## [Shri L. N. Mishra]

about the proposals both in respect of freight rates and passenger fares.

All these measures which will be effective from 1-4-1974 will bring in a total additional revenue of Rs. 136.38 crores during 1974-75. This will leave an uncovered gap of Rs. 52.79 crores in the payment of dividend to the General Revenues.

We are living through difficult times and the challenges arising out of the economic stresses, inflation, and oil crisis, etc., require the best effort from all of us. Indiscipline has no place in such a situation and must be replaced by hard work. Any institution is as good as its men. and this is particularly true in the case of Ralways, which is the least officered amongst public and private undertakings. This caste a heavy responsibility on railway workers, particularly as in the context of high prices of oil our economy is going to be more dependent on rail transport than hitherto. I appeal to all sections of railwaymen to rise to the occasion, sink their differences and render a good account of themselves in service of the Nation. I sincerely hope that my appeal will not go in vain. I have done Thank you.

MR. SPEAKER : In order to keep strictly within the time, the Minister has skipped over some portions of his printed speech. These have been taken as read-The Minister should say that.

SHRI L. N. MISHRA : Yes, Sir.
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : He did not take your permission. Why oblige him?

MR SPEAKER : He came to me edrlier The Secretary-General brought it to my notice. I said t is all right

Now we adjourn for lunch to 1 e assemble at 2.30 P.M

### 13.20 mas.

IThe Lak Sabha adjourned for Lunch till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.]
[The Lok Sabha re-assembled after lunch at Thirty-five Minutes past Fourteen of the Clock.]
[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]. MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS-Contd.

धो अटल विहारी बाजपेयी (ग्वालियर): उपाध्यक्न महोदय, हमारे संविधान ने राष्ट्रपति महोदय के ऊपर ससद के समुक्त सन को सम्बोधित करने का दायित्व डाला है। राष्ट्रपति जी निष्टापूर्ञक दायित्व का पालन करते है। बजट श्रधिवेशन 产 प्रारम्भ मे वे कई घोड़ो की बग्धी पर अ्याते है, उन के सिर पर एक चमकना हुग्रा हब होता है, चोबदार हाएचरी देते है, विगुल बजते है अ्रौर ₹ाप्ट्रप्पति महोदय लिखा-लिखाया भाषण पढ कन म्रगेने निवाससथान को तौट जाने है।

कुछ मिनो ने दूमे अ्रनावश्यक कम्मकाण्ड कहा है। मुलं तो यहु सारा दप्ग प्रहसन-सा प्रतीत होता है। गष्ट़पति का अभिभाषण ही नही, उस पग होनेबाली यह चर्चा, चर्चा करने वाला यह्ह सदन, यह मसद क्रुछ पर्थो में बेमानी, व्पर्थ, जन-ओीवन से कटा हुम्रा, वार्त्तावकता से दूर का दृष्थ दिख्याई देता है।

यह लोक सभा है, किन्तु यह लोर-श्शक्त का प्रतिनिधित्व नही करती, यह्ना तक कि सही-सही रूप में उसे प्रतिबिम्बित भी नह्ही करती । यद्र सदन राज-गक्ति का एक ग्राकर्षक ग्रलकरण-मात्र बन कर रह गया है । पनिपक्ष इतना दुर्बल है fक्र घोर मचने भर मे समथं है। सता पक्ष बतना भारी-भरक्म है कि अपने ही बोन्र के नीचे दबा जा रहा है।

1971 में सत्ता पक्ष की दो-तिहाई से प्रधिक बहुमत मिला, किन्तु उस बहुमन से देश को क्या मिला ? श्राम श्रादमी ने क्या पाया ?

राजाग्रों के जेब-खर्चे की समाप्ति मौर बैंकों के राष्ट्रीयकरण को प्रगति की परमउपलचिम्विन कर चलनेवाला भासनाएँक घल तोन साल बाद ही बुन्देलखण्ड के चुनावों को जीतने के लिये पुराने राजाएों की चरण में चला गया। सुरक्षा मत्री श्री जगजीवन

याम को मुरादाबाद में वह्ह स्वीकार करना बढ़ा कि बैक-राष्ट्रीयकरण विफल हो गया है, क्योंकि उस से जिन को लाभ मिलना चाहिये बा उन को लाभ नहीं मिला ।

प्रधान मंती जी ने लोक सभा के चुनावों को विधान समा के चुनावों से प्रलग कर के चुनावों को न केबल श्रधिकाधिक बर्चीला बना दिया है बल्कि सत्ता पक्ष को चुनावों में ऐसा रवंया घपनाने के लिये विवश किया है जिमे न स्वस्थ कहा जा सकता है ध्रोर न राष्ट्रीय एकता के लिये हितावह । उत्तर पदेश के चुनावों में प्रधान मंत्री जी ढारा बारबार यह कहना कि यदि लोगों ने सत्ता पक्ष को षोट नहीं दिया तो उन के प्रदेश की प्रगति रक जायेगी, राजन्नैतिक इसके-मेल के म्रलावा कुष नहीं है।

23 दिसम्बर, 1973 को घेनकनाल में भाषण करते हुए प्रधान मंन्री जी ने कहालोगों ने कांप्रेस को वोट नहीं दिया तो उन्हें केन्द्रीय सहायता से वंचित होना पड़ेगा। इस प्राषय का एक तार जी पटनायक ने चुनाव आायोग को मेजा है । बाद में बह पतों में मी प्रकाशित हुभ्रा है । प्रान मंत्री जी की प्रोर से उस का कोई बण्डन नही किया गया है । इस प्रकार की ध्रमकियां चुनाव को न केबल मध्बोल बना देती हैं, केन्द्र के विरद्ध भी भावनायें भड़काती हैं। इस से राष्ट्र की एकता पर कुठाराघात हो सकता है। हम सबल केन्द्र काहते हैं, लेकिन केन्द्र की सबलता संविधान से भ्राती है, किसी दल के सत्ता पर एकाधिकार से नहीं भाती । यदि केन्द्र का घ्यवहार न्यायपूर्ण नहीं रहा, यदि दलगत घाधार पर प्रदेयों के साथ फेदभाव या पक्षपात किया गया तो प्रदेशों में केन्द्र विरोघी भावनायें उभर सकती हैं मोर वह्ट देश के सिये एक दुर्षाग्य की ज्ञात होगी।

इस सरकार ने विल्ली कारपोरेश्न के दाथ से गम्दी बस्तियों की सफाई का काम छीन सिया है । ऐसा क्यों किया गया
 से पहलले ही० टी० यू० कारपोरेश्रन से हटा कर एक स्वायत निगम को दे दी गई । यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि दिल्सी कारपोरेशन में जनसंष का बहुमत है पौर सत्तारूढ़ दल उस बहुमत को सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं।

चुनाके के पूर्व उत्तर प्रदेश में नई परियोजनाकों के शिलान्यासों की जो बाह़ भाई उस ने केन्द्रीय सरकार के पक्षपाती स्वरूप को बेनकाब कर दिया है। 550 करोड़ की योजनाएं-चुनाब के समय उन योजनाझों का घुभारंभ या उद्धाटन या जिलान्यास क्या मतदाताश्रों को प्रभावित करने के लिए नहीं था ? क्या यह सत्ता का दुखपयोग नहीं है ? हिन्दुस्तान टाइम्स का मं एक सम्पादकीय उद्दृत करना काहता हैं। किसी मी कल्पना से हूसे कांग्रेस का विरोधी नहीं माना जा सकता/किन्तु पन्न निष्षम मोर निर्मीक है :
'The series of two special reports entitled 'Foundations of Electoral Success', concluded elsewhere on this page, presents a catalogue that does the Prime Minister and the Chiof Minister of Uttar Pradesh little credit in larger terms of liberal principles, democratic values, economic discipline or national example. Perhaps some of the electorate, too might be more anmoyed than flattered by all these blandishments. Not everything that has been done is by any means wrong. But, as the Supreme Court has ruled, "energy to do public good should be used not on the eve of elections but much earlier' -and, we would urge, elsewhere too. The Central leadership, governmental or party, has had little time for Gujarat or the deepening economic crisis. There is a large grey area in politics. But the grey should not assume a darker shade. Even if the Congress is conceivably not guilty of electoral mal-practice in U.P., not a few of its actions come day
[ء्री अटल बिहारी वाजपेयी]
gerously close to unfair practice. And Mrs. Gandhi, alas, stands greatly diminished.

Uttar Pradesh goes to the polls within a fortnihgt. The Congress may win the election, it may not. Whatever the result, this much is certain, India has lost."

550 करोड़ की योजनाए चुनाव के श्रबमर पर प्रारंभ करने वाला दल इस बात का सदूल देता है कि वह 4 माल 10 महीने सोता रहा श्रौर चुनाव की पराजय सम्मूब देख कर अच्रानक सन्निय बन भया ।

29 दिसम्बर, 1973 को सूपू, कनारा, में माषण करते हृए प्रधान मंबी ने कहा धा-
"The worst was over $m$ the country's economy and from the next month onwards, the things will improve for the better. Food shottage will be a thing of the past."
यह्ह प्रधान मंनी का 29 दिसम्बर का भाषण है। उन के ख्यांयक सलाहकार कौन है यह मै समझने में श्रसमर्य हूं। कौन उन्हें तथ्यों से भबगत कराता है यह् भी एक रह्य का विषय है। स्थिति सुधरने के बजाय धौर बिगड़ी है । संकट गंभीर रूप ले रहा है । घ्रक्म का श्रभाव विस्फोटक स्थिति पैदा कर रहा है। फसल प्रन्छी हुई है किन्तु गलत नीतियों ने कृतिम भ्रभाष पैदा कर दिया है।

हमारी प्रर्थव्यवस्था त्रिदोषों से ग्रस्त है। ये, निद्बोष ह—— (1) मुद्रान्स्फीति, (2) काला घन मोर तीसरा ध्रष्टाचार । रुपये के मूल्य मे निरंतर गिरावट दंदा हो रही है। एस से एक भयाबह्ट परिस्थिति का निर्माण हो रहा हैं। वित्त मन्नी ने 27 नवम्बर, 1973 के उस्तर में बताया है कि 1947 के उपभोक्ता मूल्यों के सूचकांक को प्राधार मान कर लगाए गए हिसाब के म्ननुसार रुपये की कय पाक्ति 1950 में 99 पैसे, 1960 में 80 4से, 1970 में 44 पैसे घौर 1973 में 36 पैसे रह गई्द है 1 क्रभी मी बाजार में हपये के बदले 100 क्से मिलते हैं। लेकिन सी वैस की कीमत 36 पैसे है। हमारे विद्धारियो

को शब नया गरणत सीखना प्डेगा fिए एक रुपया बराबर 100 कैसे घंर 100 पैसे बराबर हैं 36 पैसे। यदि इस गति से ख्वये की कीमत गिग्ती है हौर मुद्रा-रफीती बढ़ती है तो थाम प्रादमी का जीवन भ्रघिक दुली होने मे नहीं बचाया जा सकता । अन्धाघुन्ध नोटों की भरमार मुद्रास्फीती का मुब्य कारण है। 1965-66 से जनता के पास 4529 करोड़ के नोट घे और 1971 मे बह्ह 10,061 करोए के हो गए छस को तुलना में विकास की वर निरंतर गिरी है। 1969-70मे विकास की दर 5.3 प्रतिषत थी, $70-71$ में 4.2 प्रतिサत, 71 1-72 में 1.7 प्रतिशत और 72-73 में 0.6 प्रतिशत विकास की दर है ।

काला घन हमारी अर्थ-चयवस्था को बोबना कर रहा है। काले धन की एक समानान्तर अर्थ-व्यवस्था देश मे चल रही है। जो घुनाव लडे जाते है वह् काले धन से लड्डे जाते है। कोई भी दल उस से मुक्त नही है। इस संसद का, लोक तत्न का मारा भवन हूठ पर खडा है। पार्गलयमेट का मेम्बर, असैम्बली का मेम्बर पह्ला जो काम करता है वह क्रूठा हिमाब दाखिल करता है । सत्येयेव जयते का नारा लगा कर हम यहा एकव्न हुए है मगर हम सब के मूल मे असत्य छिपा हुआ हैं। क्या आप कल्पना कर सकते है प्रधान मंनी ने 12 हजार रुपए का अपने चुनाव षेन्र का क्यय का हिसाब दिया है। 12 हजार रुपये मे कोई चुनाव लड सकता है ? मगर ईिसाब दिया गया है ।

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar): On a point of order. Mr. Vajpayee has said, 'the entire House'. Hic has not made any exception. He can speak for himself; he can speak for those about whom he knows....

MR. DEPUTY-SPEAKER : It has gone on record. No point of order.

SHRI S. A. SHAMIM : Will you allow me to clarify, Sir 7 He has said, 'the entire House'. He must make one honourable exception, and that is myself.

बी अरल निहारी बालयेयी ：I do．
उपाहयक्ष महोदय，ध्रष्टाचार एक भयंकर रूप धारण कर रहा है। लेकिन घ्रष्ठाचार कैसे मिटेगा जब प्रधान मंली ने हाल ही में अपने मंन्विमंडल में एक ऐसे सज्जन को शामिल किया हैं जिन्हें दस साल पह्ले श्री जवाहर लाख नेह⿱⿱一口䒑日心 ने
＇high principles of Parliamentary democracy by which the office of a Minister is governed＇．

के आधार पर
SHRI K．P．UNNIKRISHNAN （Badagara）：Put the facts straight．He resigned．

घो अटल विहारी वाजपेयी ：जब उन्होंने रिजाइन किया तब उन्होने भी यद् कहा कि मे कुछ मूल्यों मे विशवास करता हूं और उन मूल्यों की रक्षा के लिए स्यागपन्न दे रहा हूं । क्या आज उन मूल्यों का अवमूल्यन हो गय। है ？क्या आज उन मूल्यों की लीमत नहीं रही ？क्या मंबी के आचरण के मापदण्ड बदल गए ？

घी हो० एन० सिबारी（गोपालगंज）： क्या कोई आदमीं पीछे चल करे अच्छा नहीं हो सकता है ？

धी बटल विहारी बाबपेयी ：हां，अगर आप का यह कहना है तो मुक्षे कोर्द आपति नहीं। प्रधान मंत्नी को शिकायत है कि विरोधी दल अर्शिक कठिनाइयों का लतम उठने का प्रयल्न कर रहें हैं। सरकार की गलत और अदूरददर्शी नीतियों से उत्पष्न जन－असंतोष को मुखरित और संघटित करना हमारा घर्मं हैं बोर हम उस धर्म का पालन करेंगे । किन्तु जिन्होंने 1972 की राष्ट्रीय विजय को दलगत सफलता के लिए प्रयुक्त करने में संकोंच नहीं किया उन के मूंछ से ऐसा आरोव शोषा नहीं देता। जो कांच के षर में बैठ है उन्हें दूसरों पर पत्पर फेंकने की भूल नहीं करनी चाहिए।

प्रधान मंती को ताज्जुब है कि जो सबसे अधिक गरीब हैं वे तो चुप हैं，किन्दु जिन की ह्रालत बे हतर है वह् अन्दोलन कर रहे हैं। मैं उन कें शब्दों का उद्धत कर रहा हूं－
＂The very poorest were not com＊ plaining or non－cooperating or hav－ ing strikes，but the people who were comparatively better－off．＂

क्या इस को समझने के लिए किसी वियेष प्रमास की अवकश्यकता है ？जो बिलकुल गरीब है वे मूक हैं，बिखरे हुए हैं，गताणिदयों से कुचले हुए हैं，वे नहीं लड़ सकते। वे सक्षक पर ठिठुर कर मर सकते हैं，कपड़े की दूकान नहीं लूट सकते। वे भूख से जान दे सकतें हैं पर अम्न के गोदाम नहीं लूट सकते। इस के विपरीत जिन की दशा अपेक्षाकृत अन्छी है， जो जागृत हैं，संगठित हैं，वे परिवर्तन के नये रस्ते अपनाएंगे। जो बिल्कुल गरीष हैं वह भाग्य के भरोसे बंठा है 1 मगर जिस में थोड़ी सी भी जागृति अायी है वह् अपने भाग्य को बदलने के लिये संघर्ष कर रहा है। यही कारण है अंज छान्त，अБपापक， डाकटर，इंजीनियर जूब्र हहे है। दमन चक्र के बजाय सरकार को उन की मनोवस्था को समझ्नने का यरन करना चरहिए ।

दिल्ली के जूनियर डाकटर् क्या मांग रहहे हैं ？कल डा० कर्ण संह् ने अपने लम्बं भाषण में अठयाटिमक मूल्यों की चर्चा की। जो उावटर उन के घर के बाहर बैंे हैं उन की मानवतर का मी उन्होंने एक दृष्व उपस्थित किया？मगर यह सरकार स्वयं हददयहीन हो गई है। वह जूनियर डाकटरों से ठोक से बता तक नहीं करती । बह किस तरत्ह से काम के बंटों में लमन से परिश्रम से मरीजों की देख्रमाल करते हैं यह किसी से छिया हुअ नहों है। के 500 रु० केतन मांग रहे हैं，सिटी अल．उन्त मांग से हैं，नानन्र्रैष्टिसंग अलाउन्स मांग रहें हैं पया उन्हें 650 रु० देना उन के ऊपर बड़ा भारी एहसान हो गथा है？सरकार क्या देन।
[ड़ी बटल बिहा १ वाइपेयी]
चाइती है, यहाँ तक बताने के लिये तैयार नहीं हैं। बह हढ़ताल को तोड़ने पर आमादा है। इस में से बगावत के बीज निकलेगे।

उपाध्यक्ष महोबय, आप को सुन कर ताज्जुब होगा, मुझे अफसोस है प्रधान मंबी जो सदन में नही हैं, बाद में का कर कहेगी कि मं कमरे में बैंठ कर भाषण सुन रही थी, राय्बरेली मे बहां के विच्चाथयों को इसलिये भुलिस ने निरफ्तार किया क्यो कि राययबरेली के क्रीरोज्य गांधी मेमोरियल कालेज के छाव यूनियन का उद्षाटन करने के लिए उन्होने मुभको बुलाने की गलती सी। विद्यार्थी पकहे गये, रात में पकड़े गये, हयकड़ी लगा कर उनही कोतवाली ले जाया गया, पौटा गया। कमी आप ने सुना है कि विद्याथियों पर यह घरं लगायी जाय कि हर तीसरे दिन कोतवाली में आ कर हाजिरी दे ? विद्यार्थी 7 हो गये, अपराषी हो गये वे माग क्या कर दहे है ? यही कि कालेज में प्रोफैसर समय पर नियुक्त होना चाहिये, लायद्रेरी से 15,000 रु० की किताबे गायब है उन का हिसाब मिलना चाहिये। लायक्षेरी फ्रोस 15 रु० ली जाती है जिस में से 3 रु० की रसीद तक नही दी जाती है। वह् कहते है कि रसीद दी जानी चाहिये। मेडिकल के लिये मेग्रीन के लिये जो रुपया इकट्ठा किया जाता है उस का सदुपयोग होना चाहिए।

उत्तर पदेश के जूनियर छंजीनियर भी कोई चाद का टुका नही माग रहें हैं । समान काम के लिए समान वेतन माग रहे हैं। 50 परसेंट पदोक्षति माग रहे हैं। मगर उन्हें भी दबाया जा रद्वा है।

उपाध्यक्ष महोदय, दमन मान्दोलन में भ्राग का काम करते है। गोलिया चला कर लोगो को मारा जा सकता है मगर गोलिया कला कर लोगो के दिलो पर राज्य नही किया जा सकता। गुजरात एक चेताबनी है, गुजरात एक धुनोती है। चेनावनी उन प्रष्ट सत्ता लोलुपों के लिये जो भनैंतिक वरीके

अपना कर हुकूमत हथिया हूंते है, मबर जो जनता की घ्रपेकाभों भौर घासन की उपलकिषयों में बढ़ती हुई बाईई को नबस्घदाज करना चाहते हैं। गुजरात घुनोती है उन सब के लिये जो घांतिपूर्ण मार्ग से कस दे $\begin{aligned} \\ \text { में परिवतंन करना चाहते हैं }\end{aligned}$

गुजरात के जन विद्रोह को पूडीपतियो द्वारा प्रेरित बता कर पधान मन्नी ने न केबल इतिहास को बदलने वाली नई शक्तियो को समझ्षने में श्रपनी अ्रनभिशता प्रकट की है श्रपितु गुजरात की जनता का अ्यमान भी किया है । भाडे के लोग प्रधानमंती की जयजयकार के लिये भले ही जया किये जा सकें, उन्हें कोई पुलिम की गोली बाने के लिये तैयार नही कर सकता। गाधीवादी विचारक, प्रो० भ्रमृतानन्द के शब्दो में -
"We can describe the Gujarat popular upsurge as a movement of self-discriplined protest and violence, directed against a corrupt and inefficient system and based on popular and decentralised leadership."

उपाध्यक्ष महोदय, बगला देश की विजय का लाभ उठा कर मौर राजनीतिक स्थिरता का नारा देकर, विध्रान सभाप्रों के चुनाव जीत लिये गये । किम्तु प्रधान मंती राज्यो में एक ईमानदार भौन सक्षम प्रणाली, जिसवा क्राधार सस्ता लोकप्रियतावाद नही, कीप पोपुलिज्म नही. रेडिकल रियलिज्म, कान्तिकारी यथार्यबाद हो, ऐसी प्रणाली नही दे सकी । परिणाम सामने है। गुजरत जल रहा है, महाराष्ट्र में चिनगारिया सुलफ रही है थौर सारा भारत कान्ति के कणार पर खढ़ा है।

प्रधान मंन्नी गुजरात की विधान सभा को भंग फरने के लिये तैयार नही है। किम्तु जब केरल में ऐस़ा ही मास भफसर्ज हुमा था परर प्रथम कम्मुनिस्ट सरकार भष-

दस्व कर दी गईई षी सब विषान सराप भंग की गई थी या नहीं की गई थी ? वाल प्रध्यन अंत्री कांग्रेस की घध्यक्षा थीं । मगर जो विधान सभा भंग की गई थी उसमें कम्युनिस्टों का बहुमत था इसलिये उस को भंग कर दिया गया । गुगरात की विधान सभा को छूसलिये भंग नहीं किया जा रहा है

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN : Not a single MLA was assaulted in Kerala like this. You are defending tascism now.

भी बटल खिहारी बालपेयी : क्योंकि करग्रेस बहुमत में है । यह दोहरा मापदंड, यह दुरंगी गजनीति, यह नम्न सत्ताबाद ही भ्राज का मब से बड़ा ख्रभिशाप है । इसी के चलते मुस्लिम नीग केरल में ग्रसाम्प्रदायिक हों। जाती है म्रीर उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक बन जाती है । शिवसेना का बम्बई में ममर्थन किया जाता है श्रोर शेष भारत में उसके विरोध का बोंग गचा जाना हे । पांडिचिरी मे संगठन कांपेस को गले लगाया जाता है घोर उत्तर प्रदेश में दुरदुराया जाता है । कम्युनिस्टों के साथ प्यार घ्रीर तकरार का नाटक एक माय चलता है।

उपाष्यक्ष महोदय, प्रक्षान मंत्री दिल्ली में साम्प्रदायिकता के विरुद्ध भाषण देती हैं, किन्तु उत्तर प्रदेश में बुले श्राम उन्होने मुस्सिम साम्प्रदायिकता को भड़काया । हरदोई में 14 फरवरी को भाषण देते हुए उन्होंने ने कहा, मं "नेझनल हैर्राल्ड" से उद्यृत कर रहा हैं :

The PM said that the Muslims should not divide themselves as in that case they would grow weaker and would not be able to guide their own destiny.

[^0]भी एस० ए० गमीम : बह भाप से बचने के लिए कहा।

भी अहल किहारी बानपेयी : मूसलमानों को यह कहना कि भ्रपनी इच्छानुसार बोट न दें, पारिटयों के प्रोग्राम के घ्रनुसार बोट न दें, मुसलमान के नाते बोट दें, एक साथ बोट दें, यह भ्रलगाव को बढ़ाने वाली बात नहीं है ?

इतना ही नहीं उन्होंने यह्ह श्रारोप भी लगाया कि बिल्ली में मुस्लिम लीग की तो आाबा बुली है उस के संयोजक एक मुस्लिम न्रोजबन को जनसंच ने पैसा दिया है । प्रधान मंत्री को मालूम होना चाहिये कि दिल्ली में मुस्लिम लीग हाल में नहीं बनी, 1968 में बनी थी। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि: उसके कर्ताधर्त्ता मिर्जा मुहम्मद उस्मान थे जो प्रधान मंबी की पार्टी के टिकट पर कोरपोरेश्रन के मेम्बर चुने गये घे, बाद में मुस्लिम लीग में खामिल हों गये । प्रधान मंन्री जनसंष के विरद्ध भ्रपना भ्रारोप साबित करें या उन्हें उस श्रारोप को बापस ले लेना चाहिये।

उपद्धक्ष महोदय, मै समाप्त करना चाहता हूं । भ्राकर्षक नारे लगा कर, पानी की तरह से पैसा बहा कर घासन तन्त्र का बुला दुरुपयोग कर के सत्ता पर कब्जा करना श्रसम्भव नही है। लेंकिन सत्ता किस्सलिये ? क्या सस्ता सत्ता के लिये, या सत्ता समाज परिवर्तन के लिये ? क्या सत्ता केबल उपभोग के लिये ? क्या सत्ता कालपात्र में दबाये गये हतिहास में भपना नाम लिखाने भर के लिये या सक्ता द्रूसरों के नाम कटबाने भर के लिब ? क्या सत्ता मान ध्रहम की संतुष्टि के लिये ? सत्ता का प्रयोजन क्या केषस यही है ? क्या सत्ता किसी बन्दरगाह, किसी नहर, किसी विश्वविद्धालय का नाम श्रपने नाम पर रबने के लिये ?

घाबादी के 25 साल बाद भी भारतीय समाज जड़ता में, अंधविश्वास में, कृतीतियो
[बी षटल निहारी बाजवेयी]
में, चूलाछूत में डूता हुषा है । हमने समाज को बदलने के लिखे क्या किया है ? भारत की प्रषान मंती एक महिला है । किन्तु करोड़ों महिलाएं नारकीय जीवन बिता रही हैं, उन के मुख्ब पर घूंबट पड़े हैं, बुरखे लटके हैं । शारदा कानून ने बाल विवाह बन्द कर दिये । किन्तु प्रतियर्ष लाखों बच्चों के पालने में विबाह होति हैं। दहेज के विरुद्ध कानूम बमा है 1 किन्तु दहेज बढ़ गया है । बहेज के घभाव में जवान लड़कियो जान तक दे बंठती है। ग्रकछे श्रच्छे धरो में पर्याप्त दहेज न होने के कारण बहुम्रो के साथ भाज मी दुर्व्यवहार होता है।

भस्पृश्यता एक दंडनीय भपराध है किन्तु हरिजन जिन्दा जलाये जाते हैं। उनकी महिलाद्यों का शरीर सार्वजनिक रूप से गरम चिमटे से दागा जाता है। क्या प्रधान मत्री इन कुरीतियों के विघद्ध जेह्राद नही छेड़ सकतीं ? क्या बे हिन्दुपों, मुसलमानो मे नहीं कह सकतीं कि उन्हें वक्त के साथ बदलना होगा ? क्या वे मुस्लिम पर्सनल ला में संशोषन की बात पर दृढ़ता से नही भड़ सकतीं ? मगर उन्हें बोट चाहिये ।

शी एम० ए० शमीम : भापको क्या वर्द है ?

ब्जी बटल कितारी बाजपेयो : उपाध्यक्ष महोसय पहले इनको बदलना जह्री हैं।

जितना समय जितनी शक्ति, जितने साधन प्रधान मंवी ने एक प्रदेश मे श्रपनी पार्टी को चुनाव जिताने पर लगाया उतना यदि वह मामाबिक, कांति का मूत्रपात्ता करने में लगाती तो देश का नवशा बबला हुमा नजर श्राता। लेकिन भफसोम है कि प्रधान मंत्री ने दिले हुए समय को बो दिया। भाज बतरे की घंटी बज रही है, हम सब के लिये बज रही है। एक क्परस्था टूट रही हैं। एक प्रणार्सी घ्रस्तव्यमत हो रही है। पह केषल एक दल का

प्रश्न नहीं है, सारी सोकतांमित ध्यक्सका अ्याज दांव पर लगी हुई है ।
15.00

पुराने मूल्य ठुकग दिए गए हैं, किन्तु नए मूल्य घभी तक स्थापित नहीं हुए है, पुराने भद्धा केन्द्र वह चूके हैं, नए भद्धा केन्द्र हम बड़े नहीं कर सके हैं, पुराना युग मर रहा है लेकिन नया युग जन्म नही ले रहा है। देश घ्राज चौराहे पर खड़ा है । यह निर्णय की घह़ी है । धुनाव, बोट, सत्ता की राजनीतिक, इनकी सीमाए हैं। लेकिन उन सीमाश्रों को तोड़ कर ग्रगर हम नहीं निकल सकते हैं तो एक महान भारत की रचना का स्वप्न कभी माकार नही कर मकते ।

प्रधान मंती ने जन-पपेक्षाप्रो का जां ज्वार जगाया है वह श्राज उनके सिहासन को हिला रहा है। यदि समय रहते वह नही सहम्लती तों उनकी भी वही गति होगी तो चिमन भाई पटेल की गुजरात में हुई ।

क्षो गाशि भूष्ब (द्दक्षणी दिल्ली) : मं राष्ट्रपति जी को उनके प्रभिभाषण के लिए घन्यवाद देने के लिए खड़ा हुपा है । उन्होंने देश की स्थिथि से लोगों को भ्रबगत कराया है घ्रोर साथ साथ उन्होने नई चुनोतिवों का मुकाबला करने के लिये हमारा घाह्हान किया है ।

ग्रभी-प्रभी हमने वाजपेयी जी का भाषण मुना। एक तरफ उन्होंने सामाजिक कान्ति की बात कही। लेकिन दूससरी प्रफ भ्राप देबें कि जब भी समाज में नए कदम हमने उठाए, उन पर उन्होंने कुठाराषात किया । बिरादरीवाद, जातिवाद, पुराने भाउम्बर, पुरानी संस्कृति का संडा लेकर ध्राज मामाजिक कान्ति की बात वह करते हैं। भ्रन्छा होता कि बाजपेयी जी बास्तव में इस देघ में जो सामाजिक कान्ति की जा रही है उसको समक्षते भौर पह्ह भी समकते

कि भाज हम लोग महात्मा कबीर युग से भी ीीछे चले गए हैं, स्वामी दयानन्द के समय से भी पोषे चले गए हैं। इस प्रजातंबीय भाड़ में बिरादरीवाद, जातिवाद द्रोर बोंग जो भरा पड़ा है, उसके बिलाफ हम सब को कटिबद होकर लड़ना होगा। देश से गरीबी दूर करने का हम लोगों ने प्रण किया है। लेकिम गरीबी दूर करने के लिए पहले श्रमीरी को जहर् दूर करना होगा। भ्रमीरी को जब दूर करने की कोषिएा की जाती है तो जो लोग श्राज सामाजिक भान्ति की बात करते हैं वे प्राथिक कान्ति से बचने के लिए राजा महाराजाओं भीर भाढ़तियों की रक्षा करते हैं। हमने पिछले दिनों देबा कि जो ष्षंडा मंश्रेजों के जमाने में यूनियन जैक के साथ माध फहराता था भोर जिन धंडों को भ्रंप्रंज बैन नहीं कर सके, किसी कीमत पर नहीं कर सके वही हरे आर भगवे संडे लाबों की तादाद में हमने चुनाव में बाजारों श्रादि में फहराए जाते देबा, बाजार इनसे भरे पड़े देबे । में पूछना चाह़ता हहं कि इनके पास पैसा कहा से आ्राता है। हम से कहा जाता है कि हम शासक दल के हैं, पैसा हमारे पास बहुत है लेकिन इनके पास कहां से हमसे ज्यादा पैसा क्षाता है यह भी तो ये बताएं। जो क्षंड काले इतिहास के प्रतीक हैं, जिन घंडों को लेकर प्रात: परेड करते हुए होम-गार्ड में लोगों को भरती कराया गया, घंग्रेजी फोज में हिंन्दुमों भ्रोर मुसलमानों को भरती कराया गया वही अंहे माज किसी के लिए बड़ी धद्या के पान्त हो सकते हैं लेकिन हमारे लिए वे काले दतिहास्स के प्रतीक हैं ध्रौर उसी की हम को सदा याद दिलाते हैं। हमने इन संडों का नजारा देख लिया है। जहां जहां इनको लगाया जाता है वहां वहां ह्नकी हार होती है भार हुई हैं। भगवे श्रोर हरे मंडे लेकर उन्दोंने जिस किसी की भी रक्षा करने की कोमिक्षा की दै उस का बेड़ा गर्ग

हुम्रा है। राजा महाराजाभों की रका करने की कोजिश की उनका बेड़ा गर्क हुपा, वैक मालिकों की करने की कोशिश की, उनका बेड़ा गर्क हुषा भौर भ्वाज यह हिन्दुस्तान के उन लोगों की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं जिन के पास दस ह्जार करोड़ खपया ब्लंक का है और उनका मी मगवान ही मालिक है । भगवे क्षंडों को लेकर् पोछे चुनाव में इन्होंने जार पारिटों का एक गुट बनाया, उन चारों का बेड़ा गर्क हो गया। ये ऐसे अंड़े हैं जोकि देश में सामाजिक और ध्रार्थक कान्ति लाए काने के रास्ते में रोड़े भटकाते हैं।

बंगला देश में क्रहमपुत्त की नदी में बच्वों, श्रोर बूढ़ों श्रोरतों का खून बह रहा था तब यहां हिन्दुस्तान के नोजवानों का खन बोल रहा था। बंगला देश की सुरक्षा के लिए ध्रोर बास तोर से वहां से जो शरणार्थी क्षाए उन पर खर्च करने के लिए करोड़ों रूपया हम को क्यय करना पड़ा। श्राज भी हमारे सामने नए चंलेंज हैं। डिएगो गर्ाशिया में बही साम्राज्यवादी श्षंडा मोजूद है जो हिन्दुस्तान में कमी साम्राज्यवादियों का अंडा था, यूनियन जैक भ्राज वहां मोजूद है । श्रमरीका का अंडा भी उसके साथ-साथ घहां फहरा रहा है, वह भी साम्राज्यवाद का प्रतीक है। जिन साम्राज्यवावियों के बिलाफ हमने श्राजादी की जंग लड़ी थी उन साम्राज्यवादियों के एजेंट म्राज भी देश में मौजूद हैं। चीन भी धाज डिएगो गाशिया में भ्रमरीका श्रोर क्रिटेन की सहायता कर रहा है। इसके साय साथ हम यह भी देबते हैं कि पाकिस्तान में घमरीका ए़क नया बन्दरगाह बनाने जा रहा है। कराजी से 21 मील की दूरी पर चीन एक बन्दरगाह बना रहा है । आाज पाकिस्तान के भम्दर भी कुछ विदेयी ताकलें हैं जो पाकिस्तान को नुलाम बनाने में सली हुई हैं। सित्ब नदी में पबतूनों, बलोखियों धार सिस्धियों जि
[भी शसित भूषण्]
बून बह रहा है। पाकिस्तान की भाजादी को खरा है । हम मी धपने कारों तरफ ख्वरा दे रहे है ।.हमारी सीमाभों पर भाज लाबों की तावाद में थीनी सैनिक भोजूद हैं। उसने कीटन से घपना कृटोसमेंट हटा कर हमारी सीमा की धोर निर्माण कर द्यिया है । चारों तरफ साम्राज्यवादी ताकतें हमें चुनोती दे रही हैं। हिन्दुस्तान बेरोजमारी के कारण परेशान है, धारिक कठिनाइयो में फंसा हुषा है। ऐसी भ्रवस्था में जो लोग साग्माज्यवावियों का साथ देते हैं वे हिन्दुस्तान की भाजादी श्रोर हिन्दुस्तान के स्वाभिमान के साथ क्या खिलबाढ़ नही करते है छोर क्या यह देशद्रोही नहीं है। देश्र में साम्राज्यवादियों के खिलाफ जो एक माजादी की जंग पहले लड़ी गई उस वक्त की बहीं भगवे भोर हरे धंडे जो भाज लेकर चलते हैं हनका यही रोल था जो भाज है। महात्मा गांघी पर गोली तो बाद में चली लेकिन उसके पहले भी उनका यही रोल रहा, कांग्रेस की मीटिग भंग करना धरे गांधी पर कीचड़ उछालना ।

हमें गर्व है, हिन्दुस्तान दुनियाँ की चोथी फोजी ताकत है। छोटे-छोटे लोग, हरे-पीले पीले घंहे बालो के छोटे-होटे दिमाग, भ्रंयेजो के सह्यकों का देश की स्वाधीनता के प्रति जो रवैंस्या रहा है, र्रतिहास कभी माफ नहीं करेगा । स्वाधीनता संराम में उनका किरदार रहा है। प्रोर जो लोग जेल से माफी मांग कर श्राए है, उनके बारे में भगर राष्ट्रपति जी ने यह कहा होता कि जो लोग मुब्बबिर हुए है, भंयेंजों सरकार से जेल से माफी मांग कर प्राए है, उनको चुनाव में बेे़े होने का भहिकार नहीं होगा तो मैं उसका स्वागत्त करता। जिन लोगों ने छमता पर उंडे बरसाए, जिन लोगों ने े्वेश के सात्र विस्वासषत किएा, हैयनी है, वही मी माँच धुनाब लप़ते हैं।


विषेयक लएएं, हम मोग, हम जनसंध काले उसका समर्थम करेंये।

भी श्रति पूबण : चोर की दाढ़ी में तिनफा। मैने ह्रनका जिक्र तक नहीं किया । में यह कह रहा हूं कि बो लोण हिन्दुस्तान की जनता पर कोड़े चलाते थे, हिन्दुस्तान की जनता जिन के नाम से नफरत करती थी, जिन लोगों ने घाजादी की लड़ाई में रकाबट खड़ी कीं उनको चुनाव लड़ने का श्रधिकार नही होना वाहिये-

घी हुकम घम्द कछबाय (मुरेना) : भ्राप क्या करते रहे हैं ?

बी शासि भूषण : में घार साल जेल मे रहा हूं। तुम्हारे महान नेताश्रो की तरह माफी माग कर नही धाया ।

श्री हुकम चन्द कहषाय : चोरी के इल्जाम में ?

धी थाशा मूषण : जबहम जलो मे जाते थे तो ये टोडी पही कहते थे कि चोरी उकृती के इल्जाम में गए है यह इनका रोल रहा है। ये घ्रो्रेज मरकार की खुशामद किया करते थे-

भ्रच्छा होता भगर इस ब्ञात का जिक राष्ट्रपति जी ने किया होता ।

भी फूलचन्द बर्मा • श्राप प्राइवेट मैम्बसं बिल लाए, हम समर्थन करेगे ।

थी शसित भूषण : मं लाऊंगा कि जो लोग पंय्रेज सरकार के मुख्विर रहे, हिन्दु. स्तान की भाजादी के रास्ते में जिन्होंमे रोड़े भटकाए उनको षुनाव लड़ने का भधिकार नही होना चाहिये श्रोर भ्राप समर्षल दें

सैनिक शक्ति की दृष्टि से हमारा देश बुनियां की बोधी ताकत हैं। हमें घपने वेक्ष पर गष्वं हैं । लेकिन कुछ लोलों को हमारे देषथ की बड़ी बड़ी योजनाँ्ये नख्यर नड़ीं सती हैं। उनको भाबत़ा कोर कोकारे!

में कणारों के ढेर नजर भाते हैं। के लोग देश को साम्राज्यवादी श्रांखों से देखते हैं। बे समझते हैं कि देश में खंडहर ही ब वड्हर हैं मोर देश में अम्नि-वर्षा हो रही है, देश में कहीं शान्ति नहीं है ।

हम ने भपने देश में प्रजातंत्र के तरीके को भ्रपनाया हैं। लेकिन यें लोग एम० एल०एज० का भेराव करने को प्रोस्साहन देते है । भ्रगर यह्र तरीका अ्रपनायं जाने लगा तो फिर प्रजातंत कंसे चल मकता है ? कौन सा पेक्षा व्यक्ति है, जिस का घेराब नहीं किया जा मकता है ? श्राज जो गुजरात में हो ग्ता है, वह देग भर में हो मकना है।

श्रो जयत्रकाश नारायण जैमे नेता गुजरात में विद्याधियो में कहने है कि जसे वे 1942 के शान्दोलनों के ममय स्कूलों, कालजों से बाहर निकल श्राये घे, वैंसे ही वे श्रब मी बाहर निकल श्रायें। पुरांने लोग इस सदन में बंठे हृँ हैं। उनको पता होगा कि श्री जयप्रकाश नारायण 1942 के मान्दोलन मे पहले ही गिरफ्तार हो गये थे, श्रोर वह मार्च, 1943 में ह्रुराबाग जेल मे निकले। उस बीच मे पूरा भ्रान्दोलन खत्म हो गया था। तब फिर उन्होंने 1942 के श्दान्दोलन में क्या किया ? वह खुद उस श्रान्दोलन मे मौँूद नही थे, वहु उस भान्दोलन के नेता नही थें, लेकित वह विद्यार्थयों को 1942 के भान्दोलन का हृवाला देकर स्कूल-कालेजो से बाहर श्राने के निए कहते है ।

सीं कूलचन्ब बर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट घ्राफ पार्डर है । श्री जय्रकाश नारायण हस हाउस में मोजूद नहीं हैं। वह भपने प्राप को किफेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन माननीय मदस्य उनपर आरोप नगा रहें हैं। मैं इस बारे में प्राषकी रूलिंग चाहता हूं।

धी यमि सूष्ण - भगर श्री जयप्रकाश नारायण हिन्दुस्तान के प्रजातंत्र पर बोट

करेंगे, तब हमें तथ्यों को बताना पड़ेगा । उन्होंने ग्रार० एस० एस० की शाखाभों में हिस्सा लिया हैं। उन्होंने जनसंष की विद्यार्थी सभाभों में कहा है कि विद्यार्थयों को स्कूल कालेज छोड़ कर घान्दोलन में हिस्सा लेता चाहिए ।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Will he yield for a momemt ?

SHRI S. A. SHAMIM : May I defend I. P. Narain? He is only quoting his statement.

PROF. MADHU DANDAVATE : 1 sought his permission to intervens and he has yielded. He can quote Jaya Prakash Narain's statement. But while doing it, he referred to his past. Let me humbly point out to Shri Shashi Bhushan that a former Prime Minister of India, Shri Jawabarlal Nehru, had also acknowledged that Jaya Prakash Narain played a glorious role in the 1942 movement. Shri Shashi Bhushan may reject it for his own political ends, but let him not refer to his past like this.

श्रो बसित भूषण : उपाष्यक्ष महोदय, श्री जयप्रकाश नारायण से व्यक्तिगत तौर पर मेरा विरोध नही है। लेकिन माननीय सदस्य को पता होगा कि श्री जयप्रकाप नारापण 1942 के आन्दोलन के समय जेल के अन्दर थे । जब वह हबारीबाग जेल से भागे, तो वह आन्दोलन ब़टम हो चुका था। तो वह उस आन्दोलन के नेता कंसे हो सकते हैं ! उसके नेता विद्यार्थी थे।

उस समय जिन स्लंडों को ले कर ये लोग साम्राज्यवाद की रक्षा के लिए चले धे, उन्ही पीले सडों को लेकर ये लोग आज गुजरात में हेराव करते हैं और यह प्रयल्न करते है कि इस मुएक में प्रजातल्ब ब़ल्म हो। आक्षिर प्रजावन्त्र किस के लिए है ? हिन्दुस्तान के अधिकतर लोग ग्ररीब हैं। ये स्हाट्ट् कालर को अधिक से अधिक प्रोस्साहन वेते हैं।
[धी शहित मूबण]
अर उन को अधिक से अधिक पैसा देना चाहते है, जब कि ग्ररीब लोग भूखो मर रहे हैं । अगर छस विषमता को दूर करने, और गांवों और शहरों के बीच के फ़र्क को कम करने, का प्रयल्न किया जाता है, तो कहा जाता है कि प्रधान मंत्री गलत काम कर रही हैं।

आज हमार देश मे हज्वारो किस्म के कपडे बनते है, जिस की वजह से देश के भूमिहीन मेह्नतकश और दूसरं गरीष लोगो को कपडा नही मिलता है। हम लिए जरूरत इस बात की हैं कि हमारे देश में सिर्फ पाच या दस किस्म के कपडे बने, ताकि देश के ग़रीब लोगो को कपड्डा मिल सके ।

छसी तरह देश मे जमीन का बंटवारा ठीक होना चाहिए और एडल्ट्रेशन, ब्लैक-मार्कोटग और करप्शन करने वालों के खिलाफ़ मख्त कार्यंवाही की जानी चाहिए। अगर हस बारे में देश में जागृति हो, तो फिर यहा ये भगवे और हरे घंडे नज़र नही अयंगे । (ठ्यकधान) देश के गरीब और फटे-हाल लोग काग्रेस के समर्षक है । हमारी यह जिम्मेदारी है कि शहरो का हिम्सा काट कर गगीबो को दिया जाये । इस कान्ति के लिए ह्मे तैयार रहना है । अगर जरूरत हो, तो एडल्ट्रैशन, बलैकमार्केटिग और करप्जन करने वालों के जिलाफ सरन कार्यवाहीं करने के लिए मरकार को इमर्जन्सी पावर्ज लेनी चाहिए । अगर ऐमें लोगों के ब़िलाफ़ मस्त कार्यवाही की जायेगी, नो सारा देश इस में सरकार का साथ देगा । अगर दो तीन हजार घ्लैक-माकेटियर्ज को fिरफ्तार कर के सड़को पर से निकाला जाये, जेल भेजा जाय, तो मै दावे के साथ कहता हूं कि तब कांग्रेस को कोई हिला नही सकता है । ये विरोधी जो उन के मददगार हैं, उन से हरने की जहरत नही है।

आर० एस० एस० जैसी भाम्प्रदायिक सस्थाओं पर बैन लमाना भी बहुत चसरी है, वर्न आज गुजरात मे जो हालत है, वह् सारे देश में हो सकती है । अंग्रेज्य साम्याज्यवादी

तो ऐसा करते ही क्यों ? लेकिन आाप हस सरकार को साम्प्रदायिक सस्थाओं पर बन लगाना होगा । आज देश को सामाजिक कान्ति के लिए आगे बढ़ना है । उस कान्ति को कोई रोक नही सकता है। यह्ह जमाना उम में रोडा अटकाने वालो का चही है जिनके क्षंड्ड यू० पी० मे हार गहे है और सारे देण मे हारेगे।

SHRI H M PATEL. (Dhandhuka): Mr Deputy-Speaker, Sir, the President's Address, to my mind, was plat1tudinous and deceptively frank. Ths becomes obvious if I quote one sentence from his Address where he says
"Supplies to deficit weds and vulnerable section, of sockety can be maintained through the public distribution system only of there is adequate procurement of graines."

Then he procced "to impres upon the State Governments, with all the earnestness at my command, the importance of achieving procurement targets" He says that "it has to be realised that the Central Goverrment can distribute only as much quantity as the State Governments procure and make available to it "

It would seem as il he is stating something that is obvious. And yet, in reality, the is suppressing all manner of things which need to be brought out. Does he not realise that the public distribution system talled and failed only because it is extremely inefficient?

The wheat trade was taken over without realising that the take over of wholesale trade means accepting responsibility for retail distribution. All the arrangements were to be made by the public distribution machinery. Not doing that resulted in suffering for the vulnerable sectians of our society in whose interest it was stated that wheat trade was to be taken over. It is those very people who suffered because of the inefficiency of the public distribution system. It is they who could not get
wheat and if they got it, they got wheat at higher prices. Not only that; the country's economy as a whole also suffered because this take over led to a substantial gencral increase in prices.

With regard to procurement machinery 1 submit that procurement is inefficient, not because the State Governments are necessarily inefficient or unwilling. Procurement can be satisfactory only if the farmers are offered a reasonable and remuncrative price. Unless you do that how cam you expect the farmers to come forward and give what they have produced, at a loss. It in not realised that the cost of producton of wheat in Punjab is substantially lower than the cost of production of "heat in say, Gujarat; the cost of production varies from State to State. Normally when price fixation of industrial products is undertaken, you proceed on the basis of the cost of production. But when it comes to agricultural products, this basis is not adopted. Totally different considerations come into operation. You say that if higher prices are paid to farmers-higher means adequate or reasonable price which even the Government would concede is reasonable-it would result in highe cost of living index and the urban population would have to be given highe dearness allowance. What happens then to agricultural labour? Is it never to he considered that the agricultural h.hbour should aloo get a reasonable remuneration and the farmer also must get a satisfactory remuneration? You want to be unjust to the farmer and you expect the procurement machinery to function efficiently?

The Economic Survey placed on the Table of the House two days ago refers to this particular problem which faces the Government but the Government refuse to face it because the urban population. the wage earners arc more organised and more vocal sections of society whereas the agricultural labour as well as the agricultural producer are disorganised and are unable to make their voice felt. This, 1 say, inspite of the fact that time and
again reference is made to agricultural lobby and agricultural kulaks and so on, everything unpleasant that oun be said about the farmers is said here. It is on agricultural phosperity that the prosperity of the country depends.

I would come back to the public distribution machincry. The efficiency of public distribution machinery can also he juiged from another angle. I otten wonder if the Agriculture Minister and his Ministry ever put themselves a few soul-searching questions. Whenever you buy amything from fair price shops or ration shops, the foodgrains that you obtaln from them are of extremely poor quality and, often, unfit for human consumption. These were put on the Table a couple of days ago. How is it that the foodgrains distributed through fair price shops or ration shops are of such extremely poor quality whereas if you buy foodgrains in the open market, you get foodgrains of good quality.

Where do the foodgrains which are distributed through fair price shops come from? They are procured from the farmers; they are procured from the producers. They are perfectly good quality foodgrains at the time of procurement. What happens thereafter It is because of faulty storage, careless torage, indifferent storage. that the Inodgrains become unfit for human consumption by the time they are released for distribution through fair price shops. Could there be anything more destructive? Can we conccive of more culpable, criminal than the wastage of toodgrains entircly due to inefficiency on the part of either the Food Corporation of India or on the part of which every wing of the public distribution machinery is responsible for it? This should never happen.

Sir, you will be interested to know that as much as 20 per cent of the country's agricultural production, the foodgrains, is lost through bad and indifferent storage. Why should that be allowed? Why is this degree of inefficiency allowed? This shall certainly never happen where the Government accepts the responsibility for both pro-

## [Shri H. M. Patel]

curement on a monopoly basis and distribution also on a monopoly basis.

Now, I would like to make a brief reference to Gujarat. Already, some references have been made to the conditions obtaining in Gujarat. I would like to ay with utmost emphasis possible that it is time the Government made up its mind that it is not desirable to allow things to drift any longer. The extent of hardship to ordinary men and, particularly, poor men, who earn and who live on daily wages is unimaginable. He suffers incredibly when cities and towns in which he lives and works, curfews are imposed. There is no work for them while the curfew lasts and, when the curfew is lifted, they have no money, no resources, to buy foodgrains and other essential articles necessary for keeping body and soul together. It is a matter of wonder to me how these people have managed to survive for such a long peroid during which Gujarat has now been suffering, undergoing-this agony has now gone on for over six weeks, indeed by now almost to two months. And yet no effective steps are being taken for the nestoration of law and order.

Law and order is the responsibility of Government : since the President's rule has been ushered in in Gujarat, it hecomes the responsibility of the Government of India. They must see to it that law and order is restored within the shortest possible time. It is a matter again for wonder that a Congress Government, with a strength of 114 in a House of 168, was unable to administer the State, was unable to mairtain law and order in the State; and despite such a large majority, the Govcrnment of India had to intervene and President's rule had to be ushered in because the State Government had failed to maintain law and order. President's rule can be justified only if the law and order which has ceased to be in the State is restored as quickly as possiblethe reason for which the President's rule has been brought in- and thereafter mpintained in a continuous manner. I thinak, this is something which
is incumbent on the Government, and I would strongly urge the Prime Minister to make up her mind as to the course of action that she should take in order that law and order is seatored in the State within the shortest possible time. If she or her government cannot do this, then it seems to me that they are unfit to govern.

कौ 谙 प्रताप लंत्र (बाराबकी) : उपाघ्यक्ष महोदयय, मै आप का दृब्य से आभारी हु, आप ने मुछे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव यहां प्र्तुत और अनुमोदित हुआ है, उस पर अपने विच्चार प्रकट करने का अवसर दिया है।

मान्यवर, मेने अपने पूर्ववक्ताओों के भाषणो को बड़े ध्यानपूर्वक सुना, विशेष हूप से सम्मानित ध्री बाजपेयी जी के भाषम को मैने बड़े ध्यान से सुनने का प्रयास किया । मान्यवर, लोकतन्न्न की बात करना और बात होती, परन्नु लोकतन्न के आदर्सों, लोकतन्न के मूल्यों के अनुरूप आचरण करना और बात है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय पर जिन विरोधी नेताओों और सम्मानित सदम्यो ने जिस प्रकार का आचरण किया था, उसे भारत ने ही नही पूरे विश्व ने देखा और समका। मैं यह कह सकता हा कि उस समय केन्द्रीय कक्ष मे लगे हुए राष्ट्र के महान नेताओ का चिद्नों के मूक नेत्नों में मी आंसू आ गये होंगेउन के उस कारनामे को देख कर। उस समय जो परिस्थिर्थि उत्पस की गई, मैं समक्षता हूं कि उस से भारत की संसदीय प्रणाली, भारत की ससद भरर भारत का अपमान हुआा है। जिस तरह का आघरण उस दिन इन विरोधी नेतालों और माननीय सदस्यों के द्वारा किया गमा, उससे में समक्षता हू-भारत की ससद के मारत, के गोरव का, गरिमा का अपमान हुका है।

यहां अभी इस बात की चर्चा की गई कि लोक सफा के मध्यावधि निर्वाचनों में हमारे दल ने जनत्रा को जो वचन दियंये थे, उन्हें पूरा बही किया गया। में
 कर के हम ने विर्व को दिसा विया हैं कि हम ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिस से भारत में समाजबाद का मार्ग प्रशस्त तुसा है। राता-महाराजाओं के प्रीवी-पर्स बोर उनके विसेषाधिकरों को समाप्त कर के भारत की धरती पर राजा और रंक को समान नागरिकता प्रधान की है। साथ ही साथ हम ने देश भर में पूमि सुषारों के कार्यकम को आगे चला कर देश में सामाजिक और आाथिक विषमताओं को समाप्त करने का प्रयास किया है-इून सब बातों को उन्हें ध्यान में रबना होगा। यह भी सही बात है कि आज देश की जनता इस बात को बड़े विह्तल हो कर देख्र रही है कि शी:्र मे मीध हम भारत में शह्री सम्पत्ति की सीमा का विधेयक लाये। भारत की जनता चाहती है कि शी घ्रातिसीप्र चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का विधेयक लाय और हम विरोधी दल के नेताओं को बनाना चाहते हैं और में विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि पांचबी लोक सभा के कार्यकाल में हम दोनों विधेक अवण्य यहा लायेंगे।

श्रीमन्, यहां पर यह बात भी वही गई कक हमारी उपलन्दियां क्या है ? में उन्हें बतलाना चालता हूं-सस् 1971 के पश्चात् जिस प्रकार से अतिवृष्टि अर अनावृष्टि का प्राकृविक प्रकोप आया, नवीन बंगला देश्र के उदय के समय सरणाधियों का जो भार पड़ा उन तमाम विषम परिस्थितियों के बाबजूद सम्पूर्ण भारत में काश्मीर से लेकर केरस तक और असम से लेकर गुजरात तक जिस प्रकार से विकास कार्य होते रहे हैं, हम समक्षते है कि यह संसार का आठवां आशच्चर्य है।

मान्यवर, यह प्रसन्नता की बात है-भाषण मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जमाखोरी तथा उस्पादन के संचालन व वितरण के कार्यों में रोढ़ा अटकाने के प्रयासों के ऩ़लाफ सरकार करी़ी कार्यंवाही करेगी। इस बात के लिये हमें सरकार को बधाई देनी चाहिये । आज

देका में जो मूल्यों में निरस्नर वृद्धि हुं स्र, जमाबोरी, चोरापाजारी, सटृेषाजी, मिलाष्ट और प्रष्टाचार है, इन का मूलकारण द्षेग के पूंजीपति हैं ओर उन पूंजीपतियों के संरक्षण विरोधी दल हैं और हमारे बड़े बफसरान हैं-इस बात को हमें घ्यान में रबना होगा। आज आवर्यकता इस बात की है कि जो लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं, उनके सिये कठोर दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये, आवशयकता पड़ने पर तथा उचित समक्ना जाय तो राष्ट्र द्रोह करनेवालो को जो द्ण दिया जाता है, इन लोगों के लिये भी उस दण्ड की व्यवस्षा होनी चाहिये। आज आवश्यकता इम बात की आ गई है कि हम इस प्रकार का विधेयक लाये जिस में ऐसी अ्यवस्था हो कि एक परिबार के पास इूम से अधिक सम्पत्ति नहीं होगी, इस से अधिक आमबनी का साधन नहीं होगा। हमें इस बात की सीमा तय करनी होगी, गारष्टी देनी होगी कि एक परिषार की कम से कम क्या आय हो, कम से कम क्या सम्पक्ति हो-त्तब हमारी समाजवाद की कल्पना सही मायनों में साकार हो सकेगी।

हमे विएवास है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हम जिस समाजबाद की कस्पना करते है, उस का स्वलूप मूनिमान अषपय होगा-पह में विदोधी नेताओओं को बताना चाहता हू ।

एक और विशोष बात है-हम समाजवादी नीतियों के लिये, देश के अन्दर सामाबिक, आधिक विषमताओं को मिटाने के लिये, गरीबी, बेरोषगारी और महंगाई को मिटाने के लिये, नाना प्रकार की जो कठिनाइयां हैं उन को दूर करने के लिये, जो कदस उउते हैं, जो नीति ह्म बनाते हैं, आज मुक्षे बेद के साष कहना पड़ता है कि 75 फीसदी सर्कारी अधिकारी और कर्मचारी उस का विसोष करते हैं, हमरी नीतियों को कार्यन्वित नही होने देते । जो लोग भूबे हैं, नंगे हैं, अपने परिवार के पालन-पोषण के लिये जित के स्तायने
 अभाब है, ते फुछ हद तक क्षम्य हो सकते है, लेकित जो बड़े लोग है, जिन के पास अयाह द्रौजत है, बक्षे बेतन पाते हैं, बंगलों में रहते है, उन को क्षमा नही किया जा सकता । इस लिये इस बात की आवश्यकता बा गई है कि आज हम अपने संविधान में संघोषन करें और सचिबों से एकिज्ञक्यूटिव पावर्स छीन कर अपने वंत्वियों को दे और उस में हस बात की व्यवस्था करें कि ह्मारे मंन्नी जिस सम्बन्धित विभाय के अधिकारी या कर्मचारी को जनविरीषी कार्य के लिये निलबित या निष्कासिन करे, उस को न्यायालय मे जाने का अधिकार नही होना चाहिये । तभी हमारी अकाक्षाआं की पूर्ति होगी।

आज यह प्रसम्नता की बात है कि हमारी बिदेश नीति घिखर की ओर अप्रसर हो गही है । हमारे महान मित्र देश सोवियत्त रूम के महान नेता श्री क्रेजनेव की भारत याता से हमारी मंब्री प्रगाढ़ हुई है और हम ममझते है कि आपस मं सहयंग के नवीन द्वार खुले हैं। साथ ही साथ अभी हमारे मिन्न पाकिसतान ने बंगला देश को जो मान्यता दी है, उसम भारत, पानिस्तान अंग बगला देश के सम्बन्ध और अधिक दृढ होंग और मिकता प्रगाढ होगी। हम यह भी आशा करते है कि भारन की सफल विदेष नीतित के कारण हमारे पड़ोसी देशों से मिन्ना बढेंगी और जो विकासघील देश हैं, ह्मारे fमन्न अरब देश है, उन के साथ जो हमारे ரिनिहासिक सम्बन्ध चले आ रहे हैं उन सम्बन्धर् में निरन्तर स्प से बदिध होगी।

इसके साथ साथ मै यह भी कहना चाहता हू कि उत्तर प्रदेश मे अभी जो विधान सभा के निर्वाणन हुए उसके सम्बन्ध में बाजपेयी जी ने बहुत कुछ कहा । मेरे पास समय नही कि मै बहुत कुष्ठ कह मकू लेकिन आपकी अनुमति से योड़ा सा कहना बाहता है । उन्द्रोने कहा उत्तर पदेश के विधान समा क चुनाबों में घ्रीमती गाधी मे यह किया, घीमती गफ़ीं ने बह किया लोकिन मैं वाउपेयी जी

को बताना चाहता हैं कि हमने ल्या किसा और उन्होंने क्या किया । वहां पर उन्हुोंने जो किया है उसको भारत तथा उत्तर पद्देश की जनता कमी क्षमा नहीं कर सकती है। उत्तर प्रदेश में जितने प्रतिभर्रियावादी दल हैं-बनसंघ, संगठन कॉंस्रेस, भारतीय कानित्ति दल इत्यादि--उन्होंने जिस तरह से पूजीपरियों से पेसा लेकर चुनाव मे बहाया है उसको हम बयान नही कर सकते है। मारा का सारा चुनाव हन पाटटयो ने पैसे के बल पर लड़ने की चैष्टा की है । यह पाटियां पजीपतियो के माध साठगाठ करके देश में अराजकता उत्पम्न करना चाहती है. इस देश मे एक ोमी स्थिति उन्पन्न कर्ना चाहती हैं जिससे इस देश में समाजबाद लाने का हमारा जो संकल्प है उसमे ह्म हट जाये। साथ साथ इन्होने जो सबसे गलत काम किया है वह यह है कि लोकतन्व और भारतीष मसकृति की आज बात करने वाले इन लोगो ने जनता के बीच में हिन्दु-मुसलमान की बात की है 1 मे इन्हें बनाना चहहत्ता हू कि भारतीय मंसक्षति का अर्थ है हम विश्व के समस्य घर्मो का समान रूप में आदर करते है और यही हमारी भारतीय मस्कृत है । भाग्तीय मस्कृति का अर्थ यह नही है कि हम हिन्दू मुमलमान अथषा हिन्दू धर्म व हम्लाम घंमं के नाम पर लोगां में अन्तर करें। हमागी मस्कृन समस्त धर्मो का ममान सप में आदग कग्नी है और हमारी अंबिल मार्तीय काप्रेम कमेटो इस बान को मानती है। यह लोग जब जfित, धर्म व हिन्दू मुसलमान की बात करने हैं तो भूल जाते है कि भारतीय संरकृंन का अर्थ क्या है। हम तो वनुघंब कुटूम्बकम् की बात करते है। हम कहते हैं कि भारत ही नहो, सारे विश्व में जितने लोग हैं समी हैमारे भाई हैं। आज यदि भारत मे नही, इराक या ईरान में किसी लड़की का अपमान होता है तो हम समक्षते है हमारी ही बहन या लड़की का अपमान हुखा है। हसलिए माजपेयी जी को समनना होगा कि भारतीय ससकृति क्या है ?

मै यह् कह रहा था कि हन लोगों ने उत्तर प्रदेग के चुनावों में जो सबसे गलत काम किया है कि वह यह कि इन्होंने चुनाव में जातिवाद और सम्र्रदायवाद का नाम दिया। यह् बत किसी भी देश कें लोकनन्त्न के लिए एक खतरनाक बात है। हमारे़ वाजपेयी जी यहां पर लोकतन्न की बान क, ग़ते हैं तथा इन्होने व अन्य विरोधी दलो ने उस चुनाव में जो ऊनिवाद तथा सम्र्रदाय का सहारा लिया उससे लांकतन्त्र की जड़ें हिल गई है। अपने निहित स्वार्थ के निए ड्न लोगों ने बहां पर जो कुअर्म किए है उनकी जितनी भो निन्दा की जाये कम ही होगी। जहांतक हृमारा प्रश्न है, हुम निश्चित एप से कही मकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनना हमारे माथ है । आज और कल कें पर्पग्गाम बता देंगे कि. उतन पदेग की जनता किसके माथ है । र्याद जातिवाद, सम्प्रदायवाद ब घन के दुर्पयोंग ने कारण हम उत्तर प्रदेश में चुनाव हार भी गए तो भी हम अपना गस्ता बदलने वाले नही हैं। समाजवाद नाने का जो हुमारा मकमद है उसकी तरफ हुम आगे बढ़ते रहंगें तथा जो यहां पर सामाजिक व अधिक विषमनायें है उनको दूर करेगे। हम नुनाव हार मकते है पर जातिवाद तथा मम्प्रदायवाद का सहाऱा चुनाव में लेने का दृढ़ विरोध करने रहेगे।

अन्त में में यहा कहृक्र समाप्त करंगा कि: पूजीपतियों के: द्वाग देग कीं 55 करोड़ जनता कें साथ जो नाना प्रकात के शोषण, अत्याचार व भष्टाचार हो गहा है तथा चुनाबों में जो खिलबाड़ हो रहा है उसके लिए विशेष रूप से सर्कार को अपनी रीति नीनि अपनानी होगी ।

अधिर में यहा कहकर समाप्त कर रहा㶪:

यह ऊंचे महल जो नखर आ गहे हैं नज़ाकत पर अपनी हहतरा रहे हैं।
जरा इन के गमलों के फूलों को सूंषों बूने गरीबां की बू अा रही है ।

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcatti-North-East): Before I speak, Mr. De-puty-Speaker, I would like to draw your attention to the fact that apart from the Ministe: of Parliamentary Affairs whose responsibility is very limited, not one Cabinet Minister has been in attendance sirce 2.30 P.M. when you took your seat.

Sir, this is disrespect of a House of an egregious character. I expect you. on behalf of this House, to convey the disrespect of this House in regard to this business. This is a submission which I make with great seriousness. I have been accustomed since 1952 to address this House when Jawaharlal Nehru and the whole array of Cabinet Ministers would be ready to listen to and participate in the discussion.
SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): This is disrespect mot only to this House but to the President himself because it is his Address which is being discussed.

SHRI S. A. SHAMIM : They made him to read that Address but now they are not present here.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I hope the Minister for Parliamentary Affairm will take note of this.
SHRI H. N. MUKERJEE: Mr. Deputy-Speaker, Sir. we have had the ritual performance by our President which is all the more pitiful on account of the harrowing living conditions of our people to-day. I have a freling and this has been echoed in this House repeatedly hy several Members that this senseless ceremonial which is a sort of feudal relic should be discarded because. except for this opportunity of getting the Government show something of its answerability, this occasion is not called for. We could have this debate in a more substantial manner without the panoply and the semi-feudal parapherinalia of the President's Address ceremonial. It is, perhaps, because of this Government's adherence to the idea of a feudal concept that we recently had the phenome-
[Shri M. N. Mukerjee]
hos of this country giving an official welcome to representatives of a defunct monarchy, a dynasty, which is mo longer in the historical picture, the Hapsburg dynasty of Spain, which is now ruled under the republican order, of General Franco as the head of State and the External Affairs Ministry had the gumption to put out a note for pubfic consumption that because GinPranco has declared in some statement in Spain that the prince and the princess would be the head of State after his .demise, therefore, they should be treat.ed with royal honours. And when they came to the Republic of Indis, they were treated with a consideration which only shows that perhaps this country also has a certain weakness for that kind of administration. This partiality for Spain is something which 1 just cannot understand. But, this shows why it is that the Government, in so many respects, even in the sphere of foreign policy, has cold feet mainly because the people who matter in the Ministry concerned are brought up in a fashion which is absolutely out of tune with the conditions of life of our country.

The President has chosen to juxtapose high prices and scarcity of commodities with "strikes, bandhs and unrest" as the cause of what is called "so many hardships." Strikes, bandhs and unrest are not the cause but the result of the sufferings caused by high prices, unemployment, profiteering and plunder by the top-run sharks whose interests are rendered to by the Government of the day. It is a pity that there is no realisation of the dominant reality of to-day, which is sweeping mass discontent, the explosive exasparation of our people, which found expression, particularly in Gujarat, which, normally, is so meek and mild. But, in spite of all this, we find on the part of Government a kind of lack of seriousness, to put it In a very civilised manner.

It is only natural for our masses to he angry and indignant and it is in that way the spirit of our people has been exhibited. It is a wrong sort of thing that the Government has gone on in the
manner that it has done so far. We find, for instance, that in Bombay, India's bourgeois paradise, the proud show-piece of lndia's "socialistic" advance. We had the peculiar phenomenon of the Government of a State joining hands with Shiv Sena and starting a racket which is disgraceful. It is common knowledge how the Shiv Seava has had a fascist record throughout and it is nothing sort of a calumny that the Government of the state had joined hands with the Shiv Sena in that way. The people of Bombay, have elected a Member of my party who, ought to have taken part in the debate-I am taking her place-but who, unfortunately, is not here as she is in a hospital, and her victory shows that the people are alive to the danger in Government's policy. The Government behaves in a manner which is disgraceful. I say it is disgraceful because we have the Commissioners of Linguistic Minorities and that sort of thing, and we are supposed to have discussed the reports of the Commissioners and so many other things relevant to the linguistic minorities. And Bombay which is a cosmopolitan city like Calcutta is a place where people from different States have a right to exist and work for their living, but on the scorc of jobs for the children of the soil, all kinds of depradations are taking place. I have here certainy documents which show that the demand of the Shiva Sena for 80 per cent of all jobs in all kinds of establishments, factories, banks and offices etc. to be given to people who are Maharashtrian-born, is supported by the Government; the Gquernment writes letters officially to the All India Manufactures' Organisation who distribute these letters to their members and they are told to follow this rule.
The Kerala Assembly had even passed a resolution in regard to the kind of disgraceful thing which happened in Bombay. But where are we if in the cosmopolitan city like Bombay we are told that only Bombay people would get their cmployment? Sir, I come from Calcutta which at least can claim possession of a shining sense of public spirit; we have never had people who
staid for parochial and communal considerations to have even a seat not only in the city of Calcutta but from anywhere in the districts, to the legislature of my State. But here in Bombay, bocause of the Government of Maharashtra having joined hands with Shiv Sena we discover this kind of enormity taking place.

I want the Prime Minister to take very serious note of this matter and tell us on this matter that something very drastic is going to be done in regard to all the enormitics which are being perpetrated by Mr. Naik and Mr. Rajni Patel and all that unspeakable crowd operating in Bombay, that they are brought to book and something is done to stop this nonsense.

There is no doubt that in Bombay, for instance. we find such things as for instance in the Blitz, a paper which is devoted to the Prime Minister, the last page run by Mr. Abbas where he refers to a phenomenon which is to the effect that the State Bank of India's multistoreyed mansion has had one floor reconditioned and furnished in Babylonian luxury conditions in order that it may serve the sensibility of a man called Mr. Talwar who happens to be the chairman or the managing director of the State Bank of India. Rs. 15 lakhs were spent according to Mr. Abbas's 'last-page' report where he makes an appeal to the Prime Minister that this kind of ostentatious conspicuous consumption at a time when people are suffering is something so vulgar and something so indecent that I do not understand how man like Mr. Borooah who now has come to represent the Cabinet can stick this kind of indignity being inflicted on our people. Rs. 15 lakhs spent on furnishing an entire floor of the building of the State Bank of Imdia, a common talk in Bombay these days.

In Bombay, we read in this paper again that hait-dresser from London was brought by a person who got married and at his wedding which cost Rs. so,000, for the London hair-dresser's
journey, who might even have been a smuggling agent, Ministers of State were present just as in the case of the Mohita case last year, where Bombay Ministers flocked like people ching for good food at the expense of one of thesharks in this country. This is thesort of life that our people live and this is the context in which we find another paper again ardently devoted to the Prime Minister, a weekly called New Wave where there is a letter sent to the "respected Prime Minister" by a young student of Calcutta who was preparing his M.Sc. thesis that he was on suspicion of being an ultra-revolutionary beaten up, taken by the police toKharagpur some 70 miles out of Calcutta, then his limbs were broken and he was thrown into the street where some kindly people helped him to come back to his home after a two-day journey. He writes to the Prime Mindster: 'Will you please help me because I have nothing to do with it? I was on suspicion treated by the police in this fashion'.

What kind of country do we live in? We hear repeatedly reference to the Rescarch and Analysis Wing which seems to have the run of the place with large resources of money, perhaps from secret setvice sources. I am not going to ask for detailed information about secret service, but what is this about the Research and Analysis Wing? Let us have some information. Why is it that more than 10,000 prisoners are there in West Bengal alone, in Andhra and other places on the allegation of being ultratevolutionaries. So many prisoners are being treated so shabbily that one thinks it a disgrace to cell it a democratic country. This is the contradiction as far as this Government is concerned. Just as in the sphere of foreign policy, they fete the Spanim Crown Prince and Princes-he is no crown prince whatever-so in regard to intermal polity, we find this sort of thing going on and affivence flaunting itself while as far as people's rights are concerned, thie rights are absolutely disregatrded in a fashion which is utterty disgracefult

I would certainly insist that the Prime Minister explain something about the Research and Analysis Wing and give us to understand that the enormities which are taking place in so far as political prisoners and detenus are concerned would be put an end to without any further delay.

### 15.57 HRs.

## [Sixil Vasant Sathe in the Chair]

As far as affluence is concerned and the sort of exhibition of luxury that goes on, I think it is time, Mr. Chairman, whom I am happy to see presiding over our deliberations, that even though we may not like the expression 'cultural revolution' which has been used by China, we need something like a cultunal revolution.

## PROF. MADFU DANDAVATE :

It is a very good term.
SHRI H. N. MUKERJEE : It is a very good term even though it may have a connotation which may not always be as good as we wish it to be.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: The ruling party has undergone it.

SHRI H. N. MUKERJEE: In the Plan, I find there is some talk-Shri Mishra knows a good deal more about it-of reducing by about 4 per cent the consamption of the top 30 per cent of the population. But as far as implementation is concerned, this is beloney. In the past three years, we find the output of necessities like sugar, food, vanaspati stagnating and that of millmade cloth actually dwindling while production of refrigerators, air-condrtroners and motor cars has more than doubled. We are having a great deal of synthetic fibres, expensive fabrics and superfine cloth. Dams and factories can wait but fancy dwelling in Bombay and Delhi must come first. Farm implements must wait but small cars, Maruti or no Maruti, must come earlier than farm implements and public sector commercial vehicies. Baby food is expensive and unavaikable. The price was Ry. 9 per kg. in November 1972.

It was more than Rs, 20 per kg. in November 1973. There are no attempts to increase indigenous milk phoduction while in the last ten years, beer and ale production has shot up from 5.4 million litres to 38.1 million litres- 7.1 times. Cadbury chocolates, food for the affluent classes who do not need it, who do want medication after gorging themselves with sweets they do not need-the Cadburys make money. They came with Rs. 5 lakhs as capital 25 years ago. They have sent back more than 50 times that amount. They are repatriating every year more than Rs. 20 lakhs while I find, according to a government reply to a question yesterday, that $12,000-14,000$ children go blind because of the lack of sufficient vitamin A. This is the kind of picture we see, this is the kind of country we live in.

### 16.00 hRS.

We hear tall talk, but in so far as the living conditions of the people are concerned, there is degeneration all over the place. In Bombay we have seen the Shiv Sena's enormity; in foreigu policy, they are falling head over heels in love with the Crown Prince and Crown Princess of Spain who are no princes at all. Repression inside jails; repression outside jails as far as political opponents are concerned. And there is reliance only on the wave of support which had sent the Government to power with a massive majority.

I had said earlier, and I want to repeat it; assent is usually slow and difficult; it took the Prime Minister some time to reach the height of her target. From 1966 to 1969 was a difficult story of assent. We applauded her assent. We had given her all the assistance that she needed. Even today, if she behaves, we shall give her all the assistance she deserves. But descent can be quick, and when the people's anger is expressed in such a manner as in Gujarat and elsewhere, they should take the warning. The hand-writing is on the wall, and and if they do not learn the lesson of what is happening in the country today, if they remain compla-
cent, if they do not change their tactics qualitatively, then, they are riding the high horse no doubt today because they have power and money to back them, but they are riding for a fall, and if after such glory they fall, that fall would be like the fall of Lucifer, not to rise agaim.

I do not wish them to fall; because the alternatives are worse, but I do not wish this Government to console itsell that they are the lesser evil; to be the lesser evil is historically a destiny which no decent Government could conceivably welcome. That is the destiny which they are clasping now because they do not know what to do about it. And they have only a sense of guilt, which is why that they do not come and face Parliament, which is why they show an allergy to democratic procedure. That is why they do not want discussion of a sort which is the lifeblood of parliamentary activity.

I say, therefore, this Government has been warned, and they should listen betimes to the warning which has been uttered by the movement, the massive movement of our people. That is the lesson which I want to imprint, if I can, on their minds.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI D. K. BOROOAH): Thank you very much for comparing with Lucifer. I thought you would mention Humpty-dumpty rather than Lacifer.

## SHRIMATI T. LAKSHMIKAN-

THAMMA (Khammam): Mr. Chairman, Sir, since the Minister of Petroleum and Chemicals is here, let me first congratulate him-

SHRI S. A. SHAMIM : First thank Shri Mukerjee; otherwise, he would have been sleeping somewhere

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA: He was busy in Bombay High. Let me congratulate him for that, as we have struck oil in Bombay High. (Interruptions) I am one who believes that whatever God does is for our good. Sir, let the scarcity of oil which has come may also be the indirect grace of God and that we will become self-sufficient by
developing our own resources in oil.
Sir, sometime back, we have been on and off referring here to the oil availability in Andhra Pradesh. Several teams have visited there. A Soviet team also had visited there and said that there is oil available in the Goda-vari-Krishna basin. But due to the lack of drilling facilities it has not been exploited. So, I request that the Minister may keep this in his view and soe that immediately a survey team is sent, a seismic team is sent there and then the exploration of oil as in the Bombay High is begun in Andhra Pradesh also.

As far as oil concession and deals with the oil-producing countries are concerned, I think we need not depend on it because it is ultimately the developed countries, because of the vast reources at their disposal, that will benefit and their people will benefit. Only with friendship and goodwill, we can get benefit from outside countries.

MR. CHAIRMAN : Are you spealing on the Motion of Thanks to the President or about the Petroleum Ministry?

## SHRIMATI T. LAKSHMIKAN-

 THAMMA: The President has referred to the oil crisis in his address. I wanted to refer to this problem in the last part of my speech, but when I saw the hon. Minister, I was inspired to speah about oil in the beginning. I think that is more useful thing than abusing each other. Some concrete steps should be taken to develop the oil resources in our country.Coming to President's Address I want to bring out certain truths. Naturally truth is bitter and I should not be misunderstood. The Bhagwat Gita says that what appears bitter in the beginning will be nectar in the end and what appears to be nectar in the beginning may turn out to be poison in the end. Today our whole attention is concentrated on the hardships and sufferings of the people. Naturally the President has himself given importance to this matter in his speech. We have expressed our sympathy to the people here and outside. The President bimself has expressed sympathy for the hardships of the people.
[Shrimati T. Lakshmikanthamma] Pertaps it is easy to do this. To show the way how to remove the difficulties and soive the problems is not that eary. The steps that we are taking in this direction are not forcefful and effective. The President in his Address has given a number of reasons for the rise in prices. Are these reasons going to help us in solving the problems? यहीं पर बहुत उपदेस दिये गये है। कल भी दिये गये हैं, परसीं भी और आज भी। इस दे श मे एक चीज जिसकी कीमत नहीं बढ़ी है वह् उपदेश है। और मुफत मिलता है ।
It is not even one and a half months since the kharif harvest was over in Andhra Pradesh. Even in surplus States like Andhra Pradesh prices have not come down. They are the same or perhaps more than what they were in May last. What is the reason for this? Whether it is a world phenomenon or not, it is the different matter. Has the Government understood that it is the result of the defective policies pursued in the matter. When a surplus State is made a free zone as our State was made very recently in our State and all the restrictions on internal movements of foodgrains are removed it helps the hoarders and smugglers to mop up all the stocks for profteering at a later stage. I can understand if it helps the people of Maharashtra or Madras. . (Interruptions). I want to warn the Government of one thing. In a month or two even in a surplus Stato like Andhra Pradesh. prices will start going up. I want to know whether the Government is taking some action to stop a situation. Apart from the advice we give what is the solution.

It is a fact that procurement is essential. At a time when there is a bumper crop, we allow traders to deal in wholesale trade in foodgrains. But when there is sotme difficult situation, suddenly we think of some public distribution system. Is it posible to gear it up so suddently? The permanent measures should be taken to set right the pablic distribution system.

Sorne arguments are put forward that the kisan is not willing to part with his
foodgrains. What have we done" At the time of agricultural operations, if yous give him manure, chemical fertiliser, diesel oil, some of his requirements, I ath sure, he will gladly part with his foodgrains.

It appeared in a part of the preso-1 do not want to mention the name-that one Central Cabinet Minister in a press encounter ascribed the failure of the procurement drive in a year of good harvest to the anger of land-owners against attempts to seize their land. He justified the opposition to land reforms by taking of the peasants attachment to. bis land, citing the case of his servant. Will this not demoralise us and sap our will to fulfil the promises that we have made to the people?

There is nothing wrong in our fundamental policy of taking over wholesale trade in foodgrains. The main difficulty is defective public distribution system. Are we whole-heartedly trying to implement it is the main thing? There are certain States whose actions have been helping the traders in making huge profits. What is the outcome? What is the result? By not following our policies wholcheartedly, having lack of faith, on the part of certain State Governments in our policies, by helping the black marketeers and profiteers, by not pursuing our policies, ultimately, our policies are crucified. The people lose faith in us; they say that we arc not implementing our policies. The poor people are undergoing immeasureable sufferings and diffculties I feel, this is a bad sign, an inauspicious sign.

I would like to say a few words about the States. So much has been said about the States. My own State has suffered. We gave a lead; may be, we gave a bad lead. But that is a different thing. Yesterday, Mr. Dandavate was emotionally telling us about Bombay that whatever happens, Bombay shall not be separated. Why don't you have the same emotional feeling about my State?

In 1972, the people gave us a massive mandate. The people put us in power. Why 7 Because they relt that there should be stable Governments in the States and they expected that we will implement the protnises given to the people. What
happened? The Congress Governments, one after another, started falling, in Andhra Pradesh, in U.P., in Gujarat, in so many States. The people expected that we should implement our policies and the promises given to them. At the time of emergency, they said, "Like brave soldiers, we are prepared to fight and die." Are we prepared to do? Instead of taking the challenge and fighting like brave soldiers, we have shown our back when these reactionary forces held us up and also compromised with them and allowed them to take a lead.

There is a story that in war we should never show our back. When the body of a young soldier comes home, the mother sees whether the bullet is hit at the back or the front. If it is at the back, the mother has contempt that her child was a coward, he has shown his back. We should not do it. Even in the heginning stages, when the anti-social elements and reactionaries started creating hardship and coming in our way, we started shaking. Why ? Why these days do we not hear speeches either from Ministers or from others about implementation of land reforms or ceiling on urban property? In every State we are immersed in power politics and are going far away from our chosen path. It is ligh time for introspection and selfanalysis.

It is not correct to say that weak States make a strong Centre. States are like the limbs of body. If the hand is weak, ultimately the body will become weak. It the leg is weak, we get para'ysis and ultimately the whole body suffers. So, it is strong States that make a strong Centre It is a wrong argument to say that weak States make a strong Centre

MR CHAIRMAN : Please conclude.
SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA : Since you are presiding, Mr. Chairman, you are the protector of democracy. So, I appeal to you that it is a question of democratic system; it is not a question of party system; it is not a question whether Gujarat goes or Andhra Pradesh goes. It is a question of saving a democratic institution. People have 9-1136LSS/73
given a massive mandate. If democratic governments cannot deal with the situation, can Padma Vibhushan Sarin deal with it ?

MR. CHAIRMAN: Why are you against Padma Vibushan so much ?

SHRIMATI T. LAKSHMIKANTHAMMA : If today we weaken our own democratic irstitution-when people have given such a massive man-date-then tomorrow how can you go to them and ask for help? We have to set up certain fundamental values. I want to repeat the same thing which Mr. Morarji Desai has said. Certain values have to be set up, certain democratic values have to be set up. (Interruptions) This is not the way of setting up democratic values. The same thing may happen anywhere. Why should we allow these things? It is the duty of every one of us, on this side or on that side, to maintain democratic institutions and set up certain democratic standards.

घी एस० ए० घमीम (श्रीनगर) : षेयरमँन साह्ह, पार्लियामेंट में मेरा जो तजुर्बा रहा है उस की बिना पर मुक्षे यह एहसास हो रहा है कि पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन, पालियामेंटरी सिस्टम भर० पालियामेंटरी तरीका-ए-कार इस मुल्क में रफ्ता-रफ्ता हरेंलिवेंट बनता जा रहा है । मेरा यह एहमाम राष्ट्रपति का एड़ेस सुनने के बाद और ज्यादा मजबूत हो गया। कल जव नये दोर के मह्तात्मा-डा० कर्ण f सह- यहां तकरीर कऱ रहे थे मारेलिटी, स्पिरिटुअलिज्म और वैल्युज पर्, तो मेरा यह् विश्वास और ज्यादा मजबृत हो गया कि इस मुलक की जनता मे पालियामेट का ताल्लूक, उस का रिश्ता, कटता गा ग्हा है । हम यहां ज्यादा मे ज्यादा एक नाटक; करते है । सरकारी दल एक बात कहता है और आपोजीषान उस का विरोध करतो है। अगर अपोजीशन कोई बात कहती है, तो सरकार को इस की मुखालफ़ित करनी चाहिए, यहु ह्मारा रोल रहा है। अब लोगो का एतकाद रफ्नारफ्ता पालियामेंटरीं सिम्टम पर से उठता जा रहा है ।
[狍 एस०ए० भमीम]
यहां पर अष्सर यह्ट बात कही गई कि गुजरात में जो कुछ हुआ, यह इस बक्त मुएक्र में हिंसा का जो दौर चल रहा है, उस का सबब यह्ह है कि कुछ विरोधी दल इस सिटुएथान को एक्सप्लायट कर रहें हैं, कुछ एन्टी-सोशल एलीमेंट्स इस सिटुणश़न को एवसप्लायट कर रहे है ।

यह् जानने की बान है कि क्यों हुजारों की तादाद में लोग कानून तोड़ कर गोलियां खाने के लिए आते हैं, कर्प्यू तोड़ते हैं, फौज का मुकाबिला करते है, दुालस का मुकाबिला करते हैं, उस का कारण क्या है ? यह कोई घौक की बात नही है, तमाशा करने की बात नही है और जब नोजवान हमारे पालियामेट्री सिस्टम पर विश्वाभ खो कर उस के बाद मीना तान कर गोलियां खाने के लिए आमादा हो जायें ता इस को आप अपोजीशन का कारनामा कंह कर अपोजीशन को क्षैडिट दे रहे है । जिस काम का अहील अपोर्जांतन नही है अएव उसको वहु तगमा दे रह्ञ हैं। अगर वएकई हस मुल्र में अपोजीगन आज इननी स्ट्रांग है कि वही गु नरान मे एक खामोश नही तूफानी डन्कलाब पैदा कर राकती है तो मैं समक्षना हृं कि फिर तो कांप्रेस को यहा मे उठ कर चलें जन्ना बर्f़्विए। लेशिन मँ समझना है कि उन मे ऋग्रंमीं भी है, गैरकात्रेसी भी है, बदतिस्मतो मे उन का पार्लियामेट्री छेंस्टोट्यूशन मे विश्वास उठना जा गहा है। इस मे दोष किस का है ? मै दोष सिर्फ हुक्मरां जमात को नही देना चहता। में इस बात्र को कहृना चाहैता हूc किं जम्दूरित की कदरों को पामाल करने के लिए, पर्लियामेंट्री इंस्टोट्यू शन पर विण्वास खत्म करने के लिए आान सरकारी जमात मुल्जिम है तो अपोजीजान भी बराबर मुल्जित है। हम सब ने मिल कर इतने बड़े उस्टोट्यूपन का स्षत्यानाश कर के रख्य दिया। नतीजा वह्ट है कि आज सब से ज्यादा कन्टेम्प्ट का मरकंज्त जो है वह्र लेजिस्लेटर है, पालियामेंटेरियन है, चाहे वह

अपोजीयन को विलांग करवा है चाहे सरकारी जमात को। लेकिन यह्ह कहते के बाद यह बात बहुत जलूरी हो जाती है कि इस में सब से ज्यादा दोष किस का है, सब से ज्यादा गाली किस को मिलनी चाहिए, सब से ज्यादा सजा किस को मिलनी चाहिए ?

27 साल इस मुल्क की हुकूमत आपके हाथ में रही। आज अगर गुजरात के लोगों का लावा इतनी जोर से जबलने लगा, आज अगर महाराष्ट्र में बेचंनी है तो सवाल है कि इस का दोष किस को जायगा ? आप कहते है कि भाखरा हम ने बनाया, बोकारो हम ने बनाया, इस मुल्क में हम ने उतनी तरक्की की। उस के लिए आप दाद चाहते हैं। ताली चाहते है। लेकिन इम बात के निए अगर आप को ताली मिल सकती है तो आर जो कुछ मुलऋ में हो रहा है, हिसा़ हो रही़ है, भूख्व है, भुखमरी है उम ने लिए आप का गाली भी जहूर मिलनी चर्ाह्ए। अप यह कह् नही सकते कि मीठा मंठा हैड़ा, उस के लिए नाली बजाओ लेकिन अगर कोर्ई व्रु़ काम हुं रहा़ है तो नह्र अपोजीरान वे सिए पर शोपो।

सत्र से बड़ी बातन वैल्यूज की है। गब मे च्यादा बानें इंन मामले मे डा० कर्ण मिह ने की। चैन्म्रूज की बाने उन्होंन की। का वंव्यूज़्त्रो वानें है ? गाधी जी इस मुल्क में
 मुलक में कराप्शन उन वकन भी था, भुव्व उम वक्त भी थों, इस मुल्क में बेकाने उस वक्त भी थी। ले रन एक विश्वाम था कि गांधी जी एक आर्दीजयन हैं, जवाहर लाम्न जी एक अएडियल हैं, ये कोई ऐसा समझ्षोता नही कर सरतं या कोई पेसी कार्यवहही नही कर सकते किस मे जनचः का विश्वास बल्म हो जाय । लेकिन अब सब से बड़ी बात जो हो रही है वह यह हो रही है कि अप् लोग जो इस मुलक पर हुकूमत कर रहें हैं वह्ट 27 वर्वों से कर रहे हैं इस बदकिश्मत मुल्क के ऐवान पर, अप हमारे अाद्धडियन नही हैं। अाप की

कोताहियों का नतीजा क्या हो रहा है ? यह अलग एक वात है, इस वक्त मुल्क में एकोनममिक स्फेयर में बड़ी गंभीर सिचुएशन है। यह घबराने की जरूर बात है। मूल्क में इस वक्त बे चैनी है, यह घबराने की जरूर बात है । इस के लिए परेशान होने की बात है। लेकिन सब से ज्यादा खतरा जो इस वक्त है, सब से बड़ी मुश्किल जो इस वक्ज है वह यह है कि इन हाल।त को पैदा करने में हुक्मराम जमात और अपोजीशन मिल कर एक माहौल तैयार कर रही हैं जिस में सब से ज्यादा फायदा इस मुलक के फिरकादाराना कम्युनल एलीमेंट्स को हो रहा है।

मुझे अफसोस है कि मेरे दोस्न मुस्लिम लीग के मुह्म्मद कोया या नये मुस्लिम लीग के कायदे आजम श्री सुलेमान सेट यहां नहीं हैं। वह यहां होते तो मैं जरा खुल कर बात करता कि हुक्मरों जमात की नाकामियों से फायदा उठा कर इस मुल्क में एक बार फिर 1945 और 1947 का सा एे टमास्फैयर पैदा करने की कोशिश की जा रही है । मुहम्मद कोया साहब ने कल कहा कि वह मुस्लिम कम्यूनिटी को रेप्रेजेन्ट करते हैं और सिर्फ वह यह हक रखते हैं कि मुसलमानों की बातों को कहें । अगर हिन्दुस्तानी मुसलमानों ने मुहम्मद कोया को यह हक दिया होता या श्रो सुलेमान सैट को यह हक दिया होता तो आज मुसलमानों का इस मुल्क नें वजदू भी नहीं होता। मुसलमानों का 7 करोड़ की तादाद में यहां रहना इस बात की ज़मानत है कि उन्होंने विश्वास किया है इस मुल्क की अकसरिगती जमात पर, इस मुल्क के हिन्दुओं पर, उन सेक्यालुर अनासिर पर जिन्होंने 1947 के खूनी ड्रामे में भी कहा कि चाहे पाकिस्तान अपना मुल्क इस्लामी आधार पर बनाए लेकिन हिन्दुस्तान सेक्युलर इ्रादे पर कायम रहेगा और हिन्दुसतान को सेक्युलर आईन दिया। उस वक्त मुस्लिम लीग के ये कायदे आज़म जो आज सब्ज़ परचम ले कर मूगदाबाद ; हैद्वराबाद और गू० पी० में फिर रहे हैं, उस वक्त इन

का कहीं वजूद नहीं था । मुझे यू० पी० के हाली इन्तखाबात में कुछ इलाकों का दौरा करने का मौका मिला । मुझे हैरत है इस ऐवान में बहुत से लोगों ने बुराई की सरकार की कि उन्होंने शिव-सेना के साथ समझौता किया है लेकिन मैं इल्ज़ाम लगाता हूं, मेरा जार्च है इस सरकार पर कि इस मुल्क में इस हुकूमत ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर के, केरल में मुस्लिम लीग के साथ समझौता कर के इस मुल्क की एकता को, इस मुल्क की सेक्युलर फोर्सेज़ को सब से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है । यही वजह है कि श्री सुलेमान सैट की आज यह हिम्मत पड़ी,उन्हें अज यह हौसला हुआ कि वह अपना मसूबा रिलीज़ करते वक्त यह कहें कि हम सेक्युलर हैं, हम मोहतरिम हैं इसलिए कि हम ने कांग्रेस के साथ समझौता किया है। मुझे उन की सियासत से इत्तफाक नहीं है लेकिन आई थिक ही हैज़ ए पवाइंट। उन तमास ताकतों को मैं चैलेंज करता हुं, उन पर इल्ज़ाम लगाता हू कि उन्होंने इस किस्म की जसात को यहां सहायता दी, उस के साथ नाजायज समझौता कर के मुस्लिम कंम्युनलिज्म कोरेस्पेक्टेबिलिटी बखर्शी। नतीजा यह है कि उन लोगों ने यू० पी० सें वह वह तकरीरें कीं, वह वह जहरीली तकरीरें कीं कि मुझे हैं रत नहीं है अगर इंतखावात का यह हंगासा खत्म होने के बाद यू० पी० में फिरकादाराना तनाव पहले से ज्यादा बढ़ जाए।

मेरा कहने का मकसद यह है कि इक्तिसाखियात में आप ड्राउट का सहारा ले सकते हैं, आप यह सहारा ले सकते हैं कि सारी दुनिय। में ग्लोबल परस्पेक्टिव एकोनामिक का बड़ा खराब है, मैं आप को श्राक का फायदा दे कर रिहा करूगा, मैं आप को माफी दूंगा लेकिन आप मुझे यह बताइए कि मुस्लिम लीग और शिव सेना के साथ, कांग्रेस (ओ०) के साथ समझौना करने में कौन सी क्यामतु थी है कौन सी मज़बूरी थी ? यही थोन कि आाप एक स्टेट में हुकूमत नहीं बना सकते ।
[\$ एस० ए० भमीम]
नाँ कांचेस जिस के पेशबा गांधी जी रहे है, जिस के मेशवा मौलाना आजाद और जबाहर लाल नेहस रहे हैं, सिर्क एक स्टेट में पावर में रहने के लिए उन कातिलों के साथ समझ्षोता करें जिन्होंने कि मुल्क का बटवारा किया है, मुस्लिम लोगी लीछर हों या मेरे जनसंष दोस्त ये दोनों इस मुल्क के बटवारे के जिम्मेदार है आप हन में से एक को बुरा फहते हैं और दूसरे को गले से लगाते है, आप कातिलों के साथ समक्षोता करते है, जिन के हाथों से खून की बू आती है और अफसोस का मुकाम बहह है कि आज यू० पी० में वही गून पीने वाले, यही बून बहाने वाले सब्द परचम ले कर मुसलमानों को बहकाने के लिए आते है कि हम बुम्हारी आवाज को पालियामेंट में उठाएंगें। मैं समक्षता हैं कि यह्ह सिस्टम काबिले कबूल नही है जहां इस किस्म के जहर फँलाने वाले, पार्लियामेंट के मेंग्बर बन कर, पालियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करें और यह कहे हम इस मुल्क मे बुम्हारी आवाज उठाना चाहते है। म मुसलमान हृं। मि जानता हू कि अगर फिरकादाराना फसाद हो तो मुक्षसे मेरी आइहियोलाजी पूछे बगैर मेरा कर्ल हो सकता है। लेकिन यह जाती मामला है। सवाल यह है कि जो स्टंजों पर चढ़ कर हाथ में कुरान और सब्द परचम ले कर मुसलमानों को तलकीन करते है कि हिन्दु तुम्हारा दुश्मन है, हिन्दु को वोट मत दो-मेरी जनसंष से बहुत पुरानी लड़ाई है, है, ये बड़े मोजी लोग हैं, मौज़ी का मतलब है बड़े जालिम, लेकिन अगर इन मीजियो को महा़यता मिली है, अगर इन को अस्टिफिकेशन मिली है तो वह प्रोबाइड की है श्री सुलेमान सैट ने, भुस्लिम लीग के नये कायदे आजम श्री भुलेमान संट ने जिन्होंने मुसलमानों की लाभो का सौदा कर के गू० पी० मे चन्द इन्तखाबी सीटे जीतने के लिए मुसलमानों को कहा कि तुम सज्ज परचम को वोट दो। आज उर्दू का रोना रोने बाले सुलेमान सैट को मै थैलेंज करता हूं,

धी प्रासीम धुलेमाए सेह: (कोजीकोष्ए) भाप किस की तरजुमानी कर सहे हैं

भी एन० ए० घमीम : मैं तरजुमानी कर रहा ह. उन बेखबान मुसलमानों की बिन को आप ने सब्ज परच्तम दिख्ता कर यह्ह बत्ताया कि हम तुम्हारी निजात चाहने वाले हैं। आप यह मूल गए कि वहीं मुस्लिम लीग किस मे पाकिस्तान बनाया

भी इबात्रोम सुलेमान सेट : यह वह मुस्सिम लीग नही है। मिं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हु। यह गुमराह् करने की कोशिश की जा रही है

भी एस० ए० चमीम : अगर यहु वह मुस्लिम लीग नही है ....

री इत्राहोम सुलेमान सेट :मे कहु सकता हु कौन सी मुस्लिम लीग है। आप क्या जानते है ? आप इस के बारे मे क्या कह सकते है ? आप किस की नुमाइन्दीी करने है ?

भी एस० ए० गमीम : में आप से यह कह रहा था कि श्री मुलेमान संट के कहने से में यह बात नही मानता . . .

MR. CHAIRMAN : I request you, Mr. Sulaiman Sait, not to interrupt him. Your party member had a chance.

Please do not interrupt him now. Let us keep order in the House. You will get the chance and when your turn comes. you may say what you want to say. Till then, you don't interrupt him. Please keep the order in the House.

श्रो एस० ए० शमोम : Shri Sulaiman had one month', chance to poision the entire atmosphere in U. P.

आज 5 मिनट की स्पीच में वह पायज़न दूर नहीं हो मकता है, लेकिन बात कहने की हजाज़ होनी चाहिये और चूकि आप यहा मौजूद हैं, इस निये अपप से पूछता हैमैने आप की तकरोरों को पढ़ा है। आप ने कहा है कि यहां मुसलमानों ने हिन्दुयों को सलीका सिखाया है। आप के बनाववाला

ने कानपुर में तकरोर करते हुए कहा－ मिसिस्त गांधी इस लिये यहां जिन्दा है कि मुसल－ मान इस मुलक में मोजूद हैं，वरना वह भी कीरोबगांधी के साय सती हो गई होतीं । अाप ने मुसलमानों के सेन्टीभिन्ट्स को उभारने की कोषिश की है，मुसलमानों का बून करने के लिये मंदान हमवार किया है। यू० पी० में इन्होंने जो कुछ कहा है वह किसी मे छिया नहीं है，अएप चूंकि यहा अ गये，इस लिये मुक्षे कुछ बतें कहनी पड़ों। अप मुसलमनों की लीडरी का दावा कर्ने हैं，अवप के स्वीकर्स कहते है कि मुसलमनों की तरक से हम बोलेंगे，पूरो पार्लियंमेन्ट में ढ़ाई मेंब्बर हो और मात करोड़ मुपनमंनों की नुमाडन्दगी का दम भरने हों，याद रत्बो पू० पी० में तुम्हार्री जमानतें जब्द हो जययेंगी।

आर० एस० एूम० को में गवारा कर सकता हूं，इसलिये कर मकता त्रिं हिद्दू जनसंघ की एक अгडियोलिजी है। वह इस मुल्क में हिन्दू गाज्य कायम करना चहृते है，तुम किस का राज्य कायम करना चाहृने हो，क्या चरण于महृ का राज्य कायम करना चाहते हो। अगर नुम जीन भी जाओ，यू॰ पी० में तुम्हारे सारे उम्मोदवार जोत जाय，लेकिन नुम को फिर भी अ〒र्मरयत नही मिलेगो，जब तक नुम को दूसरों का ரेतमाद हुसिजज नहीं होगा，हुम इस मुल्क में तच तक जिन्दा नहीं रह् सकते，जब तक सैकुलरिज्म को मरत्डर न करें। जन्त तक हिन्दुओं का ऐतमाद हासिन न करें। अप कांत्रेस का माथ न दें，लेकिन मुन्न में और भी सैकुलर जमायतें हैं－－जिन का माध्ध वे सकते हैं। मुसलमानों को कम्यूनल पलेटफार्म पर जमा करना मुसलमानों के लिये ब्वतरा पैदा करना है। मैं जजबत्र की रो में बह् कर यह बात नहीं कह् रहा हूं，इस लिये कह रहा हूं कि मंने यू० पी० में बड़ा होलगक नज्जारा देखा है। 1946 में इत मुल्万 का बटवारा करानेवाली जमायत के लीडरान ने मुमलमानों से कहा कि हिन्दुभों पर विश्वास नहों किया ज्ञा सकता। कुरान की अयतों के साथ जल्से

चुरू होते，सब्क पर्चम लह्राया जाता अं＜कहा जाता कि पता नहीं यहां पर पर्तलगमेन्द्री सिस्टम कंसे कायम है ।

में एक बात् और कहना चाहता है－ अक्सर मिसालें दी जाती है कि दुवावया के मुमालिकों में मंहगाई बढ़ी हैं，दुनिया के．भुमा－ लकों में करप्शन है－मिसाल इंग्लैद की दी जाती है，अमरीका की दी जाती है，म पूछनत चाहतन हूं कि इस मिसालों को वही त क क्यों महदूद रबते हैं। मंने कहा था－उन मल्कों में कुछ पर्लिमननी－कदरें हैं，पार्लनमनंन रवा－ यतें हैं，जिन का वे पालन करते है। अभी हाल में ग्रेट बिटेन मे स्ट्राइक हुई थी，बड़ा माइनर ईशू था，यहा तो रोज़ हो स्ट्राइक हीरी़ी हैं，लेकिन वहां सिफ्फ उस ईशू के लिये बन्ता की गवर्नमेंट ने रिजाएन कर दिया औरं क्ता कक डलैषश्शन होंगे । लेकिन आप तो यहां पूर्ग गद्दी के मालिक हैं，उस को छोड़ना ही नहृं। चाहते । गुजरात में ऐसी स्थिति पैदr हुई－『वहां सरकार को कहा गया कि चले जाओं， मंहगाई के लिये ह्मारे मामने ब्रिटेन की मिमालें लाते हो，अमरीका की मिमले देने हो，ता उनकी तरह की रवायतें क्यों कायम नही करंन． नाकि लोगों मे विश्वाम हो जाय किये दुक्मगन्न गद्दी पर काबिज़ होने के लिये कीन नही है। आप ने यह कहा़ है कि ह्म ह्र्ं कीमन पर हकूमत नहीं छोडोगे，अगर अज अाप ने मुस्लिम लीग को गले लगाया है，एक साप को गले लगाया है तो कल मनलूम नही किम जानवर को गले लगयेंगें और मुजे बतरा है कि एक्र दिन इन मूजियों को भी गले नगाओगे । कुछ कदरों का पालन करो，खुदा के लिये，हॅन－ सएफ के लिये उन कदरों का पानन करो ।






263
[شرى أيس-الـ - شميم] بارليمينثرى طريته كار اس مـلك بين
 ميرا يد اهساس راششُريتى كا ابيريس سنغ كل هبب نئ دور كا مساتها 15 اككثر كرن سنكه يهال تقرير كر رمـ تـح باريليطى




 سركارى دل ايكى بات كمهتا مص اور
 اليوزيشن كونى بات كهنتى ـو تو

 لوگّول 5 اءتقاد رفته رنته بارليمينغّرى
سسئم ير يـ الْهتا جا رها ــ -

 اس وتت بلى بين اهنسا كا 25 2
 ستچويشن كو ايكسحِ يه جاننغ كى بات فـ كـ كـ كيول




 تماثه كrرن كى بات نهيه مـ - الور

نوجوان هـارنـ بارليمينرى
 بعد سينه تان كر كو كوليال كهان
 |اهوزيشن كا كارناسه كهيه كر إيوزيشن


 اس ملى ميى إهوزيشن آج اتنى سطرونكى 2 نهيّ طونانى انتالاب هييدا كر سكتى 2 تو كانكريس كو يهال يـع الثه كر جانا ها هئيه - ليكن ميّ سمجهتا هوي



 تصرف حـكمران جماعت كو نهي
 .


 إيوزيشن بهى برابر ملزم ـ ـ - عم سب

 (




$\therefore$
بهت ضردرى هو جاتى مـ كا
 مب سبـ زياده كالى كس كو دلم ها هئيه - سب يس زياده سزا كس كس بلنى هِ هئهـ هكومت آپ اكر كجرات
 بيجينى ع



 هيى - تالى ها هتح هيى - ليكن هر بات كُ تالى مل سكتى عـ تو اور جو

 ع ليُ آب كو كلم بهى خرور ملنى ها هئح - آب يه كه
 بجاؤ - ليكن ا كر كونى برا كا كام هو رها مـ تو وه ابوزبشن

تهويي -
سب يـ بزى بات ويليوز كى ــ ـ ـ


 ميس ته- جواهر لال نهرو اس ملكـ

 اس ملكى ميى بيكارى اس وتت بهى تهى -

لمكن ايك وشواش تها كد كاندهى
 آيُديل هين - يه كوئى ايسا سمجهوتا نهيس كر سكتغ يا كونى ايسى كارووائى
 وشواشى غتم هو جانـ ـ ـ ليكن اب سب


 اس بدقسمت ملكـ غ ايوان ير ـ آپ هماره آئيُّيل نهيل هين - آپ

 اكنودك سفيئر بيى برُى كهمبير سحوپيشن



 سـ زياده غطره جو اس ور وت

 ثيي هكمران جماعت اور ايوزيشن ملـر

 فرته دارانه كميونل ابليمينُس كو هو رها ــ -

 مسلم ليكى حـ قائيد اعظم شرى سليمان
 تو ميس ذرا كهل كر بات كرتا ــ كـ
[شرى ايس - الـه ـ شـيمـ
هـكران جماهت كى ناكانيون يـ فائيله الثها كر اس ملكى ميي ايكل بار بهر

 مسaد كويا ماهب ن مسلم كميونيثى كو ريهريزنـ كرير
 كه مسلمانول كى باتون كو كو كهي
 كو يه هق ديا هوتا يا شرى سليمان
 مسلمانول كا اس مـكى هي وجود بهى

 ضهانت \& 5 انهوو نخ وثشواش كيا
 اس ملك ع هندؤل بر - ان ميكولر عناهر ير - جنهوو ن


 اور هندوسنان كو سيكولر اس وتت مسلم ليى 工

 اس وتت ان كا كونى وجود نهين تها -

 هيرت ــ لوكوى < برائى كى سركار كى كد انهول

ن شو سينا ليكن ميس الزام لكاتا هول ميرا شالجه الس سركار ير كه اس بلـى مين اس
 كرى كيرل بيي مسلم ليكـ سمجهوتا كوى اس ملـى كى ايكتا كو سيكولر فورسز كو سب سيع زياده نتصان بهر
 انهبى آج يه حوصله هوا آكه وه آينا سنسوبه














 -

مبرا كهنغ 5 متصهد يه مـ كم اكتيسانيات ميي آب گراوب 5





 الور شو سينا
 تهى - كون سى محبورى تهى - يهى تهى تا كه آب ايكس سثّيط مين هكومت نهيّ بنا سكتح ـ كيا كانكريس هس $\sum$ K رييشوا مولانا آزاد اور جواه هر لاه
 بيى رهخ سمجهوتا كرس جنهون
 ميرس - ملكـ

 هي - آپ قاتلول كرن ثهين - جن كى بو آتى هـ ـ ا اور افسوس كا ما مقام يه (
 2 جاتت هيا - كد هم تدهارى آواز كو
 هون كه يه سسطم تابل قبول نهيّ - جها اس تسم
 فورم كو استعمال كريد اور يه كهبي كد هم اس ملكـ بيى تمهارى آواز الثهانا

ها ها هت هي - ميي هسلمان هول - ميس



 بي قران اور سبز يرجم كو نلقين ككتح هيي كد هندو تمهارو






 ليكل ميلط نـ جنهوو نغ مسلمانولو كى لاشوو


 دو - T آج اردو كا رونا رونر واح سليمان


 شرى ايس ال< شمسيه : بيس ترجمانى


 هي - آب يه بهول به


شرى ابراهم سيط سليمان : يه ور

 كرنغ كى كوثشش كى جا رهـ

شرى ايس ا< شبم : اكر يه وه
.........
شرى ابراهم سبك سليمان : بين كه
سكت هول كونسى مسلم ليحى هـ ـ ـ آب

 نائبند S كـى كرنغ هي -
 يس يه كهه رها تها كه شرى سلمان


MR. CHAIRMAN : I request you, Mr. Sulaiman Sait, not to interrupt him. Your party member had a chance. Please do not interrupt him now. Let us keep order in the House. You will get the chance and when your turn comes, you may say what you want to say. Till than, you don't interrupt him. Please keep the order in the House.
SHRI S. A. SHAMIM : Shri Sulaiman Sait had one month's chance to poison the entire atmosphere in U.P.
 دور نهس aو سكتا هـ لبكن بات كهن كى اجازت عونى هيأهئ - اور جونكه آب يهان موجود هيى - اس لئ بـي

 ـ سبق سكهلايا كانيور ميي تقرير كرنغ هونغ كها - مسز

اندرا كاندهى اس لئ يهان موجود هيى
 ورنه وه بهى فيروز كاندهى عـ ساته ساته ستى



 انهوو ن

 آبٍ مسلمانون كى لبُّرى كا هبی - آ
 بارليمنـط هس ذهائى ممبر هو - اور

 - هبى نهبارى ضها تبّ ضبت هو جا آر - اس - ايس - كو بس كّ كوارا كر
 جن سنكه كى ايكى آنـدّيولوجى عـ ـ - وه

 هو - كيا هرن سكه كا كا راح كانيم كرنا
 انى - مين نمهارك اور المبدوار جـت جائيس - ليكن مّ كو بهر بهى اكـرين
 كا اعنماد حاصل نهبي هم اس ملكـ ميس


 كريى - آلـ كانكريس كا ساته نه ديـ -

ليكن ملكـ مين اور إهى سيكولر جمايتّن هيى - جن كا ساته مسلمانون كو كميونل





 جماءت






 - . دنيا غ مثال انكليند امريكه كى دى جانى





 تهى - برُا مائينر اينـو تها تها - يهان نو نو

 كورنمينـل نخ ريزائين كر ديا - اور كـيا Sa اليكشن هود ک ـ ـ ليكن آب تو

بهال بیرزى كدى "ّ.







 Tب





 §

كروو . . . . .شكريه -]

SHRI S. A. KADER (Bombay-Central South) : I was tempted to participate in this discussion after hearing my revered leader Shari Morarji Desai. He dealt with the various aspects of the present situation in the country and also made some suggestions. As to how far they will be practicable and useful, he himself knows. But he made one big or tall claim that during his time, when they were in power, the food situation in this country was all right. He quoted the figure of 72 million tonnes food production in 1965 and 74 million tonnes in 1966, and during 1971 and 1972, the total for the two years came to about 195 million tonnes. But at the same time, he should have drawn attention to what the population of the country was at that time. According to the census figure of 1961, the population was 43.90 crores.
while acconding to the 1971 figure, the population is 54.80 crores, an increase of about 11 crores. The food production has not increased to the extent required, inkeeping with the total increase in population. I say that this is one of the reasons for the present stage of maldistribution. It may be that other causes are there. But I do concede that it is not only that the food production has not kept pace with the increase in population, but whatever food has been produced has not been equitably or properly distributed.

When the food policies are being evolved, we are not taking India ds a whole but we are dealing with it compartment$a^{\prime} l y$.

We cannot import or export from one State to another. Now, the restrictions have gone down even to the zila and taluka levels. What is needed is a very dynamic and bold food policy so that we shall not have a continuation of the present phenomenon when cheaper grains are available at one place, say, rise at Rs. 1.20 per k.g. at Moga, while at another place, the price is Rs. 4 or 5. Ether the food control should be properly and equitably done or otherwise there sould be some method to ensure that the people get the cereals which they require at reasonable prices

Today, only about 3 kg or 4 kg are supphed. What is required is about 8 to 10 kg . and at least 8 kg . But even this minimum is not being distributed to say in many places.

Then, Shri Morarji Desal referred to corruption. I would like to ask him since when he has realised that there is corruption.

SHRI S. A. SHAMIM : 1971.
SHRI S. A. KADER : Corruption was there from the beginning when we took over from the British Government. In fact, it was there even before that, but we took it longside with that. It is said that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. That process had started not after 1971 but it had started from 1947 onwards from that time onwards, values have begun to change. Power was for Seva, but it became selfSeva and not Seva of the Janata. This is what has happened, and I think the seadership from that time onwards up till
now is also responsible for having changed these values and bringing us to this position today. Shri Kamaraj Nadar had once said, 'I take my responsibility for what has happened from 1946 till now.' That is the correct way. 1 would have expected Shri Morarji Desai to take his share of the responsibility for bringing about corruption.

Why there is corruption? One important cause is the present election system. It is not a party matter, it is a national question. As long as the present election system is there, every party will have to depend on corruption

SHRI N.K.P SALVE (Betul): What is your alternative?

SHRI S A. KADER: We will have to have some rethinking about it it is not easy to say 'this is the alternative' This requires complete rethmohing We have had experience of this for 25 yzars We should now see that elections we sol managed that the parties have not to do pend on black money, whethet it is the Congress party or anv other parts One of the contributory tactors for the existence of a parallel economy, a white market and a black mathet, is th clection system which keeps the back market going Therefore, vers ridical steps should be taken to millgate this kind of corruption.

I would make this sppeal It i, a question for all parties in this country They should sit together and crolve a method and then come and say that this is the way our elections will be sun hereatter

The second point is this it has been so planned that every year we are having elections, either in a zila parishad or in a State or to Parliament Instead of devoting all our energies to the constructive tasks of the State and the country, every time we fight amongst ourselves in elections. All sard and done, election creates bad blood every time. Therefore, there should be the minimum of election. Of course, if you want to maintain the democratic system, there must be clections, but at what time and what type of elections, these are things which require consideration.

I would now refer to my friend Shri Koya's speech. Shri Koya is not here, but Shri Suleiman Sait is here. Shri Koya made, according to him, a very good speech. He said, "I am talking about some important matters pertaining to a certain community". Now it is my stand and I hope it is the stand of the House, of all of us, that in this House no member can say who represents which community. There is not a single constituency in this country where you can say that only one community or people belonging to one religion are the voters and nobody else. There must be nonMuslims in Shri Koya's constituency also; having got votes from nonMuslims also, it docs not lie in his mouth to say that he represents only a particular community. Take my constituency for example. The Muslim voters there are hardly 96,000 out of a total of 7 lakh voters. If 1 say that I am a Muslim and so I speak on behalf of Muslims, it is if relev.tnt and illogical.

SHRI N. K. P. SAIVE: And untruc.

SHRI S. A. KADER: We speak here on behalf of the people, on behalf of our constituencies as a whole. We cannot isolate a certain chunk of the population and say that we speak on their behalf. This is a fundamental thing that was to be understood. The sooner we understand it the better for all of us.

Then he spoke about the Urdu language. He said it should be recognised and made the second language wherever it is spoken. To that extent, I agrec with him that wherever it is predominently spoken, it should he done. He cannot take the name of a community to urge this. Urdu is not the language of Muslims as such. I corrected him then. He also agreed with me. My frend, Shri Sulaiman Sait will also agree.

## SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT

(Kozhikode): Definitely; it is an Indian language.

SHRI S. A. KADER: Then why are you putting it that way? Let those people whose mother tongue is Urdu and want it to be safeguarded press for it. There are thousands of non-Muslins
whose mother tongue is Urdu. Today one who is carrying the banner of Urdu in the Rajya Sabha is a non-Muslim, our friend Shri A. N. Mulla. These are the people who aro affected. But Urdu is not the language of only Muslims. It had been made a plank in the Muslim League agitation to strengthen the twonation tbeory.

At that time, we were told that the Muslims and the Hindus were two separate nations. And what is the reasin? One reason is that they are different religions; secondly, the language of Muslims is Urdu. These were the reasons which were adduced to the twonation theory. My friend Shri Sulaman Sait will bear me out. Are you still holding that view? If you are not hulding that view, then why is it that you are again putting on behalf of the Muslim League the same slogan which was put before 1947?

Sir, it seems the Muslim I.eague claims that they are a different organisation. But what I feel is that they are the same old wine in a new bottle.

## SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT:

 They have no parentage.SHRI S. A. KADER : It is not in the interests of the Muslims or Urdu. If anyone has donc harm to this beautiful Urdu language, no other party than the Muslim League has done it. That is one reason why today Urdue is sulfering. (Interruptions) Therefore, 1 request my friend Shri Sulaiman Sait that it is high time you spoke less on Urdu and let those people speak about Urdu who are affected by it and let them do it. Do not please bring them on the communal platiorm which you represent. That is my humble submission, if you are really a lover of Urdu. If you are not really a lover of Urdu, then, you are only a politician, of course, any means or anything may be followed by you.

The second thing that I want to point out to Shri Sulaiman Sait is this. It is the way in which appeals were made in the recent Uttar Pradesh elections and in other elections. I am not only telling him. I am telling also those persons including even the political parties
[Shri S. A. Kader]
who try to mobilise or polarise the Muslims votes for the sake of the party or for the sake of the individual or for the sake of their own gains. They are leading the Muslim masses into another five years of perpetual fear. I tell you this, because there are four or five parties in election. If you go and tell the Muslims, "You Muslims should vote only to their party because the Muslims will be protected by them," the other four parties will become enemies. That is why there are so many communa! riots after the elections. All the communal riots that have taken place in Independent India have no religious basis. It is all on a political basis. Therefore, I would urge that if the interests of the Muslims were at your heart and not politics, if the interest of the common Muslims is at your heart, the only way is to see that the Muslims of India are brought into the mainstream of Indian political life and culture and to see that they progress as India progresses.
I would be one with you to fight injustice on the basis of community or communalism. But I shall not and will not appeal to my Muslim brethren to vote for me or vote for my party just because they are Muslims. If they are todians, if they belong to this country and are born and bred in this country, if they think that they are Indians, they should be made to think that they are Indians and to take a broad perspective of the national character, and they should be brought into the mainstream. Then alone Muslim community and the Muslim usages will be safe. Otherwise, you are exposing all the good values of Islam for your political purpose and a day will come when these things wvill be exploited by the other parties.

I will not call names. You will be doing a big dis-service to the Muslim commanity because of your political games. You will have to make a choice, whether you want to serve the Muslims: then bring them into the mainstream; if you want to serve yourself, then you can go along as you are doing.

भी जांबुबंत धोटे (नागपुर) : सभापति महोदय, आज हमारा राष्ट्र संकमण काल के उत्तरार्ध से गुज़र रहा है। ऐसी अवस्था में अपप सुबह कोई भी अबबार उठाकर देबें तो आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा कि कहीं न कहीं गोलीबार हुआ, कहीं न कहीं लाठीचार्ज हुआ, कहीं न केहीं अभुजु गैस के शेल्स बरसाये गए, कहीं पर हढ़्ताल हुई, कहीं पर बन्द का कार्य कम रहा, कहीं पर घेराव हुआ और कहीं पर हजारों लोग जेल में ठूंस दिये गए या गोलियों से भून दिये गये। इसका मतलब साफ है कि सरकार विरोधी जनता का संग्रास हमारे देश में आज शुरु हो गया है। शासनकर्जर्ग, शासन-ब्यवस्था तथा शासनीवरुद्ध जनता का टदराव हमारे देश में गुरु हुआ है और लोगों के ऊपर ऐसी अवस्था सें जब लोग रोज़ी-रोटी के लिये, अवने सदालात शज्यकर्ताओं के सामने पे श करने के लिये आगे आते हैं, रोज़ी-रोटी माँगते हैं उस वकत शासनकर्ता उनको गोलियों से भून देते हैं, डंडों और गोलियों के बलबूते पर इस देश की जनता के ऊपर शासनकर्त्ता आज हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन में जाहिर्राना तौर पर बतला देन! चाहता हैं कि दुनिया में आजज सक किसी ने भी डंडे और गोलियों के झरोसे पर जनता पर हुकूमत नहीं की है । आज सरकार डंडा, गोली और ताकत के भरोसे पर पुलिस के ज़रिये हुकूमत करना चाहती है। इसी में जम्हूरियत की हत्या है। आज हमारा प्रजातंन्न बतरे में आया हैं। ऐसी बातें सारी ओर से कही जा रही हैं। पार्टी इून पावर की तरफ़ से यही दलीलें पेश की जाती हैं और विवोधी दलों की तरफ से भी यही दलीलें बारजार पेश की जाती हैं। ऐसी अवस्था में आज का जो पीरियड है, चरण है यह क्रात्ति पर्व है । सही माने में इन्कलाब और कान्ति का पर्ष है और इसमें से हम आग्गे गुज़र रहे हैं। लेकिन इन्कलाब को, क्रान्ति को एक नेतृत्व चाहिये, और क्रन्ति एक शास्त्र, एक साइन्स होती है, बदकिस्मती से हमारे देश में जो हंक्कलाब है, कान्ति है उस का नेतृत्व फरने के लिये नेतृष

न तो पार्टी इन पावर के पास है और न अपोजीशन के पास है। इसलिये क्या हो रहा है ? एक तो रिवोल्यूशन की साइंस है उसको हमने स्टडी नहीं कियः और कानित्ति को जो नेतृत्व चाहिये वह् नेतृत्व अज हमारे देश में दोनों ओर नहीं है, ऐसी अवस्था में जो ऋान्ति का पर्व है, इन्कलाब का जो चरण है इसकी जगह अनार्की, अराजकता ले रही है। और कानित की जगहु जब अनर्की लेती है उस वक्त क्या होता है वहु आप गुजरात में देख रहे हैं । बस्बई में गोलियों चलार्यी जाती हैं, विदर्भ में पुलिस की ओर से लोगों को भून दिया जाता है और डंडे के बल पर लोगों पर शासन किया जाता है। गु जरात हो, विदर्भ हो, हम कहुना चाहते हैं कि इसी ढंग से यदि राज्यकर्ता अपनी राजनीति चलते रहे तो गुजरात के रास्ते पर सारा देश जायेगा । आज गुजरात उस रास्ते पर जा रहा है कल को बक्बई जायेगा, विदर्भ जायेगा और उत्तर प्रदेश री जा रहा है तथा बंगाल भी जायेगा। हम उन्माद में हैं सत्ता के । क्या हो रहा है क्या नहीं यह सोचते ही नहीं हैं । केवल हुकूमत करना चाहते हैं। विधान सभा, लोक सभा, जिला परिबद् अदिं में चुन कर आना चाहते हैं। लेकिन वह् भी चुनाव का नतीज। ज़ाहिर है। पांडिच्चेरी में क्या हुआए ? हनने देखा पार्टी इन पावर और संगठन कांग्रेस जो जुदा हुए बंगलौर में, फिर पॉडे चेरी में मिले। तो क्या नतीजा हुआ वह भी हम ने देखा। मणिपुर में भी देखा और उत्तर प्रदेश में क्या होगा वह भी देखेंगे। और लोक सभा के बाई इलेकशन में जो कल फ़ेसला आया उसमें भी देखा कि क्या नतीजा निकला। राज्यकर्त्ताओं के ऊपर लोक अपना अविश्वास क्यों प्रकट कर रहे हैं ? बम्बई में वही देखत और नागपुर में भी यहीं देखा। जब जनता ज़ाहिराना तौर पर मैदान में आ कर अपना अविश्वास शासनकर्ताओं पर प्रकट कर रही है उस वक्त गोलियों से शासन चलाने की कोशिश करना स्वयं प्रजातन्न्न को पांव के नीचे कुचलने की कोशिश करना है। यह राज्यकत्ताओं को ख्याल में

रखना चाहिये। यदि रिवौल्यूशन को लीडरशिप हासिल नहीं हो तो वह अनार्की में बदल जायेगा। फांस का रिवौल्यूशन हमने देखा उसमें प्रभावो नेतृत्व नहीं था जिसका नतीजा हुआ कि घांस की राज्य क्रान्ति कुछ दिनों के बाद अराजकता में परिर्वर्तित हो गई । और चीन में जब च्यांगकाईशेक थे उस जमाने सें जो अराजकता फैली थी उसको माजस्सेतंग जसा नेत) मिला जिसने वहां के जन-असंतोब को सही मोड़ दिया, नेतृत्व दिया और अराजकता को कानित्त में परिवर्वतित किया।

अाज रेडियो, अबबारों में बहुत सारी खबरें पार्टी हन पावर की ओर से आती हैं जिनसे हमको यही दिबाई देता है कि सारी तरफ़ असंतोण है और उस असंतोप को बटोरने की कोशिश कुछ लोग करना चाहते हैं । राज्यकर्ता कहते हैं कि अपोज़ीशन के लोग इसका फ़ाउद्धा उठा कर लोगों को भड़कने की कोशिश करते हैं। मैं राज्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि हम अपोरीजीशन के लोग क्या पार्टी इ्न पावर की गलत नीतियों की तारीक करेंगे ? हमारा हैक है लोगों का असंतोष बटोरता और उसको बटोर कर पार्टी इनन पाँचर का पांव सही रास्ते पर लाना। यह अरोप करना कि विरोधी दलों के लोग असंतोष का फायदा डठते हैं, निराधार है । आखिर असंतोप आप ही की तो देन है । असंतोष अप की नीतियों ने निर्माण किया है चाहे वह् नीतियों अधिक हों, सामाजिक हों, या राजनीतिक हों और उस असंतोष को ह्म संगठित नहीं करेंगे और आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ? ऐसी स्थिति में जब प्रजातन्त्र ही खतरे में आा रहा! है, ऐसा कहा जा रहाए है, तो राज्यकर्ताओं को अन्तर्मुख होकर देखना चाहिये कि हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहें हैं, हम इस देश नें क्या लाना चाहते हैं ? मतनीय साले भाई अब्दुल कादर, जो ह्मारे साथ विधान सभा में रहे, जब उन्होंने कहा गह् जो सिस्टम है पालिय।मेंट्री सिस्टम इसमें चुनाव का जो ढंग है इस ढंग से कुछ नहीं होगा, उसी वक्ज हुमारे भिन्न माननीय सलवे

## [ $x_{1}$ जrywn घोट]

ते पुछा कि आालटरनेटिब क्या है? आज हमारे देश में प्रजातन्न्न का आल्टरनेटिव क्या है यही खोज हर जग्र हो सही है। काज म्रातस्म्ध बहुत बुरे बंग से नाकामयाब साबित हुआ है। तो ऐसे समय प्रजातन्त्न का आल्टरनेटिव क्या है, उसकी जगह हूसरी आइडियालाजी क्या है, इसी की बोज में हैं।

गुजरात में जो हुआ, मं बताना चहता हू. कि गुजरात का अन्दोलन कोई नेताओं या दलों ने नहीं गुरू किया है। बल्कि जनता ने गुरू किया है। अन्दोलन हुआ तो चलती हुई ट्रेन में कुछ दल बैटने की कोशिए कर रहें हैं। वहां की जनता ऊब रही है, और जनता को सम्हालने के लिये, उनके सवालात को हल करने के लिये इन बुनियादी तौर पर कुछ नहीं सोच रहे हैं, सोचना नहीं चाहते । बलिक उल्टे राष्ट्रपति शासन लगा कर डंडा चला कर या विधान सभा भंग कर के वहां के सवाल हल नहीं कर सकते। तो जो रोज़ी रोटी का सवाल है उसके बारे में हमारी क्या नीति है ? हम सारे लोगों को बुश करना चाहृते हैं, पूंजीपतियों को एक तरफ खुण करना चाहते हैं, सामन्तवादियों को एक तरक बुल करना चाहते हैं, ओर मेंहनतकश लोगों को, गरीबों को खुण करना चाहते हैं, और उस नतीजे में हम आखिर में किसी को भी खुण्र नहीं कर सकते । केवल पर्गलयम्मेंट, असेम्बली, जिला परिषद् में चुनकर आने की सारी हुमारी चेष्टा हो रही है।
[र्री जाबुवंत्त धोटे]
17 hrs.
हम संकमणकाल में से हो कर गुजर रहे हैं । छस संकमणकाल में कौनित्ति का वाहक नोजवान ही बन सकता है । जनता और सरकार में जो युद्ध घुस हुआा है उसमें जनता का वाह干, ग्रान्ति का वाह्हक नोजबनान ही तो है। नोजबान आज आलटरनेटिव ख्बोज रहा है। उस दृष्टि से मेंने उस दिन भी कहा था कि यदि पार्लियममेंट इसी ढंग से चली जैसे चल रही है, पालिमेंट में यही बचपने हंग से हुछ लोग पेश आते दे, बोलते बक्त कुछ बी बे ठंग से कहते रहे तो श्ञासनकर्ताओं पर

से लोगों का विस्वास मे उद री पयक है पालिमेंट पर से भी उह जएएया। खाल्यक्षा गोली चला रें हैं, उसका बहाया से है हैं। में विनम्रतापूर्वक बता देता चाहपा है कि जो बोयोगे बही काटोगे। गेहूं बोओमे गेहा. निकलेगा। गोली चलायोगे, गोली निकसेगी। लाठियां चलाबोगे, लाियां निकलेंगी । राज्यकर्ता पालिमेंटरी डेमोकेसी चसाने की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन बन्दूक की गोली के सहाने बह् नहीं चल सकती है। पुलिस ओर मिलिट्री के पास बन्दूक हो सकती है, लाठियां हो सकती हैं गुजरात में तथा दूसरें देश के हिस्सों में लेकिन लोगों के हाय में लाहियां और गोलियां नहीं हो सकती हैं । खासनकर्साओं को यह चीज समझ लेनी वाहिये। मूर्बों के नन्दन वन में आप बसर कर रहे हैं। राज्यकर्ताओं को में चेतावनी देना चाहता हू कि जिस अवस्था में से हम गुजर रहे हैं, जो हालात हैं, अगर ये इसी तरह से चलते रहे ओर ह्लात्ता इसी तरह से बनते चले गए, बिगड़ते चले गए तो भविष्य में पारिमेंट्री उेमोक्रेसी के बदले में तानाशाही, डिष्टेटरशिप की स्थापना अगर हुई तो उसकी जिम्मेद्धरी इन्हीं राज्यकर्त्ताओं पर होगी। यह् में आपको आज बता देना चाहता हूं ।

भी एम० राम गोपाल रे़े़ी (निजामावाद): राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण किया है उसके लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

शी कादर और 听 समीम ने जो कुछ कहा है उसके सिलसिले में में भी थोड़ा षा अर्ज कर्ना चाहृता हूं 1 मुस्लिम लीग का उन्होंने जिक किया है। में उसके बारे में कहना चहहता हृं कि जहां कहीं ह्मको धुंआ नजर आता है तो फोरन हमें पता चल जाता है कि बहां अगग जहर है। इसी तरह से जीसे ही मुस्लिम लीग का जाम हमको सुनने को मिलता है फोरन हैमें 1945 ओर 1946 के हालात याद आ जाते हैं, तब जो नजारा देषले को मिला या, बह हमारे सामने का जाता है। बेहतर यही है। मूस्लिस लीग नाम को

यें न रबें, इस नाम को ही बदल दें तब सारं किस्सा खत्म होजाएगा। हिन्दुस्तान में कितनी हो पार्टयां हैं किसी भी पाट्टी में वे शामिल हो सकते हैं। । अगर शामिल नहीं होना चाहते हैं तो जैसे शमोम साहृं ने कहा है वे इंडिेंदेंटंट रह सकते हैं, उनकी पार्टी जो आज हिन्दुस्तान में जगह-जगह जीत रही है उसमें शामिल हो सकते हैं। देर आयद, दुऊसत आयद, अब भी अगर वे अपनी पार्टी का नाम बदल दें तो अच्छा होगा। नाम बदलने के साथ साथ काम भी उनको बदल देना चाहिये।

उर्दू की मुस्लिम लीग वाले बहुत वकालत करते हैं । लैकिन उसमें बहुत से मैं्बर ऐसे हैं जो उर्दू जानते हक नहीं हैं । इसके जो फाउंडर थे वह उद्दू नहीं जानते थे। हम उद्हू बोलने वाले हैं, बहुत अच्छो उद्हूं हम बोलते हैं। जो नोट्स्स मेरे हृएथ में हैं ये f्रृट से भी अच्छे हैं, इसको आप देख सकते हैं। आंध में उद्दू को वकालत कौन कर रहे हैं, उसकी तरक्री के वास्ते कोशिश कौन कर रहे हैं, उा० राज बहानुर गौड़, ध्री भ्रीनिवास मूर्ति कर रहे हैं । श्रीपूर्ति मारवाड़ी हैं । उद्रू की तरवकी की वकालत की बात को मुसलमानों के साथ जोड़ना मैं समझ्नता हूं कि उद्रू के साथ बड़ी बेइन्साफी करना है। उर्दू देश को जबान है । जो अदमी इस जबान का इस्तेमाल करतन है उसकी यह् जानान है। मुस्लिम लीग के मैम्बर मेंहर्रानो करके इसकी वकातत्त करना अगर छोड़ दें तो उर्दू के हितत में यहे बहुत अच्छो बात होगी। तब उर्द़ फूलतीफलत्ते जएगी।

गुजरात में जो गड़बड़ी हो रही है उसको लेकर वहाँ की विधान सभा को भंग करने की माँग भी की जा रही है। अपोज़ीशन का हमेशा यही रवैया रहा है। आँध में भी जब गड़बड़ शुरू हुई थी, आन्दोलन शुखु हुआा था तब भी वहाँ की विधान सभा को भंग करने की माँग की गई थी। लेकिन वह भंग नहीं की गई । वहाँ अब गबनमेंट बना दी गई। वहाँ के चीफ मिनिस्टर जहाँ-

जहाँ जा रहे हैं पचास-पच्चास हजार आदमी आकर उनका स्वागत कर रहें हैं। गुजरात में भी यह टैस्मौरेरों फेज़ है। टैम्पोंरेरी फेज में विधान सभाओं का भंग करने का कोई सवाल नहीं उउना चाहिए।

जो आन्दोलन वहाँ हो रहा है वह क्यों हो रहा है ? मैं समझता हूं किं मुल्क में अनाज की इतनी कमी नहीं है जितनी लोग समझ रहें हैं। देश में अनाज काफी है। लेकिन उसका बटवारा ठीक तरीके नहीं हो रहा है । ध्रीमती इंदिरा गाँधी ने नए तरीक से अनाज के बट्वारे का इंनजाम किया है। उससे बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा है। सेठ सहृद्वार तथा बद़े बड़े लोग जो अनाज कः ज़बीखर कर लिथा करते थे और हर साल आने एवैंट्स को द़ाना करते जा रहे थे सो रु०की णिवंटल अन्ताज बरोद कर और उसको छह महीने रख कर दो सीं छपए में बेचा करते थे और इस तरह से अपनी आमदनी दुगनी करते जा रहे थे और गरीबों से ज्यादा फैसा वसूल किया करते घे, उस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने अपनी बरफ से अनाज की तक्रसीम का हंतजल किरा। उस झंतजाम को दरहम बरहम करने के वार्ते बहुत से अनासर कोशिश कर रहे हैं। जर्ब. रा जो लोग कर लिया करते थे उनकी तरफ से जितनी पार्टाँाँ अब तक बोली हैं उनको इससे घक्का पनुंचा है और उन्होंने यह तहैया कर लिया है कि मुल्क में बदअम्नी फैल और अनाज एक जगह से दूसरी जगह न पहुंच सके। आज पंजाब से, हरियाणा से, आँध से पुजरात को अनाज नहीं जा सकता है। इस तरह के हालात जो अपोज़ीशन पार्टीज़ फैदा करने की कोणिश कर रही हैं वह्ह देश की बदकिस्मती है । इस्सी की वजह से गड़बढ़ पैदा हो रही है। इस साल हमारे पास काफी अनाज है। मै अपनी काँगिटट्युएंसी की बात आपको बताता हूं। मैंने वई दरख्वास्तें दीं कि हमारे लोग लैंी देने को तैयार हैं, लेवी का चावल देने को तैयार हैं और मेंरे कहने
[बी एल वाम फोषाण रेडी]
 के निया क्षया। 72 रे 80 पररोंट खमाब मेरी क्रस्ट्ट्यद्युरंती में छकट्रा किया गया । हमारे यहीं 130 र्पए कालज का भाल है ।千ैितना क्षाप चाहें अप्रको वहां मोटा घाबल मिल सकता है। लेकिन धार कदम पर मझाराष्ट्र मैं उसी पाबल की कीमत 260 से लेकर 400 रुपए के बीच में है। चाह्ता हूं कि बो कीजें बीच में हायदल है उसको आप तोड़ क्यों नहीं देते हैं । यदि आपने ऐसा किया तो बुद-बस्बुद जो चाबल वहां आंध सं 130 रुपए में मिलता है वह् महाराष्ट्र में जाकर 160 या 170 या 120 रुपए में बिकने लगेगा। वह 400 या 500 रुपए में नही विकेगा । आप इस पर बुपारा सोषें। अपर थोड़े दिन के लिए हम फी ट्रेड एलाउ कर दें तो उसमें कोई नुक्सान नहीं होगा । काफी अनाज आँध्र में है । किसान वहां परेशान है। उसका अनाज बिक नही रहा है। महाराष्ट्र में जो बाने वाले है चूकि उनको मिल नहीं रहा है इस वास्ते के भी परेशान हैं। में चाहता हूं कि इस पर भी आप बिक्षार करें।

अब मैं उाक्टरों की स्ट्राइक के बारे मे कुछ फहना चाहता हूं। जिस नज़्रारिए से आपने एयरलाइW की स्ट्राइक को देबा या बैंक कर्मचारियो की स्ट्राइक को देखा उस नर्शरिए से आपको घाषटटों की स्ट्राष्ठक को नही देखाना चाहिए। वे बही मेहनत करके और पद़ लिख्य कर उाष्टर बने हैं। उनके माष आपको हमदर्दी से ेेश आना काहिए, उनका आपको लिख्हाज करना चाहिए ओर उनको आपषो ऊंची से उंची तनब्वाह देनी चाहिए। उनको कुचलने के बजाय, उनकी स्टाद्धक को तोउने के बजाय उनको खुला कर आप उनसे बातरीवीत करे तो अच्का है ।

भी स्रीकीष धुलेमान हेट (कोरीकोष) : के $र$ रमंन क्षाल्बत, मुलि बहां पर घन्द खातों की सकार्र करीी है । आगल छस हाउस के साभने

सष मममकात को साक्स-साए तोर कर क्याल करोे की जहरती है। हता हाग्ष में घाप सम के सामने आपके एक रकीक कोे, भाप एक कालीय को, ग्रद्दार कहा काता है, वह्ह कहां सक गुनासिब है, इसका फैससा काप ही करें । मैं समक्षता हूह कि मेंरे दोस्त, घभीम साहबं, ने मुक्षे घद्दार फरार देकर न जम्दूरियत की जि़दमत की हैं थौर न इस हाउस के बकार को ही बढ़ाया है। (घमषबाल) उन्होंगे गद्दार कहा हैं। (घयषाज) वह ब्युद यहां मोणूद हैं। अगर वह कह्ह दें कि उन्होंने पाद्दार नही कहा है, तो मुके बुमी होगी। और अगर उन्होंने कहा है, तो उसको वापिस लिया जाए, या उस को एक्सपंज किया जाए। बगर आप के जमीर जिन्दा है, तो थह बात मुनासिक नही होगी कि आपके एक साथी के बारे मे कोई घाब्स कहता है कि वह ग़द्दार है और आप बामोश बंठे रहे । मैं साफ़ तौर पर क.हना चाहता हूं कि पह हस हाउस के बकार का मसला है और ऐसा वहने मे हस हाउस का बकाए नही बढ़ा है।

मै चाहता था कि जब मं इस डोबेट में हिस्सा लू, तो में इस मुल्क के हालात, मुल्को मसायल और महगाई के भुताल्लिक कुछ रोशनी डालू, और आज-कल जो लाकानूनियत फैली हुई है, उसको किस तरह गोका जाए, उसके बारे में अर्ज कलं। लेकिन यहाँ पर जो इल्बामात लगाए गये है, उनके सिर्लासले में जवाब देना जहरूरी हो गया है। इस लिए मै दूसरी तफ़सीलात में नही जामा चाहता हूं।

उन्होने मुस्लिम लीग के बाने मे कहा है। मुस्लिम लीक क्या है, वह्ह कौन सी तन्त्रीम है, उसका बस्तुर-कास्टीट्यूश्रन क्या है, उसकी पालिसी क्या है, यह् मैं जानता हूं या मेरे सायो जानते है या के लोग जानते है, जो केरल से इलंक्ट हो कर अएए है। केरल के में साथियों को यह अण्ही तरह मालूम है कि मुस्सिम लीग की पालिसी क्या है ।

- समावित महोध्ये : अब उत्तर प्रदेश के लोग मी कुछ ज्ञान गए हौंग।
 कल आए हुए क्रहमीर के अाबाद उम्मीदवार बह कहें कि मे सब कुछ जानला हूं मुस्लिम लीग市 बारे में, तो अप अन्बाजा समा सकते है है कि वह ग़सत होगा ।

शी एक० ए० चमीम : मैं जानता हूं कि उसने वाकिस्तान बनाया है ।

श्री छक्रहीम सुलेमान सेट : यह वह् मुस्सिम लीग नही है, जिसने पाकिस्तान बनाया है । इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और आल-इंडिया मुस्लिम लीग जुदा-जुदा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मार्ष, 1948 में राजाजी हाल मे कायम की गई थी, और उस का नया कौस्टीट्यूशम जनवरी, 1951 मे पास किया गया था ।

आप अच्छो तरह् जानते है कि इस मुल्क में मुस्लिम लीग का क्या रोल और किरदाग रहा है । हमने हमेशा यह कोशिश की है कि जहाँ इस्तहकाम न हो, वहाँ इस्तहकाम रखा जाए और जहाँ जम्हूरियत को ख़तरा हो, वहाँ उस का तहफ़फुज किया जाए । हम न सिर्फ़ केरल में, बर्क्क सारे मूल्क में, स्टेबिलिटी के लिए कोशिए करते हैं और डेमोकेसी को बचाने की कोशिश करते हैं, जम्हूरियत को बचाने की कोशिश करते हैं।

पिछले इन्तख़ाब के बाद बैस्ट बंगाल में एक तरफ़ मार्किसस्ट कम्युनिस्ट पार्टी थी और दूसरी तरफ़ काँग्रेस पार्टी थी। खुद प्राइम मिनिस्टर ने हुम से यह दरछ्वास्त की थी कि जम्हूरियत को बचाने के लिए हमें साय वेना चाहिए । तब वहाँ पर कांग्रेस और मुस्सिम लीग की मुश्सका, कोलीशन, गवर्नमेंट बनी थी।

मुस्लिम लीग का काँस्टीट्यूशन आपके सामने मौजूद है। उस कास्टट्यूयन का पहला उस्मूल हिन्दुस्तान की अजादी और सालमियत का तह्रफ्फुछ है-इंडिपेंडेंस एंड छनटेग्रिटी आफ़ दि कन्द्री मस्ट कि सेफ़गार्डिड । उसका दूसरा उसूल है हिन्दून्मुस्लिम मफ़ाहमतहारमोनियस रिलेशन्ब्त बिटबीन डिकरेंट कम्युनिटीष/उसका तीसारा उस्सूल है प्रोटैभ्शन

अफ राइट्स गारंटीढ बाई दि कास्टीव्यम्यन। में वह पूध्या काइता हूं कि इस में कौन सी , ऐेडी बात है, जो कौस्टीट्यूकान के खिलाफ़ हो, जो मुलक के खिलाफ़ हो । अगर यद कहा जाता है कि जो जमाउत कौसम्टीट्यूशन के तहतं कायम है, उसके मानने वाले ग़द्दार हैं, तो हम पर इल्काम लगगने बाले शमीम साम्हब बुदु इस मुल्क के ग़द्टार है।

जब 1965 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में जंग हुई, तो उस वक्त आंजहानी की लाल बहादुर शास्सी ने एक कान्फरेंस बुलाई थी 1 कोन-कौन उसमें मौजूद थे ? राजगोपालाचार्य, अक्षादुराई और इस्मार्ठल साहब वहाँ मौजूद शे । इस्माई्छल साहब ने कहा कि हम इस मुलक के लिए खून का आड़िरी कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। और हमने यह साबित किया।

कौमी दायरे में न रहने की बात आप कहते है और आप के घोड़ साहब कहते हैं । ये लोग कहाँ थे, जब हम मुलक की सालमियत और दीआआ़ के लिए-उसकी इनटेप्रिटी और इंडिपेंडेंस के लिए, 1965 की वार में और फाकिस्तान के साथ लास्ट वार में अपने मुलक के साथ खड़े हुए ? मैने इस हाउस में इस बात का ऐलान किया था । हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ, और मुल्क के साथ खड़े थे 1 हमने यह् साबित किया है कि जब भी मुल्क पर आफ़त आई, या नाजुक वक्त आया हमने हमेशा मुल्क का साथ दिया ।

घी एक० ए० घानीज : यह तकरीर मुरादाबाद में नहीं होती है, यह सिर्फ यहाँ पालियामेट में होली है ।

धी छत्राहीम चुलेमान सेट : हम ने हर जगण्त यही बात कही है-मरादाबाद में भी कही है । उत्तर प्रदेश में मं बहां भी गया हूं, मैं ने हिन्दू माइयों और मुसलमान भाछयों से यही कहा है। मैं ने हिन्दु जाइयों से अपील की कि मुस्लिम लीग की ताईद कीजीए, हमारे दुब्यर्द को समतिए, ताकि यह्ट साबित हो कि इस मुलक में शिन्दू-मुस्तिक. इसिहाद कायम है। छसी तरह हमने केरू,
[षी पारहीम सुलेमान संट]
बस्ट बंगाल दूसरी जगह जो कुछ भी किया है, वह सब को मालूम हैं।

आपको भालूम है कि इस मुल्क का एक सैकुलर कास्टीट्यू श्रन है और यहा पर माइ्रारिटीज्न को तस्सीम करके उन को कुछ फंडामेंटल राह्ट्स दिये गए हैं, जिन को कास्टीट्यूकन मे गारंटी किया गया है 1 कास्टीट्यूशन में साफ तोर पर यह पूरा अख्यार्यदिया गया है कि माइनारिटीज अपनी जमाअत कायम कर सक्ती हैं और उस के बाद अपने कास्टीट्यूथनल राइट्स के लिए जद्दो-जहद कर सकती है, उनके लिए लड़ सकती है। तब यहा पर चीख-पुकार करने ओर किसी पर इल्बाम लगाने से कुछ नही होता है।

अगर हम अपने काँस्टीट्यूशनल राइट्स के बारे में कहते है, तो कहा जाता है कि हम फ़िरकापरस्त है। फ़िरकापरस्ती क्या चीज है? हम उसके मुखालिफ़ है । हम कमी फ़िरकापरस्त नही हो सकते, क्योंकि हम कांस्टीट्यूशन के तहत एक कोमी जमाअत है। हमने हमेशा हिन्दुस्तान के कास्टीट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए, उसकी सालमियत और आजादी के लिए और हिन्दूनुस्लिम मफ़ाहमत के लिए कोशिश की है।

जहा तक उदूं जुबान का ताल्लुक है, हम कभी नही कहते है कि वह मुसलमानों की जबान है। तारीब हमारे सामने है। उर्द्र हिन्दुस्तान मे पंदा हुई, बढ़ी और पली। सर तेज बहादुर सप्रू ने कहा है: "उर्दू लैभवंज इत्रादि कामन हेरिटेज अफ़ दि हिन्दूज एण्ड मुस्लिमज़। बगाली मुसलमान बगाली बोलते है। केरल के मुसलमान मलयालम बोलते है। हम कमी नहीं कहते हैं कि उर्दू जुबान मुसलमानों की है। हा, अलबत्ता हम यह जहर कहते है कि हमारा मजहबी और तहुीीी सरमाया उर्दू जुबान में मोजूद है, इस लिए उसका तहफफुज्ञ होना

चाहिए, ताकि हमारे बक्षे अपनी वहतीब ओर मबहल से आयाह हों।

इस से छल्कार नहीं किया जा सकबा हैं कि हमारे मसायल हैं । समीम साहव या और कोई हस ज्यात के छन्कार नहीं कर सकता है कि हमारे मसायल हैं। माइनारिटीज़ हैव देयर प्राबलम्प्ष । और जब हम माइनारिटीज के लिए आवाज उठाते हैं, तो कहा जाता है कि तुम फिरकापरस्त हो । "हम आह भी भरते हैं, तो हो जाते है बदनाम, वोह कर्ल भी करते हैं, तो चर्चा नही होता।"

हिन्दुस्तान में क्या हालत है? मे पूछना चाहता है कि क्या हमारे साथ इस्साफ किया गया, क्या हमारे मुतालिबात पूरे किए गए, क्या हमें मुआशी बदह्ताली का शिकार नही बनाया गया, क्या हमं मुलाजजमतो से बेदख़ल नही रखा गया ? हम चाहते है कि हम हिन्दुस्तान की तर्की में हिस्सा ले। वी मस्ट ाले आवर रोल इन दि नेशनल डेबलपमेट। लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं कि हम कहे, "हम वफ़ा करते रहें और वोह जफ़ा करते रहे, अपना अपना फ़र्ज हम दोनो अदा करते रहे "।

आजहानी पडित जवाहरलाल नेहह ने कहा था कि दि सर्टिफकेट आफ़ ए गुड गवर्नमेट मस्ट कम फाम दि माइना-रिटांज--माइनारिटीज से यह सरिफिकेट आना चाहिए कि यह गवर्नमेट अच्छी है, हर एक का ख़याल रखती है। और माइन्नारिटीज की वायस कोन बोल सकता है? माइनारिटीज की आर्गनाइजेशन ही बोल सकती है-वही माइनारिटीज की वायस हो सकती है। SHRI S.A. SHAMIM Not nece,sarily-

धी इसाहोम चुलेमान सेट: कांस्टीट्यूपन के तहत माइनारिटीज की आर्गनाइझेशन हो सकती है। इस लिए हम पर यह जो इल्ब्वाम लगाया जाता है कि यह किरकापरस्त जमाधत हैं, वह घलत है ।

यहां पर मूसलमान रहते हैं । उनके मसायल हैं और उनको हल करना है। कांस्टीट्यूशन के वहत उनके कुष्ठ राइ्ट्य हैं। बलीगढ़ मुस्लिम यूनिर्वर्वटी के जो राइट्स थे, उनकी हिफ़ाजात नहीं की गई। हम चाहते थे कि उसके माइनारिटी कैरेक्टर का ख़याल रखा जाए, क्योंकि वह माइनारिटी बंकवर्ड है। हम चाहते हैं कि कानून के जरिए घारह में मदाख़लत न की जाए। हुकूमत एलान करती है कि शरह में मदाख़लत नहीं होगी, लेकिन बैकडोर तरीके से एडाप्शन के कानून में, और र्र्भिमनल प्रोसीजर कोड में, तब्दीली करने की कोशिश की जाती है। जब हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, तो कहा जाता है कि यह ग्रलत है। क्या कांस्टीट्यूपन दूसरों के लिए ही है।? क्या कांस्टीट्यू घ्नन हमारे लिए नहीं है ? क्या कांस्टीट्यूशन हमारे तहफ्फुज के लिए नहीं है ।

हुम चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई, हृमारे बरादराने-वतन, हमे समक्ष। हम सव मिल-जुल कर यहा पर चिन्दगी बसर करें। हम कहों, और नहीं जा सकते हैं। दस करोड़ इन्सान कहीं और नहीं जा सकते हैं। हम यहीं जिएंग और यहीं मरंगे। हम मुहब्बत और इतिहाद के साथ रहंगे। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जंनेरासिटी, फ़राख़दिली, का मुलूक किया जाए-पह न किया जाए कि "मुंह पे डाले हुए पाबन्दी-ए-आइना का निकाब, सिर्फ़ अपनों के लिए दौर में जाम आता है। हम समकें कि हिन्दू, मुसलमान, सिवख, ईसाई और पारसी सब इस मुल्क के फूल हैं । हस गुलिस्तान के फूल हैं अगर सभी फूल लहलहाते रहें, तभी यह कहा जाएगा कि गुलिस्तान शादाब है। अगर एक तरकी करे और दूसरा तबाह हो जएए, तो कोई नहीं कह सकता कि मुल्क तरक्की कर रहा है। "चमन चमन ही नहीं जिस के गोशे-भोशो में कहीं बहार न अए, कहीं बहार आए। यह मंकदे की, यह् साकीगरी

की है तंहीन, कोई हो जाए जाम बकफ़, कोई घर्मसार आए"।

सारी बातें जो कही गई हैं वह गलत हैं। में उन्हें रिफ्यूट करता हूं। मुने गद्दार कहने बाले, मुस्लिम लीग को गद्दार कहने वाले गद्दार हैं (जो कुछ कहा गया मुस्लिम लीग के बारे में वह गलत है। कांस्टीट्यूशन हमें जो राइट देता है उन राड्ट्स के लिए हम फाइट कर रहे हैं . . .

धी एस० ए० शमीम: यही तकरीर लखनऊ में भी कीजिए, यही तकरीर कानपुर में भी कीजिए। वहां मुसलमानों को उकसाया . . .

थी इकाहीम सुलेमान सेट : हमने नहीं उकसाया। अप उकसाते हैं हम उकसाते हैं।

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

MR. CHAIRMAN : Now, the hon. Member may please resume his seat. Nothing that he speaks further will be recorded. Now, Shri Dhamankar.







آب هى كريـ - بين سمجهنا هول كد







ليا جائغ - يا اس كو ايكسنغ كيا

 مناسب نهين هوكى ـ كم آب ع ايكى ساتهى كهتا هاموش بيُّه مهي - بيى صان طور هر كهنا هـا هتا هول كه يه اس اس هاؤس

 تها كه جبب ميس اس كُببيك مين حمهد لول تو ميي اس ملكى ع مالات ملمى مسائبل اور م+ن:انى روشنى گالول اور آج كـل
 جانُ - اس ع
 ان
 تغهيهات مين نهيس جانا جاهتا هول -


 كيا ــ ـ اس كى ثاليسى كيا ــ ـ ـ يد
 جانت هين - با وه لوك بانت


 باليسى كيا ـــ ـ ـ

مبها يتى مـهوديه : اب اتر يرديش


شرى ابرامهيم سليهان سيل : الكو آب يهال

 اندازه لکا سكتغ هيى كه وه غلط هوكا شرى ايس - الـ - شميم : مبرا جانتا
 شرى ابراهيم سلممان سيل : يه وه وه




 تهى - اور اس كا ببا طنسُنبُبوسن جنورى ا901
 الس ملكى مبى مسلبم ليگى كا كيا رول

 نه هو وهان الستحكام ركها جانـ جهان جمهوريت كو خطره هو وهان اس كا تحفظ كيا جائـ - هم نه صرف هـر
 سئيبيئى جمههريت كو بعانٍ كى كوششش كرن - هي

بيهالح انتخاب
 تهى اور دوسرى طرن كانكريس بارثى
 درغوامست كى تهى كّ ــ بههوريت كو

بهانِ تب وهان هر كانكريس اور بسلم ليكـ كى سشتر كم كوليشن كورنمينط بنى تهى الـي هسلم ليگك كا كانسيُيميُشن آبي
 ثهالا اصولا هندوستانكى آزادى اور سالميت

 دوسرا احونى هـ ـ هندوتمسـلم بفلهمت






 جاتا


 جب
 آنجهانى سُرى لالا بهادر شاسترى نـ ايكى كاننرينس بالنى تهى - تها
 انادورانُى اور اسمائيل صاحب وهال

 تطره بهانه

 آپ "كهت هين - اور آب

كيتغ هيى - يه لوك. كهان تهـ جب عم ملى كى ساليت اور آزادى یی
㳑
 ساته كهزُ هوئر - مين نا اس اس هاؤس ميس اس بات كا اعلان كيا تها - هم


 وتت آيا هم نغ هميشه هـلك كا ساته ديا شنرى ايس - الـــ شميم : يه تقرير

 شنرى ابرا هيم سليهان سينـط : هم

 جبانل بهى طّيا هول هين نـ هندو
 ك. ابيل كى كمه هسلم ليكى كى تائيد
 تأَّه يد ثابت هو كد اس ملكَ بين هندو
 كيرلد ويسـط :بكال اور دوسرى جكه جو




 همن جن كو كانسئئيوشن هسي كارنئى





 ان



 ـ




 ك ك لي اس كى سالميت اور آزادى كم



جهال تكى اردو زبان كا تعلق فـ مهم كبهى زمبيu


 ن


 كبهى نهين كه "زبان مسلمانول كى مـه - البته هم يه

تهزيبى سوهايه اردو زبان مين موجود

 اور مزهبب يس TS اله هول
 ه صاهب يا اور كونٌّ اس بات بات يم انكار نهيu ك


 كّه تم فرقه برست هو هم آه بهى كرن هيس تو هو جاتع هيى بدنام
 هندوستان

 .


 هندوستان كى ترقى هبي هصه ليى - وى

 -
هم ونا كرتح رمـ اور وه جنا كرتخ رهم اهنا اهنا نرض هم دونم




 كا خيال ركهتى ـ ـ ـ اور مانيونيز كى وائيس كون بول سكتا ــ - مانيورئّ
 ـانيورثيز كى وانُيس هو سكتى ــ ـ ـ

شرى ايس - ای - شميم
Not Necessarily.
شرى ابرا هيم سليمان سيل : كنسميطيوشن

 الزام ل大ايا جانا هـ كـ كه يه فرقه برست
 ير مسلمان رهتخ هيي - ان غ هيس اور ان كو كانسطيڤيوشن
 ك جو رائيطس تنـ ان كى حغاظت نهيه

 كيونكه وه مانيورئى بیكورا
 بيس بداخنت زه كى جائـ - ليكن بيكى
 بيي اور كريمينل بروسيزر كور كول ميس

 هي - تو كها هجاتا هـ كـ كه يه غلط





SHRI DHAMANKAR (Bhiwandi) : I rise to support the Motion of Thanks moved by my bon. friend Shri Daschowdhary.

The President has very abiy dealt with the problems before this country. He has dealt with two problems mainly, in a very extensive way; the first is the price rise and the shortage of foodstulfs and essential goods and the other is our foreign policy.

About price rse, much has been said in this House. Therc are shortages, and the Government at the Centre or at the State level is not in a position to give the minimum quantum of foodstuffs where there is statutory rationing. The prices are rising every month or rather every week and the State Governments have been asked to speed up their procurement. But they have not been in a position to procure even to the extent of 40 per cent of the target given to them. I think that there is something fundamentally wrong with the procurement policy. The agriculturist or the producer feels that even though the prices offered to him now are higher than those of last year, yet compared to the cost inputs, the prices offered are much lower. I think the Ministry of Agriculture should review the policy and see if this levy can be taken from the agriculturist in lien of the inputs to
be supplied to him at concessional rates. If that is done, it will make the agriculturist feel that be is giving his produce to Government for mass consumption of the people and for helping the country and he will apply more inputs into his land and grow more. I would suggest that the Agriculture Ministry may examine this suggestion and thus modify the policy so that procurement may yield some amount of success.

Secondly, if we are not in a position ot have enough procurement, and if our foreign exchange does not allow us to import foodgrains, I would like to ask Government why we should take the responsibility of feeding all categories of people at all levels. There is at present statutory ratioming in industrial areas and industrial towns like Bombay, Nagpur, Sholapur and so many other cities. Why should there be uniform rationing for all types of people, aff uent people and also people in the lower income groups? The industrial labour and the people in the lower income group should be given adequate quantum of foodgrains at lesser rates while the affluent people should be given ration to the extent of 50 per cent al normal prices and for the remaining 50 per cent they can afford to pay more. What is actually happening in Bombay and other cities? Rice is being sold at Rs. 4 or 6 per kg. and people are buying it there. Instead of encouraging this black market by enforcing controls on movement at the disrtict level or the taluka level. I think that if the policy is changed and there is free movement of foodgrains, the position would be better. For instance, in the case of sugar we are supplied with a certain quantum at reduced rates and we can buy the rest of our requirement at Rs. 4.50 or whatever other price prevails in the market.

In regard to rationing also, I think a different system should be evolved for the affluent class of people. Under this system, they will get 50 per cent of the quantum of ration at the normal, reduced government rates and they will buy the rest of the ration from the same
ration shop at a higher rate. The mo ney thus realised should be utilised to pay more to the agriculturists who give their foodgrains to Government.

As regards the Adivasi and Harijan problem, there is a reference by the President in his Address. He said that some State sub-plans will be evolved. But that is not enough. Especially in regard to the education of Adivasis and Harijans, a new system has to be evolved. We are opening schools in small villages and tribal areas. Teachers have been appointed. But sometimes the teacher is there, sometimes he is not there, If he is there, we find there are threc or four or five boys there. He is expected to teach at least 40 boys for that pay. The Adivasi boys are not in a position to attend the school because they have to take their cattle and sheep to the grazing field; they have also to do household work. So the Maharashtra Government tried an experiment under which the schools were taken to the grazing fields where the boys were grazing sheep. Along with that work, the teacher was teaching thens. But that experiment also did not give any result. Then they started Ashram schools where the teacher lives with the Adivasi and tribal boys and girls the whole day and gives them education no: only i, theory but also agricultural and other type of education. We find in Maharashtra' such schools functioning in a model way. Only last month, the Deputy Minister of Social Welfare visited such schools and he was very satisfied and impressed with the work done. by these dedicated workers running the Ashram schools.

Then I want to refer to another thing. I am really very unhappy to make a mention of it here. I am a small, hum:ble Congress worker who had the good fortune to work with Morarjibhai in the erstwhile Bombay State. Yesterday Morarjibhai made a certain statement here while speaking on firing by the police ten innocent people in Gujarat-that is what he said. Some boys wefr killed when they were flying kites on the verandas of their houses. Then he said that in Bombay when 105 people
were killed, those who were killed were murderers and looters indulging in arson. This statement is far from truth.

## श्रो बंबुषंत धोटे (नागपुर) : ऐसा नहीं

कहा।
SHRI DHAMANKAR: That is what I heard him say. 1 am open to correction. This statement of his is far from truth.

MR. CHAIRMAN : There is another business at 5.30 . Does the hon. member wish to continue?

SHRI DHAMANKAR: I will finish in a minute.

I really felt very hurt at this expression of Shri Morarji Desai. He should not have said it. I know examples of where women were killed when they were sitting in their kitchens on the second floor of dhawls. Were they looters or murderers? They were innocent people and they were killed. It happens when police resort $t_{0}$ firing in mass disturbances.

श्रो जांबुवंत धोटे : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt him. What is his point of order ?

श्री जांबुघंत धोटे : कब मोरारजी भाई की जो स्पीच हुई उस रूपीच में उन्होंने पेसा नही कहा कि बम्बई में जो 105 लोग मारें गए वह लूटने वाले थे और लूटतं वक्त उन को मारा। छेसा उन्होंने नहीं कहा। रेकार्ड देखिए, यदि यह नहीं है तो इन्हे अपने णब्द वापम लेना चाहिए।

सभापति महोवप : यह् तो तथ्य का प्रश्न है।

जी रामाबतार शास्ती (पटना) : मोरारजी भाई ने यद्ह कहा है कि दूकान लूटने बालों को हम ने मारा था।

घी चावुषंब घोटे : आप तो कांग्रेस寅 साप हैं, यू ॰पी० में भी कांग्रेस के साथ थे •

धो शमाबतार घासीी यह्ह बात आप बोलना बन्द करिएं••

घी जाएयुबंत घोटे : आप भी बोलना बन्द्ध करिए।

मैंने कहा कि उन्हृंने यह बात नहीं कही। प्रोसीडिग देखिए • •

समाषति महोष्य : देखा जाएगा। (व्यष्घान) 1
Are you closing, or do you want to continue tomorrow?

SHRI DHAMANKAR: At least two minutes more, if you are pleased to give me.

MR. CHAIRMAN : Then you continue tomorrow.

SHRI DHAMANKAR: Thank you. 17-31 hrs.

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

## Thirty-sevienth Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHURAMAIAH): Sir, I heg to present the Thirty-seventh Report of the Business Advisory Cómmittee.

### 17.32 lurs.

## HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Production target of stefl for 1974-75

SHRI D. D. DESAI (Karra) : Mr. Chairman, Sir, we are on a very serious matter. The production of steel is almost stagnant since 1965-66, when the saleable steel was to the tune of 4.59 million tonnes. If we were to accept the figures given by the newly-formed authority, if we were to accept those figures given by Mr. Wadul Khan, then probably we would have been left with a target for 1974-75 of 4.45 million tonnes of saleable steel. This means a
reduction in output of steel in spite of our larger investments in such a vital sector of the public undertakings. Planning Commission prodded up to 5.19 million tons.

The irony of India is that we have all the raw materials that we need to make the steel. It is well known that we have invested a large amount of capital not only in the steel plants but in the required capital eyuipment manufacturing plants. We have even developed a certain amount of technological basis to produce machines for the steel plants. With all that, with all the required raw materials within the reach of the steel plants, namely, iron ore. coking coal, ferro-manganese, dolomite, limestone, foldspar and even ths refractories, if we are not to progress in the production of steel, then I am afraid that the economy of the country is and will be seriously affected.

The difficulty runs like this. We now pay in Bombay about Rs. 5000 for a tonne of steel sheets in the open market. This is unheard of in any part of the world. We import about Rs. 200 crores worth of steel annually. One year back, the then Minister in charge of steel Ministry formed the Steel Authority of Inda Limited (SAIL) and it was expected to substitute the civil service culture by the industrial culture. Un. fortunately after one year of SAIL operation we find that it has scaled down the target of steel whereas production should have been not less than 8 mil lion tonnes. We are given a number of reasons like the power shortage, tuansport bottleneck, labour problems, scarcity of cocking coal and so on, but the basic fact is lack of utilisation of installed capacity. We cannot criticise the Minister, who took over recently, for the past failures. But we would maturally like him to see that the unutilised capacity of steel plants in which we have invested about 2100 crores of rupees is utilised. This capacity should the utilised to the full or at least 85 or 90 per cent should be utilised, because there are no constraints about steel consumption or production.


[^0]:    
    
    8-11362 $8 / 73$

