[श्री जार्ज फरनेन्हीज]
विशेष को लेकर नहीं कहा था बल्कि वह सरकारी नीतियों को लेकर कहा था।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I must say one thing. It is not a question of somebody feeling it. Such expressions should be avoided.

घी जार्म फरनेग्कीज : मैं उन्हें विद्द्रा कर रहा हूं।

### 16.55 hrs.

## DEMANDS* FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (PUNJAB), 1968-69

MR. DEPUTY-SPEAKER: We will now proceed with the Supplementary demands of Punjab.

## Demand No. 1-9 Land Revenue

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That a Supplementary sum not excoeding Rs. $22,01,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Land Revenue."

Demand No. 2-10 State Excise Duties
MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That a Supplementary sum not excooding Rs. 2,97,03,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'State Excise Duties'."

Demand No. 6-14 Stamps
MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That a Supplementary sum not exceoding Rs. $1,80,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund
of the State of Punjab to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Stamps'."

## Demand No. 9-19 General Adminstration

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $6,10,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'General Administration.' ${ }^{\prime}$

Demand No. 12-23-Police
MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $15,93,910$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Police'."

## Demand No. 16-28-Education

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $16,00,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Education'."

## Demand No. 26-42-Multipurpose River Schemes

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $4,03,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of

[^0]March, 1969, in respect of 'Multipurpose River Schemes'."

Dracand No. 27-43-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial)

44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That a Supplementary sum not excoeding Rs. $22,93,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of Irrigation, Navigation Embankment and Drainage Works (Commercial), Irrigation, Navigation Embankment and Drainage Works (Non Commercial)."

Demand No. 29-50-Public Works

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Public Works'."

Demand No. 37-70-Forests

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. $35,00,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Forest'."

Drmand No. 38-71-Miscellaneous

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That a Supplementary sum not excoeding Rs. $16,25,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to defray the charges which will come in course of payment during the year onding the 31st day of March, 1969, in respect of 'Miscellaneous'."

Dimand No. 43-96-Carital outlay on Industrial and Economac Divelormignt

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That a Supplementary sum not excoeding Rs. $58,00,000$ be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to defray the charees which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of Capital Outlay on Industrial and Economic Development'."

Demand No. 51-Loans and Advances by State Government

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969. in respect of 'Loans and Advances by State Government'."

I would request hon. Members to confine their remarks to just five minutes each. We have hardly half-an-hour.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Two hours.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you want to participate, you will get five minutes.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: You give a chance to say something.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will set a chance. Please resume your seat.
 घगर इवनी ही जल्दी इसे पास कराना है तो

## [श्नी हुकम चन्द कछवाय]

फिर बहस ही क्यों कराते हैं ऐसे ही इसे पास कर बीजिए।

भी रकधीर निंत (रोह्हतक) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के लिए यह पालियामेंट ही भ्रसेम्बली का काम देगी श्रोर इस पर हरियाणा श्रौर पंजाब के बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं । इस पर ज्यादा समय दिया जाय ।

घं प्रेम च्यन्द्या (हमीरपुर) : पंजाब के लिए ज्याबा समय देना चाहिए। एक घंटा तो हम लोग बोलने वाले हैं।

SHRI K. M. ABRAHAM (Kottayam): I move my cut motions. I beg to move:
"That the demand for a supplementary grant of a sum not exceeding Rs. $15,93,910$ in respect of Police be reduced by Rs. 100 ."
[Use of Home Guards during Industrial disputes against workers' interests (1)]
"That the demand for a supplementary grant of a sum not exceeding Rs. 4,03,000 in respect of Multipurpose River Schemes be reduced by Rs. 100."
[Delay in completion of construction of the Muhiparpose River Projects (2)]

MR. DEPUTY-SPEAKER: The cut motions are also before the House.

SHRI A. K. ABRAHAM: Mr. DeputySpeaker, I had an occasion to attend the meeting of the Consultative Committee for Punjab on the 12 th of this month and it was the first and the last meeting of the Punjab Consultative Committee. Before that meeting, I was asked to send, if I wanted to, any subjects to the Committee for consideration. I accordingly sent certain items and they were included in the agenda but before it came up for discussion, the Chairman, the Home Minister, dissolved the meeting for the time boing so that my subjects could not be raise 1 at that time. Anyhow, I am going to raise those subjocts here, because they are very important.

First of all, I am raising the point about the firing in Pathankot. At Pathankot, on the 19th of September, there was police firing on the workers. Not only that; they even fired upon women and children and aged people when they were residing in the cottage. Even the bullet marks were to be seen on the walls of the cottage. The higher police officials, the sub-magistrate and the railway authorities conspired on the 18th and decided to teach a lesson to the workers concerned, and the firing took place the next day. A mob of 500 people assembled there, as per the Government's version. To disperse them the police officials fired teargas shells. Was tear-gas necessary for dispersing the mob of 500 people? Was the mob ready to attack the police with arms? It was not said by the Government, but they fired. It was a deliberate conspiracy to teach a lesson to the workers. I request the Government to have an enquiry into this matter.

Secondly, I come to the question of transport workers. The transport workers struck work during February of this year. Their demands were not conceded. The services of some of the workers were terminated and some workers were suspended. Even after an agreement was concluded between one MLA. Mr. Harkishan Surjeet Singh and the Government, what happened? That agreement was not implemented by the Government. In that agrecment, it was definitely stated that the workers whose services were terminated will be reinstated. The photostat copy of that agreement was produced, but the Government says that the original copy must be produced. We are going to produce the original agreement, and I request the Government to implement it at the earliest possible time.

## 17 hrs.

Coming to flat rate of electricity for tubewells, cvery farmer is required to pay a flat rate of Rs. 7 whether he owns one acre or 50 acres. This is benefiting richer peasants and not the poorer peasants. This is double the amount usually paid by the farmers earlier and it is higher than what is paid by industrialists.

The UF Government in Punjab brought a reform by which peasants having 5 acres of land and less need not pay tax for their land.

But that has not been implemented so far. I request the Government to do it immediately.

From the Sutlej river bend, the peasants are being evicted. They occupied this land after the partition. Previously it was occupied by Muslims. When the Hindus were driven away from Pakistan, they occupied this land. During the recent war with Pakistan in 1965, peasants living in Fosilkottu on the border were removed from there and they were settled on this land. Now all these peasants are being asked to vacate on the ground that a seed farm is going to be established there with Soviet aid. I submit that Government should find out another site instead of evicting the farmers from here.

Silting in Bhakra dam is a real danger. If silting continues, the age of the dam will be halved. Himachal Pradesh and Punjab must have a single authority for it and soil conservation and afforestation schemes must be implemented. Instead of mere statistics, the volume of the work done must be shown.

Now elections are coming and certain officials are being transferred to certain constituencies. Some police officials-I am not going to name them--were working during the last election for the Congress. They were removed from that constituency. Now during the last week, two of these police officials have been again brought back to that constituency. For free and fair election, such transfers must be stopped.

### 17.04 hrs.

## [Shri Gaduingana Gowd in the Chair]

The Punjab University Employces' Association has revived its agitation. It seems they had given a charter of demands in March. But the Vice-Chancellor did not agree to meet the members of the Exccutive Committee of the Association to have talks with them. Therefore, the President and the Secretary of the Association met the Chancellor, Shri V. V. Giri and the hon. Education Ministar, Dr. Triguna Sen and represented their case. But they also did not take any action. So, they have again started the agitation. I would request the government to take speedy measures to see that the ssues are discussed by the Vice-Chapcollor with
the members of the Executive Committee. Also, they should order the holding of a fair inquiry against corruption, nepotism, victimisation of staff and other malpractices.

SHRI G. S. DHILLON (Taran Taran): Since the Domands which have been mentioned here are of a limited character, we cannot hold any general discussion all around All the same, I want to give some suggestions about the items mentioned here.

Demand No. 1 asks for a very huge amount for continuing the consolidation staff. We are having this department for the last 20 years and for the last four or five years a promise is always given, which is repeated a number of times by the various Ministries, that this department will be wound up very soon. because the work is almost over. It will be seen from the note put at the end that in November 1967 it was decided that this department will continue only up to March 1968. On a second review it was extended to September 1968. It was said at that time that only 44,099 acres rema'n to be consolidated and hence it would not take much time Then the time was fixed up to 30th September. Later on, at the end of the year, it was said that $2,70,000$ odd acres were yet to be consolidated. I have not been able to follow the reason for this sudden increase in acreage. I think, like the old Rehabilitation Department, some reason or other is trotted out, for extending the time limit.

There are a number of Directors and Assistant Directors in this department and a note was given that their number will be reduced by March 1968 or, at the most, by September 1968. At that time, it was docidod to reduce the strength of this department from one Director, four Additional Directors, one Assistant Director, three settlement officers, eleven consolidation officers, 570 patwaris and so on to one Director, four Additional Directors, one Assistant Director, and 350 Patwaris. Now, at the end of the year, they say they are going to continue them again for another year. I propose that this department should be wound up as schoduled and its work should be given to the ordinary revenue staff. Otherwise, as usual, this promise will be made and at the end of every year there will be an announcement to continue the department again for

## [Shri G. S. Dhillon]

the next one year. In this way, it will go on like the Rehabilitation Department.

Then, I am very much surprised at Demand No. 2. Of course, the credit goes to the last Ministry for granting a number of liquor licences. They granted so many liquor licences and given a commitment to the contractors that they will supply molasses, spirit, liquor etc. Later on, they found that this could not be secured at control ed rates. If the contractors were not supplied, the Government would have lost Rs. 8 lakhs daily, that is, Rs. $2,40,00,000$ a month. The result was that they went to the open market. One of the things that the old ministry has left behind is that you come across liquor shops with beautiful, coloured bottles hanging and advertisements in every nook and corner but on the other hand here is such a big expenditure. It was to be secured from various firms at controlled rates but they had to go to the open market and no mention has been made here as to how much difference it will make in the final profits or additional income. Only the additional income of Rs. 10 crores is mentioned but how much loss the State will suffer because of their going to the open market is not mentioned. I think, the Government should not have thrown open all these commitments unless they were very sure of the procurement of molasses, liquor etc. but thanks to the last ministry, they went earlier, otherwise I do not know how far the burden would have increased.

Then there is Grant No. 16. An amount of Rs. 19,17,530, as decided under the Reorganisation Act, was to be given to the University. Everybody here knows that this was refused to the University when the University approached two States, Haryana and Punjab. I have been in the University body for a long time and they asked me a number of times to persuade those governments. But those governments insisted and some quarrel is going on about Bhakra and the University that they should all be a burden on the Central Budget; why they should pay. I am very happy that this amount was given and is provided for two years. But this is too meagre an amount. During the last four or five years the University had to pay about Rs. 34 lakhs in the form of enhancement of scales of pay etc. of the employees. Of course,
the University brought its employees at par with the Central employees but this demand is still continuing. Many employees in the University are still waiting for some of their demands for further concessions to be met. The University is out of funds now. This amount should, therefore, have been increased at least by Rs. 10 lakhs. I appeal to the Minister, so far as he is in charge of the funds, that it should have been a little more than what is provided here.

Then, about border roads, most of my hon. friends, who have visited the border areas immediately after the 1965 Indo-Pakistan conflict, must have seen that most of the trees were either cut or rooted out due to bombardment. At least, 75 per cent of the road running parallel to the border from Amritsar to Khemkaran is bare, without trees. During the war also half of it was without trees. My place is situated on this road and many times when I had to travel on this road during daytime during the war I always thought that perhaps I might or might not reach my destination simply because of lack of trees. There was no place to take shelter. Instructions should definitely go that if there is going to be afforestation on roads, priority should be given to border roads in the Punjab.

भी कंबर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, पंजाब देश का ग्रम्नदाता है श्रौर देश की घ्रत्न की घ्रावश्यकता को काफ़ी मात्रा में पूरी करता है। इसलिए सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि पंजाब के किसानों को समय पर खाद, पानी श्रोर बिजली मिलना चाहिए।

जहां तक केडिट फ़ैसिलिटीज्ञ का सम्बन्ध है, यह दुख की बात है कि पंजाब में चालीस करोड़ रुपये केडिट फैसिलिटीज के लिए दिए जाने थे, लेकिन बुवाई हो जाने के बाद भी सिक़ बीस करोड़ रूपये किसानों को दिए गए हैं घौर बीस करोड़ रपये मभी भी सरकार के पास पड़े हैं।

जहां तक पानी का सयाल है, पाकिस्तान के साष हुए इन्दस वाटर ट्रीटी के घमुसार

हमारी नदियों के पानी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाता है, जिसकी वजह से पंजाब के बेत सूखे पड़े हैं । पाकिस्तान ने हमारे देश की धरती पर मंगला उंम बनाया, जिसके लिए इस देश के प्रध्षान मंत्री ने उसको मुबारकबाद दी, यह सचमुच शर्म की बात है। लेकिन भ्राज हम मांग करते हैं कि सरकार को साफ़ तोर पर कह देना चाहिए कि चूंकि पाकिस्तान ने मंगला डैम को पूरा कर लिया है, इसलिए हिन्दुस्तान का पानी पंजाब को मिलेगा, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा ।

मुझ्षे इस बात से दुख हुग्रा है कि श्रो मोरारजी देसाई ने परसों एक स्पीच में कहा कि हमें गांवों में पानी श्रोर बिजली पर ज्यादा टेक्स लगाना पड़ेगा, ताकि घाटे को पूरा किया जा सके श्रोर प्लान को कार्यान्वित किया जा सके। मं श्रापके जरिए से उनको बताना चाहता हूं कि श्रगर यह कोशिश की गई, तो हम इस सदन में उसका पूरा मुकाबला करेंगे । हम यह नहीं चाहते हैं कि किसानों पर टैक्स लगाये जायें ग्रोर पानी तथा बिजली के दर बढ़ाए जायें । भ्राज तो जहलरत इस बात की है कि किसानों को पानी, बिजली श्रोर खाद सस्ते दर पर दिया जाए। लेकिन यह सरकार भाज उल्टी गंगा बहाने चली है। इस सरकार ने घाहर वालों को तो लूट लिया है प्रीर श्रब गांवों को लूटने की बारी प्राई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भगर गांब उठ कर खढ़े हो गए, तो ये मंती उस बहाव के सामने खड़े नहीं हो सकेंगें : प्राज तो ये लोग छतनी संख्या में हैं, लेकिन 1972 में इनका नामो-नियान मी नहीं बचेगा ।

भाप जानते होगे कि कुछ लोगों ने पपने दस्तब्त करके गिल मिनिस्ट्री के बिलाफ़ एक चार्ज-शीट राष्ट्रपति महोदय को दियां था। पाज्ता यह सरकार गिल के साथ कास्पीरेती करके उस चाजं-घीट को दबाना चाहृती है । इन मांगों में मोलेसिज का केस मी है, जिसके लिए यह सरकार इस सदन से करीब
$2,97,00,000$ रुपये की स्वीकृति चाहती है । मोलेसिज का भाव वास्तव में 63 वैसे पर टन था, लेकिन मुब्य मंन्री ने उसको पांच रुपये पर टन के हिसाब से ब़्रीदा। सरकार कहती है कि वह मिलता नहीं था। मेरा कहना है कि बाजार में डेढ़ रुपया पर टन का भाव था, लेकिन दुकानदारों से मिल कर पांच रुपये पर टन के हिसाब से ब़रीदा गया प्रौर उसमें मुब्प मंनो ने पैसा बनाया। मैं मांग करता हूं कि इस बारे में सी० बी० प्राई० के बारा एनक्वायरी होनी चाहिए। जिन लोगों ने दस्तख़त किए हैं, उन्होंने इस बारे में एक एफ़िडैविट दिया है। सरकार को इस मामले को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो पापी हैं, वह चाहे कोई भी हो, उसको जहूर सजा देनी चाहिए।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं एलेक्यान कमीशन के बारे में । हमारे साथी श्री रामकिशन जी जो पहले मुष्य मंनी थे उनका चुनाव रद् हो गया होशियारपुर सीट से करप्ट प्रेकिटसेज़ की वजह से, सारे हिन्दुस्तान में बाई-एलेक्यन हो रहे हैं मगर पंजाब की पार्लियामेंट्री सीट का चुनाव जनरल मिड टरं पोल के साथ करायंगे क्योंकि कांप्रेस ने उनके ऊपर दबाव डाला कि मिड टमं पोल के साथ चुनाव करो। ममं समक्षता हूं कि यह गलत परम्परा एलेकशन कमीशन ने डाली है। उनका फर्ज था कि सब पार्टीज से कन्सल्ट करके तब तिथि तय करते। इस तरह से भार्ाबट्रेरिली किया जायगा तो भाज देश का जो विश्वास एलेक्शान कमीशन के ऊपर है वह मी हट जायगा प्रोर लोग कहने लग जायेंगे कि यह कांप्रेस के इसारे पर काम करने वाले हैं। इससे बड़ी बदभमनी फैल सकती है। मैं मांग कर्लंगा कि एलेक्रन कमीशान इसकी प्रोर ध्यान दे।

दूसरी बात में कहना बाहता हें, वहां पर पंजाब में 8 सिल्क के कारखाने बन्द हो रहे हैं। कई़ कारखाने बन्द हो गए। हजारों मञदूर बेकार हो गए। इसका कारण यह़ है कि उसका रा मैटीरियल बो एक पूंजीपतियों के
[भी कंवर लाल मुप्त]

हाय में है प्रोर वह दबाए बंठें रहते हैं। इम मिलों को रा मैटीरियल नहीं देते। मंनी महोदय इसकी जांच करवायें श्रोर यह देषे कि षंजाब की जो यह सिल्क की मिलें हैं वह काम कर सकें। जो मोनोपली एक या दो भादमियों पर दे रखी है उनको दबा करके वह इस बात को देबें कि डिस्ट्रीव्यूशन ठीक तरह से होता है।

मैं स्वागत करता हूं इस बात का कि इन्होंने होम गार्डस् की संख्या बढ़ाई है। पहले तीन बटालियन थी, श्रब छ: बटालियन हो हो गई। में चाहता हूं कि श्रौर ज्यादा संख्या इनकी बढ़े श्रौर जो बार्डर पर लोग हैं, पंजाब के बहादुर लोग जो वहां रहते हैं उनको श्रौर ज्यादा ट्रोनग दी जाय श्छची तरह से, मजबूती के साथ ताकि जरूरत पड़ने पर वह दुश्मन का मुकाबिला कर सकें।

एक चीज श्रोर कहना चाहता हूं ख्वासतोर से श्रोर वह यह कि हम राजनीति के श्रंदर फंसे रहते हैं। हमारा कभी बेलों की तरफ ध्यान नहीं जाता। पंजाब में हाकी के प्रोर रेस्लिग के बहुत बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं, श्रच्छे-र्रच्छे कुश्तियां लड़ने वाले हैं। लेकिन सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया । मैं चाहूंगा कि हमारे लोग जब कम्पीटीशन में जाते हैं तो कहीं दसवें नम्बर पर जाते हैं या कोई घक्ल देख कर ही भाग जाता है, लड़ता ही नहीं, तो यह जो हिन्दुस्तान का नाम बदनाम होता है यह बहुत बुरी बात है। इस संबंध में भी माननीय मंनी विचार करें श्रोर बास तोर से कुछ पैसा इसके लिए भी दें। हम राजनीति में फंसे रहते हैं म्रोर यह सब चीजें श्रांब से श्रोक्षल हो जाती हैं। हनकी तरफ वह ध्यान दें ताकि प्षच्छे रेस्लर पैदा कर सकें, श्रच्छे खिलाड़ी पैदा कर सकें प्रीर भच्छी धरती पंजाब की है, वहां के किसान म्मच्छा श्रत्र पैदा कर सकें। इन शब्दों के साथ में प्रार्था करूंगा कि वह बेल न बेलें कि टैक्स लगाते चले जायं। नहीं

तो यह जनता बिगड़ जायमी तो भ्राप किर जायेंगे घौर अ्रापका नामोनिशान मिट जायगा ।

श्री रणधीर सिंहु (रोहतक) : माननीय सभापति महोदय, पंजाब हमारे देश का बाजुएशमशेर जंग है। देश की तलवार है श्रौर देश की छाल है। गुमाल में है तो देश की पगड़ी है, उसकी इज्जत है। वही पंजाब की जहां बेहतरीन किसान, दुनिया का मशूर किसान बसता है। पंजाबी दुनिया में मशहर हैं । एन्टरप्राइजिंग बिरादरी है । जहां का सिख तगड़ा है, जिसकी हिस्ट्री बनी हुई है, जहां के सिपाही से रूह कापती है पाकिस्तान की भ्रीर चीन की, वह पंजाब है। पंजाब में जब पाकिस्तान से लोहा बजा, बरकी, डोगराई प्रोर पठानकोट के महाज पर मीलों तक उनको खदेड़ा श्रौर छम्ब के मोर्चे पर पंजाब ने जो वीरता दिखाई, जो हुण्वल वतनी दिखाई, सारा देश उसके लिए पंजाब को सलाम करता है। तो पंजाब वह घरती है जिस पर सारे देश को नाज है। पंजाब के लाला लाजपत राय वैदा किया, सरदार प्रताप संहह कैरो पैंदा किया, रणजीत सिह् वैदा किया श्रौर पंजाब ने छोटूराम को पैदा किया। पंजाब छोटी चीज नहीं है । बड़ी शानदार चीज़ है प्रीर वहां का किसान नाक है देश की। देश की शान है वहां का सिपाही धोर वहां का किसान दुनिया का बेहतरीन किसान है। उसके ऊपर श्रापने मुमे बोलने का मोका दिया इसके लिए मैं श्रापका बड़ा मराकूर हूं।

में कहना चाहता हूं वहां के किसान को ज्यादा मजबूत बनाना है। वहां के सिपाही के हाष्य भौर मजबूत करने हैं। वह एक तरफ जमीन का सीना चीर कर तमाम देश के पेट को मरता है ध्रोर फिर पाकिस्तान के मोर्चं पर देश की सरहदु पर सारे देश की निगहबानी करता है। उसमें जितना फीज में जाने वाला तबका हैवह मी सारा किसान है दौर वह

किसान जिसके दादे-परदादे किसानी करते प्राए हैं, किसानी जिनका पेशा है, उन लोगों की जो मांग है वह पूरी करनी है । किसान की मांग क्या है ? चेयरमैन महोदय, श्राप खुद किसान हैं, जानते हैं । किसान को चाहिए पानी । किसान को चाहिए बिजली । यह ग्राप दे दें तो पता नहीं किसान क्या कर दे ? मेरे भाई ने टैक्स की बात की । मैं कहता हूं कितना ही टैक्स ग्राप लगा दो किसान पर लेकिन किसान को बिजली ग्रीर पानी दो । हम शहर को भुलवा देंगे ग्रौर ग्रापके खजाने को भर देंगे । लेकिन यह नहीं होगा कि बिजलो भी न दो, पानी भी न दो, उसको मार भो दो ग्रीर फिर टैंक्स ऊपर से लगा दो। यह नहीं होगा। मंं तीन चार बातों की तरफ तवज्जह दिलाऊंगा खास तौर से नम्बर $(1),(2),(12)$, (16) , (17) , (23), (27) ग्रौर (29) इन पर मैं एक-एक मिनट मुश्किल से लूंगा।

एक बात तो मुझे यह कहनी है कि जो सरहद के नजदीक का इलाका है वह एक तरह से छाती है हिन्दुस्तान की। एक तो यह कोशिश की जाय, सेंटर न करे तो स्टेट नो करे ही कि हरएक गांव जो सरहद् के सार-साथ हैं पर्टीकुलरली उनको सड़क से मिलर दिया जाय श्रोर डिफेंस बोर्डर रोड के रूप में उसको टेक झ्रोवर करें । झ्रगर स्टेट गवर्नमेंट के पास फायनेंसेज्ञ नहीं हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सरहदी इलाका करार देकर गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा दे । दूसरी बात खासतोर पर उनको इन्सेन्टिव दिए जाय जो ऐन तोप के मुंह पर बंठे हैं, जो मंज्रिल के सामने बैठे हैं। इसके घ्रलावा जो बहादुर किसान दिन-रात हल चलाते हैं म्रौर देश का पेट भरते हैं उनके लिए स्देशली मैं चाहूंगा कि लेस रेट पर बिजली घोर पानी दिया जाय । कंवर लाल गुप्त जी ने ठीक बात कही कि इंडस्ट्रिश्रलिस्ट तो दे तीन पैसे यूनिट बिजली का दाम ग्रोर किसान से लिया जाय 16 वैसे यूनिट, यह ज्यादती है उनके साथ । इसको बन्द करना चाहिए।

इसी तरह से बीज के मामले में, एर्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के मामले में केडिड के मामले में बास तोर से उनको मदद दी जानी चाहिए।

दूसरी चीज्र मैं एजूकेशन के सिलसिले में कहना चाहूंगा। ग्राम तौर पर बड़े-बड़े चहरों में तो स्कूल कालेज यूनिवर्वसटी बन आते, सब बन जाते हैं । लेकिन देहात में भापने देखा है कि ग्रगर कहीं प्राइमरी एकूस है तो वह मिडिल एकूल नहीं बन पाता, श्रगर मिडिस干क्कूल है तो हाई स्कूल नहीं बनने पाता। लोग जो हैं वह म्रब शहर के बजाय गांव में जाना शुरू करेंगे। यह एक वक्त की बात है। पहले गांव से घहर की तरफ भागते ये लेकिन घ्रव शहर में तो कंजेश्चन हो गया, वहां शुद्ध क्लाइमेट नहीं रही तो वह गांब की तरफ श्रब भागेंगे । इसलिए गांव को जम्नत बनाना है प्रोर जम्नत बनाने के लिए तालीम उसकी सबसे पहली रोशनी है। तालीम जब गाष में होगी तो वह एक नमूना बन जायगा शहर का। तो भ्राप तालीम की तरफ देबें। उसके लिए जो एलोकेशन है वह कम है, उसे ज्यादा होना चाहिए। खास तौर से बच्चियों की तालीम, लड़कियों की म्रोर हरिजनों की तालीम पर प्रधिक ध्यान देने की जरूरत है । यह भ्री़र लोग तो पढ़ जाते हैं। लेकिन गरीब घ्रीर हरिजन बावजूद सरकार की तरफ से बजीकै दिए जाने से मी नहीं पढ़ पाते । इनके लिए कोई जबर्दस्त चीज करनी होगी मीर न्यावा हिस्सा इनकी तरफ इसका डाइवर्ट करना पड़ेगा । मैंने देखा, हरिजन बेलफेयर के लिए जो एलोकेशन है वह् थोड़ा है। उसे बढ़ाया जाय । दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा इंड्ट्रीज के मुताल्लिक। इंड्ट्रीज़ घहरों में लगती हैं। ऐप्रो-बेस्ठ इंडस्ट्रीज्य हों प्रीर वह वेहात में लगाई जायं। गांब में बिजली जायगी घ्रीर बिजली से बह चलेंगी तो गांव तरक्की करेंगे। घहर को छोड़ कर वेहात की तरफ मुंह है तो इंड्स्ट्रीज भी वहीं लगाई जायं ।

एक बात घंर कहना कारूंगा .

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.
शी रणधीर सेसहः मैं सिर्फ यही कहना घाहता हूं कि भाखड़ा के ऊपर हरियाणा मोर पंजाब का थोड़ा क्षगड़ा पानी ग्रोर बिजली का है 1 मैं चाहता हूं कि ग्रापस में बैठकर इसको सुलघ्नाया जाय, इस पर ज्वाइन्ट कन्ट्रोल हो, हरियाणा का पानी हरियाणा को दिया जाय औ्रौर पंजाब का पानी पंजाब को दिया जाय प्रौर यही चीज़ बिजली के लिए की जाय ।

एक बात पंजाब यूनिर्वस्टटी के बारे में कहना चाहता हूं-उसके सीनेट श्रोर सिण्डिकेट में हरियाणा का रिप्रेजेन्टेशन थोड़ा है, पंजाबियों का ज्यादा है। वह भी हमारे भाई हैं, लेकिन हरियाणा का भी उसमें एडीक्वेट रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए ।

भापने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए ग्रापका मशकूर हूं।

धी मीठा लाल मीना (सवाई माधोपुर): सभापति म्होदय, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब उद्योग धंधों के लिए, उपजाऊ जमीन के लिए, भाखड़ा जसे बांध के लिए देश में घग्रणी है। वहां के किसान बड़े मेह्नती श्रोर देश्श को भारी तादाद में श्रम्न देनेवाले हैं। लेकिन पंजाब जैसे प्रदेश को बिगाड़ने वाली प्रगर कोई चीज़ पैदा हुई है तो यह कांग्रेस सरकार है, जिसने छस बजट में, जबक्कि इस समय पंजाब में राष्ट्रवति शासन है, जो गंरज़ूरी रुपया एडवांस-लोन का पास नहीं कराना चाहिए था, जो वहां की विधान सभा में पास होना चाहिए था, पास कराने का प्रयत्न किया है भौर वह भी थोड़ी रकम नहीं है, 28 करोड़ 96 लाब रुपया लोन-एड्वांस में पास किया है मौर यह्र किस के लिए किया गया हैदेक्ष के जाने-पहचाने बीजू पटनायक के लिए किया है। ये लोग उनको सरहिंद में फटिलाइजर का कारछाना लगाने के लिए 6 करोड़ रुपया देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ़ मीठापुर में टाटा फटटलाइजर को कारखाना लगाने

के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, उसका एक तरफ से पतन हो रहा है। बीजू पटनायक के बारे में मुझे ज्यादा कहने की जस्रत नहीं है-उनकी तरफ़ इन्कम टैंक्स 75 लाख्र रुपया बाकी है।

केन्द्रीय सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी ने उनके बारे में यह फैसला दिया था कि उनको कोई भी सरकारी काम करने के लिए न दिया जाय-—लेकिन फिर भी यह रुपया उनको दिया जा रहा है । पिछले दिनों वह देश से भागने के लिए उतारू थे, उनके पासपोर्ट को केन्सिल किया गया—ऐसे जाने-पहचाने घोर को भी इस तरह से यह सरकार रुपया दे रही है ।

इस समय जब कि वहां राष्ट्रपति शासन है, इस सरकार को यह रुपया यहां पर पास नहीं कराना चाहिए था, बल्कि इसको विधान सभा पर छोड़ दिया जाता तो इससे शासन की एक घ्रच्छी नीव पड़ती। लेकिन इन्होंने इसी चीज़ की पुनरावृत्ति हरियाणा में की थी, जिसका रूप श्राज हमारे सामने है श्रौर भ्रब फिर उसी चीज की पुनरावृत्ति ये पंजाब में करने जा रहे हैं। मैं भापसे निवेदन करना चाहता हूं कि भ्राप इसकी पुनरावृत्ति पंजाब में न करें, जिससे कि यह उथल-पुथल होती रहे प्रौर जनतंत्न का मखोल उड़ाया जाता रहे ।

सभापति महोदय, में चाहता हूं कि द्स तरह्ह का लोन-एडवान्स न देकर प्राप किसानों को उनकी खेती के सुधार के लिए, मोटर श्रोर बिजली के पर्याप्त साधनों के लिए, खाद के लिए सहायता दें, उनको लोन दें।

दूसरे-वहां शिक्षा प्रोर खेल का ज्यादा ज्यादा प्रचार किया जाय । जैसा मेरे भाई कंवरलाल जी ने कहा कि भाज सबसे ज्यादा खिलाड़ी पंजाब के हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाय। प्रायः ऐसा देखा गया है कि जो भारत के सिलेक्टेड पहलवान हैं, उनके लिए खाने-पीने के वास्ते कोई इन्तजाम नहीं होता है। उनके

खाने-पीने के लिए कुछ सालाना भता बांध दिया जाय, ताकि वे निश्चित होकर खेलों की तरफ़ काम कर सकें।

श्रन्त में मेरा यही श्रनुरोध है कि इस तरह से लोन-एडवांस न देकर उस रुपये को किसानों के लिए बर्चं किया जाय ।

धी शिव भारायण (बस्ती) : सभापति महोदय, माज पंजाब पर बोलते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है-

नाज़ रहेगा तुक्न पर प्यारा चमन हमार। पंजाब वह भूमि है जिसने ह्मको राजगुरू दिया, जिसने सुख्बदेव द्विया, जिसने भगत सिह्ह द्विया। मैं भपने सामने बेठे हुए फर्जी भांतिकारियों को उनसे सकक छेना चाहता हूं-पंजाब से सबक सीखो, पंजाब ने लाला लाजपतराय हमको दिया । सभापति महोदय, पंजाब पांच नदियों के द्वारा सींचा जाता है, पंजाब वह भूमि है जिसने प्रकाल के जमाने में, जब हम भ्रमरीका घ्रोर दुनिया में बाउल लेकर मीख मांगते फिर रहे चे, दो लाख टन मेहूं दिया। ऐसे प्रांत को श्रगर भ्रपनी जेब से भी पैसा देना पड़े, तो जरूर देना चाहिए। हम उनके लिए सिचाई का प्रबन्ध करें, ट्यूब-वेल का प्रबन्ध करें, उनके भाखड़ा नांगल के घगड़े को तय करें । पंजाब हमारे देश का सिपहसालार है, हमारे देश का रक्षक है। हम कहा करते हैं कि इस मुल्क में पंजाब के हर पंजाबी भ्रोर सरदार को जिन्दा रहने का हक है। मैं उस पूर्वी इलाके से आ्याता हूं जहां हम सत्तू ख्राकर जीते हैं, जहां साढे चार फुट के नोजवान होते हैं घ्रोर हमारे कन्घों पर बन्दूक रखना, पंजाब ह्मको सिखाता है।

### 17.31 hrs.

[Mr. Speaker in the Chatr]
मैं चाहता हूं कि पंजाब की सड़ के पक्की हों, जैसी सड़र्के मैने बेलजियम में देख्वीं, वैसी पक्की सड़कें पंजाब में बनें । पंजाब की पाषा

बड़ी सुन्दर है—हिन्दी श्रोर उर्दू की मिलीजुली भाषा है, हिन्दुस्तानी हंमें पंजाब ने दी हैहमें उस पर नाज है । मैं चाहता हूं कि दक्षिण के लोग पंजाब से सबक सीबें। बंगाल के लोग पंजाब से सबक सीबें। पश्चिमी पांकिस्तान से जो रिफ्यूजी भ्राए, वे सब बस गए, लेकिन बंगाल के ओो रिफ्यूजी भाए, वे फेल हो गएरह गए भीखचट्टे के ऊपर । वे मर्द लोग हैं, हमें उन पर गुुमान है। में गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि वहां की यूनीवर्वसटी का जो क्षगड़ा है, उसको हल कराइए, हससे वहां के लड़कों को श्रच्छी ट्रेनिग मिलेगी, वे लोग पढ़-लिख कर निकलेंगे । मुझ्षे पंजाब में जाने का मोका मिला है, मैंने वहां के गांवों के कालेजों म्रोर स्कूलों को देखा है-मेरे राजस्थान के एक भाई भैंस की बात कर रहे ये, उनकी शक्स भी मैंस से मिलती है-वहां पर बहुत बढ़िया-बढ़िया दूष देने वाली गायें श्रोर मैसे होती हैं। मैं भ्रापसे पनुरोघ करता हूं कि भाप पंजाब की पूरी तरह से मदद करें। हन शब्दों के साथ मैं पंजाब की इस मांग का समर्थन करता हूं।

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I will take this opportunity to warn the Government as also the country about a certain critical point that we had from the side of the west in 1965. That political spectre is to-day again looming large on the western side of our country. We have seen that whenever there has boen an internal crisis in Pakistan politics, the military junta of Pakistan wanted to make an external crisis. We have also seen that in 1964 olections in Pakistan, when Ayub was challenged by the masses of Eastern and Western wings of Pakistan, soon after the elections, he took over to that adventure against India. I will ask the Government because Punjab is historically and also realistically the defence shield of India; and for that reason I want to draw the attention of the Government that certain ominuous developments are going on inside Pakistan. If we feel that the internal crisis in Pakistan will create a problem for Pakistan only, then we are mistaken. There is every possibility that Mr. Ayub will again make an adventure against India, particularly, to maintain his gaddl in Pindi. Therefore, we must keep a watch

## [Shri Samar Guha]

on the borders with Pakistan and for that reason, we should strengthen and the Government should strengthen the civil defence apparatus, particularly in the border areas with Pakistan and also strengthen the Border Security Force and also take the people there with the Government so that they can also be associated with the efforts of the Government in keeping a watch on the western border of our country.

On this aspect, I shall particularly draw the attention of the Government to the damage, destruction and other forms of harassment caused to the people on the border of Punjab. I do not know whether the Government by this time have met their problems and resettled them in their own homeland there. I do not want to deal at length with this point. I should only ask the Government again to keep a watch on the borders of Punjab and also on the internal politics of Pakistan particularly in the Pindi region.

Then, I would like to draw the attention of the Government through you to some historical and also sacred obligations that we owe to the great martyrs of Punjab: Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. I know it is the urge of the people of Punjab that the memory of these people should be honoured. We all know that these great martyrs were hanged in the Lahore jail. It is the urge of the people of Punjab that the Government of India should take some steps to negotiate with the Government of Pakistan so that the hallowed memory of these great martyrs could be protected in the Lahore jail.

I have also another point to which I would draw the attention of the Government. No doubt it is an all-India demand and more particularly the demand of the people of Punjab, because at that time, Punjab was a united one, to her great glory. Perhaps all of us have forgotten the resolution of 31st December, 1929 which was for complete independence. It was accepted and adopted at Lahore. It was a great meet; a historical resolution. I would ask the Government, on behalf of the people of Punjab as also of India as a whole, that they should try to do something so that something could be done
to have that memory honoured in that sacred place where the first pledge of freedom was adopted in Lahore.

शी बूटा सिंह्ट (रोपड़) : श्रध्यक्षजी, मं सबसे पहले ग्रपने भाइयों का मशकूर हूं जिन्होंने पंजाब के लोगों के साथ श्रपने जज़बात का इज़हार किया है। सचमुच पंजाबी करामात कर सकता है श्रगर उसकी पीठ पर श्रपने देशवासियों का ह्राथ हो । हिन्दुस्तान की श्राजादी की लड़ाई के बाद श्राज़ादी की रक्षा के लिए हुग्रा संघर्ष इस बात की गवाही देता है कि पंजाबियों ने श्रपना लोहा कैंसे सरह़द पर दिखाया। मेरे कुछ भाई ग्राज भी पाकिस्तान की बात करते हैं लेकिन हम सरहद पर बैंे हुए कभी फिक्र में नहीं पड़े । पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह हमें वरजिश कर्वाने के लिए हो रहा है। ग्रगर किसी को देखना है तो पाकिस्तान के पंटन टैंक श्राज भी जी० टी० रोड पर सजे हुए देख सकता है। जंग के दोरान हमारी बहनों ग्रीर माताग्रों ने मोर्चे पर जाकर शूरवीर बहादुरों को लस्सी, दूध श्रीर पराठे पहुंचाए। पंजाब के जवानों ने ग्रपने शरीर के ऊपर बम बांध कर कैसे पैटन टैंक की बखियां उधेड़ी हैं छसे हर कोई जानता है। ग्राज सदन को मौका मिला है वहां की मांगों पर विचार करने का। मैं समझता हूं कि ग्रगर हम सज्चे दिल से वहां की कोशिशों की सराहना करते हैं तो उनकी हरएक मांग को पूरा करना चाहिए मगर मुझे तकलीफ़ होती है जब यह कहा जाता है कि चौथी योजना में पंजाब का इतना रुपया काट दिया गया । हम मांगने के श्रादी नहीं हैं । मेरे भाई जानते हैं कि पंजाब किसानों का देश है श्रौर किसान बुद् कमाई करता है, वह मांगता नहीं है । म्राज भी जिस तरह पंजाब के किसानों ने देश की भूख का मसला हल किया है वह हम सभी जानते हैं । घ्रगर उन्हें पूरे साधन दिए जायें तो वह श्रोर ज्यादा पैदा कर सकते हैं। माइनर इर्रीगेशन की बजह से पंजाब में प्रनाज ठीक पैदा नहीं हो रहा है। बहां बिजली का फ्लैट रेट लगा दिया

गया है लेकिन उनको बिजली जरूरत के वक्त नहों मिलती । हफ्ते में मुश्किल से एक दिन बिजली मिलती है घ्रोर पूरे महीने का किराया उनसे लिया जाता है। ग्रगर डीज़ सैट लगा कर उनको बिजली मुहैया की जाय तो मैं कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान भर के लिए पंजाब में श्रनाज पैदा हो सकता है ।

इस बिल में कुछ मांगें हैं जिनकी ग्रोर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । सबसे पहले लंड रेवेन्यू में कंसालीडेशन की मांग है। श्रगर ग्राप ह्वाई जहाज़ से सफ़र करें ग्रौर पंजाब श्रोर हरियाना का एरिया देखना चाहें तो श्रापको वह कंसालीडेशन की वजह् से नजार ग्रा जायगा कि सारे प्रांत को कैसे कंसालीडेट किया है । मैं कहूंगा कि कंसालीडेशन ही पंजाब की खेतीबारी की तरक्की का राज़ है। मैं चाहता हूं कि जो काम कंसालीडेशन का पूरा हो गया है श्रौर श्रगर उसमें कुछ माइनर कैसेज्ञ तय होने को बाकी हैं जिनके लिए 22 लाख रुपया मांगा गया है तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट को एक कमीशन नियुक्त करके उन छोटे-छोटे मामलों का निपटारा कराना चाहिए ताकि यह़ काम बिलकुल समाप्त हो जाय ।

पर्चेज़ ग्राफ़ मोलसेज के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। इसमें बहुत गोलमाल हुग्रा। पंजाब विधान सभा में भी इसके बारे में चर्षा हुई ग्रोर जो केसेज्ञ गिल मिनिस्ट्री के खिलाफ़ इनक्वायर हुए उनमें से मेरी इत्तला है कि यह् मोलेसेज का केस भी है । श्रच्छा होता कि जो रिपोर्ट सी० बी० घाई० की होम मिनिस्ट्री ने गवर्नर को भेजी है वह यहां सदन में भ्राती आ्रीर हम उस पर चर्चा करते तो पता चलता कि गिल मिनिम्ट्री ने क्या-क्या करप्शन किया है। जो लोगों का पैरा स्वाया है उसकी सजा हम देते । मगर घ्रफ़सोस है कि वह. रिपोर्ट घ्रभी तक गवर्नर साहब दबाए बेंे हैं। मैं चाहता हूं कि मोलेसेज्ञ डील की पूरी जांच हो भ्रोर जो पैसा ग़बन हुग्रा है उसकी पूरी सजा जिम्मेदार . लोगों को दी जाय ।

एक दूसरी बात मुझे पंजाब यूनिर्वसिटी की ग्रान्ट्स के बारे में कहनी है। पंजाब यूनिर्वसिटी की सीनेट ने हरियाना प्रीर पंजाब यूनिवर्वसी के लोगों को एनहान्स्ड डी० ए० भ्यभी तक इसलिए नहीं दिया कि भ्रभी तक उनको इस बारे में परवानगी नहीं दी गई । क्रगर इस सदन ने यह खर्चा पहले पास किया होता तो वह पीछे न रहते श्रौर यूनीर्वसटी के कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों के साष महंगाई भता मिल जाता ।

श्रपोजीशन की तरफ से शेड्यूल्ड कार्ट्स घौर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के बारे में बहुत चर्चा की गई जिससे मालूम होता था कि वही उनके ज्यादा हितैषी हैं । मैं कहना चाहता हूं कि गुरनाम सिह भ्रौर गिल साहब की मिनिस्ट्री में जो उनके बारे में एकींम्स थीं उन सबको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया। गुरनाम साहब ने भी टच नहीं किया घ्रोर न गिल साहब ने टच किया । मिं चाहता हूं कि जो स्कीमें थों, जेड्यूल्ड कास्ट्स ग्रोर ऐोड्यूल्ड ट्राइब्स को जमीनें दी जाती थी, नजूल लेंड दी जानी थी, उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए इंटर्स्ट्ट फी कर्जे दिए जाते थे, वह्ह उसी तरह से जारी हो । मैं कहना चाहता हूं कि गिल कंबिनेट ने पंजाब में जो धांधली डाल रखी थी, जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को म्युटिलेट किया था उन सबकी नए सिरे से जांच होनी चाहिए। उस कबिनेट का नाम भारत के इतिहास में काले ग्रक्षरों से लिखा जायगा क्योंकि उन्होंने बपरासी से लेकर थीफ़ सेक्रेटरी तक, सब भाफिसरं को करप्ट किया प्रौर जिन्होने उनका कहना नहीं माना उनके साथ ज्यादती की, उनको ट्रांसफ़र किया, सजा दी, बगैर कारण के सस्पेंड किया । मैं चाहता हूं कि जब हम यह्ह खर्षा मंजूर करने जा रहे हैं तो एक परमानेंट कमीशन नियुक्त किया जाय जो जांच करे घ्रीर जिनके साष इनखस्टिस हुमा है उनके साथ अम्टिस हो 1

SHRI K. HALDER (Mathurapur): Mr. Speaker, Sir, mid-term elections will be held in Punjab within two months and the people of this State are anxiously awaiting the termination of President's Rule, which is rather a curse to them. The people of Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal are also counting the end of one man's autocratic administration in their respective States.

It was the Congress clique which helped the installation of the Gill Ministry in power, by over-throwing the popular United Front Ministry in that State and the Governor was a party to it. The Governor rather helped the corrupt Ministry to survive by his notorious tactics.

During the period when Gill Ministry was in office, a memorandum was given to the President by the opposition leaders against the Gill Ministry, containing charges of corruption and nepotism and demanding a commission of inquiry. After the fall of the Gill Ministry, that memorandum was referred to the Governor for preliminary enquiry and comments. It is seen from the report of the Governor that some of the charges have been substantiated. Therefore, the Government should now appoint a commission of inquiry.

Then, the Punjab Roadways employees who were arrested or suspended in February, 1968, under the orders of the Gill Ministry, continue to be victimised. Even though 9 to 10 months have passed, no charge has been substantiated against 91 employees
fit who are under prosecution and 76 employees are still facing departmental enquiry. It is the object of the government to discharge the union leaders and militants on some fake charges. I will give you an instance. The General Secretary of a trade union was arrested on the 26th February. 1968 and the charge brought up against him was that he set fire to a bus on the 27th February, 1968.

The one-man pay commission on revision of pay scales of government omployees submited its report some time back. Yet, government have taken decision only about certain categories. Many government employees are not satisfied with this report for several reasons. The report is yet to be published. The Chandigarh correspondent of Tribune, commenting on the revised grades of pay
in respect of 7 departments, says "generally, highly paid employees are benefited more." In fact, in some cases, for instance, patwaris in the revenue department and assistant probation officers of the Jail Department will lose in the maximum fixed. The traffic managers and station supervisors (General) will get a lower start.

Then, the Government of India is delaying a decision on the future of Chandigarh. Even though the Prime Minister herself had committed to arbitrate on this question, no action has been taken on the question so far.

During the past three Plans Punjab was totally neglected and no heavy projects were taken up there. The people of Punjab are hoping that at least in the Fourth Plan some projects will be taken up in Punjab to improve the condition of the workers and peasants in that State.

It has become a practice of the Congress Government here to overthrow any government which is not a Congress government on the charge that there is no democracy etc. The ruling party at the Centre, the Congress Party, thinks that they are the only custodians of democracy in this country. But in this process what has happened is that they have overthrown the popular ministries of Punjab, Bihar, U.P., West Bengal etc. and I do not know when the Haryana Grants will again come up before this House. This Government is also planning to overthrow the Government of Kerala. You may ask what has that to do with the discussion on these Grants. I will only say that other Demands like the Demands for Punjab will come before this House. That is the tactics of the Government at the Centre. But I shall give one warning that we shall not allow other provinces to pass through what Punjab is passing through now. That is the only warning I want to give them.

MR. SPEAKER: Before I call upon the next speaker, I may say that the half-anhour debate and other debates are not possible today because we willyhave to'go through the financial business first. Wo will fix some other time that is convenient. I cannot say when it will be convenient.

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi): This matter is important for obvious reasons
and there is the second report of the Deputy Commissioner which has been presented. It is not something which has been disposed of.

MR. SPEAKER: I know, it is an important thing but it is not thrown out; we are only postponing it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Only two days are left.

MR. SPEAKER: I know that.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: On Friday there is another half-an-hour discussion. So it is not possible to take it up.

MR. SPEAKER: Let me see when we can have the discussion.

SHRI M. L. SONDHI: It is of concern.

MR. SPEAKER: I know. But let me see. Half-an-hour discussions are normally taken at the fag-end of the day.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: The Minister has gone away.

MR. SPEAKER: He will come. I do not know how long will the House sit. I am not able to say that. I told you in the morning that we may continue to sit till 8 o'clock or 8.30 .

SHRI M. L. SONDHI: It is very important. It is an issue which transcends party lines.

MR. SPEAKER: Let me see at the end of it.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: At what time?

MR. SPEAKER: 1 do not know. It depends on the work.

## SHRI SRINIBAS MISRA rose-

SHRI M. L. SONDHI: Do matters relating to human liberty get lesser time?

MR. SPEAKER: You are wasting the time now. I cannot say anything now.

SHRI M. L. SONDHI: What is going on now is a political exercise.

MR. SPEAKER: But the Demands are to be passed.

SHRI M. L. SONDHI: There can be a little reduction in time for that.

MR. SPEAKER: I am trying to reduce it.
क्षी प्रेम चन्ब बर्मा (हमीरपुर) : प्रध्यक्ष महोदय, 23 श्रगस्त, 1968 को राष्ट्रपतिजी ने पंजाब का शासन सम्भाला था। मैं समक्नता हूं कि यह मांगें जो कि 23,68 करोड़ रुपये के खर्चे की हैं, वह म्राज छस सदन में पेश न हुई होतीं भगर पंजाब में राष्ट्रपति का शासन न हुग्रा होता ।

घ्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापको कुछ पीछे ले जाना चाहंगा श्रोर यह बताऊंगा कि यह क्यों हुम्रा । पंजाब में जो विरोधी दल थे उन्होंने श्रपनी खिचड़ी-सरकार बनाई । कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा श्रौर भानुमती ने कुनबा जोड़ा, यही बात उन्होंने की थी। जनसंघ, कम्युनिस्ट, घ्रकाली पार्टी घ्रौर जनता पार्टी (जो कि डेफेक्टर्स थे), इन सब पार्टियों ने मिलकर वहां पर श्रपनी सरकार बनाई लेकिन उनकी वह सरकार चल नहीं पाई क्योंकि वे इन्साफ नहीं करते थे । श्रापको मालूम होगा उस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में भ्रनाज के जाने पर रोक लगा दी थी घ्रोर वहां के बहादुर डोगरे, जिनकी संख्या 30 लाख है, उनको भूखों मारने लगे थे लेकिन भगवान ने उनकी बात सुन ली क्योंकि वे भगवान पर विश्वास करते हैं। छन पार्टयों की भापस में, लूट के माल पर लड़ाई हुई जिसके फलस्वरूप सरकार ही टूट गई।.

## 18 hrs.

मैं समझ्नता हूं कि पंजाब को प्रगर स्कैडल प्रान्त कहा जाय तो ठीक है। क्योंकि उसमें बड़े-बड़े स्कंंडल होते हैं तो यह बात ठीक ही होगी । पंजाब में इन कम्युनिस्टों घ्रोर जनसंखियों ने बड़े-बड़े स्कैष्ल किए 1 युनाइटेख
[श्री प्रेम घन्द वर्मा]
फंट की सरकार के जमाने में वहां बड़े-बड़े सकेंल हुए हैं। मेरा कहना है कि उनके राज्य में जो ग्रंधेरगर्दी म्रौर धांघलेबाज़ी चली है उसकी पूरी हनक्वायरी होनी चाहिए।

मेरे उधर के मित्न श्री कंवर लाल गुप्त ने चूंकि एलंकश्शन सिर पर है इसलिए श्राज यहां पर पंजाब के बारे में एलेक्शन स्पीच कर दी। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ने उन सब घहरों को लूटा श्रौर श्रब वहां पर प्रेसीडेंट रूल करके श्रोर गांव को लूटने जा रहे हैं। में श्री कंवरलाल गुप्त से पूछना चाहूंगा कि वह कौन से गांव में रहे हैं अ्रौर कौन से गांव की नुमायन्दगी करते हैं जो इस तरह के बेसिरपेर की उड़ा रहे हैं ? दरस्रसल उनकी नजर चुनावों पर है ग्रोर इस तरह से चुनावों के समय गरीब लोगों को गुमराह करके ग्रीर उन्हें बेवकूफ बना करके म्रपना उल्लू सीधा करते हैं ग्रौर उस तरह से फिर श्रपना गठबंधन करते हैं । उनकी बस यही कोशिश रहती है कि पंजाब में या कहीं भी कांग्रेस की सरकार न बन पाए क्योंकि वैसा होने से उनकी पोल खुलती है । इसलिए हम देब रहे हैं कि वह इस बिल को एक एलंक्शन प्रोपेगैंडा बना रहे हैं ग्रीर इस तरह से जनता को गुमराह करने के लिए धुंमाधार तकरीरें दे रहे हैं।

चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं महज दो, तीन सुक्षाव रखकर भ्रपना स्थान प्रहण करूंगा। पंजाब बहादुरों का प्रदेश है भोर यह वह प्रान्त है जो कि पाकिस्तान के मुंह के सामने खड़ा है । जरूरत इस बात की है कि पंजाब प्रान्त सिविल डिफेंस को मजबूत किया जाय। यह भी श्रावश्यक है कि एन० सी० सी० प्रोर बोरडर सिक्योरिटी फोर्स को सुदृढ़ किया जाय घ्रोर पाकिस्तान से लगती हुई जितनी पंजाब की बोरउर है वहां के तमाम लोगों को हथियारबंद किया जाय । उनको हम सभी प्रावश्यक सुविधाएं मुलम करें ताकि वह ध्राने वाले किसी भी बाहरी संकट का कामयाबी के साष सामना कर सकें।

दूसरा मेरा मुझ्काव यह है कि चुनाव सिर पर भा रहे हैं म्रोर इसको देखने की बड़ी श्राबप्यकता है कि यह चुनाव निष्पक्ष रीति से सम्प्न हों। इसके लिए मेरी मांग है कि चुनाव निष्पक्ष होने के लिए बह दल वह पार्टयां जो कि शरारत पसन्द हैं जो द्सगड़ा करना चाहती है जो कि नाजायज फ़ायदा उठाना चाहती हैं श्रोर जो कि क्रानून को श्रपने हाथ में लेना चाहती हैं ऐसे शरारती तत्वों से सरकार को मुनासिब व कारगर छंग से निबटना होगा। इस काम की जिम्मेदारी गवर्नर पर व राष्ट्रपतिजी पर है।

तीसरा मेरा मुसाव यहु है कि पंजाब के जो पेंशन याफ्ता पुराने सरकारी मुलाजिम हैं उनकी पेंशन बहुत थोड़ी है । उसके बढ़ाये जाने के लिए वह बड़ी देर से श्रान्दोलन कर रहे हैं। मेरा ग्रापसे निवेदन है कि ऐसे पेंशनयाफ्ता सरकारी मुलाजिमों के लिए जिनकी कि पेंशन ग्राज की कमरतोड़ मंहगाई के जमाने में बिलकुल नाकाफ़ी है ग्रौर जिन्होंने कि $30-30,35-35$ साल तक सरकार की वफादारी के साय सेवा की है उनकी पेंशन को बढ़ाया जाय । उनको अ्रन्य सहूलियतें भी प्रदान करने के बारे में सरकार विचार करे ।

चोथी बात यह है कि श्रगर चंडीगढ़ का मामला फिर डिस्कशन के लिए भाता है तो मेरा श्रापसे निवेदन है कि चंडीगढ़ में हिमाचलप्रदेश को भी हिस्सा मिले इसका ध्यान रखा जाय। ग्रगर चंडीगढ़ का बटवारा हो तो उस बंटवारे के प्रन्दर हिमाचल प्रदेश को मी भागीदार के तोर पर शामिल कर लिया जाय प्रोर उसे भी उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए।

पांचवी श्रोर भाखिरी बात जो में कहना चाहता हूं वह यह है कि माबड़ा, व्यास भौर गोबिन्दसागर गैम के कारण वहां से जो लोग हटाए गए हैं भाज वह बुरी हालत में हैं। वह गरीब व पिछड़े हुए लोग हैं मौर पंजाब सरकार उनके साय ठीक तरह का बर्ताब्व नहीं करती

है क्योंकि वह हिमाचल प्रदेश के मन्दर जा चुके हैं। हस श्रवसर पर में श्रापके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भाबड़ा, व्यास श्रोर गोविन्दसागर का जो पिछड़ा हुमा इलाका है ग्रोर जो वहां से उजाड़े गए हैं उनको बसाने की घ्रौर उन्हें भ्रावश्यक सुविधायें पहुंचाने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है लेकिन ग्रभी तक उनको ठीक तरह से बंठाया नहीं गया है। मुझे श्राशा है कि उस सम्बन्ध में पंजाब सरकार को ग्रावश्यक हिदायतें सेंटर से भेज दी जायेंगी। मिं पंजाब की बजट मांगों का समर्थन करते हुए ग्रपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री प्रफागवीर शास्बी (हापुड़) : श्रध्यक्ष महोदय, में केवल तीन बातें कहना चाहता हूं। एक तो मेरा श्रपना निवेदन यह है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन होने से सबसे बड़ा लाभ श्रगर किसी को पहुंचा है तो वह पंजाब विश्वविद्यालय को पहुंचा है। हुग्रा यह कि जिस समय पंजाब का बंटवारा हुग्रा तो पंजाब विश्वविद्यालय को सहायता देने की जिम्मेदारी तीन राज्यों पर श्राई। केन्द्र पर, हिमाचल प्रदेश पर श्रोर पंजाब सरकार पर। हिमाचल प्रदेश श्रोर केन्द्र की सरकार तो श्रपना हिस्सा देते हैं लेकिन पंजाब सरकार इस विषय के श्रन्दर टालमटोल करती रही है। श्रब यह जो ग्रनुदानों की मांगें श्राई हैं उसमें 16 लाख रुपया पंजाब विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में रक्बा गया है। मेरा श्रपना निवेदन इस प्रकार का है कि यह स्थिति देर तक न चले। उत्तर भारत में लगभग सब ही विश्वविद्यालयों में गड़बड़ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पंजाब विश्वविद्यालय ही इस प्रकार का एक सोभाग्यघाली विश्ववविद्यालय है जो कि इस प्रकार की गड़बड़ों से काफ़ी हद तक दूर है । पढ़ाई के सम्बन्ब में भी वहां का स्टंन्ड्ड पहृले की प्रपेक्षा काफ़ी ऊंचा उठा है । इसलिए मेरा भपना मुम्नाव यह है कि चंडीगढ़ जब केन्द्रीय सरकार के म्रघीन है तो पंजाब विश्वविद्यालय को भलीगढ़ घ्रोर बनारस विष्वविय्यालय की

तरह से केन्द्रीय विश्वविबालय बयों नहीं बना दिया जाता। केन्द्रीय सरकार पूरा उसको भपना म्नुदान देकर एक भादर्श विश्वविषालप़ के रूप में विकसित करे ।

दूसरा मेरा सुक्षाव चंडीगढ़ घहर के सम्बन्ध में है जिसकी कि चर्षा परी कई माननीय सदस्यों के द्वारा की गई है। मुके इस सरकार से सबसे बड़ी शिकायत यह है कि यह पहले कमीशन बनाती है, कमीशन बनने के बाद वह कमीशन जब श्रपनी राय देता है तो वह फिर उन कमीशनों की राय को चौराहे पर रब कर लोगों को भ्रापस में लड़ने के लिए छोड़ देती है। ऐसा ही महाजन कमीशन के सम्बन्ध में हुप्रा। ऐसा ही पंजाब के लिए थाह कमीशन के सम्बन्ध में ठुमा। मेरा कहना यह है कि जब एक इस प्रकार का निष्पक्ष कमीशन बना था तो उसके सुझ्तावों को ज्यों का ल्यों स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन वूंकि बह बात नहीं हुई प्रोर चंडीगक के सम्बन्ध में उचित निर्णय नहीं लिया गया। भ्राज स्थिति इस प्रकार की है कि संडीग़ के विकास पर इसका बड़ा विपरीत प्रभाब पढ़ रहा है। मेरा निवेदन है कि इसके सम्बन्ध में संदिग्ध स्थिति देर तक नहीं चलने देनी चाहिए। ग्रावश्यकता इस बात की है कि चंडीगढ़ के सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी निर्णय लिया जाय। शाह कमीशन के निर्णय को भगर ज्यों का ल्यों मान लिया जाता तो बहुत ही श्रच्छा होता। लेकिन जो पौर भी निर्णय लेना हो वह ले लिया जाय भौर चंडीगढ़ की बर्तमान संदिग्ध स्थिति को प्रधिक देर तक बनाए नहीं रबना चाहिए।

मेरा भ्रंतिम निवेदन यह है कि में इस बात को हद्य से स्वीकार करता हां कि जब पंजाय का बंटबारा भाषा के माधार पर हुमा है तो पंजाब की मुष्य माषा पंजाबी है गो कि गुरमुङी लिपि में लिखी अायगी। लेकिन नूंकि पंजाब के प्रन्दर $40-42$ प्रतिशत बहल लोग मी बसते हैं जो कि हिन्दी को प्रपनी भाषा कहते
[श्री प्रकालवीर शास्त्री]
हैं इसलिए हिन्दी को पंजाब में द्वितीय भाषा के लूप में श्राप स्वान दिलाने की कृपा करें घ्रौर छोटे-छोटे प्रश्नों पर जो घ्रभी कटुताएं विद्यमान हैं उनको इस तरह से हटाया जाय । मैं समझ्नता हूं कि सरकार मेरे छन सुझ्झावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके श्रावश्यक क़दम उठाएगी ।

श्री साधूराम (फिल्लौर) : श्रध्यक्ष महोदय, ग्राज पंजाब के बजट के सम्बन्ध में जो सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हैं पेश हैं उनके मुताल्लिक मैं यह श्रर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब में स्वर्गीय सरदार प्रताप सिह के रों की मिनिस्टरी के टाइम में हरिजन कल्याण फंड के लिए पंजाब से 3 करोड़ 86 लाख रुपया इकट्ठा हुप्रा था झ्रौर 1 करोड़ 14 लाख रुपया पंजाब गवर्नमेंट ने देना मंजूर किया था। 5 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर 10 करोड़ रुपये की स्कीम बना कर पंजाष के हरिजनों की भलाई के लिए एक एकीम बनी लेकिन यह श्रफसोस की बात है कि भ्राज तक उस पर किसी ने श्रमल नहीं किया भीर न ही वह रुपया जायज तरीके पर हरिजनों पर खर्च किया जा रहा है। पंजाब में युनाइटेड फंट की मिनिस्टरी बनी उसने उस स्कीम पर भ्रमल नहीं किया । उसके बाद गिल मिनिस्टरी बनी, उसने भी हरिजनों की भलाई वाली उस स्कीम पर कोई श्रमल दरामद नहीं किया । मैं चाहता हूं कि भ्राज राष्ट्रपति के राज्य में हरिजनों के कल्याण के लिए जो फंड स्थापित है उसमें से हरिजनों को बर्गर सूद के श्रधिक से प्रधिक रुपया कर्ज देकर सहायता की जाय । हरिजनों को उसमें से रुपया देकर उन्हें उनकी स्मोल स्केल इंडस्ट्री के सम्बन्ध में मदद दी जाय ।

उमीन के बारे में पंजाय गबर्तमेंट ने, वहां की कंग्रेस-गबर्नमेंट ने पंज़ाब के हरिजनों के लिए मुस्लिम छबैक्रुयी प्रापरटी को तकसीम करने के लिए जो एक स्कीम बनाई थी उसे युनाइ्टेट फंट सरकार ने बन्द कर दिया घ्योर

गिल मिनिस्टरी ने भी उसे चालू नहीं किया । इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ किया जाना चाहिए ताकि वह जो जमीन बेकार पड़ी है वह हरिजनों के हवाले की जाय श्रौर उनकी बेकारी की समस्या को दूर किया जाय श्रोर मुल्क की पैदावार में बड़होतरी हो।

तीसरी बात मैं विल्लेज रोड्ज के बारे में कहना चाहता हूं । वे ग्रभी तक ग्रधूरी पड़ी हुई हैं । कई मिनिस्ट्रीज़ श्राई हैं लेकिन उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है । गांवों की सड़कों को न बनाना मैं समझता हूं कि गांवों के लोगों के माथ बड़ी बेइंमाफी करना है । में चाहता हूं कि उन सड़कों को जल्दी से जल्दी मुकम्मिल किया जाए ।

पंजाब बहादुरों का प्रदेश है। वहां रहने वाले लोग बहुत बहादुर हैं । पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई थी तब उन्होंने इसका पूरा पूरा सबूत दिया था । श्रब भी ग्रगर पाकिस्तान सिर उठाता है तो वंजात्री लोगों को घ्रगर सेंट्रल गवर्नमेंट तथा दूसरे देश के लोग मदद दें तो मैं समझता हूं कि वे ग्रकेले पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन वे ऐसा ग्रच्छी तरह् से श्रीर भ्रासानी से कर सकें, इसके लिए श्रापको हैवी इंड्ट्र्रीज भी पंजाब में स्थापित करनी चाहिए। श्रभी तक उनको वहां स्थापित नहीं किया गया है । पंजाब गवर्न मेंट ने श्रार्डनेंस फैक्ट्री लगाने की इजाज़त मांगी थी। मैं चाहृता हूं कि उसको इसकी इजाजत दे दी जाए। घ्रगर ऐसा किया गया तो घ्रकेला पंजाब पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है। बाकी देश को उसमें दखल देने की कोई जरूरत नही है। ऐसr करके, वहां हैवी इंड्ट्र्रीज लगाकर भ्राप पंजाब के लोगों के उत्साह को बढ़ायेंगे। मं हाउस से मी प्रार्थना करता हूं कि इस काम में वह पंजाब की मदद करे थोर सेंटर से ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें पंजाब को दिलवाने की कोशिश्न करे।
 महोदय, मं घ्रापका धन्यवाद करता हूं कि भ्मपने मुझे बोलने का वक्त दिया है। मैं सिर्फ

एक बास कहना चाहता हूं। मेरे हल्के में एक खाद फैक्ट्री लगाने की बात मंजूर हुई थी । उसको वहां से सिरहंद में तबदील करवाने की बात किसी ने करवाई है या वह बात हो रही है। वह नहीं होनी चाहिए। जो मिट्टी बाद में मिलाई जाती है वह सीषी बीकानेर से श्राती है । मंटंडा में वहां से सीधी लाइन जाती है घ्रौर रास्ते में कोई तबदीली करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिजली का भी उसमें ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता है । ढुलाई पर भी ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। श्रगर इस फैक्ट्री को सिरहंद ले जाया जाएगा तो उस पर डबल खर्चा पड़ेगा । इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि यह फैक्ट्री सिरहंद तबदील न हो । उससे बहुत नुकसान गवर्नमेंट को होगा। बिजली का भी खर्चा बढ़ेगा। ढुलाई का भी बढ़ेगा । इसको भरटडा में ही लगाया जाना चाहिए । इससे राजस्थान का भी फायदा होगा श्रौर हरियाणा को भी होगा। साथ ही साथ फीरोजपुर, संगरूर श्रौर उनके साथ-साथ जो दूसरे लगने वाले इलाके हैं, उनका काम भी श्रच्छी तरह से होगा । वह बहुत उपजाऊ इलाका है । भटिडा में ही अ्रगर फैक्ट्री लगी तो किसानों को वहां बहुत लाभ होगा । इसमें हिन्दुस्तान का भी फायदा है क्योंकि उस इलाके में पैदावार श्रोर भी ज्यादा होगी। इस वास्ते उसको वहां से तबदील न किया जाए।

जहां तक चंडीगढ़ की बात है, उसको पंजाब ने बनाया है, उसने उस पर खर्च किया है । वह् पंजाब को ही दिया जाना चाहिए । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस बात का वह खयाल रखें ग्रांर चंडीगढ़ का पंजाब को ही दें 1

घी रणर्धरर सिह : सुग्रीम कोटं के जज ने हमारे हक में फैसला दिया है ।

धी किकर सिस्ट : मेरे भाई ने गोबिन्द नाग्न की बात की है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल के साथ बड़ी बेछंसाफी हुई है । में

नहीं समझ्नता हूं कि पंजाब के लोडरों ने कमी भी हिमाचल के लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ में डाला है। सन्त फरह सिह ने करी भी कोई छस तरह की टीका टिप्पणी नहीं की है । पंजाब में सन्त फतह्ह सिंह तो समी हिन्दुस्तान के लोगों का मौर उन लोगों का की जो वहां बसते है, मला काहते हैं। छसलिए में दरख्वास्त करूंगा कि इस क्रगड़े को खतम किया जाए श्रौर पंजाब का हिस्सा पंजाब को मिले ।

थैंक यू वैरी मच ।
विस्त मंबालय में उपसंबी (धी करणकाष पहाड़िया) : माननीय सदस्यों ने थाम तोर पर पंजाब राज्य के विकास भ्रोर बास तोर पर लेती के विकास की चर्चा की है। जब बेती के विकास की चर्षा होती है तो उसमें स्बाभाविक रूप से भौर निश्चित रूप से बाद की, पानी की, बिजली की, बीज की, ट्रैब्ट्रों प्रादि की मी चर्चा होती है। ये सब कीरें बेती के विकास के लिए बहुत जहूरी है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है।

प्रघ्यक्ष महोदय, मैं सदन का बहुत समय लेना नहीं घाहता हूं। जहां तक बिजली के विकास का सम्बन्ध हैं, सरकार पूरी तरह से भ्रवगत है कि बिजली ज्यादा पैदा होनी चाहिए। बेनी के विकास के लिए भ्राज विजली की बहुत भावश्यकता है। वहां पर राष्ट्रपति जासन किन कारणों से लागू हुभा उनमें मैं जाना नहीं बाहता क्योंकि उस पर काफी बहस श्राज मी श्रोर पहले भी हो चुकी है। मैं घतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि विजली के विकास के लिए सरकार ने पूरा ख्याल रबा है भौर यही कारण है कि तीन करोड़ रुपया विजली के विकास के लिए प्रोर इस काम से संत्रंधित कामों के लिए रबा गया है। मैं समझता हां कि इस साल में यह सारा बर्च हो जाएगा प्रोर इससे निक्षित हूप से बिजली के विकास में मद्ध मिलेगी, उसकी तरपकी होगी।
[श्री जगन्नाथ पहाड़िया]
माननीय सदस्यों ने कहा है कि रुपयों का सदुपयोग नहीं होता है। सदुपयोग करना तो पंजाब के लोगों का ग्रौर वहां की सरकार का काम है । हमें जब कभी भी इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि रुपये के मामले में गड़बड़ हो रही है तो निश्चिचत रूप से हम जांच करते हैं श्रोर एकशन भी लेते हैं ।

एक बात यहां पंजाब विश्वविद्यालय के बारे में कही गई है। माननीय सदस्यों ने पंजाब विश्वविद्यालय की सराहना की है। शास्त्रीजी ने जासतोर पर हस बात का जिक किया है कि पंजाब यूनिर्वसिटी को केन्द्रीय यूनिर्बसटी बना दिया जाना चाहिए। वैसे तो वह एक प्रकार से केन्द्रीय विश्वविद्यालय है ही क्योंकि हरियाणा, पंजाब श्रीर हिमाचल के लोग उससे लाभ उठाते हैं। जैसा कि शास्त्रीजी ने कहा है तीनों सरकारें इसके लिए मिलकर रुपया देती है। जो कुछ उन्होंने कहा है चूंकि उसे केन्द्रीय सरकार को ही करना है, इसलिए वह्म मामला विचाराधीन है

भी रणर्धर सिस्ह : सैनेट में हरियाणा का हिस्सा बराबर का होना चाहिए।

श्रं जगन्नाय पहाड़िया : इसको सैनेट तय फरेगा, हम तय नहीं कर सकते हैं।

किल्लों साहब ने खास तोर पर तथा श्रोर भी मिन्नों ने यह कहा कि पंजाब यूनिर्वसटटी के कर्मचारियों को उतनी तनख्वाह नहीं मिलती है जितनी तनख्वाह केन्द्रीय सरकार के कर्मधारियों को मिलती है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने देखा होगा 19 लाख से भी ज्यादा रुपये की राशि इसके लिए रबी गई है। में भाशा करता हूं कि विश्वविषालय इसका उपयोग करेगा भीर भपने कर्मचारियों का की ध्यान रखेगा । नूंकि विष्वविध्यालय भाटोनोमस होते हैं इस वास्ते यह देखना उनका काम है कि वे रूपये को किस प्रकार से बर्ष करें।

यहां पर कंसोलिडेशन की भी चर्चा हुई है । इस मामले में भी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। वह् चाहती है कि यह काम जल्दी से जल्दी पूरा हो ग्रौर इस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया जाए । लेकिन चूंकि काम श्रभी तक पूरा नहीं हुग्रा है ग्रोर बीच में गड़बड़ रही है इस वास्ते पंजाब की सरकार इसको पूरा नहीं कर सकी है । केन्द्रीय सरकार का इसके बारे में पूरा ध्यान है ग्रैर हम झ्राशा करते हैं कि शीघ से शीघ वहां पर कंसालिडेशन का काम पूरा हो जाएगा ग्रौर जैसे ही काम पूरा हो जाएगा, इस महकमे को बन्द कर दिया जायगा।

यहां पर खास तौर से भाखड़ा नांगल ग्रोर व्यास प्राजैक्ट की चर्च हुई है। जैसा कि झ्राप जानते ही हैं केन्द्रीय सरकार बराबर इस बात का ख्याल रखती है कि जो बड़ी प्राजैक्ट्स हैं उनको शीघ्र पूरा किया जाए । इसलिए जहां तक भाखड़ा नंगल का प्रश्न है या व्यास प्राजैक्ट का प्रश्न है, यह राजस्थान हरियाणा ग्रौर पंजाब तीनों की मिली जुली योजना है । इसीलिए के.न्द्रीय सरकार ने इस साल के लिए यानी 1968-69 के लिए पांच करोड़ 93 लाख रुपया इम काम के लिए रखा था। व्यास प्राजंक्ट के लिए भी इसीलिए 22 करोड़ 27 लाख हुपया रखा गया था। काम बराबर चालू है। कुछ पूरा हो गया है। जसे-जसे काम पूरा होता जाता है वैसे-वैसे रिहैबिलिटेशन का काम भी हम करते जाते हैं। श्री वर्मा ने उजड़े हुए लोगों का ग्वास तोर से जिक किया है । उनकी तरफ सरकार का ख्याल बराबर रहता है। श्राप तो जानते ही हैं कि उन्हें भ्रगर पंजाब की सरकार जमीन नहीं देती है तो राजस्थान कैनाल के इलाके में हम ले जाकर उनको बसाते हैं। श्रगर हमें पता चलता है कि किसी के साथ श्रच्छा बरताव नहीं हुम्रा है तो हम राज्य सरकार को भी कहते हैं। उसके मलावा क्योंकि राजस्थान कैनाल की की केन्द्रीय सरकार कुछ हद तक देबमाल करती है, वहां

भी उन लोगों को मुग्रावजा देकर श्रोर पैसे देकर बसाने का काम किया जाता है ।

माननीय सदस्यों ने वहां पर शासन जिस तरह से चलता है, उसका भी जिक्र किया है । उन्होंने कहा है कि वहां बहुत गड़बड़ी है, गुंडागर्दी है। हमारे कंवरलाल गुप्त जी की तो रोज़ की ग्रादत बन गई है इस तरह की बातों को कहने की। उनके पास कोई नई बात कहने के लिए है ही नहीं। रोज़ वह इसकी चर्चा करते हैं । मेरे पास इसके बारे में ग्रांकड़े हैं. लेकिन में उनमें जाना नहीं चाहता हूं । जब से वहां राष्ट्रपति का शासन लागू हुग्रा है तब से वहां पर सरकार को ग्रादेश दे दिए गए हैं कि सारे के सारे शासन का काम निष्पक्ष रूप से चलना चाहिए ग्रोर निष्पक्षता के साथ-साथ प्रशासन कुणल भी होना चाहिए। निलक्ष शासन श्रोर कुशल प्रशासन, दोनों ही बातें जो दो मरकारें प्रत्र तक वह़ां हो चुकी हैं, उन्होंने नहीं की थीं

श्री कंग्रलाल गुप्त : मेरा एक प्वाइंट श्राफ श्रार्डर है। ग्रभी मंत्री महोदय ने कहा है कि मैंने कहा है कि वहां गुंडागर्दी होती है, गड़बड़ होनी है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय के कान पोछे की ग्रोर लगे हुए हैं। मैंने यह बात कही ही नहीं । मैं चाहता हूं कि मंन्री महोदय ज़ा कान खोलकर सुना करें कि क्या कहा जाता है। मंने यह कहा था कि केडिट फंसिलिटीज़ के लिए जो चालीस करोड़ रुपया रखा गया था उसमें से बीस करोड़ जो बचा है, वह कसे बचा है, वह इस्तेमाल नहीं हुम्रा है, उसकी क्या वजह है । इसका वह जवाब दें। मंगला डैम के बारे में जवाब दें। वर्माजी ने जो प्राप बात कह रहे हैं, उसके बारे में कहा था । भ्रापको याद तो रहता नहीं है। श्राप रिकार्ड देख लें । घ्रगर मंनी महोदय यह बता दें कि पंजाब की बाउंडरी कौनसी है तो हम इन सप्लीमेंट्री डिमांड्ज के हक में वोट कर दंगे ।

की अगष्षाब पहाड़िया : घध्यक्ष महोवय, में माननीय सदस्य की विद्टता को फैर्मेज

नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब की बाउंडरी की जो जननकारी उन्हें है, वह मुक्षे भी है ।

बाउंडरी के बारे में कमीशन बन चुका है घ्रोर बाउंडरी का बटबारा हो चुका है। माननीय सदस्य, श्री कंवरलाल गुप्त, बाडंडरी के बारे में ज्यादा जानते होंगे, मैं उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं कह सकता हू कि पंजाब मेरा पड़ौसी राज्य है घ्रोर छसलिए मुझे भी उसके बारे में जानकारी है।

माननीय सदस्य ने चुनाव के बारे में भी कहा है। चुनाव कमीशन उसका इन्तज्ञाम कर रहा है ग्रौर इस बारे में सब पार्टयों से बातचीत की जाएगी ।

श्री बूटा सिह : घ्रध्यक्ष महोदय, जो हरिजन-भलाई के काम बन्द पड़े हैं, हमने उनकी चर्चां की थी। मंन्नी महोदय उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें ।

श्री जगक्षाय पहाड़िया : उसके लिए भी रुपया रखा गया है ।

MR. SPEAKER: I shall now put the cut motions Nos. 1 and 2 to the vote of the House.

The cut inotions were put and negatived.
MR. SPEAKER: Now, the question is:
"That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the order paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Punjab to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969 in respect of the following demands entered in the second column thereof-

Demands Nos. 1, 2, 6, 9, 12, 16 , 26, 27, 29, 37, 38, 43 and 51."

The motion was adopted


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

