धी रामेरवरानन्व (करनाल) : महात्मा गांधी ने $\chi \chi y$ करोड़ रुपया पाकिस्तान की बहबूदी व भलाई के लिए दिया था : हमारे त्रधान मंन्री महोदय 5 ३ करोंड़ रुपया दे फर ग्राये तो क्या उस से सबल होकर पाकिस ान ने यह मार्ग भपनाया है कि वह् ग्राप के ऊपर श्राक्रमण करता रहे ? वह जो हमारी सीमात्रों पर श्रन्दर झ्राकर ग्राक्रमण करना है तं क्या हमारी सीमएं खाली पड़ी रहती हैं जो वह उन पर भाक्रमण करता रहता है या श्राप के संनिक निहत्थे खड़े रहते हैं हाए बांधे जो वह इस तग्ह के एक के बाद एक ग्राक्रमण करता है ? यह क्या बात है कि श्राप का एक भी श्राक्रम नहीं होता है ग्रोर उन के एक नहीं भ्रनेकों श्राक्रमण हांत रहते हैं ?

मध्यक्ष महोदय : श्री गामसेवक यादव।

भी रामेशवरानन्द्व : श्रध्यक्ष महोदय, में ने प्रश्न किता है उसका उत्तर ग्राना चाहिये।

भध्यक्न महोवय $t$ भ्राप की मंशा पूरी हो गई । ग्राप जो कहना चाहते थे वह ग्रापने कह लिया ।

धी रामेशवरानन्ब : ग्रध्यक्ष महोदय .
म्रध्यक्ष महोबय : ग्रब श्राप बैठ जायं । सब लोंग समझ गये हैं ।

भी रामेइवरानन्व : पाकिस्तान वाले हमारे ऊपर श्राक्रमण करते हैं तो क्या ग्राप की सेना हाथ बांधे खड़ी रहती है ग्रोर वह यह सह क्यों लेती है ?

घ्रध्यक महोदय : सेना खड़ी रह्ती है तो भी स्वामी जी ग्राप बैठ जायं।

धी रामसेवक यावव : मैं जानना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान श्रौर हिन्द़स्तान के बीच में इस तरह की श्राये दिन घटनायें

होती रहती हैं तों क्या उन घटनाश्रों पर विचार कग्ने के लिए मंत्री महोदय या प्रधान मंत्री कोई इस सदन् में बहसस चलायंगे तार्ाक इस का कोई उपाय सोचा जा मंके ?

पध्यक्ष महोदय : यह बान कोई पूछने की नहीं है ।

धी प्रकाइाबीर शास्त्री (बिजनौर) : मैं जानना चाहता हूं कि यह घटनायें प्रतिदिन बराबर बढ़ रही हैं, संसद् में कई बार इस की चर्चा भ्राती है तो क्या भारत सरकार संयक्त राष्ट्र संघ से इस प्रकार का कोई निवेदन कर रही है कि वह श्रपने पर्यवेक्षकों की वहां यद्ध-विराम रेखा पर शक्ति ध्रधिक बढ़ायें ताकि इन घटनात्रों को रोका जा सके ?

Shri Y. B. Chavan: I think we have certainly asked for more observers.

Shri Hem Barua: You said like that that day.

### 12.26 hrs.

RE: QUESTION OF PRIVILEGE
Mr. Speaker: I have got notice of a privilege motion.

> "On the 17 th March, 1964, at about 7 p.m. a member of the Watch and Ward staff stopped Shri Bagri, Member, Lok Sabha, from entering into the main gate of Lok Sabha. The Parliamentary Congress Party was meeting inside the building, and newspaper correspondents were permitted to enter. This amounts to breach of privilege."

It was 7 p.m. and this is my order that Shri Bagri cannot come into Parliament House after 7 p.m. Therefore, no question of privilege arises.

Shri Bade (Khargone): I want to raise a point of order.

Mr. Speaker: On my ruling?

धी बड़े : श्राप ने जो ग्रभी व्यवस्था दी हैवह शिरोधाय है। नोकन मैं यह निबेदन कहलंगा fक यदि इस पालियामंट हाउग के अ्रन्दर साक़े सान बजे कांग्रेस पार्टी बैं सकती है तो उस के बाद में य.दद कोई ईसरा मेंबर पर्ालयंमेंट हएउस में श्राना चाहे तो उसको श्रंदर श्राने से रोक देना कहां तक वाशिब था? श्राख़िर को पालियामेंट तो सभी की है । इस बारे में एक क्वंश्चन मेज़ पार्लियाेंटरी प्रैक्टिस को किताब में निखा हुग्रा है जो कि मैं पढ़ कर बतला सकता था लेकिन में उसे साथ श्रीी नहीं लाया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यह मारान ग्राज ग्रभी हाउस में ले लिया जायगा । में तो समझना था कि. चैम्बर में उस पर डिस्करान होगा। जब ग्राप ने श्रीं बागड़ी को पालियामेंट ह्वाउस की विलिडग के बाहर लान में गहने कीं इजाज़त दे ग्क्वी है कि दह वहां पर रह सकते हैं तो चूंकि बाहर पार्नी पींने की व्यवस्था है नहीं श्रोर यदि वह पानी पीने श्रीर पेशाब टट्टी के लिए भ्रम्दर पार्लियामेंट हाउस में ग्राना चाह रहे थे तो इससे भी उनको मना कर दिया गथा। इस पर मैंने श्रापको टेलीफोन किया था

पध्यक महोबय : ग्रब ग्राप बंट जायं, मिंने सुन लिया ।

बी बत़े : मेरा प्वाएंट भोफ माडंर? 1

Шध्यक बहोबय : ग्रापका तो प्रीवलंज मोशान भी नहीं है ।

बी बड़े : मं यह जानना चाहता हूं कि क्या पार्लियामेंट हाउस में घ्राने जाने के बारे में हमारा सब मेम्बरों का एक सा प्रीवलंज नहीं है । जब दूसरे मेम्बसं सात बजे के बाद पालियामेंट हाउस में कांप्रेस पार्टी की मीटिंग के सिलसिले में मौजूद थे घौर अंदर श्रा रहे थे तो इस तरह् से एक माननिय सदस्य को पालियामेंट हाउस के घ्रंदर श्राने से रोक देना कहां तक उचित

होगा? ग्रब्न झ्रगर ग्रध्यक्ष महोदय इस पर भी यही व्यव्रस्था देते हैं कि नहीं उनका रोका जाना र्ठक था तों वह व्यवस्था मार्नी जायर्गं। because this precedent will be quoted in other State Vidhan Sabhas.

घी त्यागो (देहीरादून) : श्रध्यक्ष महाद्वय, मं भी डस मामने में एक मफार्ई चाहता हुं।

की रामसेवक यावव (वागबंक?) ग्रध्यक्ष महोदय, इम मम्बन्ध में ग्राप मे मेग निवेदन यहि है कि ग्राप ने माननीय सदम्य, श्री बागड़ी का बाहर ग्हने की ड़जाजन दी प्रौर बाहर पानी ग्रादि कीं व्यवस्था नहीं थं। वहु पार्नi के लिए श्रन्दर ग्रा ग्हे थे । चंकि उन के खिलाफ इस मदन कीं केई कांयवऱी नही है ग्रौर न हुं। उन पर किसीं प्रकार का ग्रागेप है, तं जब दूमरे संसद्-सदम्य यहां पर कायंवाही चला ग्हे थे ग्रीर दूसरे लागों का ग्राने की इजाजन थी, तो फिन उन पर पानी ड़त्यादि लेने के लिए यहां पर भाने के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया म्रोण यह सारी दिक्कत कंसे पैदा हुई । जब बाहुर पानी की व्यवस्था नहीं है, के,वल पाखाना जाने की व्यवस्था थी-स्रोर वहू भी तब की गई, जब कि बाद में इस मामले में हम लोगों ने दसल दिया-तो, श्रीमन्, एक संसद्-सदस्य के साथ इस तग्हु का व्यवहार अ्रच्ह्रा नहीं है ।

इसी सिलसिले में में यह भी निवेदन कर दूं-हालांकि यह इस से थोड़ा दूर का मामला है-कि जब मं ग्रोर माननीय सदस्य, श्री बड़े, कल यहां पर भ्राए, तो हम लोगों को भी श्राने से रास्ते में ही रोका गया म्रोर वहां तक टैक्सी ले जाने की इजाजत नहीं दी गई, जब कि स्थिति यह थी कि दरवाजा खुला हुश्रा था, हम लोगों को जाने दिया गया । इस तरह की जो कार्यंवाी हो रही है व घ्यच्छी नहीं है ।

घी र्यागी : चूंकि बागड़ी साहब के खिलाफ वारंट था, ड़स लिए घाप ने उन कों इजाजत दे दी थी कि वह रात कां लान में रह सकते हैं। इस कें बारे में ग्राप ने पार्लियामेंट $ं$ सामने कुछ नही फन्माया है कि किन किन जुमों के लंग इम तर्ह पाल्लियमेंट में हिफाजत के लिए रात गुजार सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हस बात की सफाई कर दी जाये । (Interruptions)

बी रामसेषक याबय : जें -कतरे उस में गामिल नहीं होंग ।

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): Sir, I was not here when it has happened and you gave permission to Mr. Bagri to put up his tent in the precincts of the Parliament House. If the Members of the Congress Party can attend a meeting within the precincts of Parliament at a particular hour, is it right to discriminate against another Member? Whether he has been permitted to stay outside or not, he is a Member of Parliament and there should be no discrimination between Members of Parliament in coming inside the House and your orders should be the same for both the Members of the Ruling Party as well as for the others.

Shri Tyagi: Congress Members were already inside; they did not go outside.

Shrimati Remu Chakravartty: You could have been late to the meeting.

Mr. Speaker: I will answer for myself. These are questions put to me and I am being accused.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): Sir, I wish, by your leave, to seek some light and clarification of your observations. By your order, Sir, you had banned-not in so many words but in effect-my hon. friend Shri Mani Ram Bagri from entering Parliament buildings-not the pre-cincts-after 7 o'clock. There is no question that you exercise full control and jurisdiction over Parliament and its precincts. But the point that concerns me and several of my hon. colleagues here is this. Having allowed him to seek sanctuary, so to say, within Parliament's precincts, within the four gates-I am not sure how many gates there are-of Parliament House, once having allowed him to stay there, for the evening and the whole night, till the next morning, would it be proper from the human angle to debar him from coming into the building for a glass of water or something like that. If you have barred one Member, it may be quoted as precedent in future; you will not perhaps do that but your successor may quote it as a precedent $\qquad$
Mr. Speaker: I would not be there.
Shri Hari Vishnu Kamath: I am not talking about that, Sir, Parliament is eternal; but by the will of God you and I may not be here always, but Parliament will be here, always. I would, therefore, seek clarification as to how this will affect the rights and privileges of Members of Parliament. (Interrupriors). 1 want to put a specific question: why Shri Bagri was debarred from coming into Parliament building after 7 O'clock? Why one Member was discriminnted against when all the Members of the Congress Party had free access to the House, to the building, so to say?

Shri Ranga (Chittoor): I feel that I would be guilty if I did not intervene

## [Shri Ranga]

at this stage and put in a few words in defence of the Speaker and what the Speaker is supposed to have done. Sir, if you and the House bear with me, all this has arisen as a matter of concession. We had a conference with the Speaker the other day and we came to know that our colleague, Shri Bagri, intended to remain in the House after the House rose for the day. Then we were asked to give some advice to the Speaker, by way of helping him to come to his own deesion. Then we all came to the conclusion, and we advised him and he was grood enough to decide that so far as Members are concerned, within the precincts of this House, that is, including the outside space also inside the gates, it would be his p"iv leg to give shelter or sanctuary to such other Members as seek it from time to time for whatever legitimate purposes, and not illegitimate purposes, b:cause we also mentioned it very c'early that if anyone is wanted by the police for murder or rape or dacoity, then it would not be proper for us to advice the Speaker that he should extend this privilege to the Members.

Now, it would be the Speaker's privilege to give this sancturary to our Members. Then it arose that Shri Bagri, for the time boing, alone needed it; so we thought that the Speaker was going to give shelter to him and he gave it. What followed thereafter, in the light of what Shri Kamath has said, is in regard to some difficulty about water, etc. Unfortunately, we did not discuss it and the Speaker possibly had not thought of it, and therefore, some misunderstandings seem to have arisen. True, that an important difficulty from his point of view has arisen, in regard to the supply of water, and some misunderstandings seem to have arisen.

But I do not think this is a matter for raising the question of privilege here. After all, it is a matter where
the Speaker has been good enough on our behalf to give this special privilege to Shri Bagri, and if that difficulty had arisen, I would have thought it would have been best for him and anyone of us to meet the Speaker in his Chamber and make him aware of this particular difficulty and ask him to amend his orders suitably, so that such human difficulties could be avoided.

I do not think any discrimination was intended between one Member and another. If the Congress party was allowed to carry on its meeting, well, if the practice that obtained when I was secretary of the Congress party continues to be the same todayand I think it continues-we always sought the permission of the Speaker to hold the meeting of the Congress party-(Interruption).

Mr. Speaker: Order, order. I will answer that. It was with my permission; it is in writing.

Shri Ranga: Therefore, no one, whether he belongs to a party or is an individual, is allowed to be in the House after the House rises without the specific permission of the Speaker. Therefore, I do not think there is any discrimination made or intended between one Member and another, as has been suggested by some of our Members.

धी रामसेवक यादव : श्रध्यक्ष महोदय, इस से पहिले कि ग्राप कुछ कहें, एक दो मिनट के लिए मेरीं बात सुन लें । श्रभी रंगा साहब श्रोर त्यागंं जी को सुनने के बाद कुछ ऐसी बात मैं कहना चाहूंगा कि मै ग्राप से निवेदन करूंगा \{ि श्राप उस कों सुन लें ।

त्यागी जैं ने कहा कि वे लोग झ्रन्दर मोज़द थे । लेकिन में ने श्रपने इस विशोषा-धिकार-श्रवहेलना के प्रशन में यह् भी लिखा है कि लोग बाहर से भी घन्दर झ्राये । रंगा

साहब ने कहा कि ग्राप ने कन्सेशान दिया । श्रोमन्, जहां तक मैं समझता हूं लोक सभा के श्रन्दर पुलिस बिना ग्राप को श्रनुमति के श्रन्दर नहीं ग्रा सकती हैं, यह् नियम है। श्रब वह किफं यह इमारत है-इस चारदीवारी के ग्रन्दर ही है या बाहर भी शामिल हैं, यह् तो फैगला करने की बात थी । ग्राप के संरक्षण देने का जहां तक सवाल है, उस में श्रन्दर या बाहर ₹हने की इजाजत दी गई थी। दोनों का मतलब एक हो जाता है। उस में भीतर ग्रोर बाह्र का फर्क कग्ना कोई ज्यादा ठोक बात नही है । में निवेदन करना चाहूंग्त कि ऐसे भी देग हैं , जह़ां सदस्यों की गिरफ्तारी के ऊपर प्रतिवन्ध लगा हुत्रा है—सदस्य fिग्रनाग नहीं किये जा मकते हैं। यहां तो केववल संगक्षण देने का सवाल है । जब ग्राप विर्सं गदन्य का संग्क्षण देते हैं श्रोर यदि वह् बाह्ग्र गह्ता है, तो उस के लिए पानी श्रोर पाखाने इत्यादि की सुविधात्रों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए । जब लोक-मभा खुली थी, लोग ग्रा जा रहे थे तो ऐसी सूरत में पानी का रोका जाना निरिचत रूप से मदन के विशोषाधिकारों ग्रोर श्रवहेलना का प्रशन है । इस में कंसेशान का सवाल नहीं है ग्रोर यह प्रश्न नहीं है कि किसी ने कसेशान दे दिया है । यह् सदन की मर्यादा घ्रोर संसद् सदस्यों के श्रधिकार का प्रशन है । उस में ग्राप भी श्राते हैं, बाको सब भीं ग्राते हैं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशन है । इस पर इस तरह से विचार नहीं होना चाहिये ।

Shri Kapur Singh (Ludhiana): Sir, I have one or two submissions to make. After having heard hon. Members on this question, it appears to me that the probiem before the House is not so simple as is, perhaps, thought out to be, by certain hon. Members. You have remarked that you had given a particular type of concession to Shri Bagri and that therefore the peculiar circumstances of this case-it is an individual case-are such that his being stopped from entering into the hall after 7 p.m. does not involve any
breach of privilege. I am inclined to agree in so far as that aspect of the matter is concerned, that there was no breach of privilege if we keep in view clearly the peculiar circumstances of Mr. Bagri.

Tyagiji has tried to give a twist to the who:e problem by saying as to what other crime than the one which is alleged against Mr. Bagri has to be condoned in the manner in which it is being done in the case of Mr. Bagri. I do not think this aspect of the question at all arises from the motion which is now before the House.

Mr. Kamath has referred to the privileges of ordinary Members and thereby he means the privileges of all Members. That, I think, is a cogent cbservation. (Interruptions).

Mr. Speaker: That relates to a Member and therefore I am giving that indulgence, because we have to decide an important question in this.

Shri Kapur Singh: Prof. Ranga has tried to tell the House that the question of privilege does not arise, because the whole problem is exclusively confined to a certain concession, which was given to Mr. Bagri. But Shrimati Renu Chakravartty has struck a broader note, with which I am inclined to agree. She has tried to point out that the real question involved is not the stoppage of Mr . Bagri and his right to enter the hall, and the real question is not even of the Congress Party holding a meeting in the hall, for which you have informed the House you had given: permission. But the disturbing implication of this privilege motion, that has bcen brought before the House, is that by stopping entry of Mr. Bagri into the hall in the manner that it has been done, an impression is sought to be created that the Congress, because it is numerous, because it is ruling, is presuming to prolificate itself into a totalitaria. Against that, we protest.

Shri Frank Anthony (Nominated-Anglo-Indians): I feel we have lost
[Shri Frank Anthony]
sight of the fundamental issue in this matter. I think it is important. I am not questioning your first order. I think it is something which we have to address ourselves to. We may be sovereign in a certain constitutional sense, but the question is whether anyone purporting to act on our behalf can arrogate to himself the power to give sanctuary to any member, which in fact, is a negation of the processes of the law? That is the fundamental thing. I am not going into the question whether your first order was wrong or not. I am not talking of Mr. Bagri; I am not talking of gradation of offences. But I say with great respect that we cannot arrogate to ourselves powers which amount to giving sanctuary to a person who is alleged to have committed an offence and that we cannot negate the normal processes of the law. That is most important.

Shrimati Yashoda Reddy (Kurnool): I was about to raise the same point as Mr. Anthony. I do not question the discretion or the authority of the Speaker. But I feel it is a bad precedent and a committee should be set up to decide whether at all we can give any sort of security to an offender. It is ali right that a Member cannot be arrested within the precincts of the House. But even after the Parliament hours, can we make a precedent of allowing people to live within the parliamentary precincts and violate the law? This is a thing which is far more serious than whether Mr. Bagri should be allowed to come in after 7 P.M. or not.
3. 0 रान मनोहर र लोf? T (फरंज्वाबाद) : ग्रहप्ष महंदय . .

म्रह्ध महांदय : कंई हद तो होनी चहिये ।

ड:० राम मनोहर लोहिगा : पह्ला त्रश्न यद्ध है कि संसद् का क्या ग्रर्थ है इस संदर्भ में : शया संसढ् का ग्रथं यह है कि जब यह

लोक समा या राज्य सभा बैठती ग्हे या संसद् का घ्रर्थ है वह इमारत जहां पर संसद् बंठती है । यह प्रश्न बहुत जहारी है श्रोर में श्राप के सामने श्रर्ज करता हूं इस संदर्भ में कि संसद् का श्रर्थ है। वह इमारत जहां पर कि हम संसद् वाले श्रपना काम चलाते हैं ।

दूसरा प्रश्न है कि संसद् का कोई सदस्य संसद् की इमारत के भीतर क्या गिरफ्तार किया जा सकता है ? इस बारे में मैं ग्रर्ज करना चाहता हं कि न सिर्फ दुनिया में कई लोक सभाप्रों श्रोर संसदों में बल्कि इंगलिस्तान की संसद् में जो कि हमारे लिए बहुत से मानो में नमूना रहती है-मेरे लिये नहीं लेकिन इस संसद् के लिये-यह तय किया जा चुका है कि गिरफ्तारी के खिलाफ संसद्व के सदस्यों को संरक्षण प्राप्त है । यह कोई विशेषाधिकार नहीं, यह तो सदस्यो का एक सामान्य श्रधिकार है ।

तीसरी बात यह उठती है कि जुमं कौन से हों । ग्रभी में एकाएक नहीं कह सकता हृं। हो सकता है कि बद्धुत सी संसदों में सब तरह् के जुमं श्राते हों । लेकिन यह बिलंकुल साफ बात है $f$ कि जुर्म के मामले में हमेशा यहां ह्म ने हिन्दुस्तान में एक तरफ तो राजकीय जुर्म ग्रौर दूसरी तरफ ऐसे जुमं जिस में कंाई नैतिक श्रपराध श्रा जाता है, फर्क किया है, हमेशा किया है, कानून में किया है वर्ताव में किया है। नैतिक श्रपराध वाले जुम झ्रगर हों तो वहा यह त्रश्न शायद न उठे लेकिन जहा पर राजकीय श्रपराध घ्राते हैं वहां पर संसद् के सदस्यों का संसद् की इमारत के भीतर गिरफ्तारी के खिलाफ सं रक्षण एक जन्म-सिद्ध श्रधिकार है। यह कोई विशेषधिकार नहीं है । ट्सलिये में श्राप से श्रर्ज कहंगा कि झ्रागे के लिए संसद् के भीतर यह संरक्षण संसद् के सदस्यों को प्राप्त होना चाहिये ।

धी रामेश्वरानन्ब (करनाल) : श्री बागड़ी पर जो दोष लगाया गया है तो वहां पर तो ग्रीर भी कई ससद् सदस्य थे । केवल श्री बागड़ी पर जो यद् दोष लगाया गया है, उस से तो मैं यद समझता हुं कि विशेष हप ते उन कं ऊपर . . . .

श्रध्यक्ष महोरव . जन तहकीकात चल यही है तहकीकात होनी है, जब केस को ग्रदालत में जाना है, तो उस पर ग्राप श्रपनी राय नहीं दे सकते हैं ।

श्रो रामेइबरानन्ब : मैं राय नहीं देता हूं। में कह्ना चाहत्ता हां कि जिस घ्रवराध में बागड़ी जी यहां ठह्रे हैं, वह्त् कोई ऐसा नह़ों है कि उनको संरक्षण न दिया जाए। जब दूसरे सदस्ग पहां रह रहे हैं, तो एक दूसरे धड़े के सदस्य को न ग्राने देना यह इहुत बह़ी 尹्रसह्य जात है ।

दूसरी बात यह है कि सत्ता प्रात पार्गी के लोगों की तरफ से स्पष्ट रूप से एक प्रकार से यद्ह ग्रविश्वास है झ्राप पर कि श्राप ने ऐेसा क्यों किया ।

श्री पाराइर (शिसपुरो) मूझे भी एक मिनट

श्रध्यक्ष महोबय : श्रनलंडिग क्या यह्ह चीज चलती जा सकती है ?

श्री पाराशर : डा० लोहिया ने एक बात कही है विशेषाधिकार के बारे में, उस के सम्बन्ध में भुझे एक मिनट कहने की इ्जाजत दीजिये । में उन की बात का जवाब देना चाहता हूं ।

उा० लोहिया ने कहा है कि यह उन का साभन्य स्रधिकार है कि वह इस भवन के घ्रद्दर प्रवेश करें। मै समझता हू कि सामान्य श्रधिकार के भंग होने के बाद विशेबाधिकार भंग होने का प्रश्न हो नहीं सकता। उन्होंने कहा है कि विशेषाधिकार नहीं है, तो उस के 2531 (Ai)LSD-4.

भंग होने का प्रवन कहां वैदा होता है। यह इसको सातमान्य श्रधिकार मानते हैं, विशेषाषिकार नटीं मानते हैं सदन के श्रन्दर श्राने को :

श्रध्क्ष महोदय : पहली चीज तो यद है कि क्या ग्राया कोई मेम्बर जब पार्लियामेंट न बैठ रही हो या fजतनाभी वक्त बैठने का हो, पांच, साके पांच, छ., सात, जो भी वक्त हो, उस वक्त तक बंडे उस के बाद श्राया किसी मैम्बर को श्रपने ग्राप यह हक हासिल है कि वह्ह वार्लिया मेंट के श्रन्दर बंहा रहे, श्रोर वद्द कितनीं देर तक बैठ सकता है श्रौर किस हालत में रह्ह सकता है। पर्ालियामेंट जन तक त्रंठी हां, काम कर रही हो, उस के बाद एक मृ नासिब व₹न के लिये, पार्लियामेंट के काम के मुताल्लिक काम करने के लिये नो किसी मेम्बर को ग्रन्दर बैटने की ह़जाजत. है। मगर जो काम पालियामेंट से नाल्लुक न रखता हो ग्रीर पालियामेंट बैंी मी न हो, उसके सम्ब•ध में श्रगर कोई मेम्बर पारलयामेंट के बैठने के बाद रहना चाे़े तो स्वीकर को यह ग्रश्रश्ययार है कि वह उसको हजाजत दे या न दें यह जगह एक लिविग श्रकोमोडेशन के तोर पर घर नहीं बनाया जा सकता जिस में कि उस मकान के घ्रन्दर दोई रह सकें औ्रोर यही बात थी कि जब $f$ कि पहले बागड़ी जो ने मुझ से दच्छा जाहिर की कि वे यहां रहना चाहते हैं तो में ने कहा था कि इस सदन के श्रन्दर, इस इमारत के श्नन्दर, जसा कि उाक्टर लोहिया कह रहे हैं, जब तक पार्लियामेंट बैठी हो, उस के छतने वक्त बाद तक मेम्बर रह सकते हैं, प्रोर इस मामके में में ने उसे सात बजे तक कर दिया था, छही़ीलये कि श्रगर पार्लियामेंट के सम्बन्ध में उनहें कोई काम करनः हो हो चेशक करें। इस लिये मैंने श्रवोजीशन लीठसं को भी बुलाया, उन के साथ मशवरा किया क्रोर उन की सहमतिली। उन्होंने चर्ता किया। फ्रनु उने का
 पता नहीं। किसी ने दूसरा र्याल उस वक्त जाहिर नहीं किया। मैं श्री रंगा का मशकूर हूं कि जो मेरी पोजीशन थी उस को उन्होंने

## [म्रघ्यक्ष महोदय]

साफ *साफ बतला दिया । मैंने सात बजे तक की रियायत फर दी। वह फहते हैं कि कोई रियायत नहीं है । लेकिन में कहता हूं कि बहुत रियायत की। वर्ना साढ़े पांच बजे के बाद बब तक पार्लियामेंट के सिलसिले में काम हो तभी तक रह सकते हैं। उस के बाद की में (जाजत नहीं दे सकता। मैं ने जान बझ कर उन को बास तोर से रियायत कर के इजाजत दी कि वे सात बजे तक रह सकते हैं, दधर उधर फिर सकते हैं। उस के बाद नहीं । इस लिये बहां तक माननीय सदस्य का ताल्लुकं, है, बो मेरी इजाजत है वह सात बजे तक ही है। धस के बाद के लिये न उन्होंने इजाजत मांगी बी, न उन के पास कोई इजाजत थी कि वह म्दन्दर श्रा मकें ।

भब सवाल यह है कि क्या कोई fडसिकमिनेशान है कंग्रेस पार्टीं के लिये । तो कांत्रेस पार्टी ने इन राइटंग मुझ्न से इजाजत ली है मीटिंग करने की, प्रोर वह मेरी इजाजत मे भन्दर ये श्रोर भ्रपनी मीटिंग कर रहे चे । हन को मीटिंग करने की इजाजत दी हुई थी। यह जो दो चीजें हैं उन को मिलाया नहीं जा सकता। एक को इजाजत सात बजे तक डी गई थी प्रोर उस के बाद की मांगी नहीं, न बबानी प्रोर न लिख कर, किसी भी तरहृ नहीं। इस वास्ते यह कहना कि किसी के साथ कोई जार्शेलिटी की गई या डिस्किमिनेशन ठुण्रा, थह बात दुस्त्त नहीं। एक तरफ तो मैम्बर साहब की मदद करने के लिये मिं कंसेशन दूं भ्रोर उस को नाजायज तोर पर इस्तेमाल कर के यहां प्रिविलेज मोशन प्राये, मुझ्न पर हल्बाम लगे कि में ने डिस्किमनेशान किया है, था दूसरे के साथ रियायत की है यह गलत है। जासांकि मैं ने बहुत फाफी रियायत बागड़ी साहब के साथ की है। यहां प्रिविले मोशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कयोंकि किसी मिम्बर को कोई हक नहीं है कि जब तक वह स्पीकर की ध्राज़ा न ले ले बह यहां रहे । जब तक सिरिंग न हो रही हो तब तक किसी

मैम्बर को कोई हक प्रपना नहीं होता। इस लिये प्रिविलेज मोशन तो यहां बत्म होता है।

प्रब रहा सवाल खाहर क्वेश्रयन का क्योंकि यह भी सवाल श्री एन्थनी ने उठाया है कि क्या में किसी को संग्मुप्ररी बना कर दे सकता हूं, भाया उस को स्पीकर यहां रहने की इजाजत दे सकता है। इस हाउस का लिविंग श्रकोमोडेश्रन बनना तो में कमी भी बर्दाप्त नहीं कर सकता, लेकन हस को प्रसर्ट करने के लिये कि जो यह घहारदीवारी है उस के श्रन्दर इस पालियामेंट को हक है भ्रोर पालियामेंट के र्जरये स्पीकर को हक है, यह् वात ठीक है। ल्थ्यनी माहब ने जो सवाल किया कि श्रगर कोई मेम्बर जुम्म करे, तो में कहना चाहता हूं कि श्रभी तक मेरे पास कोई इत्तला नहीं $f$ कागड़ी साहब ने कोई जुमं किया है। उस वास्ते में कगन नहीं दे सकता कि वहा मुर्जग्म हैं प्रोर मैं किसी मुर्जराम को पनाह दे रहा हूं। मेरे पास म्रब तक कोई ऐसी इत्तिला नहीं है कि बागड़ी साहब के बर्बलाफ कोई वारंट है या उन्होंने कोई जमं किया है। बागड़ी माहृब ने बुद धचछा प्रकट की कि वह् यहां रहना चाहते हैं मोर मैं ने उन्हें इजाजत दी । इस्सिये यहां कोई सवाल इस बात का नहीं है कि में किसी मरर्जरम को भ्रन्दर रख ग्हा हूं।

यहां पर इस बात की भी सफाई हो जानी चाहिये कि मेरा काम भोर इस हाउस का काम जो ऐर्डर्मिस्स्रेशन ध्राफ ला है उस में मदद देना है, रकाबट डालना नहीं है, प्रोर दह हाउस हमेशा मदद देता रहेगा हस बात में। मगर जो हक मेम्बरों के हैं, जो उन के प्रिविलेजिज हैं, उन को सेफगाहं करना भी मेरा काम है। प्रगर इस पर कोई एनकोचमेंट होगा तो में उसे बर्दाश्त नहीं फस्कात, उस की रका करना मेरा फर्ज है। मैं बागड़ी साहब से कहना चाहता हूं कि हालाकि ममे

भभी तक कोई इत्तला नहीं है कि उन्होंने कोई जुम किया है, न मुझे इस बात का इल्म है कि उन के खिलाफ कोई वारंट है, लेकिन बहुत श्रर्नें तक यह रियायत नहीं चल सकती, मोर वह वक्त शायद जल्दी श्रा जाये जब मुझे यह कहना पड़े कि यहु रियायत बहुन उ्यादा श्रागे नहीं चलेगी ।

तीसरा सवाल है कि बागड़ी साहब ने जो किया है कि लान्म में चारपाई लगा कर, मेज कुर्सी लगा कर के उसे एक श्रलाहृदा चीज बना दिया है जो कि पहिलक गेज के मामने रहे, श्रोर वहां कुछ न कुछ श्रादमी इकट्ठ होते रहें, इड को भी में बर्दाश्त नहीं कर मकता। इर्सलये मैं उन्हुं मशवरा दूंगा कि बे इस तग्री मे न करें ।

रहा मवाल ह्य मेन ग्राउन्ड्स पर पानी, टट्टी ग्रोर पेशाब वगीरह का । मैं ने सारी तहकीकात की है । जब कभी उन्होंने पानी की हच्छा जाहिर की कि मझे पानी चाहिये, उन को पिलागा गया । मेरे पास रिपोर्ट है । पानी ला कर ग्रादमी पेश करते गहे । फुछ श्रादमी श्रटेंडेंस में ग्टे कि जब जहरत हो उसी बक्त ला कर दें। मामने जहां टट्टी पेशाब का इन्तजाम है, उस के लिये में ने कहा कि वह् हर वक्त खुली रहे, किसी वक्त बन्द न हो। जिस वक्त बड़े माह्ब ने मुझे टेलीफोन किया उसी वक्त में ने टेलीफोन किया कि ऐसी तकलीफ न श्राये, घ्रोर वह सहूलियत उन्हें दी जाती रही। उसलिये यह् सवाल पैदा नहीं होता। मगर यह सहृलियत मैं बिला मियाद वक्त के लिये तो नहीं दे सकता, इस वास्ते श्रगर मैं जल्दी उन को किसी वक्त बन्द कर दूं तों बागड़ी साहब को हैरान नहीं होना चाहिये ।

जी बागड़ी : मेरा एक जाती सवाल है।

[^0]एक माननीय सदस्य : में श्राप को इॉलग की बाबत कुछ कण्न्ना चाहृता हूं।

श्रध्यक्ष महोवय : श्रगर रूलिग पर बहस होने लगी तो कैस काम चलेगा । (Interruptions)

बो र्यागी : में बहस नहीं करना चाहता, श्राप से एक सफाई चाहता हूं । (Interruptions) मझे सिर्फ यहु श्रर्ज करना है कि श्राप कभी ग्रे करें श्रोर इस रूललग को कुछ साफ कर दें क्योंकि बहुत से मेम्बर यह महसूस करते हैं कि श्रगर कोई़ मेम्बर जुम श्ररने के बाद, श्रोर उन को पता हो कि उन के खिलाъ वारंट वगैरह हैं, उस की जानकारी के बाद यहां छिपेंगे तो पालियममेंट की पोजीशन जरा खराब हो जायेगी । पालियवमेंट के मेम्बरों की इज्जत का भी जरा खयाल कर लीजिये । या तो पुलिस श्राप से दर्वस्ति करती कि उन को हमें डिलिवर कर दिया जाये श्रोर ग्राप की इजाजत से यह्र काम हाँ जाता नहीं तो ज़मं करने के बाद श्रॉर उन को इत्तिला होने के बाद कि उन के खिलाफ वारंट है, मेम्बरों के यहां जान बुम कर ठिपने का रिवाज मेम्बरों की शान के खिलाक हैं।

प्रध्यक महोवय : में इस बात से सहमत हुं कि हम बाहर श्रपनी डिर्गनटी नहीं रक्खेंगे भ्रौर बाहर जो लोग हैं वह भी ऐेसा शक हमारी बाबत करेंगे, श्रगर कोई जुमं हो जाने के बाद, बेशक मेम्बर इस पर यकीन न करता हो मगर श्रथाग्टिज समझते हैं कि उन्होने जुमं किया हैं, वह यहां छिपने की कोशिश करें। इस को पनाहगाह की तरह पर हमें नहीं बनाना चाहिये क्योंकि इस में हमारी श्रपनी शान कम होती है 1

रहा सवाल जुमं का । यह र्भा डा० राम मनोहर्त लंहिया ने उठाया था म्रोर कुछ मेम्बर साहबान ने भी कहा था कि कई पर्זलययामेंट ऐसी हैं जहां बहुत बहुत गुनाहगारों को
[प्रष्यक्ष महोदय]
घड़े बड़े जुमं करने वालों कों भी पनाहु दी काती है। मैं किसी जुर्म में इम्नियाज नहीं कर सकता। जुमं जो भी होगा उस की एक ही श्रहमियत होगी श्रोर किसी भी मुजरिम को हम १नाहृ देने के: लिये तैयार नहीं हैं। मगर जैसा मैंने कहा, यह जरूर हैं कि जो इस हाउम के प्रिविल्नेज हैं जो इस के हृ हैं इस चा? दीवारी के श्रन्दर, उन को कायम रख़ना भी हमारा फर्ज है ।

शी राम सेवक यावव : श्रध्यक्ष महोदय, बागड़ी माहब के यहां रहने का जो प्रश्न है उस के बारे में में कह्ना चाहता हृ कि उन का कभी भी इरात्रा नहीं था कि जो भी उन के कपर. दफा १द६ श्रोर १६5 जुमं १४७ श्रोर १४ह की नह्न लगाये गये हैं, जिस की श्राप को जान्ेे में जानकारी नहीं थी, उन से बचें। एक बार उन्हों ने प्रधान मंत्री के घर के सामने धरना दिया हुं, वे गिरफ्तार भी किये गये थे, जेल में रह चुके हैं ग्रोर कई बार जा चुके हैं। उन का यहु मनलब कभी नहीं था कि वे यह़ा छिपे। यह् जो जुर्म है वह राजनीतिक जुम है। उन का एकमाव मनलब यह था 'कि इस देश की जनता ग्रोग सभी लोग जान जाय कि इस देश की संसद् सार्वंभोम संस्था है और इस के श्रछिकार क्षेa के श्रन्नगंत ग्राज की पुलिस हस्तस्षेप नहीं कर सकती, केन्द्रीय सरकान हैस्तक्षेप नंहीं कर सकती । वह स्थिति श्राज साबित हो चुकी है। सब को यता लग गया हैं श्राप के श्रधिकारों का श्रोर इस संसद् के श्रधिकारों का। मैं श्राप के जरिये दस बात की घोषणा करना चाहता हैं कि बागड़ी साहब श्राज ही शाम को यहां से चले जायेंगे श्रोर वे हस जुल्म के खिलाफ चाराजोई करेंग ।

श्रो ब्लज राज सिह (बरेली) : ग्रघ्यक्ष महांदय

[^1]जा० राम मनोहर लोशिया : ग्रध्यक्ष महोदय मैं श्राप के़े सामने

श्रध्यक्ष महोबय : श्रब कुछ नहीं।
13.00 hrs .

## PAPERS LAID ON THE TABLE

Rules under the Defence of India Act

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Rules under section 41 of the Defence of India Act, 1962:
(i) The Defence of India (Third Amendment) Rules, 1964 published in Notification No. GSR 242 dated the 14th February, 1964.
(ii) The Defence of India (Fifth Amendment; Rules, 1964 published in Notification No. GSR 428 dated the 9 th March, 1964. [Placed in Library. See No. LT-2543/64].

## $13.0 \frac{1}{2} \mathrm{hrs}$.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Thirty-seventh Report
Shri V. Krishnamoorthy Rao (Shimoga): Sir, I beg to present the Thirty-seventh Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

### 13.04 hrs.

## PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Twenty-second Report

[^2]
[^0]:    मृ्यक्ष महोबय : में श्रोर बह़स में नहीं
    जाना चाहता ।

[^1]:    प्रध्यक्ष महोबय : श्रब कुछ नहीं ।

[^2]:    Shri Tyagi (Dehra Dun): Sir, I beg to present the Twenty-second Report of the Public Accounts Committee on

