SHRI H. R. GOKHALE: On the last occasion, if I remember right, the number was 14 and 7 which was accepted. If the membership is 21 both the Houses put together can represent all the pastics. Ultimately it is nomination of members by the Speaker. I cannot give any further assurance. The Speaker will take care about the interests that are to be represented.

MR. SPEAKER : That too will be a big headache for me......(Interruptions)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: The division of the membership should not be on the basis of the strengeh here because it is a question of amending the election law. The ruling party should not claim that they should get representation according to their strength. Otherwise the other parties will not get proper representation.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : What is your ruling on this- 20 and 10 ; otherwise it will give you headache.

MR. SPEAKER: So far as the number is concerned, it is 14 from this House and seven to be nominated. That will be amended accordingly. The carlier part in para 3 is deleted and the latter part is retained. Report is to be made within one month. Minister has given the assurance that the time should be extended if needs be.......(Interruptions). It comes to the same thing. It will te of no use if report is not applied to the coming elections.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: The report has to be considered by the Government and a Bill will have to be framed and the House will have to consider that Bill. How can the Bill be considered during this session ? To prescribe one month is ridiculous.

SHRI H. R. GOKHALE : With all respect to the hon. Membery I may posint out that in case the committee is not in a position to finish the work. they can ask for more time. But surely the intention is to have their report. If that is the intention, at that time if the need arises, the question of extending the time can certainly be considered. Nobody wants to scuttle it withcut a report of the Committee.

MR. SPEAKER : These are the changes to the motion moved by Shri Nitiryj Singh Chaudhary. In the second para, instead of 15 members it will be 21 members, 14 from this House and 7 from the other House. Then, there is the deletion of the earlier fart as I
have mentioned earlier, that is "The Speaker, if he agrees"...........up to "otherwist". With this deletion, and with the consequential amendment in the last paragraph-seven Members will be nominated-and the report to be made within one month, I shall put the motion, mentioned against item No. 7, as amended.

## The question is :

"That the question of amendments to election law in the context of the debates in the Lok Sabha in the course of supplementaries to Starred Question No. 580 answerod on the 25th August, 1970, he referred to a Joint Committee of the Houses for examination and report with instructions to report within one month ;

That the Committee shall consist of 21 Members, 14 from this House to be nominated by the Speaker and 7 from the Rajya Sabha to be nominated by the Chairman, Rajya Sabha ;
That the Speaker shall mominate one of the members of the Committee to be its Chairman ;

That in order to constitute a sitting of the Joint Committec, the quorum shall be crie-third of the total number of members of the Joint Committee ;
That in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

That the House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 7 mem bers norrinated to the Joint Committee by the Chairman of the Rajya Sabha".

The motion, as amended, was adopted.

### 12.51 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE. DELHI SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) ORDINANCE; AND DELHI SIKH GURDWARAS (MANAGEMENT) BILL

MR. SPEAKER : We now take up items 8 and 9 together. Shri Atal Bihari Vajpayee to move the resolution.

AN HON. MEMBER : What is the time allotted?

MR. SPEAKER: There is no lunch hour from today. I have already forewarned yesterday that we will continue to sit during the coming one month, without having any lunch hour. (Interruption)

SHRI SEZHIYAN (Kumbakonam) : For one month we are going to sit without lunch, and yet the Minister wants the report within one month.

MR. SPEAKER: We can utilise the night also if you like. (Incerruptions)

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE 'Gwalior): The dividing line between hunger and anger is very thin. (Intorruption)

MR. SPEAKER: Nothiug wrong. You are quite free at night.

घो अटल निहारी घचलेयी : अष्यक्ष महोदय मैं निम्नलिखित संकल्प पेश्श करता हूं :
"यद् सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 मई, 1971 को प्रस्यापित दिल्ली सिख गुहु्दारा (प्रबन्ध) अध्यादेश, 1971 (1971 का अध्यादेश संख्या ) का हनुमोदन करती है।"

अध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश 20 मई को जारी किया गया था । संसद की बंठक 24 मई से आरम्भ होने वाली थी। यदि सरकार संसद की बंठक के लिए एक जाती तो कोई अासमान नहीं टूट जाता। बरंमान सरकार में यह् प्रवृत्ति दिखाई देती है कि वह अध्यादेशों के छारा राज्य करना चाहती है। एक विशोष परिरिथति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। किन्तु उस अधिकार का वुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

इस अध्यादेश्न के सम्बन्ध में मेरी एक बंधानिक आपस्ति भी है । यह अध्यादेश जब जारी किया गया तो इसके बारे में दिल्ली प्रशासन से सलाह नहीं ली गई। दिल्ली में एक एग्जीक्यूटिव कोसिल है जिसमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि दिल्ली का प्रशासन चलाते हैं। दिल्ली की एक मेट्रोपोलिटन कोंसिल है जो स्थानान्तरित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है । अध्यक्ष महोदय, यदि आप पाल्यियामेंट द्वारा पारित दिल्ली एठमि-

निस्ट्रेश्शन, 1966 के अनुच्छेद 22 को देसें तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हस तरह का अध्यादेश जारी करने से पह्ले दिल्ली की मेट्रोपोलिटन कांसिल से विचार विमर्श किया आना चाहिए था 1 में अनुष्छेष 22 को उद्युत कर रहा हूं :
"Subject to the provisions of this Act, the Metropolitan Council shall have the right to discuss and make recommendations with respect to the follewing matters in so far as they relate to Delhi, viz.,
(a) proposals for underiaking lcgislation with respect to any of the matters enumerated in the State List or Concurrent Lise in the Seventh Schedule to the Constitution, in so far as any such matter is applicable in relation to Union Territory, hereinafter referred to as the State List and Concurrent List."

श्री गोबले हाई कोर्ट के अज रह चके है, वे विधिवेता हैं, कानून के जाता है, उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि अध्यादेश जारी करने से पहले दिल्ली की मेट्रोपोलिटन कोंसिल को विषार विनिमय का अवसर न देने के कारण यह्ह अघ्यादेक्ष वैध नहीं कहा जा सकता। मेट्रोपोलिटन कौंसिस के अधिकारों का विवरण इस संसद ने तय किया है। इस संसब मे निशिचत किया है कि कांनकरेन्ट लिस्ट के बारे में, स्टेट लिस्ट के बारे में दिल्ली की मेट्रोपोलिटन कोंसिल विचार करेगी और अपनी सिफारिशें देगी। लेकिन अगर सरकार पहले से निर्णय ले लेगी, किसी विषय पर अष्यादेश जारी कर देगी और अध्यादेश्र को एक निश्चित अवधि के भीतर कानून का रूप लेना चाहिए, इस आधार पर संसद में कानून पेश्श करेगी तो दिल्ली मेट्रोपोलिटन कीसिस से विषार विनिमय करने के लिए समय नहीं रेेगा। मैं जनना चाहता हूं इस मामंल में विस्ली मेट्रोपोलिटन कोंसिस की उपेक्षा क्यों की गई । विधि मंत्री यह्ह नहीं कह सकते कि जहां तक गुहद्धारों के प्रबन्ध का प्रशन है वह् एग्जीक्यूटिव कौंसिल का प्रश्न नहीं है। मैं उनका ध्यान दिल्ली के एउमिनिस्ट्रेटर श्री ए० एन० क्षा द्वारा जारी किए गए एक नोटिफिकेशन

की ओर दिलाना षाहता हूं। उस नोटिफिकेशान में ला ऐंड जुईिषियल कमेटी के अन्तर्गत यह लिबा हुआ है :
"charitable endowments, Muslim wakfs, Sikh Gurdwaras and trmples"

ये विषय दिल्ली प्रशासन को स्थानान्तरित कर दिए गए हैं। इन विषयों के बारे में अगर केन्द्दीय सरकार कोई कदम उठायेगी तो उसे दिल्ली प्रभासन से सलाह करनी चाहिए । यह सलाह नहीं की गई हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी चाहूंगा कि आप इस काूनी मुद्दे पर अपना फंसला दें। दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौसिल से बिचार विनिमय किए बिना यह अध्यादेश जारी करना और इस अध्यदेश को कानून का रूप देने के लिए यहां विधेयक लाना इस पालियामेंट द्वारा पारित किए गए कानून के खिलाफ है और में नहीं समम्षता पार्कुपामेंट कोई गेर कानूनी काम करना चाहेगी। इस मामले को अगर अदालत में चुनोती दी गई तो यह सदन और अध्यक्ष महोदय आप कठिनाई में पड़ सकते हैं।

## 13 hru.

प्रघ्न यह है कि अध्यादेश जारी करने की आवइयकता क्यों पड़ी ? जो विधेयक पेशा किया गया है उसके उद्देश्यों में कहा गया है कि हीशागंज गुखारारे को लेकर संधर्ष प्रारम्भ हो गया। कुष्ष लोगों ने उसपर जबद्स्ती कम्बा कर लिया। बहांन करने वाले भीतर नहीं जा सके भीर गुख़ारा हचियारबन्द लोगों के कब्जे में आ गया । लेकिन यह स्थिति पहली बार तो पैदा नहीं हुई हैं। 10 जनवरी, 1971 को इसी तरह की विषम परिस्थिति दिवा हुई थी, केषल घीशांज गुरहारा नहीं, गुरुद्धरा रकाबगांज पर मी सशस्त्र लोगों ने हमला करके कब्जा कर लिया था लेकित उस समय पुलिस ने हस्तक्षेप किया और जिन्होंने अनधिकृत अबंध कब्जा किया था उनके चुंगल से गुर्द्षारा मुक्त कर दिया। गुछातरे का प्रबंध फिर से यहां की गुरुदारे प्रबंधक कमेटी को सौंप दिया गया 10 जनबरी को जब घीशारंज और रकाबगांज गुछबारा साहब

पर हथियारबंद लोगों ने कब्जा किया था तब कोई अघ्यादेशक जारी नहीं किया गया था।

मिं जानना चाहता हूं उस समय केन्द्रीय सग्कार ने कदम क्यों नहीं उठाया ; और अगर उस समय कदम नहों उठाया तो क्या इस समय चार दिन के लिए जब संसद की बैठक होने वाली थी क्या सरकार रकक नहीं सकती थी ? मेरा आरोप है कि इस बार कदम उठाने का कारण राजनीतिक है । परिस्थितियां 6 मई को भी वही थीं जो 10 जनबरी को थीं। हाययार बन्द लोग उपद्रव करने पर अमादा थे। लेकिन 10 जनवरी को सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि सरकार लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में अपने दल के लिए सिख बन्धुओं के वोटों की आाशा कर रही थी और इसलिए गुहुद्धारे खाली करा लिये गये, गुहु्दारा प्रबन्धक कमेटी को सोंप दिये गये। 6 मई को भी यही तरीका अपनाया जा सकता था। लेकिन इस के बीच में एक घटना हो गयी थी 2 मई को दिल्ली कोरपोरेशान के चुनाव थे और उसमें सिख बन्घुओं ने जैसा कांप्रेस का लोक सभा में समर्थन किया था वैसा नहीं किया । उन्होंने लोक समा के चुनाब में कांप्रेस को जो समर्थन दिया था उसे वापस ले लिया । जगह जगह कांप्रेस के विरोघ में मत उाले । और इसलिए सरकार ने अघ्यादेश जारी कर दिया 1 गुरद्वारा प्रबन्धक कमेटी को गुर्दारों के प्रबन्ध से हटा दिया।

अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्रi कह सकते हैं कि 17 मई को हाई कोट्टे ने जो फैसला दिया है हमने उसके अनुसार काम किया है। लेकिन हाई कोर्ट के फंसले में एक विकल्प यह भी बतावा गया था कि सरकार दूसरा तरीका अवनाये और उस तरीके का हाई कोर्ट ने हवाला भी विया है। मैं जानना चाहता हूं वह तरीका क्यों नहीं अपनाया गया ? मैं हाई कोर्ट के निर्णय का एक हिस्सा उद्धृत करना चाहता हूं :

[^0][थो खटल fuहारी खल्पयेयी]
legislation so that the interests of the general public who are the beneficiaries of these trusts can be protected".
यह हाई कोर्ट की सलाह यी । लेकिन केन्द्रीय सरकार ने जो परस्पर विरोषी दावे करने वाले पक्ष थे उनकों एक साय लाने का प्रयत्न नहीं किया। केन्द्रीय सरकार ने हाई कोटे के निणंय के अनुसार इस बात की भी कोशिशा नहीं की कि जो हाई कोर्ट ने दूसरा विकल्प सुस्ताया था उसका आचरण करें। मं उसको उद्धृत करना चाहना हुं श्री गोलल के वक्तव्य का यह एक अंश है :
"हूंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल प्रकिया संहिता, 1908 की घ्रारा 92 के अधीन उचित रूप से लाये गये बाद द्वारा विवाद के निपटारे का जो विकल्प व्यक्त किया था वह सिख समुदाय में विद्यमान तनावपूणं बातावरण में उपयुक्त नहों समक्षा गया।"

हाई कोटंटे किर्णंय पर सरकार ने अपनी टिप्पणी दी । हाई कोटं ने एक और तरीका सुक्षाया था ममर सरकार ने कहा इस से तनाव दूर नहीं होगा । तनाव दूर होगा या नहीं इस पर हाई कोट्ट मी विचार कर सकता था। उसने किया था । लेकिन सरकार गुछ्दारों के प्रबन्धक में हस्तक्षेप करना चाहती थी इसलिये उसने यह अध्यादेक जारी किया । गुस्दारों में गड़बड़ चले कोई इसका समरंन नहीं कर सकता। गुरदारों के घन का दुखपयोग किया जाय इसकी निन्दा करनी होगी । और इसी लिए पंजात्य में एक गुस्दारा प्रबन्ब के लिए कानून वना हुबा है । उस कानून के अनुसार दिल्ली में भी कानून बनाया जा सकता था । दिल्सी में कानून बनाने का विषार हो रहा है, और मुक्षे जानकारी है कि गृह मंत्रालय के जोद्धंट सेक्रेटरी, श्री ए० एन० पांडें न 14 अप्रेल को दिल्ली के उप-राज्यपाल को एक पत्र लिखा था जिसमें यह कहा गया था आप कानून बनायें, दिल्ली मेट्रोपालिटन काउन्मिल उस qर विचार करें और फिर संसद उस कानून को पारित कर सकती है। लेकिन जो जल्दबाजी की गयी उसका कारण राजनीतिक था।

और आप देबें दिल्सी के गुल्बारों का प्रवग्ष करने के लिए जो सदस्य मनोनीत किये गये हैं वह सब सत्तास्त़ दल से संबघित हैं। सरदार जोगेन्दर सिह, हमारे मित्र हैं, मगर बहराइच से आते हैं। दिल्ली के गुरद्धारों से उनका क्या सम्बन्ध है ? वह बोडं के चेयरमंन हैं। वह कांप्रेस के सम्मानित सदस्य हैं।

अध्पभ महोष्ब : बड़ी मुछिकल में पढ़ गये आप। आपकी पालियामेंट के मेम्बर ही हैं।

भी अटल निहारी बासपेघी : मेम्बर हैं तो क्या हुआा । हैं तो कांग्रेसी। संसद में हैं इसीलिये सम्मानित सदस्प कहु रहा हां ।

दूसरे सदस्य हैं सरदार रणजीत निंहु जी, जो संगरूर के हैं । उनका भी दिल्ली से हूर का सम्बन्ध नहीं है । वह भी लोक सभा के चुनाव में पराजित हो चुके हैं और पराजित हुए ये सरदारनी निरलेप कोर से। मिं उनकी तारीफ करना चाहता हू उन्होंने हथियार बन्दों का नेतृत्व करके शीशगंज गुरहारे पर कम्बा कर लिया । मगर एक ओर से कब्ञा करने बाली सरदार निरलेप कोर और दूसरी ओर उनसे पराजित होने बाले सरदार रणजीत सिह हैं जो बोडे में शामिल हैं।

अप्पक्ष चहोबय : बोनों को सरबार मत कहिये। एक सरदारनी हैं।

घो अटल दिहारी बाजपेयी : आपका पह सुमाव मुले स्रीकार है।

तीसरे सदस्य हैं सरदार प्रीतम सिह 1 वह भी काप्रेस से संबंधित हैं। वह पंजाब की कात्रेस पाटीं के जो नेता मेजर हरिन्दर fिहद के बामाद होते हैं। चोये सदस्य दिस्ली के भाई मोहन सिह हैं जो दिल्ली नगरपालिका में सरकार छारा नामजद हैं । एक टिक्षां जगजीत सिह बे दे हैं, ओ मुक्ने बताया गया है पुराले महन्तों की परम्परा में हैं, जिनके चंगुल से गुछ्बारे मुक्त करने की सड़ाई, आजादी की लड़ाई का एक हिस्सा बनी थी। में जानना चाहता हूं कि इस बोटं में की

नियुक्तियां की गई हैं के नियुक्तियां क्या अपने दल के लोगों को पुरस्कृत करने के लिए की गयी हैं ? क्या कोई भी गिर-कांप्रेसी नहीं मिला जो इस बोर्ठ में लिया जा सकता था ? क्या बोर्ठ में नियुक्तियां करने से पहृं दिल्ली प्रशासन से सलाह नहीं ली जा सकती थी ? क्या यह आावश्यक है बोर्ठ का चेयरमैन दिल्ली से बाहर का एक व्यक्ति बनाया जाता ? बोह की सदस्यता इस बात को सिद करती है कि गुरुद्वारों में राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए यह अध्यादेश लाया गया, इस तरह् का बोर्ठ बनाया गया है।

अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो पंजाब का गुरुदारा प्रबन्ध ऐक्ट है उसको पूरi का पूरा दिल्ली में लागू नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है ? सिख कोन है इसकी परिभाषा बदली जा रही है। बोर्ह के सदस्य कोन होंगे, उनमें कोन सी योग्यता होनी चाहिए इसमें भी परिवर्तन कर दिया गया है। अध्यक्ष जी, आप स्वयं उसी महान घर्म को मानने वाले हैं जिसने इस देश को संकट के काल में बचाया, हिन्दू समाज की नलवार के रूप में बड़ा रहा। आप भी उन 10 गुरुओं में भद्धा करने वाले हैं जिनके चरणों में हमारा मस्तक आदर से नत होता है। लेकिन हम यह चाहेंगे कि गुछहारों के प्रबन्व के लिये जां कमेटी बने उसमें ऐसे लोग रहें जो सिख धर्म के ज्ञाता हों, जो उसमें निष्ठा रखने बाले हों।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बिलाना जाह्ता हूं :
> "The Board shall consist of five members being citizens of India".

यह जलरी नहीं है कि वह दिल्ली का रहने बाला हो । गुरुारे दिल्लो में है, गुरुदारा में जाने वाले दिल्ली में रहते हैं। प्रबन्ध मगर दिल्ली से बाहर के लोगों के हाथ में सौंषा जाता है । में जानना चाहता हू कि वह ब्यवस्था क्यों की

गई। यह सभी भारतीय नागरिक हैं। किन्तु क्या दिल्ली में गुरुद्वारों का प्रबन्व ठीक करने वाले लोग नहीं है । क्या दिल्ली की जनता पर सत्तारुढ़ दल का विशवास नहीं रहा ?

## लेकिन मैं दूसरी बत कर रहा हूं :

"to be nominated by the Central Govt. from among persons having knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely, social service, public affairs, management of public institutions, finance or law'.

यह कहीं नहीं लिख्बा- है कि वह गुरुषर्म में, सिख षर्म में विखवास रखने बाला हो, गुरुओं के प्रति निष्ठा रबने वाला हो, गुखुणी को समझने बाला हो। यह व्यवस्था पंजाब के ऐक्ट में की गई है 1 मिंने जितना पढ़ा है उतना ही बतला सकता हूं।

थी बरबारा निंह (होशियारपुर) : बाकी भी बतलाइये।

घी सटल बिहारी बाजपेयी : बाकी आपके लिए छोड़ता हू।

में समझ्नने में असमर्थ हूं कि पंजाब के ऐक्ट को, जो सरकार द्वारा बनाया गया, ज्यों का ल्यों दिल्ली में लागू करने में क्या कठिनाईयां थीं ? सिख कोन होगा, इसकी परिभाषा बदली गई। उस परिभाषा को बदलने का कारण क्या है ? बोर्ड के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसमें भी परिवर्तन किया गया । इस परिवर्तन का आधार क्या है ? मे चाहता हूं कि गुरुद्वारों का प्रबन्ध ठीक से चले, लेकिन गुखद्दारों को राजनीति का अबाड़ा बनाना, सत्तारूढ वक्तियों को उसका प्रबन्ध करने वाले संचालन बोर्ड में डालना यह सिख धर्म में हस्तक्षेप माना जा सकता है । इसकी गम्भीर प्रतिक्रिया हो सकती है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि बह इस तरह की गनती न करे।

मंं आखिरी बात कह कर समाप्त कर दूगा।

अध्म्य महोषय : मं आपसे कहांगा कि बिल के क्लाज 2 के पाटं (बी) को देब लीजिए।

भी अटल विहारी बाबपेयी : वह तो सिख की डेफिनिशन के सम्बन्ध में है। उसके बारे में भी मेरी शिकायत है। डेफिनिसन में गुर्दारा प्रबन्धक ऐक्ट की पूरी डेफिनिशान नहीं ली गई ।

अव्वष्न महोब्य : दिल्सी में रहने का कुष फायदा तो हो।

बी अहल बिहारी बत्येेयी : यह बिस्सी या पंजाब का सवाल नहीं है, गुख्दारों के प्रवन्ध का सबाल है । क्या विधि मंनी इस स्थिति में हैं कि बतला सके कि चुनाव के आधार पर गुस्बारों का प्रबन्ध करने की कमेटी का निर्माण दिल्ली में कब होगा ? यह जो ऐक्ट लाया जा रहा है वह निर्वाचन का कोई प्रावधान नहीं करता । यह सरकार द्वारा नामजद बोडं को लोगों के ऊपर थोपता है। क्या गुर्द्यारों का प्रबन्ध सिन्ब घर्म के मानने वाले लोगों के मतदान से नहीं चलना चाहिए ? क्या बोरं में नियुक्त होने वाले दिल्लीं के सिल्बों के विशवास प्राप्त व्यक्ति नहीं होने चाहिये ? यह नामजदगी कब तक चलेगी ? विधि मंत्री आरवासन दें कि तीन महीनों के भीतर चूनाव कराये जायेगे, और जनता ढ़ारा निर्वाचित मतदाताओं द्वारा निर्वाचित वोहं को गुछ्दारों का प्रबन्ध सौँप दिया जायेगा। विघ्षेयक में इस तरह की कोई व्यवसथा नहीं हैं, इससे आशंका दृढ़ होती है कि सरकार ने केबल राजनीतिक कारणों से हस्तकेप कर रही है, बर्लिक गुख्दारों पर अपना शिकंजा बनाये रबना चाहती है। और मतदाताओं को चुनाव से वंचित करना चाहती है। यह चीज असन्तोष पंदा करने वाली है और इसका निराकरण होना चाहिए।

में चाहूंगा कि विधि मंटी महोदय सभी मुद्दों का सफाई से उत्तर दें। प्रश्न के.बल हस सदन तक ही सीमित नहीं है। इस प्रशन के साथ लाबों लोंगों की भावनाएं जुड़ी हैं। उन

भाबनाओं को सन्तुष्ट करने वाला और समाधानकारक उत्तर देना आवएयक है।

MR. SPEAKER : Resolution moved :
"This House disapproves of the Delhi Silh Gurdwaras (Management, Ordinance, 1971 (Ordinance No. 9 of 1971) promulgated by the President on the 20th May, 1971."

The hon. Minister may now move the Bill.
शो अटल विहारी बाजपेयी : मिंने एक कांस्टिट्यूशनल प्बाइंट उठाया था। मैं चाहूंगा कि आप निर्णय दे दें ।

अप्यक्ष महोष्य : इसमें तो कोर्ट ही निर्णय देगा, मैं कैसे दूं।

श्रो अटल निहारी बाजेेयी : क्या पार्लियमेंट अपने बनाये हुए़ कानून का उल्लंघन कर सकती है ?

MR. SPEAKER: Order please. I ean give some ruling on procedural matter. This is something on which you can go to :he High Court.

आप मुम्न से हाई कोर्ट का काम लेना चाहते है ?

घो अटल fिहारी बाअपेर्वा : मैं तो आपको सुप्रीम कोटंट से भी बढ़ा समक्षता हूं।

अभ्पक्ष महोगय : सुत्रीम कोटं मानने पर कहीं मैं अापके खिलाफ फंसला न दे दूं ?

धो अटल निहारी बाजपेयो : आप वे वेंगे तो हम मान लेगें।

अध्यक्ष महोबय : ऐसा न करें। यह्ह कोर्ट का काम है।

THE MINISTER OF I AW AND JUSTICE (SHRI H.R.GOKHALE) : I beg to move :
"That the Bill to provide for the better management of certain Sikh Gurdwaras and Gurdwara property, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Sir, I would, with your permiseion, make a brief statement as to why this Bill has been brought before the House. As the House knows in June an Ordinance was promulgated by the President under Article 123 of the Constitution and it is to replace that Ordinance that the present Bill has been brought before the House. The circumstances which actuated the proniulgation of the Ordinance at the time are probably fresh in the minds of those people who are in Delhi-most Members of the House.

A very tricky situation had developed and there were particularly three reasons why it was thought necessary that some emergent measure to pass a law for the management of the secular affairs of the gurdwaras in the Union territory of Delhi ought to be passed. A factual statement of what was the actual situation existing at that time would clarify why it was necessary to pass such legislation.

In this Union territory there are 13 gurdwaras. They are being managed by, what was called, the Gurdwara Prabandhak Committee. Delhi. This committee consisted partly of elected members and partly of nominated members. This committee had come into existencr in 1961. Certain persons, mostly of the community concerned, had shown their dissatisfaction with the committee and the matter was taken to court. But before the matter was taken to court, there was an arbitrator appointed to nominate the entire body of the committee. As a result of the arbitrator's decision the committee came into existence. This was disapproved by some people in the community and the matter was taken to court. The Additional District and Sessions Judge declared the constitution of the committee to be invalid in April 1967. This really created a vacuum because the committee was declared to tc invalid.

But the matter did not rest there. In the meanwhile there were persistent demands and agitations accompanying the demands that fresh elections to the committee should be held without delay and that the managernent of the gurdwaras should be overhauled.

Then, two precise incidents occurred. One was on the 10th January, 1971.

MR. SPEAKER: The election was by the members of that society.

SHRI H. R. GOKHALE: When there was a dispute, an arbitrator was appointed and the arbitrator nominated this committce about which there was dissatisfaction. The matter went to court.

MR. SPEAKER : He also raised this question. This committee came into existence as a result of the Sikh Gurdwara Prabandhak Committee under the Societies Registration Act.

SHRI H. R. GOKHALE: That is what I was about to mention. There was a society registered under the Societies Registration Act, which was called the Gurdwara Prabandhak Committee, Delhi. Certain persons were not satisfied with the constitution of the committee by this society. One group was satisfied but the other was not satisfied. There was compromise between the two disputants and an arbitrator was appointed. The arbitrator was given the power to nominate the entire body of the committee. Then a 19 -member committee was nominated by the arbitrator. This was challenged in a court of law. First the matter was before the Additional District and Sessions Judge. In April 1967 this committee, nominated by the arbitrator, was declared invalid by him.

Now, before I go to the final stage of the litigation, because the matter ultimately went to the High Court, I would like to mention two particular incidents which oc-urred and which are relevant to the discussion of the question as to why emergent legislation was necessary.

On the 10th January, 1971, some members of the Gurdwara Reform Morcha Front formed in Delhi by Shrimati Nirlep Kaur, a former MP, went to Gurdwara Sisginj and Gurdwara Bangla Sahib, took the Sevadars of both the places by surprise and succeeded in taking possession of these religious shrines. They were dislodged by the police and it was hoped that such an incident would not repeat. But an incident did repeat and that was on 6th May, 1971, where again Gurdwara Sisganj was forcibly occupicd by a group of Sikhs including some women. The closure of Gurdwara Sisganj, apart from the inconvenience it caused to a large number of Sikh devotees, created a serious law and order situation. All efforts to restore normalcy had failed. There

## [Shri H. R. Gokhale]

was deep resentment in the Sikh community at the happenings in the Gurdwara and thete was a persistent demand that some positive action should ke talen the the Government to see that these incidents did not occur. This has reference particularly to the question raised by the hon. Member as to why when these incidents occurred no steps were taken in January and why they were taken later on. I consider it a relevant queation and 1 have got a very positive and relevant answer to that aloo. The matter had gone to the High Court. There were several appeals and other proceedings pending in the High Court. The same question and, particularly, the question as to whether the constitution of the Committer by the Arbitrator was valid or not was a matter for thr court to decide. If the President had stepped in with the Ordinance, it could have been reasonably argued that the whole matter was before the court and that the court was going 10 consider whether the committee nominated by the Arbitrator was valid or not. The Government could have been criticied that in order to forestall the decision of the Cours, the Goverament was doirg something by stepping in and recommending the promulgation of the Ordinance.

As you will find, when the matter went to the D:lhi High Court on the 17th May, 1971, the High Court had pronounced its judgment and had expressly mentioned in the judgment that they also desired that this internecine quarrel between two sections of the community was not desirable and, therefore, they took all efforts to that there was an amicable settlement reached between the contestant parties. But their efforts failed.

With your permission, Sir, I may point out that the High Court recommended either of the two courses which the High Court considered should be taken by the Government so that these difficulties would not arise. Now, it is no doubt true that one of the alternatives was an alternative to which the hon. Member referred, namely, an alternative oi starting proceedings under Section 92 of the Civil Procedure Code. If I may read out a paragraph from the High Court judgment-it is a very short paragraph -it says:
"....we have to recall that in regard to the great public interest involved, we en-
deavoured to bring about settlement between the contestants in this case. But we did not meet with surcess. We are unable to work out any solution in the altered situation arising subsequently to the suit chiefly because of the shifting attitude of the parties. On the other hand, wefel that the solution to the dispute affecting such a large uumber of religious and charitable institutions could be attempted by court only in a properly framed suit under Section 92 of the Civil Procedure Code. If this is not done and the contestants do not resolve their differences, a possible remedy may be to bring the needed legislation so that the interest of general public who are beneficiaries of the Trust can be protected."

Naturally, the whole underlying idea was that the beneficiaries of the Trust, their interests, should be protected. Now, everyone who is connected with proceedings in the Court knows that the procredings under-Section 92 of the Civil Procedure Code will be protected proceedings. If the situation which har arisen in the Gurdwaras in Delhi, because of the incidents that had occurred, was to be prevented, something emrrgent had to be done. The High Court was naturally not concerned with the Law and order situation. It had concern with the legality of the appointment of the committec. They, naturally, made two possible alternatives. But when the Government had to consider either of the two alternatives, the Government had to consider not only the legality of the matter but also the practical aspect which had arisen, namely, the law and order situation. In regard to law and order situation, it was impossible to consider to go in for proceedings under Section 92 which eqvery one knows will be protected proceedings and the situation did not permit such protected proceedings to go on until the proceedings came to an end and, in the meanwhile, allowed the situation which had arisen in those two days to deteriorate further in the Gurdwaras of Delhi. Therefore, while the Government considered, with great respect, the recommendations of the Delhi High Court, the Government had to consider an alternative which the Delhi High Court itself had recommended, namely, in order that the beneficiaries of the Trust should not suffer, the Govern-
ment should undertake a legislation. It was felt, under the circumstances which were prevailing that the only alternative was to take adequate steps by promulgating an Ordinance as the situation had become emergent. It could not te just said that the High Court was seized of the matter. As I said, on the 14th May, the High Court had also delivered the judgment. The last incident occurred on the 6 th May. In spite of the situation prevailing, the Government waited for the High Court judgment to come and, after the High Court judgment came, after considering the recommendations of the High Court, the Government. decided to promulgate an Ordinance in the background of the situation as was existing at that time.

Sir, I may say that three main grievances were made. One was that the Committee was nismanaging the affairs of Gurdwaras to the detriment of the beneficiaries of the Trust concerned.

The other one was the law and order situation to which I have already referred.

And the third one was the circumstances which developed in such a way that emergent action became necessary and this is what promoted the Government to take immediate steps on the day the ordinance was promulgated. The hon. Member has referrod to some points I would refer to. For example, what was said was that no reference was made, no consultation was made with the Metropolitan Council. Now, in fact, it is that consultation was not made for the first time. A fact which the hon. Member perhaps forgot to mention and which he will remember is that at the material time the Metropolitan Council was not in session. If at all any consultation was obliga-tory-I say it is not-but, assuming that it is obligatory, the Metropolitan Council was not in session at that time and extra-ordinary powers are given to the President under Sec. 123 not to wait even for the Parliament to go into session and to pass an Ordinance when Parliament is not in session if the circumstances so required. I don't think that anybody would construe the law to mean that even to meet emrrgent circumstances, the President should not promulgaic an ordinance because the Metropolitan Council was not in session.

S RI ATAL BIHARI VAJPAYEF: But
you could have consulted the Executive Council.

SHRI H. R. GOKHALE : I am coming to that. I have noted that argument of the hon. Member and I will endeavour to reply to that. Why did we not consult the Executive Council? Why 'did you not consult the other authorities there ?

The hon. Member is relying on the provisions of the law which I have considered and studied to the best of my ability. Particular reference was made to Sec. 22 of the Delhi Administration Act 1966. Having read it over and over again and having considered the provisions of the law, with respect to the hon. Member, I would say that he has misunderstood the true meaning and intent of this provision. The provision does not contemplate any consultation with the Metropolitan Council being obligatory. It does not make it a condition precedent, either on Parliament or on President that before promulgation of an Ordinance consultation with the Metropolitan Council must be done without which no legislation can be undertaken. That is not the effect of the provisions to which the hon. Member has referred. The provision simply says that it gives 2 right to the Metropolitan Council to discuss the various matters which are mentioned in Clause (a), in which this matter also undoubtedly falls. The right to discuss and make recommendations is undoubtedly given to the Metropolitan Council. Even after the Ordinance was passed and there was considerable time before this Bill came and if the Metropolitan Council was really serious aboul making suggestions regarding the Ordinance, I wonder why this right which was given to the Metropolitan Council to make recommendations and suggestions, was not exercised.

Perhaps the Metropolitan Council was waiting for somebody to move it and, in a matter which pertains to its own responsibility, it does not make any initiative and make any recommendation until the Bill is passed and only for the purpose of criticising it. I am told and I read in the Press that some resolution was passed yesterday in the Metropolitan Council, only complaining about the failure to consult it. But, no positive suggestions, no positive recommendations on the Bill were made by the Metropolitan Council. The law gives them
[Shri H. R. Gothate]
the power. They have not exercised it and for which surely the Metropolitan Council cannot blame the President or this Government which ultimately did this in order to meet an emergent situation.

I would also invite the hon. Member's attention to the fact that even in the Union Territories where there is a legislature, the Parliament's power to pass legislation remains untouched. As the hon. Member would be aware, the Government of Union Territories Act, particularly, Sec. 18 gives power to the legislatures. Here, there is no legislature in the Union Territory of Delhi. But, even when there is a legislature in a Union Territory, sub-clause (2) of Sec. 18 of the Government of Union Territories Act provides that:
> "Nothing in Sub-section (1) shall derogate from the powers conferred on the Parliament by the Constitution to make laws with respect to any matter for a Union Territory or any part thereof."

Therefors, the Parliament has been given supervening powers over all the powers even with respect to legialaiuren in Union Territories. I would say, with reapect to the hon. Menher, that it will be much more 80 where there is no legislature in the Union Territory.

But I must hasten to assure the hon. Member and this hon. House that it was never the object in the past nor is there any intention at present and I suppose, will not be in the future to bypass the Metropolitan Council. The object was not to see that the Metropolitan Council is bypassed. Had it not been for this emergent situation, I am quite sure, in the ordinary course, things would have gone to the Metropolitan Council if that was the practice in the past.

I would again resist the suggestion that the whole legislation is bad or that Parliament has no power and that without consulting the Metropolitan Council it could not have been done, etc. There are three things: Fint, there was no obligation; second, there was no time. An emergency situation had arisen. The Motiopolitan Council was not in session at that time. The Parliament was not in session. An ordinance has to be promulgated by the President.

The other objection that was made was that the object was to interfere with the religious right of the Sikh community. Notling can be farther from the minds of the Government in sponsorirg this legislation. If the provisions of the Bill are read carefully, one would find that thate is exp.ess provision therein that nothing in this Act will authorise any authority under the Act to interfere in the religious rights of the Sikh community. It has been made clear beyond doubt. The idea of constituting this Board is only to enable the Board to manage the secular activities of the gurdwaras. That is the aseurance given in the legislation itself. Parlisment, by a sokemn Act, gives this assurance. There can't be any greater assurance in this country than the asourance of Parliament given through an act of the kegislature.

Another point raised was: You don't define Sikhs. Sikhs have bren defined, without going into the meticulous aspocis of the scriptures, etc. to which the hon. Member referred to. In the Act itself it is statod that the person has to make a declaration, in order to show that he profoces the Sikh religion. Also, only Siths can be Members of the Boerd, because this is relating to property of Sikh Gurdwaras. There are instances of other legislations where even nonSikhs have been put in the management of Sikh shrincs. 1 am not on the point whether they are good or bad. But what I am on is that care is tuken in this legislation to see that no nonSikh can be a Member of the Board.

Another point was made that they are all Congresm men. .

MR SPEAKFR : If Mr. Vajpayce grows a beaid he can call himself a Silh..

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I am a sahajidhari.

SHRI H. R. GOKHALE: External appearances do not make a man religious. I may have external appearances, but that does not prove that I am reigious.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Are you sure, all the Menters of the Board, who bave been nominated are religious?

SHRI H. R. GOKHALE : Bcard or no-bcard, this and that,-these are not conclusive and determinative things. The conclusive thing is
that the person must profess the Sikh religion. That is the protection given in the provisions of the Act itself.

I can assure the hon. Memter that there is absolutely no idea of any interference in respect of the religious rights of the members of the Sikh community. It has been said that they are all congressmen. We don't consider which party he belongs to. A person who is chosen is to be generally acceptable to the cemmunity, he should have respectability in the community. And, I can say this. From the comments which we have got after the Constitution of the Board, we know that the Sikh community from the Union Territory of Delhi have largely accepted the Constitution of the Board. Of course, there can be difference of opinion ; I may say, I respect a person, you maye say, you do not respect. Members are included on the basis of their stature and their general acceptance to the community and also various members of the community were consulted. You must have a person who is willing to serve. Not only 'willingness to serve' should be there, but he should be acc-ptable to the community. Government considers that the member who have been appointed are acceptable to the community and on that basis they were appointed. There can be difference of opinion on individual mames of members and it will not be possible to satisfy everybody.

About the other point made by the hon. Member, I am not in a porition to say that every member is a member of the Congress party. But in any case that was not the criterion adopted or applied at the time of selecting the members.

Finally, it was said that something should be done to see that the Sikh community is given an opportunity to be represented by its duly elected representatives on the management.

## अध्पक्ष महोष्य : पंजाब में वे कांत्रेसियों को

 सिख नहीं मानते हैं । हमें वे सिख नहीं मानते हैं।SHRI H. R. GOKHALE : I agrec, and in fact, I was about to say that. This Bill is much better, I have got other instances of Acts
regulating Sikh Gurdwaras which have made a headway. For instance, we have got the Nanded Gurudwara Act in the Maharashtra State under which the Collector can nominate a person, whether a Sikh or not. I am not saying that that should be done here. What I am saying is that we have taken care here to see as carefully as possible that only the Sikh community and on certain standards are members of the Board. Let me hasten to add that it is not our idea to keep this legislation as a permanent measure. It was a measure of a temporary e'zaracter intended to meet the situation which existed at that time.

I shall assure the hon. Member that we share his concern that ultimately the Sikh community will have to eleci its own representatives, so that they can represent the community on the Board, whatever legislation may be undertaken; I cannot quarrel with this on principle at all. I may assure this House that this is a temporary measure; as early as it is practically feasible, within a reasonable time, another mrasure will be brought before the House in substitution oi the present measure so that the Sikh community will have the opportunity of electing their representatives for the management of this board. It is impossible to lay down a time-limit today. First of all, we would expect recommendations from the board itself as to what machinery should be set up in the Union territory of Delhi for electing representatives to the board which will be constituted under the new measure. Regarding the various other aspects of the management of this Gurdwara and uther gurdwaras, suggestions and recommendations will be made by the board and they will be duly considered. Other suggestions and recommendations will also be duly considered, end I can assure the House that after taking all that into consideration, but within a reasonable time, a regular measure giving representation to members of the Sikh community will be brought before the House. I suppose this meets with most of the objections raised by hon. Members.

MR. SPE.IKAR : Motion moved :
"That the Bill to provide for the better management of certain Sikb Gurdwaras and Gurdwara property, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

भी र्वारा सिह (होशियारपुर) : स्पीकर साहब, ला मिनिस्टर साहब के पूरी डीटेल्ज के साब कहने के बाद में भी बाजपेयी के सामने, जो हमारे मुअजिज दोस्त हैं, कुष्ब थोड़ा सा अजं करना चाहता हूं कि वहृ क्यों इतना ही मसाला लेकर आाये, जो उन को दिया गया, क्योंकि उन को सारी बात का पता नहीं है कि ........

अध्यक्ष महोलय : किसी ने दिया है ?
घी बरजारा हलतह : बाहर से अर्या है। श्री सन्तोर्बसहह ने दिया हो, किसी और ने दिया हो, मुके पता नहीं है । वह बता सकते हैं।

घो अटल हितारी बाजपेयो : जिन्होंने माननीय सादस्य को दिया है, उन्होंने ही हम को दिया है ।

धी वरबारा सनह : हम जानते हैं।
हमारे सामने सवाल यह है कि यह आर्यानेंस क्यों बाया। इससे पहले कम्पनीज एक्ट के मातहत गुछछारा एक्ट बना हुआा था। लेकिन अगर कभी मास्टर तारासिस को यह सूट नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि एक रेजोल्यूघन पास कर दो कि हमारा फिरोमणि गुस्दारा प्रबन्धक कमेटी से कोई सम्बन्घ नहीं है। कभी उन्होंने कह दिया कि हमारा सम्बन्ध है। यह तो सन्त फलेहासह-सन्त और मास्टर की लड़ाई है। वह क्यों ख्वाह-म-खाह बीच में पढ़ते हैं ? उन्होंने एक दूसरे के बिलाफ इल्जाम लगाये कि गुसु ढारा कमेटी

भी आर० बी० बड़े (बरगोन) : माननीय सदस्प किस तरफ हैं ?

घी बरवारा सिह : हम तो ठीक बतात कहते हैं।

यह उनकी आपस की लड़ाई थी। गुरुारों पर चाहे किसी का कब्जा रहा कज्ञा रबने वक्त उन्होंने ध्यान रख्बा कि इसको पोलीटिकल अह्ठे के तोर पर कंसे इस्तेमाल करना है—पद्ट नहीं

कि गुख्दारों की पविन्दता और संकिषटी को कायम रबना है, बल्कि उामिने घन हासिल करने के लिए, पोलीटिकल पावर लेने के लिए इसके पैसे को कैसे इसतेमाल करना है। श्री बाजपेयी जरा देबें कि जो सरदार साहब-सरदारेंआजम इस पर काबिज ये, उन का क्या हश्र हुआ है। हेटे। जरा पूष्छिए लोगों को कितने पुलिदे उनके सामने आ रहे हैं कि गुर्हारों में क्या कुष्ब किया ? एक हभ्ते में जिन सरदारों का नाम लेकर आप कहते हैं कि बह कांप्रेसबाले हैं, मैं तो यह कहता हू कि वह सिस हैं और कांग्रेस में भी होंगे तो इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। $\cdots$ (व्यवधान) ……हमें तो कोई सिब मानता ही नहीं।,अकालियों पर छोड़ दिया जाय दो वह हमें सिख नहीं मानेंगे। बह शायद आप को मान जार्यें, हमें नहीं मानेंगे। बयोंकि उनका तर्ज और है, बयान और है और काम और है। तो जो उन्होंने वेखा, एक हफ्ते में 1 लाख 34 हुजार रुपये इन दिल्ली के 16 गुस्बारों की आमदनी हुई। यह उन्होंने बन्दाजा लगा कर नहीं दिया बल्कि आमबनी हुई 1 साख 34 हजार रुपये। इस हिसाब से एक साल का आप अन्दाज लगा लिखिए । $60-65$ लाब्ब रूपये बैंटगा। और जो पहले काविज रहे हैं इतने साल उन्होंने $10-11$ साब से ज्यादा कमी घो नहीं किया। तो वह कहां गया पैसा ? किस जेब में गया? किस घंस्टीट्यूक्रन पर बर्ष किया ?

एक माननीय सबस्य : उस में से आषा जनसंष को दे दिया गया।

ही बरबारा नलह्ट : विया है या नहीं विया है मुझे नहीं पता। यह इनको ज्याबा पता होगा, आप को कंसे पता है ?

घी अटल किहारी बल्यपेयी : जो हम को नहीं पता है बह् मी हन को पता है।

श्री बरवारा नसह : गरज यह है कि पह जो साग पैसा इस्तेमाल किया गया वह किस तरफ जाता रहा ? और यह कि यह आराचनेंस क्यों जल्दी में ला दिपा मेट्रोपोलिटन कौसिस से क्यों

नहीं पूछा, एग्जीक्यूटिव कोंसिल से क्यों नहीं पूछ्छा, तो यहां लट्ठे बाजी हो रही थी, उसका घंतजाम करते या एग्जीक्यूटटिव के पास जाते या और किसी के पास जाते ? अमनो अमान की तरफ सरकार ध्यान देती या इसका छंतजार फरती कि मेट्रोपालिटन कौंसिल की मीटिटग कब होती और कब वह छसके लिए रेजोल्यूशन पास करते ? यह छंतजार एक दफा किया। पुलिस ने एक दफा सबको हटा दिया। उसके बाद कोई सामने नहीं आया मेट्रोपोलिटन हो या जिसको एन्जोक्यूटिब कहते हैं वह हो, कोई उन्होंने रेजोल्यूशन पास नहीं किया कि हम यह मशविरा देते हैं। कोई सलाह कोई मशविरा नहीं दिया गया। कितना अरसा बीच •में गुजरा ? इस अरसे में कोई बात वहां नहीं की गई। तो यह गबर्नमेंट पर कसे आबलिगेटरी है कि वह मेट्रोपोलिटन के पास जाय और कहे कि आप इसमें बखल दीजिए। उनका अगर अधिकार है तो उन्होंने क्यों उसका इस्तेमाल नहीं किया ? मुक्षे तारीफ करनी है ला मिनिस्टर की। उन्होंने कहा है कि आइन्दा के लिए भी इस की तरफ ध्यान बेने की बात है। यह फिर भी अगर सोये पड़े रहें, बक्त पर ध्यान न दें तो फिर वही हास होगा । अगर सिर फुटौवल होता रहें, गुर्छारे के दरवाजे बन्द रहें, ऐसी स्थिति हो, तो गवर्नमेंट को तो कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा । इसलिए यह् जल्दी में नहीं किया, अब्छी तरह सोष्ष समक्न कर किया। मुक्षे एतराज है, बाजपेयी जी ने कहा कि वह्ह कंसे सिख्ब हुए ? यह इ्नके दिमाग में ब्यो यह बात है कि सिर्फ नीली पगड़ी बाला ही सिख हो सकता है ?

घो अटल वितारी बाजपेयी : यह तो मैंने नही कहा।

भी बरकारा संत् : आप के कहने का मतलब यही है। आप कहते हैं कि कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी सिख नहीं हो सकता, में यह कहता हूं कि कांप्रेसी भी सिख्र हैं......

धी बार बी बढ़े : इस वास्ते कहा कि दूसरे भी सिख हैं, उनको क्यों नहीं रखा ?

श्रो बरकारा संह् : मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि एक फ्यूडलिस्टिक टेठेंसी के लोग वहां बंटे थे जो यह चाहते थे कि जसे कोई जमीदार जमीन पर कब्जा करके मजारे को तंग करके उस पर कब्जा रखना चाहता है ऐसे ही वह गुरुदारों पर जो काबिज थे वह उसका रुपया इस्तेमाल करके अपनी पोलिटिकल ताकत बनाने के लिए आमादा थे। क्या आप ऐसी बात मानते हैं कि गुरुद्वारों में एसी चीज होनी चाहिए ? हम इस चीज के खिलाफ हैं। मैं यह कहता रहा हूं और अब भी कहता हूं कि गुरुद्वारों का जो सिलसिला है यह उन लोगों के हाय में जाना चाहिए जो इस की पवित्नता को, संक्टिटी को कायम रख पायें। यह नहीं कि तमाम रुपया पोलिटिक्स के अन्दर खर्च करें। पोलिटिक्स और धर्म को अलाहिद्या रखना है। शुक्र है कि और भी लोग आए हैं उन अकालियों में से भी जिन्होंने ऐसा कहना शुरू किया है कि पोलिटिक्स और घर्म को अलग-अलग रखना चाहिए। जब तक हम मिला कर चलेंगे तब तक कोई चीज साफ हो नहीं सकती है। अगर मन्दिरों में बंठ कर यह बात शुरू हो जाय कि वहां पालिटिक्स की बात होने लग जाय तो धर्म टूट जायगा। धर्म की बात धर्म वालों से लीजिए और पालिटिक्स को इससे अलग रखिए। हम कभी नहीं कहते कि हम उसमें दखल देंगे। हम गुरुद्वारों में दखल नहीं देना चाहते। ख्वामख्वाह यह बात कहना कि सरकार ने इस में दबल दिका है गैर-वाजिब तोर पर यह ठीक नहीं है। सरकार के लिए कोई रास्ता नहीं था। और जो कुछ सरकार ने किया उससे सारे सिख दिल्ली के तो बुश हैं। मुक्षे पता नहीं कि किसी का उस पर एतराज है। और अगर किसी को एतराज है तो एतराज वही करने वाला होगा जो इस के नीचे कट गया। कोई दूसरा सिख इस पर एतराज करने वाला नहीं है। अब सरदार रणजीत सिह् को यह कहना कि वह दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, में कहता हूं कि वह दिल्ली के रहने वाले चाहे न हों, लेकिन दिल्ली के बनाने वालेजरूरहैं। पिछले $30-40-50$ या 60 साल से वहां रहते हैं। उनकी जायदाद यहां है। बह परमानेग्टली

## 

यहां रहते हैं । उनको आप कैसे कह सकते हैं कि बह बाहर से आए हैं ? यह ठीक है कि दूसरे भी दिल्ली के रहने बाले हैं। समक्षार होग रखे हैं ताकि यह काम ठीक तोर पर चस सके। यह 1 लाब 34 हजार रुपये की बचत हुई है बह पहले कभी हुई? तो सरदारे आजम इस पर काषिज 亠ो ओ आज नहीं हैं उनके समय में भी हुई ? और किर यह जो किया यह् इसलिए किया कि पहले सरदार सन्तोब सिस जो इस पर काषिज ते उन्होंने इस थीज के चिलाफ बपना एक स्टैड काबम रखा कि कमेटी को कोई तोड़ नहीं सकता। यह स्टैंड रखा लेकिन कभी मास्टर जी से मिलते रहे, कभी किसी से मिलते रहे ।

यह सी-सा वह करते ही रहे । नतीजा यह हुबा कि हाईकोटं ने यह फंसला दिया, एक हिस्ट्री बयान की और उन की सब चोरें उसमें बताई, लेकिन अष्बिर में कहा कि इसके बगैर कोई च.रा नहीं है कि एक लेजिस्लेश्रन ला कर इस सारी चीज को दुएस्त किया जाय। इसके बाद आाप मानेंगे इस बात को कि सरकार ने ओो अपना अधिकार इस्तेमाल किया है वह्ट वाजिब था और प्रापर था, वक्त पर था । अगर नहीं करती तो कोताही करती और फिर ला ऐं आरंड सिचुएक्रन को संभाल नहीं पाते । इसलिए यह आडिनेंस लाना अच्छा ही हुआा है। यहु डिस्प्यूट्स संत फरेह सिद्ह या मास्टर तारासिह के जी पुराने चले का रहे हैं हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम एक ही बात कहते है कि जाने दीजिए उसको 1 यह बो एक दुरूस्ती की थीज काई है जो एक लादन पर अाई है उस को बागे बढ़ने दीजिए। 1 में मानता हूं कि जब यह्ह सारा ऐक्ट बने उसमें कई जो कमियां रह गई हैं उसके लिए हम भी सजेशचन ला मिनिस्टर को वेंगे कि छू बंग से वह होनी चाहिए और इस में हैं कमियां, उनको दुरुस्त करने की जरूरत है। यद्र मकविरे से हो सकता है। लेकिन आज यह्र कहना कि सिखों की तारीफ गलत है, बाजपेयी जी मुक्षे माफ करेंगे सिब्ब की तारीक

ठोक रबी हुई है। जो बस गुरुभों को मानता हो, ओो गुरु ग्रन्य साहब को मानता हो बह सिख्ब है । आप भी सिख्ब है अगर अप बस गुरुओं को मानते हैं और गुरु प्रन्ब साहब को मानते हैं। लेकिन मर्यावाबाले होग बो बड़े हो सकते हैं इसके लिए उसकी तारीक हूसरी करनी होगी। सिख्य की तारीफ ठीक सिली है। यह सिह की तारीफ नहीं है। ससह और सिब में फक्न है। बस गुरुओं को माननेबाला बाहे आप जसा ब्लीन होक्ड हों, चाहे मेरे जसा हों बे सब सिस हैं। आापने ठीक कहा, कोई सहजषारी कहने बाले हो सकते हैं। ोंफिनीघन कोई गलत नहीं है। अगर कोई कमी है तो उसको ठीक कर सकते है। लेकिन .सिब बो है वह्ह बोटर बन सकते हैं। आप बोट दे सकते हैं। आयद ऐसा कानून बन जाय कि बोट तो आप दे सकें लेकिन मेम्बर नहीं बन सकते 1 आपको कोई इस अषिकार से वर्षत नहीं कर सकता कि आष फिरोरणणि गुछद्वारा प्रबन्धक कमेटी के भी बोटर बन सकते हैं और विस्ली के शुछ्हारों के मी। तो बाप तो इस तरफ ध्यान दें-वोटर बनने की तरफ। आप को इससे क्या कि जल्दी में क्यों किया यया है। जल्दी में नहीं किया गया । यह सब कुछ इसलिए किया गया है कि इसको सही लाइन पर लाने की कोषिक्र की गई है। मैं आप के नोटिस में लाना घाहता हरं कि यू० पी० में जब बाप सी० बी० गुप्ता के साब ते तो भापने तमाम अपनी पार्टी के आएवियों को कीते सब fिकीजन तक रखा, एपूकेषान fिषार्टमेंट में कोई आबमी आप विबा हें ओो बपनी पार्टी के बाहर का लिया हो ?

घी अटल जिहारी बलेपी : यहां गुख्ठारों की बात हो रही है।

यी बरबारा सिंह : में छेढ़्ना नहीं चाहता था। इसलिए आप बहुत बुद्विमान है, बहुत अच्छे है, हमारे बोस्त भी है, लेकिन गुछद्धारों के बारे में अप बहुत कुष्ड कह पार्ये वह्ट मुहिकल है

क्योंकि हमारा रोज का वास्ता है। गुरुतारे का पैसा हमारे ऊपर आरे की तरह चलता है। इसलिए हमें ज्यादा दुख है इस बात का कि जिस जीवन को लाने के लिए वह कहते हैं, वह बुद्य उसबन को नहीं ला पाते, न उसको अपनाते हैं सिफ दूससरों से एक्सपेषट करते हैं। आपने ठीक कहा था कि हम इसका जस्टिफिकेषान नहीं करते कि कैसे पैसा ज्ञाते हैं। लेकिन आप इसका जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं कि यह आरिनेंस नहीं काना चाहिए था ? इसका अस्टिफिकेषन यह नहीं है । अगर दिल्ली में एक पार्टी इन पावर है, मेट्रोपोलिटन काँसिल में या किसी जगह पर भी तो जरूरी तोर पर उसकी राय लेनी चाहिए। यह आव्लीगेटरी नहीं है बल्कि नार्मल कोस में होना चाहिए इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। लेकिन इस बात की बिमा पर आप आडिनेन्स के जस्टिफिकेणन को बिल्कुल बत्म ही कर दें तो मैं सममता हूं कि आप यह् जस्टिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पर इतनी सीरियस सिचुएशन आई हुई थी कि इसके सिवाय और कोई चारा ही नहीं रह गया था कि गवनंमेन्ट उसमें दखल दे । जितना कुष्ष हुषा वह सब अपको पता ही है, वह बात मैं यहां पर कहना नहीं चाहता हूं जो राज्य सभा में सदरे आजम की बातें कही गई हैं कि कहां से जार-वार, पांख्पांच लाख के बड़ेबड़े मकान बने क्योंकि में जानता हू मेरे जिले में दरिया के किनारे पर एक छोटा सा गांव है जिसमें वह् बसते रहे हैं ........

## अप्पक महोष्य : आपके ही जिले के हैं ?

\&ी बरखारा संतह : में इससे झनकार नहीं कर सकता ब्योंकि वह वहां के रहने वाले हैं। मुमे पता नहीं दरिया ने आज वह द्राका बूसरी तरफ लुधियाने में कर दिया हो लेकिन पहले वह वहां पर ये। इसलिए जितना ही आप इसको खोलेंगे बह ठीक नहीं होगा। आप यह कहिए कि जितना भी करप्पान हुआ है, जितनी भी बराबी हुई है, गुख्वारे में बेठकर जो ऐसी बातें

करने वाले लोग हैं, मैं समक्षता हूं आप इस बात में हमारे साथ होंगे कि बहुत अच्छी तरह से उसकी तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि लोगों ने एक-एक पैसा अपने बून पसीने की कमाई से बड़ी श्रा के साथ वहां पर जाकर चढ़ाया है। व्रह सारा का सारा रुपया कहां जाता है ? इस बात में तो आप हमारे साथ होंगे कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोन लोग ऐसा काम करते रहे हैं।

और ज्यादा न कहते हुए में आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं कि एक जस्टिफिकेशन की बिना पर सरकार एक काम करने के लिए यह अर्डिनेन्स लाई है और इसका इनंक्टमेन्ट करना है तो उसमें जैसे सभी लोगों को अधिकार है बैसे ही हम भी उसमें अपने सजेसन्स देंगे और यह जो ख्यरा है कि शायद यह कमेटी हमेशा के लिए बंठ गई है वह गलत है। जंसे ही हालत नार्मल हुए ओर गुछद्वारों की फंग्रानिग ठीक तरह से चली और जिनके पेट कसे पड़े हैं खा-खा कर उनके पेट ठीले हो जायें उस वक्त हुम आपके साथ होंगे कि गुरद्धारों के एलेक्शन होकर वह आदमी वहां पर आ जायें जो कि ठीक हैं. कमेटी के आदमी आ जायें बहुत ठीक है, और आ जायें वह भी ठीक है लेकिन ऐसे आदमी होने चाहिएं जो कि इन्टेप्रिटी वाले हों और गुर्दारों का पैसा खराब न करने बाले हों। इन अलफाज के साथ मैं इस बात की ताईद करता हूं कि सरकार ने वरवक्त यह चीज की है। स्पीकर साहब, अभप तो सब कुछ पंजाब के बारे में जानते हैं, आपसे कुछ छ्ञापा हुआ नहीं है, यही चीज अगर पंजाब में भी हो जाये, जंसे कि भ्यूडल सरकार टूट गई है उसी तरह से इससे भी वहां नजात मिल जाये तो बहुत अच्छा होगा। इन अलफाज के साथ में खत्म करता हूं।

भों भान सिह भौरा (भाटंडा) : स्पीकर साहब, जो आर्डिनेन्स निकाला गया है में उसको सपोर्ट करता हूं क्योंकि इसके बगैर, जो लड़ाई वहां पर चल रही थी, जो चड़ावा वहां पर चढ़ता है उसके लिए जो लड़ाई बल रही थी वह
[धी भाज लैसह मोरा]
मिटने बाली नहीं थी। अच्छी बात हुई कि यह आर्गिनेन्स आा गया, जो पहले से वहां काबिज थे उनको हटा लिया गया और उनकी जगह पर दूसरे कुछ लोगों को नामिनेट कर दिया गया । मिं अभी सुन रहा था कि फ्यूडल टेन्ड्नेस्सी बाले जो लोग हैं उनको बहां से खरम करना है। सरदार दरबारा सिंह घहां पर नहीं हैं। में यह जानना चाहूंगा कि क्या जो लोग उस बोर्ठ में नामिनेट किए गए हैं वे फ्यूडल नहीं हैं ? कोन नहीं जानता कि सिक्का जगजीत सिह उस बानदान से हैं जिस बानदान के बुज़र्गों नें, जब बन 1921 में पंजाब ही नहीं, बत्कि हिन्दुस्तान के सिखों ने गुर्दारों को नजात दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी यी तो नलकाना साहब ने कुओं में जहर डाल दिया था और हजतयों सिस्ब उसमें मर गए ये । अंग्रेजों ने उनको "सर" के बिताब दिए थे, जमीनें दी थीं और लंडलाठं बना दिया था। और आज ये कहते हैं फ्यूरलिस्ट टेन्डेन्सी बालों को खत्म करना है। जो बोहं बनाया है वह हो सकता है पहले से छुछ अच्छा हो लेकिन जो सिख्ब घमं की रवायत है उससे यह उसटी बात है कि इस तरह के पविन स्थान पर ऐसे सोगों को विठा दिया जाये जो कि क्यूठल हों, जो लैंबलार्ठ हों।

## 13-55 hrs.

[MR. DEPIVTY-SPEAKER in the Chair]
मैं समघ्मता हूं गुरु नानक देव साहब ने और गुर गोविन्द सिह ने जो लिखा था और जो उनकी बिन्वगी थी, उसके यह बिलाफ जाता है अगर पहां पर बड़े बढ़े लंख लाउंस् को और बड़ेनह़े सरदारों को बिठा विया जाये। गुर नानक साहब ने उनके बिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वे अपनी जिन्दगी भर गरीबों के साथ दहे और आप कहते हैं कि सिब्ब वे हैं जो कि लंड्लार्ठ हैं। इसलिए में कहता हूं कि यह जो बोहं है उसमें जिन लोगों को आपने नामिनेट किया है बहु ठीक नहीं हैं। मैं समझ्नता हें अगर ऐसा होता कि पार्लियामेन्ट से दो एलेक्ट हो जाते

मेट्रोपोलिटन कोंसिल से भी एक ले लिया जाता अगर बहां पर कोई होता और प्रेसीडेंट एक नामिनेट कर देते--ऐसे लोग होते जो कि इन्टेत्रिटी बाले होते और जिन पर किसी को उाउट नहीं होता तो बाजपेयी जी को भी यहां पर कुछ कहने का मीका नहीं मिलता कि कैसे लोगों को बहां पर विठा दिया गया। बाजपेगी जी का सगड़ा क्या है बह आप जानते ही हैं। (घ्वबषान) … .. अकाली पार्टी की बहां पर गबनंमेन्ट थी ओर पहले इन्होंने कहा कि मोस्ट करप्ट सरकार है। वहां पर प्रेसीठेन्ट स्ल कीजिए। लेकिन दूसरे ही दिन वे बाजपेयी जी के पास आ गए तो इन्होंने कहा कि हमारी मांगों को मान लो तो ठीक है। ( य्यक्षान ) $\cdots$ तो किष्टी स्पीकर साहब, में यह कहना चाहता हूं कि गुस्दारों का जो रबंया रहा बोर जो बहां का फंड है उसको जंसे बरता गया, जिस तरह से इस्तेमाल किया गया उसकी पड़ताल होनी चाहिए। सरदार संतोब सिं यहां पर लालों ख्पया बा गए और पंजाब के दूसरे गुरहारों में जैसा होता है उसका हमको पता है कि लाबों रुपया एलक्षान में बरता जाता है। वहां पर गुछारों में सिख्बों का कब्जा नहीं है बलिक वहां पर महन्तों का कम्ता है जिनके गुरुओं ने लड़ाई लड़ी है। इसलिए मैं कहना चाहता हू कि सरकार इस तरफ भी सोचे कि वहां पर मी एलेष्सन करवाये जायें और घहां पर जो बोहं है उसके लिए इन्होंने कहा है कि कुछ दिन के बाद एलेषमन करबा दिये जायेंगे तो में चाहता हूं कि मिनिस्टर साहु फौरन ही यह काम करवायें। एलेषसान बहां पर हो जायें ताकि यह बोरं न रहे और एलेक्टेउ लोग जो कि वहा के रहने वाले हैं वे आ जायें। मैं तो समक्षता हूं कि जितनी देर सियासत ओर धर्म को एक साथ रबा आयेगा तब तक यह गढ़बड़ घलती रहेगी। सियासत और घरं को अलग-अलग करना चाहिए। मं नहीं समझ्नता कि यहां पर सेन्द्रल गबनेमेन्ट इस तरह का कानून क्यों नहीं लाती ? गुछा़ारे में जो शिरोमणण कमेटी के मेम्बर थे वे बहा से वैसा बर्चं करोे एम० एल० ए० और एम० पी० बन जाते हैं। इसके लिए निहायत जहूरी है कि

पहां पर ऐसा बिल लाया जाये कि सियासत और धमं को अलग-अलग रसा जायेगा । फिर यह् भ्जड़े नहीं होंगे । अकाली पारी हमेशा ऐसे ही करती रही। धर्म के नाम पर बोट ले लिये और गद्दी पर बैठ कर गरीबों को कुचला।

## 14 hrs.

मेरे इलाके में बहुत बड़ा गुद्वारा है, दमदमा साहब, पांबवा तस्त। जब अकालियों ने देबा कि वोट नहीं मिल रहे हैं तो सात विन पहले गुर प्रन्ध साहब की पीठ में आग लगा दी और कह्ह दिया कि कम्पुनिस्टों ने,आग लगा दी। लेकिन जो लोग पकड़े गये बह अकाली पार्टी के लोग थे। इसलिये धर्म को सियासत में बरता आा रहा है इसको सरकार को अलग करना बाहिये ताकि धमं पबिन्न हो। मैं आशा करता हहं कि मंत्री जी जो कानून लायेंगे उसमें ऐसी व्यवस्था होगी कि सियासत और धमं अलगअलग होंगे, और जो लोग चुने जायेंगे धर्म के लिये कम से कम सियासत में नहीं खड़े हो सकेंगे। अगर ऐसा नहीं किया जायगा तो गुर्ढारे की पविश्रता कापम नहीं रह सकती है । मैं आघा करता हृं कि मंत्री जी छसी सेशन में ऐसा कानून लायेंगे ताकि हासत ठीक हो सके । मुभे पूरा मरोसा है कि गुल्वारों का इलेक्यन कराने का जो बिल है वह इसी सेश्न में मंत्री जी लायेंगे। हान घाब्दों के साथ मैं इस आड्गिनेन्स का समर्यन करता हूं ।

थी सतपाल कपूर (पटियाला): जनाबे सदर, हिस्ट्री में आया है कि कई बार गुरुओं को मजब्रर होकर अपने पैरोकारों के खिलाफ लड़ना पड़ा। आज सिब्ब गुछद्धारों की हालत ऐसी है कि जिसके बारे में जितना कहा जाय वह कम ही है। अगर इन गुरुारों को कायम रखना है, हनकी मान्यता को कायम रख्बना है, तो उसके लिये यह जरही है कि जो लोग इन गुरुदरों में बंठे हुए हैं उनको हनसे बाहर किया जाय। दिल्ली में सरकार ने जो कुछ किया वह बिल्कुल

ठीक किया है। यहां पर यह हालत थी कि जो आदमी 32 रु० महीने का नौकर था आाज से 10 साल पहले, वह आज 50 लाब रुपये की जायदाद का दिल्ली में मालिक है। 16 लाख रु० की कोठी प्रेटर कललाश में नजर आती है। बाजपेयी जी को नजर नहीं आती है। गुछुदारे में 50 बोरी लंगर में लगती है तो 500 दिसा कर दाम बसूल किये जाते हैं। कढ़ावे की गिनती नहीं होती। दिल्ली और पंजाब में भी जो आमदनी होती है, वह बोरियों में बन्द की जाती है।

100 बोरी भांज को इकट्ठा करके 10 बोरी दर्ज की जाती हैं अंर 90 बोरी घर में जाती हैं बोर यह पंसा बुरे कामों के लिये काम में लाया जाता है। इसकी रोकथाम के लिये जो कदम उठाया गया है उसका में समर्थन करता हूं।

श्रीमती निरलेप कोर एक बहादुर औरत हैं क्योंकि उन्होंने गुहद्धारों की पविश्रता बचाने के लिये बड़ी दलेरी तथा हिम्मत से काम किया है । में तारोफ करता हूं कि उन्होंने वह काम किया जो हर एक आदमी को, जो कि गुरद्धारों की पविश्रता कायम रखना चाहता है, उसको करना चाहिये था। इसलिये सरकार को मजबूर होकर गुरुदारों की हालत सुधारने के लिये इस आर्डीनेन्स को लाना पड़ा। दिल्ली में गुर्दारों की आमदनी 40 लाब रु० साल से ज्यादा नहीं हुई। दो, बाई लाब रु० महीना की आमदनी दिल्ली में दिखाई जाती रही। 20 मई को सरदार जोगिन्दर सिंह ने गुर्दारे का प्रबन्ध सम्भाला है। 20 मई से लेकर 20 जून तक की जो आमदनी है वह 6 लाख रु० है । यानी एक महीने में ठाई लाख से बढ़कर 6 लाख रु० की आमदनी हो गयी। और उनका अंदाज है कि इस साल से 70 लाख रु० की आमदनी गुरुदारे की होगी ।

माननीय बाजपेयी ने बड़ा जोर लगाया हस बात पर कि यहां कांग्रेसी लोग गुर्द्वारा प्रबन्धक

## [थी स्लपाल कूपर]

कमेटी में ले लिये गये। लेकिन उनकी पार्टी, सी० पी० आई०, सी० पी० एम०, डी० एम० के० आादि पारटयों के मेम्बरों ने राज्य सभा में एक बात कही थी कि सरदार जोगिन्दर सिंह की रहनुमाई में बनायी गयी कमेटी में करप्षान नहीं हो सकत।। और यह बात उन्होंने एक महीने के अर्से में साबित कर दी, ठाई लाख रु० के बजाय 6 लाब रु० कमाया। कारण जाहिर है कि हुया बोरियों में घर नहीं जा रहा है। बहां पर 50 बोरियों की जगह 500 बोरी का बिस नहीं बन रहा है।

जहां तक सरदार रणजीत सिस्ह जी का ताल्लुक है मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वह कांस्टीटूएंट असेम्बली के मेम्बर रहे, पहली, दूसरी और तीसरी लोक सभा के सदस्य रहे हैं और उन पर अभी तक किसी तरफ से कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। आज दिल्लो के गुस्दारों में जो ला एष्ठ आठंर की हालत थी, जो उनमें जाने वालों की हालत थी, जो यहां दलबन्दी थी और जिसका असर यहीं नहीं बल्कि हर जगह पह़ रहा था, पंजाबी बदनाम हो रहे ये कि ये लोग हर बात और हर जगह पर लड़ते हैं, उसको बत्म करने के लिये सरकार ने यह कदम उठा कर बहुत अच्छा काम किया। हमारे दोस्त की हालत तो वही है, जंसे मिसाल है कि अंधे को अंबरे में बहुत दूर की सूकी, हर बात उनको इसी दृष्टिकोण से देखनी है, चाहे कोई बात कितनी ही ठीक हो या गलत हो।

माननीय भान सिह भीरा ने कहा कि अकाली पार्टी करष्ट है। लेकिन जब अकाली वजीर कम्युनिस्ट पाट्टी से मिल गये तो उनका करप्ान दूर हो गया। इसी तरद्ट दिल्ली के गुर्दारों में कुष्ध भी होता रहे, 50 की जगह 500 बोरी का बिल बनाया जाय, 100 बोरी भांज की जगह् 10 बोरी दिखायी जायें, इस पर कम्युनिस्टों को कोई आवत्ति नहीं। दिल्ली में 17 लाब रु० की विर्छिग बनाना, और जो लोग

मिलने आते हैं वह एयर कंडीघन्ड गाड़ी में खाते हैं तो बह् अच्छे हैं क्योंकि कम्पुनिस्ट मिलने आाते हैं। समक्न में नहीं आता कि हमारा मौरल कहां जा रहा है। हमते साथी बही बात करते हैं जिससे उनकी पार्टी को लाभ हो। खाप एक मिनिमम स्टंन्ब्रह तो मुकर्रर कीजिये, एक कोड आफ कंजक्ट तो अपनाइये कि किस बात को कहना बाहिये भर किस ब्वात को नहीं कहना बाहिये।

जिस तरह से आपने दिल्सी के गुष्बारों में पविद्नता कायम करने के लिये हनीधियेटिय लिया है उसी तरह से पंजाब के गुष्बारों में भी सुधार करने के लिये , बापको कदम उठाना चाहिये। आज वहां हालत यह है कि गुछछारों में स्मगलिग होती है, दुनिया भर के जुर्म किये जाते हैं, हर बदमाश आदमी जो कहीं पर पनाह नहीं वा सकता उसको आाज गुछाहों में पनाह मिल जाती है। अकाली पार्टी के जत्थेदार लोग ऐसे लोगों की रबवाली करते हैं। क्या वह गुछतारे छनहीं कामों के लिये बने हैं ? हन गुछछारों से हमको क्या प्रेरणा मिलती है। मिं पूछना चाहता हूं कि जिस पविश्र भाबना से यह गुस्दारे बनाये गये क्या आज वह मकसद पूरा हो रहा है ? उस मकसद को पूरा करने में जो भी रकाबट सामने आती है, सरकार को उसे दूर करना चाहिये। उस मकसद को पूरा करने में कोन काषट वंदा करते हैं ? मेरे स्यास में वे हैं अकाली पार्टी के जत्येदार, संत फतेह fिंह और उनकी पार्टी। पंजाब में भी और यहां भी। पंजाब में आप गुर्दारे में घुस नहीं सकते, वहां के अकाउन्ट को चेक नहीं कर सकते, वहां किसी को किरफ्तार नहीं कर सकते ब्योंकि बह गुछ्डारे में बेठा है। कोई आवमी अगर कस्स करके गुछ्हारे में चला जय और जल्थेदार को कीस अबा कर वे तो कातिल को पकढ़ा नहीं जा सकता । इस किस्म के हालात आज पंजाव में हैं । इसको ठीक करना किसकी जिम्मेवारी है? में मिनिस्टर साह्यद से यह पूछना घाहता हूं। उधर के लोग तो बतलायेंगे नहीं। उनकी जिम्मेवारी तो सिर्फ एक है। उनकी जिम्मेबारी

है हल्काम लगाना, उनकी जिम्मेदारी है जो कुछ सरकार करे उसको अपोज करना, इसके सिवा उनकी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी तो है कि जहां अन्बेर हो उसको दूर करे। दिल्ली में आपने किया, पंजाब में भी पालियामेंट कदम बढ़ाये ।

घण महेन्ट निह निल ( किरोजपुर) : उभाध्यक्न महोवय, दिल्सी को गुछातरों के बारे में जो कुष्ध हिन्दुस्तान की सरकार ने किया है उसके लिये मैं उसको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिस-जिस गुछदारे में ध्री गुरु तेग बहादुर जी ने घाहादत के कर हिन्दू घर्म की रक्षा की थी, उसको ताले लग जायें, राइफल्ब वाले पहरे पर खह़े हो जायें, जिखों के दो प्रुपों में तशादुम का खतरा हो उलये और हिन्दुस्तान की सरकार सोई पड़ी रहे, यह नहीं हो सकता था। बीस दिन पस्बीस दिन वह देबती रही, इन्तजार करती रही, जो गुरछारा था वह बन्द हो गहा था और जो श्वालु लोग चे वह घमरं से रोते थे। में जाता रहा हूं गुख्दारा सीसगंज के बाहर। मेने वहां देखा कि औरतें, सिख्य देवियां, सिख्ब बाबे, जो श्रद्धालु चे और सिख्य धर्म से प्रेम करते चे, बह रो रहे मे और गुरुवाणी का एक घब्द बोल रहे थे :

> कल काती राजे कसाई,
> धर्म पंख कर उडरिया।
> कू़ु अमावस सच चन्द्रमा, दीसे नाहीं के चढ़िया।।

जब ऐसी हालत पैदा हो जाये, जब यहां गोलक युद शुए हो आये, और ऐसा गोलक युद्ध जिसमें कले आम हो सकता था, तब में समक्षता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार ने ऐन मोके पर, हालोंकि देर से, कदम उठाया। यह जो कमेटी थी, मिं हिन्दुस्तान की सरकार से कहांगा, जो उसके ओहददेदार थे, आज से नहीं पहले से वह ठीक काम नहीं कर रही थी । आज तो जनसंघ वाले उनके भाई बहन बन गये हैं और अटल विहारी बाजपेयी उनकी मदद के लिये बेंे हैं। में हैरान

हूं कि पंजाब से सिर्फ एक टोटरू अकाली दल का आया है और वह भी नहीं बोला है। उनका दर्द सिर्फ श्री बाजपेयी को आया है। उनके बजाय गुरदास सिह बादल को बोलना चहिये था जो कि अकाली एम० पी० हैं।

मैं समक्षता हूं कि जनसंघ और अकाली दल ऐसी फिकापरस्त पाटियां हैं जिन्होंने हिन्दुस्तान में आग लगाई है। में समझ्सता हुं कि इस अकाली पार्टी ने गुरुद्धारों पर कब्जा करके जो सिख धर्म की बद्दुर्मती की हैं, जो बेइज्जती की है उसको इतिहासकार माफ नहीं करेंगे। आज हिन्दुस्तान के. इस सबसे बड़े सदन में में कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद होगा कि सन्त फतेह सिंह ने गुरुद्वारे में अरदास की और अर्दास करके तीन बार अरदास भंग की। इसके बाद जो कुछ हुआ उससे सिख धर्म का सिर शर्म से ध्रुका। बूसरी तरफ हमारे महान् शहीद सरदार दरांन सिह फेरूमान थे जिन्होंने एक अरदास की और फैसला किया। उन्होंने एक चिट्ठी लिली सन्त चानन सिंह को जो किरोमणि गुख्दारा प्रबन्ध कमेटी के प्रधान हैं और एक चिट्टी सन्त फतेह सिह को लिखी जो आज महन्त बने बैंे हैं पंजाब में । जो चोर उचक्के चोधरी और गुंडी रन प्रधान के माफिक है। उनको विट्ठी लिखी कि संन्तजी महाराज, आपने गुरुद्दारे में बँठकर एक प्रण किया था कि आप चण्डीगढ़ के लिये या तो मर जायेंगे या चण्डीगढ़ को प्राप्त करेंगे और अरदास को पूरा करेगे। लेकिन आपने सिखों की मर्यादा को भंग किया है, सिबों की बेइज्जती की है, जिससे सिख गुर्द्धारों का सत्कार घटता है। आपको वह अरदास भी याद होगी जो इतिहास में आती है। महाराज रणजीत सिंह की फोज मुगलों से लड़ने के लिये जा रही थी। उसका जनरल अकाली फूला सिह था। उसने अरदास की। महृाराज रणजीत सिंह ने उसको रोका और कहा कि रक जाओ, आगे बहुत दुर्मन हैं। अकाली फूला सिह ने कहा : ओ काने, तुक्षे पत नहीं कि अरदास की क्या कीमत होती है ? अकाली फ्ला सिंह मुगलों से लड़ा और अपनी

## [बी महेग्र लिह मिस]

चहादत दे दी, बह वापस नहीं आया, महाराजा रणजीत fसह के कहने से । उसी तरह से फेस्मान ने एक पर्र लिखा बाबा फलहह सिंह को और शिरोर्मण गुर्दारा प्रबन्धक कमेटी के सन्त चानन सिह को कि आप मुस्कको अपना प्रण पूरा करने की इजाजत दें। गुरद्धारे सबके सासे हैं। तुमने गुरदारे में जो अकाल तस्त है उसकी छत पर बैठ कर अरदास की थी और रोज कड़ा प्रसाद बाते रहना लेकिन में पष्लिक के सामने गुरद्धारा मंजी साहब के सामने मरण व्रत ल्लूंगा। सन्त फतेह सिंह उस चिट्ठी को पी गये और उसका जवाब तक नहीं दिया। लेकिन इस मदं मुजाहिद ने हिन्दुस्तान में नाम पंदा किया। आज तक कभी 74 दिन का फर्म जिन्दगी और मोत में किसी शहादत में नहीं हुआ । मिं कहता हूं श्री बाजपेयी से कि बहद इन पापियों की मदद न करें। पापी के मारने को पाप महावर्यल है। अब पंजाब में अकालियों का प्रबन्ध गुहछारों में नहीं रहेगा। जो कुछ है वहृ दरांन ffहु फेस्मान की रहह करवा रही है। उमने सन्त फलेह सिह ओर सन्त चानन सिह को जो पव लिखा उसको वह पी गये, लेकिन मदं मुजाहिद ने ऐलान किया कि 15 अगस्व को उस बकाला गुहुदारे में जहां श्री तेग बहादुर प्रकट हुए थे, अस्बण्ड पाठ रबबूंगा और अरदास करके दरबार साहब में जाकर बंठ जाऊंगा। जो सन्त फतेह मिह इल्जाम लगाते रहें हैं हिन्दुस्तान की सरकार पर उनके पापी आदमियों ने क्या किसा देखिये। गुरनाम fिह ने, जो चीक मिनिस्टर घे पंजाब में, जिनके भाई-वाल जनसंष बाले थे fिनिस्ट्री में, मदं मुज्रहिद को 14 तारीब की रात को 12 बजे गिरफ्तार कर लिया, हथकड़ियां लगा दीं और उसको जेल में बन्द कर दिया 1 वह दूक़ा जनरल हाथ जोड़े था कि मुक्षे अरदास कर लेने दो गुर्दारे में जाकर। लेकिन किसी एस० पी० या ही० सी० ने उसकी बात को नहीं माना। उसको सेंट्रल जेल, अमृतसर में भेज दिया। उसके बाद 15 अगस्त को उस मर्द मुजाहिद झाहीद दर्शान सिंह फेल मान ने अमृतसर जल में

अरदास की, यह मैं धी बाजपेयी को बतलाना चाहता हूं, और अरदास करके मरण व्रत पर बंठ गया।

उस मर्द मुजाहिद ने अपनी बिल में लिबा कि जब में मर जाऊं, सहीब हो आऊं, तो जो सन्त फलेह fसह का अग्निकुण्ड, पाबण्ड कुण्उ, बना हुआ है, उसमें मेरा संस्कार कर देना। लेकिन उनकी सरकार ने, ही० सी० ओर एस० पी० ने अर्ज किया कि मड़बड़ हो जायेगी, कल्लेआम हो जायेगा और वहां की पबिनता भंग होगी। उनकी बिल को तब्दी ज करवाया गया। तब उन्होंने यह मांग की कि घहादत के बाब मेरा गहीद सिर द्वबार साहब के सामने नवा कर मांष ले जाना और उसके बाव बहां संस्कार कर वेना। लेकिन गुछ्दारा बालों ने इसकी इजात्रत नहीं बी ब्योंकि गुछ्ठारा उनके कनो में था ओोर पंजाब की सरकार अकालियों के कम्ले में थी। जनसंष वाले उनके भाई वाल मे।

ऐसे ही ह्ञालत आज बिल्ली में हैं। मंं कहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार एक आल इंडिया ऐषट बनाये गुस्दारों के लिये और इससे मुषार होगा। गुरू नानक देव ने कहा था कि :

> अवल अल्ला नूर उपाया कुदरते दे सब बंदे ।
> एक नूर ते सब जग उपजिया कोन भले कोन मन्दे ॥

यह नहीं सोचते कि अगर इस बात पर हो उन अकालियों की श्रदा है तो उनको क्या है, चाहे जगजीत सिंह बनें, रणझीत सिंद्ध बनें, जोगेन्द्र सिंह बनें या प्रीतम सिंह बनें क्योंकि नानक देव ने कहा था कि :

> एक नूर तो जग उपजिया
> कोन भले कौन मन्दे ।।

अन्त में भारत सरकार से कहूंगा कि पंजाष में जो गुर्दारों की हालत है वहू भी बहुत बराब है। इससे मी बदतर है। बहां के

गुछा़ारों की हालत यह है कि बहां अफीम बिकती है, वहां स्मग्लर छ्विपते हैं क्योंकि अमृतसर बार्डर के साथ है, वहां गुछद्धारों में गुए रामदास की सराप है, वहां वह लोग रहते हैं। पुलिस वहां जा नहीं सकती। गुण्डे जा सकते हैं, स्मगलर जा सकते हैं, अफीम बेचने वाले जा सकते हैं लेकिन इन दीजों की रोकथाम के लिये पुलिस नहीं जा सकती। मैं एक बात कहता हूं कि लोगों का धर्म से यकीन उठ गया। हिन्दुस्तान की इससे बदतर हालत और क्या हो सकती है? जिस तरह से बाई एलेकशन में ठिफेषकान्स हो रहे हैं यह् भी उसकी कड़ी है। जब आदमी धर्म का विचार न करे, जब धर्म में यकीन न करे तो वहां सब कुछ हो सकता है। मैं भारत सरकार से कहूंगा कि गुरुदारों के लिए एक आल हंडिया एषट बनाया जाए। ये तो दिल्मी के गुरुद्धारों की बात करते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि सारे हिन्दुस्तान के गुर्दारों के लिए एक्ट बनना चाहिये। जहां तक पंजाब के गुछछारों का सम्बन्ध है, वहां जत्येदार और जो जम्फेमार हैं, उनको हटाया जाए और महन्तों को पंजाब में बत्म किया जाए। में बाजपेयी जी को बतलाना चाहता हूं कि जत्येदार संतोख सिंह की जो कमेटी थी तब उनका 35 लाब रुपये का सालाना बजट हुआा करता था लेकिन अब एक हफ्ते के अन्दर ही ईस बोर्ठ ने एक लाब रुये से ज्यादा की आामदनी करके दिबला दी है। वह कहां से आा गया ? जत्येदार ओगेन्द्र सिंद ने षर से नहीं विपा। ये लोग गोलक कोर ये ओोर घनके बक्त में गोलक युद्ध चलता था। जत्येदार संतोष सिह कभी थे तो कभी रिख्पाल सिह का कघ्जा हो गया। भारत सरकार ने जो कुष किया हैं बहुत अष्छा किया है। लेकिन मैं कहूंगा कि इलंक्हान जहर करवाये जायें और जल्बी करवाये आयें। दिल्ली के लिए ही नहीं बलिक सारे हिन्दुस्तान के गुखा़ों के लिए इलेक्शन करवायें ताकि जो प्रेमी जन हैं, जो श्रद्वा रबने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके कब्जे में ये गुछाधारे आा सकें।

इसके साथ मैं छस बिस का समर्थन करता

हूं और इसका हादिक स्वागत करता हूं। इसके लिए मैं सरकार को मुवारिकबाद देता हूं। एक बहुत अच्छा उदाहरण इन्होंने पेश किया है।

SHRI H. R. GOKHALE: The main point in support of this Bill I have already made in my introductory speech. What more jus ification can there be than this that all the Sikh Members, who have spoken in this debate, have supported this Bill.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: They are not from Delhi.

SURI H. R. GORHALE : I take it, the hon. Member also is not from Delhi. In addition to that, he is not a Sikh.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: The hon. Minister also is not a Sikh.

SHRI H. R. GOKHALE: This measure has received wide acceptance from the Sikhs of Delhi. Hon. Members, who are Sikhs, in this House have all supported it. This was done in consultation with the Silh community. As I seid in the beginning, it was a temporary measure.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: In consultation?

SHRI H. R. GOKHALE : Yes. Various sections of the community were consulted to meet the situation which had arisen at that time. There was no regular method of holding elections. That will be devised when the new measure will be brought forward. I assure the hon. Member that it will be brought forward in a reasonable tim:, as early as posible. It is nobody's intention to give possession of these Gurdwaras to 3 nominated board for all time to come. The ideal to te achieved is that the Sikh community should elcet their own members for the purpose of management of this board. That object will be fuifilled when the new measure will be brought forward. I have told of the circumstances in which it had been brought. It was not purcly a legal question but it was a law and order question also. The High Court dealt with the legal question and made one recommendation which we accepted. The Government dealt with the law and order situation. The law and order situation was such that something emergent was necessary.
[Shri H. R. Gokhale]
I do not wish $t o$ repeat all the arguments which I have already given in my opening speech.

घो अटल बिहारी बज्येयो : इस विवाद में जिन माननीय सदस्यों नें भाग लिया है. में उनको धन्यवाद देता हूं। यह ठीक है कि प्रायः सभी सदस्यों ने अघ्यादेश का समर्षन किया है। लेकिन कुछ्ब माननीय सदस्यों ने यह भी माना है कि अभी जो विधेयक पेक्न किया जा रहा है, उसमें कुछ्ब खामियां है, कुछ्ध कमियां हैं और उन कमियों और खामियों को दूर किया जाना चाहिए।

सरदार दरबारा संसह ने यह स्वीकार किया है कि प्रबन्घक बोडं में जो भी सदस्य नामज़द किए गए हैं, वे कांग्रेसी हैं-

एक मालनीय सबस्य : नुकसान क्या है? कांश्रेसी सिख भी होते हैं।

थी अटल दिहारी बानकेयो: कांग्रेसी सिख्र होते हैं लेकिन गंग कांग्रेसी भी सिख होते हैं और दिल्ली के सारे सिख कांग्रेसी नहीं हैं।

यह कहा गया है कि इसका सभी ने स्वागत किया है। स्वागत किसने किया है और किसने नहीं किया है, यह तो तब पता लगेगा, जब चुनाव होगा। उपाष्यक्ष महोदय, आप इसको तो स्वीकार करेंगे fिः अपने दल के सभी सदस्यों को नामज़ करके सत्ताहढढ़ दल ने प्रशांसा का काम नहीं किया है।

घी धार० डी० भंडारी (बम्बई मष्य) : अच्छे लोग हैं।

घं बटल किहारी बर्जयेयी : इसका अर्य यह्र है कि कांग्रेस पार्टी के बाहर कोई अच्छे लोग नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के गुएद्वारों का ऐसा चिन खींचा गया है जो बढ़ा ही भयंकर है, बढ़ा ही वीभत्स है। कह्टा गया है कि र्पया खाया जा रहा था। कहा गया है कि किसी सज्जन ने

पचास लाख रुपया बना लिया और बंगला खड़ा कर लिया। इस तरह के भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण दिये गये हैं। में जानना चाहता हूं कि यह स्थिति कष से चल रही है। अगर स्थिति कई वर्षों से चली आ रही है तो पहले से हुस्तक्षेप क्यों नही किया गया ? कारण एक ही है कि सरदार संतोब सिह तब तक दूष्ष के धृषुले थे जब तक वह्ह कांप्रेस पार्टी के साथ चे और कोप्रेस पार्टी के सिलाफ हो गए तो सारी बुराइयों के गड़ बन गए। यह् जो दृषिटकोण है इसको सरकारी पार्टी को बदलना होगा ।

घी सत्ताल कपूर : संतोष्ब सिह्ह कभी कांग्रेस पार्टी के मेम्बर नह्ंं रहे।

धी बटल बिहारी बत्येसी : यह्ह फंक्चुअली गलत हैं। मैंने कब कहा है कि मेम्बर थे। मैने तो कहा है कि कांग्रेरा पार्टी के साथ थे ।

एक मालनीय सबस्य : जसे शाशिमूषण आप के साथ हैं ।

घी अटल विहारी बर्बपेयी : यह विल्कुल बेटुनियादी बात है।

धी साघू राम (फिल्लोर) : कब कांग्रेस के साथ थे ?

घी अटल fितारी घअपेयो : चुनाव को अप भूल गए हैं ? सुभद्रा जोली जी यहां नहीं हैं। लेकिन आप मूल गए हैं कि सुमद्रा ओरी जी सरदार संतोब्ब सिह् को लेकर प्रघान मंबी श्रीमती छंदिरा गांषी के पास गई थीं। कซ्षा चिठ्ठा मत खुलवाइये। जब तक कोई कांग्रेस पार्टी के साय है वह्ट अच्छा है और जब वह्र बिलाफ हुआा या वह बिलाफ है, तो वह बुरा है, यह् कसोटी ठीक नहीं है। व्यक्ति के गुण दोष के आघार पर निर्णय होना चाहिए, राजनीतिक आधार पर नहीं। यही हमारी भिकायत है कि राजनीतिक आधार पर निर्णय होते हैं। प्लेबिसिट फंट काइमीर को भारत से अलग से जाने की बात पहले से कर रहा था। लेकिन जब चुनाब भाए

तोर चुनाव में आपको कठिनाई दिखाई दी, आपने उसको अबैध्र घोषित कर दिया। उसको तहले से अवंध धोषित किया जाना चाहिये था। ोेकिन तब आपने कार्राई नहीं की है। आपने कारंबाई तब की जब चुनाव सिर पर आ गए।

उपाष्यक्ष महोदय, आप तो इस सदन के पुराने सदस्य हैं बोर आपको याद होगा कि गोअा में फोज मेजना पहले से जारी था लेकिन गोआा में फोज नहीं भेजी गई। चुनाव सिर पर आा गया, एक व्यक्ति को विजयी बनाना जह्री हो गया, तब गोला में फोज भेजी कई । क्या सभी निणंय काप राजनीतिक आधार पर करेंगे ? कोई नहीं बाहता कि गुछद्धारों की पविभ्रता किर से स्थापित न हो। कोई नहीं चाहतां कि गुहद्यारों से घन का दुरुपयोग किया जाए। लेकिन कांप्रेस पार्टी जब उसके स्वार्य पर चोट लगती है, तभी कारंबाई करती है. यह खेद की बात है।

मुने लेद है कि श्री महेन्द्र fिंह गिल पंजाब की सारी राजनीति को यहां ले आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि सरदार गुरनाम सिह जब मुस्म मंत्रो थे तब उनके जमाने में सरदर फेरमान को घहीद हो जाने दिया गया। आज बही सरदार गुरनाम fंस् कांप्रेस दल के प्यारे हो गए हैं $\cdots$

धी महेन्र्र नितह गिए : गलत बात है।
\&ी अटल निहारी बत्येपेयी : उन्हीं को आगे बढ़ा कर अकाली मंविमंडल को तोड़ा जा रहा था। उन्हीं को मुल्य मंनी बनाने की कांयेस पार्टी को$\overline{\text { हिश कर रही थी। }}$

थी महेन्म नित् निल : बिल्कुल गलत बात है।
भी बहल दिवारी घन्येयेयी : अगर यह बात गलत हैं तो राज्यपाल ने जो कुछ्ब किया है वह ठीक किया है।

## थी महेन्ता नलंतु गिल : वह ठीक है।

घी अटल निहारी खल्बयेयी : आपने राज्यपाल के आाषरण की आालोचना की है। पंजाब की

नई स्थिति भी इसका प्रमाण है कि अगर राज्यपाल का निर्णंय कांग्रेस के पक्ष में जाता तो राज्यपाल अच्छे, खिलाफ जाता तो राज्यपाल बराब।

भी सतपाल कपूर : रंगदार ऐनक लगा कर काए हैं क्या ?

भी अटल विहारी बलपेपी : में ऐनक लगा ही नहीं रहा हूं।

श्री गोबले ने कहा है कि वह इस पर पुर्नविचार करेंगे। जब हमने दिल्ली एठमिनिस्ट्रेश्रन एकट में मंट्रोपोलिटन काउंसिल को अधिकार दे रखे हैं, उस पर एक जिम्मेदारी सौव रखे हैं कि ट्रांस्रर्ड सबजेक्ट्स के बारे, स्थानांतरित विषयों के बारे में वह अपनी सिफारिरों करे तो क्या उसके सामने अगर फेट एकम्पली प्रिजेट की जाएगी तो सिफारिरों करने का कोई अर्य रह सकेगा ?

भी एच० अार० गोलले : और अगर उधर दूसरा फेट एकम्पली हो जाता, तो उसका क्या करते?

धी अटल बिहारी बाजयेयी : में इस समय तथ्यों की बात नहीं कर रहा हूं। दिल्ली मेट्रोपालिटन कौसिल के अधिकार क्या हैं, इसकी चर्चा हो रही हैं।

विधि मंत्रो महोदय ने कहा है कि किसी परिस्थिति में, जब पार्लियामेंट भी सत्त में नहीं है और दिल्सी मेट्रोपालिटन कोंसिल भी सेशन में नहीं है, तो राष्ट्रपति अष्पादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन वह भविष्य के लिए कानून की ऐसी व्यास्या न करें, जो दिल्ली मेट्रोपालिटन कोंसिल के अधिकारों को कम कर दे ।

SHRI H. R. GOKHALE : Definitely were not.

खी अटल निहारी बाजयेयी : अगर सरकार पार्लययमेंट के सामने ऐसा कानून लेकर आयेगी, जिसके बारे में दिल्ली मेट्रोपालिटन कोंसिल
[धी अटल Fिहारी बालपेकी]
विषार कर सकती है, संशोधन दे सकती है, सुसाव दे सकती है, और उस कानून को विल्ली मेट्रोपालिटन कोंसिल के विषार के लिए नहीं भेजा आायेगा, तो यह पार्लियामेंट के बनाये हुए कानून का हनन होगा। में चाहता हूं कि सा मिनिस्ट्री इस मामले में बिनार करे । यह इट्टरप्रेटेशान का सवाल है। आाप गुरदारों के प्रशन को थोड़ी देर के लिए छ्षोड़ दीजिए। बिल्ली मेट्रोपालिटन कोंसिस में भारतीय जनसंब का बहुमत है, इस बात को मी भुला दीजिए। कस कोई बोर पाट्टों वहां आ सकती है। आबिर दिल्ली मेट्रोपालिटन कोंसिल के अधिकार क्या हैं ? दिल्सी एरमिनिस्ट्रेशन एक्ट, 1966 में कहा गया है : "दि मेट्रोपालिटन कोंसिल शंल........", अर्षात् मेट्रोपालिटन कोंसिस को बधिकार होगा विचार करने का, सिफारिश करने का। राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, एक फेट एकम्प्री हो गया, तो मेट्रोपालिटन कौसिल सिफारिश क्या करेगी ? क्या उसकी सिफारिए को सुना जायेगा ? क्या उसकी सिकारिज के प्रकाफ में मंत्री महोदय इस अध्यादेश में संशोषन करने के लिए तैयार होंगे ।

SHRI H. R. GOKHALE : Why not? We will consider.

भो अटल विहारी बत्रयेयी : विधि मंतो महोदय बड़े उदार दिद्धाई देते हैं। लेकिन में चाहता हूं कि इस बारे में विषि मंत्रालय का दिमाग साफ होना चाएिए। मेट्रोपालिटन कौसिल के बधिकार सीमित नहीं किये जाने चाहिए। बिल्सी एर्मिनिस्ट्रेख्रन एक्ट, 1966 का क्या इन्टर्रेटेग्रन है, इस पर गम्भीरता से बिचार होना चाहिए।

विधि मंनी ने ठीक कहा है कि यूनियन टेरीटरीज की एसेम्बसीज को भी हम यहृ थधिकार नहीं देते हैं। लेकिन मामला केवल आाएनेंस जारी करने के बारे में नहीं है। बोर मी ऐसे मामले भा सकते हैं, किनमें पारालयामेंट कि जल्बी कानून बनाने की जल्रत है कौर दिस्ली

मेट्रोपालिटन कौसिल को वे विषय भेजे न जायें ओर उसकी प्रतिक्रिया प्रप्त न की आय, में समक्ता हूं कि यह ठीक नहीं होगा। मैं आाशा करता हूं कि विधि मंच्री महोदय अपने इस बचन पर कायम रहेंगे कि जल्दी से चुनाव कराये जायेंगे। यह नामजद बोड ज्यादा दिन तक नहीं चसना चाहिए।

विधि मंनी ने कहा है-और सबस्यों ने भी कहा है कि जो पुराने कानून हैं, उन्हीं के आषार पर हमने यह कानून बनाया है। लेकिन पुराने कानून में बोर्टं के मेम्बरों के बारे में एक घर्त लगाई गई है। दि सिख्ब गुरुछाराज एक्ट, 1925 में कहा गया है-ममं उद्धृत कर रहा हू :
> "A person shall not be nominated or coopted to be a Memter of the Board if he takes alcoholic drinks".

अगर कोई ख्यक्ति घाराब पीता है, तो वह बोंड का मेम्बर नहीं बनाया जायेगा। इस विधेयक में यह ब्यवस्था नहीं है 1 क्यों नहीं है ? (घ्यवषान) $\cdots$ दरवाजे बोल जा रहे हैं, नियम तोड़े जा रहे हैं, अपने अनुकूल ब्यक्तियों को स्थान देने के लिए वाताबरण बनाया जा रहा है।

विधि मंश्री ने माना है कि यह एक अस्थायी, टेम्पोरेरी, कानून है। लेकिन जो स्थायी कानून आयेगा, उसमें चुनाव की व्यवस्था होनी बाहिए और परिभाषाओों में ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जिससे सिब्ब समूदाय को सिकायत हो।

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is :
"That this House disapproves of the Delhi Sith Gurdwaras (Management) Ordinance, 1971 (Ordinance No. 9 of 1971) promulgated by the President on the 20th May, 1971."

The motion was negatived.
MR. DEPUTY SPEAKER : The question is:
"That the Bill to provide for the better management of certain Sikh Gurdwaras and Gurdwara property, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

## The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, we take up clause-by-clause consideration. There are
no amondments. I will put all the clauses together. The question is :
"That clauses 2 to 20, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

## The motion was adopted.

Clauses 2 to 20, Clause 1, the Enacting Formula and the Title wore added to the Bill.

SHRI H. R. GOKHALE : I beg to move :
"That the Bill be passed."
MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :
"That the Bill be passed."
The motion was adopled.

### 14.35 hrs.

## MYSORE STATE LEGISLATURE (DELE-

 GATION OF POWERS) BILLMR. DEPUTY SPEAKER: We now take up the next item-The Mysore State Legislature (Delegalion of Powers) Bill.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHSIN) :

On behalf of Shri K. C. Pant, I beg to move :
"That the Bill to confer on the Prisident the power of the Legislature of the State of Mysore to make laws, as passed by Rajya Sabha be tahen into consideration."

The House is aware that in the Proclamation dated the 27th March, 1971, in relation to the State of Mysore, the President has declared that the powers of the State Legislature shall be exercised by or under the authority of Parliament. However, in view of the otherwise busy schedule of the two Houses, it would be difficult for Parliament to deal with the various legislative measures that may be necessary in respect of the State. There would be particular difficulty in situations requiring emergent legislation. The Bill, therefore, seeks to confer on the President the power of the State Legislature to make laws in respect of the State.

It has been the normal practice to undertake such legislation in relation to the States under the President's rule and the present Bill is on the usual lines.

Provision has been made for the Constitution of the Consultative Committee, consisting of Members of Parliament, which will be consulted before enacting laws in respect of the State of Mysore. Provision is also being made to empower Parliament to direct modifications in the laws made by the President, if considered necessary.

I request the honourable House to accept the legislative proposal before it and to pass the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved :

> "That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Mysore to make laws, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."
*SHRI MANORANJAN HAZRA (Aram bagh) : Mr. Deputy Speaher, Sir, while speaking on the Mysore State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1971, I will say that for the last 20 years in this House there was no arrangement for simultaneous interpretation in English of the speeches that might have bien made in Bengali. But in the Fifth Lok Sabha, some Opposition members spoke in Bengali in order that their mother tongue may find an honourable place in this House. Since some arrangement has now been made in this House for simultaneous interpretation in English of the speeches made in Bengali, I offer my thanks

[^1]
[^0]:    "If that is not done in the context and do not resolve the differe:ices the possitile remedy may be to bring in the needed

[^1]:    * The original speech was delivered in Bengali.

