MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is:
"That this House do agree with the Forty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 4th December, 1968."

## The motion was adopted.

15.01 hrs .

## RESOLUTION RE : STATUS OF JAMMU ${ }_{2}$ AND KASHMIR - contd.

$$
1
$$

1 MR. DEPUTY-SPEAKER: After extension of time, wo have 1 hour and 35 minutes for this resolution. How much time would the Home Minister require?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : About 25 minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : 10 minutes will have to be given to the mover for reply. That means we have 1 hour left.

Now, Mr. Mukerjee may continue.
SHRI. H. N. MUKERJEE (Calcutta North East) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, on the last occasion, I had just bogun my opposition to the resolution moved by my hon. friend, because it asked for the abrogation of article 370 of the Constitution. It is easy and tempting for us to be carried away by the idea of the unity of our country, but it would be wrong to forget that the unity of our country rests upon the recognition of diversity and it is exactly this diversity which has brought about the incorporation in our Constitution of such an article as article 370.

Kashmir is inbabited in the main by our Musalman fellow citizens and I think it is always necessary for us to recall to ourselves the part which the Muslims have played In Indian life and the contribution which they have made. When the Musilms first came to India, they did not come like the British did, as brids of proy and birds of passage. Tbey became part of the soil and this has continued ever since. I remember a Muslim leader having oace said popething which has stuct in my mopory.

He said, when a Hindu dies, his body is burnt and the ashes are thrown into the river to be carried away by the current, God knows where. But when a Muslim dies, he wants six foot by three of Indian soil. He belongs to India in life as well as in death. That is the kind of foeling which animates patriotic people in our country. We know that men like Zain-ulAbodin of Kashmlr and Akbar are horoegs of Indian bistory, Irrespective of the community to which they happened to belong.

In Kashmir, there is no setting away from the fact that there is a cortain amount of distrust and dislike of some aspects of Indian administration and attitude, but at the same time, there is a great reservoir of goodwill and affoction for India and It should be our endeavour to restore that affection to its proper place of consolidation in our politics. I recall, for instance, how Kashmiris at one point of time before the partition used to come to our country for the purpose of trade, particularly before onset of wintor. In Amritaar, there used to be the Kashmirian-dl-saral, which perhaps does not exist today, because they are no longer in a position to come to this country.

We have to tackle the problem of Kashmir, a difficult and delicato problem and nothing should be done to upset the balance which has beon set up for the time being.

We are doaling with the problem of India's diversity in difforent ways as the Home Minister knows very much to his cost. We have the problem of Nagaland which we are trying to grapple as best as we may. We may not be happy with it. but it is there on the map. Wo have the problem of Mizos who are also a headache of a serious character. We bave the problem of Assam re-organisation on which : Bill is going to be fatroduced soon in this House. We have the problem even of autonomy for the Darjeoling district and in regard to this we were told this morning in reply to Starred Question No. 577 that the Prime Minister does not consider this matter of autonomy to be autonomy to be foasible, but the Home Miaister must know that is West Beagal, not only the United Froat which Includes the Corkha League, but the Congrees Party in that are.: support autosomy for the people of

## [Shrl H. N. Mukerjee]

Darjeeling district because they are an entity in themselves. There are rumblings in many other areas, tribal and other. We have to deal with this problem in different ways to cope with the requirements of the situation.

These differences and diversitios we cannot dismiss as figments of imagination; we cannot dismiss them as the creation of mischief-makers. Therefore, 1 say unless you want uniformity which can be imposed only by continuing coercion, you must come to terms with this variety and this variety is indeed the secret of the richness and the vitality of India's culture.

Sir, Art. 370 may be called not a completely logical proposition. But life is not logic. We have to consider whether it is a good mechanism for the time being, whether it is effective for the purposes that we want to see subserved. Would its abrogation bring apy real change for the better as far as our country is concerned. This question of abrogation wo, in this House, cannot just decide like that. It has to be decided on the basis of the entirely voluntarily expressed desire of the peop'e who inhabit Jammu and Kashmir.

I think, Sir, there is no dichotomy between a good Kashmiri and a good Indian. I have to be a good Bengali, if I am to be a better Indian. The Home Minister has to be a good Maharashtrian, if he is to be a better Indian. A Kashmiri has to coordinate his Kashmiriness and his Indianness. We do have this duality to our personality. That is a matter which we cannot wish away.

I remember on this occasion that only recently we went-six of us Members of Parliament with the Speaker at our headto the Soviet Union. There you have a centralised administration no doubtcentralised because of the power of ideology which cemente all the differenees into a sort of unity. But there wo discovered that in the State of Georgia, which is one of the constituent Republics of the Soviet Union, they have a separate Ministry of Foreign Affaifs. The Speaker had a debate with them about the feasibility of having a separate Miniatry of Foreign Affairs. We did not agree with them, but they put up their case and they have a ceparate Ministry
for foreign afiairs.
1 am glad that my friend Shri Vajpayee said while moving this Resolution that in Kashmir we have to deal with a psychological problem. If it is a psychological problem, deal with it properly. Do not deal with it in the manner of Shrl Prakash Vir Shastri who said the other day that wo should get ex-armymen to inhabit the border areas and in his innocence, childlike innocence, he pretended to be amazed that the Kashmir Chief Minister Shri Sadiq sensed communalism in the suggestion. If we have to deal with a psychological problem, do not make that kind of faux paus, do not make that kind of suggestion which only muddies the waters of understanding, which only prevents the possibility of understanding.

I am glad this House takes note of so many abuses which happened in Kashmir from time to time, abuses in regard to eloctoral anomalies. I was sorry to notice that only yesterday-or, was it the day before?-in regard to a question the Home Minister, I think it was Shri Shukla who was there, was trying to defend Government agalnst the change that in Kasmir there had been improper rejection of a very large nomber of election nominations, and I read in the course of the proceedings which came out that Shri Sundaram, who was our Chief Election Commissloner, he was only by and large satisfied, he had only a cursory glance at the report and that he had not gone into the matter. This kind of information is ofien nationed by Bakshiji. You should do something about it.

The biggest abuse of all in Kashmir is the fact of poverty, in this winter with cold, sleet and snow and that sort of thing. We know the kiod of flimsy clothing the average Kashmiri has to put up with; we also know he carries some kind of fire in. s'de his clothing in order to keep warm somehow or other. We have sot to do something about it. Then, in spite of whatever Shri Vajpayee might say about the right of any Indian to go and buy land, do not allow the lasd-hungry moneybags of India to wrest the soll of Kashmir fiom its people what is needed is genulise land reforms.

In Kashmir they made an effort to do something about education, it is free up to the highest limit, but the opportunity for it cannot be taken advantage of by the people because of their poverty. How can you have education really widespread if the people have not got the wherewithal even to take advantage of the facilities for education which are offered. It is the prob!em of poverty of Kashmir which is the most stupendous of all, as it is in the rest of the country, and if you can win the heart of the Kashmiris by tackling the matter by proper planning, then you will actually be doing something worthwhile.

Therefore, the remedy for Kashmir is more democracy $I$ do not khow why Bakshi Sahib and Sadiq and Sheikh Abdulla cannot sit down together. Even if there is no agreement, even then I would like to have it, I want it, because whatever you might say against Sheikh Abdulla, he has been the only chrismatic leader still left in Kashmir, and perhaps the rest of the country. He is a temperamental mercurial man, long accustomed to leadership over unquestioning disciples like our Bakshi himself; and you have to make allowances for that. After all, government kept him in jail for many years, but the cases against him failed in spite of crores of rupees of Indian money having been spent in the prosecution against Sheikb Abdulla. None has fought more lion heartedly against the idea of partition, against the pernicious twonation theory than Sheikh Abdulla. I want a probe to unravel the mystery of 1964 when Sheikh Abdulla came and met Jawaharlal Nehru and some kind of consensus was beginning to grow between them and Prime Minister Jawaharlal Nehru's daughter has been privy to that understanding. But we do not know what that was. It is very necessary for the country to be told about what happened. The mystery of 1964 has got to be unravelled. but the Prime Minister knows that discretion for her is the better part of valour for she has to carry on with political colleagues about whom she canaot be too sure. who capnot be expected to come out with an imasinative and effective approach to questions

I shall finish presently but I would, with your permission, quote from a pilincation reat to mone of us by Mir. do d.

Singh-1 do not know him -in regard to the Kashmir problem wherein he says that at a preas conference Sheikh Abdulla had said :
"It is sheer nonsense to say that I want Kashmir to go to Pakistan. It is sheer nonsense to say that I want an independent Kashmir."
Then a question was posed to him.
"This reaves China and India. Wo" are sure you do not want to go to China. Therefore, let us sit down and find a way bow we can live at peace with each other."
That is the perspective which is opening. In spite of the deficiencies of the Convention which took place the other day in Srinagar, that is the perspective which we have to follow. I am sorry to say that today agaio there was a question, Unstarred Question No. 3635, in regard to Shri Jayaprakash Narayan's opinion that tho Prime Minister and her colleagues should keop in contact with Sheikh Abdullw, and the answer was :
"The matter would need to be considcred from alf angles."
1 do not quite know, this is diplomatic language with a vengeance, "the matter would have to be considered from all angles." You have to sit down tugether, for without this kind of discussion you cannot help matters.

Therefore my appeal to my hon. friend, Shri Vajpayee is - 1 know that he has the best of intentions unlike some of his tribe ; I know that be does not want to have something wrong, something mischievous, somethiag which would go against the grain of Indian decency-please do not upeot a delicate balance which has bsea sot up in Kashmir because after all the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 has been amended several times - in 1956, 1958, 1959, 1960 , 1961 and 1963 -and by this kind of amend. ment we can easilly bring about further adjustmeats which would keep up tha! delicate balance till at least we can have a radical solution.

I should, therefore, conclude by saying that the solution of the Kashmir problem would only come when we agree to sit down together agd discuss the problem, whan Coverpment mikes every offori,
[Shri H. N. Mukerjee]
adopts interim measures to ensure democracy and a clean administration, when Government takes special steps in order to have welfare measures adopted and implemented in Kashmir. Most important of all, the first and last thing is that we have to win the heart of the Kashmiri. He belongs to the same country as mine. From Bengal in the old days, in the time of Lalitaditya and Muktaditya, there used to go streams of scholars to learn in Kashmir. Kashmir is a part of Indla. India has Kashmir within herself. But we cannot have the Kashmiri people against their will incorporated - not integrated but incorpo-rated-into the body of India. We have to win their hearts. Unless we succeed in doing that job successfully, nothing actually will happen. Nanyah pantha vidyate ayamaya. That is the only motto that 1 can give as a piece of advice to my hon. friend, Shri Vajpayee.

थी घ्रहमव पागा (बारामूला ) : सभापति जी, 'फैली हुई जमीन पर ऐसे है मेरी सरगुजष्त, जंसे हवा के हाथ में बिकरी हुई कोई किताब"। हम जिसको देखते हैं, वह काषमीर के मुताल्लिक बात करता है। घाये दिन काइमीर के मसले का जिक्र किया जाता है । हर एक ाल्स यह समभता है कि काइमीर के मुताल्लिक उसको इस कद्र वाकफियत है, जितनी ब्युद काइमीरियों को भी नहीं है। हर शाक्स यह समभता है कि काइमीर के मुतालिलक मुभ से ज्यादा कोई नहीं जानता है।

जिस वक्त श्री गोपालस्वामी भायंगर ने यह मोशान कांस्टीट्युएन्टी एसेम्बली के सामने रखी मोर मोलाना हसरत मोहानी ने पह एतराज किया कि यह कुसक्रिमिनेघान क्यों किया जा रहा है, तो उह्होंने जबाब विया कि काषमीर के खास हालत की बजह् से यहु प्राविजन रला जा रहा है। वे सास हालत ये से कि हमारी बहुत सी टेरीटरी किसी भौर के फकणे में चली गई बी, कुछ लोग हम से पलग हो चुके ये पोर हमारा केस सिक्यूरिटी कौसिस के सामने था। वे हालात घाज मी मौप्रूद है।

सबाल यह है कि प्राटिकल 370 के एतो-

गेशन से क्या होगा। उसा कि प्रोफेसर मुकर्जी ने कहा है, हमें काइमीर को भ्रपने साथ इनटेप्रेट करना है, उसको ह्नकार्वोरेट नहीं करना है । घ्रगर मानिकल 370 के एत्रोगेशन के बगंर भी इनटेग्रेशन हो रहा़ है प्रोर बुद काइमीर के लोगों की दरखगास्त पर कांस्टीट्यूशन की एन्ट्रीज म्रोर प्राटिकहज को काइमीर पर लागू किया जा रहा है तो फिर उसके एब्रोगेरान की बात समभ में नहीं प्रानी है। इस वक्त तो काइमीर का हिन्दुस्तान के साथ इनटेप्रे शन हो रहा है, लेकिन घ्रगर झ्राटिकल 370 का एत्रोगेषन होगा, तो वह इनकारोरेछनन होगा। इसी बात में प्रेस है कि काइमीर के लोग बुद इस मुल्क के जयादा नजदीक श्राना चाहते हैं प्रोर यहां के कानूनों को म्रपने यह़ं लागू करना चाहते हैं।

में समभता हूं कि श्रार्टकल 370 तो एक म्यूजियम ीीस बन कर रहु गया है । वह तो एक पुल की तरह है, जिसके जरिये काषमीर का इस मुल्क के साथ छनटेग्रे बान हो रहा है। इस वक्त तक यहां के कस्टम्ज, संट्रल एक्साइज, डाक-तार, हवाई सविस प्रोर प्राकाघवायी वहां काम कर रहे हैं, घ्राई० ए० एस० मोर भाई० पी० एस० भी यहां पर लागू कर दी गई है, प्राडिटर-जनरल घोर इलंक्षान कमिइनर का ज्रारसकिक्हान भी वहां पर हो गया है। हमारे प्रिजिडिंट वहां के हाई कोटं के जजिज को मुकर्रार करते हैं। इसके प्रलाषा हमने 1964 में घाटटकल 357 भ्रोर 350 लागू करने के बाद यह सूरत पैंदा कर दी है कि काइमीर में मी सदरेजम्हूरिया का राज हो सके। बाकि क्या रह गया है? ? मुभे तो कुष्ब नजर नहीं माता है ।

प्रब प्राटिकिल 370 को ऐबोगेट कराएंगे तो कैसे कराएंगे ? इसके लिए तो काइमीर की फांस्टीट्यूएंट घसंम्बली बुलानी पढ़ेगी धोर उसको घुलाने के मानी यह हैं कि ज्ञायद फिर सेक्योरिटी कोंसिस में बहस बुल हो जाय 1 तो यहा एक कीज बो फसस हो चुकी है, उसको दौबारा फिर उभाड़ेते से क्या फावया है ? काष्मीर के भाईत का बका $\mathbf{3}$ यह कहता है :
"रियासत अम्मू मोर काइमीर हिन्द यूनियन का प्रटूट घंग है मौर यहु ऐसा रहेगा।" यह भ्रगर एक बात हो चुकी है तो भुभे नजर नहीं भ्राता कि ऐलोगेशन से भष क्या होगा ? काइमीर की कास्टीट्यूएंट भसंम्बली ने तीन म्रहम फैससे किए हैं। एक फंसला तो यह किया कि काइमीर हिन्दुस्तान का एक भद्नट भंग होगा। दूसरा यह है कि हेरिडिटरी मानर्की एवालिश की जाय भोर तीसरे यह कि विग एस्टेट्स एबालीघान ऐष्ट वहां नाफिज कर दिया जागीरदारी को खत्म कर दिया। सवाल यहां पंदा किया जाता है कि नान-स्टेट सिटीजंज वहां कोई जमीन नहीं बरीद सकते। हफीकत यह है कि गंर-जराम्रत पेका लोग काषमीर के भी जो हैं, वहृ भी वहां जरी जमीन नहीं खरीद सकते तो यह लंड लाज घ्रलग चीज हैं। यह लंड लाज बहाँ महाराज हरि सिह के जमाने में लागू हो गए थे । उसमें यह् है कि रियासत का गंर जराम्भन बारिका भी बहां जरी जमीन नहीं खरीद सकता। तो सिफं यह fिस्क्रमिनेघन नान-काइमीरियों के साष नहीं किया, बल्कि काइमीर के किसानों को बचाने के लिये उन्होंने यह् ला बना दिया कि वहां कोई काबत की जमीन न बरीद सके । सन् 1947 के बाद जब हमने एक बार जागीरदारी को खर्म कर दिया लैंड रिकाम्सं को वहां लागू कर दिया तो भ्रव उस सारे लैंड रिफार्मं को श्राप मलियामेट क्यों करना चाहते हैं ? हमने लैं दु दि fिलर कर दिया। हसके बाद हमने सीलिग मुफर्रंर की कि 23 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं रहेगी। हस सबको भाप मलियामेट कर देना चाहते हैं। इस वक्त भ्रगर काम घल रहा है मोर ठीक बल रहा है तो कयों सारी चीज को भाप उलट-पलट करने पर तुले हुए हैं ? यह उलट पलट करने से मोर षूफान मषाने से क्या फायदा होगा ?... (ब्यबषान)...वाजपेयी साइष की में बड़ी कत्र करता हां। हसके पहले कि मै भपने बुकत्तानबर को पेष्च कर उसकी जंद बातों का कुष्ष बोड़ा सा जब।ब देने की कोषिए कर गा। उन्होंने फहा fक 120 रुपये उनको मिसे जो 1905 में बम्मू

की तरफ पाए पोर छन लोगों को बो पार चसे गए उनको 600 रुपए दिए गए। भ्रब मुभे बड़ा रंज है मोर पफसोस है कि घनके पास बो फैंष्ट्स लाए गए वह वहा गलत लाए गए भौर वह फंक्ट्स हूंकि गसत ये इसलिए उन्होंने ऐसा कहा बरना वहृ कभी एसा नहीं कहते। केम्ट यह है कि 120 रुपये का कोई फिगर नहीं है । 1 मेम्बर फेमिलो पगर भाई तो उसको सी. रुपये दिये, दो मेख्बर फंमिली को 160 रपये दिए, तीन मेम्बर को 200 रुपये दिए, बार के लिए 240 रुपये दिए, 5 मेम्बर के लिए 270 दिए भोर 6 या 6 से ज्यादा के लिए 300 क० दिए जो घपनी तरफ पाए मोर मरम्मत मकान के लिये 5 सी रुपये दिए। मगर मकान बिस्कुल fिस्ट्राय हो चुका है तो किर 500 रुपये दिए भोर इसके मलावा दो पोल घोर एक वरक्त उनको दिए ताकि वह मकान बना सकें। यह सब ग्रान्ट है। प्रब बही लोग जो उस पार चले गए उनको क्या दिया ? हकीकत बिलकुल उलटी है। उनको करं विया गया मंस्सिमम 300 प्रोर fिनियम 100 रुपये। यह पुम्ब बालों को मिल गया लेकिन रजीती वालों के लिये जो इमदाद थी वह्रा हा ही नहीं हुई । घह्र हैं भसली हकीकत। उनके पास जो मालूमात प्राई बह बिलकुल गलत प्राई। भ्रगर हमसे भूष्षा होता तो हम शायद गवनंमेंट रेकंटं ही पकहा वेते कि यहु हुप्रा है। गवनंमेंट धार्इर तो गजट में भी प्रा जाता है। उसमें कोई सीक्रटट बात नहीं है। दूसरी बात यहु है कि 1965 से पहले जो रिफ्यूजी प्राए थे हमारे यहां उनके रिहिष्लीटेबन पर 7 करोढ़ रुपये खषं किए।

एक ठाष्टर के मुतास्सिक कहा गया कि बह भमेरिका चला गया पीर पमेरिका जाने के बाद बहु पहले पाकिस्तान में नौकरी हूं ठता रहा़ा। किर काइमीर प्राया तो उसको एकदम प्रोफंसर बना दिया। मगर हीकीकत क्या हैं? हाक्टर जहूर साहब यहां सेतालीप हासिल करने के बाब बत्ती साह्ष की बतारत में बाहर चले गए। 9 वर्ष बहह टीष करते रहे, वेंिलषानिया यूनिवर्कतटी कीर गाई हास्पिटस में क़्ाते रें। उसके बाष लौट
[र्री श्रहमद श्रागा]

कर भाए। टीचिग एक्सपीरिएंस उनको था। जब पष्लिक सबिस कमीशान काइमीर का उनको लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो नहीं रहेंगे । पबलंमेंट की कोई बास बात उसमें नहीं ह1

थो गुलाम मुहम्मब बल्डी (ध्रीनगर) : भागा साह्व, ध्रापने इसको घ्रघूरा छोड़ दिया।

भी प्रहमट भागा : भ्रघूरा नहीं छोग़ा। पतना काफी है। मुभे प्रोर बातें भी कहतनी兑 1

यहां कहां गया कि चीक मिनिस्टर के टेलीफोन का बिल 2 लाब रुपया है। यह भी हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि एक सबाल पसेम्बली में हुग्रा कि मिनिस्टर्स का टेलीफोन विल क्या है तो उन्होंने जवाब दिया कि पहली मार्ष 1988 से जुन 1968 तक चीफ मिनिस्टर का टेलीफोन बिल 1 लाख 3 हजार है पोर इसमें भी क्या है ? इसमें एरियर क्लेम ह 59.30 का जब बएली साइब वहां चीफ मिनिस्टर पे। बिल इनका है, दिया प्रव जा रहा है। मीर कहा उनको जा रहा है। एवरेज उनका बिल माहवार बाई से तीन हजार है भौर मेरा पूछे तो मेरा एक ह्जार रुपये होता ह जो कि एक मामूली मेम्बर पार्लयामेंट हैं। हणार रुपये माहबार मेरा हो आता है। में मानता हू हसमें धोग़ा मिस यूक हो सकता है। लेकिन जब हमारा 1 ह्वारार रुपये एलोवेबल है तो ीीक मिनिस्टर को 5 हई हणार नहीं एलाक करेंगे ? मोर वह्ट एरियर षा 59-60 का, पाप पूष्ष लीजिये। एरियर तो थाम तोर हर हुमा जी करता है, पाप जानसे हैं।

बल्ली साहब ने एक प्रफसर के मुतास्तिक कहा कि उसके बिलाफ कासपरेसी का केस षा। घब सकाल बह है कि सालों भौर करोड़ो रूपये सम करने के बाव भी जस वह केस कहीं चना ही नहीं तो बहद्य कासfिरेंटर करें हो गया ? वह

भाई० ए० एस० में श्रा गया तो सवाल यह है कि भार्छ० ए० एस० का सेलेकशन कौन करता है ? चेयरमेन यूनियन पठिलक सविस कमीशान, चेयरमेन स्टेट पहिलक सर्वस कमीघान, प्रोर चीक सेक्रटटरी जो यहां से वहां गया है, इन तीन ने सेलेक्शन किया। प्रब उन्होंने किसको लिया किसको नहीं लिया, यह उनसे पूछ लीजिए। जिसके मुताल्लिक उन्होंने कहा कि वह एक श्रादमी है शायद वह प्रेंजुएट नहीं होगा, लेकिन वह इनके वक्न में डो० सी० बना प्रोर भभी तक डी० सी० चला श्रा रहा हैं पौर वह इनका रिलेटिव भी है...

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI: He is a law graduate.

SHRI AHMAD AGA: He is related to you.

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI: To you; not to me.

SHRI AHMAD AGA: Not to me.
एक सवाल यहां हमेशा हलंक्रान पेटीशांस का घाता है। प्रोफससंर मुकर्जी ने भी पेटीहांस के बारे में हवाला दिया। घ्रब मेरी समभ में नहीं प्राता है कि एलेक्धान कमीशान ने तमाम हिदुस्तान में दुरस्त काम किया तो यहाँ बह् गलत केसे हो गया ? एलेक्शान कमीशन को क्या दिलचस्वी है कि काइमीर में एलेक्छान गलत हो ? बात यह है कि इन्होंने कहाँ बेम्दन्दाप्र पेटीघांस कराई। हर केस के बिलाफ पेटीवांस कराई। 35 पेटीघंस बहां हैं। 25 में से एक यह जीत गए। बकी हार रहे हैं । मोर जज उसमें कौन हैं ? एक जज हैं जस्टिस गुर्दू, बह यहीं के हैं। दूसरे हैं जस्टिस घ्रनन्त सूह वह भी यहीं के हैं। एक जस्टिस बट काषमीर के हैं । तो मैं क्या समभूं प्रोर यह्ह क्या समभाएंगे ?

श्री प्रकाष्षवीर धाएस्भे साहब ने कहा कि पंअन्य, राजस्थान, जम्मू-काइमीर, हिमाइस प्रवेश, सबको एक कर दो। वह पहले वंजाष को एक करोे दिसलायँं, किर काष्मीर पर बह्र

करें, यह् बड़ी भजीब बात है कि पंजाब के तो दो हिस्से हो गए हैं, लेकिन वह कहते हैं कि काइमीर को भी इसमें ले श्राभो। पता नहीं हम से क्यों बदज़न है, तकरोर करते हैं तो ऐसा लगता है कि छनको गुस्सा है। मुभे एक होर याद घाया -

यहां बाबस्तगी, वहां बरहमी, अया जानिये क्या है,

न हम पपनी नखर समभे, न हम उनकी भ्रदा समभे।

यहां उस दिन भी कहा गया प्रोर भ्राज भी एक सवाल के दौरान कहा गया कि छोस मुहम्मद भब्दुल्ला घामादा-बजंग है। वह भ्रामादा-गजंग नहीं है। भ्रसलियत वह है कि प्रेम नाध बजात़ ने उनसे कहा कि प्राप सत्याग्रह लांच करें। उन्होंने कहा मैं सत्चाप्रह लांच नहीं करूंगा, किसके खिलाफ़ कसूं, ये तो श्रपने ही हैं। भ्रगर होब भ्रब्दुल्लां घ्रपने प्रापको चेन्ज करता है, भ्रपने साथियों को चेनज करता है भोर वापस ध्राता है, जहां उसने हमको राह दिखलाई थी, नेहहूजी की रोशानी में, तो उसको ध्राने का मोका दीजिये। श्रगर वह संभल सकता है तो संभलने वीजिये, प्रगर नहीं संभलता है तो न सही। जहां तक उसकी तकरीरों का ताल्लुक है, मुभे उसमें कोई ऐसी चीज नछर नहीं भाती है, कि उससे ला-एण्ड थाउंर को कोई बतरा है। बल्कि काप्रेस की पालिसी वहां सही साबित हुई, हमने वहां लोगों को डेमोक्रंटांदज किया, हर घास्स को श्रपनी राय देने का हल दिया। इस फन्बेंशन से यह्ट सावित हुमा कि पेलिसाइट ही एक राय नहीं है, बस्कि वहां पर घोर मी रायें हैं जो ज्यादा भहमियत रबती है मीर होख घन्दुल्ला ने उनके सामने तसलीम किया है कि यहां प्रोर रार्यं भी हैं, वाकई रियेलिटी मोर है, सिफं प्लेबिसाइट ही एक राय नहीं है। शगर इस कम्बेन्दान से उनको मीर उनके साषियों को कोई फायदा हुमा तो धायद घ्य के रासे से बहुत दूर तक नहीं अयंये ।

मत़ सभापति महोदय, का६मीर का प्रसल मसला क्या है, इसके बारे में चन्द बताें घर्ज करना धाहता हूं। बहां का मसला सियासी नहीं है, जंसा हीरेन मुकर्जी साहब ने कहा बहां का मसला साइकोलोजिकली विन-घोषर करने का है, सिफ छक्तसादी मसला है मोर कोई मसला नहीं है । भ्रगर हम वहां का ६त्रसाषी . मसला हल कर सकें, भ्रगर बही बेकारी दूर कर सकें तो प्राबलम हल हो सकती है। वहां पर किसान सिर्क चार महीने काम करता है घोर म्राठ महीने बंठकर लाता है। वहा का मक्षेरा सर्दियों में जब कि पानी की सतह fिर जातीं है मछली पकड़ने का काम करता है घोर गमियों में जब कि पानी की सतह कपर बली जाती है, वेषार रह्ता है, मछ्छलियाँ नहीं पकह़ सकता । इस तरह का छन्तषाम होना चाहिये कि उनको सारे साल काम मिल सके ।

हमारे पास 1947 में सिर्फ 4 मेगाषाट पावर धी, भाज 37 मेगाबाट है, जोकि काफ़ी नहीं है। हमें सलाल, लोषर भेहलम, मौर प्रपर सिन्ष से ज्यादा पाबर हासिल करनी चाहिये, लेकिन यह काम बहुत सुस्त रक्तार से हो रहा हैं। उ्योलोजिकल सर्षं ने हमारे यहां कुष मिनरलज़ का पता लगाया है, उनको एक्सव्लायेट करना है, उनकी निकासी करनी है। इससे लोगों को काम मिलेगा घोर वहां की इक्तसादी हासत सुषर सकती है।

जहा तक काइमीर के भारत का झम्टीगरत पार्ट होने का तास्सुक है, हूप मारत के इस्कीगरल वारंट है, हमने भपने कास्टी घूघान में बफ्रा 3 में कहा है कि हम भारत के इ्टीगरल पार्ट है, इससे ज्यादा घौर क्या कहेंगे। हमेक्षा के लिये हन्टीगरल पाटं हैं। इस लिये काईमीर का बो भसली मसला है बह यह है कि बहा की घकासादी तरक्री की जाय।








 وج （程






 تـا

 －كّ لا

يك




 に

 ．













 ح ك
 ，












 r＜．えと رور






保








 خاموت تِبِ4


-

 نرْز 6 < ج? - 4 ب

 \%



 ب.آبهبانة،



 FVF

世 ) [-4]

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI (Srinagar)! He is a law graduate.

SHRI AHMAD AGA : Ho is related to you.

SHRI GULAM MOHAMMAD
BAKSHI: To you; not to me.
SHRI AHMAD AGA : Not to me.









خرَ هركا





با
خ،






 ч,
 2 -

 Lاناس













آ







 ك


भी एस० एम० जोशी (पूना) सभापति जी, सनन में हमारे मित्र श्री वाखपे यी बी ने जो प्रस्ताव रक्ता है, वह बड़ा महत्वपूपं है। प्रस्ताव यह है कि जो 370 प्रनुच्छेष है संविधान का, उसको खरम किया जाय । रैं समभता हैं कि भ्षाज हमारे देका में जो परिस्थिति है, उसको मह्दे नजर रखते हुए उसका महुख्व भौर भी बढ़ जाता है। वाजपेयी जी का जो मकसब है- बह है देषा की एकारमता हासिल करना। लेकिन यह एकारमता छस तरह से इषर-उषर प्रीर फुटकर फेट कार करने से नहीं भायेगी, छसके लिये तो पूरे देषा के माहौल में हमें एकारमता की बात सोषनी होगी। बाजपेयी जी ने भपने भाषरा में, मुभे याद है, कहा या कि यहां हैंत है —द्ट क्षेत केसे रह सकता है, जब हम एक केषा हैं । हमारे भारत के संबिषान की एक बती हैछसमें हैम हैंत में घ्रंड पाते हैं। चष हमने

लोकताक्जिए तरीका प्रस्तियार किया है, उसके यह मायने होते हैं कि हर एक घास्स पलग-भलग है, यर्षाि उसकी पार्मा मलग घ्रलग है, लेकिन हमारे देश की एक भार्मा है, उसके साथ उसको एक-पारम बनाना है।

भाज यह राष्ट्रीयएकाटमता का सषाल इतना बड़ा बन गया है जिसको हमें मलग-घलग तरीके से नहीं सोचना होगा, पूरे देष्श के लिये हम लोगों को उसे सोषना होगा। वाजपेयी जी मुभ से सहमत होंगे कि इम देश की एकता हमें रलनी है तो लोकतानिक्रक बुनियाए पर ही उसे हम रब सकते है। ह्मारे इस संविषात को बावासाहेव प्रन्बेदकर ने जब बनाया तो उन्होंने कुछ बातों पर हैमारा ध्यान लींबा था। कि हस बेका में जो विभिन्न प्रस्थायें क्रीविषम विकास की, बहुत सी सारी भाषायें हैं, मुखतलिफ मजह्बों के लोग रहते हैं, हन सब को साथ लेकर घागे बढ़ना है-षस लिये खो एकात्मता है वह एक दिन में किसी कानून से बनने वाली छीज नहीं है, वह तो भपने जीबन में हार्तास करने वाली चीज है।

कुछ दिन वहले यहां हसी सदन में स्टेट भोर संन्टर के बारे में चर्षा चल रही थी, उस बक्त मुभ को मोका नहीं मिला बात करने का, उम्मीद करता हू प्रागे चल कर मुभ को मोका मिलेगा, लेकिन मैं यहु कहना चाहता है कि यह चीज किसी एक दल की नहीं है। इस मामले में हम सब लोगों को बंठ कर सोषना होगा। हम लोगों को वह्न नहीं भूलना घाहिये कि इस देका में जब हम घाषादी की लड़ाई लड़ रहे पे, तब मुमलमानों का एक तबका बा, जिसने हम लोगों की पाजादी कीलग़ाई में पूरी मदब की घी होर एक तबका ऐसा भी षा जिन्होंने मदद नहीं की बलिक विरोष मी किया। सम समभरा हहा कि काइमीर के मुसलमान उन में हैं, जिन्होने हमारे एक राष्ट्रीयता के सिडान्त का समबंन किया हमारे नेता बाद्ााह लो चे, उन बिनों भी वे पोर पाज भी हैं । भाजादी की लढ़ाई में हमारा नेतृत्व किया, पाँ भी उनके लिये हमाती हम-

दर्दी है घ्रोर हम यह समभते हैं कि पाकिस्तान में उनको भौटोनोमी मिलनी चाहिये—यह्ह मेरी पार्टी की राय है । परष्ठूनों के कुछ मससे ऐसे हैं जिनको म्रलग से हृल करना पढ़ेगा। हमारे डी० एम० के० के साथी है-उनसे लढ़ाई करके, गुस्सा करके काम नहीं लिया जा सकता। हम को तो बुनियाद में जा कर यह सोषना चाहिये कि मांगें क्यों पैषा हो जाती हैं-इस लिये हो जाती हैं कि हमारे देशा में म्रलग-प्रलग हिस्से हैं, प्रलग-घलग सबके हैं, घोर उनके मसले भलग-प्रलग हैं, जब तक हन उनको हल नहीं करें गे, तब तक हमारे कानून के उण्डे से कुछ नहीं हो सकता । कानून के डन्डे से एकता नहीं ग्रा सकती, उण्डे से एकता लाने की कोशिशा करेंगे तो देश टूट जायेगा। यह काम हम डण्े से नहीं कर सकते हैं। मेरा यह नुक्तोनिगाह है।

मी वाजपेयी साहब के इरादे से मुष्तकिक हू, इरादा प्रच्द्धा हे, लेकिन छृन्टीप्रे हान के मायने सिर्फ कानून नहीं है। संविधान क्यों बनता है ? केंसे बनाया जाता है ? सिफं कस्पना से संविधान नहीं बनापा जाता, कल्पना तो बहुत बढ़िया हो सकनी है, मगर देश में जो सामाजिक जाक्तियां हैं उनका सन्तुलन करना पड़ता है । संविधान में हमें वह सन्नुलन मिलता है। जब वह सन्तुलन बिगढ़ता है तो दोबारा कांस्टीचूघान में सन्तुलन लाने की जलरत पड़ती है। ह्मारे कांस्टीचूशन की यह चूबी है, कि जष सामाजिक शक्तियों सन्तुलन बिगड़ता है तब लोकतांन्रिक तरीके से दुवाग हम तालमेल विठा सकोे हैं। उसके लिए कुछ सूघनायें पोर दिशा दर्शान भी उाहरंकिटव प्रिन्सिप के जरिये किया है।

काइमीर में जो स्थिति चस रही है, में उससे डुश नहीं हैं। लेकिन फिर भी कहमीर के मूसलमानों ने भाजादी की लड़ाई में हमारा साष दिया था, पोर उस चीज को हमें भूलना नहीं बाहिए। पाषिर घ्राज बहां के लोग क्यों नाराज हो गये है ? इसी तरह से भ्रगर केरल की जनता ने कम्यूनिन्ट पार्टी को चुना है तो

हमें सोचना होगा कि ऐसा ₹यों हुपा । बहां की जनता तो चीन से नहीं पायी, पाषित्र बह् कम्युनिस्ट क्यों बनीं ? हमें उसका कारएा भी सोषना बाहिए। बिना कारएा सोषे हम कोई हल नहीं निकास सकते हैं। कारग्र राजनँसिक मोर घाधिक हैं। इंडे के जोर पर प्राप दिस की एकता नहीं ला सकते हैं। बार-बार यह्द कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी को कानून के द्वारा इल्लीगल करार दिया जाये लेकिन में पूछता हूं उससे मतलब क्या निकलेगा। इसी तरह से जो घाज काइमीर की स्थिति है मोर पूरे देका में जो उथल पुथल है उस पर ह्म को दोषारा सोषना होगा। पूरे संविधान के बारे में हमको दोबारा सोषना होगा। हस प्रकार के जित्तने भी तबके हैं उन सभी को हमें प्रपने साथ रलना है। काइमीरियों ने कहा हैं कि हम भारत का इन्ट्र्र्र पाटं हों तो फिर जल्ववाजी में हमको कोई भी कदम नहीं उठाना चहिए। यही बात नागासंड के लिए भी है। क्रगर हम पहूले से वहां पर कोशिएा करने तो माब यह नोषत ही नहीं घाती। जितने भी हमारे सीमीत घदेशा हैं उनके प्रति हमने वहु पाजसी प्रस्तियार नहीं की षिससे कि बहां के दोग फ़ौरन हमारे साष हो जाते। हमने रुपया पंसा तो सर्ष किया लेकिन इसके क्षलाबा क्या हमने काइमीर पौर नागालें में कोई भौर कोशिएा की, उसी का नतीजा यह है कि वे लोग नाराज हो जांम हैं घोर घ्रसग होने की बाते करते हैं। यह्ह बात्त नागासँँ च्रोर मीबो में भी चल रही हैं। थाज मएीपुर में भी भाग़ा ₹ल रहे हैं। मएीपुर में सस्याक्रह चल रहा है, हमने कास-प्रटे शान भी दिया, जारंटं नोटिस घंब्यन भी दिया होकिन चह मन्न्री जी ने ज बाब नहीं विया हैं। जवाष तो संर के दे ही वेंगे लेकिन बह्तो के लोग कहते हैं कि मएीपुर के लिए भेद क्यों किया जाता है 1 नागासंः जिसकी जफसंक्या 5 लाए है, वहीं तो भ्रावमें उन्में स्टेटहुड दे दिया, लेकिन मएीपुर की वस लाब हैं उसे क्टेटह्ट थोर परोंनोमी से बंजित ०बयों रका है ? हमें मारे सीमान्त प्रदेघों के लिए एक लास पानिनी
［श्री एस० एस० बोली］
घहितयार करनी पड़ेती，यदि हमें म्रपने वेश की एकता को कायम रसना है। जो ीीज भाज महाराष्ट्र में कर सकहे हैं बही चीज कषमीर में करें，यह्ह तो हो नहीं सकता，बहुत घ्रासानी से नहीं हो सकता । हां，भागे चलकर उष धूरा घन्टिय्रे हान हो जाए，तब ठीक है सेकिम प्राज की वह स्थिति नहीं है，स सात को हमें कयूल कर लेना चाहिए म्रोर रियलिटीज से भागना नहीं चाहिए।

में नहीं कहता हूँ कि काषमीर की चाज की स्थिति घ््ध्धी है। बहां के गवर्नमेंट छम्प्साइज की समझ्य है। साविक साहब बहुत प्रोप्रेसिव कहलाते हैं लेकिन यहां पर कहा जाता है कि वह कंव्टेलिस्ट हैनूमत है । प्रगर साषिक साहष प्रोप्र सिक हैं तो श्री शिणुपाल，जनरल सेक्रेटरी हमारे मिन्रों से मिलने के लिए प्राए तो उनको कयों भिरफ्तार किया गया ？ 50 भादमियों को गिरफ्तार किया गया जिनमें 12 को प्रिेेन्टिव डिटेन्हान एक्ट में रखा गया। उनका प्रिकेन्टिव हिटेन्छान पलग ही है। तो इस स्थिति से हम खुछा नहीं हैं पौर हम समभसे हैं कि वहां के लोगों पर ज्यादाती होती है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि श्राज बहां की स्थिति क्या है। यहां पर जमीन के कानून के बारे में कहा गया। मेरे पास एक पौर छाकायत पाई है，पह मन्न्नी जी ड्यान देने की कृषा करें। जुभे पता चला है कि बहां पर एक एरोड्रोम सिषिलियन है पौर एक मिसिट्री है। मिलिल्टी का तो फलग होगा लेकिन सिबिल खालों को भी जगह नहीं मिलती है। उनको जगह देने प⿳亠़丶龴⿵⺆⿻二丨．刀，उसके सिए राजी करना पड़ेगा। प्रलग－प्रलग जगहों पर जमीन के प्रलग－ भ्रलग कानून बने हुए हैं। जैसा कि छ्दोटे नागपुर के हलाके से एक कानून है जिसमें ट्राइवस लोगों को जमीन ट्रोसफर करने की छाजाषत नहीं है，जब तक कि डी० सी० छजाजत नहीं वेता है। बही पुराना कानून पाज भी बहा चल रहा है। हसी तरह्र से करमीर में भी हो सकता हैं। तो बो पहले से पुरानी स्पिति बली घा रही है उसको घीरे धीरे बरम करना है ！．．．（घबताज）．$\therefore$ छन्ना बड़ा ह्मारा देषा हैं जिसमें मुज्तलिक

मजहब है，मुस्तलिफ भाषायें है，इसमें हमें मुष्तलिफ हूप में विकास को ले कर घाने घलना है। प्राज हम वेखते हैं कि केरल में समम्ट्रल गवर्नमेंट के जिन इम्प्लाईष को जिरफ्तार किया गया चा उनके केसेज विंद्रा किये जार्येगे， पंजाब वालों के विद््रा किए जायेंगे，लेकिन हमारे कैसेज विदड्रा नहीं किये जायेंगे प्रोर महाराष्ट्र में विदड़्रा नहीं किए जायेंगे । भ्रगर यह विषमता नहीं है तो फिर क्रोर क्या है ？इस विषमता को भी हमें दूर करना है। यह विष－ मता ₹यों है ？इसका कार का क्या है ？इसका कारएा यह् है कि सही मानों में नीतियों में टकराब है। उस टकराव को हमें दूर करना है। जंसा मैंने पह्हे कहा，हृारी भपनी राय में पहले हमें वहीं की स्थिति को सुषारना काहिए प्रोर लोगों को प्रपने साथ करना चाहिए । में यहां के मुसलमानों से हमदर्दी करने कालों में से एक हूं परन्तु में उनसे भी कहूँगा，चाहे दे मानें या न मानें，कि इस देष में जो माछनारिटीज के लोग थे जिम्होंने पाकिस्तान का ज्यादातर नारा लगाया，उससे यहीं के लोग नाराज हो गए क्योंकि उससे देश का विभाजन हुम्रा । यह् चीज मी मूलने की नहीं है। दो तरफ घफे－ क्वान की बात नहीं होने चाहिए। यही कमझोरी हैं। हमें उनके बШ्चों में भ्रपने देशा के प्रति प्रेम को पैदा करना होगा। एक बार मैंने यहां पर कहा था कि पूना में एक छोटे लक्षे ने मुभ से पूष्षा जब वहां पर भगड़ा हृपा था कि जोशी बाचा，यह बताम्रो，मेरे पड़ोस में बैठने बाला एक हिन्दू लड़का मुभ से पक्तर बोलता है कि तुम्हारे ध्रूब ने यह किया，तो बह हमारा घयूप कैसे हो गया। जब उसने यह बता पूछी तो मैं उुप रह गया लेकिन फिर कैने उसते कहा कि यह तुम नहीं समभोगे सेकिन तुम्हारे बाप－ बादामों मे घीर हमारे बाप－बाबामों ने बो प्रम्याय किया．उसी का यह कल है। हमारे बेष में वां करोड़ मुससमान हैं कीसे हम हैं हैंत वह मी हैं，सेकिज घाब इस ज्ञात है इलकार

नहीं किया जा सकता कि कुष्ब लोग हैं जो देका से द्वच्किकरंट हैं, फिर भी हमें रियलिटीज से भागना नहीं हैं पोर उनमें प्रंम लाने का काम हमारा है। लोकतांक्रिक छंग से हो हम इस काम को करना चाहते हैं। प्रगर हम डिक्कान का तरीका बोत़ वे तो भी लोकतन्र्र नहीं रह सकता है । प्राज प्रगर इन्दिरा जी रोल भ्रण्दुला से न भी मिलें तो भी उन्हुोंने जो कान्फ न्स की मोर कुष्ठ प्रश्जाब पास किये उन पर विषार करने से हनकार करना चाहिये ? प्राइम fमिनस्टर उनसे न मिलें क्योंकि पापकी पालिसी दूसरी है लेकिन जो हम लोग बंडें हैं उनको उन लोगों के साष बात करने से क्यों हनकार करना चाहिए। भगर कोई रास्ता निकलता है जिससे यहां की जनता को तसल्ली fिलती है तो हृमें उस चीज को करना चाहिए।

ऐसी स्थिति में में बाजपेयी जी से घ्मुरोष करना घाहता हूं कि अल्दब।जी में कोई काम नहीं हो सकता है । ब्वासकर प्राज के माहोल में जब कि उयलनुपल की प्रवस्था है, एक फरमें्ट है, हम जस्द्वाजी में थगर कुष्ट करेंगे तो वह चीज लोकतन्ञ्र के लिए खतरनाक हो सकती है। लोकतन्वक को बषाने के किए, वेष्श की एकता को कायम करने के लिए पागे बलकर, जसाकि हमारे स्वर्वीय नेता डा०लोहिया कहा करते घे घोर हम भी कहते हैं, एक पूरा कन्फेहरेशान बनाना होंगा। बगेर उसके हैमाशा काम बलने बाला नहीं है। उसी हष्टि से हमें पागे बढ़ना है।

एक माजमीय सार्य : हा० लोटिया ने करमीर की स्थिति को पहले ही भपोब किया था 1

बी एँ० एम० छोगी : उसमें बो बाते द्रं। ...(घबताल) ...

तो में यही कहलगा कि हमें बल्लबाषी में कोई काम कहीं करता है। में कालता है कि है पुराने मोगों में से हें घीर केरी बतलों बो सुलमे बासे लोग नहीं हैं सेकिज किर भी कहना भेरा

काम है। मै किर बही कार्दारा कि इसमें बल्दबानी न करिए भोर इस पर बोट के लिए प्रेस न कीजिए। इतनी ही मेरी प्रार्थना है।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba): The State of Jammu and Kashmir occupies a very strategic position on the map of India. It is a border State and there are three or four foreign coun-a tries which border this particular State, for example Pakistan and China from where wehave the maximum danger.

Question is how the defence of India: is to be safe-guarded and also the State integrated to a great extent with the rest of India. Let us see to what extent the Statc is already integrated and what is left out. In the State of Jammu and Kashmir, the Central Services like the Indian Police Service and Indian Administrative servico have the same status. The pulice is controlled by the Central Government to a certain extent. It is true that the State of Jammu and Kashmir has been given a particular status. It has a historical fuct behind it. Nobody can say that the present position is an ideal position. There are certain problems in the State and the question hefore every one is how to solvo them. If you remove this article 370 , will it solve them? Will it strengthen the defences of the country or inegrate tho State of Jammu and Kashmir to a greater extent ? From the communsense point of view, if you push something down the throat of anyone, it will be resisted. The sugfestion must come from the State itaelf. It means that the people of Jummu and Kashmir must say that they want the removal of the urticle. We should create that urge in them. By forcing the issue we will not solve the problem of Jummu and Kasbmir. Therefore, I submit that to that extent we should use a littie restralios. There are a few short comings for which we are also responsible.

There is a reatriction on the movement of Indians going to that State or soting up an industry or on the purchace of land. These restrictions can be juntifiod on the ground that possibly monied poople from. out side should not be able to purchase land there. From the integration point of view, these reatrictions do create an IIIrelling. Therefore, what I submit is that if integration is to be achieved, we have

## [Shri Vikram Chand Mahajan]

to do away with such issues and such restrictions. Secondly, there is an economic problem also. Unemployment is there. It is there all over the country and that cannot be used as a lever for saying that there is disaffection against the country as such. We should also consider the economy of the State. We are selling rice to them at a very low price. It is only 6 or 8 annas. No agriculturist can grow rice at that particular rate. It does not cover the cost of production. If you fix a procurement price higher than the cost of production and then sell it at a lower price to safoguard the economy that is all right. But if you do it without fixing such a procurement price, the price at which the Government is willing to purchase, you will be injuring the agriculturists who form 80 to 90 per cent of the population. That is being exploited. Therefore, I submit this aspect of the economy may also be considered.

Two or three members have tried to idolise Sheikh Abdullah on the ground that he never advocated independent Kashmir. If they see the history his speeches, it would bo clear. He always wanted an indepondent Kashmir and the very fact that the Government of India on 2 or $\mathbf{3}$ occasions detainedhim proves the fact that it was so. He was detained because, he was advocating the particular cause which was not for integration with the country but against the interests of the country.

Therefore, 1 submit that it is pointless to make a hero of a man who is not a hero, though normally we have a tendency to idolise a person when he is out of power and make a hero of him, but when he is in power, say, as Chief Minister, we all try to run him down. Therefore, 1 submit that there is no point in making a hero of a person.

Now, Sheikh Abdullah is trying to change, the reason being that the latest convention which be called made him realies that probably be was now flying in thin air. Therefore, I submit that apart from the economic issues and the political issues, there has to be an effort to integrate the people of this particular State.

The question is, how far dcmocracy has boen successful is that particular State. My submission is that the only way to create the best democratic conditions in
that particular area or even in the rest of India is proper education. The type of education that we are giving either here or there is of the same system which the British evolved for themselves. They evolved a system which created a class of clerks. We are still sticking to the same system even after 20 years of independence, and the result is that none has a feeling for the country and for the basic needs and all of us are only working for self-interests. Therefore, I submit that a national pavel of all parties should be appointed so that a proper educational system may be evolved for this country as well as for the Kashmir State so that we can try to bring forth ideas which are common to both of us and not bring forth diversities : we must bring forth issues on which we have a common platform.

Finally, I submit that the ideal state would be obviously to take away article 370, but even in the Constitution itself, what we have provided is that article 370 is temporary. The marginal heading of clause 370 itself says. "Temporary provisions with respect to the State of "Jammu and Kashmir". So, the Constitution itself envisages that this particular provision is temporary. And I submit that there is no point in hurrying through. Let us proceed cautiously; it is a border State, and let us create an urge within that State and ultimately we will be able to do it.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : Mr. Chairman, Sir, the so-called problem of Kashmir is perpetuating itself. Its shadow is being lengthened and now it has developed into a bigger dimension simply because of the unimaginative policy pursued by this Government in relation to the State of Jammu and Kashmir since 1948. I do not want to deal with the internal problems of Kashmir because they have a State Assembly there and this can be ventilated there, but the fact remains that this very same mistake was committed by us when Pakistan aggressed on us in 1965 ; whatever Mr. Michael Stewart might say or Mr. Harold Wilson might say, it is Pakistan that committed aggression. Our brave jawans captured Kargil and Haji Pir at tremendous sacrifice, but after that we bave had to go away from there, simply
because of the sc-called benefits accruing out of a very dubious pact called the Tashkent pact which Pakistan violated the moment it was signed. We must not forget that this was a bilateral agreement, and there can be no unilateral implementation of a bilateral agreement, unless and until the other party is ready to implement it, and that is unfortunately what we are doing. We are trying to implement a bilateral agreement unilaterally, and that is a mistake we have committed.

What happens? We go about this from the point of view of constitutional history and legality. Kashmir is part of India. There is no doubt about it. But we go about discussing this so-called problem of Kashmir which creates a sort of political uncertainty in the mind of the people living in that State, and we are responsible for that. Why do we do it? It is simply because possibly we want to appease Pakistan which has laid a claim on the State of Jammu and Kashmir. If this is not a policy of appeasement, what else is it? Why should we go about trying to appease Pakistan like this? Kashmir is an integral part of India. An integral part is an integral part. Why should we go about discussing the so-called problem of Kashmir here, there and everywhere? That is why there is political uncertainty in the minds of the people not only in this country but outside too. We do not go about discussing Assam or Nagaland, although we know that China is interested in Nagaland and helping Naga hostiles with arms and ammunitions, just as Pakistan is sending inflitrators into Kashmir. We are not ready to discuss Nagaland with China. If that is so, why should we be ready to discuss the status of Jammu and Kashmir with foreign powers? 1 do not understand this.

### 16.00 hrs.

The result of this is the emergence of anti-national and anti-social forces in that part of the country. Sheikh Abdullah is the product of these anti-social and antinational forces operating there. His speech at the Srinagar convention, as I said this morning, is a clear incitement to violence. We took strong steps against the late Master Tara Singh when he domanded a

Sikhistan, but we do not take any steps against Sheikh Abdullah when he questions the integrity of the country and our secularism, Kashmir is the symbol of our democracy, our secularism and our territorial integrity. But the basis of that symbol is being challenged by Sheikh Abdullah and we do not take any steps against him. I hear that Sheikh is applying for a passport to go to London in connection with his son's wedding. Judglag from his conduct in Algiers, where is the ${ }^{-}$ assurance that he is not going to bring the so-called issue of Kashmir to Trafalgar Square? If not to Trafalgar Square, he may bring it to No. 10, Downing Street.

## AN HON. MEMBER: Hyde park.

SHRI HEM BARUA: Hyde park is notorious for so many other things and Sheikh Abdullah is incapable of performing those things.

There is a special status for Jammu and Kashmir. What are the reasons? If it is for political reasons, those reasons go counter to the basic foundation of the Indian Union. If the special status was granted to give economic advantages to the people there, it has failed miserably. Possibly the poorest people are living there. I agree with Prof. Mukerjec when he described their poverty. The people all over India are poor and they are explofted by the bourgeois elements. In the rest of India, it is the caste Hindus who are exploiting the poverty and ignorance of the down-trodden people. In Jammu and Kashmir, it is the Muslim bourgeois who are exploiting the poverty and ignorance of these submerged sections there. India is ruled today by caste Hindus and their psychology is like that.

Somehow or other, anti-India foellag has sone deep into the paychology of Pakistani leaders, from Ayub Khan to Bhutto. After the assassin's bullet was fired on him, Gen. Ayub Khan made a speech in Peshawar, which was full of vitriulics against India. That shows how the psychology of hostility towards India has gone deep into the minds of Pakistanal leaders. We must not play into their hands.

There are some people in this country who talk of expanding the autonomy for Jammu and Keshmis. I do not know what

## [Shri Hem Barua)

they mean by that. If they want for that state a status similar , to that of Sikkim and Bhutan, how can you deny a similar status to Nagaland or other regions of the country, which are agitating for separate existence and for expanded autonomy?

We must not speak through noses. We must speak through our mouths. The trouble is that there are people in this tountry who speak through their noses and create all sorts of troubles. Expanded autonomy means loosening of the federation. In India we have a federal structure. The federal structure is getting loose every day and a day will come when this federal structure of India will evaporate in the thin air ultimately. I am afraid of that only.

There are certain charges against the last general election and how the general elections were conducted and how nomination papers of some candidates were rejected. There aro serious allegations against that. In the light of that, I would suggest holding of mid term elections in the State of Jammu and Kashmir in order to dispel those doubts which are ruling in the minds of the people on the one hand, and on the other in order to test Sheikh Abdulla's charges against the State of Jammu and Kashmir. It is a dangerous force that is emerging. I hope the Home Minister will agree with me if I say like that.

Now, Art. 370 gives special status to the people of Jammu and Kasbmir no doubt and they enjoy certain benefit because of this status. I woule say that it won't be proper for us to withdraw that article after you have put it down in the Constitution which isself was a mistake because Art. 370 creates a sort of psychology in the minds of people of the State of Jammu and Kashmir. If we withdraw that article now in a drastic manner, that might produce adverse repercussions so far as these people are conceraed. Therofore, there should be a gradual liquidation of this provision in the Constitution. This should be basod on better understanding between the people of the State of Jammu and Kashmir and the rest of India. When this hetter understanding is achieved, there should be some sort of guarantee for this better understanding. That is what I feel.

There are so many other complaints how democracy is being scuttled thero, how human rights are being violated. I would say that the people of Jammu and Kasbmir are very poor, they are very neglected This Government, instead of going to them, pick up some and go about befriending them-first Sheikh Abdulla, then Bakshl Saheb and now Sadiq.

## SHRI GULAM MOHAMMED

 BAKSHI : Hang all the three.SHRI HEM BARUA : Do not bang them. They pick up leaders. They do not go to the people. Instead of golng to the people, they choose some bourgeois leaders and try to prop them up at the expense of the people. That is the mistake we have committed so far.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirapalli) : After hearing the speech of Shri Hem Berua - which I did with patience-1 find that some portions of his speech are acceptable to me. It is true that capitalists in India and capitalists in Kashmir are exploiting the common peolpe. I agree with him. I also agree with him that it is not time to abrogate Art. 370. He argues so far some other reason. But I agree that it is not yet time to do that and I will explain my position.

When we took over after getting independence, we had got assets and liabilities. We have so many different kinds and stages of development in various parts of the country-rather unusual developments. We must create a voluntary union and not a forced union. At the time of independence and at the time of writing of the Constitution we thought that a special concession should be given to the people of Jammu and Kashmir. There are reason for that. It is not yet time to abrogate that and before doing that we must know the feelings of the people of Jammu and Kashmir. We must understand their minds. If they are to be integrated along with us, it must be with their voluntary consent. And that is not only with regard to Kashmir. There are different nationalitios in this country. The present Goverament and the present ruling party may not agree. After all you
must snderstand that India is not made out of one basic nationality as such.

### 16.10 hrs.

## [Mr.-Speaker in the Chatr]

The linguistic region, the historical background, geographical affinity, all these things make a nationality. Merely because the Britishers forced the various nationalities into one country, it does not automatically become a country. Integration is a natural process whish takes time. So there is force in the argument that special consideration should be shown to the people of Kashmir. Somebody asked what about Nagaland? I would say that considering their background, history, economic growth and peculiar tribal conditions, if they demand autonomy, it should be given to them. There is no harm. Autonomy within the Indian Union is no crime.

I have much respect for Shri Vajpayee for his progressive views. Many a time he has differed from the official Jan Sangh line. He differs from Madhok on various iniportant issues.

MR. SPEAKER : We are discussing Kashmir and not Vajpayee and Madhok.

SHRI NAMBIAR: That is why I am persuading Shri Vajpayee and his school of thought that we should not bring in a danda to take away the special concession that we have given to the people of Kashmir. Of course, by a vote we can finish it. But that does not solve the problem.

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE (Balrampur) : Vote is not donda.

SHRI NAMBIAR : We should try to strengthen our ties with them and consider why special conditions are prevailing there. Those special conditions should be removed and integration by a voluntary process should be brought about. World history is replete with instances of national minorities and autonomous regions. It is not something peculiar to India.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : He does not understand ths direreace between the tering "Mationality" and "nation".

SHRI NAMBIAR : You cannot create a nationality by the power of the emperor or by British rule.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : You can do it only by joining the Communist Party.

SHRI NAMBIAR : It is brought about by historical growth, geograpbical affinity culture, homogenity and so on. There if difference between a Malayali and a Kash. miri. For instance, Shri Bhandare is different from a Malayali.

SHRI S M. BANERJEE (Kunpur) : He was different when he was in the Chair.

SHRI NAMBIAR : So, I would appeal to Shri Vajpayee and his line of thinking to bring about unity from within by voluntary process. It cannot be done in a hurry. We should appreciate the feelings of the people of Kashmir. If we take a decision without appreciating that, it will do more harm than good.

Therefore, my party is strongly opposed to sugeestion of Shri Vajpayee, even though we have so mnch respect for him. The problem of Kasbmir has to be solved by discussion with the people, by ascertaining their well. by making them voluntarily join the fold of Mother India and not by any other process. This will apply not only to Kashmir but to Kerala, Nagaland or any other part of the country. That is my concept, which is different from that of Shastriji. You cannot do it by the sword, or danda or vote. I, therefore, oppose the Resolution.

MR. SPEAKER : The time for this discussion is almost over but still I would like to give opportunity to one Member from this side and one from that side. If they help me by finishing their speeches in five midutes each, I would like to have one or two speakers more. Shrl Shashi Bhushan.

थी समि घूर्य (ढारगोन) : भम्पष महोबय, हिन्दुस्तान की 65 करोश बमता करमीरियों मौर पब्तूनों की एहसान करामोष नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंगे कमी मी हू नेष्य घ्यूटी को नहीं भानां है। कोन भूल स्षकता है
[श्री धाशि भूषरा]
मक्ूूल छोरवानी को जिसने भपना कून घ्रोर प्रपनी जान देकर काइमीर की रक्षा की भ्रोर जो हू नेशान च्यूरी में विखवास नहीं करते हैं। जब पाकिस्तान की सेनायें हिन्दुस्तान पर हमला करने भ्राई तो काइमीर के मुसलमान उससे लूके । भाज भी बादधाही खी उसी जगह्द पर मजदूत हैं भ्रोर उसी ठंग से सोचतो हैं जैसे वह्ह पह्हले सोषसे चे ।

काइमीर के मसले को कुछ बड़ी-बड़ी हस्तियों पर निभंर रह कर हमने उलभा दिया है। घ्रगर कादमीर की जनता तक हम पद्वुंचती तो यहु भगढ़ा बहुत हद तक खरम हो सकता था, सुलभ सकता था। जिन माननीय सदस्य ने यह् प्रस्ताव रसा है उनसे मैं कहना चाहता है कि वह म्रपने हृदय पर हाथ रखकर परर काइमीर की जनता को गले लगाने के लिये तैयार हैं तो कोई भगड़ा नहीं है। लेकिन यह ऐसा करने के लिए तंयार नहीं हैं। बहुत प्रर्से तक हम भी ोोल भहुलुला के भ्रास-पास चक्कर काटते रहे। कभी ह्मने बक्शी साह्व के घ्रासपास चक्कर काटने चुरू किये घोर कभी सादिक साहब के प्रासपास। ये भी वहा के नेता हैं, इस में कोई बाक नहीं है। लेकिन काइमीर की जनता से सीधे सम्पकं जब तक हिन्दुस्तान के वक्षिएी भागों के कार्यकर्ता स्थापित नहीं करते हत्र त तक यहा भगढ़ा बना रहेगा।

मैं एक दूसरा प्रशन भ्रापके सामने रखना घाहता हू । जो काइमीरी जुबान हैं वह्ट संसकत से बहुत मिलती जुलती हैं। में जानना चाहुता हु फि नार्दर्न इंडिया में, उत्तर प्रदेश में हरियारा में, पंजाब में कितने ऐसे हिन्दू हैं या कितने ऐसे स्कूल हैं जो का६मीरी जुषान घवने स्कूलों में पढ़ाते हैं। भ्राप हवाई एकता षाहते हैं, उनसे पान्तरिक एकता नहीं रलमा बाहते है। यह् कभी नहीं हो सकता है।

पध्यक्ष महोषव, उत जब घ्यू्य साहप द्रो लगते हैं. पाकिस्गाम की धाक्ति विलरो

लगती है, साम्प्रदायिक वाक्तियी वहां की दूटने लगतो हैं, प्रगतिघील ताकतें पाकिस्तान में अ्रय्यूष्न के लिसाफ लड़ने की कोशिशा करने लगती हैं तो हिन्दुस्तान में उन्हीं से मिलती-जुलती दूसरी जाष्तयां हैं जो मपना सीना तान कर उनको मजबूत करती हैं।

जब कभी यह कहा जाता है कि काइमीर में इलंक्रान सफाई से नहीं होते हैं, ईमानदारी से नहीं होते हैं तो वह प्रय्यूष की भाषा बोली जाती है घोर ऐसा कह्कर भ्रट्यूब की ही मदद की जाती है। उसमें हिन्दुस्तानियत नजर नहीं घ्राती है। भ्रगर हिन्दुस्तान में इलंक्शान ईमानदारी से नहीं होते तो हमारे भाई ये लोग यहां कंसे होते...

भी घटल वितारी वाजपेयी : ये भापके बाबजूद हैं।

धी जाश मूष्रा : ये जब म्रा जाते हैं तो घपनी इलंक्शान को तो ये ठीक समभते हैं लेकिन दूसरों की हलंक्वन को गलत समभते हैं । ये ह्मेशा भ्रपनी तस्वीरे ही देखते हैं हूसरों की नहीं पेखते हैं।

प्रघ्यक्ष महोद्य, सिक्योरिटी काउंसिल में हम जो काइमीर का मामला ले गए हैं, इसको हमें वहा से वापिस ले लेना काहिए। इसका कारएा यह् है कि वहां जो लोग मौजद हैं पंग्रेज हों या ध्रमरीकन हों या दूसरे लोग हों उन्हें दूसरे के साष कभी भी हमदर्दी नहीं हो सकती है। छसका कारएा यह है कि हिन्दुस्तान ने पंग्रंजों के साप्राज्यवाद कों खर्म किया है सारे संसार में। सारे संसार में जहीं जहाँ पराषीनता थी, वहां वह सरम हुई पोर वहीं के लोग घंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुए। इस वास्ते उनके दिल में घाब है। उमका दिस इस वजह से साफ नहीं हैं। इसलिए हमें वहां से कमी भी न्याय नहीं मिल सकता है । भ्रगर न्याय मिल सकता है तो हमें काइमीर की जनता हे ही

मिल सकता है। वे हमारे भपने भाई हैं। हमें उनको गले लगाना होगा।

धी ब्वनुल गती चार (गुक़गांब) : स्वीकर साहब, "किस-किस तरह弓 सताते हैं ये बुत हमें निज़ाम, हम ऐसे हैं कि जंसे किसी का ब्युपा न हो।" श्री बाजपेयी मेरे काबिले-छज्जत भाई हैं। श्री प्रकाषादीर इास्त्री की भी में इजजत करता हूं। शी हेम बर्षा ने जो फ़रमाया है, उसको मैने बड़े ग़ोर से सुना है। लेकिन हैं कहना चाहता हैं कि हकीकत को धांसों से घोभल करना नादानी है।

हमने जूनागढ़ पोर मानवदार पर कबज़ा किया, वयोंकि बहों की जनता समभती थी कि नवाब को पाकिस्तान के साथ प्रपना रिश्ता जोड़ने का कोई हक नहींद है। लेकिन उस बषत भ्रगर काइमीर के भ्रषाम चाहते, जिनके लीडर शोख साहव, बस्ली साहुव, साविक साहष, सर्राफ साहब घोर दूसरे भाई थे, तो उन्हें पाकिस्तान के साथ मिलने से कोन रोक सकता था ? उस वक्त कोन सी फ़ोज जाफर बादी मैं कदम रस सकती थी ? उस बक्त न राषा था मोर न राजा की फ़ोज बी। लेकिन काइमीर के लीउतों ने कहा कि हृमने द्न नेषान ध्यूरी को उस वषत नहीं माना, जबकि मुल्क में कायदेभाजम की तूती बोलती थी, तो भाज उसको मानकर पाकिस्तान में जामिल होने का सवाल ही पिदा नहीं होता है।

मोलाना शिबसी ने, ओो मोलाना पाजाव के उस्ताद चे, भौरंगजेब भालमगीर का बयान करते हुए-उसे घोरंगजेष का, जिसने मन्दिरों भोर गुछ्टारों को सबसे ज्यादा जागीरें दीं, जिसके दोनों ब्रुांबी हिम्दू चे—्रो खाजपेयी जैसे दोस्तों को किताष करते हुए कहा है: "वुम्हें ले दे के सारी दार्नी में याब है इतना, कि मोरंगजेब हिन्दूरुष्म था, जालिम था, सितमगर था।"

जल तक्सीमेनुुरक के बाट बामाली हिन्द में निल्दुस पानलषन घा गया का होर पंखात

की सरजमी-पाकिस्तानी पंज्ञाब भी प्रोर हिन्दुस्तानी पंजाए भी बेगुनाहों के तून से लासाजार हो रही थी मोर उस पागलपन ने जम्मू में भी पपना घसर किया था, उस वस्त काइमीर की वादी में एक भी बेटी या बेटे को तकलीक नहीं होने दी गई, बहां पर किसी की नस्सीर तक नहीं फूटी। इसकी वजह यह घी कि काइमीर के पवाम मोर उनके लीटर एक कोम के उस्सूल को मानते चे भोर वे हिन्दुपों को भ्रपना बढ़ा भाई समकते थे ।

मेरे दोस्तों के जहन में यह बात भानी चाहिए कि सिक्यूरिटी कोसिल में आकर होल, बल्यी या ख्वाजा सादिक ने नहीं कहा था कि हिन्दुस्तान काइमीर पर कबजा नहीं करना चाहता है, हिन्दुस्तान ने तो सिफं काईमीरियों की प्राजादी को बचाने के लिए प्रपफी फ़ोडें भेजो है। काइमीर में रिके उम का नारा उम्होंने कभी नहीं लगाया था फोर न ही उनके साथी हिन्दू दोस्तों ने लगाया घा। fरकेउम का नरा पंकित जवाहरलाल नेहल ने लगाया था। उसके बाद हालात बदलते गये।

स्पीकर साहब, मेरे तमाम बाप-बादा काइमीर में वैदा हुए। सिक्ष मैं ही पंजाब में वंबा हुपा।

बी स०० मो० बलर्मी : भष्यक्ष महोदय, मुभे इस बात पर रतराज है। इस हाउस में बाप-दावा की बात नहीं कही जामी कारिए, क्योंकि यह लोक सभा है, परलोक सभा नहीं ह1

धी ब्रबुल गनी चार : मै यहृ कहुना चाहता हं कि पपने इन दोस्तों के मुकाबले में मे वहां के हालत को उयादा बेहतर जनता高 1

मेरा कहना यद है कि बह काइमीर की बादी ही थी, जिसने हिन्दुस्तान का साष fिया, जिसने हिन्दुस्तान को प्रपने यहां सुण-भामषेद. कहा, किसते क्षपने बक्यारात छोप्र fिंय घोर हल मुल्क के घस्याराष्त को कमूल किया। संकुल-
[श्री घब्दुल गनी छार]
रिज्म के हामी होते हुए मी हम हिन्दुसतानी पंजाब घ्रोर जम्मू में फसादात पौर पागलपन को नही रोक पाये, सेकिन बादी में ऐसा कुछ्ध भी नहीं हुप्रा ।

पंडिन जवाहरलाल नेहरू ने बाद में यह फरमाया कि कारमीर में रिफे उम नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस बात पर रजामन्द नहीं है कि का६मीर के श्रवाम श्राजादी के साथ प्रपनी राय दे सकें। उन्होंने लगगूस में कहा कि प्रगर रिफेडम कराया जाये घौर सुवा-न-क्षास्ता श्रगर उसका घ्रंजाम यह हो कि पाकिस्तान के हक में काइमीर की राय चली जये, तो हिन्दुस्तान के मुसलमानों की ह्रेसियत सानवी हो जायेगी। सवाल यह्ह है कि क्या हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने कहा था कि रिफेंउम कराने की बात मानी जाये ।

रोख भ्रब्दुलला ने जो कन्वेन्बान बुलाई, उसकी इजाजत मेरे सामने बैंे हुए मजबूत भाई घ्री वाई० बी० चम्हारा, ने दी। श्रगर वह घाहते, तो वह उसकी इजाषत न देते। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। प्रगर वह चाहते, तो वह़ साविक साहब से कह देते कि यह् कन्वेन्हान नहीं होनी चाहिये। लेकिन उन्होंने सोचा कि देखें, काषमीरियों के मन में क्या है। घोख प्रब्तुल्ला ने सबको बुलाया। उन्होंने श्री बाजपेयी को भी बुलाया, हर एक पार्टी के लोगों को बुलाया। सिवाये श्री वाजपेयी की पार्टी के घोर भाफ़िशाल पार्टी के, तमाम पाटियां वहा जामिल हुईं।

बी बतराज मधोक : कीन सी पाटियां जामिल हुई ?

धी घघुल गनी उार : कोग्रेस पार्टी, पी० एस० पी०...

घी हेम बहत्षा (मंगलबायी) : नहीं।
घी घ्रवुल गती चार : बहां पर बो ीी० एरा० पी० बाले हैं, वे बहा पए मीकू से ।

भी बलराज मषोक : यहाँ पर अम्मू का भो कोई मादमी शामिल नहीं हुम्रा ।

घी घघ्दुल गनी चार : क्या श्री मषोक को यह मालूम नहीं है कि पंछी साहब उसमें शामिल हुए, जो पंद्रह् दिन पहले जनसंघ से निकल गये थे श्रोर छोस् साह्त के खिलाफ़ दलायल से भरी हुई जिनकी सबसे बेहतर ₹नीच थी ? घूं कि वह् जनसंघ को छोड़ कर चले गये, छसलिए क्या इसका मतलब यह है कि बहृ जग्मू के रहने वाले नहीं हैं ? क्या बलराज पुरी जम्मू के रहने वाले नहीं हैं ?

मुभे खुपी है कि उस कन्वेन्हान में कम्युनिस्ट पार्टी, शिया पार्टी, प्लेबेसाइड फन्ट, भ्रवामी लीग, पोलिटिकल फंट वर्गहह हर एक पार्टी, ह्र एक खिते श्रोर हर एक जिले के लोग मोजून थे । मुभे खुली है कि बरुशी गुलाम मुहम्मद भी वहां तहारीफ ले गये। कन्वेन्हान ने कोई ऐसी बात नहीं कही, जो हिन्दुस्तान के खिलाफ़ हो। उसने कहा कि घ्रगर जम्म घ्रोर लद्दाख को कोई बात मन्जूर नहीं है, तो वादी वाले भी उसको नहीं मार्नेंगे। हैं, भ्रगर मेरे दोस्तों को जम्मू श्रीर लद्दाख के भाइयों पर मी भरोसा नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकता है ?

मैं श्री चन्हाएा के सामने बऱे दुख के साथ हस बात्त का छजहार करना चाहता हूं कि सब कहते हैं कि काशमोर हमारा है, लेकिन जो भी कानून श्राता है, उसमें लिसा होता हैं, 'एक्सेप्ट अम्मू एण्ड कइमीर," यानि वह अम्मू थीर काइमीर के घलावा सारे मुल्क पर लागू होणा । मने हमेशा इस बत पर एतराज किया है कौर इस बारे में भ्रपनी एमेंयमेंट दी है।

में यह भी घर्षं कर टूं कि अम्मूनकाषमीर ही एक ऐसी स्टेट है, जहीं छस मुल्क की माइनारिटी मंजारिटी में हैं घोर मंजारिटी घाइसारिटी में हैं। बी बाजपेयी ने Fह्हा कि हम्ने वहां पर 800 करोश इपये बरं किये है 1 किती एक्ष एक

महाराजा ने 65 लाख रूपये में उस जमीन को लरीदा था, लेकिन क्या वह समभते हैं कि भाज 150 करोड़ या 300 करोइ रुपये में उन्होंने उस जमीन प्रोर वहां के बादाम्दों को खरीद लिया है ? में कहना चाहता हूं कि रुपये से इम्नन ननी खरीदे जाते है।

ये लोग वंजाब में क्या कर रहे हैं ? श्रमर ये पंजाब में संत फरेहfसह की मदद करते है, तो छन्हें जानना चाहिए कि सिख होमलैंड जरूर बनेगा। भ्रगर सिख होमलैंड बनेगा, तो काइमीर पर इस मुलक का प्रधिकार भ्रौर काईमीर के साथ इसके ताल्सुकात बहुत कम हो जायंग । इसके नतीजे के तोर पर हिन्दुस्तान बहुत बड़ा नुकसान उठायेगा -

मैं इस सरकार से यह भी पूछ्घना चाऩता हूँ कि घगर काइमीर ह्मारा है, तो दो दफ़ा पंडित जी के जीवन में घ्रोर शास्त्री जी के जीबन में भी हम काछमीर के उस हिस्से से वापिस क्यों धाये, जी कि हमारा है। इसकी वजह यह है कि ह्मारा दिमाग़ साफ नहीं है।

इससे पेइतर कि में श्री बाजपेयी को इस रेजोल्यूशन को वापिस लेने के लिए रिक्वेस्ट करूं. में उनसे कहना चाहता हू कि वह जानते है कि जब मत्रास एसेम्बली ने यह्र वास कर विया कि स्टेट का नाम तामिलनाह हो, तो श्री घम्नादुराई के कहने पर सरकार ने उस बतात को भान लिया। इसी तरह्र्रगर उन्हें बहुत हसरार है, तो इस मामले को भी कारमीर एसेम्बली को भेज दिया जाये द्रोर उसको छस बारे में धपनी राय जाहिए करने का मोका दिया बाये । वहां पर इस वक्त होस साहष नही हर्दा मेने यही एमेंडमेंट रही है। जहां तक मेरा ताल्सुक है, दफ्रा 370 को खर्म कर दिया जाये, सब कुष्ब लत्म कर बिया बाये, मुभे कोई तकलीक नहीं है, न में इसके चसरतता हूं। बर्पर मुस्क का चला हो, पगर घुस्क तरक्री करे, तो पाष्च करोढ़ मुसलमार्गो के कत्त होगे पर भी सुभे एतराज भहीं है। बहरी साहुष ने श्रीमती स्टिरा मापी तो कहा है कि सेखा साड्य की

जिन्दगी में ही, इस हूढ़े की जिन्द्री में ही, काइमीर के बारे में फँसला कर लेना चाहिए। श्री सादिक नेक-नीयती से यह चाहते थे कि बन्वेन्शान कामयाब हो। प्रभी धी प्रागा ने दियानतदारी से कहा है कि कम्वेन्धान ने ठीक रास्ता भह्र्यार किया है।

ऐसे मोके पर भगर होस साहव को कोई गद्दार कहृता है तो उसको समभ लेना चाहिये कि भाज भी का६मीर की 80 प्रतिबता बाबादी होल मब्दुल्ल। के पीछे हैं घोर होस पब्दुल्ला मुल्क का सबसे बएा हुठ्बे बतन है।


















 "















धी स० मो० बसर्णी : घघ्यक्ष महोदय, मुभे इस बात पर एतराष है। इस हाउस में बापषादा की बात नहीं कही जानी चाहिए, अयोंकि यह लोक सभा है, परलोक सभा नहीं ह1




 "





 , هوبا كراغكا إشات




 سا سا - *

बी बजराष मषोक : कोत्न सी पाटिया नामिज हई?

घी हेम बरभ्रा : (मंगलदायी) : नहीं।



धी बतराज मषोक : वहां पर जम्मू का भी कोई घ्रादमी शामिल नहीं हुमा ।
 يسشالِ



رجخراسانيويو•
بَغزثا

 تخرين友



 باّثآْ
















 كميزعاس


 جب ملساسمبلى
 ن.
 اس رتق -









 (-4

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Mr. Speaker, Sir, the debate which was initiated by Sbri Aral Bihari Vajpayee has raised only one basic question as a result of his speech or motion and that is, that Article 370 should be abrogated. This is the specific suggestion that the Resolution makes.

SHR ATAL BIHARI VAJPAYEE: I made a number of suggestions.

SHRI Y. B. CHAVAN: You made many other demands. But the sum total of it was that. He has used some very fine expressions to express the feeling. What he meant was that there is some psychological problem with a political complexion which exists as far as Kashmir is concerned and I should say that, that is a realistic ascesment. He made three or four demands. I will go into them later.

Of the other hon. Members who spoke, very few of them supported Shri Vajpayee's demand. My task has therefore become somewhat easier. Some of the hon. Members representing different parties have explanned why it is not necessary to ebrogate article 370 . Everybody has tried to examine this problem of Kashmir from his own point of view and has tried to ex[plain the great variety among those prodblems. 1 do not want to say anything which possibly might create more problems than solve them.

Coming to Article 370 Sir, wo know the history of it, how it has come about. It has got three clauses. in case of clause 1(a) Shri Vajpayee has very rightly said that it has become completely superfluous. I agree with him. It refers to Article 238, which does not exist in the Constitution. It is as good as abrogated. Then, he made a mention of clause 3 of Article 370. He asked why the President does not make use of the power under Clause 3. May I read it for the benefit of Shri Vajpayee? It reads:
"Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article, the President may, by public notificaton, declare that this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as he may specify."
And then this is important -
"Provided that the recommendation of the Constituent Assembly of the State referred to in clause (2) shall bo necessary before the President issues such a notification."
This Clause was again, an exercise of power, once only, that was, when constituent assembly recommended to make it operative. That is the scope of this clause. But there is no longer any constituent assembly and there is no scope for any constituent assembly to maky any recommendation, and therefore there is no scope for exercise of any power under this particular clause. It is as good as nothing

It is the remaining part of article 370 which is more important. Wo have got to consider whether the remaining part of article 370 is uepful or not. That in,

## [Shri Y. B. Chavan]

really speaking, the sum and substance of the whole thing. If we look at article 370, what is the remaining part of article 370 . I would like to borrow a phrase which was used by my predecessor here while describing article 370 and he has described it as a sort of bridge between the Indian constitution and the affuirs of Kashmir. Really speaking it is clause (b) which is more importent.

## It says :

"the power of Parliament to make law for the said State shall be limited 10-
"(i) those matters in the Union List and the Government List which, in consullation with the Government of the State, are declared by the President to correspond to matters specified in the Instrument of Associa:ion governing the accession of the State to the Dominion of India as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for that State ..."

This reference to Dominion StatusShri Vajpayee also alluded to it -deseribed only the status of India then when accession took place; it is nothing more.

Then (ii) is more important :
"(ii) such other matters in the said Lists as, with the concurrence of the Oovernment of the State, the President may by order specify".

This part has been very extensively made use of in the last few years. Shri Gulam Mohammad Bakshl made a reference to it .

The hon. Member said there is a separate head of state. My hon. colleague, to my right, was the first Sadr-i-Riyasat of Kashmir, and the first and the last. He himself later become Governor. So the head of the state of Jammu and Kashmir is no longer a Sadr.i-Riyasat. He is Governor. Formerly, the chief executive of that state was called 'Prime Minister', which my hon. friend, the Bakshi, had the privilege to be once But there is no loogor any Prime Min:ster there; he is Chiof Minister as ip alay other State.

I can mention a long list of things that have been done; I do not think I should take the time of the House in detailing them and say how many Acts have been applied to the State in the last five years. The jurisdiction of the Supreme Court is made applicable, the entire judiciary, the entire Election Commission machinery has been made applicable; then representatives to Parlament will be elected from the State under our Act. Very basic changes are coming about.

So the role of art. 370 is a sort of bridge. Do we want to break that bridge by taking away 370? Personally, I feel one has to be rather very realistic about it. It is not a question of being sentimental about it. I underrtand the hon. Mover's sentiment: I share it. When some people try to think that Kashmir has a different future from that of India, they are completely misleading themselves. I have no doubt that the destiny and the future of India and Kishmir is identical there is no doubt about it. At the same time, let us not be unrealistic and say 'abrogate 370'.

If people think that they should be able to go and purchase land there, if this is the only idea of unity of India, that some rich people may be able to go there and exploit, the unity of exploitation, if this is the idea of Indian nationalism, I really do not understand why that should be done.

## SHRI S. KUNDU (Balasore) : Bridge

 is a wrong analogy. He admits a gulf.SHRI Y. B. CHAVAN : I have not used it as an analogy

There are certainly some problems. Take the process of integration. We say that we have to yet achiove national integration. We have got a National Integration Council in regard to the rest of India also. What does it mean? It means that the process of integration is not yet complete. We have cortainly political unity. We have the same Constitution. We have got fundamental rights. Still we say that we have yet to achieve complete national integration, because national integration is something different from political unity, it is something different from economic development.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYFE: But does it also mean that we are not a nation?

SHRI Y. B. CHAVAN : Of course, we are nation. When we say that there is no national integration, it does not mean that we are not a nation. These are two different things. To have national integration means, really speaking, to have some sort of ...

SHRI S. M. JOSHI : National consclousness.

SHRI Y. B. CHAVAN : .. national consciousness. a feeling of oneness, an emotional stake in the national life. This is, really speaking, what we have to achieve. This process will have to work for a long time, with patience, with understanding, with a sense of friendship, with an idea of giving others a sense of participation. That is the only way we can go about it.

I do not want to say anything more about this matter.

There is the other side of the picture, what has been happening in Kashmir in the last 20 years. Some members did make mention about Sheikh Abdullah. We have all respect for Sheikh Abdullah as be was the first man who fought for the secularism in the land of Kashmir. He fought for the freedom of the people of Kashmir. He led the struggle against the invadors of Pakistan.

SHRI BAL RAJ MADHOK: No, he was not there at all.

SHRI Y. B. CHAVAN: At the same time he was the man who was instrumental for the accession of Kashmir to India. Unfortunately he has forgotten all hls past. That is our present difficulty. He is making speeches. I do not want to make any adverse comment or create any now problems for India and Kashmir, but one thing is certain that the great man that he is, he is still in search of himself if 1 may say so. $^{2}$. He is trying to find out what is in his mind. This convention, about which my hon. friend Shri Abdul Ghani Dar made a very eloquent apeech, was an attempt to find out what he really wants it is his problem, it is pot a problem for us. We know where
we are. I must say that Mr. Jai Prakish Narain who attended the convention did a singular service to the cause of Kashmir by forthrightly telling him what the reality of politics there is. Unfortunately Sheikh Abdullah has noither supported what Mr. Jai Praksh Narain said nor rejected it.

SHRI BAL RAJ MADHOK: He publicly rejected it in a Srinagar meeting. Later on he might have changed. He does not know his own mind.

SHRI Y. B. CHAVAN : That is exactly what I am saying. That was not the impression which Mr. Jaya Prakash Narain gave me. My impression is that he has neither accapted nor rejectod. They have decided again to meot and find out what they really want. It is their right to find out what they want, but as long as the reality is not realised by those who want to discuss this question, nothing is likely to materialise. This is the reality. We have to take this as the reality and work on that basis. Our efforts for the development of Kashmir aro continuing, will continue.

The hon. Member has mentloned how many hundreds of crores were given to Kashmir. I do not want to go into those details. Certainly large amounts have been given. What is wrong about it ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Nothing wrong. I did not say it was something wrong, but why not appoint a parliamentary committee to go into the whole expenditure?

SHRI BAL RAJ MADHOK : We are not opposed to money being spent, but to money going waste.

SHRI Y. B. CHAVAN: They have got their legislature. That is where you are wrong. You think that because the money in Kashmir is not well spent a parliamentary committee should be appointed from here. Why not appoint a partiamentary committee for all the States? Why choose only Kashmir? They have sot their own legislature to find out what is right and what is wrong. They have got their Public Accounts Committoe and other things. Why do you want a parliamentary committee to find out how they
[Shri Y. B. Chavan]
are apending the monoy? This is an atttude of suspicion. Once we start looking at these problems from this point of view, then the people in Kashmir will say that we are not meroly giving them money but wo want to find out the way they are apending.

SHRI BAL RAJ MADHOR: This is the charge from Bakshi Ghulam Mohammad also.

SHRI Y. B. CHAVAN: 1 do not think he bas made that charge.

थी पुलम्म मुहम्मव बए्बी : बाजपेयी की ने कहां था-300 करोड़ रुपये, द्वने कहा धा1047 से भाज तक जो मदद दी गई है, वह है 150 करोड़ रुपये। मेरा यह्ह ख्यास है कि काइमोर को उसकी जहरत के मुताषिक कुछ भी नह्हीं मिला है ।

SHRI Y. B. CHAVAN : I agreo with the figure that the hon. Member has mentioned that in the last 20 yoars nearly Rs. 300 crores have been glven by way of loans and other things. There is nothing wrong, but his only point is they should have been given more. There Mr. Bakshl Ghulam Mohammad may be right. I do not share this view that we should appoint a Parliamentary Committee because the whole money is ill spent because in the last 20 years money was spent by Sheikh Abdullah, Bakshi Saheb and the present Government of Mr. Sadiq.

SHRI GADILINGANA GOWD (Kurnool): Should we not know whether the money given by us is spent correctly or not?

SHRI Y. B. CHAVAN : The Auditor General and other organizations are there to see how the money is spent. They have got their own State logislature. They are going into it and finding out what is done. The Public Accounts Committoe is there to see what exactly is done. Do you say that the Parliamentary Committee is for this function? Have you done it before in any other State? When we talk about it only in respect of Jamma and

Kashmir we are not bridging the gulf but we are, really speaking, trying to widen it. It is wrong. Now, some Members look objection to what was happening to the elections. This has become a fashion to say that elections in Kashmir were rigged.

SHRI S. M. JOSHI : The number of rejected applications is unprecedented.

SHRI Y. B. CHAVAN : Election petitions are being heard. Of all the persons, hon. Member Shri Bakshi Ghulam Mohammad has no right to say that the elections were rigged. How were you elected to this House?

SHRI BAKSHI GULAM MOHAMMAD : By the people's votes

SHRI Y. B. CHAVAN : Those members who gave him votes also save votes to those people who are sitting in the Assembly. What is the use of saying this? Your membership of this House, your right to address this House is the result of your election, which you say is rigged. A very wonderful idea. (Int cruptions).

भी घ्रटल निहारी बाजपेयी : पष्यक्ष महोदय, यह बात मुंह बन्द करने के लिये भब्छी है, समभने के लिये नहीं है ।

धो घशवअ्तराव च््राया : जो लोग समभना ही नहीं चाहते, उन के मुंह बन्द करने का क्या फायवा है।

SHRI HEM BARUA : You are scoring a debating point only.

SHRI Y. B. CHAVAN : What am I supposed to do in the debate? Am I supposed to lose the point here? We are in a debate.

यी पुलाष चुहम्यक बख्यी : में प्रापके साष पाग्यूं मेंटस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ध्राप एक इम्पोटँन्ट सबजेक्ट पर बोल रहे हैं। लेकिन जहां तक इलैक्शन्ज का ताल्त्कुक है सिकं एक गुलाम मुहम्मष घक्री ही है, बो यहा है चरी费 पूब की बाँ से कह सकता है कि भगर

इलंक्बान्ज श्रोपर हुए होते तो सायद यहां कई होते । बहरहाल यह राय का मामला है। मैने एक जजमेंट का बुलासा प्रापको पढ़ कर सुनाया था जो जस्टिस भानम्द वसह का था।

SHRI Y. B. CHAVAN: What I have said is, whatecer has happened about these matters, they are before the Election Tribunals. Some of them were rejected. The judges have decided about those matters. Action is being taken about it. What is wrong is wrong. To say that the whole elections are false is not correct. Can youn say that the tradition of elections was false in Jammu and Kashmir? Where he was concerned, the elections are good. It is taking a partisan point of view. I do not want to get involved in this. Therefore, our whole approach to this problem will have to be a problem of understanding, problem of practical approach and an attitude of realism which will alone help us to create that affinity between as and the people of Kashmir. That, really spcaking, is the main thing I want to say. An hon. Member suggested that we can start negotiations with Kashmir. Shri Vajpajee has suggested, "Don't look at him".

We are very clear about the place of Kushmir in India. There is no boubt on that question whether we meet anybody or not- We can always consider the problem on its own merits. Considering all the aspects of the probjem, as I have already stated in this hon. House, I do not want to add anything more or substract anything out of that. I would say this to the hon Member, Shri Vajpayee, who may not be convinced besause I know it is diffcult to convince him.

I can only say that his main demand was to abrogate article 370 . It is not in the interest of anybody to abrogate this article at the present moment. So, 1 request him to withdraw the resolution.

थी थटल निहारी बाअपेषी : (बलरामपुर): पध्यध्ष महोदय, सदन ने मेरे संकत्व में जो परमर्लव दिस्बाई है उसके लिए में सषन का प्राभारी है। मेरे प्रस्ताब में घनुच्छेद 370 को स्रमाप्त करने की बात एक उदाहुग़ा के स्प में


नहीं है। में प्रन्वाक का एक मंब पढ कर सुनना चाहाँ :
"... इस राज्य को पूरां रूप से भारत के प्रन्य राज्यों के समान लाया जाना चाहिए थौर इस प्रयोजनार्यं यह सभा सिफारिश करती है कि सभी प्रवएयक कारंबाइयां जंसे कि प्रनुष्छेद 370 का निराकरा तुरन्त पारम्भ की जायं।" सेकिन सारा विषाद पनूष्घेख 370 पर के न्यित हो गया है। एफ दृष्टि से पह पष्दा हुपा है। बार-बार हस बारे में घर्शा करते रहना इस सबन पोर देषा के दिमाग को बनाता है। स हष्टि से इस चर्षा का स्वागत होना। बाहिए।

रस षर्षा में कुष भाष्या सुन कर मु\% ताज्पुष हुपा है । वह पह्ना मोका नहीं है बब इस सबन में $\begin{aligned} & \text { लनुच्छेव } 370 \text { को समालत करो }\end{aligned}$ की बात कही गई। मेरे मिन्न थी प्रकाषवीर धासन्री जी ने सन् 64 में इस चाथाप का एक विषेयक प्रस्तुत किया घा। मेरा तो केषल संकल्प है को सिकारिस के ह्रप में है। अन नका विक्षेयक पगर एवीकार कर लिया जाता तो वह्ट बन्बन के सूप में होता। उस विचेयक पर मेरे मिश की एस० एम० बंनरीं, बो इस सरण से गायब हैं, ने भाष्या किया था कि फनुच्छें 370 समाप्त होना बाहिए। उस पर भी सरत्र पाज्येय जी ने भी भाष्रा दिया बा। है पाहे जी का भाष्या उद्धत करना बाहता हूं।
"इसमिए मैं नहला काहता है कि भार
 केक प्रस्ताब भाया है, घाना तो इसको बहुत वहाने बाहिए बा सेकिन प्राज ही सही" थी सरत्र पदे ती का यह्ट सन्त 64 का भाष्या है। है थी सीलर्जीं के घल्दों को भी उट्वता करना जहता हां :
'हतने साल के बाद मी धारिकल 370 क्जोगोट न होने के बारे में कोई दसील नहीं की गई हस सबन में ।"

श्रोंस्सर मुकर्जी इस समय सष्न में नहीं । उनका माबए मुनने में पानक्द जाता है,
[भी भ्रीटल बिहारी बाजपेयी]

उनकी वाएी पर सरस्बती बसती है। भाज उन का भाषरा सुन कर मुमे ब्वेद श्रोर श्राइष्वर्य हुग्रा। ऐसा लगता है कि कम्यूनिस्ट पार्टी की नीति में परिवतंन हुपा है, क्या यह परिवर्तन सोवियन रूस की नीति में परिवर्तन का परियाम है ? भ्रगर यह उस षरिवर्तन का परिगााम है तो सदन को मौर देश को इसके बारे में गम्भीरता से विचार फरना होगा।

जो बात सन 1964 में ठीक थी, वह सन 1968 में गलत नहीं हो सकती है। भ्रगर सन 1964 में प्रनुच्छ्येद 370 को समाप्त करना उचित था, श्रावइयक था, देश घोर जम्मू-कइमीर के के घ्यापक हितों में था, तो प्राज यह नहीं कहा जा सकता कि घनुध्छेद 30 को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। श्री प्रकाहावीर हा स्नी के विधेयक्पर हा० लोहिया ने पक्ष में मत दिया था। घ्रोर श्री मधु लिमये का मत भीं उसके पक्ष में था। यह बात में श्रपने मित्र श्री एस० एम० जोषी को याद दिला रहा हूं। उन्द्रोंने कहा कि वे मेरे श्रस्ताव की भावना से सहमत हैं, लेकिद राष्ट्रीय एकारमता का कायं बड़ा कठिन फायं है, इसको हुमें धीरे धीरे करना होगा। मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय एकारमता का कार्य निरन्तर चलने वाला कार्य है । यह लोगों के दिलों द्रोर दिमागों को जीतने का कार्य है ग्रोर मेरा हस संकल्प को लाने का उद्दे इय यही है कि जो प्रनुष्छेष 370 जम्मूकरमीर की जनता के मन में एक दुविषा पैदा करता है। उसे गिष्प्रोजनीय बना दिया जाय। एक घोर तो राज्य की विशेष स्थिति है. दूमरी घोर यह घारा वहां के नागरिकों के साथ भेद-भाव करती है। जो लोग लिमिटेड एक्मेक्रान भारत में सीमित विलय करने के पक्षपाती हैं, उन्हें मैं चेताबनी बेना चाहता है कि उम्मू काइमीर की जनता सीमित विलय को पसन्द नहीं करेगी। वह सर्षोच्छ न्यायालय में जाने का प्रषिकार नहीं छोड़ेगी। वह्ह धुनाबों का निष्पक्ष निर्वेषन बाहेगी। बो परिकार भारतीय गख़्याज्य के हर नींगरिक को प्राप्त

हैं वे घधिकार यदि जग्मू-काइमीर के नागरिक को प्राप्त नहीं होंगे तो वहां की जनता उसके खिलाफ भ्राबाज उठायेगी। में बख्ती साहब का भाभारी हूं, जिन्होंने मुभे वहां के एक सरकारी कर्मंचारी का मामला दिया है, मैं पूछ्बना चरहता हूं कि क्या भारत के किसी श्रन्य राज्य में यह स्थिति हो सकती है ? कोई कमंचागी एसोधियेशन का काम करे तो क्या उसको नोटिस दी जायगी ? कोई श्री घ्रबुलहमीद घ्रफीदी, डिष्टी-एक्साइज कमिएनर हैं, वह कहते हैं-
> "It has been brcught to my notice that you are taking active part in the activities of the low-paid employes' fedeaation. Accordingly, strict watch over your activilies was exercised by the under-signed and I have come to the conclusion that you are much interested in such matters and pay hardly any attention to government work. It has also been reported to me by some of your colleagues that they have seen you pasting posters of the aforementioned federation on the walls of houses and shops."

क्या जम्मू-कइमीर के कमंघारियोंको संगठन बनाने का घधिकार नहीं है ? क्या हस के लिये उनके खिलाफ कायंवाही की जायगी ?

> SHRI NAMBIAR: They are doing it here for the Ceniral Government employecs here. It is reflected there. They are l!ke brother and sister. (Incerruptions).

भी प्रटल विहारी बाजयेषी : मष्पक्ष महोदय, यहा स्थिंत खराब है, लेकिन छतनी खराब नहीं है 1 किसी को पोस्टर लगाते हुए दे लिया तो उसको नोटिस दी आाय-इस का श्रह मंत्रो मी समथंन नहीं करेंगे । जग्मू कइमीर के कर्मषारियों के साथ घह ब्यबहार नहीं होना चहिये । एस तरह की कार्यंबाहियां न बलें, इस हृष्टि से कुष्ब कदम उठाने धावश्यक हैं मीर उसके लिये मेरा एक सुभाव बा कि घ्रनुष्ते 370 समाप्त कर दिया बाय 1 घ्रयने प्राधि

छारा राष्ट्रवति यह कर सकते हैं 1 मैं मानता है कि राज्य सरकार से पूछ्ब कर यह् काम होना धाहिये, लेकिन यह सदन प्रपनी सिफारिशा कर सकता है, श्रपनी राय प्रकट कर सकता है कि भनुष्छेद 370 जो कि संविधान में एक भन्तर्कालीन उपबन्ष था, पस्यायी था, उसे भ्रब समाप्त करने का समय भा गया है। मुभे खेद है कि वृह मंश्री छस श्रनुच्छ्घेद को क्रिज कह कर सारा प्रष्न टालना चाहते हैं। जायद उन्होंने संविधान के निर्मातरभों की मंशा नहीं समभी घगर भ्रनुच्छेः 370 को ब्रिज समभा जायगाकइमीर प्रोर भारत के बीच...

SHRI Y. B. CHAVAN : I did not say it was a bridge between Kashmir and India. I said, It was a bridge for applying more and more articles of the Constitution to Jammu and Kashmir-constitutional bridge.

भी घटल विहारो घाजपेयी : That does not tequire any bridge.

पष्यक्ष महोदय, संविषान के निर्मासाश्रों की मंशा विलकुल साफ थी कि भनुच्छेद 370 कुछ्घ समय के लिये है । नेहा जी ने कहा था कि यह श्रनुच्छेव चिसते-घिसते घिस जायगा यह क्या इसका प्रर्थ है कि वह बना रह जायगा। भ्राप कह सकते हैं कि प्राज उसको पूरी तरह से खत्म करने का समप नहीं है, लेकिन ह्म ऐसे समय की कल्पना नहीं कर सकते कि प्रमुष्छेद 370 जो भ्रस्थायी है, वह ₹्थायी कर दिया जायगा...

SHRI Y. B. CHAVAN : Nobody has taken that positlon.
17.00 hrs.

घी भृत वितारी बाजपेयी : लेना भी नहीं बाहिए। प्रव कहा जता है कि परिस्यति वही बनी है जो संविषान के निर्माया के समय थी। अन्मू-काइमीर के एक-तिहाई भाग पर पाकिस्तान का कक्षा है।

काइसीर का मामला सुरक्षा परिषद् में पेक्ष है। उब तक यह परिस्थति नहीं बदलती है तब तक भगर हम यह घनुप्बे 370

हटायेंगे तो पाकिस्तान घोर मकायेगा। मेरा कहना है कि क्या पाकिसतान के लिए हमने यह पनुच्छेद 370 रबा हुमा है ? वह तो जस भी भाप कोई नया कानून वहां पर लागू करते है तो शोर मचाता है। पाकिस्तान तो घोर मचाने बाला ही है। सेकिन घ्रगर भारत की राष्ट्रीय एकाल्मकता का कारवां पाकिस्तान के झोर मचाने से रुक जायगा तो यह देशा के लिए बड़े दुर्भाग्य का दिन होगा। ह्म जम्मू काइमीर के मामले में पाकिस्तान को एक पक्ष नहीं मान सकते । मेरा निकेदन है कि प्राज मामला सुरक्षा परिषद् में मोज्रूद है, पाकिस्तान उसको नये सिरे से कुरेदने की की कोशिएा कर रहा है, इसलिए यहु प्रोर भी पाबइयक हो गया है कि वह मनोवैंज्ञनिक दीवार जो काइमीर की जनता प्रोर हमको बांटती है वह खसम कर दी जाय । पगर काषमीर का मामला सुरक्षा परिषद में न होता, घ्रणर पाकिस्तान उस मामले को बारबार उठाने की कोशिषा न करता प्रोर भ्रगर कुछ्ध प्रन्तर्प्ट्रीय शक्तियाँ हस मामने में पाकिस्तान की पीठ पपथपाने की भबुद्विमता नही निखाती तो शायद यहु मांग करने की भावइयकता नहीं पड़ती, मामला मुरधा परिषद में है प्रोर पाकिस्तान गड़बड़ करता है इसलिये एक पनिहिचता की स्थिति पैदा होती है उस स्पिति का निगकराए करने के लिए हम पनुच्छेद 370 को समाप्त करने का कढम उठा सकते हैं।

मैं एक बात कह् कर लरम कर नूंगा। क६मीर में घ्रक्ष राजतन्न नहीं है कहमीर के महाराजा जनता के मतों से निर्बचित होकर भारनीग गरागाज्य की सेबा के लिए इस सबन में मोषूद हैं। कोई काषमीर में किर से राजतंत्र लाभा नहीं चाहता। कธमीर में अमीदारी लरम कर दी गई। कोई फिर से जमींदरी कायम करना नहीं चाहता जहां तक जमीन लेने का सबाल हैं अमीन लेने पर प्रतिबल्ब लगायं जा सकते है घब बह्र प्रतिबम्ब उषित होंगे या नहीं होंमे वह बतान घलन है होषिल उबके जिए
[ध्री भटल बिहारी वाजपेये]
श्रनुष्घेद 370 की जरुरत नहीं है। उवस्सयम में जमीन नहीं खरीद सकते। छोटा नागपुर में भाविवासियों की पमीन सरीदने पर रोफ लगी है। सेकिन जो काम एक डिप्टी कमिबनर कर सकता है उसके लिए भारतीय संविधान को विद्धत करने की प्रावशयकता नहीं है —हम नहीं - ाहते बहुत बढ़ी संख्या में लोग जम्नू- काइमीर में जमीन खरीदने के लिए जायं, लेकिन प्रगर जमीन सरीदने का उर हो तो उसका प्रतन्य किया जा सकता है। उसके भाषार पर भ्रतुज्येव 370 को बनाये रसने का समर्थन नहीं होना चाहिए।

भष्यक्ष महोदय, एक बुनियादी बात है कि कइमीर की जनता प्रवनी इण्छा से हमारे साथ मिली है। में उन होल घ्रब्दुल्ला का चभिनन्दन करने के लिये तंयार हू जो होख श्रमुल्ला कारदे भाज़म जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिखांत के सिलाफ खं़ें हुए ये लेकिन कभी कभी नुभे लगता है कि श्रब वह जम्मू काइमीर में तीन राष्ट्रों के सिद्वांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। वह दो राष्ट्रों के सिद्धांत से तो लड़े लेकिन भाज बह करमीर को एक म्रलग राष्ट्र बता रहे हैं। मेरा कहना है कि क६मीर प्रलग राष्ट्र नहीं हो सकता है। क्या प्राप जानते हैं कि जहां तक जमीन लेने का सवाल है जम्मू के लोगों को भी फरमीर की घाटी में जमीन नहीं लेने दी जाती है ? मेरे पास एक नाम है खा० जे० प्रार० सेठी का, यह डा० ेे० भार० सेठी श्राई स्येलिस्ट हैं। पह का बमीर में मकान बना कर रहना चहेते ये। उम्होने उसके लिए बमीन मांगी लेकिम वहु नहीं दी गई। उन्हें जम्मू में जमीन दी गई...

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFFI QURESHI): This is wrong.

थी गुलाम नुहम्मट वहही : बाज़पेपी जी यह गलत बता है।


धी थठल वितारी वाजपेयो : यह सच बात है।

इसके म्रलावा में सदन को यह भी बतलाना चाहैंगा कि पहिचमी पंजाब के 20 हजार पुराार्थी सन् 1947 में जन्मू में प्रविष्ट हुए थे । घ्यान दीजिये कि परिचमी पाकिस्तान से 20 हजार पुखार्यो जम्नू में श्राये घ्रोर वह वहां पर बस गये मगर प्राज उन्हें वोट देने का श्रधिकार नहीं है। घ्रपने देश में म्रपने पाव्वमयों को स्टेटलंस बना दिया गया है। भारत के नागरिक जो पाकिस्तान से निकाले गये, जो जम्मू में प्राज बसे हुए हैं वह चुनाव में वोट नहीं दे सकते हैं । प्राप घ्रगर इस स्थिति का समर्थन करना चाहृते हैं तो यह हम बर्दाइन नहीं करेंगे।

जब पाकिस्तान ने मुज़फराबाद पर कबजा किया तो 20 हजार हिन्दू जिनमें fिस भी शामिल थे, प्रपने घरों को घ्दोग़ने के लिए बिवश हुए। मुजफफराबाद के ये हिन्दू भ्रीनार भाये मुजफफराबाद कहमीर प्रान्त का हिस्सा था । मुअफ्फराबाद से लोग श्रीनगर भाये मगर उन्हें घ्री नगर में बसने नहीं दिया गया पोर उनको जम्मू में घकेल दिया गया। साम्प्रदायिकता की मांग हम नहीं कर रहे हैं। साम्प्रदायिकता का प्राषरा जम्मू करमीर में हो रहा है। जो हमारे श्रधिकारी जम्मू, काइमीर में जाते हैं ध्रोर गृह मन्=ी जी जिनकी नियुक्ति करते हैं बह बहां बोट नहीं दे सकते हैं। बहां के मतवाताश्रों की सूची में उनका नाम नहीं भा सकता है। यह स्थिति कब तक चलेगी ? सबाल जसीन बरीबने का नहीं है, सबाल तो विषमता की दीवारों को काने का है ।. मनों में जो रकावटें पैदाए की गई हैं उनको बरम करने का है। ।.में मानता हुं कि यह काम केषल कान्रूत से नहीं हो सकता है बेकिन कमी

कानून की मुहर लगाने की अर्रत तो पफ़ेगी...

थी घचुल्स गनी गार : फोज धोर पुलिस से राज्य नहीं चसेगा ।
.
श्री पटल जितारी बाजपेयी : कोई फोज प्रोर पुलिस से राज्य करना नहीं चाहता लेकिन भारत में रहकर जो पाकिस्तान का गुरागान करते हैं प्रोर जो भारत के किसी भाग को पाकिस्तान में ले जाना चाहते हैं उनको बर्दाषत नहीं किया जा सकेगा भौर भ्रगर बहरतत महसूस होगी तो उनसे फोज परर पुलिस के जरिये भी निबटमा पड़ेगा। प्राखिर हम फोज घोर पुलिस रलते किस लिए हैं ?

प्रष्पक्ष महोदय, मेरा इूस प्रस्ताव को लाने का एक ही उद्देळय था कि सदन का विपाग बने, इस देश का दिमाग़ बने, जम्मू करमीर की समस्पाएं इस सबन के सामने प्रायें। गह मंभी जी बड़े चतुर हैं। उन्होंने कई प्रष्न बड़े बातुर्य से टाल दिये हैं। जम्मू, कामीर की जनता एक स्वष्ख, ईमानक्षार मोर मजबूत जासन चाहती है-हमने पहले होल भ्रद्दुल्ला को प्रतिष्ठा दी, भाज होब भब्दुल्ला उस स्षान पर नहीं है। उनके बाद बस्शी गुलाम मुहम्मद भाये भ्रोर पाज श्रब बह हमारे इस सबन के
 काइमीर में सादिक साह्व मुख्य मंगी हैं। मेरा कहना है कि यह उठाषटक क्यों हो रही है ? एक भाता है, हूसरा आता है, वह गए़बढ़ भालिर वही पर क्यों हो रही है ?

थी वसबत्र राब बत्राए : सभी जगह हो रहा है।
 फष्षं हमें समभना काहिये कि यह सब जगह हो रहा हैं मगर सब जगह मूष्य मम्नी बबलते है तो पन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न नहीं बनता है। सब

जगह मूल्य मंभी बनते है तो पाकिस्तान को भारत को वद्वाम करने का हथियार नहीं मिलता है । पोर जगह मुल्य मंची बबसते हैं तो लोगों के धिमाग में पस्पिरता वैषा नही होती ?े। इसलिए नई fिएली को हस पर गम्भीरतपूर्षंक विचार करना होगा मौर जम्मू, करमीर की स्पिति को स्थिर करने के लिए, जो लोग भारत के साथ ध्रना भाग्य जोड़े उुकें हैं उनको पूरी तरह् से संतुष्ट करने के लिए भोर लोकतन्नीय भारत में वह सम्मान पोर बराबरी के साथ घ्रपना जीवम किता सकें, एक ईमानदार पोर धष्छा प्रघासन वा सकें इसके लिए कुछ करना काहिए।

प्रघ्यक्ष महोबय, कर माननीय सबस्यों ने मुभसे भपील की है कि हैं इस प्रस्ताव के ऊपर मतदान न कराऊं। मै सबन की सर्हण्छा के सामने सिर भुकाता हूं पीर मैं भापकी छ्वाजत चाहूंगा कि प्राप मुभे यह प्रस्ताब बापिस सेने की प्रनुमति प्रदान करें ।

MR. SPEAKER : Before the Resolution is taken up, I will have to dispose of the amendments. There is one by Shri Abdut Ghani Dar. Since the Resolution itself is being withdrawn, does he want to press his amendment or withdraw it?

बी घचुएल गली हार: जाँ घस्ताब को पेश करने बाले बाजपेयी डी ही क्षपने प्रस्ताब को वाषिस ले रें हैं तथ मेरे घमेंटमेंट के प्रंस किये जाने का सबाल ही वंषा नही होता है। में बाजवेटी उी के साष हूं।

MR. SPEAKER : Does the bon. Member have the leave of the House to withdraw his amendment?

SOME HON. MEMBERS : Yes.
Amondment No. I mas, by leave, withdromm,

MR SPEAKER : Shri Kanwar Lal Gupta is not here. Now, has Shri Vajpayee the leave of the House to withdraw his Resolution?

SOME HON. MEMBERS : Yes.
The Resolution was, by leave, withdrawn.
17.10 hrs.

## RESOLUTION RE : FOREIGN TRADE POLICY

SHRI D. N. PATODIA (Jalore) : Sir, I move :
"In view of the adverse effect caused on India's foreign trade by the wrong pattern of trading adopted in the case of East European countries, including Russia, this House resolves that the foreign trade policy of the Government of India. particularly with East European countries and Russia, be suitably changed."

### 17.10t hrs.

[Mr. Depaty-Speaker in the Chair.]
Sir, the subject matter of today's discussion, namoly the patiern of India's trade with the Bast European countries and Russia, has been discussed on several occasions on the floor of this House and outside. The Treasury Benches have in the past complimented themselves on several occasions for various so-called achievements of the trading pattern from 1950 onwards. The specific points made by the Government and the Treasury Benches, while complimenting themselves on this trading, are the fow which I would like to state before 1 come to my point.

They claim that when this trading started in 1950, India's exports to these countries were practically nill, less than 1 per cent, and that by virtue of these trading agreements by 1965.66 the total percentage of exports to these countries rose to 18 per cent: similarly, import also went up to 11 per cent

Thoy also claim that trading with these countries had helped India to increase the volume of export which would not have been possible had India not eatered into
these bilateral trade agreements. The third claim that is made by the Ministry is that India's requirement of certain basic material would not have been met had they not entered into this agreements and had they not obtained these materials from Russla and other East European countries.

They also feel that by opening up this new avenue of trading with these countries India could sell her materials in a better way, at more competitive rates, and thereby obtain better rates all over the world for whatever was available for export.

These are the arguments of which all of us are aware. The House is accustomed to listen to all of them. But this is not the entire story and the correct story. The story, if we go deeper into it, is something very different. The point that need to be examined is whether we got any worth while economic benefit by these trading agreenients, whether it really, in effect, increased our volume of export in the manner projected by the Ministry and whether we could, in turn, benefit our economy either in the matter of raising producivity or in the matter of diversification of our non-traditional products. Jf wo examine them in this background, we will find that the story is something very different.

But before I come to the comparative figures, I would briefly deal with the background, the mechanism, the content and the pattern of trade that has emerged out of these agreoments with the East European countries. The bloc of these East European countries, particularly Soviet Russia, after the Second World War, from 1950 onwards, started industrial expansion in a big way.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : Is it wrong to trade with such countries ?

SHRI D. N. PATODIA : It is not wrong to trade, but it is wrong to trade in the way we have traded with them. That is the point of attack.

Compared to 1950, in 1955 the industrial production of these countrios rose by 86 per cent. The same production rose by 304 per cent in 1966. There was an expansion of trading activity and these countries were in need of materials of all types to be purchased. By purchasing from India, by whichever means, they did not show any

