## Bill

Ghri Hari Vishnu Kamath: It says, "otherwise than on the dissolution". What does it mean?

Mr. Speaker: That does not make material difference.

Shri Mari Vishnu Kamath: It does.
Mr. Speaker: The question is:

```
(i) Page 1. line 10,-
    for "for a period of one year"
        substitute "up to the 1st day
        of March, 1987". (2)
(ii) Page 2, line 2,-
for "expiration of the said period of one year" substitute"1st day of March, 1987".
```

The motion was adopted.
Mr. Speaker: The question is:
"That clause 2, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.
Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Mr. Speaker: The question is:
"That clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Ghri G. S. Pathak: I move:
"That the Bill, as amended, be passed".

Mr. Speaker: The question is:
"That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted.
12.41 hrs.

MOTION RE: STATEMENT OF HOME MINISTER ON REORGANISATION OF THE PRESENT STATE OF PUNJAB-contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Prakash Vir Shastri on the 12 th May, 1866, namely:-
> "That this House takes note of the statement made in the House by the Minister of Home Affairs on the 18 th April, 1966 regarding the reorganisation of the present State of Punjab."

> Shri Gajraj Singh Rao may continue his speech.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangubad): How much time remains?

Mr. Speaker: Out of 3 hours, 1 hour and 30 minutes have been spent and 1 hour and 30 minutes remain.

Shri Hari Vbshnu Kamath: When will the Minister reply?

Mr. Speaker: How long will the Minister take?

The Mintster of Home Affalrs (Shrl Nanda): About 15 minutes.

श्री गजरच ससह़ राब (गुड़गांव) :
 ग्दा था कि ह्रिग्यिना की तमाम पाटिया, fिली लिह्राज कौम व मिल्लत श्रोर नमाम पहिल्कमेन ने इस स्टेट्रमेंट्ट का म्वगन किया ध्रोग भ्राज करते हैं। हु म्टेज पर पालियामेन्टरी० कमेटी की फाइंडिग का स्वागत किया गया, घंग इसका मबूत पश है कि ाायद्न ही किसी भी पष्लिकमेन की या किर्सा भी पस्सिक प्रेम की घावाज हनियाना के विलाफ उटी हो। सारे एम० ीीज० भी, चहे वह घ्रयोजियन के हों दा छस नुफ के इम तीज के ह्ठक में हैं। इस मे ज्याधा किसी घोर मयूत की जएल्त हस बारे में नही है।
[श्री गजराज सिह् राव]

यहां पर कहा गया कि वीकनेस के तोर पग. यह् स्टेटमेंट दिया गया, कमजोरी की हालत में दिया गया 1 दूसरों की तरफ यह बात कही गई कि यह ऐन्टी नैशनल है यह कम्पूनल चीज है, जिस के सामने सिर स्शकाया गया। श्रगर भ्राप वाकयात का तवा रोख्ब का मुलाहजा फरमायें तो यह बात गलत है सन् 1929 में पह़ली दफा कमेटी बनी थी जिमके पंड्डित ठाकुर दास मार्गव, मि० भ्रासफ प्रली लाला देशबन्धु गुप्त श्रोर मैं मेम्बर थे। उम ने कहा था कि हमारे इस इलाके को जिस तो दिल्ली के गदर की मजा दी गई थी, अ्यलाहदा किया जाये । क्या उस वक्त यह़ श्रकालियों की भ्रवाज थो । उसी वक्त से यह श्रावाज चली श्रा रही है श्रोर सन् 1954 में में ने इम इलाके की तरफ से स्टेट्स रिमागेनाइजेशन कमिशन के सूबह मेमोरेन्डम पेश किया, जिसमें कुछ शहादत भी दी । श्राज यह नुक्ताचीनी की जा रही है कि मा० तारासिह की मांगें के ऊपर यह किया जा रहा है। में मा० तारासिंह का श्रदब करता हूं लेकिन जो स्टेट्मेंन्ट मा० तारा fिंह करते हैं क्या उम को उसी तरह़ से मंजूर किया जायेगा मानों गवर्नमेंट वह स्टेट्मेन्ट कर रही है । हमारी गवर्नमेंन्ट ने तो वह स्टेटमेन्ट नहीं दिया । गवर्नमेन्ट्ट तो सिकं जो उसूल मान लिया गया या कि जबान की बिना पर सूबे बने ग्रोर झ्रगर कोई डिस्कीमिनेटरी बाज हैमारी गवर्नमेंन्ट या होम मिनिस्टर करें तो बुरी बात है, इम को कर रही है । म घ्र्ज करूंगा कि इस तरह से एक सही चीज, दानिशमन्दाना महायता की बात दोर जायज बात की जा रही है जो कि देग के हित में हैं। इस लिये छस की जो नुक्ता चीनी की गई, या जों तहीरीक लाई, गई वह उप्यादा नुषपानदेह है देश के लिये प्रोर देश के कामों के लिये भ्रौर ऐमा नहीं करना चाहिये 1 मैं बहुत मक्कर हं कि होम मिनिस्टर ने इस चीज को निहायन पन्ठो तरहा से सुलक्षाया।

घब सबाल यह है कि यहां नुक्ता चीनी की जाती है प्रोर 1961,1931 की, 1921 की या किसी आ्रोर मर्दूमशुमारी की बात कही जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि हायेस्ट लेवेल पर बाउं डरी कमिशन बना जिस के टर्म्स म्राफ रिफरेंस में बहुत सी चीजें रक्खी गई 11961 की घाबादी, जियोलोफिजिकल जिश्राप्रेफिकल वगंरह् फैक्टर्स जो थे उन को मद्दे नजर रखते हुए सारा काम किया गया । वह कमिशन हायेस्ट लेकेल पर था प्रोर में तो कहूंगा कि वह जुडिशल कमिशन के बराबर है। हरियाना की जो साहृब पूरी वाकफियत रखते हैं बह् इस कमेटी पर थे भोर उन्होने पूरा मौका दिया तमाम पण्लिक बाडोज को भौर तमाम मेम्बर साहबान को कि वह भ्रपना सारा नजरिया पेश करे जिस में कि वहां पर सही तरीके से पूरा डिस्कशन हो सके। मुमे से तो कम से कम एक साहब ने जो कि कुछ ग्रोर नजरिया रखते षे, कहा कि वहां जुडिशल तरीके पर घाहदत मुनी जा रही है ग्रोर गोर किया जा रहा है । किसी को भी शिकायत का कोई मोका नहीं है कि इम काम में जल्दबाजी हो रही है । मं प्रजं कग्ना चाहता हूं कि यह चीज सही है।

सवाल है प्रिमिपल का । मैं ने प्रर्ज कर दिया कि जब एक भिसिपल माना हुप्रा है प्रोर उस प्रिसिपल की बिना पर यह चीज की जा रही है तो उम से होगा क्या। इसी उमूल की बिना पर गुजरात मौर महाराष्ट्र सूबे बने तब क्या हो गया। उन में क्या बुराई चली गई, या घ्राघ में ऐसा हुप्रा तो क्या हो गया। भाज छस चोज को करने से जो बुराई नहीं होती वह जिस नरीके पर यह तहरीर पेश की गई उस से पैदा हो सकती है, घ्रोर हो रही है ।

भाज हरियाना के बारे में मुक्षे यह बतलाने की जरूर्त नहीं है कि सन् 1857 में गदर के समय जो वहली भाजादी

की लड़ाई हम ने लड़ी, उस के बदले में हमें यह मजा दी गई। जो लोग मुतहदा पंखाब के हुक्मरां ये उन्होने घंग्रेजों की मदद की थी। हमें सजा के तौर पर यहा रक्ता गया। बड़े बड़े माहिरीन भ्रंप्रेजों ने माना है कि हम को मजा के लिये यहां रकखा गया। इसी तरह से भ्रागरा प्रौर मेरेट चिखीजनों को क्रलहदा किया गया क्योंकि वहां से गढर की सुरुमात हुई थी । प्रागरा भोर प्रवष्ष को म्यलग भ्रलग कि.या गया क्योंकि भवष्ष के नवाब्र ने उन लोगों की मदद की थी। लेकिन इस सजा को तो हम भूद दर सूद के भुगत चुके हैं। 3 फी सदी सून, 6 फो मदी मूद, सब कुछ तों हो गया। श्रब प्रगर नन्दा साहब ने उसे माफ कर दिया तो क्यों इस मे किसी को तकलीफ होती है । हृम तो 10 की सदी ब्याज दे घुंक हैं श्रोर 110 माल हो गये हैं। मैं तो धर्ज करुगा कि उन लोगों को हमारे साष हमदर्द्दो होनी चाहिये थी श्रोर वह हमदर्दी यह होनी चाहिये थी कि पंजाव का लिख्विस्टिक बटतारा हो । वह् हमारी मदद के पौर सही तोर पर हम को जो हमारा ह्क हो उसे वापम दिलवा दें । हमें बह फालतू न दिलवायें लेकिन जो हमारा बनता है बहा हममें दिनवा दें ।

भी 7 गं: (डेहरादून) : पाप तो यू० पी० की जंब कतरना बाहते हैं।

की गणराज सिह् राब : हृम यू० पी० की तेत्र नहीं कनरना थाहते । घू० की० दिस्सी का जो घटा कर रहा है हम उम को पूरा करना चाहते हैं। जिन लोगों ने प्रागरा प्रोर मेरट में माजादी की लड़ाई लड़ी बी उम की तवारीख कों मुलाहयजा फरमायें कि उन को किस के हवाले किया गया बा । प्राज मी उन के साष क्या हो रहा है हस को दे लिये 1 हापाेे पास बह ठाकुमेंन्ट भी है जिस में कि 122 एम० एल० एज ने कहां था कि हम पू० पी० में नहीं रहृना काहते, हुम

पंजाब में रहना चाहते हैं। तो मुझ्षेज्या जां भर्ं करना है । यह कहा कि यह एक संक लेटर हो होगा, पर मैं कहूंगा कि यह् रेख लेटर ोे होगा कि जहां इन्साफ किया गया मोर इन्साष के साष सारी कार्यबाही हई । पब यह मब उनको ज्यादा पता होगा । घपनो हालत पर हम ज्याबा जानते हैं। मैं तो यही बात कहलंगा :

मनपानम कि मनदानम घुमाहुजनिएुनेढ। हम घपनी हालत ख्युष जानते हैं, खुद ही ज्याद्या बता सकते हैं, म्राप घन्दाज न लगाइए ।

जुषान की ज्ञात कही । महात्मा गान्बी ने विण्वास दिलाया हुमारे जिले में बासेड़ के मुकाम पर पब्लक मीटिंग में, मुसलमानों को रबना काहते हे तो कहा कि तुम्हारी जुबान की हुम कम्र क خेंजें क्रोर तुम्हागी जुबान कायम रह्गी। तो मुलाहिता फर्माइये कि रीजनल फारमुले में उर्दू गुग़गांब जिले के लिए घबान रबी गई। उसका क्या नतीजा हुमा ? उन लोगों ने खुद हिन्दी में प्रपना सारा कामकाज करना गुरू किया । पगर वह बीज नहीं हुताती कि नहीं यह नहीं होगा तो एक एजीटेशन का माहोल बनता। लेकिन घः बह कहते हैं कि नहीं हम घपने भाडयां के साष हिन्दी पढ़ायेंगें हासांकि कानून उनको उद्वं पद़ने की जाजत देता है । तो इम नीयत से मिं घास्बी जी से मर्ज कसंगा कि प्राप हिन्दी की बात करना चाहतं हैं तो उन भाइयों से मिशिनरी स्पिरिट से काम लोगिये ।
 भापके सामने मोजूद है।

त्पागी माहत जो बन्रुत फरमा रों बे तो मै प्रर्ज कस्लंगा कि प्रिवी कोमिस के उजम ट में कस्टम घाफ घोल्ड डेलही टेग़ोटरी का जिक्र है जिसमें घागरा घौर मेरट fिवीयन भरतपुर, पलबर घौर निल्लं पह सब यामिल हैं। तो हरि को तो भाना है. हरियाना है यह, घात्र नहीं तो कल होगा। जो एक साषे के हैं वह एक साष आयेंगे । गूवामी
[ध्रिं गजाराऊ सिद्र गब]
में रख्घने की बात करोगे तो कब नक रहेंगे ? निग्रो कालोनिश्रालिंम बनाने की बान करेंगे तो भी वह् नहीं रहंगे । हम प्यार श्रौर मुछःबत से चहे ग़ास्त्री जो को, चाहे त्यागी जी को जीचे । व्यार श्रोंर मुह्ब्बत से जो ेंगे । हम वह करनूत नहीं करेंगे जो पानीपत में हुई। उसके लिए. हम माफी चाहते हैं ।

जहां तक बाउन्ड्री कमीशन का सवाल है मैं पहलने भी घर्ज कर चुका, वह एक जूडिशियल लेवेल पर, हायेस्ट लेवे श पर काम कर रहा है। तमाम मेमोरेंडम श्राये हुए हैं, भ्राप भी कीजिये, वहां फैमला हों जायगा 1 घ्राज 31,32 घ्रो? 26 घ्रोर 61 हन चीजों के कहने की गुजायश नहीं है । मै यही क्रिजं कसंगा कि यहै चीज मुन्मिफाना तौर एर हैई है ओरे उसमें हम जितनी भी इस तरह घंग बाते करंगे, तो जो हो चुका है उममें हम खराबो पैदा कर सकते हैं प्रोर में निहायत घ्रदब के साथ, संदजोत गी के साथ घास्त्री जी से दरण्वास्त करूंगा कि छस मोशन को वह वापस कर लें । इससे बहृत ज्यादा उनका भाष है तो उनको घोर ज्यादा तकबोयत मिलेगी कि ध्राप दरियादिली से काम कर गह हैं श्रोर किसी भाई को थोड़ा बहुत ज्यादा देकर भी नुक्सान नहीं उटा रहे हैं। जहां तक मवाल है बाउंड्री का वत मी हो जायगा। कमीणन है, उसके मामने सही इन्साफ के माथ दलील जो कुष्ठ होगी वह् गौर कर ली जायगी। मैं उस स्टेमेंट को फिर बेलकम करत्ता हूं घ्रोर मैं घर्ज करमा ह़ं कि उमके कसेटम प्रोर लायबिलिटीज़ की श्राबजेक्टिव साइड जो बनती है नन्दा साहब उस गर भो क्याल 干.ग्मायेंगे घ्रौर मेम्बर साहबान भी यहां उस मुमीबतजदा हरियाने की मषद कर्गे ताकि बह माई मपनी तरक्को कर सकें जो हनने साल से एकी हुई घी। घन्त में मि मापका णुक्किया घदा करता हूं।

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): I am sorry $m_{y}$ hon friend Shri Prakash Vir Shastri made a speech while introducing this motion, which was rather unfortunate. It was a kind of speech which makes one understand why and how communalism among a section of the Sikhs who seem to be led at the moment by Master Tara Singh has been sustained for so long. I found him rather late in the day expressing himself against the rightfulness of the Punjabi Suba demand. And what was distressing was that he even reflected prejudicially on the Parliamentary Committee's composition and its work.

But I think that all recriminations should be left behind at this present moment when Government have come forward even though at long last to concede the legitimate and rightful demand of the brave pcople of the Punjab for a State of their own where their own language would really be cherished at the State level as well as in their personal lives.

We owe it to ourselves to recall the great services rendered to our country by the people of the Punjab, and specially the Sikhs; I do not hesitate to mention them separately with special emphasis because in the history of our struggle for freedom, they have taken a pre-eminent part. I remember how in 1872, on the 17th of January. 65 Kookas were blown to pieces by British guns at Malerkotla; I remember the work of the Gaddar Babas in this coun$\operatorname{tr}_{y}$ as well as abroad. I recall the story of Komagata Maru and then the work of the Sikhs and other Punjabi stalwarts during the Gandhi age. I know also how with the new qualitative changes which have taken place in the political sphere, when communism and socialism are very much on the map, the people of the Punjab, specially among the Sikhs, have come forward and championed those ideas. For so long, the country had withheld from Punjab certain rights which were legitimately theirs, and it is only fair now that Punjab should have its ows

State, and now that Government have come forward with that idea, surely we should welcome it, and we should see that the implementation of the policy of Government is conducted in a manner which would really bring about a harmonious solution, as far as that is possible, of all the conflicts in this region.

In the Padiamentary Committee which functioned under your guidance. we have tried to arrive at the greatest common measure of agreement, and I refer to this because I am quite inclined to share many of $m_{y}$ hon. friend Shri Surendranath Dwivedy's idea: about how this process of reorganisation in the Punjab region should have taken place. I think that therc were other desirable things which perhaps we should have done if we had the wherewithal at the present moment to do so. Perhaps it would have been best if we had a Hariana State with Delhi as part of it, very probably as its capital, and New Delhi might have been scooped out to become a Centrally administered area. A Hariana Pranth to be really worth what it should be might also desirably have included some chunks from UP, like Meerut and perhaps even a few arcas from other nearby regions, but because we have functioned in the parliamentary committee in a manner so that the maximum possible agreement would not be distorted, and because we wanted that the greatest common measure of agreement should nol be distorted. I did not give expression to any of those broad ideas which my hon. friend has given expression to.

Shri Tyagi: In that case, the partition of Bengal also could be taken up.

Shri B. N. Mukerjee: If at the present moment we can let sleeping dogs lie, if today problems which are not likely to crop up in a very acute form remain more or less, if we can carry on without stirring something like a hornet's nest in this part of the country. We better do so, because the predominant objective at the present moment is to have a Punjabi-speaking

State, and naturally, and necessarily: as a consequential measure, Harlana with its separate Hindi-speaking areat would have to be constituted.

## 13 hrs

In regard to the hilly regions like Kangra, for instance, I have heard different views about whether they should be in Punjab or should go to Himachal Pradesh. But I discovered in the Committee how there was almost unanimous-why almost?unanimous pressure of opinion from the people who inhabit those areas that Kangra should become part of Himachal Pradesh. Therefore, having discovered the feelings of the people in that regard, I did not put in a separate note of dissent in order to indicate what was my information carlier, that Kangra perhaps ought io be in Punjab.

Here again is a problem which requires to be looked into by the Commission, but I do hope that that would not impede and delay the work of the Commission. I am insisting on the desirability of rapidity in the completion of the work of the Commission. There would be problems of implementation of the policy of Government. But let the Commission, whose job is to demareate boundaries, do its work as quickly as ever that is possible.

In regard to the language question and the principle of division, the Parliamentary Committee has laid down that the Committee was agreeable to the Punjabi and the Hindi regions already demarcated under the 1857 agreement being taken as the basis. There should be some necesmary adjustments. My hon. friend, the Minister. has referred to the census of 1961 as the basts, and he has also, happily. referred to other considerations would be taken into account by the Commission. He has not asked the Commission to rely entirely and exclusively on the 1961 census. But what I find in the House is that one side ides is put forward that the 1881

## [Shri H. N. Mukerjee]

census should be disregarded alto-gether-that is the point of view of several members, particularly the Sikh members who have spoken in the House. There is another view that the 1961 census alone should be the criterion-that is a point of view of several members including my hon. friend. Shri Siddhanti. However, my feeling is that it is better, since in 1957 we did have a division into Punjabi and Hindi regions, to take that as the major criterion. I am not suggesting that the 1961 census should be disregarded altogether. After all, it is an official job done by specialists and it should not be disregarded, but at the same time, it is absolutely clear that in the 1961 census there was a lot of hocus-pocus, there was a lot of statements made by people who were motivated perhaps because of a certain kind of propaganda, statements which were not true, statements in regard to their language not being Punjabi but of being Hindi. I have been astonished to hear some Members trying to argue in this vein; it was Shri Puri over there who argued the other day that one has a fundamental right to declare one's choice as to which one is one's mother language. I do not know. I have not got a fundamental right to speak an untruth. That cannot be a fundamental right. What is my mother tongue is an ascertainablel thing. The language I learnt at my mother's knee is my mother language, no other. If Punjabi is my mother language, if that is the language $I$ learnt at my mother's knee, that is my mother language, and I have no business, I have no right, fundamental or non-fundamental, to choose some other language and call that my mother language. I may adopt Hindi or any other language for that matter, but I have no business to call that my mother language. There is a very well known scholar in our country, Kaka Kalelkar, who writes in Hindi and gets prizes because he writes books in Hindi. But surely his mother language is not Hindi. There are people here who speak broken English, but their mother language is not

English. It is a shameful thing. It is a matter of shame that so many of our people, on account of political reasons, chose to give as their mother language a language which is not their mother language. This thing has happened, particularly in relation to the 1961 census.

That is why I say that we should not depend too largely on the 1961 census. I do not say disregard it altogether, as some of my friends do. It is there, it is on the map, you cannot entirely ignore it; at the same time, take the 1957 demarcation between the Punjabi and Hindi regions as the demarcation which ought to be taken as the standard and make whatever necessary adjustments are called for.

Some members have spoken about the desirability of a common High Court, a Joint Board for electricity and irrigation or a Public Service Commission which might be joint. If there could be a consensus in regard to these matters, if we could economise on these matters, well and good. Let us try and create a harmonious atmosphere, and that is what is needed most of all. That is why I am pleading for friendly understanding and a cordial atmosphere.

### 18.06 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]
We are all Indian nationals and there should not be too much of a worry over some people having to live in a region where the major section of the people speak a language which is not that of that minor section. That kind of thing will happen all the time. Let us have a demarcation done on the basis indicated by the Parliamentary Committee. Take the 1957 division of the Punjabi and Hindi regions as the criterion.

Therefore, I am expecting that as soon as ever it is possible we shall
have carved a Punjabi-speaking State and a Hariana State and we would have a Himachal Pradesh augmented to a certain extent by the inclusion of certain hill regions which are not in the Punjab. I do wish that the Commission proceeds with its work expeditiously so that whatever necessary statutory or constitutional changes are called may be pushed through and the country can write on a clean slate, cleanly and happily in a new atmosphere which at least the Minister's statement has helped to bring about.

बी गु० सं० मुसार्णर (प्रमृतसर) : उपाष्पक्ष महोजय, मैं पहले तो प्रकाशवी: पास्त्वी जी का मशकूर हूं कि उन्होंने यह सभाल पालियामेंट में लाया घौर हमें मौका दिगा इस पर कुछ कहने का गैसे गायद हमें यह् मौका नहीं मिलता ।

एक बात में बड़े स्पष्ट तोर पर कहना बाहता हूं कि सवाल तो इस वक्त सिर्फ घतना था कि इस पर बहस हो जो 18 भर्रैल को होम मिनिस्टर् ने बयान दिया था: नगर मेरे बिद्धान मिन घास्ती जी ने हसमें नहुन सी बताे कहु दीं। मै ज्यादा भांकड़ों की तरफ़ कीगर्ग की तरफ़ नहों जाना चाहता क्योंकि मेरे कुछ साथियों ने कह दिशा है मगर मै एक मिद्धान्त बी बात करता हैं। विसे णाम्बो जी के कहने का ठंग बड़ा प्रच्टा हैं, भाषा उनकी बड़ी मजी हृई श्रोर लोचदार है मगर उनकी वार्वफियत पर मुझे ए्यहा है कि उन्होंने जो बततं कही हैं हाउस में उन में बाक्यात की ग़लती मी है मर में समक्षता [ कि इस वक्त उनको लाना मां ठीक नटीं है । उन्होने कहा है $f_{i}$ rifित जवादरलाल नेह्र को मुपन्री ने वह् काम किया जो जबाह्र लाल जी नहीं चाहृते थे । इस किस्म के कुछ श्र:फाज उन्होंने कहे हैं। साथ ही उन्होंने यह मी कहा कि यह न्यु रिभार्गे नाइजेगन प्राफ स्टेट्स की बात से फूट के बंज बोया हैं। मूँ उनकी वाकफियत्त के सिये कहता हूं कि -ंडित्न जबाहरलाल नेहू इसी बात के हामी

ये । जवाहरलाल जी, सरवार पटेल, मोलाना भाजाद घोर राजगोपालाषार्य भी उसके हामी थे । में भपनी वाक्काफयत की बिना पर जानकारी की बिना पर कहता हूं क्योंकि में उस वक्त पंडित जवाहरलाल जी की वकिग कमेटी का मेम्बर था । मैं कांग्रेस वकिग कमेटी का मेग्रर था। उनकी मर्जी यह् थी कि पहले हिन्दुस्तानियों में हिन्दुस्तानियत भाये उसके बाद दूसरी बातें पारें । हसीलिए वह नहीं थाहते थे कि जल्दी लिगविर्तटिक बेसिस पर कोई विभाजन हो हिन्दुस्तान का। मगर पाप सब लोग जानते हैं कि वह हुमारे मह्बूब नेता पंडित जवाह्रलाल नेहए जम्हूरियत के यानी छेमोक्रेसी के बड़े दिलदादा थे। वह् कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते थे जो कि छेमोक्रसा के खिलाफ़ जाती हो। पगर वह डेमोक्रेसी के दिलदादा न होते जो हिन्दुस्तान की जवान हिन्दी न होती बल्कि इस देश की जबान हिन्दुस्तानी होती भोर वह देवनागरी श्रोर उर्दू क्किप्ट दोनों में लिखो जाती जो कि हमारे राप्ट्रपिता कहते थे । लेकिन षूंकि मेजारिटी उसके फेवर में नहीं थी इसलिए उन्होंने बहुमत का भादर करते हुए हिन्दी को छस देश को राष्ट्रभाषा माना घोर हमारे कांस्टीट्यूमन में हिन्दी जबान देश की राप्ट्रमाषा मानी गई। जब कि यह वंजाबी सूबे का सवाल चला तो पहित जी उसके विद्ध इसलिए थे कि यह पहसे गो उसके मागने का ठंग था उसको कเयुनल घकल बी गई उस को कम्युनल सममा जाता था इसलिए वह कहते iे कि कोई लिर्गबिस्टक बंसिस पर बात घ्राये तब देबा आयगा । मज हालात बदल गयं हैं मोर में कहना चाहता हं कि उन को मद्देन्नर रबते हैए पहित जी की सुपुल्नी ने पंजाब की तकसाम के सवाल कां मान कर उेमोकेसी की मर्याह्ता को बिस्दुल कायम रखा है । हस हाउस में हरियाणा के मेम्बर साह्वबान की स्पीचिज हुई हैं। घ्रगन हम हारियाणा, कागड़ा पौर पंगाब की एक भच्छी बासी fगमती, भगर हम द्रन मत्व को राय को मिला कर देषें, तो पता ससेगा कि

प जाबं मूबा भ्रकालयों की जिद्द की बजह से या गवर्नेंमें की वीक्नेम की वजह मे नहीं बना। गास्त्री जी ने मास्टग नाग मिह की स्पीचिज का ह्ववाला दिया है। मैं ममहता हैं कि उनकी जितनी स्पीचिज़ हृई है या उनका ओर ग्रकालियों का पजाबी मूबा मागने का जो ठंग गत्रा है, उन्ह्रोंने पजाबी सूबे के सवाल को बहृत द्रार डाल दिया । लोकन जो भाई पजाबी मिबं के हद में नही़ीं त्र, उनके र्वंये न पजाबी मूबे के मवाल को बहुत नजदीक ला दिया । पजाबी मूत्रा ब्बनाने का केडिए द्विर्याणा को जाता है, कांगए़ा क.ो जाता है ओँ丁 उन हिन्द्र माहयों को जाता है. जिन्होंने ग्रपनी ज़्नान $\tau$ जाबी के बजाये किन्दी निख्याई ग्रांग जो श्राज तक श्रपनी उम ज़िद पर कायम
 मगान को बहुत नजदीक ने झार्ध । ₹म मूरत में हमारे प्रधान मतंती ने छममोईेसी की मर्पदा गं पुरी नग्ट कायम गग्रा ग्रोर उसकी बिना पर मैजाग्टी की गाय का ज्बयाल करते हुत. यद्ध मान लिया कि. जिस तरह दुसरं प्रर्ावर्वज़ लिख्विस्टक बेंिस पर त्रनाए गा: है, उसी नग्र ज़बान के पाधार पन पंजाबी मुता भी बना दिया जगये ।

जहा नक 1961 की मदेंमशुमारी का बएल्लक है, में ममझता है वि गिध मंत्री ने प जाव की तकसीम के मिर्लामने में उमक साण दूसरे फैम्नज़ं लगा कर प़ बहुत भक्षा काम किया है. । लोकन फिंग भी हुए लोंग ₹म बान पर बाजद हैं कि पंजात्र बी नकसीम 1.461 क.रे मर्दमशमारी के बेfसस परे को जाग । ?म बांे में प्रोकेमर भक्जा ने बहुन ब्ब कहा \#ै प्रोग में उम की ताईद करता है। इन्मान बीर हुग तक घोज़ बदल मकती हैं। उमकी गय बदल मकनी झे, उसका लिबाम चदल मक्ला है। कड़ेता चन्गान का दे़ण भी

बदल जाता हैं, क्योंकि भ्रगर कोई किसी ड़ूमरे मुल्क में जाकर रहे, तो वहा उस देश का मिटिज़न बन जाना है । लेकिन म्राअ तक गह् नहीं मुना गया दे कि किसी की मां बदल गई हो। । धपनी माता से, भ्रवनी माख्री जुबान से, ओर्ई धन्कार नहीं कर मकता है।

होंम मिनिस्टर माहब इस बात की तार्ईद करेंगे कि इस एलान के बाद उन के पास एक मेमोरेंडम प्राया है, जिसमें यह् बयान दिया गया है कक चूंकि कांगड़ा पंजाबी-स्पीकिग है, इस लिये उसको पंजाबी सूबे में रखा जाये। इस सिलमिले में जो डेपुटेशन होम मिनिस्टर साहब से मिला, उसके साथ जाने बाले एक शक़प ने मूक्षे बताया कि नन्दा जी ने जबाब दिया कि मेने पाम वह मेमोरेंडम मोजूद है, जिम पर तुम्हांन दन्रसुत हैं प्रॉग जिसमें तुमने लिख्बा है कि कांगड़ा हिन्दी-स्पीक्रिग हैपहमे तुम कह चुके हो कि कागड़ा हिन्दीस्पीकिग है प्रोर घब कहते हो कि वह वंआाबीम्पीकिं है। मुके यह पता सगा है कि तब उन लोगों ने कहा कि पहले हमने ग़लत कहा बा। मुभे उम्मीद है कि होम मिनिस्टर साहब प्रणने जबाब में छस बारे में कुछ कहींगे ।

माननीय सदस्य प्रांकड़ों मोर किताबों की बातों में जाते हैं। में घंजं कर्ना चाहता हूं कि किताबों में जो कुछ मी हो, लेकिन हस हकीकत को मुठलाया नहीं जा मकता है कि 1961 में कुछ लोगों ने क्रपनी जुबान पंजायी के बताए हिन्दी लिख्यार्ठ घीर थाज बे दावा करने 若 कि पठानकोट, ऊना घोर बरह वगेरह्ह में हुन्दी बोलने वालों की मैजार्टि है 1

जहा तक पर्जाषयों का fिन्दी आयंमे मौन बोलने का ताल्लुक है, मुक्षे एक मिसाल याद घ्षाती है। मेरे एक दोम्त म्रालनखंखिए गेखियो में एंक बत़े प्रफमर हे-स्त्र उनका काम

महीं सेना चाहता हू-, जो षि संस्कृत में बी० ए० पास थे । उन्होंने खुद मुक्षे कहा कि ये जो हिन्दी-स्पीक्रग लोग हैं, या जो हिन्दी के दिलदादा हैं, उनका यह छम्प्रेशन है? कि पंजायी हिन्दी को टं.क प्रोनाउन्स नही कर सकते, इसलिए मैं प्राल-डूंिया ेेडियो को छोड़ कर मिमनिम्ट्री में जा रहा है। बह़ बहां पर किसी पोष्ट पर लग गाए।

माननीय मदम्य, पुरी माहब ने, बड़े जोर से कहा कि मेरी जाबान पर्य हिन्दी है । जो अालन्धर के रहने वाले हैं, जिन की माबी चुबान पंजाबी है, वरकग कमेटी के फंसले के पहले ओो पूरे पंारी चे, भब बह कहते हैं किं उनकी जुबान हिन्दी है घोर बह 1961 की मर्युपमुमारी के बेसिस को मपोटं कग्ते争 1

इस सिलसिले में मेरी होम मिनिस्टर साहब घौर हूसरे लीडरों से बानें हुई है । पे सब मानते हैं कि उन भाध्यों ने बड़ी ग़लती की है, जिन्होंने पंजबी होते हुए मी प्रपनी जुबान हिन्दी लिखाई है। गास्त्री जी जानत हैं कि मूं हिन्दी का ममयंक हूं होग हिन्दी का राष्ट्र माषा बनाने के लिए मैं ने पूंग तोर पा सहयोग विया है। मगर एक बात का मूक्ष तयुर्वा हुमा है कि हिन्दी के ममथंकों ने जा रिजनस जुवानों पर चोट की है, उससे हिन्द्धा को हर तरह से न्कसान हुधा है।

धाफ़िकल लंग्बेज के लंग्बंज कमीशन की रिपोर्ट पर जो पालियामेंट की कमेटी बैटी हैँ उसका मेम्बर था 1 श्री रामास्वामी मुर्बलियन औसे सुलमे हुए श्रादमी भी उम कमेटी के मेम्बर हे । उन्होंने पहले रोज्ञ हीं यूक्रा विबाया प्रोर कहा कि जब तक इस गतं को न उत़ा विया जाये कि 1965 में हिन्दी हमारी घकेली राप्ट़माषा बन ांयेगी तब तक हम घस कमेटी की कायं बाही़ी को नढ़ी बलने
 बड़े धीरजबाम सुलक्षे हुए राजनीविक नेता षे । बह-लौर छम सब लोग-सोष में पड़ गए।

इस माग के मिर्नमसले में यह़ वजह दंा गर्ध पोर यह काहा गया कि भ्रेश्रेी को यद ही बदनाम किया जाता है, नेकिन हम तो इर्मालण किक्ष मन्द्य हैं कि छ़न्दी या हिन्दी वाले हमारी निज्जनल जुबान पर चांट केगे। फिंर मेट गोषिन्द दाम तो मान गये । उन्होंन मह़े भी मनाया । उस कमेटी में टंबन जी श्यार छा० रश्रुवी मी थ। वह़ हस मामले में जग ज्यादा मेज़ ंर । नब पन्न जी ने हमें घ्रगेने घr बलाया प्रोर कहा कि हनकी जिद्य शुरी करों श्रार 1965 की णतं को उड़ाम्रां, नाकि घ्रागे काम चने नब काम भागे चला। पन्न जी घंते नीतित की। बजह्ह से उम कमेटारी की fिपोटें भी नकरीयन युर्नंनमून हुई । उममं किसी साउथ व्रांते ने घपना नोट पएक्र fिसंट नहीं विया। किन्दी वालोमें में गायद किमी ने किया हो ।

मेरा साफ़ मनलच यद है कि जा लोग पजाब के हिन्दू भाडयंया को यह उन्माद देते है कि वे प्रपनी जुबान दिन्द्री विलत्राये. वे हिन्द्रा के fहत के सिलाफ काम करने है । गुरी माहैं ने कहा कि मू दिन्दी परुने वांने ग्यादा हो गयंय हैं। उन्होंने कहा कि गह प्रायं ममाज की हिम्मत है। मैं ममझना हैं कि तह त्वंशुलने हृए मज्जन है हांग बह हमंगा हम हभारा ब्रात को मानेंगे। हमा ग्बयाल मे मे गान्त्रों जी बे सामने घ्रपील के रोण वा यह ज्ञान कं ग्रा हूं कि पुर्ग माहत्र ने क़ फ़िगज दों कि वजाब में किन्दी पनने वालं स्टूक्षेट्र ज्यादा हो। गए. हैं। र्लोकन माथ ही उन्हांन घ्रणने घाप भपने बयान की यह कह कान तग्दीद भी कर दी पराग कहा कि हिन्द्री गप्ट्रमापा हों गर्द है ोो गष्ट्रमाषा तो ह़ा त़ ने पर्नी है ।
 वालों की माबी भापा हिन्दी ह़ा गर्ई है ।

उपाप्पष्न महोषव ध्रब माननीग मस्वर्य माल्म कों।
uf गु० fस० मूसाकिर उपाठयक्ध

[श्री गु० सि० मुसाफिर] भ्राप मुसे पांच मात मिनट श्रोर नहीं देंगे तो मैं इस मजमून के साथ इन्साफ नहीं कर सकता ।

मैं श्रर्ज कर रहा था कि पुरी साहब ने कहा कि 1961 के सेन्सस बड़े श्राराम से हुए, लेकिन उसी वक्त उन्होंने यह भी कह दिया कि उस वक्त ग्रकालियों में बड़ी टेन्गान थी, उन्होंने जोर लगाया कि पंजाबी मूबा बनना चाहिये, उस टेन्शन की वजह से हिन्दू नाराज़ हो गये, श्रौर उन्होंने श्रपनी भाषा हिन्दी लिखाई । यानी जो कुछ उन्होंने पहले कहा फिर उसकी तरदीद भी उन्होंने खुद कर दी ।

उदाध्यक्न महोबय : प्रब चूंकि भ्यापका वक्त नहीं है, इस लिये श्राप बैठ जाइये ।

श्री गु० सं० मुसारिए : हिन्दू श्रौर सिख हमेशा से एक रहे हैं, वे एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते । जैसे नाखून से मांस भ्रलग नहीं हो सकता, जिस तरह पानी पर लाठी मारी जाय, तो पानी जुदा नहीं हो सकता, उसी तरह हिन्दू श्रोर सिख जुदा नहीं हो सकते, लेकिन प्रगर घास्त्री जी 1961 से हट कर 1971 की रोशनी पर चले जलयें, तो वह रोशनी हमारी रहनुमाई नहीं कर सकेगी, उससे हमारी प्रांखं चौंधियायेंगी। इसलिये मै उनसे पर्ज करना चाह्ता हूं कि घ्राप पीछे की तरफ़ जायें, जब हिन्दू म्रोर सिस्त्र एक थे। यह तो 1961 में भ्राकर बदला है, लेकिन जितने भी पुगाने हिस्टोरिक गजेटिपर्स हैं, उसमें साफ़ जाहिर है कि कोन सा इलाका पंजाबी बोलने वाला था। जितने बन्दोव्रस्न होते थे, लैंड की कन्सोलिडे शन होती थी, उस में इसका जिक घाता है। एक श्रंग्रेज भाई० सी० एस० भ्भाफिसर ये—गौरिसन साहब, उन्होंने लंग्र्त्र ज प्राबलम पर बड़ी मेहृनत की थी, 9-10 वल्पूूम में उनकी किताबें हैं, उसमें एक वाल्यूम में जो पंजाबी का हिस्सा है, उसको श्रणर श्राप बढ़ें तो भ्रापको पता चलेगा कि कौन पंजाबी बोंनने वासे थे पोर कौन हिन्दी बोलने वाले थे 1

भास्त्री जी को पता है कि मैने भ्राज से कई साल पहले, जब कांस्टीचुएंट घ्रसेम्बली बनी थी, लंग्वेज के सवाल पर कहा था कि भ्रगर हिन्दुस्तान की एक ही जुबान रबनी है तो उसकी एक ही लिपि हो जाय। हालांकि इम बात से बंगाल वाले नाराज हुए, प्रोर क्षमरे बनुत्रते से लोग नाराज हुए थे । कल जिस वक्त भास्त्री जो बोल रहे ये तो उन्होंने कहा कि पंजाबी किसी बक्त उद्दू या देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, तब मैंने कहा कि देवनागरी तो पंजाब में बहुत कम लोग जानते थे, सब उर्दूर में लिख्या करते थे, पंज्ञादी भी कम जानते थे, उस बक्त उर्दू में लिख्बते थे, तो प्रगर इस दलील को ठीक माना जाय तो किसी वक्त पंजाबी दिल्ली में मी लिख्ब जाती थी तो क्यों न हिन्दी की मी दो लिभियां मान ली जायें, भ्रोर इस पर पास्बी जी ने कह दिया कि में इसकी हामी भरता हू, लेकिन इसके जो नतायज निकलते हैं उस से भी उनको बाबबर होना चाहिये क्या ऐसा वे लोगों को मनवा सकेगे। इस लिये में भउं करता हूं कि जहां तक लिपि का तास्स्कुक है, इस में मेरा कोई हर्ज नहीं है, मैं पंजाबी लिबने जाला हुं, पंजाबी में लिबता हूं पोर बह देबनागरी में छेे- उर्दू में छपे तो ज्यादा लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पंजाबी षंजाबो में न लिखी जाय। सहो पंजाबी पंजाबी लिधि में हो लिख्बी जा सकती है। इसका तो गुछमुबो नाम वंते पड़ गया है, इससे प्रेजुडिस वैदा होता है, इससे यह जाहिर होता है कि वह गुहर्भों की बनाई हुई है । यह निपि तो बहुत पहले बनी हुई है आौर गुछमों ने प्रर्चनित की है, मोर पंजाबी पंजातीनिपि में ही सही तोर पर लिबी जा सकती है। ₹स लिये में तो हस बात का हामी हूं मोर मैं होम मिनिस्टर साहब की तवज्जह इस तरफ मी दिलाना चाहता हूं कि जोन तो पहले ही बने हुए थे, वह तो एक नया मगड़ा बड़ा हो गया है। भब खड़ा हो गया तो हो गया। हम मानते हैं, लेकिन प्रब तो पह बाउज्दूरी

कमीशन के हाथ में है, जो बह करेगा, उस को सब को मानना होगा । मगर यह बात कैसे $\bar{ठ} ई$ कि ओो घ्रकाली भाई कहते थे कि सूखा छोटा हो, वे तो भ्रब उसको बड़ा रखने के हामी हैं, क्योंकि 1961 के सेन्सस से वह छोटा होता है, श्रोर पास्ती जी चाहते हैं कि बह श्रोर छोटा हो जाय ।

हम हुए काफिर, तो वह काफिर मुसलमा हो गया ।

ऐसी हालत मे हम लोग जो नेघनल नुक्तायेब्याल के लोग है, इस घगड़े में हम किषर जायें, ह्म किस तरफ जायें।

बुदाबन्दा तेरे ये सादालू बन्दे किधर जायें, है म्रमीरी भो ரेयारी, है फकीरी भी ऐयारी।

ह्म किस नरफ़ जायें ?
प्रकाशबीर शास्त्री जी कहते है कि कम्यूनल बिना पर पंजाब की तकसीम न हो, लेकिन दूसरी तरफ़ वह सन् 1961 के सेन्सस वर जोर देते है, इससे तो वे कम्यूनल लोगों के हाय में सूबा देना चाहते हैं, द्रगर वहां से ऐसे लोग निकल जायें जो कि प्रकालियों के समर्यक नहीं हैं, तो फिर सूबा ऐसे हायों में बला जायेगा जो बिल्कुल कम्यूनल हैं। हालांकि सन्त फतह संस्ह जी ने तो सीधे रास्ते पर सोचना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा यह है कि उनकी डिमांड मानी गई है, चाहे बह्ह किसी बिना पर थी, लेकिन वह पूरी हो गई, іे तो भब सीधे रास्ते पर भ्राये है भ्रौर छ्वाहिएमन्द है कि सिब मौर हिन्दू मिल कर सूबे को बलायें। लेकिन भब घ्रगर दूसरी तरफ से इस बंग से चलना शुरू हो जाये कि उस सूवें में एक फिरके का ज्यादा जोर हो, बैसेंस कायम नहीं रह सकता, वैलेंस कायम इसी तरह़ से रह मकता है कि पंजाब का पंजाबी घ्रीर हिन्दी जोन छसी तरह से बना ॅद, ज्यादा ते ज्यादा कोगडा, निकालना हो तो हिमाचस के साय चसा जाय । मै तो कहता हूं कि बहु मी पंजाी जोन में रे़े, लेकिन भ्रगर उसमें

नहीं रह सकता हो न हो, जितना उसमें रह सकता हो, उतना रबा जाय ।

इसलिये में बड़े पदष से होम मिनिस्टर साहब से द्राब्वास्त कसंगा कि 1961 के साष जो दूसने फंष्टर्स भ्रापने लगाये हैं, वे बहुत काबिलेतारीफ़ हैं मोर मैं समकता हां कि कोई भी बाउण्ड़ी कमीशन पाराम से, संजीदगी से इस बात को लोकेणा तो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि बात मुनासिक छंग से हो, मुनामिब तरीके से स्रूबा बने, जिससे कि वह माइइन्बा तरककी कर सके ।

Mr. Deputy-Speaker: Mr. Dwivedy. Hon. Members will please take ten minutes each.

Shri Hem Raj (Kangra): The people from this side should get a chance also. Kangra people should get some chance.

थी जगयेष नितह निवाल्ती (मज्जर) : समय बोड़ा रहेगा, मुमे मी बोलना है, एक बंटा समय बढाया जाय, नहीं तो काम कंसे बलेगा।

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara): How I wish that the House had got an opportunity to discuss this much earlier because as it is the commission which has been set up to demarcate the boundaries for these three states will complete its deliberations by the end of May and I do not think it will profit in any way by the discussion in this House or the terms of reference would be changed by the government at this stage. It is too late in the day to argue that the linguistic division of states should not have taken place. Those friends who want to raise this controversy should remember that having agreed to the linguistic distributions of states as a national policy, it was wrong on the part of the Government to deny that very right to Punjab and at long last after a great deal of delay they have agreed to this and if there has been any communal movement or element introduced in the movement, it is

Shri Surendreanth Dwivedy)
because of government's delay in dealing with this problem properly and gracefully. I do not want to go into detail and in my note of dissent to the Parliamentary Committee's Report I have said enough of what should be done.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Repeat that.

Shri Surendranath Dwivedy: I do not think I have time. But 1 will point out some of them here. I was surprised that after the appointment of the Parliamentary Committee the Government and the congress party deliberately worked to undermine this very committee which was entrusted with the task of coming to a decision regarding this very serious problem. It was a body which represented all sections and interests and it was a compctent body. When the SRC was deliberating the congress working committee did not appoint a sub-committee to say, how the provinces should be demarcated. But here when wur Committee was in the midst of its deliberations suddenly the $y$ appointed a sub-committee and the sub-committee said something which was ambiguous and vague and the Prime Minister said that whatever was the decision of the congress working committe will be binding on the Government. $\Lambda_{s}$ a result of this, because there was no clarity in the resolution that was adopted and released to the press, all these unfortunate incidents happened in Punjab and other places.
Having done that, they had ultimately accepted the recommendations of the Parlaimentary Committee. But the Parliamentary Committee, at th: same time, had a limited jurisdiction. They had stated that the Parliamentary Committec will discuss only about the carving of this territories in the State of Punjab. The Parliamentary Committee has made its recommendation. The Parliamentary Committee has stated that some pahari-speaking area of Punjab should be attached and integrated with Himachal Pradesh. That is another territory; that is not within the

State of Punjab. That has been accepted. This is good so fa: it goes. But I want to ask the Home Minister, wher: we are dealing with this problem, do you want really in this country there will be a flality on these matters, o-, do you still keep the room open for further agitations in this matter of linguistic distribution of provinces and demarcation of boundaries. If a proper thought had been given to this, then probably he would have come forwa:d with different proposals.

You will find in the statement that the terms of reference to the Commission that is going to examine this question include the following:
"The Commission shall apply the linguistic principle with due regard to the census figures of 1961 and other relevant considerations."

1 do not want to go into the controversy whether the 1961 census was proper or not, and whether that should be accepted or not. I do no: think that is the proper thing to do at this moment, but what was the necessity to introduce all these controversies? The Parliamentary Committec itself suggested that the present regional boundaries-the Punjabi region and the Hindi regionmay be taken as the basis, and that an expert Commission be appointed to adjust the area and work it out taking into considration administrative and other reasons that may be relevant. And that position was acceptable to all sections of opinion. and if at all the demarcation is to take place, this should be on that basis. If he had not introduced this new element, probably much of thicontroversy would not have arisen. But he has not done that.

Secondly, I want him to conside: it very seriously. What he has done is, he has asked the Boundary Commission to "ensure that the sdjustments that they may recommend do
not involve breaking up of exisiting tehsils." I do not think this is a very sound principle. Because, as you know, and he is confronted with that question-the Prime Minister of India has promised that within 4 year or so they will come to a dec:sion about it-that in this country, in spite of linguistic division of the States, we have quarrels between different States for boundaries: Maha-rashtra-Mysore,

MaharashtraGujarat, and there are several States in which this controversy is going on, and probably in Maharashtra it has already taken the shape of an agitation. Why is all this happening even afte: the division of States into linguistic areas? Because there are certain linguistic groups in the border areas which probably feel that their people should have been in the other State from where they have been excluded. In all these cases Government should accept the Pataskar Formula which suggested that the village should be the unit for: demarcating the boundaries of each State so that the different linguistic groups in the different areas could go to their respective places. This should have been accepted here. And this is a sound principle by which all this controversy, wherever they may be raised now, could be avoided. They should accept that. But the Government has not done that. I think the Minister should seriously consider whether this policy should not be adopted.

Then, it has been clearly stated in the statement that this new State should come into being by the 1st October. All that we demanded is, and there was a popular demand also, that before the general elections these new States should come into being. It is all right so far as that goes, bu:, at the same time, I want to join issuc with him in regard to the other matter in which he has stated that so far as Hariana is concerned, - in the end of his statement he has statedHariana will consist of the greas that remain after having a Punjabi Suba is made and after the Hill areas go to

Himachal Pradesh. The Committe nas suggested that the Governmeni should consider whether other areas should be attached to Hariana in orde? to make is a viable and financially stiong province. There were suggestions made in the Cominittee-as has been suggested by other hon. friends in this House--that in order to mak: the Hariana province a viable State, areas such as Delhi, excluding New Delhi, and other contiguous areas in Uttar Pradesh and Rajasthan ahoull| be attached to it.

## Shri Tyagi: Also Orissa.

Shri Surendranath Dwivedy: Do not be afraid of breaking up of Uttar Pradesh. I think if he reaist. it now, he will face a great agitation in this country. There are two other aspects which I want to urge upon the Home Minister. They are bringing forward, a Bill in order to enable the hill areas to be attached to Himachal Pradesh. They are seeking to amend the Coastitution. As I havg stated earlier, this is good. There is an insistent demand, and rightly so. that Hariana should consist of all the rest of the contiguous areas-YOu may call it Vishal Hariana or Vishal Delhi or by any other name, you lik. and that Delhi and Himachal Pradesh and Uttar Pradesh and Rajasthan and Hariana should constitute one State. He has not considered that at all. He could have brought a Bill for this purpose. But he has stated that wo are not touching Delhi and Delhi shall remain as the metropolitan capital and we are not going to touch that question or discuss that question at all.

I want to tell you that after thi linguistic division is over, there i, another problem lacing this federal unit of India: the problem of the bigger States and the smaller Stater. Shri Tygri may be very much concerned about it. if anybody says that some portion of Uttar Pradesh should be attached to this or that State, but the fact remains that in the SRC Report iteelf this problem

## [Shri Surendranath Dwivedy]

was raised and in a note of dissen', Mr. Panikkar has suggested that in a federal Government, if there are bigger States and smaller States, it will be a politically imbalanced situation. What happens? Even in this Parliament, if Uttar Pradesh, Maharashtra...

## Dr. M. S. Aney: And CP.

Shri Surendranath Dwivedy:.... and Madhaya Pradesh; if all these combine, the smaller States would have no say at all.

Shri Tyagi: I agree; let it be so.
Shri Surendranath Dwivedy: If you agree, Uttar Pradesh has to be divided.

## Shrl Tyagl: Why?

Shri Surendranath Dwivedy: If Uttar Pradesh has to remain as a separate entity intact as it is, and yet if one says that all the States should be of equal size, then the two things cannot go together (Interruption). There must be equitable division.

Mr. Deputy-Speaker: We are not cor.cerned with that now.

Shyi Surendranath Dwivedy: We are very much concerned about it. This is very relevant because, when they are going to carve out a Hariana State, what I am urging is....

Shrt Tyagl: On what basis do you proposes to divide Uttar Pradesh? $I_{s}$ it on a linguistic basis? The whole of Uttar Pradesh is Hindi-speaking.

Shri Surendranath Dwivedy: If language is to be the only basis, then, Uttar Pradesh should not remain as it is. Madhya Pradesh, Bihar, Raj-asthan-all these should be added to it and an empire should be created for Shri Tyagi. (Interruption)

I do not want to go into any contreveray in this matter. But when
a are dealing with this matter, and :hen we are going to constitute new States, the Government should have given serious thought to these problems, and at the same time, fino a suitable solution for them. It is good that Punjab is being made into a new State. We all welcome it. At the same time I request that all elements who are fighting among themselves for different languages, this and that, should realise this. I had made a special request, and I am glad that Sant Fateh Singh had come out with a statement saying that in the Punjab province there is no question of $a^{n} y$ particular community dominating. Even he does not want a party government; he wants a government representing all sections of the population in Punjab.

The controversy of Hindi or Gurmukhi has to be tackled. I think this would be probably solved if this Government decides once for all what would be the official language of this country. I want a clarification in this regard. If Hindi is the dominant official language of the country; what is going to be its position in different States? $I_{s}$ it going to have an equal status along with the provincial language or not? If that is going to have equal status, then all this controversy would not arise at all, because in the Punjabi State even those who are using Hindi in Devnagari script can continue to use it for all purposes and they will have the same right as people using Punjabi in Gurmukhi script. So, we have to decide what would be the rights of the Hindi-speaking people who are there $i_{n}$ sizeable numbers in non-Hindi-speaking States and how their rights would be protected. If Hindi is the official language, there would be no conflict.

I hope and trust that the new States would bring about harmony in this country and all these controversies would be over for all time to came.

भी हेमराज : उपत्यक्ष महोदय, प्री प्रकाशीर कास्त्री ने जो प्रस्ताव सदन के स मने रक्या है उसमें उन्होंने बत्ता सी टीका टिप्पणो की है। म्मि कहूगा कि उम्होंने जो भाषण दिया उससे बजाय इसके कि गंजाब में सद्भावना पैदा हो, मुमकिन हैं कि रोष वंदा हो जाये। जो हमारी कमेटी बनी थी उसके ऊपर मी टीकi टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि वह निष्पक्ष नहीं थी। उस कमेटी में सारी पाटियों के घादमी ये, जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज थीं उन सब के घ्रादमी ये पौर हर ए़क ने प्रपना पक्ष वहां पर रक्खा । यही नहीं बल्कि में तो यह् कह् रहा हूं कि हारियाना बालों ने पूरी तरहू पर भ्रपना पक रक्षा । उस कमेटी के सामने चार हाअर मेमोरे उम प्राये प्रोर मुर्तन्तिक रिप्रेजेन्डिंब्ज भाये । जहां तक हमारे पहाड़ वालों का सम्बन्ध था, वहां पर पह्टाड़ वालों में से कोई ऐसा ध्रादमी नहीं था जिसने मूब्बलिकत में कहा हो ।

यह् ठीक है कि पहा 5 बालों को हरियाना प्रान्त से हमदर्दी थो, लेकिन में गानता हूं कि यहु जो डोनों स्टेट्स होंगी, बाहे वह गंजाब हो चा हे हरियाना प्रान्त हो, वह्ट हम ती टांगे च्रींगी। घसल बात वह है कि पहाढ़ वाले उमेशा बाल वालो मेड़ की तरह से रहे। उसके बाल उतारने के लिये दोनों तरफ के लोग तैयार रहे घ्रोर भ्राज्र भो तैयार हैं।

एक मानरीय सबस्ष : कितने घाल हैं।
घी होमराज : बाल जो हैं बह मी तो नहीं छोड़ने ।

घी गु० ₹स० मुसाकिर : हम बाल नहीं काटते ।

को हेकराज्य: घाप प्रपने बाल रंबये । में प्रतं कर रहा या कि पंजाय की जो समस्या थी बह हल होने वाली नहीं थी। मैं सन्त फलेक्र सिह् जी को बधाई देता हूं कि उन्होने साम्र्रधायिकवा से, फिक्रापरह.ी से ऊपर उठ

कर भाषावार प्रान्त का मामला हमेक्षा के लिये सुलक्षा दिया। इस तरीके से जहां छमेशा के लिये हरियाना बालों को तमल्सी होगी बहां पहाड़ बालों को भी होगी ।

श्री धलजीत सिंह जो ऊना से चुन कर प्राये हैं कह रहे चे कि पहाड़ वाले वंभायो बोलते हैं। घकाली माई प्राज 1931 की मर्दुमशुमारी की बात कहते हैं। मैं उससे पइले की मर्द्यमशुमारी की बात कहना बाहता हूं। जो मी मर्दुमशुमारी हुई हैं 1881 से लेकर 1901 तक उन सब में हिमाथल प्रदेश मोर कांगड़ा के लिये कहा गया है कि यद एक हिमालयन रीजन के हिस्से हैं। पहले मिरमीर रियासत थी, मण्डी थी, सुकेत बी, शिमला रियासतें बीं, क.गड़ा जिला में चम्बा बा, यह् सारा पहाड़ी रीजन दिबलाया गया है। हमाे कागज मोजूद हैं 1881,1891 घोर 1901 की मर्दुमशुमारी के । लेकिन उसके बाल वंजाब ने हम पर गलबा करने की कोशिए की प्रौर एक कलम से 1911 में हमें पंजाबी भाषी बना दिया। लेकिन 1931 की जो मर्टुमशुमारी हुई उसके घाकड़े मी मोजूष हैं। बहृ हमें 94.5 प्रतिशत पहाड़ी भाषी बनाने हैं। उसमें जो उस बक्त सेन्सस कमिश्नर बे उन्होंने साफ तोर पर लिबा है कि :

> "The main cause of the variation is, as already remarked in para 192, above, the return of Punjabi in place of pahari in 1921. The obvious explanation is at this census in many cases pahari has been correctly returned as the language instead of Punjabi."

नूंकि हमारे भादमी लिखे पदे नहीं षे । इस लिये उन्होने एक कलम बला दिया प्रोर जिस को जैसा काहा बना दिया। लेकिन जो प्रसली बात है बह्र छिप नहीं सकती। उसके बाद जिस बक्त पाटिमन हो गया उस वक्त सक्बर फार्मूला बनाया गया । चूंकि ह्दमारी भाषा पहाड़ी थी थोर पहाड़ी भाषा संस्त की प्राहत से मिलती जुलती है. .

एक मालनीय सबःः : होगरी।
धी हेमराज : हम पहाड़ी बोलते हैं । उसकी क्क्र्ट्ट टांकरी थी। श्रोर मन् 1868 मे लेकर ध्राज नक का जो रेकार्ड है कांगड़ा fिस्टिक्ट के वह टांकरी मोर हिन्दी में मोजूद है । रेबेन्यू रेकार्ड माने टांकरी पोर हिन्दी में मोजूद हैं श्रोर हमागी भाषा पहाड़ी लिख्बी हुर्छ है । जो भाषा हम बोलते हैं उसी तरीके से निख्बी हुई है, यह हान त थे।

डसके बाद यहां पर सच्चर फार्मूला बना चुनांचे कांगड़ा $f g$ स्दिक्ट घोर किमला fडस्टिक्ट यह सारे के सारे हिन्दी स्रीकिग लिखे गये। उसके बाद सन् 1957 में रीजनल फार्मूला बना। फिर 1960 में वं जाब लेखिस्लेलेटिव घ्रसेम्बली ने एक प्राफिशिल लंग्बेज तेक्ट पास किया मोर कहा कि यह इलाका हिन्द्धं। किन्दी स्पीकिग होगा । घृंकि नेशनल लंग्वेज हिर्द्धः हो गई थी उसलिये हमने उसकी स्किम्ट देश नागरी घ्रपना ली। लेकिन मैं एक पर्ज करना चाहता हूं कि बहां के जो लोग है उम्होंने कमी भी पंजाबी को नहीं पढ़ा। सवाल यह उटता है कि जिम चीज को दो डिकेड्म हो गई हैं, fजस चीज को दो डिकेष्स में हमारे बज्बों ने पता उसको थाप रिखाइज करना याहते हैं। 1947 से बेकर 1967 तक के जो एक्षमिनेशन फिगर्स हैं बह मोजूद हैं । मैंने पंजाब के एग्रुकेगन खिपार्टमेंट को लिखा कि वह हमें बह फिगर्स दे दें जिसमें बफ्छों ने प्रपनी फस्टं लं।वेज हिन्दी लिख्याई है पोर परीक्षा हिन्दी में दी है। लेकिन पंआव गवर्नमेंट वह फिगसं देने के लिये तैपार नहीं है। मैने फिगर्स को किस्ट्रिष्ट त्रिक्याटंम से लेने की कोशिश की। 100 परसेन्ट विएाधियों ने प्रपनी फस्टं लंग्बेज हिन्दी में इम्तहान दिये हैं। तो मैं घंज करना चाहता था कि ऐसी हालते में पह हुणा है । हमारा सारे का माग। जो नेष्रूल हिवीजन है वह़ हिमाथल के साष एक है घौर हमारी जो भाषा है, हमारा जो नहन सहत्न है, हमारा जो एक दूसरे से हकल"

पाफ पेंटिंग है सारा का सारा हिमाबल से मिसता जुलता है । तो लाखिमी तोर पर बो पालियामेंड्री कमेटी ने फैसला किया वह दुधस्त था घोर में तो होम मिनिस्टर साहव को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी प्रच्छी तरह से श्रपना ब्यान दिया है। 18 घप्रैन को उन्नेंने स्टेटमेंट दिया है कि हिली परिया जिनकी सिंग्बिस्टिक एफिनिटी हिमाबल से मिलती ज़लती है वह उनके साथ रे आयं । है हन घब्दों के साथ उसका स्वागत करता हूं पोर यह समक्षना हूं कि चास्वी जी जो यह़ कहते हैं कि यह गलती हुई है, यह गलती नहीं, मै कहतता हूं कि दुर्त हुमा है भौर मैं नन्दा जी को घन्यबाद वेता हां कि उन्होंने हमेशा के लिए वंजाय की जो प्राबलम है उसको हल कर दिया है।

प्री जगयेष Fस्ह fित्डाण्तो : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 18 मम्रैल को जो माननीय श्री नन्दा जी ने पहली बार हरियाना का नाम निया घोर जो उन्होंने साहस विसलाया उसके लिए, मैँ उनको बधाई देता हां। लेकिन पूरी बधाई तब दूंगा अवकि घसली हरियाना जो बनना खाहिए उसको बनबतने के लिए पूरा यस्न करेंगे । नब पूरी बकाई दूंगा । भमी मधूरी है।

भ्रब देखिए इसके विष्य में मैं यह कहना काहता हूं कि माज जो पवों में धाया है श्री मन्त बी का बनाब्य, उस बक्तष्प सं कोई ऐसी बात नहीं रह जाती कि जो पंजाब के रहने बासे हिन्दू हैं उनको किमो तरह का भय घोर भाशंका रह जाय। बह घच्ठा उन्होंने घाज प्रकान उाला है ।

मै एक बात शुंकि घ्बी त्वागी जी बहुत ही मयमीत पोर घातंकित है, इसलिए उनको बताने के लिए कहना बाहता हों कि :
"Clay seals of the Yaudheyas have been found in the Ludhiana District, while their coins have been discovered from Saharanpur to Multan. Yaudheya Colns hive
been recently found also in the Dehra Dun District. Some interesting coin-moulds of the tribe have come from Rohtak. The heart of the Yaudheya territory may have been the Eastern Punjab, but thẽy dominated also over the adjoining tracts of the U.P. and Rajputana."

थो स्वानी : घह तो पुरानी रिखासत रहो।
बी चणेष सिह सिताम्नी प्रानी रही तो पब लो नयो :

> "Rohtak was the ancient 'Rohitaka' and it must have been one of the mint-places of the Yaudheyas in the province of Bahudhanyaka, which one of the two province into which the States of Rohitaka was divided, the other being Maru. Maru means desert.. it was the desert of Bagar, that it is portion of Haryana west of Rohtak-Sirsa line and adjourning the Bikane: territory."

पष तो जाूू बत़ गया सिर पर ? तो वहु जो कीजें हैं घनके साथ मै यह कहना घाहना हैं कि सन् 1961 की जो जनगणना का सवाल़ है उसके ऊपर मय नहीं बाना काहिए। मेरे वुज़ग हैं भ्रानी जी, मैं हृद्य मे उनका प्रादर करना है। मैं उनसे निबेद्न करना करना हैं कि प्राप इसकी किन्ता न कीजिए क्योंकि कुष्ठ माय में माननीय नन्दा जी ने पोर मी बोज दी है। परन्तु उसको भी ₹ हैते नब मी उन को पबतने की जलरत नहीं घी। भगर यहि कहा आये कि यहु गणना 61 को गलत है तो मे पेसी जगए का उदाहरण वृं कि उहा़ कोई किसी नरह का तेसा प्रण्न नहीं घा । मारे प्ञात्रा में 12930045 हिन्दु हैं। लेकिन fिल्बी बोलने बाने 1 करोड़ 12 लाब 98 हतार 855 हैं। सर्थात 16 लाब 31 हाल 190 हिन्दुभों ने पभावी पपनी गषान निकायो। इसलिए हिन्दुपों गर यह ज्ञातोष वरीं नो मकता कि उन्होंने साग्र्रदायिक

प्राधार के ऊपर घपनी जबान पंायी नही लिबायी। पोर जाने दो छसको। रोहतक में तो दोई भय या घातंक नहीं था। ग्रोहनक
 नाले $1+302$ हैं। जिला गुड़ांब में किष्ब है
 वह हिन्द्र ही तो हैं ? हिन्द्र नहीं तो पोर कोन है ? तो हिन्दूपों ने जिन्होंने जाहा कि मेरी जबान पंजाडी है, गेहतक में रह कर के भी, गुडगांब में रह कर के मी उन्हों प्लाबी निब्बायी। 1 प्रगरचे पंखाब सतलुअ पोर मेलम के बीच का है। पंज्याब का विभाजन तो हो। कुका राबी के परे परे । प्रष तो पंजाष नाम सतलुउ पोर रती का है। इधर का, नोषे का तो हैं हो नहीं पजाष । हमें क्यों क्बामषबाह हसमें घसीटने हो ? माननीव भी नंब्बा जी का मैं उस बात के उपर बहत माफ कहा ? कि वह जो नीचे का भाग है इस नीषे के भाग के लिए पहले अंसे ए़क बा उसी वर्तह हो। भगर पह्ह हिन्दी के नाम पर भाया है तो हिन्दी कि. नाम पर बह तोमी ही खीज है उंसे उधर पंजाबी की ीीज वायो हे। हूमे पाज मऩ 1957 की सजा से मानरीय नन्दा ओो ने बाहर निकाला हें, प्रोर हमें पंत्राबी के पंें मे रिका किषा है।

मन 1961 की उो जनगणना है उमम फारास्का. बरह घोर उना के उ.पर बहा अगाहा है। पं जाती पाई बान कर के थकालं। होण या जिसमें लानी जी के मार्व fमब गामिन
 जमाता है. बरह हमाग है पोर उना हमान। t। वो क्या यह मम्रशयवाँ नहीं है ? फात्रिक्ना मिरमे के माब काले किला चता या.
 तक चाना काजिज्रा के स० में कपन गाय

 गया लेकिन यहु हिन्दी मिजन है पहले मे भोर हमेणा में बला प्राया हैं। हनी तन्ड
[श्रे जगदेव सिहृ सिद्वान्ती]
एरह हिन्दी माषी तहसील है। उसी के भन्बर बंडीगढ़ मी है। कीसे कहा जाता है कि वह पंजाबी माषी है या पंजाब के भिम्बर है ? भव रहा ऊना, तो सर होट्र राम का जिस दिन स्वगंबास हापा उससे एक दिन पहले उन्होंने माबरा बांघ का जो भायोजन था, उसके ऊपर हस्ताक्षर किये थे । माबरा बांघ का जानी भोर विजली विशेषतया हरयाने के लिए किया गया था लेकिन भ्राज वह हीज नहीं रही । इसलिए वह चीज हर्याने में श्रानी चाहिए। तो में श्री नन्दा जी से प्रार्यना करंगा कि बिजली प्रोर पानी इ्नके उपर सेंटर का योंट हो घौर उसमें उनके नुमाइन्दे मी हों, हुमारे नुमाहन्दे मी हों जिससे हमारा ह्क हमें मिसे भोर उन माइयों का हक उनको मिले। यहृ चण्डोगढ़ तो हमारी राजघानी है । षंजाकियों ने तो भ्रपनी राजधनी परियाला बना लिया था श्रोर उनके पास जालन्धर भोर घमृतसर जैसे बड़े बड़ें शहर हैं। लेकिन हमारे यहां कोई जहर नहीं है । इस्सालए चंडीगढ़ हमारी राजधानी होनी चाहिए ध्रोर जो हिन्दी रोजन की ही है।

श्रोर उना इसी तरह से जो हिन्दी भाषो है क्योंकि इसके मन्दर भाबरा बांध है पोर भंगल प्रोजैकट है तो बह हमें हरयाना को fमलना बाहिए।

एक कीज में स्पष्ट निषेद्र कर पू कि हमें कोई चीज सामें की नहीं चाहिए जार माइयों की एक माता हो मोर चार भाइयों में रहना बाहे तो उसकी दुगंति होगी। कोई नहीं उसकी सेबा करेगा । उसलिए न हम हाईकोटं एक जाहते हैं, न संबसेत एक काहते हैं प्रोर न गवनंर एक का हते हैं। हर गीज हमारी बिल्कुल मलग मलग, दो बरों का औसे बटवारा होता है, कैसे होनी चाहिए। मोर हमारा हाईकोटं जो है देलही का किया जाय। उसमें क्या बात है ? देलही का हाईकोटं हुमारा ताईकोट बने पौर देलडी का जो पुराना क्षेव पहले था, नन्दा की साहस करें हमारी जितनी

पाने वाली नस्लें हैं वह् उन्हें बधाई देंगी कि एक पाये मे नन्दा जी सैसे गृह मन्द्धी कि जिन्होने हरयाना वालों का जो पुराना मामला लटका पड़ा था, दिल्ली मी दे दिया मोर वहां से लेकर दे हरादून पोर यह सब . . . (ग्यबषान)

घी हथागी : जमूना पार मत करना ।
भी जगषेब नसह सिवान्तो : यह सब नै भभी जो सुना चुका हैं, वह सब हमारे साथ होने चाहिए। उस दिन हमारा पूरा हरियाना बन जायगा । . . (घ्यब गान) . . . मेरे कानों में ड्यागी जी की कोई बात गहीं श्राती प्रोर मैं यह कहता हूं कि यह राष्ट्र का सबसे मजबूत गढ़ होगा, राष्ट्र की रक्षा के लिए जितना पधिक से श्रधिक हो सकता है घ्रोर पब भी गोगराई के मोचें पर हमारे इस इलाके के जवानों ने जो बहानुग़े दिबलायी वह सबूत है कि राष्ट्र की रक्षा तमी हो सकती है कि जन कि दिल्ली प्रोर जितना भाग यू० पी. श्रोर राजस्थान का मेंने बतलाया है, वह सब मिला कर एक विशाल हरयाना बनाया जाये। परमात्मा दया करे कि नन्दा जी घतना साहस दिबायें म्रोर विशाल हरयाना बनायें।

भ्रब जो मेरा संखोघन है उसको में पष $\pm$ ?

उपाव्यक्ष महोजय : नहीं, उसकी जस्रत नतीं है ।

## 14 hra

जै मेंकार लास बेरषा (कोटा) उपाष्यक्ष महोदय, यह बड़े क्रफलोस को बात है कि भाज हमारे देग का बंटवारे पर बंटवारा होता चला जा रहा है पोर यहु उस समय हो रहा है जर्बकि देश को सीमाश्षों पर पाकिस्तानी धोर जीनी मंडग़ा रहें हैं। ऐसे षक्त में हमारी सरकार ने वोटों के लोष में श्राकर कि पंजाब के बोट किस तरोके से प्रप्त किये आयें, इरियाणा के बोट किस तरीके से प्राप्त किसे

जायें, हरियाणे की श्राशंका उन को बड़ी थी इसलिए उन्ह्रोंने यहां पर रातों रात घचानक गौर करने के बाद एक बंटक बुला कर उसमें तुरन्त पास कर दिया कि पंजाबी सूबा बनाया जाना चाहिए । क्या नेहरू जी या मौर मोगें को इसकी जानकारी प्राप्त नहीं थी कि यह 18 साल से पंजाबी सूबा क्यों नहीं बना ? लेकिन यह् सरकार की वोटों को हासिल करने की कमजोरी थी जिसके कि कारण पाज पंजाबी सूबा बना कर खड़ा किया जा रहा है।

जहां तक जनसंष का हस पंजाबी सूबे की मांग के बारे में सबाल है वह सिद्धान्त हैप से इसके विरुद्ध है । जनसंष समक्षता है कि इससे हिन्दु व मिखों में भ्रलगाव की भावना बढ़ेगी जो कि देश के लिए प्रहितकर सिद्य डोंगी। जनसंघ कभी मी हिन्दुप्रों भ्रोर मिक्खों को भ्रलग भलग नहीं मानता, वह उनके बीच कोई भद नहीं मानता श्रोर न ही बर्तना चाहता है । बह हिन्दू श्रोर सिक्खों दोनों के साथ समानता का व्यबहार करना चाहता है। कमी मी वह उनकी भापस की फ़ट को नहीं देखना चाह्टना । जनसंघ हस बात के सक्त विरुद्ध है कि यह् पंजाबी सूबा माषायी माधार पर बना कर दोनों के बीच एक दगर पैदा की जाये । बह दोनों के बीच में हस तरह एक दरार पैदा करने का विरोधी है। दरभ्रस कांग्रस छमक भाaार पर बंटों को हड़पना बाह़ती है ।

मैं क्षाप से निबंदन करना चाहता हैं कि भ्रगर भाषा के भाधार पर राज्य का बंटवारा होना है तो हममने यहां तो प्रत्येक तीन, तीन घोर चार, चार मील पर भाषाएं बदलती जाती हैं। प्रगर भाषा के माधार पर किया जाये तो राजस्थान, मू्र्य प्रदेग कादि राअ्थ घार. बार घोर पांच, पांच टुकड़ों में विभक्त हो सकते हैं म्रोग परिणामस्वस्प यह्ट देण इतने प्रधिक छोटे छोटे ट़कड़ों में बंट आयंया कि बह देस

छिष किस हो जयेगा कीर कमजोर पर जायेगा। सरकार ने दस देश को क्या सीमेंट समक्न लिया है कि जिसे जाहा उटा कर बोरे दे डाले? सरकार को दस तरह से इस देका की सदा से चली पा रही सार्वरोमिक एकता व भ्रबण्डता को नष्ट नहीं करना चाहिए चूंकि जनसंष देश की एकता में विश्वास रखता है मोर उसको विषणित नहों देबना बाहता इमलिए भापने दे बा कि जब भाषा के पाष्षार पर इस देग का बंटवारा करने के लिए कमीणन बैठा तो हमने जनसंष की तरक़: से कोई मैमोरेंडम नहीं विया क्योंकि हम इस भाषाई भाधार पर देग के विभाजन के सिदान्त में विश्वास नहीं रबते हैं । जब हम उस विद्धान्त के ही विष्य हैं, तो उस बरे में पष्हा या बुरा कथा कहते ? पगर हम इस सिदान्त की सपोटं में होते तो मैमोरेंकम देते प्रोर कुष्ल सुमाव देते लेकिन हुम तो पह देश में घलगाब प्रोर विषटन वैषा करना चाहते हो नहीं हैं। हमारों समन में सरकार की बात किहहुप भ्षाती ही नहीं है क्योंकि बह देवा के लिए पहितकर सिद होगी।

भ्रब सरकार की नीति दे विलये कि रेझियो पर पंजाबी के मूटे के बारे में उसी बक्त पह प्रा गया कि साहुक पंगाब की जनता ने वह़ स्वीकार कर लिया है कि पंगाबी सूबा होना बाहिए। सेकिम में वह थीज सा़क कर वेना चाहता हैं कि यहु सिफे भ्रकाली दल का निणंय था, पंजाब की जनता ने हो म्यीकार नहीं किया बा । है उनकी जानकारी के लिए बतलाना चाहना हैं कि आसन्धर के पन्वर करीब पाच लाल्य प्राद्वमियों के जनसमूह ने इस ज्ञात से हंबार किया है मोर माक पेलान किया है कि हैम पंजाबी वूषे के विल्कुल फेबर में नहीं हैं । हुमा पह है कि हमारी सरकार ने कुष निने चुने मफेद टोपी बालों का पकए लिया धोर उनमे हों में हां कह़लबा लिया प्रोट भृ से रेडियो पर प्रमारण कर बिया परे भल़वारों में निकाल दिया। यह़ बरे भफसोम
[म्रो श्रोंकान लाल बेरव।]
की बात है कि सरकार ने इस तरह से जनता के माय जिलवाड़ किया श्रोर धोखा दिया । षरश्रमल पंजाबी सूबे की मांग के पीछे जनता नहीं है, उसके पीषे मिर्फ प्रकाली हैं जो कि एक घलग राज्य बनाना चाहते हैं। सरकार ने यह नहीं मोचा है कि भ्रार्तार हम राउ्य का क्या पfिण F होगा वहा तो बस जसे मी हां। बोटों की फिराक में है भले ही वह देश के लिए प्रहहतकर क्यों न हो। प्राज जत्र हमाे देश की सीमाप्रों पर पाकिस्तान म्रौर चीन की सं ारयें तैनात हैं, बात्य संकट निद्यमान है तब मेरी समक्न में नहीं घ्राना कि सरकार को यद़ पंजाबी सूबा बनाने की इतनी जल्दी का थी ? ईस तरह मे उसने पंजाबी मूबा बनाने की घोषणा करके हिन्दू घोर सिकलों के बीच एक दरार डाल दी। एक नक्फ तो हमारी सरहदों के उस पार पाकिस्तानी सेनाएं जमा हो गही है हांर द्रूमर्ग तग़ है तरोे से हमारी गरकार हिन्द़्रों प्रोर सिक्लों के बोच दरार ?लल गहीं है । महज़ वाटं ब.रे प्रात्त करने के लिए मरकार देश को कमजोग कर रही है। मेरा निकेदन हैं कि तेसा करो एक गलत बात की गई है। यह पंजाब की निण्य प्राज मे कई गाल पहले हो जाता र्लोकन प्रधन्न मन्त्री भी नेहा ने हृम बात का कित्क्ल नही़ माना क्योंक श्री करोंों ने पजात्र के fव्राजन के विगुद श्रवनी ताकतत लगाई प्रोर कहा कि ग्रगर पंजाबी सूवा बन जापेगा नो देश हिंह मिघ हो जायंगा। उमने प्रपने एंडे के ओर के बल पर्पंजाब को एक बनाये रसखा प्रार इस बान में ख्री कर्रों कामयाब रंद्य fि. हिन्दू परोण fिक्ष्बों में कुट्ट न हो जारे।

मै पाप से fिवेदन कर्ञा कि पंजाब में उब सरकार ने को यह पना था कि हमांे जबान हिन्दू घोर सिक्ख दोनों मिल कर लड ग्रे हैं तो fि, मेरी समए में नहीं भाता कि सरकार ने ரेसा निणंय बयो लिया थोग नेंे वक्न के उप्वन लिया अषकि हैमागी मीमाप्रंं।

पर मंकट के बान्दल छा रहे हैं ? कुछ स्वार्थी नेताप्रों के चककर में प्राकर पौर कुत्ड घपने योटों के चककर में आ्राकर सरकार ने यद जन्दबाजी की है लेकिन में कहना चाहता हैं कि श्रगर हम जल्दबाजी के साथ देश का बंटबारा किया जयेगा तो यह देश किष्म भिद्ध हो जायगा। पहलेल गुजरात घोर महाराष्ट्र के मवाल शे । गोवा को म्रलग कर रकबा है महाराप्ट्र गोवा को उसमें मिलाने की माग कर रहा है तो उसे क्यों नहीं fमलाते हैं ? हतनी जल्₹बाजी प्रा उर आ मापने प्रौर मामलों में बगों नहीं दिंबाई ? 370 धारा को कष्मीर के सम्बन्ध में हटाने के लित़ सब प्रोर तो वांग की गई लेकिन उसको हटाने मम्बन्धी निर्णय लेने में आापने जल्दी नहीं की लेकिन पंजाबी सूरे के fिर्माण वाली बात में जल्दबाज़ी की । श्री रार्मकिशन रात बो दिल्ली मे लौट का घाते हैं घौर कहते है कि पंजली सूवा नही बनेगा धौर मबेरे पंजाबी सूषा बनाने का निणंय हो जता है तो मेश कह्वना है कि हम न? है से रातोंरात निण्गंय करके जनता को हम तरह से बोंते में रम्ब कर ऐेलान कर देते हैं कि वंजाबो सूबा बनेगा। यह छस सरकार म.ी ख़ास कमओंरी है कि वहु हम तरह के ाक, म्राध म्वार्थी नेताम्रों की बात में घा ग ई जिन्होंने कि यह कहा प्रोर द्वाव धाला कि भ्रगर पंआवी सूबा नहीं बनाप्रोगे तों बहां कांत्रेस चुनाव में हार जायगी जहां तक हृरियाने वाले लोगों का सवाल है जहां वहां की जनता जब तक कि यह सरकार द्वारा पंजावं। सूषे के निर्माण की घोषणा नहीं हुई थी बह हसके बिहद्ध थी पोर बहां की जनता तो यहा तक कहती थी कि पजाबी मेघा हम लोगों की। बालों पर बनेगा लेकिन जत्र सत्रे उसके निर्माण की बोषणा म्रल़बतरों मे श्राई लं। उनके चेहरंरे मृस्त पड़ गये घ्रौर मैंने जब उनस प्छा कि बोलो पः क्या कहना हैं तो कहने लगे कि घ्य करना वयः है ह्मको मो कूछ मिस अयेगा। लेकिम मेरा कहलन है कि ओं बंटवारे हो रहे 责 प्रोग राउन्नितिक xबलिं काम

कर रहहे हैं कि कोई सोषता है कि वह गवन्नर हो जायगा, कोई सोषता है कि वह मन्त्री या वहां पर मुख्य मन्ती हो आयेगा हो यह्ट पदों की लालच में म्राकर देष्ण के हित को कुर्बान किया जा रहा है यह चीज़ देश के हित में बड़ी घातक सिद्ध होगी। भाज हम सब को मिल-जुल कर चलना है। घगर इस सरीके से टुकड़े टुकड़े करके रहेंगे तो छस द्षेश को कोई मी विदेशी चक्ति श्रपने श्रधीन कर सकती है म्रोर उसकी भ्राजादी को हड़प कर सकती है । यह् इस सरकार की एक कमजोरी भौर नासमक्षी का प्रमाण है जो उसने देश को श्रोर बांटना स्वीकार किया श्रोर यह थंजाबी सूबा बनाने का फैसला किया है । इतना कह कर मैं छस पंजाबी मूबे के निर्माण का विरोध करता हूं।

धी घ० ना० चिचालंकार (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भाज जो मसला यी प्रकाशवीर पास्त्री ने पेशा किया है मैं ऐसा मानता हूं कि जहां तक यह सवाल है बाउण्डरोज का या सीमा बांधने का उसका ताल्सुक यहां पर नहीं था । बहुत कुछ विवाद हस बत पर घल पड़ा कि 1961 का सैंसस टीक है या नहीं है, सीमाएं इधर होनी चाहिएं या उधर होनी चाहिएं। 名 ऐसा मानता हूं कि वह विवाद विबय के लिहाज़ से म्रप्रासांगिक है क्योंकि वह विषय बाऊंड़ी कमीणन के सामने है वह उमका निर्णंय करेगा।

इतनी बात मूं यह कहना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट भपनी गवर्नमेंट ने किया वह बड़ी समझ्न के साथ किया है। जो मोग इस बात के विरोष्षी हैं कि 1961 के सैसस का कोई जिक नहीं होना चाहिए, मान लीजिये कि 1961 में सैसस का जिक्र नहीं होषा प्रोर बकंडरी कमीशन बना दिया जाता तो उसका स्वाभविक परिणाम यह्ह होता कि जो बाऊंठरी कमीकन के जजेज बहा पर बैकते तो हुदरती तोर पर, स्वाभाषिक तौर पर धानूनी घाबमी होने के नाते बह कहते

कि क्या घाघार है हमारे पास जैटा क्या है ? सैंसस निकालो यह् गवर्ममेंट का पस्लिकेशन है गवर्नमेंट के इस 61 के सैसंस के भाषार पर हम निर्णय करेंगे। भब कोई कहते है कि यह सैसस में गलत लिखाया है गो वह कहते कि यह हम कुछ फालतू बात नहीं सुनते। यह गवर्नमेंट का पस्सिक डोष्युमेंट है हम तो इसके ऊपर निण्णय देंगे पौर वह उसके ऊपर निर्णय देते । गबर्नमेंट ने बड़ी ममक्ष के साष यह किया कि 61 के संसस का जिक्र किया लेकिन कहा कि दूसरे कंसिडरेशन की दे जायेंगे ताकि जो ऐत्तराज करते है 61 के सैसस पर बह् मी आकर बाऊंडरी कमीशन के सामने ऐतराज कर सकते हैं घौर कहू सकते है कि यहां पर यह् ग़लती है। सारे का सारा सैसस गालत नहीं है लेकिन जहां गलती है उसको पगर कमीशन को बतलादें कि यह्टा पर ग़सती है तो कमीशन उस सूरत में भपना एक निण्य कर लेगा लकिन पगर खाली 61 का सैसस हीं भाषार होता थोर यह द्रूसरे कंसिड्रेशन्स का जिक्र नहीं होता, बिल्दुल 61 के संसस के माषार पर ही होता तो फिर बाऊंडरी कमीशन के सामने घीर कोई रास्ता नहीं था कि वह इषर, उषर उसमें घन्तर कर सकता इसलिए यहां तो गवर्नमेंट ने उसके साथ भ्रदर कंसिएउर्रेशन का जिक्र कर दिया तो यह बिल्दुल उषित ही बात हुई ।

घास्त्री जी ने एक बात जो यहा पर पेश की में समझता हुं कि इस में जो हमारे निर्णय हो चुके थे उसके बाद भास्त्री जी इस सवाल को न उठाते तो बेहलन था । प्राड़िर यह् निर्णय हुप्रा पंजाब का। जो कुछ यहु निर्णय हुमा उसके बाष तो हमें इस बात पर जोर बेना चाहिए था कि यह जो कुछ दलवस थीर ओ कुछ मैला बह्रां के वातावरण में दोनों तरफ से था गया था एगीटेखन भाबि होने से, पंगाब के भ्रन्दर ऐसी प्रवाछनीय बार्तो हैई कि वाताबरण हूषित बन गया तो उषित तो यह था कि यह् जो हतना मैल व कीषए़ सरफे के ऊपर पागया बा बह्र मिटटी होर कीष्ट़
[सी प० ना० विद्यालंतार]
जालंटी में षैठ जाती क्षोर बाताबरण में घ्र बरह से सुष्वार क्षाता ऐला एक रंब्या ध्रपनाणा चाहिए खा, लेकिम घणी जो उनकी तरफ के कहा गया है उससे बाताबरण सुषरने के बजाय ब़राब होने बाली बात है। में समक्षता हुं कि इस सवाल को क्स समय छेख़ना, पौर किर जिस ₹ंग से कास्बी जी से इसको छेग़ा,区. उषित नहीं है। में मानता हूं कि शास्बी जी राष्ट्रोप किषारों के हैं, लेकिन बात यह है कि वह पंजाए में भहीं रहते-पंजाब से करा दूर रहो हैं , पऱीस में रहो हैं, ष्वागी जी के पढ़ोस में रहते हैं । वता महीं, जायद विशाल हीरिणाणा बी बने, हो ल्यानी की के वेहरादून के साथ उलका विधणोर की उसमें शरामिल हो खाये।

की ह्वाग्त : क्या वेछाबून की छीनना चाहते हैं।
 मे वेहराबून को छोतने के ब्न में नही हूं।

बी ल्याती : भार यू० पी० को कही मिसाना ही है, ती हम हरियाणा से मिलने के बताय यंजाष से मिलना पसन्द करेंगे।
 तो साप्रबायिक पांधियां उठती है, उम का छठ $\begin{array}{r}\text { घसर बाहर के लोगों की मनोवृति }\end{array}$ वर मी पए़ जाता है । थास्मी बी तो वो बते कहीं, जिन को सुन कर मुले बण़ा हुब हुमा। उन्होने पंजाब में राष्ट्रपति के र्याज की कर्षा की पोर कहा कि वह आपाषार प्रान्तों के मूल स्प से विरोषी हैं।
 ती जैसा अ्यक्ति जो लोकतंब का इतनर समर्षक हो राष्ट्रपति के राज की बात करे। है उस के बारे में ज्पादा नही कहना चाहता ह. ज्यों कि में एक दूसरे प्रसंग में राष्ट्रपति के जासन के बारे में घपने विषार प्रकट कर दृका है। मै राष्ट्रपति का आससन लागू किये ब्वाने ग. सक्त वितोडी है।

जहां वक सास्सी बी की हस बात का तास्लुक है कि भाषावार मान्त नदीं होने काहिये, एक प्रान्त में कई भाषापों के लोग इकट्ठे मिल कर से, वेक्ष में बहुभागी प्रग्त, मल्टीलिग्वल स्टेट्स, हो में निषेष्ट करना जाहता हूं कि पंजाब में मस्टटीलग्बल स्टेट, बहुमाषी प्रान्त बनाया गया बा । जिस समय यह निर्णय हुपा कि देश भर में सब प्रान्त भाषा के माधार पर बनाए जायें, उस समय पंजाब के बारे में यह निर्णय लागू नहीं किया गया । पंजाब के बारे. में कहा गया कि उस को इकट्ठा रहना है, जिस कर भरण़ा हुषा। बाद में फकाली बल मोर सशान्क दल में यह समझ्रोता हुभा कि एक काम्योमाइस के तोर वर एक तनुर्वा किया जाये, परिक्षण किया जयय कि धाया पंजाब दिभाषी प्रान्त रह सकता है बा वहीं। उस बसयय सब ने हस बात को माना। सेकिन उस का विरोष किस ने किया भाज शास्डी जी चाहते हैं कि देश घ बहुभाबी प्रात्त बने, केकिन जब वंजाब को विभाषी प्रान्त बन्मया गया म्रोर कहु वया कि इस का तजुर्म किया जगये मोर षह तजुर्वर्व घुक्ष थी किया गया, तो विरोष्म किस की तरफ से हुप्रा ? उस का विरोष्स इस हूप में किया गयम कि पंजाष में हिन्दी एगीटेयन गू: की यई धोर कहा गया कि वंजावी भाषा की पद़ाई पनिषाषं न हो, हप जंजाती साषा को स्वीकार नही करते हैं, पंजाबी काषा को षंजाब के दोनों रिजन्ज में कही मी परिवायं न किसा अमे, पालि 1 सास्सी की उस चक्ता हिन्दी पान्बेलत से समर्षक से 1 पगर बह्काषी प्रान्त के बनुर्यें को कामक्ष बनान्ता जा, तो फिर हिन्दी एकीटेणन नहीं नुस की बतनि चाहिये थी।

उताव्यज भात्रोष्य : भाननीष सदस्व क़त्म करने का प्रयल्म करे।
 महोद्य, घूते से पहले का माननीय सकल्य


तो थभी कपनी बात की कहा नहीं पाया हूं । घ्याप मुक्षे बस मिनट घौर बीजिए।

बी हीर fिण्णु जाफा : इस बर्था के किये प्राध घंटा बका दिया जाये ।

उपाज्पक्ष महोषय : र्रम्त घंटा बा़ किया गया हैं।

की हि fिल्यु कालत्त : बोढ़ा बमल जीर बढ़ा दिया जाये ।

बी ज० जा० fित्षलकार : घणर भाप जंग्र का दतिहास देरें, तो पता बलेग fि बहं पर कमड़ा इसलिए शुल धुप्रा कि बब वह फैसला त्रुपा कि बह एक बहुभाषी प्राप्त बने, तो उस का विरोष धुए हो गया। उस का तजुर्या ही नही करने दिवा कया, विल्कि ए₹ में ही उस का बिरोष होने लथा ।

पाज मष्षोक साहष मानते है कि जो दिन्धि ए गीटेशन तुष्या बा हम के पहले जो रिब नल फारमूषा नहीं माना, वह हमारी घालती डी। जब इस सवास का निण्णय हो मया होर खबनेंेंट ने फैसला कर दिया कि हम वंभाब में पंजबी भाषा के घाष्षार बर प्राम्त बनायेगें, तो बत बषोक
 कारमूले को छलाया जता, उसके मुताषिक काम किया जता, तो बड़ा घष्ध था। मैं समह ता हूं कि बुनियारी बात बह है कि बनर निलाषी प्रान्त को हीकार कर लिखा ज्ञाता बंरे उस तर्लूवं को कामयाब बनाया जाता तो बह्ह स्थिति न वैष्ट होती।

पंजाब में ओो साम्पदायिक बालूद्य छक्ट्रा किया जाता रहा, उस की जिमेबारी किस वर ? ? जो घढ़वार पौर लोग बहा वर साप्रबायिकता का बरूव इकट्ठा करते रे, वे काज कांग्रेस को दोष देते हैं। है निबेदन करना चाहता हूं कि जो मी हालात होते है, राजनीति⿻ होग उन में रास्ता निकालते हैं मीर उनके मुताषिक निर्णय करते हैं। शूंकि पंजाब क हारत घोर घातावरण बी ब़राब कर दिया गबा था, दूषित कर

बिया गया बा, इस लिए गर्षमेंम्ट े उन हालात को वे हतर बनाने के लिए यहु निर्णय
 जका किया गया है, उस को बलग ध्रलय कर विक्ता जये । भाष धणर ऐसा $\%$ किया बाले तो इस का मतलब बह होणा कि कर वास्त फटेगा घीर उत सीयावर्ती प्राप्त हू पथानित्रि बमी रेगी।

मानमीय सबस्य कहते हैं कि वहा पुटनेटेक मीर घदूरर्षीजता पूर्ण नीति है। नि उन को बाष दिलाना चाहता है कि जब जबाहरलल जी कहते के कि सारा क्षाब एक फजली प्रान्त है, तब मी बह कहोते षे कि यहा घुटनेन्टेक नीति है। जब सच्चर फारमूला बनाया गया बिस के भमुसार तमाम लोगों को दिन्दी कीर प्यानी, दोमों भाषायें, पक़नी यीं, तब की कहा - जया का कि घह एपीयमेंट की पालिसी है, प्रकालियों को एकीज किया जा रहा है। अब कहा गया कि लोग दोर्मों भाषा पर्दे तब की एवीजमेंट थी सीर जब यह कहा कया जा रहा है कि घलग घलग हो आायें, तब थी एपीकमेंट धौर चुटोेन्टेक पालिसी है । मे समक्नता है कि दिमाग मे यह बात स्पष्ट होगी कािये कि हमारा क्या सक्य है, हप क्या बाइते है।

जास्ती जी ने लिपि का सथाल की उठावा हैं में घानता हू कि कोई थाषा किसी की लिपि में लिबी आये, इल हो कोई प्रम्तर नडीं पड़ता है 1 किसी समय बंगाल में सस्फ़ की कितारें बंयका लिषि नें निबी जार्त; बीं घौर कोई एतराज नहीं करता बा तेकिन हर एक घाषा की क्रपनी एक लिषि होती है 1 ास्ती जी कहते हैं कि नागरी बतर गुष्मुली बोनों पंजायी धाषा की किषिया है। बेकिन घाबिर गुर्मुडी किस घाषा की लिषि है ? वाधिर उस को किसी भाषा के साष तो लोके़ें। क्षोर किर गुठमुबी के प्रति इतना बिरोष क्यों ? किसी वमाने में साबत, सिन्ष हीर काल्मीर में
[श्र्रi प्र०ना० विद्यालंकर]
धाचीन पारबा लिपि चलती थी। गुछश्रों ने भ्रपनो भाषा भौर भपनी लिपि को प्रर्चलित किया झ्रौर उस लिपि को गुरुमुबी कहा गया, क्योंकि गुरश्रों ने उस का प्रचार किया या । उस समय प्ररी म्रोर फारसी का बूब प्रचार हो रहा था । उन से बसाने के लिये गुरुभों ने उस समय की प्रचलित शारदा लिपि को घ्रपनाया श्रोर जारी किया। लेकिन श्राज माननीय सदस्य उस लिषि का विरोध करते हैं। वास्तव में उन को उस लिपि का एहसानमन्द होना चाहिये, क्योंकि उस वक्त प्ररबी भीर फारसी के सब तरफ फंल जाने का डर था। सिन्ध म भरबी प्रचलित हो गई थी। पंजाब घोर काश्मीर में मी भ्ररबी लिषि प्रचलित हो जाती सेकिन गुरूमुबी ने बचा लिया । माननीय सदस्य भ्राज उसी लिपि का विरोष्घ करते हैं घोर कहते हैं कि हम पंजाबी को इस शर्त पर मातृभाषा मानेगें कि उस की लिपि नागरी रहे मोर भगर उस की लिपि गुरुमुखी होगी, तो पंजाबी हमारी भाषा नहीं है । मुसे यहु तर्क समत्न में नहीं घाता है घ्रोर में समत्नता कि यह् तर्क विल्कुल साप्रदायिकता पर पाधारित है ।

मन्त में मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह साम्रदायिकता की मनोवृति को प्रोस्साहन थोर प्रश्रय न दें। वह पंजाब को भ्रराम श्रोर चान्ति से काम करने दें। पंजाय मीर हरियाणा भलग बने हैं। वह उन को घान्ति पूर्वक रहने तें घौर उनके जब्मों को अ्यादा कुरेदने की कोशिश न करें, बस्कि एक गान्त वातावरण में उन को चलने दें जंसा कि सन्त जी ने कहा है, बैसे सब लोग कोशिक्र कर रहे हैं, जंसे काप्रेस के लोग कोशिश कर रहे है, हिन्दुभों घोर सिक्बों मोर हिन्दी मोर पंजाबी के मगड़े को बतम कर के ऐसा बतावरण पैदा किया जना काहिए जिस में पंजाब कोर हरियाणा चाम्ति के साथ रह सकें।

घ्रन्त में एक बात मूं गर्वनमेंट से कहना


ने कहा था या किसी म्रोर माननीय सबस्य ने कहा था, लेकिन में इस बात से सहमत हूं कि विभाजन के सम्बन्ध में तहसील को न तोड़ने की बात से मुषिकल पैदा होगीं। मैं जानता रूं कि मेरी कांस्टीट्युएन्सी में बरड़ तहसील है, जिस का कुछ भाग हिन्दी भाषी है मर घोर कुछ भाग पंजाबी भाषी है। इसी प्रकार उना तहसील श्रोर गु रदासपुर भौर श्रम्बाला में कुछ तहसीले हैं, जिन के कुछ भाग हिन्दी भाषी हैं भौर कुछ भाग पंजाबी-भाषी हैं। मैं समक्षता हूं कि भगर विभाजन के सम्बन्ध में तहसोलों को तोड़ने की छजाजत न दी गई भोर गांबों के प्राधार पर विभाजन न किया गया, तो विभाजन में बहुत सी दिक्कतें पैदा हो जायगी।

## Mr. Deputy-Speaker: Dr. Lohia.

Shri Virbhadra Singh (Mahasu): I want to make a submission.. .. ,

Mr. Deputy-Speaker: No more speaches.

Shri Virbhadra Singh: The Members from Himachal Pradesh who are vitally interested in this mut le given a chance to speak.

जा० राम कलोहर लीहिपा (फलंब्बाबाष): उपाष्यक महोदय, मुष्षे कल कौर भाज ऐसी इतिला मिली है, जो में छस माननीय सडल को देना घाहता हूं श्रोर जिस से हर पारत बासी को गुस्सा पायेगा थोर उस के रोंगटे बड़े हो जायेगें 1 इस माननीय सबन ने कई बार तेलगू सूले, पंजाबी सूने, मराठी मोर: गुजराती सूवे पर बहस की है, लेकिन भारत देश की कुल कितनी जमीन है, जिस में ये सारे सूटे बनते हैं, उस पर बहस नहीं हुई है। यह बात सही है कि पाकिस्तान घोर चीन को लेकर कुछ एकड़ या मील जमीन घघर-उष्षर हो गई, लेकिन भ्व बक्त का गया है कि यह् मानमीय सदन भारत की कुल बमीन के बारे में साबधानी के साष बातचीत करे। द्वसी सम्बल में है घापको, घष्पक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट

की 1950 की सालाना किताब से पढ़ कर सुनाता हूं यह् यूनाइटेछ नेष्शन्घ की 1950 की ईयर बुक है, जिसके सफा 1010 पर दिया है-

कि भारत का कुल क्षेत्रफल $31,62,454$ बर्ग किलोमिटर है श्रब मैं उसी संयुक्त राष्ट्र की 1964 की सालाना किताब से पढ़कर सुनाता हूं, यानि 14 वर्ष बाद 1964 की किताब के सफा 579 पर भारत का क्षेत्रफल 30 लाब 46 हज़ार 232 किलोमिटर बताया गया है । घ्रब ये दोनों उसी संस्था की किताषें हैं जो घ्वन्रर्राष्ट्रीय है, जिसका सदस्य भारत है और घ्रगर दोनों क्षेत्रफल की तुलना करके घटाया जाय तो 1 लास 22 हजार 222 बर्ग किलोमिटर जमीन मारत की गायब हो गई है।

एक मालनीय सबस्य : इस मोशन से इसका क्या ताल्लुक है ?

जा० राम मनोहर लोहिपा : मुक्षे बड़ा श्रफसोस हो रहा है कि कोई माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि इससे क्या ताल्लुक है । $प$ जाबी मूबा हसी जमीन से बनता है श्रोर कहां से बनता है, बड़े णरं की बात है।

थो लागी : यह फिर्स जो श्रापने दी हैं, ये यूनाइटेड नेशन्ज़ की हैं, रण्डिया ने इनको तसलोम नहीं किया है।

ग० राम कनोहर लोहिया : इस बात को कह् कर स्यागी जी ने बहुत प्रच्छा किया। मै उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन प्राप मेढरबानी कर के सोचें कि ये जितने भाकऱे यूनाइटेड नेशन्ज़ को दिये जाते हैं, ये कोन बेता है । ये भारत सरकार दिया करती है घोर घंकि भारत सरकार उसकी सबस्य है, श्रगर मारत के क्षेवफल के बारे में हती बड़ी गलती हुई है तो क्या सदस्य राष्ट्र को इसके बारे में कुष्ठ कहना नहीं काहिए ? 1 लाख 22 हजार वर्ग किलोमीटर कम हो गया, कहां चला गया ? भगर छस अमीन का तीन घोर पाकिम्तान से सम्बन्ष है तो

मे बताना षाहता हूं, क्रगर यह उनके कब्बे में बली गई है तो मी इस क्षेजफल को षटाया नहीं जा सकता ।

इतना ही महीं, यह तो संयुक्त राष्ट्र की किताब में दिया गया है, में भापकी एक घोर बतरनक बात बतलाना चाहता हुं, जो कि भारत सरकार की भपनी बुद की छयी हुई पुस्तक है घीर वहा है सर्वं घाफ जि्हिया। जिसमें सन् 1953 में 12 लाख 69 हजार 640 वर्ग मील हमारा क्षेत्रफल बा । प्रौर 1964 में बट कर वह 12 लाब 61 हजार 597 वर्ग मील रह गया । मारत सरकार की तरफ से छपी हुई पुस्तक सर्षें पाफ इण्डिया में 8,043 वर्गमील जमीन गायब हो गई। जमीन कहां कली गई ?

थगर किसी देश में ऐसा काम हो, जहां की जनता पक्तिशाली हों, तो वह सरकार एक मिनट के लिए मी नहों ठहर सकती। ततना बड़ा कुकर्म करने के बाद, घतनी बड़ी नालायकी करने के बाद कोई सरकार एक मिनट ठहर नहीं सकती। जक माननीय सदन पंजाबी सूबे वरेगह की बात करता है तो उसको क्ष्यान देना चाहिए कि भारत वेश का क्या हाल यह मरकार करती बली जा रही है ।

सूवों के हिसाब के देसते है तो तो पिछ्छले 14-15 सालों में मराठी सूबा, गुअराती मूबा, पंजाषी सूबा, न जाने कितने सूबे बने, किम लिये ? माषा की उम्रति के लिए । तो मै उन से माकं बान कहना जहना हू कि. किसी मी मूबे में भ्रंग्रेजी की तुलना में मूबं की भाषा की तरक्की नहीं हुई है। मराटो घंप्रेजी की हुलना में कुष्ड मी भागे नहीं बढी ह 1 पोरंगाबाद में मराठी धी, लेकिन भाज घंश्रेज़ी हो गई है, मोर दूसरे मूबों की भी यहीं हालत है । दसी के साथ साथ भगर उर्षान की मी कसौटी पर घ्राप रबना चाहते हैं तो द्य सूवों में उर्भति के मामले
[राम मनोहर लोहिपा]
कु, येती घोर कारबानों के मामले में कोई ऐसा फकं नहीं पढ़ा है कि से माषाबार प्राप्त घान्त सकमुच घाषहार घ्रत्ता बने ह. क्योंकि घाषावर श्रान्तों के नाम पर क्रा बंतेजो घघो वक कायम है।
(स के साष साष में है सरफार की एक धोर महान पसफलता की तरक ध्राज दिलाना बाहता हूं। ये सूते भगर बनाले की बात घो तो एक बोट में कितने उसिक्ष सूते थे, सब बना वेने बाहिए से । ला 1948-49 में ही बना वेने चाहिए से बहाराष्ट्र बना देना चाहिए जा, गुजराए, विवर्म, जितने मी बताने ये, सब बना ोे चाहिए षे । लेकिन सन् 1948-49 में चे सूले नहीं बनाये गये पोर मामले को टाल दिवा गया। fिछसे 15 साल में कारतीय जनता के fिमाग के घ्रम्बर हत्र की़े़े को उकसाया गया है भोर मैं हस सरकार पर भारोप लगाता हूं कि इस ने उकसाबा है, क्योंकि सरकार ने इस मसले को टास कर इसी पर लोगों का घ्यान केन्वृत रखा ।

एक मवाल यह भाता है कि हम जो बिंरोधी दल हैं, उनका ध्यान भी उचित घम्नों को तरफ उतना ठोक नहीं जा पाता, जितना गलत प्रश्नों की तरफ चला जाता है। ये गलत प्रश्न या तो सरकार खुद उठाती है या कुछ हालात ऐंसे चैदा हो जाते हैं कि जिनको सरकार के घलावा दृसरे लोग उठा दिया करते हैं । विरोधी दलों का मुष्य मक्य यह होना चाहिए कि सवाल सच्छे उठाये जाय, गलत सबाल उठा दिये जाते हैं, बाहे जितना मच्छा जवाब दिया जाय, लेकिन -स से उद्टेग्प को पूर्त नहीं होती। म भपने विरोधी दलों को दोष देना चाहता ह कि वे हर सवाल का जवाब देने के लिए उताह हो जाया करते हैं, इसकी कोई जह रत नहीं हैं। हमें उन सवालों का जवाब देने के बजाय मोर बातों पर जाना बाहिये,
 जाना काहि, जिसते बेती घोर कारलानों में सुघार हो, उनको उस तरफ जाना चाहिए। नतीजा क्या होता है कि विरोषी पहले तो Wहते हैं कि महाराष्ट्र बनामो, कांख्रेस सरकार कहती है कि नहीं बनार्येगे , 4-6 वषं लड़ाई एलती है, गोली मी चलती है, बहूत ज्यादा तकसीक़ उठाते हैं, घौर फिर बार में धीरे से कांप्रेस सरकार महाराष्ट्र बना केती हे प्रोर लोग धुश हो जाते हैं भोर किर इसते कोत्रेस सरकार को कोई फक नहीं बड़ता। इस लिये ज्यादा मच्छा वही हैं कि पष तक जो हो गया, वह हो गया, विरोषी बल भाइत्दा प्रनुचित सवालों पर भ्रपना क्ता न बराब करें मोर मैं समक्षता हूं कि उन्ने उबित सबालों की तरफ़ जाना बाएिए।

एक माननीय सबस्म: बराबर ध्यान रबियेगा।

ग० राम कनोटर लोहिया : हो हमेश्रा रबता हूं, लेकिम भुरिकल यही है षि घाप लोगों को हटा नहीं पाया हूं, यही मेरी सब से बड़ी दिक्कत है । घगर विरोषी दल मान लेते तो भगले साल ही घाप लोगों को हटाना सम्भव हो जाता, बस्कि उस से की पहले।

भ्रन जो मैंने बतापा है, इत विषय को ऐंसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, मारत के क्षेत्रफल के बारे में इस सत्र के बत्म होने के पहले तय करो, यह सव खर्म नहीं होना बाहिए जब तक कि यह जबाब न ग्राजाबे कि मारत की 1 लाब 22 हजार 222 वरें किसोमीटर जमीन कहां हड़वी गई, कहा समुक्ष थे हुनो दी गई।

मैं जब विरोधी दलों से कह रहा था कि नही सबाल पूछो, जो सवाल मरकार की तरक से या दूसरे जो पगगड़न-बगड़म द्लों की सरफ से पूछे जाते हैं, उनक जवाब देने की उहरत नहीं है । परुु बम बरे या न बते उसका जबाब हमें देने की क्या जह ग्त कड़ी


 - सहां यह कांग सी गर्टि किष्या कूता हैं। फिए बाड्वाना सूपा बते पह बाँ की गई।
 बने यह माग की गई। पगर इस तरह की -6 मांगें पर बिरोधी बल काले उला खायँ तो हस में दी चार पाँ बरस का मार बत्ता बरब हो जाभगा क्षोर बरकर होने पर क्यम किर जहां वे वहा वहुष जायेंगे। सस जास्ते यह उलरी है कि विसोधी बल क्ल मामले पर सम्पक नीीति बमायें। बास तीर रर जो मंने सबाल उबाये हैं उन पर ब घ्यान ब। एक सबाल तो भिने वह उठाया है कि - सी सबाल पुछवायें । गलत सबल पुछजाये जाते हैं तो जवाब देने से खन्कार करो। हूसरी बात यह है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के बारे में जलर इस सरकार से को उफाई लेनी चाहिए। यह कोई बढ़ा कारी रहस्य हैं। हतना यड़ा यह्ट रहस्य है कि ये लोग भब इस लायक नहीं रह गये हैं कि
 के मामले में कोई जबर्दस्तो करने की जहरत अहे़ प्रोर सवं भ्राफ इंखिया के मामले में कोई बबदंस्ती करने की जहुरत पड़े ।

## Some hon. Members rose-

Mr. Depaty-Speaker: We have already extended it by hals an hour.

The Home Minister.
Shri Nanda: Just a few moments ago. I received a chit $f: o m$ the hon. Member, Shri Prakash Vir Shastri, that I should on this occasion speak in Hindi. I would have welcomed that very much. Imper'ect Hindi such as I have, I would have tried to use it as the vehicle for conveying my thoughts now or on any other occasion. But on this occasion I am encountering and am confronted with - moral issue. I have been more
than 40 yeare-about 40 years-ir Gujrex: Tmat is my moptedi stata sill mis mothor-tongue is In matrob. I cemmot deay that and, therefore, if I thart now departing from Pundabl Which I cunnot use here now, I would prefer to speak whatever iltte I have to speak in English; and whatever I' have to say is necessarily goling to be very brief:

The discuasion weas mound a statement I made on the 18th April The discussion has cut across all party lines. Speakery whatever they stid, were ranged against one another chiefty on reglonal interest. The whote basis of the contraversy wat regional interest. They wanted to safeguard regional interests in each case.

Why was this diecusslon? it appears as if it was fust to bring out this sharp divergence of viewpointa and it has-I must thank the hon. Member for it-provided justification for the line adopted by Government in dealing with the situation. Nelther side is satisfied with the line Government has adopted and would like to draw it away nearer to ite own position. This discussion must have brought conviction that the course adopted by Government was the only feasible course. It has vindicated the line that has been taken by Government in this matter. Any deviation from that one way or the other would meant departing from the just course.

What was the basis adopted in this statement of the 18th? It is very clear; it has been set out in very defnite terms that when States have to be carved out of the existing Punjab, this has to be purely on the ground of language. It is the linguistic prineiple which is going to be applied. That is the fundamental basis of whatever processen are going to be carried out. Therefore, my appeal is; let nothing be done tu cloud and obscure this central point.

## [Sbri Nanda]

It has nothing to do with any caste, community or religion. That does not enter into the consideration of the subject. To import any such considerations into this matter will be vitiating the whole process.

I may read from that statementbecause that is the central pointthat portion of the terms of reference:
"The Commission shall examine the existing boundary of the Hindi and Punjabi regions of the present State of Punjab and recommend what adjustment, if any, are necessary in that boundary to secure the linguistic homogensity of the proposed Punjab and Hariana States. The Commission shall also indicate the boundaries of the hill areas of the present State of Punjab which are continguous to Himachal pradesh and have linguistic and cultural affinity with that terri-tory"-
this is the relevant portion-
"The Commission shall apply the linguistic principle with due regard to the census figures of 1861 and other relevant considerations".
what are the other relevant considerations? There has been a question raised about it. Shri D. D. Puriwho is not here at the momentquestioned the manner in which this has been worded. Why not only the 1961 census, he asked. The hon. Member, Shri Vidyalankar, has very properly dealt with that issue. Theremay be other considerations. If all these had not been set out in this language, it would have left it wide open for any kind of interpretations and led the matter to a different track. Shri Puri himself listed certain considerations about the university examinations. this and that it is not for us to decide what the considerations are, what the relevant considerations are, how much weight
is to be attached to each consideration. It is for the Commiasion to do so. It has started functioning and I think it is not desirable for us to enter into these various aspects of the matter which are before the Commission. We should leave it at that.

A question was asked, why was any commission necessary? Several members have raised that question. Why not have the basis of the existing Punjabi and Hindi regions and introduce some small modifications? It is all right to put it like that. Exactly this is what has been said:

> "The Commission shall examine the existing boundary of the Hindi and Punjabi regions of the present State of Punjab and recommend what adjustments...."

What is the difference? This is what has been said here. But when we come to adjustments, they are minor adjustments. But a minor adjustment may mean the fate of the capital. Who should decide it? Naturally it has to be some kind of judicial examination and decision on the merits of the issue that can arise on one side or the other.

So this has been rightly done, that is, the appointment of the Commission, a high powered Commission composed of an eminent Judge af the Supreme Court and other competent members to deal with this matter. We should feel absolutely secure in the faith that justice will be done and that whatever the decision, it should be carried out in good faith and in the conviction that justice has been done, whatever may have been the views, prejudices or predilections of one side or the other.

Judging by the mind of Parliament, it appears that the reorganisation of Punjab on the lines of the statement will have soon become an accomplisbed fact. It does not appear to serve
any useful purpose or to yield any benefit to have entered into the merits, demerits, pros and cons of whatever has been done through the Parliamentary Committee and later on through the consideration which Government gave to the subject. What would have been the position today? Hon. Member Shri Prakash Vir Shastri in a very eloquent style vividly presented the past years through which this question came up time and again and yet division was averted. Why is it that we have been pushed into this? That is his question. I will submit, if the great leaders of those years who were at the helm of affairs in the past years had been present to deal with this matter, how would they have solved this question? Who can give the answer now with any certainty? But I can say this: don't we know that in the earlier years also momentous decisions were taken and then some time later, they were altered, and that is not to be considered as an indication of vacillation. We are here working, functioning in a demo racy, in democratic conditions, and it is expected that as the tempo of public opinion changes, as circumstances alter, Parliament and Government have to respond, and therefore new adjustments must arise from time to time, and I may illustrate by a reference to the hon. Member, Shri Prakash Vir Shastri's own position. He started and in the course of his speech there was a radical shift. He launched a very, very strong attack on this division, and took a very uncompromising stand, and later on he softened and he almost gave a justification in the interests of Hariyana saying that they were living in conditions of oppression, and here it is that they can heave a sigh of relief. It may be that people of Hariyana did not feel so strongly about it earlier, they now felt their conditions were such that it would be better in their interests to have a State of their own. There may be various opinions, there may be other people, some people miy still feel that what has happened is not to the best intereste of this
area or the other area or both areas; but here it is a large bulk of the people declaring their mind, and the thing has been settled on those lines.

May I also requeat the hon. Member to recall my firs ${ }^{+}$statement, i.e., of the 6th September. I remember, I recall very clearly, by the whole House, without a single dissent, without a single discordant note. there was acceptance of that, there was applause for the step then taken, including the hon. Member. Shrt Prakash Vir Shastri, He endorsed it.

The second statement was made on the 23 rd September. There again he says:

में इसका स्वागत करता हूं कि इस भ्रवसर पर इसकी घोषराता की गई।
So, that various steps which were taken from time to time were welcomed. That means that they met the real need, the need of the moment. We have to judge these things in the light of the conditions which arose, and it is not that we can have everything bothways. That is, there are advantages and disadvantages, we have to balance everything, and in the national interests all the considerations were taken into account, and these decisions were reached.

I recall also the fact that during this period, after the announcement of this decision and before that, there was very acute tension for some time at least in the Punjabi-speaking area particularly, and disturbances arose. We all feel sad about what happened, but I remember now that in my statement from the very beginning there was mention of a co-operative solution. The whole purpose was that we proceed in this matter in a way, on lines that we get a solution without landing ourselves into-trouble of this kind. I realise that the Committee also, Members of Parliament, made efforts. I personally tried to do that, and in a way it may be said that because we tried to bring the parties together, although we did not achieve a co-operative solution in that

## Ethrt Nanda ${ }^{\circ}$

way, a perfect solution where the people could have, all the parties could have seen their way to have some kind of arrangement where a division might be avoided, but that very process, that very effiort at least led to this result that, very unfortranate as those disturbances were, still we could come to some kind of a peaceful settlement very quickly and things are settling down.

I have talked of this not to revive those bitter memories, but I am thinking of this in my mind as a warning for the future. Both these Statis which are going to spring into being, come into being, have big tasks before them. The very process of division will have created problems and difficultien, and therefore in approaching those tasks, we must try to observe a certain restraint, and try to take every precaution that there is no embittering of feelings between the two areas and between various sections of the community in any one area. There are sections in Hariyana also, and there are sections in the Punjabi region, and it is very important, I am saying it deliberately, advisedly, that we have to make every effort in order to see and ensure that things proceed peacefully, amicably now in these processes and later on also.

One question has been raised about this, it is an indication of what the attitudes can be. Should we not have as many ways of collaboration as possible? If as a result of those practices we can secure economic advantages, if nothing else, there should be no such mind set against that, just as one of the hon. Members said, almost setting his face against anything which will have any common operation, any common link. I submit humbly this is not a very healthy attitude. There may be, there is the question of irrigation, the question of electricity, transport, various other things, whatever it may be; I do not say any particular thing should be done or must be dona it has to be a
product of underatanding that aftitude has to be that we. want to live togethec, wo are neighbours and we will work together in as many ways an possible, so that an atmosphere of harmony prevails. This is not only for these two new States, we have got zonal concils, even for the zonal councils we are trying to bring into being, to create new instruments where there is participation of the various States, so that advantages arise by common operation, and therefore I had to say it after listening to the hon. Member, Shri Siddhanti, who spoke a little while ago.
One more thing arising out of the apeech of Shri Prakash Vir Shastri We have to think of tha future of the Puajab. I cannot help bringing up one question to which emphatic reforence was made by Shri Prakash Vir Shastri in his speech. It is the statement and activities of Master Tara Singh. I wish to convey to him that there is enough trouble in this country, and he should not add his quota of trouble. Let him not make our task more difflcult than it already is. The Punjab itself is going to have more problems in the way of its progress and any kind of a stage of uncertainty created there, strife, is going to hamper the progress of Punjab itself Punjab needs unity and wise leadership.

Shri Hart Vishnu Kamath: The whole country needs it.
Shri Nanda: Because Punjab is going to be rearganised. The whole country needs it. But here there is going to be special problems and let the people of Punjab settle down to hard work. I am saying this in relation to some disturbing factors which are on the horizon now. The division of Punjab is going to create handicaps for both the fature Punjab and Hariana They will have to be overcome by great deal of effort. People's minde should not be distrected and disturbad by meaningleas slogens and fruitless campaigna. This area neede unity and
strength because of the place it occupien an a mondtive border of this comatry. Anyone who creates weakness in this region by strife and dissension muat be held to be dislogal to thile courstry. I am speaking of those who talk a language which is not compatible with the total integrity and unity of this country and undereatimates it ope way or the other and dream of a status which is something different from the status everyone else has in this country, some kind of self-determination status. I cannot think, I cannot imagine of it. It is inconceivable: Let those who talk in those terms not place too much store on the tolerance of the people of this country. We do not want to have recourse to harsh measures, but we cannot also permit trifling with the national interests. I refer to some things which I think arise out of the speeches here which have a meaning for the future and for which it is necessary to give the reaction. I would make an appeal to the leaders there in the Punjab, especially I am speaking of Master Tara Singh, an old, venerable leader, I know him very well, I will make an appeal to him from the floor of this House: let Punjab now settle down, let not any new disturbing element enter into that state as a result of kis activities; so far as I know, they are not desirable activities and therefore, let him become part and parcel of the stream altogether which will build up a new and strong Punjab.

There was one other thing about the future, and hon. Member Prakash Vir Shastri talked about that. He hin tis mind the whole country to be divided into five parts. How can I say now, in the flow of time what will happen for this country? As long as things happen which are in the interest of the unity and strength of this nation, it does not matter. Conditions can change. But at the moment, we bave somehow, wily-nily, for whatever it is worth, linguistic provinces now. Let us try to make the best of whatever arrangements have been brought into being in this country. There were various other questions
about talding Dolhi sommermero, bringing some other areas into Delhi I have alroedy etated, it does not arise. I believe han. Members wowld lik Delhi to be where it if.

Shri Tyaul: Cannot you ctve some relief by saying that about U,P. also?

Shrt Namda: We have deffinitely stated that the division of Punjab doees not mean at all touctring any other state for reorganisation. What may happen after a long time in the future, I cannot say.

Shri Tyagi: Only one question, if you permit me. Dr. Lohla has upset us by giving figures that our total area has diminished, according to UN figures, by more than a lakh square kilo metres. Of course the hon Minister could not readily answer it Will you kindly ack him to make the position clear before the House adjourns?

Bhrl Nenda: I shall make a note and I shall deal with it. But no one outside this country, no institution as body or organisation can make ang change in the area of this country; it belongs to us.

ग० राम मनोहर बोहिया: बारठ की भ्रपनी किताब सरें प्राफ़ इण्डिया में 8 हजार वर्ग मील जमीन गायब हो गई, एक एक इंच जमीन के लिए हम लड़ते है लेकिन गहां 8 हजार वर्ग मील खमीन गाबत्ब हो गई, इस के लिए क्या किया ?
Mr. Deputy-Speaker: It is not relevant to this question.

Shri Tyag: it is too shocking; it requires clarification.

Shri Nanda: We shall look into it immediately (Interruptions.)
Mr. Meputy-Speaker: He has promised that he would look into it.

बी घोणार लाल बेखा : बमीय बट ग्री हैं, हन्तान बह़ रह है।
 गद मंबी महोधय ने क् प्रस्ताब के सम्बाल
[ं्री प्रफाष्बकीर बास्सी]
में भपना भाषण देते हुए, यहीं से भपने भाषण को प्रारम्भ किया कि नैंने उनको एक बिट लिख्ब कर मेजी थी। जिसमें निबेदन किया बा कि प्राज भ्राप श्रपना भाषण हिन्दी में दें तो मच्छा होगा । गृह मंती जी ने इस बात को रतना महत्वपूर्ण समक्षा कि प्रपने भाषण का प्रारम्म यहीं से किया। लेकिन मैंने उनको ऐसा लिख्षा तो कोई भपराष नहीं किया । इसका कारण यह था कि श्री जवाहरलाल गेहल की हमेश्रा यहा मादत रही कि जब मी कोई इस प्रकार की चर्षा होती थी, कि जिसमें भरिकांश सबस्य हिन्दी में बोलते घे

उपाष्यक्ष महोबय : भापका जबाब क्या है, वह् बोल दीजिये ।

एक माननीय सबस्य : यह बिलकुल उचित बात है ।

घी प्रकाशावीर शास्त्री : उसका उत्तर वह हिन्दी में देते थे, लेकिन कुछ सदस्यों के लिए जो हिन्दी नहीं समझ्षते थे, वे बाद में धंश्रेजी में भी बोलते थे । में समझता था कि श्री नन्दा उसी पद्धति का श्रनुसरण करेंगे ।

दूसरी बात जो में कहना चाहता हूं, कई माननीय सदस्यों ने श्रोर विशोष कर गृह मंन्री जी ने इस बात की श्रोर ध्रान प्राक्षणित किया कि श्रब तो सरकार निर्णय कर ही चुकी है। भ्रब इस समस्या को सदन में उठाने का विशेष भ्रभित्राय क्या है ? में उपाध्यक्ष महादयय, आ्यापके माध्यम से सरकार पर दोष नगाना चाहता हैं। पहले मी इस प्रकार पंजाब के विभाजन का प्रण्न प्राया बा। जब एक बार संत फतह सिह मोर एक बार मास्टर तारा सिंहु ने ध्रमन किया था । उस समय मी देश के सामने विषम स्थिति उत्पष्प हुई थी। लेकिन उस समय की सरकार पार्लियामेंट को छतना महत्व देती थी कि सरकार भपना निर्णय पालियामेन्ट के सदस्यों की राय जानमे के बाह षोषित करती बी। उस पर दो बार

कर्षायें घहां हुईं भोर सरकार ने प्रपना वितार संसद् के माध्यम से देश को दिया। लेकिन भाज की सरकार संसद् को घतना महल्वहीन समक्न बैंठी है कि पंजाब के मामले पर जो पिछले 18 माल से बराबर यही कहती रही थी, कि उस का विभाजन नहीं होगा। कांयेस बकिग कमेटी ने मौर कंबिनेट ने पलग बेठकर निर्णय कर लिया प्रोर पालनयामेंट को विश्वास में लेना उचित या पावस्यक नहीं समझ्रा । जब सीमा रेखा बींचने लगी उस के पहले मी सरकार ने पालियामेंट को विश्वास में लेना प्रावश्यक नहीं समक्षा। मैंने इस प्रस्ताव को उपस्थित कर देश के इतिहास में एक घ्रष्याय जोड़ना चाहा था कि सरकार श्रपनी मूल को कम से कम भब तो सुधारे ।पहले जिस पर्गलयामेंन्ट को विश्वास में लिये बिना इतने बड़े निर्णय नहीं लिये जाते थे पब इस मामले पर उसके प्रतिनिधियों की राय भी नहीं ली गई ।

सरकार इस प्रस्ताव के माध्यम से इस भूल को सुधारेगी । इस श्राधार पर मैंने इस प्रस्ताव को उपस्थित किया था । साथ ही साथ यह भी चाहा था कि इस प्रस्त वव के माध्यम से सरकार जो भब तक क्रसावधानी करती चली घ्राई है श्रागे तो प्रसावधानी नहीं करेगी।

जब श्री गुलजारी लाल नन्दा ने यह बात कही कि उस समय के जो नेता थे, उस समय की क्या परिस्थितियां थी? जिस पर वे षंजाब के विभाजन का विरोष करते थे । भाज वे नेता होते तो क्या निर्णय लेते, उन्होंने कहा कि मै कुछ नहीं कह सकता 1 में श्री मन्दा से पूछता हूं भोर ज्ञानी जी से मी जो बपनी निजी वाकिफयत के म्राष्रार पर Фहते हैं कि श्री जवाहरलाल नेहर कमी पंजाब के विभाजन के विगेघी नहीं के । जायद यह उनकी निजी जनकारी है ।

केकिन मेरे हाय में वह्त तथ्य हैं जो संत फसहृ सिह के साष तीन बार श्री जबाहरसाल नेहल की बात हुई, घोर तीनों बार की बार्ता का विवरण ओो उन्होंने सभा की मेज्र पर रणा । छस में कदम कदम पर श्री जवाहरलाल नेहल ने जो घब्द कहे हैं मैं उन्हीं घाष्दों को उन्हीं की भाषा में पढ़ कर सुनाता हूं ।

## प्रधान मंव्री जी ने संत जी को कहा

"दूसरी जगहों पर जहां मी माषाई मूव का घ्रनुसरण किया गया था, जैसा कि घांध घोर गुजरात तथा महाराष्ट्र में, भ्पस्पसंख्यकों का कोई प्रश्न ही नहीं था । यह एक सर्वसम्मत मांग थी । दूसरी तरक, वंजाब में हालत बिस्कुल मिन्न हैं घोर बैसी कोई सर्बसम्मति नहीं। यदि पंजाब में विभाजन किया जाए तो बहां चांति भ्रोर स्थायिस्व नहीं रहेगा भीर धार्षक प्रगति नहीं हो सकेगी ।"

इसके बाद 1 मार्ष 1961 को हुई बंत फलहा सिद्ध भोर श्री नेहल की मुलकात में थी नेइए ने स्पष्ट कहा था :
"पंजाब का विमाजन के बल पंजाब के लिए ही नहीं, बस्कि मिसों थोर हिन्दुप्रों के लिए मी हानिकारक होगा भोर वास्तव में यह सम्पूर्ण बारत के लिए हानिकारक होगा। यदि ऐसी समी मागें पूरी की आयें तो बारत ट़कड़ों ट़कड़ों में बंट जाएगा थौर किसी की प्रकार की तरक्की सम्भव नहीं हो मकेगी।"

एके साष ही मेरे पास घी नेहए का एक पव्र'मी है जिस में उन्होंने स्पष्ट ब्प से

कहा था कि पंजाष विभाजम की मांग को हम कीजी स्वीकार नहीं कर सकते।

राजनीतिक नेताओं के प्रतिरिक्त की बारत सरकार ने जब राज्य पुनगठन धायोम की स्थापना की थी, तब उस के सामने मी पंजाब के विमाजन का प्रश्न उठाया बा । राज्प पुनर्गठन भ्रायोग ने इस प्रश्न पर विथार किया बा घोर घ्रपनी रिपोट्ट के मनुच्छेद 540 में उसने ओो कुछ कहा था उसकी तीन बार पक्तियां मैं पापको पढ़ कर सुनाता हूं । उस ने कहा था :
" प्रस्ताविक राज्य से भाषा सम्बन्ही समस्पा कोर साग्र्रधायिक समस्या का समाष्षान तो होगा नहीं घीर वह घार्तरिक तनाब जो साम्र्रकायिक बलों से है घोर भाषायी क्षेजीय बलों में नहीं दूर होगे के बजाय बर्तमान माबनायें बोर fिगड़ जायेंगी $1 "$

15 hrs .
यद्रा किसी राजमीतिक नेता की राय चहीं है बल्कि इस सरकार के ढारा जो त्रज्प पुनर्गठन भायोग बना था उसकी राय - 1

इसके प्रतिरिक्त जो विशेष बतत है कहना जहता हूं कीर जिस से प्राज पंजाब मोर सारे देत्र को बेद है, वह यह है कि कांप्रेस वर्किग कमेटी का निर्णय होने से पहले पंजाब के मुष्य मंजी मौर पंजाब के गृह-मंनी बराबर पंजाब में घूम धूम कर स्थान स्थान पर यहु कहु रहे ये कि पंजाब का विभाजन नहीं होगा। कार्रेस का इस मामले में स्पष्ट मत है कि पंजाब के ट़कड़े नहीं किये जा मकते हैं। इस निर्णय के बाद पंजाब के प्र.दर कहु हत्यायें हई । मू कभी हिसा का समर्यक नहीं रहा हैं। घीर न भब हें । पानीपत के घन्दर जिनकी घोर से भी वे बटनायें हुई है घोर तीन म्रादमियों को दुकान में बन्द कर के जलाया गया हसकें
[की प्रक्रम्येर सास्सी]
है बोर निन्ता कर कुका हूं जरेर थब की करता हूं । लेकिन क्या श्री नन्दा इस ब्वात को बतायेंमे कि उन तीन भाषमियों के वरिशिक्त पो ग्यारह पादमी भीर पंजाब के स्त्र मरे फ्या वे बिना मां बाप के दे ? भार प्या भाप उनको किसी तरह का कोई सरक्षण जबान नहीं कर सकते ये ? क्या भापका को ग्तरवायित्व महीं था ? हन कैषह व्यक्तिपों ती हत्याभों का दोष भारत सरकार भीर षंजाष्त के मुब्य अनी ध्रोर बहीा के ग़ घंती पर है । बहां के मुष्य मंवी पोर गृहबत्रो बराबर यह कहते किरते रहे "कि पंजाब का विभाजन महीं होगा 1 भ्रगर विभाजन करना या तो पजाब की सरकार का यह कर्तुख्य ता बा कि वहा पंजाय के कोगों का मन इसके किए पहले तैवार करती ताकि द्रस प्रकार से एक सम भाग ग मड़कती पोर एक्षम से हस
 पबर पुन कर उन में किसी प्रकार क तन व - भाता या किसी प्रकार का रोष न बकाता

मैने एक मुलाब रका षा कि मारतबर्ष जो पाच फागों में विभक्त करके एक के न्मीय परकार यूनिटी फार्म धाफ गबर्मेंट जिस को कहते हैं बहा यहा स्थापित की जाए एक मतन्वूत सरकार कायम की जाए हस तरह बौ मज्यूत सरकार पगए बन जाए तो वहा सारे केष को एकता के सूलक्ष में बाष सकती है। भी बन्ता ने हस के जबाष में कहा है कि कमी भागे बस कर इत प्रकार का समय पाएगा तो कायद इस पर विषार हो सकता है। क्या मैं उन से पूछ सकता $\bar{j}$ कि उनकी सरकार के धाषाषार प्रान्त बनाने के बाद क्या जस बात का प्रायकिषत केनीय परिषदे बला कर नहीं किया ? पंत जी ने जो सारे देण को पांष पागों में विभक्त किया तो क्या वह बीरे छीरे द्री रास्ते पर धाना नहीं जाहते के का जार पांख र ज्यों का पुलिस एरमिनिस्ट्रेबत्र एक डोए, व्वायपासिका एक हो जाए

पीर स्त प्रकार से षार पाँच कोलों में जितनी प्रधिक से प्रधिक एकता हो सके वह स्वापित की जए।

लेकिन दुर्भाग्य की बत है कि भारत सरकार चीफ मिनिस्टर्से के जककर में पा कर हतनी भुकती घोर बबती जा रही है कि इस प्रकार का महख्वूर्ण निर्णय जो राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखने के लिए जहली है, उसकी बराबर उपेक्षा कर रही है ।

इस सब को कहने का मेरा एक बहुत उत़ा कारण यह है कि कम से कम इतिहास इस बात को न लिखे कि जब देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता जा रहा था भ्रोर देश के भन्दर बंड्ड बंड होने की प्रवसि का उदय हो रहा था, उस समय हिन्दुस्तान में इस प्रकार का चिन्तन ही समाप्त हो गया था 1 सरकार को इसके बाद बारे में सावघान फरने बासे व्यक्ति देक्ष के भ्रन्दर नहीं रहे से।

फपते बकत्तर्व को समापित की दोर से जाते हुए मैं एक भोर धावस्यक बात कहना जाहत हैं 1 जानी गुरुमुब सिह जी मुसाकिर ने हसकी चर्षा की ' है । घापने मी चायव इसकी चर्षा की है 1 विधालंकार जी मी इसकी बर्ण करते से। 年 स्पष्ट भाषा है कहता हों कि मिने जष उस बिन भापको उत्तर fिया था तो बह दबी हुई भाषा में नहीं दिया का। मैं घजूूती के साथ उसको बोहराता हु ये कमी हस बात का पक्षपती नहीं रहा कि पंखायी की सिपि घुष्मुबी न रहे या पंजाब में या प्रन्यक्त गुरमुबी धिपि को समाप्त कर पिया जाए मेरा कहना यह है कि पंजाब के म्रन्रर पयर कोई भादमी दबनागरी लिपि में मी लिख्ब कर एप्लीकेषन दे या उस के माध्पम से काम करना बाहे तो तथा कबित क्जाबी सूते की सरकार उसको ऐसा करने की स्वतंबत दे । उस पर यह बन्धन नहीं होना बहिए कि बह उस में काम न कर से। । में घापको बतलान जाहता हूं कि पात्य की धबर


उत्तर प्रदेश में कोई उर्दू में लिब्ब कर एप्लीकेकन कबहारियों में वेता है तो चत्र मरेत्त की ष्रकार ने किसी प्रकार का कोई उस पर प्रतिबक्ष नहीं लगा रखा है । पगर उत्तर प्रदेश में यह स्थिति हो सकती है तो पंजाष में मी बह स्थिति रहनो थाहिये। यह मेरा पस्ट अधित्राय था । सको में किर दोहराना जाहता है

घो ह० सा० निस्यांकार: बंगला, चुज्राती धावि के किए मी क्या माय इसको बानते हैं ?

घो प्रकागयीर घार्त्री हमारे विद्यालंकार ती ने बहुत पण्हा पर्षस किया है घोर मे ससका उत्तर देना बहता हू । यह मेरा निर्णय नहीं है 1 वह मुष्य मंवियों का सर्वसम्मत निण्य है जिसको जी अवाहर माल नेह् की पष्पष्षता में स्सीकार किया
 जिपक लिपि दे $\begin{gathered}\text { न्ममगरी के स्प में स्थीकार }\end{gathered}$ कर बी ज्ञा । बंगाले को द्यक्ती सिकि सरकक्षित रहते हए थगर षेगनगगी में की कोई बंगता को लिब्ना गहहे तो उसकी उसे
 मौनी सर्वसम्मति ते कर कुँे हैं। हता में को षम्यक्ति बहीं होगी चहियें।
 क्ता तो के या किसी सबस्प ने भगर में जक का उत्तर सिया होता बो घुदे बती सी घसरता होती कि भुर 1961 के घंजल़ें को भाप भूठ माबते है पीर वश कहते
 वैयार हुए तो चाप खतारें कि जसंजर के बन्दर छ: लाब हिन्दू गो रहते थे उन में से जार लाष ने ही हिन्ती कों लिखाई ? हो लाब भारमियों ने क्यों म्रपती काषा क्वायी लिब्बाई ? सारे पंजाय के भांका़े मेंरे मिब्र बिवान्ती जी ने बिये हैं कि सोजह थात हिन्दुषों ने घपनी भाषा पंताी लिख्बाई ।
 साम्रदाधिकता के क्रवाह में आकर जाषा funct या ?
 जक्षाब विर्वषिध्रालय के धानत़ों को धाष लें 1 बहां पर 62 प्रतिमत बच्ये दि दी के माष्यम से क्रें। मैट्रिक्लेखन परीकामों में 73 प्रतिफल ने fिंगी माप्यम को स्वीकार किया । जब ऐली स्थिति है तो किर जल गणना के द्याधार पर क्से प्राष कहते हैं कि वंज्ञाब के घ्द्धर हिन्दी का कोई केत्र नहीं हैं या इसका कोई भरिष्य नहीं है। दुर्णाग्य की ब्ञात वह हह कि पंजाब में चदां हिन्दी कमी रां्ट्रीयता का स केष्य से कर गई थी विभाजन से पूर्व, भाज इस सरकार की गलत मीतियों के कारण उसी दिजी को प्रंजाष के पन्बर एक साम्र्रबायिक लूप दिया बा रहा है। जो एक राष्ट्रीवता का बहाणा बन कर गई थो पोर राष्ट्रीय पान्दोलन की सहायक बन कर गई दी उसी हिन्दी के बारे में सरकार की गलत नीतियों के कर रण भाब उसतो यह दुगंति होती कलो जा पही ह1

में घाहता हूं कि पागे के लिए धाप सही निरांय लें। मास्टर तारा किह से पापते घनुरोष किया हैं कि बह बनने बाले पंजाती घूरे के बाताबरण को न किगाएें। है जाहता है कि इसके साष साब एक धोर निग्षय की केन्त्रीय सरकार छदा से ले वंगाब से ही वहीं बरन सारे हिन्दुस्तान से सम्बम्धित पह
 कि दोई थी राजनीतिक पान्दोलन $\begin{aligned} & \text { स्थानों }\end{aligned}$ में षैठ्जर रीं बलाया आा सफेगा । क्या घर्म स्थान कोई दूमरे वेण हैं कि वहां पुसिस नहीं जा सकती है । या सी० पाई० ही० नहीं जा सकती हैं ? पगर पापने ऐसा निर्षण नहीं लिया तो इसका परि गाम यह होग कि कर्क को जितने बी तम्कर ब्यापाती है वे लब घर्म स्यानों में अकर जरण लंत, कीर बहा केक्तर गबर्रमेंट के विलाफ या देष्टे विलाक विद्रोह की माबना सट्रायेंगे। जरकार के बयर इस सम्बल्ब में कोई निणें वहीं किष्टा है तो है जाइता हैं कि जमिे


## [8ी प्रकाशवीर समत्ची]

लें कि धर्मस्थानों का राजनीतिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकेगा ।

श्री नन्दा ने भगर इन बातों पर विचार नहीं किया है श्रभी तक तो भ्रब करें तार्का भागे चल कर इस बात का सुधार किया जा सके । में प्राशा करता हूं कि वह इस श्रोर घ्रवश्य ध्यान वेंगे

Mr. Depaty-Speaker: There is an amendment by Shri Siddhanti. I shall put it to the vole.

> The amendment was put and negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:
"That this House takes not of the statement made in the House by the Minister of Home Affairs on the 18th April, 1966 regarding the reorganisation of the presen: state of Punjab."

The motion was adopted.

### 15.08 hrs.

## ASIAN DEVELOPMENT BANK BILL

The Minister of State in the Minis--try of Finance (Shri B. R. Bhagat): 1 move:
"That the Bill to implement the international agreement for the establishment and operation of the Asian Development Bank and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Mr. Deputy-Speaker: Sir, this Bill as it stands is a relatively simple Bill. It provides mainly for two matters; the first, according to clouse 3 of the Bil!, provides essentially for payment of share capital to the bank. Thes: payments have been detailed in the

Financial Memorandum covering the Bill. It is needless for me to add that before each payment is made, budgetary approval of Parliament will have to be sought and obtained.

The second is in regard to the extension in India of certain immunities, examptions and privileges relating to the Asian Development Bank, its officers and employees. These have been detailed in the schedule to the Bill. I may say that these immunities etc., are analogous to those enjoyed by other international financial institutions including the World Bank and the Regional Development Banks serving other parts of the world such as the Inter-American Development Bank and the African Development Bank.

While the Bill thus formally sepks to elecit specific concurrence of this House to the matters detailed therein, I am sure that Hon'ble Members would like to go beyond the Bill to the real subject-matter namely the Asian Development Bank itself. A copy of the Agreement detailing the structure, fuctions etc. of the proposed Bank has beeen supplied to each Hon'ble Member. The growth of international institutions that engage in ecnomic aid operations in developing countries on a multilateral basis has been a feature of the past ten years or so. The World Bank and its affliates, which enjoy the status of being Specialised Agencies of the United Nations, have discharged a signal role in the finaricing of economic development in the newly emerging areas of the world over the past decade or so; similarly there have been the United Nations Special Fund and certain other activities of a multilateral international character that have greatly helped the development process. Yet, at the same time, there has come to be an awareness, and recognition, that there is a legitimate role for regional development banks through which countries contiguously situated in the under-developed areas of the world

