनता समुद्र की तरह उमड़ कर वहां इकट्ठी हुई थी श्रोर उस ने कांग्रेस के बीस वर्षों के कुराज्य से श्रपना मुक्ति दिवस मनाया था। हमें वह दिन भी याद है जब कि 1967 के चुनाव के पहले दिसम्बर, जनवरी प्रोर फरवरी में सारे
[घ्री लखन लाल कपूर]
बिहार में यह हमारे सामने बेंे हुए जो कांग्रेस के भाई हैं, वह टोपी पहन कर पलना गुनाह् समझते थे । टोपी बगल में छिपा कर चलते थे । जीप पर से श्रपने क्षंडे उतार कर चलते ये ग्रोर मुख्य सड़क से नहीं घलते थे, गलियों से छिप कर निकलते थे । यह इन की हालत थी । क्यों ऐसी हालत थी ? श्राज वह् कह् रहे हैं कि बिहार की जनता बहुत बुश है । में पूछना चाहता हूं बहुत भ्रदब के साय कि बोस वर्षों तक ग्राप ने हिन्दुस्तान पर रजज्य किया श्रोर 20 वर्षों तक हिन्दुस्तान की जनता ने अपना खून पसीना बहा कर श्राप को जो प्यार प्रोर स्नेह श्रोर श्रादर दिया उन 20 बर्षों के बाद श्राप टोपी छिपा कर क्यों चल रहे थे ? झंडे उतार कर क्यों घल रहे थे ? मुंह छिपा कर गलियों से क्यों घलते थे ? भ्राप को हिम्मत नहीं हैं रही थी
(अच्षषान) . . . . . उन जिगर के टुकड़ों को भाप ने हीं पाला था प्रोर उन्हीं जिगर के टुकड़ों को श्राप भूले नहीं होगे भाप को दिल्ली पोर पटना की गद्दियों पर बिठाया था श्रोर घही जिगर के टुकड़े थे जो भ्राप की जान के प्राहक बन कर धूम रहे थे प्रोर भ्राप को छिपने का रास्ता नहीं मिल रहा था । में कहना चाहता हूं 1966 प्रोर 67 के एलेकशन के पहले किसका वहां राज्य था ? कर्र्रेस का राज्य था। श्रीमान के० बी० सहाय वहां मुख्य मंनी थे । ग्राज जो कहते हैं कि वहां डकंतियं को भरमार है, रास्ता चलना मुखिकल है, में उन से पूछना धाहता हूं जरा भपने प्रांकड़ों को देबें, भपने रेकार्ड को पढ़ें कि क्या हाल था बिहार का उस दिन ? जमरोदपुर में मुसलमानों का बून बहाया जा रहा था, छोटा नागुर में बहाया जा रहा - था, भागलपुर में दंगे हो यहे थे, मुजफ्फरपुर

में हो रहे थे. . . . (म्यवणन). . . . . . पाद होग़ा श्राप को कि मुज्फफरपुर में ग़ोलियां घलीं उन जिगर के टुकड़ों पर । समस्तीपुर में गोली चली, रांची में चली, पटना में चली, ये किसके राज में चली? पगर 20 वर्षों का इतिहास उठाकर देबा जाये तो यह सही साबित होगा कि 100 धर्षों की श्रंग्रेजों की सल्तनत में नागरिकों पर जितनी गोली नहों चली, उस से ज्यादा 20 वर्षों में इनकी हुकूमत में नागरिकों के सीनों पर गोलियां चलाई गई। यह इतिहास में छिपनेवाली बात नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना काहता हूं कि गवनंर नित्यानन्द कानूनगो साहब ने एक लम्बा वक्तव्य दिया है, रिपोर्ट दी है भोर साक्षात देवता बनने की कोशिश की है। 1967 के चुनाव में जब कांप्रेस की बहुत बड़ी पराजय हुई, तब क्या हुग्रा ? पराजय के बाद भी ये कितनी प्रतिष्ठा रबने वाले हैं उस का उदाहरण देखियेबाबू महेश प्रसाद सिहृ श्रर्जी लिये हुए गवर्नर साहब के यहां पहुंचे कि हमें सरकार बनाने का हुदम दीजिये । देखिये-बहुमत उनका नही था, लेकिन 20 वर्षों से जनता पर राज करने के बून का चस्का लग गया था (छ्यवषान). . . मान प्रतिष्ठा को भ्रलग रख कर गवर्नर के पास गये भोर शासने करने की मीब मांगी, लेकिन बहीं नहां मिली, ठुकरा दी गई । उस के बाद संविद सरकार

बनी । लेकिन, प्रष्यक्ष महोदय, जिस प्रकार महाभारत के संप्राम में सात महारथियों ने घेर कर पभिमन्यु का वष किया था, उसी तरह का तरीका इन्होंने भी भस्तियार किया । वे श्रभिमन्यु पर चारों तरफ़ से वार कर रहे ये, लेकिन वह परवाह नहीं करता था, उन तमाम महारथियों से भिड़ने को तंयार था, उसी तरह से संविद की सरकार ने इन का मुकाबला किया।

श्रघ्यक्ष महोदय, भब जहां तक प्रश्न है सरकार बन जाने के बाद का-म्ँ ध्रापको बतलाना चाहता हूं कि दिल्ली सचिवालय से लेकर राज्यों तक घोर वहां से गांवों में प्रखण्ड विकास भ्रधिकार तक भ्रापने जो व्हाइट एलीफेन्ट्स पाल रबे हैं, जिनको 20 वर्षों में दूध पिलाया है, मक्छन खिलाया है, नीचे से ऊपर तक उन तमाम भ्रफसरानों के हायों में ग्रापने हिन्दुस्तान की किस्मत को गिरीी रख दिया है, जिसके चलते श्रापकी तीन योजनायें फेल हुई श्रोर ग्राज श्रापकी हिम्मत नहीं हुई कि उन के भ्रष्टाचार की वजह से श्राप चौथी योजना का निर्माण कर सकते । यही योजनायें भ्रापने संविद की सरकार को विरासत के रूप में दी थं; बही मशीनरी दी थी श्रोर जब बिहार में श्रकाल की स्थिति छोड़कर के० बी० सहाय चलते बने, तब उस श्रका के मोके पर संविद की सरकार ने किस बहादुरी के साय, ईमानदारी के साय काम किया कि एक भी श्रादमी को भूखा नहीं मरने दिया, जब कि उसके पहले के० बी० सहाय की सरकार के समय में सैकड़ों फादमी भूख से मर चुके ये, दाने दाने के लिये तड़प कर मरे थे ।

भ्रब भिं एक दूसरी बात की तरफ़ जाना चाहता हूं-भाज बिहार में राष्ट्रपति का शासन है। मिं इस बात को बहुत ही ईमानदारी से कहना चाहता हूं, चूंकि घहर से लेकर देहात तक मेरा ताल्लुक है। मू आनता है कि भ्राज जो घ्यूरोकेटिक मरीनरी वहां पर

काम कर रही है, वह बिल्फुल स्वछन्द हो गई है, बलिक पागल हाथियों की तरह से चल रही है। सचिवों से लेकर बी० डी० मो० तक परमस्वतन्न हो चुके हैं, क्षष्टाचार जिस सीमा पर छोड़ कर गये ये, उस सीमा से भाज वह धागे बढ़ चुका है ध्रोर भ्रब उस के लिये कोई सीमा बाकी नहीं बची है जहां उस को भ्रागे जाना है। क्या पुलिस के मघिकारी, क्या मंजिस्द्रेसी, क्या भ्यस्पताल, क्या शिक्षा भ्रधिकारी, क्या कोमापरेटिव के भधिकारी, क्या कृषि विभाग-तमाम विभागों में घषष्टाचार का बोलबाला है प्रोर इसी के संदर्म में, फ्रष्यक्ष महोदय, में भापके सामने एक जलता हुमा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। एक शिशिर कुमार लाल नाम के श्रण्डर संक्टरी पोलिटिकल-पुलिस डिपार्टमेंट में बिहार के सचिवालय में हैं । उन के ऊपर 1956 के साल में गबन करने के श्रोर नाज़ायज जमीन बन्दोबस्त करने के चार्ज लगाये गये थे । उन के खिलाफ मुजफफरपुर के जिला प्रधिकारी, कमिश्नर, मेम्बर, रेवेन्यु बोई-श्री सोहनी, जो श्राज चीफ़ संकेटरी हैं, ने रिमार्क पास किया है कि इन्होंने गलत फाम किया है । संविद की सरकार ने उन को सस्पेत्ड करने का भ्रार्डर दिया, लेंकिन यह जो ऊपर का ब्यूरोक्से का जाल बना हुप्रा है, उस ने उस को रोक दिया । भ्रमी जब भोला शास्ती ने उन को सस्पेन्ड करने का भ्रार्डर दिया, क्योंकि उन के खिलाफ़ इतना बड़ा गम्भीर चार्ज था, तो वही सोहनी साहब जिन्होंने कि उन को सस्पेन्ड करने के लिये रिकमेण्ड किया था, उस धार्डर को रोक लिया।

जहां तक सवाल है भ्रराजपनित कर्मधारियों का, मैं बहुत ही प्रदब के साथ कहना चाहता हुं-पपने लायक दोस्त चह्वाण साहव से कि वे हमारे दुगमन नहीं हैं। य दो बहई लाब लोग तथा उन के परिखार के सदन्य बया के पार हैं, उन के साथ सहानुर्मूतपूर्वक विचार करना चाहिये। यह fिंने द:ख को
[श्री लख्बन लाल कपूर]
बात है कि 8 जुलाई को वे राज्यपाल महोदय से बात करने गये, लेकिन राज्यपाल महोदय ने उन के साथ किस तरह का बर्ताव किया, श्रगर ह ताल होगी तो तुम को कुचल देंगे श्रोर उन से बात नहीं की । ता० 21 को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन श्री गोरे, महामंन्नी श्री प्रेम भसीन, श्री बसावन सिह, तीन श्रादमी मिलकर उन से रिक्वेस्ट करने गये कि उन के मामले पर सहानुभूपिपूर्वक विष्चार किया जाना चाहिये, लेकिन उन्होंने षात तक नहीं की । उन्होंने कहा कि हम सुनने के लिये तैयार नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। श्रोमती इन्दिरा गांध्री यहां से थरमल पावर स्टेशन का उद्घाटन करने जाती हैं, उस उद्धाटन पर 10 लाख रुपया खर्च करते हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिये पैसा नहीं है। उस श्राध घंटे के उद्घटनन पर 10 लाख रुपया खर्च करते है--fहन्दुस्तान के प्राड्म मिनिस्टर को गरीब लोगों के पैसे को इन तरह से खर्च करने श्रेर बरबाद करने का क्या मैतिक पधिकार है, वहां श्राफिसज़ के खाने के लिये 500 fिशेज्ञ लगाई गई, प्रटयक डिश का दाम 25 रुपया था-यह बड़ी लज्जा की बात है। कर्मचारियों के लिये पैसा नहीं है लेकिन जशन मनाने के लिये पैसा है इन मृर्तियों के पास ।

श्र्ंi कानिक उसांष (लोहारडगा) : आ्रध्यक्ष महोदय, श्राज हम एक ऐसे विषय पर विचार कर रहे हैं, जिस पर हमें बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए. । यहां पर राष्ट्रपति का पासन क्यों हुष्रा । प्राज का सवाल केवल इतना ही है कि वहां पर राष्ट्र्वति शासन क्यों हुग्रा, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिये चा। जब हम इस विषय पर जाते हैं तो यही देखते हैं कि किसी भी देश के लिये राज्य चलाने के लिये या तो एक पार्टी की सरकार हो या बहुत सी वाटियां मिल कर -सरकार बनावें। जहां तक हम भपने देश में देख रहे हैं बहुत सी पारियां मिल कर सरका रें बला रही हैं...

भी रामावत्तार श्ञास्त्रों (पटना) : अ्रब नहीं, श्रब तो श्राप ही चला रहे हैं ।

श्री कातिक उरांव : सवाल यह है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों हुश्रा ? यह बहुत दू:ख का विषय है-हर श्रादमी के लिये । जितने विघान सभा के मेग्बर हैं, पाललयामेन्ट के मेग्बर हैं, उन को इतना नहों बूझते हैं, लेकन उन को बझते हैं जो कि इस देश के श्रन्दर हैं। जनंता को पता है कि वहां पर एक वंष में तीन तीन सरकारें घनीं घोर ६स तरह से एक साल में $12-15$ सरकारे भी बन जातीं तो कोई ताजजुब नहीं होगा। । भ्रापको माबूम है कि यह जो भोला पासवान के मुक्य मंबीत्व में वहां पर सरकार बनी, भोला पासवान शास्री कांग्रेस के ही एक सच्चे ग्रोर करं $\delta$ नेता थे, लेकिन उन्होंने जाकर संविद की सरकार बनाई। में यह कहना चाहता हैं कि जब कोई श्रादमी एक सन्चा प्रादमी होता है तो उसके लिए पार्टी का विशेप महत्व नहीं रह जाता है। श्रादमी तो कोई ग्र=षा होता है घोर कोई खराब होता है। हम मान लेते हैं कि काग्रेस सरकार बहुत बुरी रही लेकिन वह भी उसके एक मन्त्री रहे थे। उन्हें पता था कि कांयेस की सरकार घतनी बुरी है श्रेर उससे उंव करके ही वे संविद की सरकार बनाने लगे थे लेकिन वहां पर उन्होंने जा कर देबा fके यह तो उससे भी गई गुजरी जगट्ट है। जब कोर्ई साफ सुपरा श्रादमी होता है तो वह साफ सुथगी जगह ही जाता है प्रोर श्रगर कोई गन्दा ग्रादरी होता है तो गत्दी जगह जाता है। भोला पासवान जी ने मिनिस्ट्री बनाई, उन को पता था कि कांप्रेस बहुत खराब है लेकिन बहां पर पहुंच कर उन्होंने महस्त्स किया कि श्ररे, हम कहां पहुंच गए, यह तो उससे भी बराब जगह है । फिर वहां से वे छटपटा कर निकले। भ्रप्यक्ष महोदय, वहले तो यदि कोई नेता होता था या कोई मन्दी होता था तो मोग उसके सामने नम्रता से सुक जाते थे . .
(म्यवाना ) . . . .

SHRI J. B. KRIPALANI: May I ask this Congressman one question? Did the Congress accept the Rajah of Ramgarh or not? With what face are the Congressmen talking when they accepted the Rajah of Ramgarh and went to the Governor and wanted a Ministry to be made?

शर्री कार्तिक उरांव : लेकिन धाज तो लोग़ों के दिमाग में दूसरी बात ही श्राती है कि यह किस पार्टी से निकल कर श्राया है, किस पार्टी से डेफेक्ट कर के श्राया है । क्या यह हम्मरे लिये शर्म की बात नहीं है? हमने देखा कि जब इस प्रकार से कोई सरकार बनी, या मन्त्री बने तो वे डेफेक्ट होकर बने । श्राज सारे देश्य को हस चीज पर विसार करने की श्रावश्यकता है कि अ्रगर कोई भी डेफेक्ट करके श्रायेगा तो उसको मंत्री नहीं बनने दिया जायेगा। श्रगर हम लोग़ों को डेफेक्ट करके मंबी बनने का मोका देते रहेंग़े तो में समक्षता हूं छृमारा देश बरबाद हो जायेगा । एह् किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं है बत्कि सारे देश का सवाल है । में तो समझता हूं जब तक हमारे देश में 12-15 पार्टियां रहेंग़ी तबतक हमारे देश में प्रजातंन्न पनप नहीं सकता है । दुनिया के जितने भो प्रगतिशील देश हैं, उनमें दो या तीन बड़ी बड़ी पार्टयों होती हैं। मैं कहता हूं कि ग्राप के लिये यह खुली चुनॉती है, ग्राप कांग्रेस से भी बढ़कर ताकत पैदा कीजिये. एबसोल्यूट मेजारटि में श्रपनी पार्टी को ले भ्राइये तो कांमेस घ्रुक जायग़ी श्रार श्राप सरकार घ्रनाइये । लेकिन श्राप तो 15 पार्टियों को मिलाकर, 15 तरह -की ग्रलग प्रलग पालिसीज को लेकर सरकार बनाने के लिये बैठे हैं जिसमें में समक्षता言 जनता की अलाई की कोई बात नहीं है, पासन चलाने की भी कोर्ष बात नहीं है, श्रापका धयेय तो केवल कांम्रेस को ड़बाना हैं, कांप्रेस को नीषे गिराना है लेकिन

कांग्रेस किसी के गिराने से नहीं गिरेती़ । मै चाहुता हू कि घ्याप छस विषय पर घच्छो तरह से विसार करें ।

श्राज तो हम इस बात पर विचार फर रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन होना चाहिये या नहीं होना चाहिये । लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाये कि रोज सरकार बने मोर रोज बिगड़े तो फिर वहा पर जो कुछ हुमा है वह श्रचछा ही हुप्रुपा है ।
(घ्यवषान) जो कुछ वहां पर हुप्रा श्रगर उसको ममझने की बुद्धि नहीं है तो फिर में समझता हूं हम प्रजातन को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। प्राप लोग़ों को पता है कि रांची में क्या हुग्रा । जोशी साहब ने कहा कि वे वहां पर गए घोर जाकर देखा कि क्या क्या हुग्रा । मैं भी वहां पर रहता हूं, मैं ने भी देखने की कोशिश की है। लेकिन जोशी साहब ने छतनी दूर से वहां पर जाकर जो कुछ छान बोन करनें की कोशिए की है, उसके लिये में उनकी सराहना करता हूं । वहां पर चिरी में जो कांड हुप्रा में ता समझ्ञता हूं उसते भो बढ़कर बवैंडर होने वाला है, एक छिपा हुश्रा बवंडर घोर मैं ग़ु मंत्री जी से भर्ज कहुंगा कि वे उसका भच्छो तरह से छान बीन करें मोर कड़ो से कड़ी कायंवाही करें । ग्रोर ग्रगर कार्य वाही नहीं करेंगे तो फिर वही हालत होत़ी जसे कि जब पहले पहले इडियन नेशनल कांप्रेस की स्थापना हुई थी तो उसका पहला प्रेसीङे न्ट एक प्रंग्रेज था जिसको यह मालूम नहीं था कि यह संस्था एक दिन उनको ही उलट वेगी । भ्रगर श्रापने इसपर ध्यान नहीं दिया तो फिर उसी तरह का बवन्डर माने वाला हैं। माप यह मत सोचें कि यह भादिवासियों का मायला है बल्कि उसके भ्दन्दर एक छिपी ताकत है जिसको प्राप नहीं देख सकते हैं, में थोड़ा योड़ा देब सकता हूं । यह् कहा गया कि बिरसा सेवा दल है जिसका प्रेसिडेन्ट बल्लू होरांव है । यहु कोई नजर घम्दाज
[श्रो कानिक उरांब]

करने वाली बात नहीं है क्योंकि एक कालेज के जो सारे के सारे विद्यार्थी होते हैं उनमें श्रादिवासी बहुत कम होते है क्योंकि वे बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी सारे के सारे विद्यार्थी बिरसा सेवा दल में थे । चिरी का जो कांड हुग्रा, श्राप जाकर देखिये, दीवाल पर दो कास लगे हुए हैं, गोली के निशान 6 ग्रादमी उसमें मारे गये जिसमें दो क्रिश्चियन हैं चार श्रादिवासी । इसका मतलब यह है कि जो मरने वाले हैं वे ईसा मसीह के नाम पर घ्रमर शहिद हो गये । मैं तो कहता हूं कि अ्राप उसको बिरसा दल नहीं, वीर ईसा दल समझिये । श्रभी भ्राप नागालंड से ही परेशान हैं लेकिन मैं तो समझता हूं वह समद श्रारहा है जब श्राप वहां उससे भी ज्यादा प रेशान हो जायेंगे, वह नागालंड से भी बढ़कर हो जा गा। इस लिय में गृह मन्न्री जi से ग्रदब के साथ श्रर्ज करना चाहता हूं कि वे इसकी बहुत श्रच्छी तरह से छान बीन करें ग्रौर कड़ी से कड़ी कार्य वाही करें नहीं तो इम के पीछे बहुत ख्याफात होने वाली है। क्या होने वाला है, कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। इसके बाद जो रायटिंग नें फार्यरिंग हुई तो उस दिन में रांची भ्राने वाला था, में दस मील दूर पर था, किसी ने मुझसे कहा कि फार्यरिंग हो गईंत तो मैंने स्वयं जाकर देखना चाहा क्योंकि भ्राफिसरों से तो कुछ पता लगता नहीं है । मैंने खुद जाकर देखा कि यह बिरसा सेवा दल का काम तो नहीं है इसलिए कि 2 जून को हुपा, फिर 21 जुलाई को हुम्मा थौर पगस्तं में क्या होगा हम नहीं जानते। 21 जूलाई को रांची में पता चला कि पूजा के स्थान से प्रोसेशन निकाला जायेगा, हमने प्रोटेस्ट की घ्योर कह्रा कि कहीं पूजा के स्थान से, मंदि: य। महिजद से प्रोसेशन निकाला जाता है तब कहीं जा कर वे रुके लेकिन उनका ध्यान कहां पर है मोर बे क्या करना घाहते हैं, इसके विषय में घापको सं, बना है ।

भ्रष्यक्ष मह्टोदय, भाज बिहार में राष्ट्रपति शासन है इसलिए मुझे गृह मंत्री जी का ध्यान बिहार की तरफ खींचने का मौका मिला है।जोशी जीने कहा कि श्रादिवासियों के साथ इस तरह से श्रन्याय हो र.T है, वह ठीक है। जब नागपुर टिनेन्सी एक्ट के होते हुए श्रादिवांसयों की लाखों एकड़ जमीन बाहर निकल गई जबकि डिप्टी कमिश्नर की परमीशन के बीना एक डिस्मल जमीन भी बाहर नहीं जानी चाहिये लेकिन फिर भी वह जाती रही हम कुछ भी नहीं कर सके हैं। इसलिये मैं गृह मंन्नी जी से कहूंगा कि यह बहुत सीरियस मामला है, इन पर वे विशेष ध्यान दें । श्राज श्रादिवासियों की जमीनें ले लं। गई श्रोर उन जमीनों पर बड़े बड़े कारखाने लगे, लेकिन वहां के रहने वाले जो ग्रादिवासी थे वे रेफ्यूजी बन गए। उन की तरफ श्रापको तुरन्त ध्यान देने की भ्रावश्यकता है। राष्ट्रपति शासन जो वहां पर हुश्रा है वह् बहुत ही श्रच्छा हुग्रा है, वह तो होना ही चाहिये था । उसका कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। जो लोग भ्राज उसकी श्रालोचना करते हैं वे भं मन में यही मानते हैं कि यही होना चाहिए बा । इतना ही कहकर में श्रपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्रं: बि० प० मंडल (माधीपुरा). प्रध्यक्ष महोदय, जब यहां $\mathrm{\square}$ ः राज्यपाल द्वारा प्रैसीकेंट रूल रैकमेंड करने के लिए उनकी घालोचना की जा रही थी तो मै ने ध्यानपूषंक उस भालोचना को सुना लेकिन हकीकत यह है घ्रोर जैसा कि माननीय सदस्य缕 एस० एम० जोशो ने कहा है कि बिहार में राज्यपाल के पास सिवाय हस के ग्रोर कोई भन्य चारा नहीं रह गया था कि वह प्रेसीडेंट हूल के लिए वहां पर रैकमेंड करते : प्रसीरेंट हल ही एक बे माउट थ। ।

अध्यक्ष म्होदय, 15 महीने में उधर विलिर में नोन सरकार बनीं। एक सरकार बनी महाम $i i l$ बाब की जो सरकार $f_{\text {क }}$ कंरेष 8-10 मही दे तक रही । दूसरी सरकार मेरे नेतत्व में बनी जोfक डेढ़ महीने की सरकार रही़। तीसरी सरकार भोला शास्त्री की सरकार बनी। इस तरह तीन बार राज्यपाल मह्रोदय ने लोग़ों को सरकार बनाने का मौका दिया लेकिन जब कोई सरकार नहीं चल सकी तो राज्यपाल के पास इसके सिवाय ग्रोर कोई दूसरा चारा नहीं था कि वह् प्रेसीडेंट रूल के लिए, सिफारिश करते श्रोर वह उन्होंने किया । यह बिलंकुल ही जायज था।

5स सिलसिले में मेरी भी बात श्राई कि में लोक सभा का सदस्य था किर में कांसिल का सदस्य नामजद हुग्रा ग्रोर तव में मुख्य मंत्नी बना लेकिन ग्रःगक्ष महोदय, ह्म ने जो कुछ किया है वह जायज ही किया है। जनतन्त्र में जनमत जिसके पक्ष में होता है जनता जो श्रावाज देती है वह्ती जायज मानी जाती है। में फिर चुनाव में गया श्रौर भारी बहुमत से लोग़ों ने मुझ्मे जिता कर भेजा। हमारे जितने भी विरीधी भाई है इन्होंने मेरे खिलाफ प्रचार करने में बहुत मेहनत की लेकिन उस का कोई भ्रसर नहीं हुग्रा और जनता ने मुझे मेरी सरकार प्रीर मेरे कारनामे को पसन्द किया । जनता ने उन लोगों के कारनामे को जिन्द्रोंने कि मेरी सरकार को गिराया था पसन्द नहीं किया। इसलिए घ्रब्न यह् बात बार-बार उटाना जनतन्ब्र की हर्या करनी है । जनमत के खिलाफ श्रापको सिर झुकाना ही चाहिये । बहुत भारी बहुमत से लोग़ों ने मुझे जिताया ।

नान गजीटेछ एम्प्लायीज़ की बात यहां पर की गयी है। गवर्नर के उपर दोषारोपण किया गया है कि नान गजैटेड एम्प्लायीज्र के साथ उन्होंने सहानुभूति नहीं दिबायी । घब यह् नान गजैटेड एक्प्लायीज्र प्रेसीडेंट 1149 ( Ai ) LSD- 14.

रूल होने के $3-10$ दिन के बाद ही गवर्नर के पास गये घ्रीर उन से घ्रपनी हड़ताल करमे की मंशा जाह्टि की। गवर्नर ने उन से कहा कि थोड़ा समय श्राप मुझे दीजिये मौर में घाप लोग़ों के ग्रीवियासेंज को देखूूंगा प्रोर सोचूंगा कि कहां तक में ग्राप की सहायता कर सकता हृं। गवर्नर को मोका देना चाहिये था लेकिन लोग़ों ने मोका नहीं दिया । जब डेढ़ महीने की मेरी सरriार बनी तो उस वक्च भी मरकार बनने के तीन, चार दिन के बाद ही नान गजैटैड एम्प्लायीज ने मेरी साथ भी यह्ी डिमांड किया कि उन्द्धें सेंद्रल गवर्नंमेंट एम्ल्लायीज़ के समान ठियरनेस प्रलाउंस मिलना चाहिये। चंकि वह 20-25 करोड़ रुपये का सवाल था इसलिए मैंने भी यही कहा कि मुझे मोका दो श्रोर मैं एक नान गजैटेड एमप्लायीज के रिप्रजैंटिटिब को, एक, दो से के टेरियट्ट के fिप्रेजैटेटिक्स को श्रोर कोई एक सेभेटरी को मैं रक्बूंगा, जांच करूंगा श्रोर यभासम्भव में उन के य्रीवियांमेज को हूर करने की कोषिश करंगा लेकिन उस वक्त मी वह नहीं माने । जो पहले $8-10$ महीने महामाया बाब् की सरक्रार चलो, तीन महीने भोला शास्त्री जी की सरकार चली उस वक्त भी उनके ग्ही ग्रीवियांसैज थे लेकिन उन्होंने कोई ए़िंडे णन नहीं किया। इसलिए में ममझना हैं कि नान गषट्ड एप्प्लायीज के माथ लोग वालिटिक्स कर रहे हैं प्रोर उन्में उभाड़ व "उकसा रहे हैं लेकिन मैं यह्ट बिल्कुल साफ तोर 'रर कह्ठ देना घाहता हैं कि ऐमा करके न तो वह् उनकी भलाई कर रही है न देश की ही भलाई कर रहे है । मि यह् नही कहता $f_{5}$ जो पादमी काम करता है, जो घ्रादमी मेहनत करता है उस को पूरी मजदूरी न मिले । नान गजेटेड एम्प्लायीज गरीब हैं प्रोर उनको कम बतन मिलता है लेकिन फिर मी पह बात समघ में नहीं पाती कि जब चास्ती वल की सरहार एही तो केषल तीन दिन उन का एजिटेखन रहा औीर प्रेमीकेंट सल होने के एक सप्ताह के भीतर वह एजिटेश्रन णुएू कर दें। 12 महीने जो
[श्रा त्रि० ५० मण्डलं]

सरकार रही उस में भी वही ग्रीवियांमेज रहे लेकिन तब कुछ नहीं बोले। इसलिए ह्म बारे में मेरा यही कह्ना है कि नान गजैंटैंड एम्लायीज के मामले में जो राजनीनि घुसेड़ ती गई है ग्रोर पालिटिक्ष जो उसके पीतो वर्ण कर रहां है उससे न नो उन कर्मचारियों को भलाई होती है श्र:र न ही किमी श्रोर की भलाई होने वाली है ।

यहां पर जमशेदपुर श्रादि के दंग़ों को लेकर बहुत बानें यहां पर कही गयी हैं। लेकिन इन 15 महोनों के श्रन्दर बिहार में जो दंग़े हुए हैं उन मे बिहार का सिर नीचा हुग्रा है । सहरसा, रांची ग्रोर भागलपुर में दंग़े हुए ग्रोर ग्रल्प संस्य्यककों के खन के साथ होली खेली गई । इतना ही नहीं द्निया में कहीं भी ऐसी fिसाल नहीं होग़ी किक कैबिनेट स्तर के मंत्री एक दूसरे पर श्रारोप-प्रंत्यारोप लावें । कम्पुनिस्ट वाले कहें कि जनसंघ के लोग़ों ने दंगा करवाया श्रोर जनसंघ वाले लोग कहें कि कम्युनिस्ट वालों ने दंगा करवाया। ग्रखबार में एक दूसरे पर लोग़ों ने इलजाम लगाये । प्रजा सोष्षलिस्ट पार्टी के मंत्री हुसीतुररहमान ने बयान दिया कि जनसंघ के मिनिस्टर ग्रोर कम्युनिस्ट मिनिस्टिर ड़न दोनों ने मिल कर दंगे करवाये। बिह्रा में इन 15 मही़नों में कोई शासन नहीं रह गया था। सरकारी रेकार्ड को देखने से श्राप को मालुम होगा कि डेढ़ महीने की शास्त्रो सरकार के घ्रन्दर ईद बीती, बकरर्हद बीतं, हिन्दू मुसलम्गन में कहीं दंगा नहीं हुग्रा। ग्रमन चैन के साथ लोग रहे। होली भी बीत गई लेकिन कहीं भी कोई दंगा नहीं हुप्रा लेकिन बाकी दिनों में ह्रालत उस से बिलकुल मुखतलिफ रही । हिन्दूमुस्लिम दंवें हुण । यहां तक हुप्रा कि बिहार में बस में जितने लंग नीचे बैठने धे उस से जादा लोग बस के ऊपर बंठने थे । एक कलास जिसका कि नाम प्रभो तक बिहार में मशह्र है वह़ महामाया क्लास के नाम से मशहरर है। बस को छ्यत पर जो बैठ जाते हैं बिहार में उम का नाम

महामाया क्लास है । वहां यह हालत हुई । ह्मारे होम मिनिस्टर साहब श्रगर वहां के रेकार्डस देखेंगे तो पायेंग़े कि इन 15 महीनों में जितनी ॠ्राइस की पोजोशन ग्रोर ला ऐंड ग्रार्डर की पोजीषन डिटोरियेट की है उतना डिटोरियशन उस से पहले बिहार में रेकार्ड में देखने को नहीं मिलेगा। मैं ग्रदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह बात जहुर है कि कांग्रेस के 20 वर्ष के शासन के बाद जब वहां पर संविद की सरकार बनी तो लोगोों को उस से बहुत ग्राशा लती हृई थी श्रोर यह् बात भी सहो है कि लाखों को तादाद में लोग़ों ने उन का स्तागत किया था। लेकिन छस 15 महीने में उ की वह एक ग्रनंटी इमैज बित्कुल ग्रत्म हो गई ग्रोर मेरे दोस्त इस बात को सत्य मानें जैसा कि हमें चाईएलंक्गन से मालूम हुग्रा है बिह्रर में जो दूसरा चुनाव होगा उस में यह लोग, चुंकि जनता ने इन के ग्रसली रूप को पहचान लिया है, मेरे यहु दोस्त लोग बहुत कम संक्या में शायद जीत कर प्रायेंगे ।

यहां पर कहा गय। है कि कांग्रेस के 6 नेताग्रों पर चार्जेज श्राये हैं। में श्रपने दोस्तों को बतलाना चाहूंगा $f$ संविद के 14 मंन्नयों पर शास्त्री दल की सरकार ने 83 चार्जंज लगाये हैं । श्रोर भी बहुत से चार्ज थे । दू:स्ब के साथ कहना वड़ता है कि श्रग्यर कमिशन के सामने उन चाजज को पेश किया गया ग्रोर उसी दरमियान में 14 एस०एस०पी० को छोड़ कर वह़ एस०एस०मी० वाले तब तक मंन्निमंडल में नहीं भ्राये थे, वह् सब के सब मंत्निमंडल में घुस गये। में हें।म मिनिस्टर साह्ब से कहना चाहांगा कि चह मिर्फ कांप्रेस के उन मिनिस्टर्स के बारे में ही ड्नकवायरी न करायें, यह में नहीं कहत कि उन पर वह द्नक्वायरी न करायें, ह्नक्वायरी जरूर करायें लेकित साथ ही साय जो शास्त्री दल क्रारा जिन लोगों पर 83 चार्जंज लगाये गये हैं पोर 14 मंविद के मंनो उस में मुजरिम हैं उन के ऊपर भी जो चार्ज है उस की भी इनक्वायरी होनी चाहिए ।

भष्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि बिहार में शीव्र से सीध श्राम चन्नाव हों। जनता को मोका देना च. हिये कि वह फेसला करे । कांप्रेस वालों का क्या काम रहा, हृत लोतों का ₹ा काम रहा मोर शस्त्रो दल का क्या कारनामा रहा, जनता द्वारं मब का फैसला हो जाना चाहिये ।

एक बात प्रोर कह कर बंठ जाना चाहता हुं । माननीय सदस्य भी एस० एम० जोशी ने कहा कि कांपेस वालों ने जो बटाईदार प्रोर जमीन बालां $T \mathrm{~F}_{\mathrm{B}} \mathrm{E}$ Tा बांटने का बायदा किया था उसे उन्होंने ूरा नहीं किया । लेकिन संपुक्त सालिलिस्ट पार्टी बालंं ने 60 भ्रोर 40 का वायदा किपा था पर्यात् बंकवर्ड श्रोर ही जन लोगों का यह 60 स्थान देंगे श्रोर 40 स्थान घ्रागे बढ़े हुए लोगों को देंगे लेकिन वह ${ }^{\circ} \mathrm{j}$ خेने भूरा नहीं fिरा । पहले पहल बिहार में इन लागi ने जो सरकार बनाई तां एक भी हैरिजन का कंबिनेट रें र नहीं दिया, एक भी श्रादिवासीं कां नहीं दिया ।

60 प्रौर 40 को भी उल्टा किया। मैं यह कह्ता चाहता हूं $f *$; ग्राम चुनाव में यह बान तव हा जायेगी, घ्रोर यह लोग भभव रहे हैं कि उन के वंर के नीचे स जमीन बिसक गई है। इसका पता भ्राम चुनाव में चल जायेगा कि गवर्तर नं जा कुछ किया है वह वाजिब ही किता है ।

MR. SPEAKER: Nearly a dozen Bihar speakers have spoken and from the Congress Benches all were from Bihar and not even one fron. outside Bihar. But I cannot allow all the 50 Members to speak besuuse the time allotted is only 4 hours. Now I would request the hon. Minister $t o$ reply.

THE MINISTER OF HO IE AF. FAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): I am not from Bihar.

Sir, the Resolution before this hon. House is, I think, very throuhly debated and the impression that I get is that except for a few oxtremes, Members on the other side and on this side have generally welcomed the Proclamation under the Constitution which we are discussing today. Those Members who criticised it also must have understoad the significance of the political events that took place in Bihar in the last 15 months but they were possibly more influenced by the partisan political considerations.

It is a very unique occasion for this hon. House to hear one of the Chief Ministers who ruled Bihar in the lest 15 months. He himself has given the reasons-we may agree or we may not agree with them. (Interruption).

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: But you liked his speech.

SHRI Y. B. CHAVAN: If you had not liked it, possibly I had. But it is not a question of my liking it or disliking it. I said that it is a unique occasion for us to hear one of the Chief Ministers on a motion like this. That is all the point that I wished to make.

As far as the Governor is concerned, I think, the Governor tried to function completely constitutionally in this matter. As we have seen, in the last 15 months three Governments and four Chief Ministers ruled Bihar. One Government ruled for more than months, another ruled for more than 40 days and the third ruled for nearly three months.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: You are missing the one that was there only for a lew hours.

SHRI Y. B. CHAVAN: Excepting very small miscroscopic parties, every party this time was affected by defections. When this Government

The hon. Member, Shri S. M. Joshi and others from the side also mentioned the problems of Adivasis in Ranchi District. I think, that requires a very careful consideration. Also, I would not like to take a very extreme view as the hon. Member took and tried to compare the problem with the Naga problem. It is not a good comparison.

SHRI KARTIK ORAON: The future will show it.

SHRI Y. B. CHAVAN: Don't try to dramatise it. Merely dramatising the issue is no good. I do accept the seriousness of the problem. At the same time, it is no use using wrong phrases and trying to dramatise it. I do concede it is a serious problem. I started by saying that it is a question which requires a very careful consideration. It is the problem of land and, really speaking, it is the problem of unemployment. These are the two facets of the problem there. I can only assure this honcurable House that I will take up this matter with the Bihar administration and I will see what can be done. It is wrong to say anything more than this. As I said, it is an interim administration. But this interim administration also will have to take positive steps.

I would like to say one thing. The highly respected and senior hon. Member. Shri Bibhuti Mishra, said that some of the Advisers who have been selected are very old. They are not very old. They are old. But old is often gold. I mean it is not true that some of them do not see or are blind. I have myself talked with one of the Advisers about whom these things were said.

SHRI BIBHUTI MISHRA: I have heard they cannot write.

SHRI Y. B. CHAVAN: Thar is not true. I do not know who started these rumours. Why does a senior hon. Member believe such things? He 's a senior person. There is no doubt about it. He was once the Chief Secretary of Bihar. Certainly, he is an old and senior person. But when you have to appoint an Adviser to take work out of senior officers in the administration, naturally, you have to take a senior person. You cannot push in. an absolutely junior person and ask him to advise the Governor. Practically, an Adviser is as good as a Minister in flrms of his ultimate powers to take decisions. The only last authority is the Governor. And, really speaking, the real authority is Parliament. It is in the name of Parliament that he has to work.

SHRI D. N. TIWARY: He has not got physical capacity.

SHRI Y. B. CHAVAN: No. When you say physical capacity, what do you mean? He has capacity to work for hours. I held discussions with him here. If some people have got prejudices, I cannot help it. He has mental capacity to take decisions. The other Adviser who has been sent there has been sent from here. I know he is a technical person and a good effective officer. He was the Chairman of the C.W.P.C. here, Mr. Anand, and he is one of the prominent and eminent engineers of the country.

SHRI D. N. TIWARY: I have also personal acquaintance with him. I examined him on several matters. I know him fully.
SHRI Y. B. CHAVAN: Possibly, your examination and my examination are different. Our tests, are quite different. I also met Shri Rao only recently. You are trying to judge him from the experience of public undertakings. But I know this man knows the problems of the State. He has functioned there for four years as the Chief Secretary of the State. Let us not try to compare his work in the public undertakings
and his work in the State. Possibly, that was a wrong selection there, if I may say so: A man who has worked all his life in the administration like this is, certainly a fit person for the job. We will certainly take care of these problems because there are certain deficiencies in the adminisuration. I have no doubt that the administration has to be cleansed. The confidence in the people has to be restored back; the confldence of the administration has to be restored back. This thing has to be done. but this will require some time and this will require very sympathetic but at the same time objective support from the hon. House. If you start sniping about the personal deficiencies or physical capacities or incapacities of persons concerned then it starts in a wrong way. Let us not do that.

## 18 hrs.

One point which I wanted to mention was about NGOs. This point has been mentioned very often. All I can say is that every one of us has got sympathies for the NGOs; I am not denying that they have got a problem. Those problems have to be looked after. I was rather intriued, if I may say so, that within a few days of the Governor taking over, these people just came with an ultimatum that they will go on strike, on a demand that is something very important. I would request Mr . Vajpayee to take note of what Mr. Mandal said. (Interruptions) I would suggest that, as a body, as the House, which is ultimately responsible for the financial health of the State-ultimately we are responsible here-we have to take into consideration this fact. Within three days of taking over, and the Governor or his Advisers take a decision which will affect fundamentally the fnancial stability of the State? Can they undertake expenditure which will commit permanently the administration for crores of rupees every year without having the capacity elther to

## [Shri Y. B. Chavan]

find money in the present tax struclure or to go in for further taxation proposals? Personally, as I have said, the Governor's administration should be a positive administration, but still I accept two limitations to that administration: one is that they must not undertake very basic legislative programme and secondly, they must not make important taxation proposals. Except these two, they have to do everything; they may take dcisions, cancel old decisions if they are wrong according to them, start new programmes, implement old policies, etc. They can certainly do all these things. But how can a Governor be expected to take a decision which would have involved the State to commit itself to a very heavy expenditure like this? (Interrup tions). I have no doubt that that would have been a very heavy financial commitment, whether $\mathrm{i}^{-}$would have been Rs. 10 crores or 15 crores or 20 crores. This means that it would be going into the merits of the problem; I do not want to commit myself to that.

SHRI S. M. BANERJEE: Instead of lathi-charges, let there be negotiations.

SHRI Y. B. CHAVAN: I talked to the Governor even today. I heard some speeches this morning and I thought that, before I open my mouth here, I should try to find out from the Governor what his attitude is to this. And he did tell me, 'I have told these people not to go on strike; let us sit down and discuss this matter'... (Interruptions). Even now if they withdraw the strike...

श्रो एस० एम० जोइी : श्र प उनके संब ज्वात करो वे विद्ड कर लंगे।

SHRI Y. B. CHAVAN: Do not make it a point of prestige.

SHRI S. M. JOSHI: I am not making it.

SHRI Y. B. CHAVAN: Let them withdraw the strike and let us then see. We are not enemies of NGOs; we are their friends, would still make an appeal to the NGOs, to the Government employees in Bihar, 'please withdraw the strike and give the Governor an opportunity to look into the problems again afresh'. The Governor did tell me that he would not be vindictive in these matters. What more do you expect? This is all that I can say. He will not be vindictive in these matters. Let them withdraw the strike and let us see how we can solve the problems constructively. I do not think I should say anything more than this.

SHRI S. M. BANERJEE: This morning a question was raised about lathi-charges, etc. I would request the hon. Minister to appoint any inquiry committee-send any officerbecause Mr. Shukla has categorically denied on the basis of the information received that there have been no atlhi-charges, nothing of that sort. Our Members from Bihar on this side belonging practically to all parties have said that there had been a lathi charge. I would urge upon him in the larger interest of justice and honesty to institute some inquiry and find out if that news is correct. If it is correct, in all fairness, the Minister must not mislead the House.

SHRI Y. B. CHAVAN: I have heard him patiently. I will look into it.

MR. SPEAKER: The question is:
"That this House approves the Proclamation issueed by the President on the 29th June 1968, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Bihar."

The motion was adopted.


[^0]:    "On appeal from the Governor and in view of the difficulties and inconvenience to the people due to the strike, the Federation resolved to end the strike, if the Government agrees to sanction interim relief, withdraw victimisation, concede non-financial demands and finalise examination of the issues within two months."

[^1]:    "I believe very largely we are more or less still at the same position."

    यानी जो स्थिति थो उसंस श्रागे हैम नी़ी गये हैं । बिह़ार में जो किसान हैं, जो बटाई्ईदार हैं उनकी मांग बहुत दिनों से चली है प्रोर उसके लिय व बोग लड़ते हैं । जो हम लोगों

