13.27 hrs .

## BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL-Contcl.

Mr. Speaker: The House will now take up further consieration of the following motion move by Shri M. C. Chagla on the 24th November, 1965, namely:-

> "That the Bill further to amend the Banaras Hindu University Act, 1915, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Time left for general discussion is 10 minutes. I have extended it by one hour more.

श्री सिहासन सिह (गोगखपुर) ग्रष्मल्न मंलेंदय, बनाग्म हिन्दू यूनिर्वमिटरा वित्रेगक ग्राज fंकर मदन में चर्च का विषय हो रहा है। 1958 में हिन्दू यूनिर्वसिटी का एक ग्रध तदेश के द्वारा तैन्त्र्नीन कानून को गद्ध करके कायम fिमा ग़ । उस वकत की मग्कार ने प्रौर ननі: नी, प्रधान मंत्री श्री जवाह्गलनान्न नेहृह ने इस सम्बन्ध्र में
 कानू.न लाया जायेगा कि वह् श्रध्यादेग ममालन हृं। नेंकिन फंकी काजणनग वह बंध्रेयक नहीं ग्रा मका। बाद में जा वंधंयक श्राया तो वह प्रवर समितित के मुपूर्व हुग्रा । उसके सुपुर्द होन के बाद फफ़ "वधेयक को पारित्न होने में कही वषं नग गयं । श्राज 1958 के बाद 1966 के एक महर्हान को छोड़ कर ग्रन्निम मंहीने में हम इस विधंगक पर विचार कर ग्हे हैं जों कं काज्य सभा से पार्ति हैं चुका है ।

इन विध्रेयक पर यूनिर्वस्सटी से "हिन्द्रू" नाकं मो हृटाने के सम्बन्ध में बड़ा वाद विवाद उकi । गाँ्व सभा ने इस नाम को हटाया ग्रीर वह इस सदन में ग्राने के बाद विवाद का विषय बना कि हिन्दू शबद रखा जाये या नहीं। इमी प्रकार शे छ्रलंगढ़ मुस्लिम यनिवसिटी

के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठा कि उस में "मुपौलम" शब्द रहे या नहीं। जहां तक नेरे विंटकोण का सम्बन्ध है, जिस समय भारत स्वतन्त्र हुग्रा ग्रौर हुने सेकुलर शासन का तरीका ग्रसत्टा丁 किटा, उम समय ही ग्रावश्यक था कि तंत्काल ही जितनी संस्थायें धर्मं के नामं पर जातिं के नामं पर. थी उन्टें समात्ंक कं के उनका नामं बदल दिया गया होता। लेकिन हमने पेसा नहीं किया श्रौर वह चली ग्राई । ग्राज मग्कारी त्थथा गजकीय कोष से ரेमी संस्थाग्रों को धन दिग़ा जाये जो कि हिन्दू संम्था के, नामं पर चलें, मुसलिम संस्या के नारं पर चलें, ईमाई संस्था के नामं पर चलें पाग्सी संस्या के नाम पर चल्लें। यह कुष्ध श्रनपयक्त सा माल़्म पड़ता है। ग्राज जिस परिस्थिति में हृम हैं उस को देखते नुए में गर्कार † एक सुझाव देना चाहृता हूं 1

हिन्नू ग्रोर म्रिल्लम शब्द को लेकर्र जो विवाद खड़ा हुग्रा है, मैं प्रार्थना कण्ता , कि इस विवाद कां ह्वम एक निषायक विंबय श्राज न बनायं। ग्राज जैसे चलता है उमकाँ चलने दें। वास्नविक ग्रावश्यकता इस बात की है fक सरकार एक एेमा विधेयक लाए जिसमें इम तरह की परिभाषा हो, इस नर्ट् की बात निन्टित हो कि कोई जानि के नाम पर, कोई सम्त्रदाय के नाम पर ग्रगण संख्था कायम होगी तो वह कायम तो हों सकती है लेकिन सरकार द्वारा उमका काई सहायता नहीं मिलेगी। हर एक व्यक्ति को ह्मारे सदन के संविधान के अ्यन्दर यह् श्रधिकार तो प्राप्त है कि ग्रपने नाम पर या ग्रपनी जाति के नाम पर या श्रपने सम्प्रदाय के नाम पर वह् संस्था तो कायम कर सकता है, श्रपने धर्म के नाम पर वह संस्था तो क्रयम कर सकता है लेकिन जो धमं निरपेक्ष मरकार है उसका यह् कंत्य है वक बहु ऐसी संस्थाग्रों कां कोई सहायता न दे ।

### 13.30 hrs .

[Shri Sham Lal Saraf in the Chair]
इस तरह की व्यवस्था श्रगर कोई विधेयक ला कर सरकार कर दे तो यह् बतुत श्रच्ठा होगा । इस नरह का विधेयक ग्रगर लाया जाएगा श्रीर उसमें इस तरहा की वयवस्था होगी कि हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी जितने नामधारी धर्म हैं ग्रंर जिनके नाम पर संख्थाएं कायम हैं या कायम हुंगी जब तक उन में से गे नाम नहीं निकाल दिये जायंगें मरकारी सहायता उनकों प्रा्त नहीं होगी, तो मैं समझना हूं कि यह समस्या का सर्वोत्तम हैल हुंगा। उस ससय गायद इतना विवाद खड़ा नहीं हाँगा जिनना श्राज खड़ा हो चका है । श्राज किन्टू कहता है कि मेंे नाम से हिन्द्र ग्रबद क्यों निकालंग जाए, मुस्लिम कहता है कि में नाम से मुनिल्लम शब्द क्यों निकाला जाए, ईसाई कहता टै कि में नाम से ईमाई शब्द क्यं निकाला जाए। ह्र ग्रादमी देखं देखी यह कहतने लग गया है कि है पर ही श्राघनन क्यों हां ? राज्य मभा से यह कास तो हो गया हैं कि हिन्द्य शब्द निकाल दिया जाए ग्रौर ग्र斤पको यह भी मानना हांगा कि यह एक विवाद का विषय भी बन गया है अंर्रां इसलिए बन गगया हैं कि हिन्दू शब्द श्रगर निकल जायंगा तो हों मकता है कि वे बहुमंख्या में चंकि हैं इस वास्ते इसको मान्यना दे दें लेकिन उनका खयाल है विंक मुस्लिम शब्द जब निकालन का वक्त ग्राएगा नो शायद वह न निकल पाए, णायद वहां वैडलिज्म हो। श्राप जानते ही है कि सामान्य सिविल कांड की बात चली थी। यह् कहा गया था कि हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी जितने भी लोग नेंन्दुस्तान में हैं उन सब के लिए एक समान सिविल कोड हों क्योंकि भारतीय संत्रिधान में सबको समान ग्रधिकार प्राॅत है अ्रीर हिन्दुग्रों के लिए एक कानून भी बना था लेकिन भाज तक मुसलमानों के लिए वैसा कानून नहीं बन पाया है । जहां तक वक्क एक्ट कां सम्बन्ध है उसमें भी बहुत तरमीम नहीं हो पाई है । हिन्दुग्रों के

मन्दिरों के बारे में एक विधंयक इसी सदन में ग्राया था जो कि श्राज तक लटका हुग्रा है क्योंकि मुसलमा $\hat{\dagger}$ के बारे में विधेयक नहीं श्रा पाया है । यहु सब डर की वजह् से है जो कि लोगों के दिलों में व्याप्त है । हिन्दू कोड बिल श्राया ग्रोग वह पास भी हो गया जिसके श्रन्तर्गत एक मर्द को एक ग्रांरत रखने का श्रधिकार है, लेकिन मुमलमानों के बारे में वह नहीं ग्राया श्रोर मामला लटका हुग्रा है । लोगों को डर है कि हिन्न्दू शबद्द निकल जाने के ब्राद हों सकता है कि मां्लिम शउद न निकलने पाए । इसलिए मैं मग्कार से प्रार्यंना, करना चाहना हुं कि ड्म झगड़े को श्राज वह न उगयये। मदन कें गदर्गां से भी मैं प्रार्यना करुगा कि वह किन्द्र शब्र को हग्राने पर ग्राज जोर न दें। गज़ मभा मे जो यह्र विल ग्राया है कि इस में दिन्दू शब्द रहे ग्रैंर मैं चाहता हैं $f$ क जत्र व? वापम राज्य मभा को जाए तों गज्य यभा के मदर्य भा इसको मान नें 1 लंकिन याथ हो माथ सग्कान तिंक ग्राग्वामन जहून दे । इम ग्राध्रायन को ग्रन नो पूग नट्री $f$ का जा मकता हैं। लेकिन ग्रमनन चुनाव के बाँद तो इसका पूरा किया जा मकाना है। श्रयोग नुनाव कं बाद भी जड़ां नक मान्नूम पड़ाए हैं यही सरकार होगी, कांग्रेम की ह्ती मग्कार ह्ंगी श्रोर कोर्ड़ हृंने वाली नहीं, जमी कि उम्मोद की जार्ती है । भात्री गर्काण का नग्क से यद मग्कार इम नरद्ध का ग्राप्रामन इं कि वह ड़स नरह का कानून नापगो fि घमं निख्वेक्ष यद्ध सर्कार श्रगर कोई संम्था धमं के नाम पर बायम होगी नां उमकं कायम हीँने में कार्ड ककावर तो नही डालिगी, उमको मान्यता तं प्रदान की जा गकेगी ंयकिन सरकारी मह्दायना उम मंख्या को प्राल्त़ नहीं होगी। जह्रां नक मेग ग्रयाल हैं सभी शिक्षण संस्यायें मरकारी सहायना में ही चन्री है, कम मे कम हिन्दू यूनिवर्वसिटी ग्रार मुस्चिम यूमिर्वमिटी: दंनो सरकारी सश्रायता पर
[ห्रो fसहासन 'ंसह] निभरंर करती हैं, मरकारी सहायता से ही चलती हैं । हर हूप में ये संस्थायें केन्द्रीय सरकार गर निर्भर करती हैं। में श्राश्षा करता हं कि ऐमा विधेयक मरकार की तरफ से भ्रवश्य भ्राएगा ।

दुर्भाज्य कहें या क्या कहें चागला माहब भब शिक्षा मंत्रो नहीं रहे हैं, विदेश मंत्री हो गए हैं । ग्रब तीन चार महीने की ही बात थी। इनके होते हुए देश में बड़ी श्राशा बंधी थी। चागला माढब न श्रपमे घ्रल्प काल में जिक्षा के लिए इतना कुछ किया है कि जितना पायन इनमे पूर्ववर्ती किसी ने नहीं किया था। शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में, घ्रध्यापकों के स्तर को ऊंचा करने में, इन्होंने बहुत कुछ किया है । एजुकेशन कमीशन की र्पिपर्ट भी हमारे सामने है। चलते चलते इन्होंने यूनिर्वससटी प्रांट्स कमीशन से यह भी कहा है कि वह्र ग्राशा करते हैं कि ग्रांट्स कमीशन श्रोर गवनंमेंट भी इस रिपेटं को मान्यता प्रदान कर देगी। मद्भाव के माथ उन्होंने कमीशन को निप्पोटं पर विन्तार किया है । उस रिपोर्टं में एक ज्वास बान यह है कि जिक्षा का स्तर समान हो, मब के लिए ममान श्रवमर हों, ग्रह्यापकों का स्तर किसी तरहृ से भी सिविल सर्वेट्स से कम न हो। जहां नक श्रध्यापकों के स्तर का सम्बत्ध है इनको यूरोप ग्रौर रूस ग्रादि में भिविल सवेंट्ट के बराबर मसझा जाना है, चउकी श्राकांक्षा रही है कि गिक्षक वर्ग का स्तर ऊंचा हो। यही कारण है कि ग्रत्पकाल में उन्होंने हनना कुछ कर दिया है कि पायद पूर्व में नहीं किया गया है । ग्राज भी विद्यार्यी वर्ग उन्पान मचा रहा हैं, ग्रपना क्षोर्भ प्रर्दगज कर गहा है। में ममझता हृं कि गायद यह जिक्षा की दृष्टि से ग्रच्छा नहीं ठु त्रा है। ग्राज की fिन्दी श्रबनार में कमेंट निकला है कि यही ग्रच्छा नहीं

सभापति महोवय : ग्रब ग्राप समाप्त करें। एक दो मिनट ले लें ।

थी लिहासन ीकह : ह्मारे चागला साहृब श्री फब्बर्द्दन अ्रली श्रहमद की जगह, उनकी घ्रोर से बेंडे हुए हैं । उन से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं। वाइम चांमलर बहां से चने गए हैं। प्रो वाइम चांमलर माह़ब भी चने जएंगे। नए वाइस चांसलर माहब श्रा गए हैं । लेकिन रजिस्ट्रार माहृ क्यों बने हुए हैं, जो कि सब झुड़े की जड़ हैं । यदिर्वम्टी में जो कृछ चुगाई जुहू हुई है प्रोर जिसके कारण युनिर्वमंटी को ग्रध्यादेश के द्वारा बन्द करना पड़ा ग्रोर आ्राज जितना ज्यादा खर्व हुम्रा हैं, लाबों ₹पया यूनिर्वमटो का मुकदमेबाजी में खर्च हुत्रा है, ग्रध्यापकों के जिलाफ मुकदमे दायर करने में खर्व हुग्रा है, उस सब का मूल कारण यह एकं रजिस्ट्रार साह़ब हैं । उनको हृताया नहीं गया है । प्रापको देख्ब कर श्राशचर्य होगा कि किसी भी सिलेक्ट कमेटी के चेयरमंन ने कभी भी उाइसेंटंग रिपोटं नहीं दी है, डाइसेंटिंग नोट नहीं दिया है सिलेक्ट कमेटी के खिलाफ। लेकिन इम कमेटो के चेयरमंन ध्री वाडिया ने दिया हैं मिलेक्ट कमेटी के खिलाफ । उन्होंने केवल. राजिस्ट्रार के लिये यह दिया है। कमेटी की यहु ग़य थी कि वाइम चांसलर को हढा दिया जाए, रजिस्ट्रार को न हृटाया जाए । श्रहादेशे के त्राद बाकी सब जो श्रधिकारी बड़े बड़े थे उनको तो ह्टा दिया गया लेकिन उन्हें नहीं हटाया गया । इस विल में यह भी लिखा है कि वाईम चांसलर का चुनाव होगा तो वह भी जो इस वक्त है हृट जाएगा । श्रोर जो श्रधिकारी हैं वे भी हट जायें । लेकिन जो रजिस्ट्रार है वह काषम हैं, वह ज्यों का अ्यों बरकरार रहेगा । इसके बारे में में एक चंतावनी देना चाहृता हूं। प्रगर रजिस्ट्रार माढ़ कायम रहेंगे तो कितना भी भला वाइस चांसलर ग्रा जाए, उनकी तिकड़म से एक न एक दिन ज्रगड़ा हो जाएगा। भ्राज ह्म देख रहे हैं कि विद्यार्थी वर्ग उत्पात मचा रहा है। लेकिन जनारस हिन्दू युनिर्वसटटी के विद्यार्थी श्राज भी गान्त हैं। हो सकता है कि इसमें श्रापका

प्रभाव काम कर रहा हों, हों मकता है कि नए वाइस चांसलग के झ्राने की वजह मे यह् दो । किमी भी कारण से हों लकिन वहां के विद्यार्थी ग्राज शान्त है । है विद्यार्थी की मांग यह है कि इस रजिस्र्रार मे हमें मुकित दो । श्रगर मुक्ति ग्राप नहीं देंते हैं तो शायद फिर इगड़ा हागा ।

ग्चुनाथ ममह् जी मेगी तग्फ देख्र गंद्र हैं । वहु मुझै माफ करे ग्रगर मैं यह कह़ं कि उन्होंने भी बह़्त स्रचछ्ठा पार्ट प्ले नहीं किया था । ग्रध्यादेश का लंकर जो कमेटी बनी थी उम में शायद वह भी थे

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Which Committee?

श्री सिहासन सिस्ट : ग्रह्यादेश के बारे में एक कमेटी बनी थी।

Shri Raghunath Singh: I was not there.

Shri Sinhasan Singh: You were a member of the Court.

Shri Raghunath Singh: Finance Committee.

धी सिहासन ससह : चांड रघुनाथ मिह हों या सिहासन fंश मुओे कोर्ड हमदर्दो नहीं है। एक तिमी कमेटी बनी थी गिमने हर नरह मे हि-दू यनिवरमटी को नंचि निराने की कोशिश की थी, इस यूनिर्वानर्री का ऊपर उठाने को कांशिण नहीं का । में कह्ना चाह़ता हूं कि रजिख्ट़र को नहीं रह्हना चाहिये, उमको हृटा दिया जाना चाहिये।

## Shri Gauri Shankar Kakkar (Fateh-

 pur) rose-Mr. Chairman: Shri Raghunath Singh. Shri Kakkar has already spoken on this.
Shri Gauri Shankar Kakkar: I have not spoken on this.

Mr. Chairman: You have already spoken on this. Shri Raghunath Singh

श्री रषुनाथ सिह़ : में भ्रापका थोड़ा ज्यादा समय लूंगा । पह्टले तो सिहासन भसह जी ने जो कहा है उसके सम्बन्ध में में यह् कहृना चाहता हूं किं में किसी ऐेसी कमेटी का सदस्य नही था जो कि श्रध्यादेश को ले कर बनी थी । मैं नामिंनेटिह मैम्बर जहुर हूं बनारस हिन्दू यूनिवfिटी कोटं का। उसकी फार्मेल मीटिंग साल में एक बार कनवोकेशन के दिन होती है ग्रोर फिर वह समाप्त हो जाती है।

इस बेल कं जहां तेंक सम्बन्ध है ज्वाइंट सिलंक्ट कमेटी ने यह विचार व्यकतं किया था कि इसका नामं हिन्दू यूनिवसिट हो। लेकिन उसके इस प्रस्ताव को राज्य सभा ने ग्रस्वीकार कर दिया। राज्य सभा ने यह् पास fंकया । इस इंस्टीटयूशन का नामं मदन मोहन मालवीर. काशी विं श्व विद्यालय गखा जाए । यही मबसे बड़ा विवाद का विषय है ।

में चागला साहब कों धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होने गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट किया है कि कांग्रेस पा f के मैंम्बर फी हैं । श्रपना वोट जिधर चं हे दे सकते हैं । श्रगर ममम्बर हिन्दू शब्द रख्यना चाहते हैं तो उसके पक्ष में मत दे मकते हैं श्रोर श्रगर मदन मोहन कालवीय काशी त्रेश्वविद्यालय शब्द रखना चाहने हैं तो उसके पक्ष में मत दे सकते हैं। वाम्तव में लोकतंत्रीय पग्मपरा का उन्होंने सदस्यों को मतदान की श्रजादी दे कर श्रनुसरण किया है ।

जब पहले-पहलन हिन्द्धू युनर्वरसटी के नाम के सम्बन्ध में विवाद उठा था, तो डा० लंादिया ने वहां पर लगे हुए शिना-लेग्त का उल्लेम्व किया था ग्रोर कहा था कि उम्न का नाम "काशी विश्वविद्यालय है।" में श्रापको बतानः चाहता हुं कि वहां पर मंम्नुत में यह नि ग्वा
[श्री रघुनाथ सिस]
हुग्रा है : "कागी विश्वरववद्यालय————" ग्रोर ग्रंग्रेजी में लिग्वा है :
"Banaras Hindu University.
This foundation stone was laid by
H.E. The Right Honourable
Charles Baron Hardinge of Pen-
shurt...." ग्राप देवेव्वें कि एक ही शिला-लेख में दो नाम ग्राने हैं : "कारी बंश्दविद्यालय" ग्रौग ग्रंरेजी में "बनारग्र हिन्दू यनिन्वसिटी ।

नेरे पाग़ यह मंत्रं 1984 का पंचाग है, जो ीक 39 व्रग्स पटले का है ग्रीण जा काणी विश्वववद्यालय मे प्रक कित होत:ा है । इम पर छुरी काएगी निश्वविद्यालय की मीन पर मंस्कृत में. ग्र्यर्यद: नंगरी लिलि में काशी विश्वविद्यालय अंद्रार ग्रंग्रेजी में बनारम हिंन्दू यूनिर्वर्यटी लिखा हुग्मा है ।

उस दिन डा० लोंहिया ने विश्वर्विद्यालय में लगी ईटटं पर लिवं शब्दों का उल्लेख किया मेंरे पाम यह 1941 की हैट है।

श्री सिस्टासन सिह : श्रान प पांघट श्राफ, ग्रार्डर । क्या माननीय सदस्य को इस सदन में ईंट लाने का श्रांधा रु है ?

श्रो रघुनाथ ससह : ग्राई हैव गाट दी राइट ।

डा० लोfिया ने कहढा कंक ईंट पर काशी विश्वविद्यालय लिखा हुग्रा है । में 1941 की, प्राज की नहीं, बलिक श्राज से पच्चीस बग्स पहले की, ग्र। निज्जनल ईंट लाया हूं,

घ्री ब।कर घ्रली मिर्षा (वारंगल) : क्या बिल्डिंग तोड़ कर यह् ईंट लाए है ?

को रषुनाष सित : जिस पर लिखा है का० हि० वि०, श्रर्थातं काशी हिन्दू विश्वविव्यालय । हां, डा० लोfिया का कह्ना ठीक है कि प्रार्राम्भक काल में कुछ ईटों पर हिन्दी में "का० वि० वि०" लिख्रा गया था, ग्रथांत् "काशी विश्वंविद्यालय"।

श्री किमान पटनायक (सम्ब्रलपुर) क्या यह फर्जी ईंट तों नहीं है ?

श्री रघुनाय fंसह : फर्जी काम तां माननीय मदन्य कर सकते है। वह मेग काम नहीं है।

इस के ग्राहीगर्क: फाटक पर मंगकंग्रण के पत्थन में ख़दा हुंग्रा है. जो ग्राज का नहीं है: "काशी हिंदू विर्वर्वविद्यालय"। जाहां तंक नाम; का गग्वन्ध्र हैं, लोगों में यह ध्राग्णा

 विश्वनिद्यालय प्रच:गलं था ग्रोर वहां के fिना तोग्र में संस्बृत: में "काणी fिएवदिद्यालय" ग्रांर स्रंग्रेजी में बनान्म दिंन्द यूनिर्वसिटी" लिखा हुग्रा है। इंह जंनंन के लए थोड़ा श्रीन डिटेल में जाने की जरु $\pi_{i}$ होगी किं कैसे यह थोड़ा मा फर्क पड़ा।

सन् 1906 में मालर्वाय जी ग्रोंर दूस नेता इलाह़ाबाद में एकवव्रतi हुए जहां पहाल पहल हिन्दू युनिर्वसिटी स्थाषित्ं कंन्ने की पीग्कत्पना उत्पप्न हुई एक सं।सायटी का निर्माण किंया गया । एक ड्राभ्ट स्कीमं बनाई गई । जिस में उस निग्वावद्यलय का नाऊ दृन्द्दी में काशी विश्वविद्यालय अंग एंभिगक: में दि हिन्दू युनिर्वसिटी श्राफ बन। गस दिया गबर। 1911 में जंत्र उस सोसाएटी के रजिस्द्रेशन का सवाल पैदा हुश्रा , तो वह सोसायटी बाकाददा तीर पर "fहन दू यून्न्वस्टिए। सोसायटी" के नामं से गजिंस्टर्ड कराई गई। 12 श्रक्तूबर, रन् 1911 को उस समय के के न्द्रीय शिक्षा विभाग के मदस्य, सर हारकोटं बटलग ने एक पत्न द्वारा सरकारी मन्तवय का इस प्रकार प्रकंट किया 'सरकार हिंदू यूनिवर्वटटी की स्थापना के ग्राइडिया का समंयंन करती है'। 4 दिसम्बर मन् 1911 को हिंद्यू यूनिवनिमटी सोसायटी की पहर्ल। फमंम मं, निंग हुई भ्रीर श्राप को दंह जान कं श्राश्चर्य होगा कि: सन् 1912 में उस
B.H.U. (Amdt.) KARTIKA 24, 1888 (SAKA) B.H.U. (Amdt.) $307^{\circ} 10$
Bill

मोमायटी का श्राकिस बनाग्म में नहीं, वन्वनः इसाटाबाद में खोला गदा जहां मानवीय जी श्रifि हिन्दुग्नारन के मब नेता
 सर हा ग्काटें व्वटन्न ने उस ममंय की ड़्परि्यल लिजिम्नटिव कीिन में fिन्न्दू यूनिर्वमटी


सभार्पति महोषय : श्रब माननीय मद्रम्र घत्म करने कार प्रयत्न करें।

श्री रघुनाय निस्ट : यंह बिल मेरी़ कांस्टींटएस्मी मे मस्त्र्थ गखता है । इस लिए.


सभापरति महोबय : 7.7 नर्नीय सदसं 1 क्नांज़ज पर †ड़्क्क:णन के व्रकत ये डीटेल की घातें कह सकने हैं।

श्री रघुनाथ संसह : मैं ग्रभी ख्रत्म कर देता हैं।

उस वक्तं वायतराय ही कोन्सल का म्पीकर हुश्रा कर्ना था। उस वक्त के म्पीकर लार्ड हांडिग, ने उस बिल के पार्ति होने के ममंव ग्रनने कान्कलूडंडग रिमार्कस में कहां 'बड़ी प्रसत्रःт की वान है किं श्राज यहां पर हिन्दू यांनर्वरसटी बिल पास हुग्रा है ग्रौर हमें ग्राशा है fक इस में एजूकेशन की मुन्दर व्यवस्था होगी'।

मंक्षेप में मैं निवेदन करना चाहता हूं गुरू से ही श्राइडिए था थंक इस विणवविद्यालय का नान हिंद्यू यूनिर्वासटी रहे । जहां तक "हिन्दू" शब्द का मम्बध है, दादाभाई नौरोजी श्रादि लोगों ने भी यह़ कहा है कि "हिन्दू" शब्द कोई सम्रद्रियक शब्द नहीं है । बल्कि वह्र जानोयना का बंधक है । विश्वविद्यालय के ताम्रवत्र लेख्र में जहां धर्म का उल्लेख किया गया हैं, वहां हिन्दू शबद नहीं है। बलिक 'मनातन धमं का प्रयं’ग किदा गया हैं । हिन्दुग्रों का धर्मं सनातन धर्मं हे ग्र"र "हिन्दू" णबद्द का ठद्यापः ग्रर्य था fक हिन्दुकः〒न में

जिनने ग्हने वाले लंग हैं, वे मब दिन्द्रू हैं इसी लिए उस नाम्म्रपत्र में "ध्रमं मनान'न" शब्दों का प्रयोग किदा गया है। मनात्न धरं शंद्न का प्र्यंग किया गया है । धर्म नों मनातन धर्म था ।

दिन्द्ध विश्वनिन्यालय था यां किन्द्रम्तान का विग्वविद्यालय है। इममे जों हपया ग्राया है वन मिख्यों मे ग्राया, हिंदुप्रों से ग्राया है । मुमनकानं। का ग्राया है? । ₹माह्यों का ग्रागा है । १ार्रमियों का ग्राया है । मब का हपया इमचँ: लगा था। छ्रर्मतय! हि:दू णन्द्न को हम माम्प्रद्शयिव: णब्द नहीं
 गढन्द है । टिं वाग्ने जानित्वाचक है कि; यद्र तक ने ग्राफ नाहऋ है। जैमा कि डा० मर राधा हलणन ने कहा है हिन्द्यु तो त्क वं ग्राफ लाइक है। यह हमारे जीवन का एक रूप है, हमारी मंस्रृनि का श्रंग है । हैम गनानन धर्रमी हों मकते हैं. ह्न व्रप्णन हों मकते हैं, जैव हो मकते हैं, शाबत हें मकते हैं, बर्द्ध हो मकते हैं, जैनी हैं मकते हैं, मिग्र हो मकने हैं नेकिन मब का मिश्रण, मब का ममुचचय, मव का ममन्वय वह हमारी एक हिन्दू जानीयना के राप में होता है । मम्प्रदाय हमारा ग्रलग हों मकता है, लेकिन दिन्दु का ग्रर्थ है, हिन्दुख्तान में गहने वांल fजनन लोग हैं, हिन्दू शब्द जन मब का वाचक है ।

ध्रो यरापाल सित्ह (कंगाना) : मानरीय चागला माहब यह्र बतलाने में ग्रममर्य रहद्र हैं कि हिन्द् शब्द हटा करे उन्होंने क्या माँचा है श्राँर किम लिए यह हिन्द्न जब्द ह्टाया गया है ? जंमा कि माननीय ग्रुनाथ सिट्र जी ने कहा फिन्दू जब्द जो है वह नें हमार्श़ा गष्ट्रीयना का प्रनीक है, गट्ट्रीयना का द्योतक है । जों मुपलमान ग्ररब में जाजे हैं हज कग्ने के लिए हैं ।

The Minister of External Affairs (Shrl M. C. Chagla): May I intervene for a minute to clear up the misunderstanding?

〔Shri M. C. Chagla〕
में ने नाम नहीं हटाया । नाम राज्य-मभा ने हटाया है । मेलेक्शन कमेटी मे जब क्रिल श्राया नब हिन्दू नाम था । मगर गज्य मभा ने कहा कि नहीं यह मदन मोंहन मालत्रोय काणी विश्वविद्यालय इम का नाम हो ।

Mr. Chairman: While replying to the debate he can reply to all these points.

धी यश्शापाल सिंद्ड : श्रापको श्रपनी राय जरू ग देनी चाहिए थी ।

धी मु० क० चागला : मेरी गय तो थी जो मैंने दी थी ।

धी यक्षापाल सिह : जो मुमलमान लोग श्ररब में हज करने के लिए जाते हैं उन्हें भी प्रग्व के लोग ग्रहले हनद कहतंते हैं घ्रौन वह हिन्दू कह कर पुकारे जाते हैं । श्रगर रज्य मभा ने भी किया है या किमी ने भी किया है कुछ रीजन नहीं दिखलाया गया कि क्यों करा ? घ्रगर ह्म यह्न ममझते हैं कि हमारी खंती की पैदावार बट़ जायेगी इस घबद के हटाने मे, हमाने कारख्वानों की प्रोडक्शन बढ़ जायेगी इस शब्द के हटाने से, हमाने मग्ट्रों की गक्षा हो जायेगी इम शब्द के हटाने से तो ठीक है वल्लिविन तेमा कुछ नहीं हुग्रा या हम समझते तु $\dagger$ कि किमी रुठिवाद का नाश हो जायगा इम शब्द को हटाने से नो वह़ भी नहीं हुग्रा । मिर्फ कोटि कोटि हिन्द्न जनता के दिल को रेम लगाने के लिए, करोड़ों हिन्दुग्रों के दिलों को तकलीक पहुंचाने के लिए यह किया गया है ग्रोर जब हम इम लोक्र मभा में हैं ह्रम ड़ कर
 कर्यें ग्रोन बाहर भी क ेंगे । हिन्दू शब्द जो है वह हमारी भाग्नीयना का है, हमारे इन्डियनिज्म का द्योतक है । जैमा fक गधिी जी ने कहा था, गांधी जी यह चाहुने घे fक हिन्द्र ग्रसल fिन्द्नू बन जाय, म्मलमान ग्रसल मूगल-

मान बन जाय । हमें मुसलमानियत या हिन्दुस्तानियत से हमेशा यही सबक मिला है क्या हम ग्रपने देश के लिये वफादार ग्हें, निष्टावान रहें, हम श्रपने देश के लिए भक्ति ग्रौग पूरी श्नद्धा रखें । ग्रत्र यह ममझ में नह्ं ग्राता कि गज्य मभा ने किया हो या किसी न भी किया हो, जो गलत काम है बन गलत काम ह । यह् जरुरी नहीं कि राज्य सभा से उमके ऊपर मुहर लग जाय नों वह मही हो जाता हैं। जो गलन क्राम है वह हमेशा गलत रहता है । ग्राखिर, हम करोड़ों माल से जिन्दा हैं, ग्रपनी सभ्यता के मुनाबिक, श्रपने कए्चर के मुताबिक, श्रपने विश्वाम के मुनाबिक हम इम दुनिया को एक श्ररब माल मे ज्यादा देर से बनी हुई मानते हैं, एक भ्ररब माल से ज्यादा हो गए इस द़निया को बने हुए ग्रोग तभी से हम श्रपने श्रापको हिन्दू कह कर के याद करते हैं प्रोर हम हग उस शख्स को हिन्दू समक्षते हैं, णचास करंष़़ द्वन्सान

घ्रासिन्धु: सिन्धु पर्यन्ता यस्य भग्त भूमिका ।

मत्तृमू: पितृत्र: पुण्य भूपचिच स वे हिन्दु fितिस्मृता:।।

हम उसे हिन्दू समआते हैं जो हिन्दुस्तान में वैद्ष हुग्रा हैं, जो हस हिन्दुन्तान का श्रम्न ब। कर के जवान हुम्र। है। हम उसे हिन्द्र समश्ने हैं भौर हिन्दू की पर्पराषा मी यही है।

## "हिन हिसागत्यो"

हिन्दू वह है जो हिसा से नफरत करता हों, जो दूसरे के दिल को दुखाने से नफरत करता हो, दूसरे के दिल को ठेंस पहुंचाने से नफरत करता हो, उसे हम हिन्द्र मानते हैं । हिन्दू घब्द किसी सम्प्रदाय का द्योतक नहीं है। हिन्दू घन्द्द किसी होटे से दल, बिरादरी या केम्प का नाम नहीं हैं। हिन्द्र का अर्थं बड़ा क्यापक है। जो पचास करोड़ भारत-

वासी हैं वह हिन्द्र शंद से ही पुकारे जाते हैं। कहीं भी चले जाइए, भ्ररब में चलें जाइए, बल्कि इंडिया लफ्ज जो है वह भी हिन्दू से ही बना है ग्रौर किसी लफ्ज से बनता नहीं है । इसनिए, मेरा, सभापति महोदय, सब से जयादा विरोध इस बात के ऊपर ह कि यह ग्रगर राज्य सभा ने किया है तो दुबारा छसे राज्य सभा को भेजा जाय । राष्ट्रपति राधाकृष्णन जो कि हिन्दू यूनिर्यसटटी के प्राण रहे हैं, हिन्दू गूनिर्वस्टटी के स्तम्भ रहे हैं उन से भी इस मामले में राय ली जाय । इतना बड़ा हमारा नेपनल डेजिगनेशन जो हमारे राब्ट्रीय सम्मान का घ्योतक है

सभपाति महोदय : भ्रगर झ्राप उम फँसले को बदल देंगे तो वहीं मेजने की जह.रत नहीं है ।

बो यशापाल नसह : हां, हम उस फैसले को बदल देंगे प्रोर जहर बदल देंगे श्रोर मेरी गय यह है कि इस मामले पर कांगेस पार्टी की तरफ से कोई निक्रप न श्राये, कोई राय न माये बर्कि खुले झ्राम इस हाउस में इस बात के उपर उिस्कशन हो श्रोर सभापति महोदव, मैं श्रापसे साफ़ लभजों में कह रहा हैं fक महात्मा गाधी ने जो कांश्रेस की बूनियाद डाली थी, इसीलिए डाली कि हिन्दू श्रसल हिन्दू बन जाय श्रोर मुसलमान झ्रसल मुसलमान बन जाय भ्रौर 70 साल का हमारा छतिहास दादाभाई नौरोजी से लेकर, मुहम्मदग्रली, शैकत ग्रली से लेकर यह जो हमारा ग्राज तक का इतिहास है, जिसमें हमने इस देश के लिए लाखों कुर्बानियां की हैं, वह सिर्फ इसलिए की हैं कि हमारा हिन्दू नाम कायम रहे । श्रौर जो हिन्दू हमागा नेशनल डेनिगनेशन है, वह नेगनल डेजिगनेन कायम रहं। इसीलिए हम यह कुर्बनियां देते श्राये हैं श्रौर गांधी जी की मशा यही थी, गांघी जी ने कई दफ़ा यह कहा था कि वह हिन्दू पहले हैं घौर उसके बाद उन की श्रोर कोई परिभाषा नियत होती है ।

तो सभापति महोदय, मैं चागला साहब से भी यह श्रर्ज्र करूंगा कि घ्रपने विचार धाज इस थ्वाइंट पर रखें जब भ्राप जवाब दें । इससे कोई फायदा नहीं है घ्रगर ग्राप घ्रलोगढ़ मुस्लिम यूनिर्वसिटी से मुस्लिम शब्द हटा दें या बनारस हिन्दू यूनिवर्सटी से हिन्द्र घब्द हटा दें, इम में श्रापका कोई लाभ नहीं है । बतिक छससे करोड़ों मुसलमानों श्रोर हिन्दुप्रों के दिलों को ठेस लगेगी श्रोर सरकार से मिं भ्रनुरोध करता हूं, ग्राप्रहपूर्वक इस का विरोघ करता हूं, इस तरह के किसी नाभ को भ्राप मंजूर न करें। हिन्दू नाम श्रटल है, ईटरनल है, फंडामेंटल है । हमेशा रहा है श्रौर हमेशा रहेगा । एेसी एक लाख सरकारें भी इस नाम को नहीं बदल सकेंगी ।

Mr. Chairman: Shri Bal Krishna Singh.

Shri Radhelal Vyas (Ujjain): On a point of order....

Mr. Chairman: There is no point of order at the moment.

Shri Radhelal Vyas: There is a rule in our Rules of Procedure that if a Member gets up, his name will be called, and if more than one Member gets up, the name of one of those who had got up would be called. But now you have called the name of a Member who did not stand up at all.

Mr. Chairman: I have got his point. He need not teach the Chair on this point. The Chair's eyes are wide open.

धी बाल कृष्ण सित्र (चन्दौली): मान्यवर, देश के निर्माण श्रोर संगठन में बनारस हिन्दू यूनिर्वस्टी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है । हिन्दू घब्द पर तो मैं श्रपने प्रमेंडमेंट के समय बोलूंगा । लेकिन यह बिल लाने का जो उद्देश्य है, तीन उद्देश्य से मान्यवर, यह् बिल लाया गया है, एक तो मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट को कार्यन्वित करना, दूसरे उसे रेजीडेंशियल यूनिर्वस्टटी बनाना आ्रोर तीसरे उसकी सेलेक्शन कमेड्री
[श्रीं बाल कृष्गा सिह] में एक विजिटर का नामिनी रखना । पहला उद्देश्य जो मुदालियर कमेटी का है उस उद्देश्य का मै घोर विरोध करता हूं श्रोर इसलिए विरोध करता हूं कि मुदालियर कमेटी ने बनारस यूनिर्वासटी का एक काला इतिहास लिखा है । ईस्टर्न यू० पो० प्रोर बिहार के कुछ हिस्सों पर एक बहुत बड़ी जिग्मेदारी डाली है कि वहां के लड़के इस यू निर्वसटी में पढ़ते हैं श्रोर श्रनुशासन विहीन कार्य करते हैं । में ग्राप का ध्यान मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट के पेज $6-7$ की तरफ श्राकषित करना चाहता हूं । उस में लिखा है, उसका हिन्दी में घनुवाद में ग्राप को सुना रहा हूं -
"पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के जो लड़के बनारस हिन्दू यूनिवर्वसटी में पढ़ने के लिए ग्राते हैं, वह बनारस के खर्च को बर्दश्त नहीं कर सकते। कीस श्रोर बोडिग हाउस की फीस नहीं दे सकते। श्रत: यूनिर्वस्टी के ऊपर फंड इकटठा करने के लिए दबाव पड़ता है । ऐसे लड़के श्रनुशासनहीनता लाने के लिए टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किये जाते हैं ।"

पेज 10 पर है :
"विश्वविद्यालय का उचित संचालन न होने का उत्तरदायित्व टीचर पोलिटिशियंस भौर उस स्रुप पर है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का है ${ }^{\prime \prime}$

पेज 10 पर ही किर लिखा है :
"उत्तर प्रदेश के लड़कों का यह विश्वास है कि बनारस हिन्दू यूनिर्वस्टटी सेंटर की है मौर गरीबों की यूनिर्वस्टटी है, मतः कुछ ईस्टर्न यू॰ पी० के लड़के ग्रपना श्राधिकार समकते हैं, इस कारण से लड़कों की संखया श्रधिक होती है ।"

इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि भगर यह उद्देश्य है बिल लाने का तो मैं निवे दन करंगा सरकार से, वह यह बताये कि क्या

बनारस हिन्दू यूनिर्वसिटी गरीबों की यूनिवर्मटी नहीं है ? यदि ईस्टर्न यू० पो० के लड़के बनारस यूनिर्वस्तिटी को श्रपनी यूनीवर्सिटी समझते हैं, तो क्या उनके इस विचार को नेशनलाइज कर लेना चाहते हैं। क्या लड़कों की फ़ीस बनारस यूनीर्वसिटी में ही माफ़ होती है, इण्डिया की दूसरी यूनीर्वसिटियों में माफ़ नहीं होती है ? यदि इण्डिया की दूसरी यूनीर्वसिटयों ं्रोर कालेजों में की माफ़ होती है, तो क्या वजह है कि बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटी के सम्बन्ध में ही यहु रिमार्क दिया गया है ?

## 14 hrs .

श्रीमन्, बनारस यूनीर्वस्टी के सम्बन्ध में जो एन्क्वायरी की गई है, उस कमेटी ने हमारे ईस्टर्न यू。 पी० की गरीबी के साथ खिलवाड़ किया है। स्वतंत्रता के समय, ईस्टर्न यू० पी० ने, जो राजनीतिक ग्रान्दोलन छिड़ा था, उस समय वहां के निवासियों ने बहुत बड़ी देशर्भक्ति का परिचय दिया था, इसी कारण श्रंग्रेजों ने हमारी उपेक्षा की थी श्रोर हम गरीब रहे, लेकिन उस में हमारा स्वाभिमान छिपा था। स्वतंत्रता के बाद ह्म समझते थे कि हमारी गरीबी दूर होगी, उस यूनीर्वस्टी में वहां के लड़कों को श्रधिक से श्रधिक सुविधा मिलेगी ताकि वे श्रागे फ़्ढ़र स्वावलम्बी बन सकें। देश की समृदि के लिये देशवासियों का शशक्षित होना कितना श्रावश्यक है, इस पर बोलने की मुझे जल रत नहीं है। में चाहूंगा कि इस बिल में उत्तर प्रदेश श्रौर बिहार के ल ड़कों को काफ़ी सुविधायें मिलनी चाहियं ।

हिन्दू शब्द के सम्बन्ध में, श्रीमन, मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि छागला साहब ने जिस समय राज्य सभा में यह बिल रखा था, उस समय कोई एजीटेशन नहीं हुप्रा, ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी से जब यह बिल प्राया, उस वक्त भी कोई एजीटेशन नहीं हुप्रा, लेकिन जब राज्य समा ने नाम बदल दिया, उस एमय एजीटेशन हुग्रा, इसक श्रर्य यह् है कि ज्वाइं्ट Bill

सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थो, वह ठीक थी प्रोर देश के निवासियों ने उस को स्वीकार किया था। इसलिये इस समय कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिये, जिसको समाज श्रासानी से ग्रहण न करना चाहे।

में एक बात भ्रोर कहना चाहता हूं । जिस समय यह बिल हस हाउस में पेश हुग्रा था, मालवीय जी इस के मेम्बर थे, बनारस हिन्दू यूनीर्वसिटी सोसायटी के सेक्रेटरी श्री सुन्दरलाल जी भी यहां थे, मालवीय जी यदि ऐसानचाहते तो बनारस हिन्दू यूनीर्कसटी बिल मूल रूप में यहां पर कैसे श्राता। मालवीय जी ने उस समय कहा था-
"I believe, my lord instruction in the truth of religions, whether it would be Hindu or Muslim, whether it be imparted to the students of Banaras Hindu University or of Aligarh Muslim University will tend to produce men who, if they are true to their religion, will be true to their god and their country and I look forward to the time when the students who will pass out of such universities will meet each other in a closer embrace as sons of the same motherland than they do at present."

## किर भ्रागे डन्होंने कहा कि-

"There will be no disqualification on the ground of religion in the selection of professors. No restriction is placed upon students of any creed or any class coming to this University."

Mr. Chairman: He will conclude now.

घो बाल कृष्ण सिह् : श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि बनारस हिन्दू यूनीर्वस्टटी का नाम परिवर्तन न किया जाय। इस नाम परिवर्तन से बनारस हिन्दू यूनीवर्शसटी का ह्दद्य विदीर्ण हो जायेगा।

Mr. Chairman: How much time will the hon. Minister take to reply?

Shri M. C. Chagla: I will take a very short time-I would rather deal with the clauses-not more than 10 minutes.

Mr. Chairman: Shri Sumat Prasad.
बी राबे लास ख्यास : सभापनि महोदच, यह बात तो हमारी समझ्न में नहां अ्राती कि हम बार बार रिक्वस्ट कंरें कि श्रापकी भ्राखें उस तरफ़ जानो चाहियें, जिस तरफ़ लोग खड़े हों ।

Mr. Chairman: Will he take his seat?

Shri Radhelal Vyas: I will go out. There is no question of sitting here. I invite your attention to a rule and you ask me to take my seat. I raise a point of order and you ask me to take my seat.

यहु तो कोई सःाल नहीं है। में कायदे की ब्वात करता हुं तो घ्राप हुजाज़त न नें 1 कागदे के श्रनुसार नहीं चलेगा तो एक मिनट नह़ी चलने दूंगा ।

समापति महोबय : जल्दबाजी में कोई राप नहीं कग्रनी चाहिये । घ्राप यहु जानते हैं कि जो भो यहां बैठता है, वह ग्रपनो जिम्मेदारी को समझता है ग्रोर उसको समझकर व्वान करता है। इर्मलये में दगरुवास्त करता हुं कि श्राप चुप कर के बै 5 जाइगे ग्रोर मुमन प्रमाद जो का बोनने दीविये ।

घी सुमत प्रसाव (मुजगफग्नगर)
मभापति महीोदय, शिकाः इस ममय चिन्ता का विशय हों गई है । श्रनुगामन्ही़्रता की वजह मे, जो कि मुल्क में दिस्वलाई पड़ गहीं है. में्र्व ग्रूनॉवस्टीजज हैं, उन को इग ममय
 यद्ध बिल्न यहां पर पेश निता गया है, ंक्रिक इम सम्बन्ध में तोगों को भ वना का कयाल भी रखना ज़हरो है । जिने भी संपल

## [श्रो सुमत प्रसाद]

रिफ़ाम्जं हैं. वे टाईम के माथ साथ, जमाने के साध साथ होंते हैं । म्रगर किसी सोशल रिफामं के लिये वक्त मुनासिव न हो, तो वह सोशल रिंार्म कामयाब नहों हों सकता ।

श्राज सवाल यह है कि ईिक्षा की जितनी हंस्टीचिंश्ज्ज हैं, उन में से बहुलों के नाम किसी न किसी सम्र्रदाय के साथ जुड़े हुए हैं, ज़़े कान्यकुच्ज कालेज, वैज्य कालेज, कायस्थ कालेज, जाट कालेज, हु किस्म के नाम श्रापको इन संस्याओंभं के मिलते । यहु परिपाटो स्रंप्रेजों के जमाने में चली थी, जिन्होंने श्रपनो मजबूतो के लिये यढ्रां के समाज के टुछड़े ग्रुछ़्े करना चाहा, हिन्दुस्तान के टुकड़े टकड़े करना चाहा, तारिक उनकी हुकूमत यहां पर मजबृत हो सके। नेकिन उसके साथ कुरु भावना बंध गई है, एक भुनानिस तरीके से, मुनासिब वक्त में दस काम का पूरा करना चर्टिये। मुम्म माननीय fिहासन सिह के सुझाव से पूरा हात्तिकाक है कि इसके लिये एक जुदा बिल लाना चाहिये, खालो हिन्दू यूनोर्वस्सटी श्रोर मुस्सलिम यूनोबसिटी के लिये नहीं बहल्क देश में जितनो मंस्यग्र्रों के नाम के साग्र किसी न किसी सम्प्रदाय का नाम जुड़ा है, उन सब पर वह् बिल लागू होना चाहिये ग्रोर उस में कहा जाय कि बह्ट सरकारी मद्ध पाने के मुस्ताहिक नहीं हैं। मजहब की शिक्षा देना प्रोर बात है, ग्रोर उसके श्रन्दर साम्प्रदायिक भावना पैदा करना प्र्रर उसको प्रोल्माहन करना, यं दोनों बाते मिश्र मिन्न हैं। में प्रापका ध्यान ग्राटकल 30 श्रोर 28 को तरफ प्राकर्वज करना चाहता हूंश्राटिं 30 -
"All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

```
Article 28:
```

"No religious instruction shall be provided in any educational institution wholly maintained out of State funds".

भ्रगर श्राप इन दोनों को मिलाकर पढ़े तो उस में रिलीजस एजूकेशन कन्पलसरी नहीं कर सकते प्रोर हर एक माइनांरिटीज का हक दिया है कि वे श्रपनी इंस्टंच्तन्ज़ ख्रोल सकती हैं। इईलियंय यह वात इस में गार्मिल हुो गई है कि किसो न किसो सम्र्राय का नाम जाड़ कर हंंट्टीवूशन को जारी रबा जा सकता है । हस वक्त मुनाषिब यहीं है कि जिस तरह से चल रहा है, उसी तरह्ट से चलने दिया जाय, न मुस्लिम युन्र्यसटी का नाम बदलने के लिये कोई बिल नाना चाहिये, न लाना चाहिये हिन्दू युनीवस्सटी के लिये । लेकिन एक एसा बिल, जंसा मैने ऊगर जिऋ किया है, इून्नुशन के बाद लाना चाहिये, जो इस समस्या को हलन कर सके तया उन समों इंटटोचृणन्ज़ के लिये, जिन के नाम के माय किसो न किसी मम्रदाय का नाम जड़ा हुप्रा है, प्रतिबन्ध लगाया जाय, ताकि उस को स्टेंग की मद्द न, मिल सके यहु एक ऐसा कदम होंगा कि जिसके जरिये, बिना हृस्त बात को कहें कि डंस्टीचिशन का नाम तबदील करो, हर इंम्टीचश्नन ग्रपना नाम नबदोल कर लेगी क्योंकि हून क्रिल के ग्राने से किसो रिलीजन या घर्म को, कम्यूनल भावना को प्रोरसाहन नहीं मिलता ।

इनलिये में समझ्नार्टां कि श्राज कल के समय के उअयुक्त यह होगा कि इस बिल के जरिये से बनारस हिन्दू युनीर्वससटी का नाम तव्दील कर के उस का नाम मदन मोहन मालवोय काशी विश्वविद्यालय न रखा जाये जसा कि राज्य सभा ने पास किया है। बल्कि उस का नाम बनारस हिन्द्य गृनिवर्सटो ही रखा जांये, तावकते कि दूमरे बिल के जरिये से इस तमाम माभले को हल न क्या जाये ।

Mr. Chairman: Shri Chatterjee.
Shri Radhelal Vyas: I walk out. I stood up three times, I was not given a chance. Only those who are sitting are given a chance. Therefore, I walk out.
(Shri Radhelal Vyas then left the House.)

Mr. Chairman: At least he should know that Members from one party alone cannot speak one after another. The opposition also have to take part in the debate. This should go into the record please.

Shri N. C. Chatterjee (Burdwan): I shall be very brief.

There are so many problems that the country is facing, much more serious than changing the name of a university. I only want to point out that there is no question of communalism in maintaining the name of the university. As a matter of fact, it will be entirely wrong to say that it is a communal university or that it is imparting mere religious instruction which is taboo or discouraged by our Constitution. If you look at this Bill, there is Clause 7 which is very important, which should be studied by every one interested in this. We are amending section 4 A , and we are saying there shall be substitution of the following clause:
"(2) to promote the study of religion, literature, history, science and art . . ."

What kind of religion, history, science and literature?
" . . . of Vedic, Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian, Zoroastrian and other civilisations and cultures;"

With this fundamental theme and objective, it would not be right to say that there is any attempt, even if the old name is retained, to make it a communal or a sectarian university.

Standing at the great Congress of Religions in Chicago, the great Swami Vivelamanda said this: "Hinduism has got one thing that every Hindu and every Indian at least should know, that it does not believe in the finality of Divine Revelation. It is
one religion which gives us full liberty to accord the same respect to the prophets of other religions as we accord to the prophets of our own religion."

The only thing is, as Mahatma Gandhi used to say, we cannot accept that either Islam or Christianity was the unique or final revelation, because we believe that God in His infinite mercy reveals Himself to humanity, and therefore, expands always, adds to human culture and civilisation and also adds to the sum total of human knowledge.

We have been preaching throughout the ages that we do not believe in exclusiveness for our own religion, and we have also been preaching, as the great Vivekananda said: do not talk of religious toleration, because toleration implies certain arrogance. Therefore, he pleads that Hinduism has taught universal tolerance which means universal acceptance. That is the creed of Hinduism.

I cannot understand why "Hindu" is anathema to the Hindus, this allergy on the part of Hindus to the name "Hindu". At least this name was adopted when Pandit Madan Mohan Malaviya started this great organisation. This is a great monument to his ability, industry, patriotism and devotion to our culture.

I come from Bengal and Calcutta, and you know that in Indian history the greatest revolutionaries, the greatest votaries of secularism, the greatest social thinkers have all been the products of the Hindu College, Calcutta. Therefore, there is nothing in a name; it is only a question of what kind of teaching you impart.

Secondly, the university had gone down and fallen on evil days. I had the privilege to appear for the Banaras Hindu University Professors before the Supreme Court and I know what was happening. I hope this Bill will put up a mechanism which will
[Shri N. C. Chatterjee]
really enable the university to function as a seat of learning and that all undesirable predilections and influences would be eliminated from the seat of that culture. That is very desirable.

I was amazed to find that the University professors were not given the ordinary facilities, the ordinary right, the fundamental right not to be discriminated against. There was discrimination at the behest of somebody from the Secretariat or from the Government. I hope that will be eliminated.

If the great centres of learning like Banaras, Aligarh and Viswa Bharati, are really placed on a pedestal of their own and cater to the real aspirations of the people, there will be justification for continuing the Central universities under governmental patronage. Otherwise, there will be great disappointment throughout the country.

The student unrest should be studied in its proper perspective. There is student unrest not only in Banaras, but everywhere in the country. I am hoping that this Lok Sabha, which is the accredited representative of the nation, will not change the name simply out of trepidation or out of unnesessary comment or unnecessary criticism levelled at it, but will take a realistic view of things and maintain the old institution with its old name, and put its house in order, so as to make it an efficient and proper organisation which will not merely secure proper learning, but will be a monument and a real, abiding homage to one of India's greatest leaders.

Mr. Chairman: Mr. Bakar Ali Mirza.

Shri Bakar All Mirza: How much time?
Mr. Chairman: Five minutes.
Shri Bakar All Mirza: That will be too little.

Mr. Chairman: Let him not waste time.

Shri Bakar Ali Mirza: Mr. Raghunath Singh showed old bricks and things like that to prove that the name of the university should not be changed.

The university has got certain functions. The structure of the university, Vice-Chancellor, faculties and all that, that is really the important thing. Nobody minds if that is changed while the name remains the same.

I am glad that my very learned friend here quoted Clause 7 about religious instruction regarding Vedic, Hindu, Bhuddhist, Islamic, Christian and all that, but in the original Act it was not there; it only mentioned the study of Hinduism, Vedic, Buddhism, Jainism and so on, one group of religions only was in that. This fundamental change has been brought about in the structure of this Banaras Hindu University Act of 1915. That seems to escape notice, while the name is supposed to be so important.

I welcome this change. In fact, on the previous occasion I had sent an amendment of this nature to the Parliament Secretariat. Therefore, we have to take things rather calmly because emotions are aroused, and we are a responsible body which has to consider these things very seriously.

These universities of Aligarh and Banaras have a very favoured place. They have command of funds, they have the whole of India to recruit from and all the advantages. But at the same time, take the history of all the universities in India. These are the two universities where conditions have been the worst, and there have been ordinances, there has been suspension of routine constitutional practices and all that. The Delhi University is also a Central University. Why this difference in behaviour of Aligarh and Banaras from the other universities of India? There are quite
a number of universities, younger and older than Aligarh and Banaras. What is the characteristic of these two universities? One is that they are residential universities. I hope nobody could say that this particular characteristic of the university is influencing adversely the functioning of the university. The other is the communal label. I believe that the word Hindu and Indians means a lot because after all the Hindu religion is different from the semetic religions; it has a cosmopolitan approach and it preaches that there are different ways to reach salvation. Banaras Hindu University is English translation of Kashi Vishwa Vidyalaya. If that was Kashi Hindu Vidyalaya I could have no objection but this is a translation and in that translation they want to bring in an amendment. The real meaning of the word is Indian. Therefore, I would beg of this House to consider this matter very seriously because what happens is that if we identify ourselves with a particular community or institution and if that institution for some reason is hurt in a way, we feel hurt.

Mr. Chairman: He may conclude now and speak on clauses. I have no time.

Shri Bakar All Mirza: All right.
Shri Muthiah (Turunelveli): Mr. Chairman, The Banaras University Act was first passed in 1915 and the university came into being in that year. The present Bill is intended to make certain changes in the Act in the context of the country's present needs. The Bill has been passed by the Rajya Sabha. The adoption of the new name for the university and the dropping of the word 'Hindu' from the name of the University by the Rajya Sabha has unfortunately led to a commotion among the students of the University and among certain sections of the Hindus. The students have resorted to strikes and demonstrations in the university campus because of this change. The proposal to drop the word 'Hindu' from the name
of the Banaras University and to drop the word 'Muslim' from the name of the Aligarh University has been before the country and before the House for some months. Our country according to our Constitution is a secular State and we are wedded to secularism. Secularism is a procious heritage which we have inherited and we have to preserve and cherish it. According to Shri Gajendragadkar the ex-Chief Justice of India, secularism is a unique gift which India has given to the world. But the question we have to consider now is whethen this is the appropriate time for dropping the word 'Hindu' and changing the name of the University. There is violence in the country everywhere and student unrest is at its height now. The change of the name may add to the existing violence, strikes and demonstrations. We are so near the general elections and it is unwise to create unnecessary controversies and provocations. Statesmanship requires that the name 'Banaras Hindu University' should be retained as it is, and the words 'Hindu' and 'Muslim' can be dropped from the names of the two universities, when times are quite favourable.

Mr. Chairman: You can speak on the clauses. You may conclude now.

Shri Muthiah: I now come to the Bill. The Bill contains certain amendments to the original Act. For clause 2 of section 4 A of the original Act, a new clause is substituted, which reads: "to promote the study of religion, literature, history, science, and art of Vedic. Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Sikh, Christian; Zorastrian and other civilizations and cultures. The original clause 2 of Section 4A reads was "to promote oriental studies, and in particular, Vedic, Hindu, Buddhist and Jain studies and to give instruction on Hindu religion and to impart moral and physical training." The original clause has not mentioned Islamic, Christian, Sikh and Zoros astrian cultures.

## [Shri Muthian]

By a new section which replaces the original section, section 6, the posts of Pro-chancellor and pro-vicechancellor are abolished since these posts are merely titular without any responsibility. The new section 7 provides for the appointment of the vice-chancellor, whose term of office is fixed at flve years and whose reappointment is ruled out. This rule should not be rigid. Exceptional circumstances may justify relaxation of the rule. There may be a vice-chancellor of exceptional ability and his reappointment will do immense good to the university. So, the maximum term may be fixed at ten years. A new provision, clause (5) of section 7 provides for steps to deal with emergencies. It is a welcome provision. It empowers the vice-chancellor to take such action as he deemes necessary, if in his opinion, any emergency has arisen which requires immediate action. In section 15 of the principal Act, an important sub-section has been inserted, which empowers the university to found and maintain special centres and laboratories anywhere in India for research in humanities, science and technology, medicine and other professional subjects. Statute 31 provides for the removal of teachers for misconduct. The vicechancellor may suspend a teacher for misconduct and report the matter to the executive council which may confirm his order or revoke it. The executive council is empowered to remove a teacher for misconduct irrespective of the terms of his contract of service. The Bill provides for student discipline and student welfare.

Mr. Chairman: He may conclude now and reserve the rest for the discussion on clauses. Shri Mahida.

Shri Narendra Singh Mahida (Anand): Mr. Chairman, I had been to Banaras last year especially to see
whether the mark "Kashi Viswa Vidyalaya" was there in the founda-tion-stone, and I found the founda-tion-stone as stated by Mr. Raghunath Singh. There is no mention of Banaras Hindu University; the foundationstone laid in the presence of the Viceroy mentions Kashi Viswa Vidyalaya.

Shri Raghunath Singh: What was in English just below that? It was Banaras Hindu University.

Mr. Chairman: No contradictions.

Shri Raghunath Singh: It is not a contradiction. He is supporting me.

Shri Narendra Singh Mahida: I wish to draw attention to the minutes of dissent to the report of the Joint Committee. Sarvashri Kumaran, Sinhasan Singh and Narotham Reddy say: "We recognise that historically speaking so much sentiment is attached to it." It is a matter of sentiment and if denied we may retain or remove the word 'Hindu' or 'Muslim'. But I am surprised that we were making so many changes in names lightly. The Britishers had left cerlain traditions and there is nothing wrong in the names of railway stations being changed, for instances, from Muttra to Mathura, from Banaras to Varanasi. So many names are in process of change. I do not see why there should be so much objection to this change. After all Hinduism stands for secularism; it has never stood for narrow parochialism and such a day will never come when Hindus will become narrow-minded. That is why we feel that the new Change of names should be adopted. It is surprising that the Chairman of the Joint Committee himself has given a note of dissent; Mr. Wadia refers to the post of registrar and says "an amendment relating to the Registrar came to be accepted by a very narrow majority." So many people to abolish the post of Registrar. I am surprised that the name pro-vice-chancellor
had been dropped. In his minute of dissent Mr. P. N. Sapru very rightly says: "In the first place I regret that we have decided to abolish the high office of Pro-chancellor. The Prochancellor was elected by the court but had no administrative or executive functions to perform. It was a dignified position which was held in the past generally by His Highness the Maharaja of Banaras who and whose ancestors have contributed largely to the funds of the University and given it the land on which it is situate." I am afraid at this rate a time may come when we may drop even this name, of Madan Mohan Malaviya. These are trends which I do not like. We should perpetuate the names of those who contributed to the growth of the university. Let this be the last change and let there be no more changes. With these words I support the Bill.

Shri M. C. Chagla: Sir, I would be extremely brief and if necessary I would rather intervene in the clause-by-clause discussion. I have gone through the main points made, in the debate which was held last time and which was resumed today. I find that the main controversy has turned on the question of the name. May I refer to what I said in the Rajya Sabha and I adhere to every word of what I said then:
"There is one remark made by my hon. friend Mr. Mani and that is about the Banaras Hindu University and the Aligarh Muslim University. Mr. Mani knows well enough and he will accept what I say that I am the last man in the world who would like to have any communal institutions in India. If I had my way. I would do away with all of them because I have always taken the view that the way to solve the communal problems is to get all the individuals to join the national stream."

[^0]sity are historical institutions just as we still have the portraits of the Viceroys in the Rashtrapati Bhavan, as the late Prime Minister said, merely to mark the march of history. So, these institutions bear these names in order to show what the educational policy of the British Government was. But I assure Mr. Mani that we look upon both these institutions as Central universities, allIndia institutions, and not as communal institutions, either Hindu or Muslim."
Then, Mr. Akbar Ali Khan intervened and said: "with your permission would the hon. Minister ensure that for each of these universities, at least 30 per cent came from the other community, in the staff as well as students?" My answer was:
"I am most anxious to do that. I can readily change the name. I can introduce the Bill, but it would raise unnecessary controversy. What matters is not the name of an institution, but what happens in the institution. I agree with my han. friend there that in order to make these institutions really national, Indian, Central we should have more intermingling of the different communities. We should not look upon the Banaras Hindu University as a Hindu institution nor the Aligarh Muslim University as a Muslim university. They are national institutions; they are Indian institutions; they are Central institutions."

Sir, I adhere to every word that I said.

Again, in the Rajya Sabha, on the 25th November, 1964, this is what I said:
"If the House wants it, if the majority of the House wants the names to be changed, I am for it. But what I want is that the institution should be national; name does not matter."
[Shri M. C. Chagla]
Therefore, I leave it entirely to this House to decide whether the name should be changed or not. But I want to assure this House-of course, I am no longer Education Minister but I am a member of the Govern-ment-that whatever the names of the institutions, we look upon both these institutions as national universities, as Indian universities, as Central universities. We are giving about a crore of rupees to each of these institutions, and we want these institutions to be great-

Shri Sheo Narain (Banai): In the Joint Committee, 39 Members were of one opinion and only six were against that opinion. The Rajya Sabha has changed it.
Shri M. C. Chagla: Which opinion?
Shri Sheo Narain: In the Joint Committec.

Shri M. C. Chagla: It was a very narrow majority. (Interruption).

Shri Sinhasan Singh: May I know whether the Minister has any thinking about bringing in a Bill about it?

Shri M. C. Chagla: I think that is a very good suggestion made by two hon. Members. We might certainly consider it, whether we should have a Bill which should deal comprehensively with the question of educational institutions having communal names rather than deal with it piecemeal. That is a matter which should certainly be considered.

The other question which was discussed was the removal of the ViceChancellor and the Registrar. When the Bill was introduced, we have had Mr. Bhagawati as Vice-Chancellor, whose term of office was coming to an end and so we said that he should go out when the new Vice-Chancellor was elected. We have appointed a new Vice-Chancellor, and may I say, Banaras University, is fortunate in having a Vice-Chancellor of his academic distinction, of his integrity, and
the manner in which he dealt with things-he knows how to handle the student population.

Shri Narendra Singh Mahida: But there is no provision to continue such an eminent Vice-Chancellor.

Shri M. C. Chagla: I am coming to that. Dr. Sen was the Vice-Chancellor of Jadavpur University; he made a great success of that university; he has great qualities; he has tackled with understanding the student problem; he is always accessible to students. Therefore, I have given notice of an official amendment which I hope the House will support: that as far as he is concerned, he may continue for a full term of office, namely, six years.

Shri Priya Gupta (Katihar): Will the Committee members continue for nine years?

Shri M. C. Chagla: They will all go out; all the bodies will go out; as soon as the Bill becomes an Act, we will have new bodies appointed-the executive council, court-(Interruption).

Shri Priya Gupta: By the same process, the same people will be coming.

Shri M. C. Chagla: That would depend upon the election. I cannot tell my hon. friend who will be elected, but we have a machinery laid down in the Bill as to how they would be appointed.

Shri Priya Gupta: Can you look into the machinery as to how a man is selected and how one may continue for nine years?

Mr. Chairman: The bor Member can point out those things when we take up clause-by-clause consideration.

Shri M. C. Chagla: I can answer it now, why they were continuing for eight years or so. When the ordl-

## B.H.U. (Amdt.) R.ARTIKA 24, 1888 (SAKA) Bill

nance was passed, the executive committee was naminated and no term of office was fixed. Until today, the Banaras Hindu University has been functioning under this abnormal legislation. It is now that we have brought this Central legislation. That executive council will go. I hope the hon. Member will be satisfled.

## Shri Priya Gupta: Thank you.

Shri M. C. Chagla: My hon. friend has used some strong language about the Registrar. We have a new Vice-Chancellor. He has ample powers to take action if he thinks that the Registrar is not a good officer. But we cannot remove him by a legislative fiat. That would not be fair. I said that in the Rajya Sabha, and I repeat that here.

Shri Narendra Singh Mahida: Supposing the present incumbent is very clever, do we have a provision for continuing him after a period of five years?

Shri M. C. Chagla: No. I will tell you why. I think vested interests are created; it is not right that a ViceChancellor should continue for more than five years. We have many eminent people in India; we can get a Vice-Chanceller from another university. Groups are formed; vested interests are created and I think it is a good thing that a Vice-Chancellor should not continue for more than five years.

Then, the next thing that was pointod out was about the student union. We have introduced a clause. I need not say anything more on it now; I will speak on it when the amendment is moved.

Then the question was about afflliating co'leges. This has gone through various phases. If you look at the preamble, Madan Mohan Malaviya wanted this university to be a residential university. It was his idea. But new colleges sprang up and the question was whether Banaras Uni-
versity should become an affliating university. My own view was that it. should keep its main characteristics as far as possible: that it should be a residential university. So, a compromise was arrived at in the Rajya Sabha,-there are some amendments here-to the effect that whatever colleges existed they may be aff iated, provided they satisfied the conditions of affiliation, but no new college will be affiliated to the Banaras Hindu University. Otherwise, you will make the Banaras Hindu University like any affiliating university. For Heaven's sake, do not change the main characteristics of the Banaras Hindu University which is that it is a residential university.

I would not take up any more time. If necessary, I will say what I have $t_{0}$ say during the discussion of the clauses.
" Mr. Chairman: The question is:
"That the Bill further to amend the Banaras Hindu University Act, 1915, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

## The motion was adopted.

Mr. Chairman: We now take ur clause-by-clause consideration. There are a number of amendments tabled. Let us first take the amendments to clause 2.

Clause 2-, (Definitions).
Shri Bal Krishna Singh: I beg to move:
(i) Page 2, "omit lines 4 to 9 ." (1)
(ii) Page 2, "omit lines 10 to 12." (2)

सभवप्वति महोवय : भ्रापकी भ्रमेण्डमेन्ट उसी नेचर की है, जो बालकृष्ण जी की है ।

धी रघ्नाय सिह : मैंने पहले ही श्रमेण्डमेन्ट दी थी, पूंकि वह लैप्स हो गई, षी, पह्ले सेग्रन में दी थी, एसलिये समी को मैंने भाज किर रिपीट कर दिया है 1

समार्पति महोवय : घापने जो भाज जो श्रमेण्डमेन्ट दी है, वह बालकृष्ण जी की भ्रमेग्डमेन्ट के भ्राइडेन्टिकल है ।

घी ₹घुनाष सित्ह : तो उस में हमारा नाम भी छपा होना चाहिये ।

समापति महोवय : लेकिन बहा तो टाइमबार्ड हो गई है । म्राप जो भ्रमेण्डमेन्ट मूव करना चाहते हैं, वह विद इन टाइम नहीं श्राया है, इसलिये टाइम वार्ड हो गया है । लेकिन जहां तक भापके मफ़हुम का ताल्लुक है, उस के लिये ग्रापको बोलने का मोका मिलेगा 1

Shri Bakar All Mirza: I gave one amendment which lapsed. Then I have given another amendment No. 87. 1 move it.

घी रधुनाय सिह : जसे हमारा लैप्स हो गया, उसी तरह से भ्रापका मी लैप्स हो गया ।

Mr. Chatrman: Your amendments are barred because they are identical with the amendments which have already been moved.

घी रघुमाष सिह : हम को मी हजाजत दीजिये । इनका लंप्स हो गया , इनको भापने छजाजत दी है।

समापति महोवय : भापकी भमेण्डमेन्ट इस लिये एक्सेप्ट नहीं करता हूं क्योंकि वह्ट बासकृष्ण जी की श्रमेन्डमेन्ट की तरह्ह की है श्रोर वह मूव हो चुकी है ।

धी रषुनाय सित् : लेकिन एक ही प्रमेण्डमेन्ट को तीन भादमी भी मूव कर सकते हैं।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): I move my amendments Nos. 29. 30 and 31.

Mr. Chairman: Amendment 31 is the same as No. 2 which has been already moved. He may move amend. ments Nos. $2 \theta$ and 30.

Shri Vishwa Nath Pandey: I beg to move:
(i) Page 2, line 7, for "rename" substitute "name" (29).
(ii) Page 2, line 8 and 9 and wherever they occur in the Bill,for "Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya" substitute "Banaras Hindu Universtty." (30).

Mr. Chairman: Amendment No. 59 by Shri Muthiah is the same as amendment No. 30 which has already been moved. Amendments Nos. 57, 58 and 60 in the name of Shri Hari Vishnu Kamath are not moved; he is not here.

Shri Bakar Ali Mirza: I beg to move:
Page 2, lines 8 and 9 and wherever they occur in the Bill,-for "Madan Mohan Malaviya" substitute "Banaras University". (87).

Mr. Chairman: The amendments which have been moved are 1, 2, 29, 30 and 87. Amendment No. 31 is the same as No. 2 and amendment No. 59 is the same as No. 30. Clause 2 and these amendments are before the House.

Shri Priya Gupta: I want to know the time allotted for the clause by clause consideration, because there are some other items on the agenda on which I want to speak. I want to know whether I should wait.

Mr. Chairman: I cannot tell the exact time for clause by clause consideration. It will depend upon the discussion as it proceeds.

Shri Bakar All Mirza: This is a very important clause and more time should be given for this clause.

Mr. Chairman: Let us see as the discussion proceeds. Mr. Raghunath Singh.

Shri Gauri Shankar Kakkar: On a point of order, Sir. You have called upon Mr. Raghu Nath Singh to apeak
on his amendments. You have not said "Clause 2 stand part of the Bill". Unless that motion is moved, how can you call upon Mr. Raghunath Singh to speak?

Mr. Chairman: I have already sald that clause 2 and the amendments are before the House.

Shri M. C. Chagla: The main controversy is whethter the House wants to retain the original name of the university or wants to change it. Most of the amendments deal with that. So, if a vote is taken on that, the position will be clarified. I am not trying to shut out discussion, but 1 am just putting it before you for your consideration. You can take one or two amendments which bring out the main issue whether the name should be Banaras Hindu University or it should be what the Rajya Sabha has adopted or it should be Kashi Vishwavidyalaya. The rest are consequential.

Mr. Chairman: Let us hear the hon. members who have moved amendments. Then we shall see.

घो रघुनाष सित्ह : सभापति महोदय, मैने हिन्दू यूनीवर्वसटी के नाम के विषय में जहां श्रपना भाषण समाप्त किया है, वहीं से श्रारम्म करना चाहता हूं। में ने कहा घा कि इस विश्वविश्यलय के शिलान्यास वाले पत्यर के नीचे एक ता म्रपज्र रखा गया है उस में दिखलाया गया है कि धर्म हमारा सनातन है,
"धमं सनातनं वीक्ष्य काल देगेन पीटितम ।"

इसलिए श्राप देखेंगे कि हिन्दू यूनीवर्वसटी को जिन लोगों ने स्थापित किया था, उन्दोंने व्यापक धर्म का द्रर्थ लिया था। धर्म सनातन है लेकिन हिन्दू जब्द व्यापक पष्द

हिन्दू शब्द जातिवाचक घब्द है ।
में हस के सम्बन्ध में कुछ हिस्ट्री बताना चाहता हूं । सब से पहले मन 1904 में वर्गोग का शीराज श्री प्रभूनारायण मिं्

की घध्यक्षता में एक बैटक हुई। उस में यह निश्चय किया गया । एक समिति बनाई जाय । हिन्दू यूनीर्वसटी की स्थापना की जाय । जुलाई, सन 1905 में उस समिति की एक रिपोर्ट प्रकाशित की। गई श्रक्तूबर, सन 1905 में वह रिपोर्ट हिन्दुस्तान के जितने नेता थे, चाहे ते हिन्दू थे, मुसलमान थे , सब के पास भेजी गई 1 उसमें हिन्दू विश्वविद्यालय स्यापित करने की योजना थी, उस में जिञासा की गयी थी। उनका विचार पूष्ठा गया था । उस ने 31 दिसम्बर, 1905 को घपनी रिपोर्ट दी । उस के पश्चात् सन 1906 में एक सनातन घर्म महासम्मेलन छलाहाबाद में हुग्रा । जगतगुर • शंकराचायं उसके सभापति थे । उन्होंने कहा भारतीय विश्वविद्यालय की परिकल्पना की जाय। क्योंकि हिन्दू विश्वविद्यालय का हिन्दू घब्द भारतीय के घ्रं में समझा जाता था, इसलिये उन्होंने इसका नाम भारतीय विशवविद्यालय रखने का सुझ्झव दिया ।

12 मार्च, सन 1906 को इस सभा की कारंवाही तथा प्रस्तावित हिन्दू यूनीर्वस्टी की छुप्ट ₹कीम प्रकाशित की गई-जिस में कहा गया -

The Society shall be called the Hindu University, Kashi. सोसायटी घाफ़ हिन्दू यूनिर्वसिटी घ्राफ़ बनारस, यह सोसायटी का नाम था । जो छसकी श्राधारशिला है ।

उसके पश्चात एक मेमोरेण्डम श्रीमती एनीवेसेन्ट ने सन 1907 में बनाया। उनका मत था $f$ छ इसो यूनीवर्सटी घ्राफ़ छण्हिया कहा जाय। शंकराचार्य जी ने कहा कि भारतीय विश्वविद्धालय बने, मालवीय जी की राय थी कि हिन्दू यूनीर्वसिटी बने ।

श्रीमती एनीवे सेन्ट ने, जिन्द्रोंने बना रस में हिन्दू स्कूल तथा सेंट्रल हिन्दु कालेज की स्थापना की थी, 1907 में एक कमेटी बनाई, उस़में उन्टोंने कहा कि युनिवनटा श्राफ़ इण्डिया नाम होना चाहिये, श्रर्थात
[श्री रधुनाथ ससह]
हिन्दू शब्द को हण्डिया के साथ एक प्रकार से समानार्थक बना दिया था। क्योंकि हिन्दू पब्द एक जातिवाचक श्रब्द माना जाता रहा है 1 इस तरह तीन समितियां बन गई । तीनों समितियों के लोग स्वर्गीय सर रामेश्वर सिसह, दरभंगा के राजा की प्रध्यक्षता में एकनित हुए। हन तीनों समितियों के लोगों ने तय किया । एक नाम निश्चित करना चाहिये । 'हिन्दू यूनीर्वसटी' या 'भारतीय विश्वविद्यालय' या दी यूनीवर्सिटी माफ हण्हिया के बजाय 'बनारस हिन्दू यूनीवस्वसी' रु० के नाम से विश्व-विद्यालय स्थापित करने का निश्चय किया गया।

भ्रप्रैल, सन 1911 में श्रीमती एनीवेसेन्ट श्रौर मालकीय जी इलाहाबाद में मिले । उन्होंने यह तय किया । हिन्दू यूनीर्वसटी सोसायटी स्थापित की जाय 1 इसका शिष्ट मण्डल सारे हिन्दुस्तान में घूमे। यह शिष्ट म"छल सारे हिन्दुस्तान में धूमा । इसी प्रकार 12 श्रकतूबर, सन् 1 S 11 को इन तीनों समितियों की जो एक कमेटी बनी थी, उसने एक पन के द्वारा ध्रपनी खिवोटं सर बटलर को, जो उस समय कें.न्द्रीय एजूकेशन के मेम्बर घं, दी । उस के भाघार वर सर बगलर ने सरकागी मन्तव्य शूचित किया वह इस प्रकार से है -

The Government will be prepared to support the idea of a Hindu University.'

इस में एजूकेशन मेम्बर ने कहा था--सरकार इका स्वागत करेगी कि 今िन्दू यू नीर्वसंटी की रथापना की जाय ।

22 म्रक्तबर, ःन 1911 को दरभंगा नरेश, श्रीमती तरेंनेन्ट ग्रोर मालवीय जो 17 万. मिले । उस में यह् तय हुग्रा कि विश्वविद्यालय का नाम हिन्दू यूनीवर्शसटी

होगा । इग प्रकार श्रन्य तीनों समितियां मिल गई । चाहे उन के ग्राइडियाज़ जो मी हों लेकिन यह्त्य हो गया कि हिन्दू यूनोर्वतटी सोसायटी ग्रोर हिन्दू यूनीर्वसिटी के नाम से विल वहां पर पेश किया जायेगा ।

दरमंगा कंसल, इलाहावाद की मीटिंग में यह तय हुम्रा कि विवादों को हटा कर तिन्दू विश्वविद्य/लय नाम रखा जाय । हिन्द्र विश्चविद्यालय के सम्बन्ध में एक शिष्ट मंठल दिल्ली भाया।

4 दिसम्बर, सन 1911 को दिल्ती के टाउन हाल में एक मोटिंग हुई । उन में यह तय किया गया किं हिन्दू विश्रवविद्यालय की स्थापना की जाय 1 पहली जनवरी, 1912 को सोपायटी का कiयालय नियमित रूप से प्रयाग में खोल दिया गया।

पह इसकी हिस्ट्री है। सन 1912 में हिन्दू यूनीर्वसिटी सोसायटी, प्रयाग में, दिल्ली के टाउन हाल की मीटिग के निश्चत्र के प्रनुसार, खोल दो गई 1 उस के पश्चात् दरभंगा के राजा ने 28 घ्रहकल, 1913 को एक स्मरण पन्न शिक्षा सदस्य श्री बटलर के पास भेजा । श्रो बटलर ने 2 जून, 1913 को उस पत्न का उत्तर भेजा, उसे में यह् तय $f$ किया गया-
"हिन्दू विश्वविद्यालय के लिये उपयुक्त स्थान निश्चित किया जाये ।" गवर्नमेंट ने इस ज्ञात को ऐंग्री किया कि हिन्दू विश्वविद्यालय श्रथवा हिन्दू यूनीर्वसिटी के लिये कोई स्थान निश्चित किया जाये। 7 दिसग्बर, 1913 को त्निन्दू यूनोर्वसिटो सोसायटी की एक बंडक प्रयाग में सर राय बहादुर जी० एम० चक्रचर्ती की श्रध्यक्षता म हुई। उसे में 9 सदस्य उपस्थित थे। उस बंठक में यह पुनः निश्चय दुहराया गया कि हिन्दु यूनिर्वसिटी. की स्थापना की जाये।

इस प्रकार बात चलती रही। 22 मारं, 1922 को सर हिारकोटं बटलर ने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कोंसिल में हिन्द्ध यूनिर्वसटो विध्रेयक विचाराथं प्रसुत किया । हिन्दू यूनिर्वसिटो विंच्रेयक इम्नीरियल लेजिस्लेटिव कौनिल में पेश किया गया। वह एक प्राइंे मेम्बर बिल के रुप में था । सरकारी बिल नहों था। लेकिन प्राई ट मेम्बर बिल होते ठुए भः सर हारकोर्ड बटलर ने उस को एक श्रावश्यक उपयोगी बिल मान कर प्रस्तुत किया था। जब वह् प्रस्तुत हुग्रा तो गवर्ननेंट ने निश्चय किया कि संस्या का नाम हिन्दू विश्वविद्यालय या हिन्दू यूतीर्वसटी होगा। इस प्रकार सर हारकोटं बड्रर, केन्त्रोष शिक्रा सदस्य, ने बनारस हिन्दू यूनिवनिसटो बिल इन्पोरियल लेजिस्लेटित्र भिलिल में उपस्यिज किया। 22 मानं, 1915 को जो बिल उपस्थित किया गया वा उसे प्राइवेट मेम्बसं बिल होते हुए भी ज्वायेंट सेलेकट कमेटी के पास भेजा गया । ज्वायेंट कमेटी की रिगों श्राई। उस ज्वायेंट सेलेक्ट कमेटी में सारे हिन्दूस्तान के सभी बड़े नेता लोग थे। उस में हिन्दू भी थे, मुसलम/न मी थे, ईसाई भी धे । संब लोगों ने मिल कर यहत तय किया कि नाम हिन्द्रू यूनिवर्वसटी रहेगा ।

ज्वायेंट कमेटं के ${ }_{0}$ सलिम सदस्य श्री गजनवी ने हिन्दू शबद पर श्रापसि किया। उनका मत था कि हिन्दू शब्द ग्रगर रखा जायेगा तो वह् साम्रदायिकता का व्योतक होगा । उन्होंने कहा था :
> "न तो हिन्दू यूनिर्वसिटी श्रोरे न मुरलिम यूनिर्वसटटी से जनता को किसी प्रकार का वाम्तविक लाम ह्रो सकेगा।"

श्री गजनवी ने कहा कि मुसलिम यूनिर्वसिटी या हिन्दू यूनिर्वसिटी से जनता का कोई लाभ नहीं होगा । साम्र्रदायिक नाम देने के बदले उस का नाम सेकलर होना चाहिए । यह् बात नहीं है कि ग्राज ही च्म लोग इस बात को सोच रहे हैं । उस वक्त भी लोगों ते इस बात को सोचा था। लेकिन मानर्न।य श्री दास ने, जो उम वकत्त मेम्बर थे, कहा कि गजनवी साहब ने जो सन्देहृ व्यकत किया है, वह उचित नहीं है । हिन्दू गूनिर्वः टीं नंगनल बूनियर्विटी होगी। उस का द्वार सब के लिए उन्मुक्त होगा। सर फजलभाई करीमभाई को श्री चागला जानते होंगे। उन्हुंन बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि :
"यह् विधेयक हिन्दू किखनों के लोकोपकारक परिश्रम की सफलता का परिचायक है । मुझे प्रसम्नता है कि हिन्दू विश्वविद्यालय के विचार को मूंं रूप प्राप्त तुग्रा है। हिन्द्रु विश्वविद्यालय देश में श्रपने छंग का एक भभिनव प्रयोग होगा।"

उस समय सर फजलभाई ने बड़े श्रच्छे शब्दों में कहा था कि हिन्दू शष्द कोई साम्प्रदायिक शब्द नहीं है।

भन्त में जब विधेयक पेश किया गया तब देखिये क्या हुग्रा। पहली ध्रक्तूबष्, 1915 को बटलर ने ज्वायेंट सेलेक्ट कमेटी की रिपेर्ट को लेजिस्लेटिव कोंसिस में ोेश्रा किया घ्रोर कहा कि :
"घनेक लोंगों ने विचार त्रकट किया कि हिन्दू शब्द की परिभाषा विध्षेयक में रा्बना ग्रावश्यक है। किन्तु ग्रभी तक टिन्दू गब्द की कोई सर्वराभ्मत परिभाषा उपलह्ध नहीं है। प्रवर रमिति ने इस की श्रावम्यकता भी नहीं समही
[श्री रधुनाष ससह]
कि उस की परिभाषा करने का प्रयास किया जाये । हिन्दू शबद की परिभाषा करने का भार यनिर्वागटी के योग्य ध्रधिकारियों पर छोड़ देते हैं।"

हिन्द्र शब्द की परिभाषा उन्न वक्त भी नहीं की गई। हिन्दू शण्द का श्रर्थ होता है, केवल हिन्दू धर्मं मानने वाला। वल्कि यह यूनिर्वसिटी वालों पर छांड़ दिया गया कि वह जो चाहें इस की परिभाषा करें । इमी प्रकार विधेयक के ऊपर विचार करते हुए श्री विजयराघवाचायं श्रोर श्री झ्रनी इमाम, इन दो सदस्यों ने कहा कि यहु विधेयक हिन्दूम्तान के लिए लाभप्रद होगा। यह बिल्कुल नैंगनल यूनिर्वस्टि होगी। इस की स्थापना होनी चहिए।

ग्रन्त में लार्ड हार्टिंग ने कहा था कि :
"मुझे प्रसम्नता है कि हिन्दू विश्वविद्यालय विधेयक, जिस पर गत् चार वर्षो से बहस हों रही थी, श्राज वह् देश का एक कानून बन गया है ।"

इस प्रकार लार्ड हानिंग से लेकर सन् 1904 तक किसी के मन में यह भाष नहीं था कि हिन्दू पब्द साम्प्रदायिक शब्द है बल्कि हिन्दू घब्द जाति का बोष कराता चा। श्री एन० सी० चटर्जी ने स्वामी विवेकानन्द का उल्लेख किया है । हिन्दू सब्द पर उन्होंने जो कुछ लिखा है वह में भ्रापको बताता हूं :
' हिन्दू सम्प्रदाय का प्रातींक नहीं परन्तु उदार व्यापक शक्द है । हिन्दू शब्द के भ्रन्तर्गत
भारत की समस्त संस्कृति,
सम्यता, मानव विकास, घंति-
हास एवं भारतीय विषारों
के साथ-साथ विविष भारतीय
वंयों श्रोर मत मतान्तरों
का समावेश हो जाता है ।
हिन्दू घब्द श्रोर होर हीन
महासागर नुल्य है जिस में
समस्त नदियां विभिम्न नामों
के साथ जल लाती हैं, उस
में मिल कर एकावार हो
जाती हैं ।"

भर्थात हिन्दू घब्द साम्प्रदायिक घब्द नहीं। हिन्दू शब्द जातीय है । साम्प्रदायिक नहीं है । जाति वाचक शब्द है ।

15 hrs.
सरकार ने कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को यह छूट दी है। वे जिस तरफ बोट देना चाहें दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के सदस्य से मेरा निवेदन है । वे देखें कि हिन्दू शब्द साम्प्रदायिक न था न है। यह पब्द साम्प्रदायिकता का द्योतक नहीं है श्रोर न हो सकता है । इसलिए हिन्द्र एज्द को बदलना उचित नहीं है । राज्य सभा के माननीय सदस्यों ने इसको बदला है । उसे लोग केसे परलोक सभा कहते हैं । परलोक श्राकाश में होता है । बे शायद भाकाश में धूमते हैं । हम लोक समा वाले हैं। इस लोक में रहते हैं । जमीन पर घ्मते हैं। लोक सभा को राज्य सभा की बात नहीं माननी चाहिए ।

समार्पति महोवय : जो कुछ वहां हुप्रा है उसके बारे में तो हम कहें लेकिन इस तरह से उस हाउस के बारे में नहीं कहना चाहिए ।

भी रधुनाष संत् : ग्रन्त में में यही कहना चाहता हूं कि हिन्दू पाघ्द को हमें रहने देना चाहिए।

जी बाल कृषण निसह : भैने पहले कहा है कि हम को कोर्ड ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिस को समाज श्रासानी से प्रहण न कर सके। राज्य सभा ने बनारस हिन्दू पूनिर्वस्टटी का नाम बदल कर मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय कर दिया है। इसी श्राघार पर शिक्षा मंती ने यह श्राश्वासन दे रखा है कि मुस्लिम यूनिर्कीसटो के नाम से वह मुस्लिम शब्द हटवाने के बारे में भी विधियक यह! लायेंगे। जब मुस्लिम सर शःद्द उससे हटा दिया जाएगा तो उसका नाम मरसंयद श्रहमद यूनिव्वसटटं। कलीगढ़ होगा । इसका घ्रर्थ तो यह हुग्रा कि मालवीय जी हिन्द्ध संस्कृति ग्रोर दर्शंन के प्रतीक थे तो सर संयद श्रह्मद मुस्लिम संस्कृति श्रोर मुसिलम दर्शंन के प्रतीक थे प्रोर दोनों की मान्यताश्रों म्रोर दोनों के सिद्धान्तों को ऐसा करके ग्राप सम्बद कर रहे हैं। मुके सब से बड़ा दुख्ब इस बात का है कि राज्य सभा ने जो सुझ्ञाया है घ्रगर उसको मान लिया जाए प्रोर मालवीय जी प्रौर सर सैग्द श्रहमद को समान स्तर पर रब दिया जाए तो न में ग्रोर न १ यह़ देश इसको मानने के लिए तैयार हैं क्योंकि दोनों का पालिटिक्स श्रलग प्रलग था । बनारस हिन्दू यूनिर्वससटी के नाम में श्रनेक उन दाताग्रों की, संस्थापकों की ओौर उससे सम्बन्ध रखने वाल तमाम लोगों को भावनायें जुड़ी हुई हैं । ग्रापने नेशनल यूनिव्वससट्टं। भी तरफ द्रशारा किया है प्रोर कहा है कि उसका जो नेगानल कारेकटर है वह समाप्त नहीं होना चाहिए। बनाग्स का निवासी होने के नाते मैं प्रा०को बतलाना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू यूनिर्वस्सी के वायमंडल में तथा उसकी सीमा में संकीर्णता तथा साम्र्रदायिकता की लेश मान्न भी गंध नहीं है। मे वहां के लड़कों को, वहां के बाइत चांसलर को, वहां के श्रष्यापकों श्रोर प्रोफेसरां बधाई देना चाहता हं कि जब कि भाज तमाम देश मर में धनूअभासनहीनता की मावना फैल रही है वहा भाज भी वहां के लढ़के पूर्णं रूप से भनू2030 (Ai) LSD-8

जासित हैं। भाज मुक्षे पवसर मिला हैं कि बनारस हिन्दू यूनिबसंसी की तरफ से वहा का निवासी होने के नाते में मिनिस्टर साहल को भाश्वासन दूं कि बनारस हिन्द्र यूनिबस्टी में कभी साम्रदायिकता की मावना नहीं रही है न है म्रेर न श्रागे भविव्य में होगी।

एक प्रोर बात में निवेदन करना चाहता हूं । बनारस हिन्दू यूनिवसिटटं। से प्रगर भाव हिन्दू नाम निकाल देते हैं तो उस यूनिवसिंकी का ही नहीं, मालवीय जी का ही नी बहिक समूचे देश के सम्मान को घाप धक्का पहुंचरो हैं। समूचे देश का सम्मान उस यूनिवसिटी.ने ऊंचा किया है, इस हिन्दू शब्द के रहते हर उसने अंजा किया है यदि इस हिन्दू शन्द को भाप ह्टाते हैं तो तमाम दुनिया के लोगों को इस पर गम्भीरता से रोचने तथा टिप्पणी करने का भ्रवसर मिलेगा कि क्या कारण था कि इस हिन्दू शग्द को निकाल दिया गया है, कपा वहां के वातावरण में, बहां के लोगों में कोई भावना पैदा हो गई थी जिसके कारण इस शब्द को निकालना जरूरी सनझा गया? उस यूनिर्वसिटों का एक इतिहास रहा है । उस यूनिवस्रिटर ने ऐसे ऐसे नार्गरकों को जन्म दिया है जिन के श्रन्दर राष्ट्रीय भावनाएं कूट कूट कर भरी उुई थीं । मैं श्रान से निवेदन करना चहृता हैं कि हिन्दू शान्र हृटा कर श्राप एक प्रम वंद्रा न करें। हैमारा धमं निरेेक्ष राप्ट्र है, राज्य है। यहां हर व्यक्ति को ग्रपने धमं को मानने की स्वतंत्रता है प्रोर उसके धम पर कोई प्राक्षेप नहीं होना चाहिये। हिन्दू एक समुदाय है जिसमें हिन्त्र, सिब्ब, बौद्ध श्रोर जेनी सभी शनिल हैं । इसको घमं केंस माना जाता है ? मैं आ्राप से निवेदन करता हूं कि ग्राप इस एमेडमेट को स्वीकार कर लें । वंसे तो में इस होल कलाज्र का विरोष कर रहा हूं लेकिन श्राप मेरा जो संशोधन असको म्वीकार कर लें । बनारस हिन्त्र यूनिवसिटी नाम जंस है भोर मालवीय बी की जैसी इच्छा थी, दाताप्रें की जैसी ₹च्छा

## [ती वाल कणण सिह]

ती घ्रोर श्राज इस देश में तमाम निवासियों नीं जैसी भावना है, उसका श्रापको श्रादर परना चाहिये ।

भन्त्त में झु छना ही कहना चाहुता 1 कि बनारस हिन्दू यूनिवसिटी नाम बदस्त्र हना चाहिये ।

घी उ० मू० च्रिबेती (मंदसोर) : स कलाज के सम्बन्धों को छोटे से वाक्यों .म भी कही जा सकती है । लेकिन कुछ देश का हुर्माग्य है कि हिन्दू घब्द मात्र से ही एक प्रतिक्रिया होती चली श्रा रही - । यह प्रतिक्रिया ग्राज की नहीं है, दस साल हहले की नहीं , सौ साल से यह चली श्रा रही है। क्या प्रतिक्रिया है ? में 1916 की बात करने जा रहा हूं । तब मैं फारसी पढ़ा करता बा कंजी नए फारस्री में एक हकावत श्राती है। चस हकावत में हिन्द्रू शब्द का प्रयोग था । ०समें यह् था कि हिन्दू शब्द का मतलब डटरेरा, चोर डाकू है। इस श्रर्थ में यह शण्द प्रचलित है । मालूम नहीं कारसी में यह शब्द कैसे घुसा कि हिन्दू का मतलब चोर, लुटेरा घौर डाकू है। ड़तना होते हुए भी भारतवषं . रहने वाले, भारतवर्ष के श्रादि धर्म को घानने वाले किसी व्यक्ति विशेष ने इस . पर कोई श्रापनि नहीं की । ग्रग़र श्राप हम को चोर कहते है, लुटेरा कहते हैं, डाकू कहते है तो भी हम भारतवर्ष में रहने वाने हिसं । ऐसा ही किस्सा फिर दुबारा मेरे जीवन में श्राया सन 1938 में मैं इंगलंड जा रहा बा। पोर्ट सईद में मैं कुछ देर के लिए रुका । बहां मेरे साथ जो पांच लड़के थे, वे ग्रोर गं बूमने निकले । मिश्री लोग हम लोगों से「मलन भाए। हम हिन्दू ये, यानी हिन्दुस्तान में जो रहता है वह अ्रपने ग्रापको हिन्द्रू कह जकता है। एक हमारे में ऐसा था जो द्दराबाद का रहने वाला था घोर बो नाम से मुसलमान था।

## 

घीउ० मू० श्रिषेबी नाम से ही त्म कहता हूं मजहब क्गेरहा मे नहीं मानता हूं । जिन सोगों ने हम से ग्रा कर पूछा उन्की भाषा अ्रंश्रेजी जैसी नहीं थी, उनकी भाषा कुछ ऐसी थी जैसी. घ्रंग्रेजी फेंचमिन बोलते हैं । उन्होंने पूछना शुरू किया "व्हात नेशनलिटी"? हम लोगों में से एक सा ह़ब ने कहा "इंडियन" तो उस ने कहा यू ग्रार हिन्दू ? हम ने कहा "येस"। उसके हिन्दू पूछने का कारण क्या था कि वहां पर जितने नकशे टंगे हुए थे, हमने जो देखे भारतवर्ष के नकरें, सब पर हिन्दुस्तान लिखा हुग्रा था, इंडिया शब्द नहीं लिखा हुप्रा था। तो जो ग्रादमी वहां रहते हैं वह हुए हिन्दू, यह् उस का मतलब था। हम समझ गए इस बात को। हमें कोई प्रापति नहीं थी उस पर 1 तो उसने पांच से पूछा हिन्दू, हिन्दू, तो पांच ने तो हिन्दू बतलाया । छडे से जब उस ने पूछा उसने कहा कि मुस्लिम 1 तो उस ने पूछा "ब्हात मुस्लिम? हिन्दू ग्रोर नाट ?" तो वह् छटपटाये । उसके गले से कैसे निकले पह बात ? कससे कहे श्रवने श्राप को हिन्दू ? उग्ने कहा कि "नो मुस्लिम"। तो उसने फिर पूम्का, "व्हात मुस्लिम ? ग्ररब मुस्लिम, टंजियर मुस्लिम, श्रल्जीरियन मुस्लिम, हिद्न मुस्लिम श्रोर व्हाट ?" तो उस मे कहा कि हिन्दू नुस्लिम ।

एक माननीय सदस्य : दैट इज राईट ।
घी उ० मू० श्रिबेदी : तो झगर यह् भावना है तब तो हिन्दू शण्द एक बड़ा विकसित शब्द है ग्रीर यहु ऐसा विकास कर चुका है कि मारे भारत वरं को ग्रपने में ले लेता है ।
"श्रा सिन्धु, सिन्धु पर्यन्ता यस्य भारत भूमिका"
यानी उस सिन्धु नदी से लेकर समुद्र पर्यन्त तक जितनी भारत भूमि है उस में जो रहने वाला है वह हिन्दू है ।

[^1]
## बो उ० मू त्रिबेती : पोर पह में

 है कहता हूं कि यह हिन्दू है। पह चाहे के चाहे न कहे. यह हिन्दू हैं। मि हिन्दू हूं, प्राप हिन्द्र हैं , चागला साहव हिन्दू हैं, या बाकर मली साहब मी हिन्दू हैं। कोई खनकार महीं कर सकता है । सिफं भाबना एक षह हो गई है, एक प्रतिक्षिया वैदा हो गई है। प्रतिकिया क्या हो गई, कि कुछ हमारे पहां ताज्य बन गए। उन राज्यों के द्याधार पर पह हो गया कि लोग यह बात भूल गए कि बहि हिनंत है । जसे हमारे भार्म साहब बात कर रहें हैं । यह मानने को तेयार नहीं हैं। जनके गले में वह बात उतरने को तैयार नहीं है कि भारत वषं में रहने वाले लोग हिन्दू हैं। भगर यह व्यापक रूप इसका मान लिया जाय फोर इसी ब्यापक रूप में इस शब्द का प्रयोग (स काशी विश्वविद्यालय के नाम के साथ किया जाय, श्रभी मेंे़ मिन र्वुनाष fिहृ जी मुझे एक संवत 1984 का पंचांग दिष्ता रहे बे उस पर क्या है कि उस पर जो मोनोग्राभ ब छेपा हुमा है, वह है :

## "विन्तायानृतम्नुते"

-ह मोनोप्राम है कासी विस्वविब्बलय का पोर उसके नीचे क्या लिखा है नाम ? संसकृत मूं लिखा है "काशी विश्रविद्यालय" जो श्राज हम देना चाहते है । लेकिन वह् काशी विण्वविद्यालय शग्द तजुमा कित शन्द का है ? बनारस हिंदू यूनिवर्सीटी का भगर बनारस हिन्दू यूनिवर्ट्टी का जजुर्बा काशी विश्वविद्यालय है तो .. (घ्यवभान.) श्रब उस का नाम क्या है ? काशी हिन्दू पिवििद्यालय बह नाम ईट तक में छप गया, जिस ईट से तमाम इमारत बुनी गई, उस पर भी कागी हिन्द्र विस्वविय्यालय लिखा था। तो वह्ट सलिए नहीं था कि वह हिन्दुरुं की थी, भगर वह हिन्दुप्रों की होती

## समापति मालेय : पब भाज प्रमेंडमेंट

 वर भा जाय।की उ० पू० किजेती मर वह हित्र Q ही सम्बवित होता विर्वविधालय तो पाप बैब्ब , सेक्सन 7 में लिखा है।
"to promote the study of religion, utcrature, history, science and art of Vedie Hindu, Buddhist, Jain, Islamic, Bikh Christian, Zoroastrian and other civiltsations and cultures;"

पहु एक कषरल होफिनीशन है। दस सं घमं से कुख मतलब नहीं है । तो इस घमं का स्प देकर प्रोर इस प्रतिक्किया के हुप में में हम दसे घड़ा करना चाहे तो में यह कहता० र्रां कि हम एक गलत राह् रर जा रहे हैं। गलत राह पर घललिए जा रहे हैं कि दुर्भाः से हमारे यहाँ एक यूनिवर्सीटी बनी जिस का नाम श्रलीगढ़ भुस्लिम यूनिवसीटी रखा गया । प्रतिक्किया यह हो रही है कि प्रब हमारे यहां एक व्याकत रूप से ऐसा हम मानने लग गए हैं कि माबनारटी जो होंगे, घ्रहृतंध्यक जो होगें उन के हैकों को हमें बराबर रबना चाहिए।

Mr. Chairman: You ought to be brief now.

धी ऊ०मू० त्रिबेवो: It is a very very emportant thing.

श्रब देखना यह है कि श्र्रलिगढ़ मुस्मिम युनिवर्सीटी शछद से चूंकि हमारी गवर्नमेंट यह चाहती है कि यह् मुस्लिम शबद निकाल दिया जाय, तो श्रगर ह्म उस शब्द को निकालते हैं तो इस शब्द को भी ह्मे निकालना होगा । में कहता हूं कि नहीं। यह तो प्रतिकिय्या हुई। हम जब घोोटे थे तो कहते थे कि हिन्दू ग्रोर मुसलमान में वही प्रतिक्रिया है। हिन्दू दाहिमे हाथ से खायेगा तो मुसलमान क्या दाहिने हाथ से खायेगा ? म्रर्थत वह भी दाहिमे हाथ से खाले, ऐसा तो हो नहीं सकता। लोग कहते थे कि हिन्दू मुंह यों धोता है तो वह् मुंह यों धोता हैं। यह हमारी प्रतिभिया की बात
[श्री उ० मू० निवेदी]
है । . . (घ्यववान) श्रब दोनों हाय सेघो ने लगे : हम प़क हाथ से घोने लमे तो वह दोनों हाय से । तो यह तो सारी प्रतिक्किया है जिसका कोई श्रथं नहीं होता श्रोर न इस तरह को बात हमें उठानी घाहिए । हमें तो देखना यह हैं कि यह जो नाम कासी हिन्दू विश्ववविद्यालय रखा गया श्रोर बह श्रमो मेरें दोस्त ने एक फोटो दिया था . . .

सभार्पति महोवय : वह दिखा चुके हैं।
भी ऊ०मू० त्रिवेदी :** I will place it on the Table of the House. I may be permitted to do so. If

इस का नाम है काशी हिन्दू विश्वनविद्यालय । तो यह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जहां लिखा हुग्रा है, यह संग मरमर के पत्थर के श्रन्दर खुदा हुश्रा है । क्यों खुदा हुग्रा है कि जिस श्रादमी की भावना थी इसको स्थापित कर्ने की, वह यह चाहता था कि इसको हिन्दू का व्यापक रूप मिल जाय। मैं पुगना चाहता हूं कि क्या कोई इतिहास वेत्ता हमारे यहां यह बताने की कोशिश करेंगे कि बनारस हिन्दू यूनिर्वसटी में सिर्फ हिन्दू लड़कों को भर्त्ती किया जाता था, यानी केवल हिन्दू धर्म मानने वालों को ही भर्त्ती किया जाता था ? हर एक वहां भर्त्ती हो सकता है ग्रीर मेने ख्याल में कई मुसलमानों के लड़के वहां से पढ़कर ग्राये हुए हैं। मेगा माथी एक था हाजी खां, वह तो ऐसी संस्कृत बोलता था कि में नहीं बोल सकता था $1 . .$. (ध्यवधान) तो उसके ग्रघ्ययन से कोई ग्रादमी श्रपने मजहब में परिवर्तंन नहीं करता है। हिन्दू कहलाने से भी एतराज नहीं हो सकता। हिन्दू शब्द भ्रगर व्यापक मान लिया जाय श्रोर उसके मूल तत्व को देखा जाय तो जिस ग्रर्थ में यहां उसका उपयोग हिन्दू विश्वविद्यालय नाम से किया गया है, वह धर्म निरपेक्ष राज्य की भावना को किसी तरह से ेेस नहीं पहुंचाता न हमारी धर्म निरपेक्ष भावनाश्रों में कोई

बाधा डालता है। ....
Mr. Chairman: Please conclude now. A number of speakers are there on thim clause.

Shri U. M. Trivedi: It is a very interesting subject and it will be a historical document for all of us.

Mr. Chairman: The Speaker has announced that there is one hour for clause-by-clause consideration. There are so many speakers to speak on this clause only. Therefore please be brief.
Shri U. M. Trivedi: I will request the House, everyone sitting in the House, that this Bill may be discussed for three or four hours more because thle a very important Bill. यह जिसकी नींव डाली थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने, भाज उसकी कव्र खोदकर एक नया रूप रखना जिससे. . .

समापति महोबय : I will put it to the House.

श्रभी तजवीज हुई है कि एक घंटे के बजाय वक्त बढ़ा दिया जाय। तो कोई निश्चित तजवीज श्रा जाय तो मैं हाजस की राय ले लूं।

धी यशापाल fसह . में प्रस्ताव करता हूं कि इसमें दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ।
Shri U. M. Trivedi: I support it.
Shri Ansar Harvani (Bisauli): I support it.

Shri Gauri Shankar Kakkar: I aleo support it.
Some hon. Members: The whole House support it.

Shri Raghunath Singh: The whole House is of that opinion.

Mr. Chairman: Is the House agreoable?

Several hon. Members: Yes.
Mr. Chairman: So, the time is extended by 2 hours.

[^2]घी उ० मू० त्रिबेदी : सेक्शन 2 में जो भिस्वा है वहा भावना बहुत ग्रच्छी है :
"And whereas to perpetuate the memory of late Pandit Madan Mohan Malaviya, it is desirable to rename the said University as the Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya; it is hereby enacted as follow:"
-ं- मदन मोहिन मालवीय के दर्शन मात्र से मनुजय कृतार्थ हो जाता था। हैम 1921 में कालेज में पढ़ते थे तब वह् मेरे कालेज में ग्राये ते । उस वक्त ग्रह्मदाबाद कांग्रेस का सेशन बल रहा था। वह़ कांत्रेस श्रटेन्ड करने नहीं भाये लेकिन ह्मारे प्रिसिपल ने उनको बुलाया था। उनकी ग्रंग्रेजी सुनकर भी हुमको बहुत भानन्द हुग्रा। उनको लोग सिल्वर fरंगिग बोन कहा करते थे, जिस ममय उनकी ग्रावाज निकलती थी। उस ग्रादमी ने कभी भी भपनी यह इचछा व्यक्त नहीं की कि उनका माम हस यनिर्वरसटी के साथ संयुक्त किया आये, हालांकि वह उसके सर्वंसर्व थे।

घो रूाकरे (मरगागोत्रा।) : वह केसे बोनते।

घी उ० मू० त्रिषेवो : . वह नहीं बोलते तो हम भी उसका बिगाड़ना नहीं चाहते।

घ्री शिकरें : उनकी मंमोरी के वास्ते ऐषा किया जा रहा है।

बी उ० मू० त्रिबेवी : उनकी मैमोरी के बास्ते कोई स्टेचू बनाइये। श्रापने बड़ा बबर्दस्त चिन यहां पर टांग दिया है।

Chri Raghunath Singh: Memory cannot be perpetuated by stones and bricks It is perpetuated by the action of the man.

बी उ० शू० चिबेदी : जब तक काशी बिश्वविद्यालय है तब तक कोई भारतबर्ष का श्रादमी पं० मदन मोहुन मालवीय को नहीं भूल सकता। इस तरह से नाम न्या देने से कुछ नहीं होता 1 भाज भी

कई जगहु नाम लिख दिये गयें? हैं कि फलाना मार्ग, लेकिन लोग उसको दूसरा:्नाम देकर कुछ न कुछ्ठ बदल देते हैं।

एक माननीय सदस्य : मार्ग ग्रोर विश्व-? विद्यालय में फर्क है।

धी उ० मू० त्रिबे बी : विश्वविद्यालय श्रोर मार्ग में काई फर्क नहीं है। वह दोनों एक चीज हैं। प्रापर नाउन हैं । प्रापर नाउन में एक ग्रादमी का नाम जोड़ने से कोई ग्रर्थ नहीं निकलता। में तो इस मत का हूं कि श्रगर मदन मोहन मालवीय का नाम जोड़ा भी जाये तो मदन मोह़न मालवीय हिन्दू विश्वविद्यालय रक्खा जाये। इसमे मझक्मे कोई श्रापति नहीं होगी। लेकिन सिर्फ हूस कारण से कि हूमारे कोई़ मुसलिम दोस्त नाराज होगें इस्सलिये नाम बदल दिया जाये. .

एफ माननीय सबस्य : कोई नाराज नहीं होगा।

घी उ० मू० त्रिषेबो : में मी यह बात मानता हूं कि कोई नाराज नहीं होगा। यह तो मान्न एक दो व्यक्ति विशेष की भावनायें हैं । मैं व्यक्ति विशोष की भावनाश्रों को महत्व नहीं देता हूं। श्रगर सारे हाउसं की भावना की तरक श्राप दृष्टिं करें तो श्रापको प्रतीत होगा कि हम सब यह चाहृते हैं कि इसमें पं० मदन मोहन मालवीय का नाम जोड़ा जाये या नहीं, लेकिन जो Чहला नाम रक्खा हुश्रा है कागी हिन्दू विश्वविद्यालय उसमें किसी भी हालत में परिवर्तन न किया जाये। प्रगर ऐसा किया जाये तो में श्रक्ने भापको घन्य समदूंगा धौर कहूंगा कि जितने हमारें पुराने मशाहूर भादमी हुए हैं उनकी परम्परा को श्रापने कायम रकखा।

बी किकान पटनायक : सभापति महोदय, हिन्दू-शब्द का कहीं-कहीं बड़ा व्यापक श्रथं होत्त हैं, जैसे कि हि दुस्तःन, या हिन्दी, इन शब्दों में जब हिन्दू मिल जाता है घीर एसे पब्द बनते हैं तब तो हिन्दू शब्द का ब्यापक पर्षं बनता है, लेकिन ग्रभी जिस सन्दर्म मे
[श्री किशन पटनायक]

हिन्दी शण्द के ऊपर बह्स हो रही है वह ख्यापक ग्रर्थ वाला हिन्त्र नहीं, एंकीर्ण प्रर्थ वाला हिन्दू है। जिन लोगों को हिन्दू शब्द से ब्यार है उनसे में ग्रर्ज करणा कि हिन्नू शब्द को उप्पापक बनाकर रखिये, उसको संकीर्ण न बना दीजिये। संकुचित न बना दीजिये। यहां पर बनारस हिन्दू यूनिर्वसटी का जहां तक सवाल है उसका संकीर्ण श्रर्थ है। एक तरफ भलीगढ़ भुसलिम विश्वविद्यालय है, द्रूसरी तरफ बनारस हिन्दू यूनिवर्षसटी है। एक ही देश के एक ही प्रान्त में दो यनिर्वसिटियां है एक का नाम मुसलिम है श्रोर दूसरी का नाम हिन्दू है। हिन्दू के माने हिन्द्रू धर्म होता है ग्रोर मुसलिम के माने छसलाम धर्म होते हैं । इससे कोई दूसरे ध्रर्थ नहीं निकल सकते । इसलिये जितना ब्रा श्रलीगढ़ मूसलिम यूनिवसिटी में मूर्सलिम का होना है उतना ही बुरा बनारस हिम्दू वूनिर्वसटी के साय हिन्टू का होनान है।

जब र्री रघुनाथ सिह पंचांग श्रौर इतने पर्चे पद रहे हैं तो में कहूंगा कि बह चुनाव में बनता के बोट लेने के वास्ते भ्रने सारे द्धदितास जोर सारी मान्यता को घुठला रहे हैं। उन की मान्यता क्या यही है, उनके सामने यहां का चतितास क्या रहा है। वह् एक छंट लाये हैं प्रोर श्रपनी डेस्क पर रकखे हुए हैं । पता नहीं कितनी ईंटें हैं जिन पर काशी विश्वावद्यालय लिखा हुग्रा होगा जो कि पुरानी ईंटे हो सकती हैं। यह ईंट पता नहीं फर्जी है या क्या है। उन्होंने खुद जितना हवाला दिया है सब में उन्होंने कहा कि हिन्दी में, संस्कृत में, देवनागरी में काशी विश्वविद्यालय लिखा हुश्रा है, सिर्फ घंग्रेजी के तर्ज़मे में बनारस हिन्दू यूनिर्वस्टी है। श्राखिर उन की मान्यता क्या है । वह मूल वाली मान्यता है या श्रनुवाद वाली मान्यता है । वह हिन्दी वाले हैं या नहीं, हिन्दी के समयं क हैं या नहीं। वह हिन्दी के समर्यक हैं, संस्कृत के समर्यक हैं, लेकिन चुनाब

का मसला हो सफता है, वोट्स का मसला हो सकत्त है, ब्वस लिये वह श्रपने सारे इसिहास को, सारी मान्यता को भूले जा रदे हैं। वह कह रहे हैं घमं नाम में सनातन धर्म है। वह श्रपने सारे इतिहास को जरा पलट कर मर देखें। जब कोई हिन्दू मुस्लिम झगड़ा होता है तब क्या कहीं पर उन्होंने सनातन धर्म मुसलिक झगड़ा कहा है जहां मी कहा है, श्रपने भाषण में हिन्दू मुसलिम झगड़ा कह्ा है।

बी श्युनाब सित् : सन् 1926 में जो छेवलेपमेंट हुश्रा उसके फलस्वरूप हिन्द्र महा समा कायम हुई ।

घी किज्ञान पटनायक : घ्रपनी बो मान्यतायें हैं उन को वह ध्रुठला रो हैं, सिफं बोट के लिये। यह तो में ने सिर्फ श्री रघु नाब्ब सिंह जी से कहा।

भब में श्री चागला साहब से कहना घा हसता हूं जिनका श्रमी प्रमोशन हुश्रा है। वह शिक्षा मंत्री से विदेश मंती हो कर गये हैं।
Shri U. M. Trivedi: It is a disgrace to eall it a promotion.
Shrt K. C. Sharma (Sardhana): This is questionable. The hon. Member to not entitled to pass such remarks.
Shri U. M. Trivedi: Mr. Chagla is a sreat man by himself.

समत्यति महोबय : श्रापसे एक पस्द मैं कह दूं। भ्रार्नरबल मिनिस्टर ने खुद घह कह्हा है कि यह श्रोपन है हाउस के लिये कि वह क्या फैसला करे।

घि निंबान पटनायक : में इसलिये बोल रहा हूं कि दूसरे जो भमेंडमेंट होते हैं, दूसरे विधेयक होते हैं, काले कानून बनते हैं तब तो कांग्रेस पार्टी का न्हिप लग जाता है, उम पर रोक लग जाती है कि उनको किस तरह घोट वेना पड़ेगा। लेकिन छस मामले में में समझता हूं कि उनके ऊपर कोई क्हिप नहीं है। इसको खुसा छोड़ दिथा गया है।

घी मषु लिमये (मंगेर) : हिम्मत नहीं है।

भी किहान पटनायक : कयों खुला छोड़ दिया गया है। मेरी श्री चागला को चुनोती है। में उनकी तारीफ कहूंगा $f$ कं उन्द्रोंने पास करवाया राज्य सभा में, मगर श्राज विदेश मंत्री बनने की लालच से वह श्रपना मंत्र नहीं बतलाते हैं, श्रपनी राय नहीं बतलातं हैं।
Some hon Members: What is this
Shri Raghtunath Singh: It is highly objectionable. He should withdraw it.

Shri K. C. Sharma: There should be some decency.

Shri Raghunath singh: It should be expunged.

सभापति महोवय : मैं प्रापसे प्रार्थना करूंगा कि कोई मोटिठज छम्ट्ट्यूट न करें। भानरेबल fिनिस्टर एक चीज रख रहे हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उनका कोई डाइरेकिटव पाटियों के लिये नहीं है। उन्होंने कहा कि हाउस के लिये घोपन है कि वह जिस - सह चा फंसला करे।

घो किशन पटमायक्ष: एक बात महत्वपूणं है कि मुसलमान मंत्री हिन्द्ध घब्द को हटाने के लिये सरकार की तरफ से प्रस्ताव रख रहे हैं। इसका में स्वागत करता रें। ओेकिन जहां एक हाथ से एक मुसलमान मंवी को हिन्दू शब्द हटाने का श्रधिकार दिया है बहां दूसरे हाथों से सरकारी दल उसे छीन लेता है । . ( व्यवषान)
shri K. C. Sharma: There is no Elindu Minister or Muslim Minister. There is only the Minister.

घी किशान पटनायक : मे श्री चागला से कह रहा हूं कि भ्रगर उनको गर्व है. . .

समापति महोबय : श्राप इस विधेयक पर श्रपने विचार रखियें।

धी फिक्बान पटनायक : हमरी कुछ बैल्यू हुग्रा करती है । चागला साहब के सामले

सेकुलरिज्म की वैल्यू है। श्राज उनका इग्तहान हो जायेगा। मूं चाह्ता हूं कि श्री चागसा श्रपने दिल को मजबूर करें, व्हिप दें। जों मिनिस्टर एक प्रस्ताव लाता है, मोर एक सभा से पास करवा चुका है क्या वह् यहां कांत्रेसीं मेम्बसं को उसके पक्ष में वोट देने के लिये मजबू र नहीं कर सकता है, श्रपने दल की तरछ से न्हिप नहीं निकलवा सकता है।
Shri M. C. Chagla: I want this mavi ter to be clearly put on record Throughout, I have taken the attitude in the Select Committee, in the Rajy Sabha and in the Lok Sabha, that I wil permit a free vote of the House and that the whip will not be issued. Im the Rajya Sabha. I remained neutral. in the Select Committee I remaine neutral and in the Lok Sabha, I gave that assurance last time. I give $\mathbf{D}$ again that no whip is issued. think, it is most unfair on the part oll the hon. gentleman to attributo motives.... (Interruption).

Mr. Chairman: Order, order; let ins Anish first.

Shri M. C. Chasla: I have not chanc ed my attitude. I stand by what I ana in the Rajya Sabha....

Mr. Chafrman: I did not permo those to be put.

Shri Priya Gupta: On a point order. How can a Minister remato nelutral? He is himself moving the Bill.

Mr. Chairman: There is no point at order.

Shrl Priya Gupta: He is himsely moving the Bill.

Mr. Chairman: order, I shall have to explain one thing. There is no use m creating noise and disturbance.

Shri Priya Gupta: That is not otw intention.

Mr. Chairman: The point is that Mr. Kishen Pattnayak, while speaking tried to impute motives which whe
[Mr. Chairman]
very wrong. I did not, of course, alJow it. The hon. Minister made a cermin clariffcation on that. Now I would mequest Mr. Kishen Pattnayak to conMnue his speech.
'Ghri Priya Gupta: On a point of elarification. Can a Minister do it?

Mr. Chairman: There is no clarificaMon to be given here. Mr. Kishen Pattnayak.

ध्री किशान पटनायक : चागला साहब ने कहा है कि हर कोई फीली वोट दे सकता है। उन्होंने साथ-साथ यह भी कहा है 'कि मै न्यूट्र रहा हूं मौर न्यूट्रल
;ां । में समक्षता हूं कि उनके न्यूट्रल रहने से इस सवाल का समृधान 'नहीं होता है। क्यों वह् न्यूट्रल रहना चाहते , हैं। जब एक चीज़ को वह लाए हैं ग्रोर उसको राज्य सभा में पास कर वा चुके हैं तो क्यों वह न्यूट्रल रहे हैं ? क्यों चंहतने हैं कि फी वोट हो। सरकारी दल श्रगर उनकी इज्ज़त करता है, उनको श्रगर इज्ज़त देता है तो प्रापको देखना चारिये कि वह श्रापको? ज्ज़त देता रहे। यह श्रापकी इज्जत का सताल है। श्राप क्रों क्लोज्ड वोट कर्वाना चाहते हैं। निएपइणू करके क्यों सर्वसम्मति मे इसके बारे में वोट नहीं लेते हैं। जो मंनीपद का प्रलोभन है, क्या यह् समझा जाए कि घ्राप उसके शिकार हो जाते हैं ? श्रापको इस पर प्रोटेस्ट करना चहिये। या तो श्राप खुद इसको मूव न करें, खुद इसको इनिशिएट न करें प्रोर रघुनाथ सिह जी को करने दें ग्रोर घ्रगर श्राप ऐसा नहीं करते हैं तो ग्राप देखें कि विह्प इशू हो। एक तरक तो ऐसा प्रतीत होता है किं श्री रघुनाथ सिहजी को वोट का लालच है श्रोर दूपरी तरफ श्री चागला साहब को कीबिनेट में रहने का प्रलोभन है ऐेली भावना नहीं बननी चाहिये।

[^3]घ्वी मषु लिमये : ग्राप विरोध कर रही हैं?

घ्रोमती लष्मीकान्तम्मा : घ्यापका विरोध।

भी मधु लिमये : हमारा विरोघ ?

Shrimati Lakshmikanthamma: There are many major problems facing the country just now and we should not have ventured to bring about this, though personally I am always opposed to the removal of the word 'Hindu' for my own reason. I would like to ask this House this question: how is it that we are respected all over the world? Is it because of our material prosperity or because of our other greatness? It is for our culture, for our heritage that has been taken over to those countries by great persons like Vivekananda, Swami Ram Tirth and Mahatma Gandhi. The word 'Hindu', as has been said by our friend, Mr. Raghunath Singh, was not given by Pandit Madan Mohan Malaviya. I was going through a book wherein the history of Hindu religion has been given elaborately, wherein something has been said about Banaras Hindu University. The history of the University shows that it was Annie Beseant who insisted on the word 'Hindu' to be retained; she was so vehement that she said that if Hinduism dies,, India would be nothing but a corpse. That is what she said. She was all the time feeling that she was not born a Hindu, that she did not have the advantage of being a Hindu. Is it for others to come over here and understand the greatness of the creed of this country? I do not call it communal. It will be the greatest sin that we can do to the creed of this country if we call Hinduism communal or religious. In olden days the Arabs seem to have given this word 'Hindu' to those people who have been following a particular creed beyond the river Indus. Sometimes we feel that people are fools when they express their sentiments or when they
express something; perhaps, they will not be in a position to express in the manner they would like to express or we would like them to express. When they go to temples and worship in millions, our Communist friends feel that they are fools, but when they vote, they are all very clever. (Interruption).

I would like to say that the word 'Hinduism' is not a mere religin. It is a spirit. How can any country survive. as a matter of fact humanity.... (Interruptions).

Shri Kapar Singh (Ludhiana): If the country does not survive where will the Clause remain?

Mr. Chairman: The hon. Member may speak on the Clause.

Shrimati Lakshmikanthamma: I would like to say that this is the essence of this. I am myself opposed to some of the rigidities of Hinduism, but at the same time, we should not forget the spirit. Mr. Chagla has taken over as the Minister of External Affairs; already he knows the minds of the people in other countries, but now he will be in a better position to understand the minds of the people in other countries as to why they respect us very much. They respect us for this greatness that we heve had throughout ages. For instance, America is just 200 years old whereas we are 2000 years old in our oulture. (Interruptions).

Shri Kapur Singh: More than 2000 yoars old.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): 5000 years old.

Shrimati Lakshmikanthamma: In this country we have seen indicipline, lack of unity and all this. These can be overcome. It was the great Sankaracharya who was born in the extreme south who unified the whole country; pronle like the Great Kabir, Meera, Chaitanya who was born in Bengal, have unified the whole country. I do
not call it this religion or that religion. The essence of all religions is our creed and culture and I do not think that we are against Hindu. Why should we be allergic? In the name of secularism, you cannot kill spiritualism; you are dead once and for all if you finish spiritualism in this country. I think we should not be allergic to the word 'Hindu' or Muslim' or 'Zoroastrianism' or 'Sikh' or anything. We must understand the essence of all the religions. We, must make it a synthesis of all these and piactise in our own life. We should not mix politics or be allergic to the word 'Hindu'. Secularism is not being irreligious as I understand it and I think we should all understand this and should try to bring the essence of all religions and unite the whole country. We should not be allergic and irritable. I would request that the word 'Hindu' should be retained in the sense Annie Beseant wanted it or other people wanted it.

घी विश्वनाय पाण्डेय : मुझे सुली है कि जितने काननीय सदस्य श्रव तक ड़स क्लाज पर बोले, जन्होंने क्रपने क्रपनें वंवचार प्रकट किए हैं उन सब ने श्री पटनायक को छोड़क इस विधेयक का समथंन किसा है कि बनारस हिन्दू युनिर्वस्टी शब्द गह्हैं म्रंर मंदन मोहिन मालवीय काशी विज्वविद्यालय शब्द न रहें। मैं समझः $i \Gamma$ हुं श्रगर श्री किशन पटनायक हिन्द्र साहित्य को भ्रन्छी तंग्र्ट् से पड़ें प्रोर श्रपने विचारों को पुष्ट करें. . . .

घी प्रिय गुप्त : सभार्पनि मंहोदय, कोरम नहीं है।

सभापति महोबय : भानननी सदस्य भ्रपना भावण जारी गखें। मैं श्रभी fगन कर देखता हूं कि कोरम है या नहीं है।

घी विशवनाय पाण्डेय : तो मैं समझता हूं किं वह भी इस बातं को पमन्द करेंगें श्रोर कहेंगे कि हिन्दू पब्द साग्प्रदंधिक: नहीं है। मैं सदन के सामने न ${ }_{A}$ निवेदन करना चाह्दता
[ P विण्य

हूं किं जिस वक्त पंडंत मदन मोहन मालवीय ने लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली में इस विधेयक को प्रस्तुत किया था उस वक्त भी बड़े बक़े विद्वान . .

समापति महोबय : माननीय सदस्य जरा बैठ जायें। कोरम नहीं है।

सभार्पतित महीवय : घंटी बजाई जा रही ह- प्रब कोरम हो गया है। माननीय सदस्य घ्रपनाँ भाषण जारी रखें।

भो किएवनाय पाब्डेय जसा कि भैने कहा है, जिस वक्त पंडित मदन मोहन मालवीय ने संट्रल लेजिस्लेटिव एसेम्बली में बनारस हिम्दू यूनिर्वसिटी के सम्बन्ध में विधियक उपस्थित किया, उस वक्त भी हिन्दुस्तन के बढ़े बड़े विद्धानों श्रोर धासिक तथा राजनीतिक नेताभ्भों ने उसको स्वीकृत किया श्रोर यह विचार प्रकए किया कि बनारस हिंगू पूनिंर्य सिटी द्य देश की विवारषारा, सफ्यता मोर संस्कृति के श्रनुकूल है । जब बनारस हिन्दू शूनिर्वस्सी का शिलन्यास हुम्भा, उस वक्त मी हिन्दुस्तान के बड़े बढ़े विणनों श्रोर नेतमी्रों ने उसका समथंन किया ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू श्रोर पंडित मोतालाल नेहरू ने भी, जो कि राष्ट्रीयता के प्रतीक थे, जो भारतवषं के सवंमान्य नेता थे, घस पाबद का समथंन किया श्रोर इस बात को स्वीकार किया कि इस विष्वविद्यालय का नाम बनरंल हिन्दू यूनिर्वसटी रहे। मैं नहीं समझ्सता कि इस सदन में या शिक्षा मंवालय में श्रब कौन सी श्राफ़त श्रा गई है, कोन सा राष्ट्रीय संकट ग्रा गया है कि हस श्भाषाय का विधेयक रखा जा रहा है कि "बनारस हिन्दू यूनिर्वसिटी" नाम को हटा कर "मदन मोहन मालवीय काश्श विषववियालय" नाम रख fदया जाये •"

मैं निवेष्न करना चाहता हूं कि "हिन्दू" याब्द साम्प्रद्रायिकता का द्योतक नहीं है, बल्कि मानवता का घोतक है । पंडित मक्न मोहन मालघोय भारत की राष्ट्रीयता श्रोर संस्क्रुति के प्रतीक थे श्रीर मानवता का संदेश देने बाले थे । "हिन्दू" शब्द मानवता का द्योतक ही श्रीर सारे संसार को मानवता का पाठ पढ़ा रहा है । ड़सी के श्राधार पर बनारस हिन्दू यूनिर्षसिटी का नामकरण किया गया था, तारि वहां के श्रहपापक, स्नतक, प्रबन्घ करने वाले श्रोरं कुलपति घ्रादि सारे संसार के सामने मानवता का सन्देश रखें।

भिवल "हिन्दू" घकाद को हटाने के हिन्दुस्तान से साम्प्रदायिकता नहीं निकल सकती है । जब हमारी रषष्ट्रीय सरकार बस देश के प्रत्येक श्राप्तमी के दिल-दिमाय के प्रम्प्रद्यिकता की भावना को निकालेगभ, तब हमTरे देख में साम्प्रक्षयिकता का भम्त छोगा।

की चागला ने कहा है कि हम बां में एक व्याफक विधेयक लायेंगे, जिसके अ्भनुसार हिंन्दुस्तान के सब कालेजों घ्रोर स्कूलों श्राधि के नरमों से ख़ालसा, कायस्थ श्रोर काह्मण श्राष नामों को निकाला जायेगा । मे समकता हूं कि जब वह इस्र प्रकार का विधेयक लायंग, तो वह कहेंगे कि यह काम प्रान्तीय सरकारों का है ग्रोर इसलिए में इस बारे में कुप नही फर सकता हूं। उनका ग्रोर बहुत से माननीय सदस्यों का विचार है कि इसंके बाद मुस्लिम यूनिवर्वसटी, भ्रलीगढ़ के नाम से "मुस्लिम" घब्द भी निकाला जायेगा। इस संसद के सिक्ष 17, 18 दिन बाकी रह गये हैं म्रोर इस भ्रघधि में वह ऐसा विधेयक नहीं ला सकेंगे। बस समय यह् 'नहीं कहा जा सकता है कि भ्राने बाली संसद इस बारे में क्या निणंय करती है।

इन शब्दों के सरि में श्रपने इस संशंघत का समथंन करता हां कि "मद्वन मोहन मालवोय काशी विश्वविद्यालय" के स्थान पर "बनारस हिन्दू यूनिर्वस्सटी" नाम रखा जाये ।

घी हरणू पाण्डेय (रसड़ा) : सभापति महोद्दय, इस बहस में कांग्रेस के सदस्यों के भाषण सुन कर मुक्षे श्राश्चयं हो रहा है, क्योंकि वे हिन्दुस्तान की धमं-भीरू घ्रोर सीधी-सादी जनता की घार्मक भावनाश्रों का दुरुपयोग करके उसके वोट हासिल करना चाहते हैं। जहां तक मुक्षे याद है, जब सिलेवट कमेर्टा में यह प्रस्तरक श्राया था कि "हिन्दू" शब्द को हटा दिया जये, तो केवल एक वोट्ट से वह प्रस्ताव गिर गया था ।

बी रचुमाप सिह् : भ्रान ए पायंट श्रा़क भाजंर। क्या सिलेक्ट कमेटी को कोई बात यहा पर उठाई जा स्ती है ? उ्षकी प्रोसीfिजज्ञांकेष होती हैं ।

समायति महोन्बय : सिलेष्ट कमेटी की रिपोटं हाउस के सामने था चुकी हैं।

मी सरूू पाण्डेय : "हिन्दू" घान्द के बरेे में यह कहा जा रहा है कि उसका बड़ा ख्यापक घयं है । में कहना घाहता हूं कि पाज तक हिनुस्तान में, श्रोर दुनिया में मी, बलां "हिन्द्र" पाब्द श्रता है, वहां उसका सोषा पषं होता है हिन्दू जाति मौर हिंन्दू घमं । fिन्दुस्तान या हिंदुस्तान के रहने वालों का उससे बहुत कम भ्रयं लिया जाता है।

घो र्वनाष โसह : एक हँट इस सद्न में बाये हैं ।
 बह उनके घर में या भह्टे में बनी है ।

घी सरजू पाण्डेय : सरकार को उस दैट की जांच करनी धाहिए, ताकि यह पता घल हैे कि वहांटं वस्स्तथिक है या नहीं।

श्री रघुनाथ सिंह बहुत चालाक हैं। वह जानते हैं कि दूलंकान भा रहे हैं प्रोर प्रगर इस श्रबसर पर वह "हिन्दू" शब्द को निकालने की बात कहेंगे, तो उनको बोट नहीं मिलेंगें लेकिन हिन्दुस्तान की जनता उनसे मी ज्याद्व होशियार है। में भी वहां से ही भाता हूं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि श्रगर वह हस सवाल पर चुनाव लड़ें कि "हिंद्दू" शब्द को निकाला जाये या नहीं तो में उनसे ज्यादा बोट हासिल कर सकता हूं।

इस बारे में सही स्थिति यह है कि वहां पर एक हिन्द्र कालेज था जिसको उस यनिवससटी में लिया जाना था, इसलिए उसका नाम जो काशी हिन्द्र विश्वविद्यालय रख दिया गया था उसमें हिन्दू शण्द जोड़ा गया श्रंग्रेजी श्रनुनाद में श्रोर यह एक टेकिनकल बात थी। चूंकि उस कालेज की प्रापर्टी उस विश्वविधालय में ली गई ची, हसलिए उसके नाम में "हिन्दू" शब्द जोए़ दिया गया।

भाज बनारस की जनता श्रोर सारे देष की जनता वह चाहती है कि उस यनिर्वसिटी का नाम "कायी विश्वविष्जल" रखा जाये, लेकिन कुछ माननीय सदस्य उसकी घर्ரमिक भावनाभों का दुप्पयोग करना धाहते हैं । की षागला ने कहा हे कि वह एक ऐसा विल कायेंगे, जिसके ग्रनुसार सष साम्र्रदायक नाम निकाल दिये जायेंगे। श्रगर सरकार वास्तव में ऐसा साहस करेगी, तो बहुत भच्छा होगा।

Shrimati Lakshmikanthamma: It is the privilege of Members to speak, but it is wrong to attribute motives to what Members speak here.

षी सरजू पाण्डेय : जो हमारी fर्थाकग है, जो हमारे विचार हैं, उनका हम प्रकट कर रहे हैं। माननीय सदस्य उनसे घाहे कोई भी निकषं निकाल सकते हैं।

जब हृमारा देग एक संकुलर स्टेट है, तो कै नहीं समझता कि पहा पर गिक्षा-
[खी सरजू पांडेय]
मंस्थाग्रों के ताथ त्रात्रण, कायस्थ, हिन्द्रू या बुस्लिम नाम रखने की क्या श्रावश्यकना है । ब्वन बातों का देँश में प्रभाव पड़ता है । जब कोई हिन्दू यूनिवर्वसी बनाई जाती है, तो उसके जवात्र में मुस्निन यनिर्वप्पटी खोल बी जानी है । में कहना चाह़ता ह़ं कि इस विश्वविद्यालय के नाम के साथ "दिन्दू" शब्द को जोड़ना उसके सारे ₹तिहास को झुडलाना है। उत्को सब काग़ज़ात में, उसके रजिस्ट्रेशन में ग्रोर उत्तके सव ईंट-पत्यरों में उसका नाम "काशी विश्वव्विद्यालय" दिया गया है । सिफ़ं हिन्द्दू कालेज को लेने के लिए टेकिनकल तोर पर उस के नाम "काशी हिन्द्रू विश्वविद्यालय" का श्रंग्रेजी द्रांसलेशन किया गया । बो माननीय सदस्य इस सवाल को उठाते हैं, वे इस विश्वविद्यालय के इतिद्नास श्रोर मालवीय जी के मह़ान कार्य ग्रोर श्रादर्ग को कुकाते हैं। ये लोग——्रोर ख़ास तौर से बनारस के लोग-उनके नाम पर कालिख्र बोट रहे हैं।

समापति महोबय : में छसकी छजाजत नहीी दे सकता हूं । माननीय सदस्य किमी की नीयत पर चक न करें।

घी सरजू पाण्डेय : में किसी की नीयत पर घक नहीं करता हूं, लेकिन हालात हम को इस निटकर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर करते हैं, जा कि मैं बता रहा हूं ।
₹स सदन में ये बातें एक ग़लत तरीके से उاई जाती हैं । कांग्रेस पार्टी को साहुस के प्राथ साम्प्रदायिक शक्तियों का मुकाबला करना चाहिए। उसकी लचर साम्प्रदायिक वीति ने देश में यह हालत पंदा की है कि ग्राज गाम्प्रदायिक शक्तियां जोर पकड़ रही हैं ग्रोर मजहब के नाम पर हमारे विश्वविद्यालयों ग्रोर कालेजों में इस प्रकार के सगड़े खड़े कर रही है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि बनाग्A हिन्दु युनिर्वससटी में बडा ग्रमन है, जब कि स्थिति यहु है कि यूनिर्वांटी बन्द है, कालेज बन्द हैं । वहां का रजिस्ट्रार जनमंध का लीडर है, जिनने यह् सा रा अगड़ा कराया या। मिलेक्ट कमेटी में एक-मत से यह मांग की गई़ कि उसको हटा दिया जाये, लेकिन न श्री चागला श्री वाडिया के दबाव में श्रा गये प्रोर उन्होंने उस रजिस्ट्रार को बनाये रखा। वह् जनसंघ की रेलीज़्र कराता है ग्रोग साने भगड़े की जड़ है ।

ग्रन्त में मैं मंत्री महोदय, इस सदन ग्रोर कांप्रेस के सदस्सों से यह ग्रपील कहुंगा कि उनकी भावनाग्रों में न बह कर हिम्मत से काम लेना चाहिए ग्रोर साम्पदायिक शक्तियों का मुकाबला करना चाहिए । मुल्क ईमानदारी की नीति को पसन्द क.रेगा म्रोर "हिन्दू" शब्द को हटा ६ंने से नाराज नहीं होगा । सरकार का 'हिन्दू" शब्द को हृटा कर उस विश्वविद्यालय का नाम "काशी विश्वविद्यालय"' रखना चाहिए।

Shri S. N. Chaturvedi (Firozabad): We have wasted quite a lot of time....

Shri Mohammed Koya (Kozhikode): On a point of order. Can the hon. Member say that we have wasted a lot of time?....

Shrl S. N. Chaturvedi: We can certainly say like that; there is nothing unparliamentary in that, and I repeat it.

Shri Mohammed Koya: On a point of order. Hon. Members have made very useful suggestions and very interesting speeches. Is it in order for the hon. Member to say that we have wasted our time?

Mr. Chairman: It is in order. That may be his opinion. Let Shri S. N. . Chaturvedi continue his speech.

Shri 8. N. Chaturvedi: 1 do not think that we should attach too great an importance to names. If we drop the word 'Hindu' from the name of the Banaras Hindu University or the word 'Muslim' from the name of Aligarh Muslim University, I do not think that that will make any change in the character of these universities.

If we want that there should be absolutely no discrimination between one community and another, we should ensure through this Constitution that there will be no preference given and no discrimination made on the basis of caste or creed so far as admissions and appointments are concerned. This is more vital. We can certainly transform the character of the University by setting up a Chair of Islamic Philosophy and Culture in Banaras Hindu University and a Chair of Hindu Culture and Vedic Philosophy in Aligarh Muslim University. That will be much more substantial than quarrelling about these petty labels which have absolutely no significance.

That is why. I said that we have devoted much more time and wastefully to this question of labels....

Mr. Chairman: He need not repeat it often.

Shri S. N. Chaturvedi: I am summing up; so I have to refer to it. I will however like to tell the House that the word 'Hindu' does not connote any creed or religion; it connotes a culture which is catholic or pervasive and that sort of thing. But I doubt very much whether Hinduism gains or loses very much if the word 'Hindu' is attached to a particular university or not. Personally, I think that the expression 'Kashi Viswavidyalaya" is much better than any other that has so far been suggested. It will be much more redolent of our culture, Hindu culture and Indian culture, if that name is given.

Unfortunately, in the amendment made in the Rajya Sabha, the name of Pandit Madan Mohan Malaviya has been brought. We all adore that great man; it becomes a very unpleasant duty for anybody to say that he will not accept that amendment. But as a matter of fact, that does not in any way heighten the respect in which that great man is held not only in India but outside also.

That is why my preference would be for the name 'Kashi Vishwavidyalaya', though I would certainly say that if that is not acceptable, if word 'Hindu' remains there, I will not quarrel with it because I see no significance in these labels without change of content.

Shri Hari Vishnu Kamath: The House is faced with a sensitive issue of considerable magnitude. It must be viewed, I submit in all humility, from many facets, many angles and many aspects.

Before I come to the merits of the issue proper, I wish to raise a point of order based on the Constitution. I invite your attention to art. 246 and the Seventh Sechdule, Union List, $\mathbf{p}$. 259. The Constitution peremtorily, specifically, categorically and in so many words says in item 63 of the Union List:
"The institutions known at the commencement of this Constitution as the Banares Hindu University the Aligarh Muslim University and the Delhi University, and any other institution
-mind you, these are there definitely-
"declared by Parliament by law to be an institution of national importance".
These are e:clu:ively in the field of parliamentary legislation.

Now, what does this Bill seek to do? To change the nomenclature, the name, of Banaras Hindu University to a jaw-breaking, tongue-twisting name-there should be a limit to the

## [Shri Heri Viahnu Kamath]

bength of names; this is as a practical proposition-Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya. All honour to Malaviyaji-that is another matter to which I will come later. But just sow I am on a constitutional point . .

Mr. Chairman: You have to explain the connotation also. What does this change connote?

## Ghri Harl Vishnu Kamath: All right

The first point is this. I think you were present in the House the other clay-I do not know whether you were in the Chair-when the Representation of the People (Amendment) Bill and the Constitution (Twentyfirst Amendment) Bill were taken up orgether. At that time, I raised a point of order which was upheld by the Speaker. Under art. 324, the Constisution invests the Election Commission with the power to set up tribumals to try election petitions. Now, the Representation of the People (Anendment) Bill seeks to transfer that power to the High Courts. I raised the point of order that unless the Constitution was amended first, the ther Bill could not be taken up. The Speaker upheld it and said that the other Bill could not be proceeded with without first amending the Constitution.

Here in the Constitution-I am drawing the attention of the former Education Minıster to page 259 --there is this item 63 which 1 have read out. How is it possible for us to proceed to change the name of the Banaras Hindu University by means of a Bill without first amending iten. 63 of List I of the Seventh Schedule of the Constitution? Now that item-63-remains as it is, intacl. So unless you amend the Constitution first, I mean this item In the Union List, ynu cannot proceed with this Bill.

Before I speak oi: the merits, I rould seek your ruiirg on this point.

## Shri M. C. Chagla; May I answee it?

Mr. Chairman: I want to get my mind clear first and :isen 1 will ask the hon, Minister. What is referred to in item 63 is the Badares Hundu University, the Aligarin Muslim University and the Delhi Universily and any other institution declared oy Parliament by law to be ar institution of national importance. The point at issue is this. You have to explain how from your point of view that importance is being snatched away from this, that national character.

Shri Hari Vishnu Wimath: No, no. My point is that the nomenelature itself cannot be changed unless first this item is amended, this item which contains the word 'Panares Hinde University'. This is on a par with the point of order I raised the other day that you cannot transfer the power vested under the Constitution, art 324, in the Election Conimission to try election petitions hy constituting election tribunals, to the High Courta as is sought to be done in the Representation of the People (Amendment) Bill, unless art. 324 is amended first. This was upheld by t.e Spraker whe said I was rignt and tiat the Constitution should be amended first before proceeding with the $\because!$ her Rill.

Shri Tyagi (Dehra Dun): My hon. friend has raised a verv relevant point of order. But the item only speaks of certain institutions which are known at the time if the commencement of the Constitution. That only significs that these institutions mentioned therein were known by those names at that time. The Constitution does not say that those names as such permanently remain as they are mentioned therein and known as such on that date. At that time, those Inames Werz incorpurated for that purpose. I concede that once the Con-stitution-makers recognised those names, some eancti'y has got to be attached to then, though in my
opinion, it does not gu against the Constitution to change tiem because the Constitution has not named them. But because the Coustitution has recognised those names, I am afraid it may perhaps not be very discreet to effect any change.

16 hrs.
Shri N. C. Chatterjee: I may draw vour attention to article 368 and ite proviso. You know theic are two tinds of amendments. Some amendments can be effected by a special majority of this House. and the proviso lays down that that amendment shall also require the cuncurrence or ratification by the majority of the legislatures of the States.

The wording of that groviso is like this:

> "Provided that if such amendment seeks to make any change in-
(c) any of the Lists in the Seventh Uchedule, or....
"the amendinent shali also roquire to be ratified by the Legislatures of not less than one-hali of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent."

The question is very important. It is not merely a question $f$ sanctity. Of course, sanetity is attached, as Mr. Tyagi said, but somathing more. Are you not really making a change in the List? Item No. 63 in List I of the Seventh Schedule have placed the Banaras Hindu University, the Aligarh Muslim University and the Delhi University on a special pedestal, and their continuance and their nomenclature are both ensuied by their enmemation in this list. With regard to cher things it is open to Parliamen:
to bring in ans amendment. Are you not going to affect the List, make some change in this List in the Seventh Schedule? If so, I think the proviso is attracted. Therefore, there is some force in the contention of mJ hon. friend Shri Kamath.

Shri Shinkre: I think I cannot support the point of order raised by Mr. Kamath because the change referred to in the Constitution or in the article read by my hon. friend Mr. Chatterjee is something completely different. Supposing tomorrow, instead of the Supreme Court of India we in this Parliament decide to call it the Sarvochchaya Nyayalaya, does Mr. Kamath mean that it requires an amendment? This is simply an alteration of the designation of a particular institution. We are not going to delete the institution from the scope of the Constitution, neither are we adding to the List any new name. There is no need of such an amendment, and the whole thing, as far as the Constitution is concerned, is perfectly in order.

Shri Priya Gupta: There is no legic. there is a fallacy in your argument.

Shri U. M. Trivedi: The point raised by my hon. friend Shri Kamath is a very valid one. Nobody seems to understand it better than the hon. Minister, Mr. Chagla.

Shri Hari Vishnu Kamath: He was a Chief Justice.

Shri U. M. Trivedi: This is very simp'e proposition of law, it does not require a good deal of elucidation. nor a particular type of argument. The law is very clearly laid down. Article 368 has been argued to a very great extent very recently in the Supreme Court. I do not want to go into all the pros and cons raised there argued one way or the other, but one patent fact still remains. In article.
[Shri D. M. Trivedi]
368 there is the proviso. The article reads:
"An amendment of this Consituation may be initiated only by the introduction.
"Provided that if such amendment seeks to make any change in -
'c) any of the Lists in the Seventh Schedule . . . "Then, what is required is a majority of not less than two-thirds of the Members of the House present and voting, and it shall be presented to the President for his assent and upon such assent being given to the Bill, the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill. And in this case because it refers to the List in the Seventh Schedule, the amendment shall also require to be ratifled by the Legislatures of not less than one-ha: $f$ of the States by resolutions to that effect passed by those legislatures betore the Bill making such provision for such amendment is presented to the President for assent.

Therefore, I say that when a special reference has been made to the Seventh Schedule in article 368, there is no getting out of it. Mr. Shinkre says that we can call the Supremr. Court as the Sarvochchaya Nyayalaya. That will not change the Supreme Court. The Supreme Court will remain. You may call it in Hind: Sarvochchaya Nyayalaya or by any other name, that is a different thing. This House is called the House of the People under this law; we may call it Lok Sabha by translation, that will not make it different from the House of the People. In the Bill, we still have got the House of the People.

This must have escaped the notice of those who drafted the Bill. Since it has been brought to notice now, there is nothing wrong; only a greater majority will be required, that is all.

Shrl Gaurl Shankar Kakkar: 1 rise to oppose the point of order raised my my colleague on one ground.

Article 368 reads:
"(c) any of the Lists in the Seventh Schedule . . . "There, the interpretation will be this, that if an item incorporated in the Seventh Schedule is to be taken from the Union List to the Concurrent List or to the State List, the proviso applies; it does not refer to change in the name of an iter. in a list incorporated therein.

### 16.08 hrs.

## [Mr Spearer in the Chair]

We are not going to change the List, we are keeping the Banaras University as it is given in the Union List. it is only the name which is being changed. This is not an amendment of the Constitution, and is not covered by article 368. Hence I oppose the point of order.

Shri Hanumanthaiah (Bangalore City): This is not a question of opposing or supporting the idea. it is a question of pure interpretation. one of legal interpretation.

The interpretation that I think is right is as follows. Entry No. 53 on page 259 begins as follows:-
"The institutions known at the commencement of this Constitution . . . "

Therefore, the framers of the Constitu tion have anticipated change in namu in times $t_{0}$ come. Therefore, they have deliberately used the phraseology "known at the commencement of this Constitution". It may be, subsequently that these very institutions may be known by some other names. That is my interpretation.

Shri Kapur Singh: The issue before the House strikes me in this manner. If we overrule the point of order which
has been raised by my hon. friend Shri H. V. Kamath, we also by implication, would be conceding the following principle, namely that, as long as the substance thereof remains in tact the words of the Constitution may be changed without following the special procedure laid down in the Constitution Act for amending the Constitution Act. That would be a most dangerous precedent and for this reason I support the point of the order.

Shri M. C. Chagla: Mr. Speaker, I have great respect for the subtle mind of Mr. Kamath which he very often exhibits in this House but may I pu: it to you and to the House that the point is a very simple one. Article 246 says:
"Notwithstanding anything in clauses (2) and (3), Parliament has exclusive power to make laws with respect $t_{0}$ any of the matters enumerated in List I in the Seventri: Schedule (in this Constitution re ferred to as the Union List')."

This article confers upon Parliament the competence to legislate and that is the article which points out which are the matters in regard to which Pa:liament has ompetence, matters with regard to which State legislatures have competence and with regard to which both Parliament and State legislatures have competence to enact laws. Mv frined Mr. Trivedi for whose legal acumen I have great regard rightly put it that it is a simple question. Now. let us read entry 63 a little carefully:

> "The institutions known at tho commencement of this Constitution as the Banaras Hindu University, the Aligarh Muslim University, and the Delhi University. and any other institution declared by Parliament by law to be an institution of national importance."

The expression 'at the commencement of the Constitution' is a very signifcant one; it is purely descriptive of the institutions which existed when the Constitution came into force and these institutions are enumerated in his
entry. It also says 'any other institution declared by Parliament by law tu be an institution of national importance'. Therefore, the subject matter of this entry is an institution of national importance. Competence is given to Parliament to legislate with regard to institutions of national m portance and the Constitution points out that Aligarh and Banaras are institutions of national importance; they are not minority institutions; they are not regional institutions; they are not parochial institutions but they are institutions of national importance and they had described those institutions and say those institutions which at the commencement of the constitution were known as Banaras Hindu University. What is the subject-matter covered by entry 63 with regard 10 which Union has competence? That is what we have to consider. The sukject matter is all those institutions which Parliament declares to be of national importance. It is oper to Parliament to take up any educa+ionel institution in India, pass a law and declare it to be of national importance and proceed to legislate upon them. But with regard to these three institutions, the constitution makers have already made up their mind that they were of national importance. Ther ${ }^{-}$ fore, they gave the name of these mstitutions. Artic'e 368 was referred to and I entirely agree it would app'y if the Constitution is to be amended. But are we amending the Constitution or altering it? What are we doirg": Are we touching the subject matter of the entry? We are today dealine with an institution of national importanes. namely, Banaras Hindu University and the Supreme Court holds, as Mr. Trivedy would very well know, onse the power is given to the legirlalure, that power is supreme and we murt give the fullest latitude. Thereforc. Parliament has competence to legislate with regard to matters concerning the Banaras Hindu University including the change in the name. I submit the matter lies in a very narrow compass. Did the Constitution intend that the names given to these rational

## [Shri M. C. Chagla]

institutions were the subject matler of this entry? I say: no. Did the Constitution contemplate that the nanses should not be changed? As my ion. friend pointed out, the words 'at the commencement of the Constitution' are important. These institutions had to be described. How else could they have been described except by the names they bore at the time the C institution was enacted? I submit that this Bill in no way takes away or adds to that entry.

Shri Hari Vishnu Kamath: The phrase 'at the commencement of the Constitution' occurs in another article also

Mr. Speaker: Order, order. Und'r article 246.

Shri Kapur Singh: Before you proceed to give your ruling, may I make a humble submission? The ron. Minister has advanced an argument in this House whereby he seems to thinl: that the proper name of a thing is not part of the substance of that thing. That is a proposition which is unknown to ligic and unknown to law.

Shri Hari Vishnu Kamath: Name and form are part of the thing.

Mr. Speaker: Under article 246 we can make laws so far as the entry is concerned. If the Bill had provided that the names under the entry 6" be changed from Banaras Hindu University to some other thing, then it miglit have been an amendment of the Cotistitution. But the Bill is not reeking to make any modification or alteration in the entry; this entry wouid stand as it is. We have only to make laws in regard to the institutions that are of national importance. Wr atever name we may give by a iaw of Pariiament. this entry will stand as it 's and this would not be affected at a!l because at the commencement of the Constitution, they were so named. Therefore, our making laws here even changing the names would not affect that entry; that would continue as it
is and would not be alter by any law here. Therefore, I do not think that article 368 applies here.

Shri Hari Vishnu Kamath: On a point of clarification, about your ruling. He referred to article 246.

Mr. Speaker: We are not changing it. Now, hon. Members might differ from me but I have given a ruiing. Who was speaking?

Shri Hari Vishnu Kamath: i was speaking. I wanted the point of order $t_{0}$ be decided first; then I sand I would speak about the merits. You heve disposed of the point of order. The other day there was the point abnut the Representation of the Peopie Bill and the powers of the Election Commission and the Tribunal and they had to amend the Constitution. Anyway, we bow to your ruling and there the matter rests for the present so far ar the amendment of the Constitution is cuncerned.

Now, coming to the merits of the issue in clause 2 of this Eilh, the main issue before the House is: how do we perpetuate a great man's memory? Secondly, what is communal and what is secu'ar? I think if the House devotes earnest attention to h his matter. there will be no difficulty in arriving at a satisfactory settlement of the issue. How does one-we mortals nerpetuate the memory of a great man that has gone before? I all reminded of a great literary figure, and i am sure the Minister has read his works John Ruskin-who wrote in one of his very moving pieces-

An hon. Member: Unto the Last.
Shri Hari Vishnu Kamath: Yes: thank you. I think it is in Unto This Last. It ended with a sentence, or. I think, in two half-sentences. He said: "What we want is temples and monuments not made of stone but riverted of hearts, "for that marble, crimsonveined, is indeed truly eternal and not
the temples and monument: made of stone." Here, clause 2 of the Bill says -it refers in so many words-"And whereas to perpetuate the ruenory of late Pandit Madan Mohan Maiavıya, it is desirable to rename the said University as the Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya;" Now, I yield to none in my reverence to Pandit Madan Mohan Malaviya whom I had met more than once beforic he passed away-once in 1939 and again in 1940. I remember his desire for having a truly secular State in India But what is the essence, the quintesserice of secularism, and what is communalism? Is it not seated in the hearts and minds of men? Is it only the communal tags labels, names, that make ycu ci me a-communal-minded individual?

Suppose, I drop a part of my name. Have I, to be truly secular and noncommunal, to drop my name "Hari Vishnu"? Have you, to be cecular, to drop your name "Sardar Hukam Singh"? (Interruption).

An hon. Member: No, no.
Mr. Speaker: That was the aroposal in the Constituent Assembly; he would remember it. The proposal was. instead of "Hari Vishnu". it :night be "Hari Muhammad." (Laughter). It is not a matter for laughter. That was the proposal made by some eentle-man-
Shri Hari Vishnu Kamath: Hazrat Mohini?

Mr. Speaker: No; 1 think there was another gentleman who made that nroposal: that it should be "Hukamuddin." "Hari Mohammad", "Jamaluddin Ram' and so on. There was such a arovosal mooted in the Constituent Assernbly.

Shri Hari Vishnu Kamath: If that is so, if my hon. friend, the Minister of External Affairs, and formerly Minister of Education is also of the view that he should drop the words "Muhammad Currimbhoy" from "Muhammad Currimbhoy Chagla" so as to be truly a secular and not com-
munal individual in the State, is it necessary? I do not think neither you nor the Minister will agree that that is a proposition worthy of sonsideration. It will be contempt of the House to say that any name makes you communal.

There are colleges in Madra- I know the Christian College in Madras. It is still called "Christian College". I have not been inside it, for, I studied in a different college-bu! I knew that the Christian College, for 40 to 50 years, has been known as the "Christian College". There were the American Mission hospitals; the Christian Mission hospitals. Are thev commu-. nal or anti-secu!ar institutions; The Christian College, Madras, the St. Stephen College hers, in Delhi-

## Shri Priya Gupta: Khalsa College,

 Delhi.Shri Hari Vishnu Kamath: Yes; thank you-the Khalsa Coilege. I will not dare to say that a!l these are communal institutions. Nobuciy in his senses will say that the Christian College is a communal institution. So, where $d_{0}$ we stand in regard to them? Do all these Members on all sides of this House, do they care to concede do they think, that by dropping this word "Hindu" fro $_{m}$ the Banras Hindu University or "Muslim" from the Aligarh Muslim University, they will by $a$ stroke of the pen make both the institutions secular and non-communal in character? I doubt; I do not believe that it will come ly a stroke of the pen. That will come by a true charge of heart and by a true change of mind. Just as war starts in the mind and heart of men, so does this poison, canker, grow in the minds and hearts of men and not by the communal tags and labels. I for one would, therefore, urge this House to consider whether we are not making a fatish of these names and of pseudo secularism. I will again emphasise that we want a truly secular State in this country, fut not a pseudo-secular State, a pseudo-secular State which only goes by labels, by names and communal tags and not to

## [Shri Hari Vishnu Kamath]

the minds and hearts of men, not to institutions as such but the facade of the institutions, the facade of individuals and institutions, and I think we are not going towards the way of creating a secular State. I thereiore urge, before I conclude, once again that the Members of the House, on both sides of the House, should consider this respect. Here is my hon. friend Shri Petar Alvares. He is as much a secular individual as anybody else in this House. He does not want, he does not need to drop his name "Peter" to be non-communal, nor my hon. friend need to drop his name "Peter" to be amused, wants to drop his name "Sheo Narain" to be non-communal, nor my hon. friend Mirza Sahab.

So, I would urge that just as a compromise formula, just as in the Constitution where we have article i-"India, that is Bharat, shall be a Union of States"-we may call it, "Kashi Vishwavidyalaya, that is, Banaras Hindu University." I have a letter here, from an authentic source and that letter says that the existing crest, the university crest of the Banaras Hindu University itself spcaks of the university as "Kashi Visiswavidyalaya, Banaras, Hindu University:"---"Kashi Vishwavidyalaya" in Devanagari script and "Banaras Hindu University" in Roman script. It is in this spirit. This is the university crest. The letter is not from the Vice-Chancellor of the Banaras Hindu University hut from another Vice-Chanceilcr. Therefore, is it not possible to arrive at this solution, and put it as "Kashi Vishwavidyalaya, that is, Banaras Hindu University," just as "India, that is Bharat" which we have got in article 1 of the Constitution? Is it not possible? With that end in view, I have moved this amendment standing in my nameNos. 57 and 60.

The Deputy Mmister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): 58 ?

Shri Hari Vishnu Kamath: I am not moving.

Mr. Speaker: Have they been moved?

Shri Hari Vishnu Kamath: They have been moved. May I say one word before I have done? Pandit Madan Mohan Malaviya himself was the embodiment of true secularism and not a pseudo-secularism that is stalking large parts of the land today. We seek to attach importance to the facade and not to the interior, the inner heart and mind of man.

Shri Kapur Singh: Japanese secularism (Interruption).

Mr. Speaker: I am told that he was not present and it was not moved.

Shri Hari Vishnu Kamath: The clause was taken up; I do not know. I think you should not be so rigid. I came in a little late; when the clause was being considered, I came. Kindly permit me to move them; if you think it is against the-

Mr. Speaker: I can allow that; I am not objecting.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am beholden to you for your generosity. (Laughter). It is not a matter for laughter. We will have the last laugh Do not worry. You go on laughing on the Treasury Benches, in profound ignorance and lightheartedness on this important matter.
Mr. Speaker: Please finish now.
Shri Hari Vishnu Kamath: It is an important matter as you will agree, but they just laugh it over. (Interruption) They can bulldoze everything here, I know. Let them bulldoze; let them make Parliament the handmaid of Government and make Parliament a puppet-show of the Congress party.

An hon. Member: Temper.
Mr. Speaker: Order, order. Let him finish his speech.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am not in a temper. It takes a loud noise to make the deaf hear. (Interruption)

Mr. Speaker: He might not be disturbed.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am fond of interruptions, Sir. I like those interruptions.

Mr. Speaker: But I do not like them.

Shri Hari Vishnu Kamath: They give a pep to the speech.

Now, I beg to move:
(i) Page 2, omit lines̀ 6 to 9 . (57)
(ii) Page 2, line 11, for "Kashi Vishwavidyalaya" substitute-
"Banaras Hindu University, that is, Kashi Vishwavidyalaya" (60)

Now, a colleague of mine, I think it was Shrimati Lakshmikanthamma, referred to the word "Hindu". Etymologically, the word "Hindu" is not a communal word at all.

Shri Kapur Singh: She said "Hindhu".

Shri Hari Vishnu Kamath: Pronunciation apart; I remember a book on Stalin's writings. Stalin, nobody would call him a communal man. A book containing the speeches and writings of Stalin was published in the thirties of this century. Stalin, who was a communist, in almost every speech of his referred to the people of Hindustan, not the people of India. The etymology of the word 'Hindu' is not communal. It does not occur in the Vedas or in the Gita. The first man who used the word 'Hindu', according to research scholars, was Sikander, Alexander the Great, who came to the Indus, which was known as Sindhu. By a sort of lins:w.tic metamorphosis, ' $S$ ' became ' $I$ ' and Sindhu became Hindu. According to him, everybody living beyond the Sindhu was known as Hindu. So, it is not a communal or religious tag at all. There is nothing wrong about it, just as there is nothing wrong about the word 'Muslim' or
'Sikh'. We do want to treat them all alike. That is the philosophy of secularism. We do not want to abolish them either in the names of institutions or of individuals. We want to keep the spirit alive. We want to treat them alike-"पंड्डिता: समदशिन:" Samadarsinah.

I would, therefore, commend my amendments very strongly for the acceptance of the House.

Shri Mohammed Koya: Sir, I am very glad to support the amendment seeking to restore the original name, i.e. Banaras Hindu University. There is nothing communal in retalning the word 'Hindu. The basís or our Indian culture and even of our Constitution is unity in diversity. So, if the name "Banaras Hindu University" is retained, nothing is going to happen to the secular character of our country. So, I oppose this clause about which the mover himself is not sure. We have got a strange example where the mover stands up and says "I am neutral; I did not vote in the Joint Select Committee or in the other House". If he is not serious, who else is serious about it?

Some members were struggling to show that the word 'Hindu' has got a bigger connotation and it has no communal character. I do not quarrel with them. But is it proper to say that this not changing the name does not apply to the Aligarh Muslim University, because 'Hindu' includes 'Muslim' also? When it comes to Muslim, is it proper to say that it is communal?

Mr. Speaker: He should not have those fears. Nobody has said it.

Shri Mohammed Koya: Then I do not know why they were waxing eloquent on that point.

घी हिवाव नारायण . ग्रघ्यक्ष महोदय, "काणी विश्वविवद्यालय" ग्रोर "बनारस हिनः यूनिर्वसटी" ये दोनों नाम हमाने मामने हैं। एनी बेअन्ट जैसी तपस्विनी श्रोर त्यागिनी

## [श्रीं शिव नारायण]

ग्रायरिश महिला ने इस विएर्वविद्यालय का नाम "हिन्दू यूनिवfिटी" रम्बा था। जहां तक "हिन्दू यूनिर्वसटट" नाम का सम्बन्ध है, "हिन्दु" शब्द हिन्दुस्तानी सं निकला श्रोर "यूनिर्वसिटी" इंगलिग से निकला । इसलिए सैकुलरिजम का इससे ग्रन्ता नमूना श्रोर क्या हो सकता है ? पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी ग्रोर जिन दूसरे बढ़े बड़े विद्वानों श्रोर नेताश्रों ने इस विश्शव्ववद्यालय की स्थापना की थी, उन्होंने "हिन्दू यूनिवरसंटी" के नाम पर ग्रापति नहीं की थी । यह विश्वविद्यालय हमारे देश के ख्वतंत्रता-संग्राम का केन्द्र रहा है। उसने हम को 1942 की कांध्त के बीर दिये हैं, इस देश के निमाता दिये हैं। वह्ह इस देश की गुलामी की जंजीरों को काटने वाली संस्था रही है । ग्राज इस विश्वविद्यालय के नाम के साथ "मदन मोहन मालवीय" जोड़ा जा रहा है। मैं समझ्झता हूं कि श्रगर श्राज पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्दा होते, तो वह हरगिज़ इसको पसन्द न करते । काशी हमारी हिनूू संसकृति ग्रोर इस देश की संस्षृति का प्रतीक है। श्री कामत ने सिन्कदर का ज़िक किया है । जब वह श्रपने देश से हिन्दुस्तान की श्रोर चला, तो किसी ने उसकों कहा कि राजन्, भारतविजय कर के लंटने के समय मेरे लिये थे दो चीजें ले कर श्राना : भारतं।य संस्टृति झ्रीर भारत की बंशी । हिन्दू यूनिर्वसटो हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है । वहां पर हिन्दू या मुसलमान किसी के लिए भी रकावट नहीं है । इसलिए इस नाम को बनाये रखने में कोई श्रापत्ति नहीं हॉनी चाहिए । इसी प्रकार ग्रलीगढ़ मुस्लिम यूनिर्वसटी का नाम भी सोच समझ कर रखा गया था ।

जब से हैम ने ग्रपनी शिक्षा संस्थाग्रों में धर्म की शिक्षा देना बन्द कर दिया है, तब से बहां पर मामला गड़कड़ हैंने लगा है ग्राँ: हम लोग नास्तिकता की श्रांर बढ़ंन लर्व है।

ग्रभी हमाने कम्यु निम्ट भाई, श्री सरज़ पाण्डेय, ने बहुत गर्मी में "fिन्दू" शबद रखने का विरोध किया था, लेकिन उन्होंने भी पहल "हिन्दू" कहा श्रोर किर टृसरी बात कहीं। । श्रगर यह वोट-कैंचग का मामला होता, तो श्री सरज पाण्डेय झ्रोर श्री एच्च० एन० मकर्जी हम मे ग्रागे होते । वास्तव में यह वोट-कीचिग का प्रश्न नहीं है।

मैं समझता हं कि "काशी विश चविय्यालय" श्रौर "हिन्दू यूनिर्वसिटी" ये नाम बने रह्ने चाहिए, कगेंकि सिलेक्ट कमेटी में 39 मेम्बरों ने इसका समर्यन किया ग्रोर केवल 6 ने ₹ंत्रा कि, ोर्य किया। मिजारही मम्ट्र बि ग्रान्ट्ड । इप हाउन का यह ग्रोवीनियन है कि: "हिन्दू यूनिर्वससरी" नाम बना रहे ।

भी राषेलाल क्यास : श्रह्यक्ष महोदय. इस विश्वविद्यालय के नाम के बारे में हमेशा अगड़ा रहा है, लेकिन ग्रगर इसके शुरू के इतिहास को देखा जाये, तों इसके सम्वन्ध में तीन बातें मुऊ्य थी । जब सेंड्रल एसंम्बली में इस यनिर्वसिटी से सम्बन्धित बिल इन्द्रोड्युम किया गया, तो म्वर श्राफ दि बिन्न ने इस यनिर्वसटी का एक विगेषता रह बताई कि इस की कोटर्ट में केवल हिन्दू ही मेम्बर हो सकेंगे । इसकी दूसरी त्रिशेपता यह थी कि उसमें हिन्दू धर्म की शिक्षा क्षेना कत्पलसरी रहेगा श्रोर तीसरो विंबत्ता यहु थी कि यह यनिर्वसिटी गवनंमेंग की मदद से नहीं, बर्क्क पक्लिक की मदद से चलायी जायेगी।

मैं निवेदन कग्ना चाहता हूं कि श्राज वे तीनों बातें समाप्त हो चुकी हैं । में ने एसेम्बली की प्रोसीडिग्स में पढ़ा था कि मालवोय जी ने ग्रपने भाषण नें यह का था कि इस पनिर्वसिटी की कोर्ट का मेम्बर केवल हिन्दू ही हो सकेगा, नान-दिन्दू नहीं ही सकेगा लेकिन श्राज उसकी फोर्ट में हिन्दू श्र रर नानहिन्दू सब कोई मेम्बर बन सकते है हिन्दू षंम की कम्पलसरां। गिक्षा को भों खरन कर दिया गया है। इन बिल की दराज 7 में सरी

मजहबों की शिक्षा देने की च्यवस्था कर दी गई है। इती प्रकार ह्प यूनिर्वसटो के सेंट्रव गवर्नमेंट के हाथ में ग्राने से उसकी तोसरी विशेषता भी खर्म हो गई है। दरश्रस्ल श्रब व़ालो नाम रह गया है श्रोर जिस उद्धेश्य से हिन्दू युनिर्वसिटी कायम की गई थी, वे खत्म हो गये हैं। ग्राज हिन्दू यूनिर्वसटी केवल एक गूनिर्वसटी-एक विशाल यूनिर्वसटी श्रौर एक भारतीय यूनिवर्वसटी-रह गई है ।

श्री चागला ने इस यनिर्वर्मटी का नाम रसा था "काशी विश्वविद्यालय", लेंकिन उसका नाम "मदन मोहृन मालवीय काशी
 दिया । ग्रगर इसका नाम "मदन मांहन मालवीय यूनिर्वसिटी" अ्रौर श्रनीगड़ मुस्लिम यूनिर्वस्टो का नाम "सर मैयद श्रहमद यूनिर्वसिटी" रख दिया जाये, तो इसका श्रर्थ यह हुग्रा कि "हिन्दू" की जगह एक हिन्दू नाम अ्रौर "मुस्लिम" की जगह एक मुसलमान का नाम रख दिया गया । यह़ कोई श्रच्छी बात नहीं है ।

इस समय युनिर्नामटीज के,न्द्र का विषय हैं ग्रोर हर एक यूनिवर्वसिटी के लिए श्रलग श्रलग एक्ट है । मरा सुझान्न है कि केवल एक एक्ट बनाया जाये, जो कि मन यूनिर्वसंसीज़ पर लागू हो । उस एक्ट में एक प्राविजन यह गखा जाये कि किस युनिर्वसटी का क्या नाम रहेगा, यह सेंट्रल गवनंमेंट तय करेगी। सब यूनिर्वस्टीज के लिए एक कानुन हो, जिसमें उन भब के लिए सिन्हीकेट, कोटं, वाइस चांसलर श्रादि के सम्बन्ध में एक से नियम हों। श्रगर ऐेसा किया जायेगा, तो ज्यादा भ्रच्छा होगा । जसा कि श्री सिंहासन सिंह ने कहा है, इस नाम को वापस ले लिया जाये । माननीय सदस्य, श्री रघुनाथ fिह, ने यहां पर एक घंट दिखाई श्रोर यूनिर्वस्टी के क्स्ट का हवाला दिया । जहां तक पंधित्त मदन मोइन मालवीय के नाम का सम्बन्ध है, बनारप्ष

यूनिर्वसिटो को एक एक ड़ंट कहत रहो है कि वहु युनिर्वसिटी पंडित मदन मोहन मालवाय को है । केवल उसका नाम "मदन मांहन मालवोय विश्वनिद्यालय" कर देने से वह उनकी युनिर्वसंटी नहीं होगी--वह तो पहले से ही है।

इसलिए मेरा न土्र मुक्षाव यह हैं कि ह्म इस विषय पर गम्भीरता से विचार कें ग्रोर नामों के चक्कर में न पड़ें। सरकार एक ऐमा बिल लाये, जिसमें इन मब नामों को खत्म कर दिया जाये । यहां पर ऐेसो यदिवसिईीज़ बनाई ज!ये, जिंत को फिन्दुस्तान के सब लोग श्रपना ममझै, न फें केवल कुछ जाति-विशेश या मज़्बब वाले श्रपना ममझें ।

Shri Gauri Shankar Kakkar: Mr. Speaker, Sir, this is a very peculiar sort of Bill which is before this House. I have been in the Joint Commiftee and I can say that this particular Bill has created so many sensations. Firstly, I would say, it is very unusual for the Chairman of a Commitfee to append his note of dissent. In this Bill the Chairman of the Joint Committee had to append his dissenting note and it finds a place in the report which has been submitted. I am thankful to Shri Chagla because a number of amendments were approved and incorporated in the original draft as it was forwarded to the Joint Committee. Shri Chagla, sitting there as the Minister of Education, had to yield to so many amendments even against his wishes. Then, I dare say that the whole discussion, which lasted for several hours, is, as a matter of fact, the root cause of the timid, shy and weak policy of the ruling party and the Government. Here may I remind the House that this Bill was brought here, it was under discussion and at a particular moment of time the discussion was adjourned? Why was it done? The Rajya Sabha, as it is at present constituted, consists of a majority of Congress party members.

## [Shri Gauri Shankar Kakkar]

Since this amendment has been carried in Rajya Sabha, which has a majority of Congress Members, and has now come before the Lok Sabha, are we to take it that this is the consensus of view of Congress Members? Why should the ruling party, the Congress Party, be timid in not giving a mandate to its party that if they really believe in secularism they should do away with such communal names?

I may mention here one point. When this question was brought before the Joint Committee...

Mr. Speaker: Now it has been passed by one House, why go into what happened in the Joint Committee?

Shri Gauri Shankar Kakkar: It has created further confusion. An assurance was given by the then Education Minister that an amendment to the Aligarh Muslim University Act will be brought simultaneously with the amendment to the Banaras University Act.

Mr. Speaker: That point has already been raised.

Shri Gauri Shankar Kakkar: My submission is this. It is a national university. I never mean to say that the retention of the word 'Hindu' would make it a communal institution. It is said that a comprehensive Bill is being brought forward. I understand that Shri Chagla was making a serious attempt to bring at least higher education, university education, in the Concurrent List. But with what result?

Mr. Speaker: $W_{e}$ are not discussing that.

Shri Gauri Shankar Kakkar: So, my submission is that there should be a clear-cut mandate, at least to those members of the Congress Party who believe in secularism, that it should be accepted, as has been done by Rajya Sabha.

Shri Bakar Ali Mirza: Mr. Speaker, thhere is an amendment in my name, seeking to change to name of the University into Banaras University, because I am against having the name of the university connected with any community or any individual, however high he may be. When the Aligarh Muslim University Act was adopted in this House, I opposed the word "Muslim" being attached to the name of that university. I oppose now, the word "Hindu" in the name Banaras Hindu University. I dared to oppose even the name of such a great man as Pandit Jawaharlal Nehru being associated with a university. This does not mean that I have not got very great respect and regard for these people who have-tone such a lot for the country. I am a mere humble man and I dare not say anything against them as individuals. But I think, in principle it is wrong.

Shri Chagla says that what is important is what happens in the University but then, at the same time, he says that he will bring forward a comprehensive Bill so that there should be no dnominational institution, name or label of this kind. The very fact that he is ready to bring forward a Bill like that shows that something in what is existing is wrong.

I have got hare the Act of 1915 in which section 4A only says:-
'to promote the study of religion. literature, history of Vedic, Hindu, Buddhist and Jain religions".

Now you have added also "Islamic, Sikh, Christian, Zoroastrian and other civilisations and cultures". This is a very good addition, but I ask hon. Members, who are so vehement about retaining the old name and about adding to Banaras University the name of Madan Mohan Malaviya, when you change the essential content of that university they have no objection but they have objection only to the
label. means that the label has got some signiflcance and importance which is much more important than the very content of the old Act.

Sir, you cannot get away from the fact that both the Aligarh Muslim University and the Banaras Hindu University, whatever the purposes and aim of the founders had been, have really contributed in developing communal thought in the country. I am not worried about communal riots, physical violence, this and that, but I am really worried when you create a communal mind and institutions which directly or indirectly create that communal mind. That is why I object to this name.

Then, Shri Chagla says, what is there in the name; this University is secular, national and all that. I ask Shri Chagla, when people want to run children's schools whose education entrely depends upon religious teaching, you deny them, but here is one colossal standing-one with a huge temple built at national expense and another at Aligarh with a huge mosque standing-how do you justify these two. Is there no contradiction? You say that moral teaching is done and all that. You are creating a particular type of mind. Are there not Hindus in Aligarh? Should they not have a place of worship? Are there not Christians? Are you prepared to build at Government expense a church and a temple in Aligarh and a mosque and a church in Banaras?

Sir. the trouble is that we are trying to deal with communalism but always with mental reservation. If you really want to root it out. you must go to the very root and have no hesitation in pulling it out. I am afraid even the University Commssion deals with religious education in an unsatisfactory way; and whatever current political dogmas and popular slogans there are. it finds justification and reasons for them, it'says that there are so many communities.

Mr. Speaker: The hon. Member should try to conclude now.

Shri Bakar Ali Mirza: Sir, I was not allowed to continue even during the general discussion. Time has been extended for clauses by two hours and I may be given two or threè mfhutes more because it is a very important thing.

## Mr. Speaker: All right.

Shri Bakar Ali Mirza: They want to make a sort of quintessence of all the religions and they want to collec: and administer what is good, ethical and all that. They might as well give the students the Penal Code and Criminal Procedure Code to learn how to behave in a right manner. Suppose, a Hindu boy reads the Gita; the impact on him is greäter than if yout teach him all the works of philosophy of Dr. Radhakrishnan. If a Christian boy recites the Sermon of the Mount, a far more effect it has than all the Kant and Hegel and all those people put together. Just as education should be in the mother tongue of the child, similarly, ethical educaftion and mora1 education can only be through the religion of the mother. You cannot get away from that.

I would like to impress upon the Education Minister that he should provide religious education. You cannot divorce it. You are running away from realitics and, therefore, it is necessary either to do this or have some focus, some image, where by the child can really imagine and grow in the right direction. Take, for example, Mahatma Gandhi. In his teachings, there is the precept of truth, non-violence wid all that. He recited the Bible; he listened to the Kuran. The nationl sun'hesis is there. But Gandhi ; an not only by India but al.o.s: uur Education Department.

There is a lot of sentiment attached to the name Hindu and Muslim. There is a lot of reaction as somebody said, "I have advocated the dropping of the word 'Muslim' from the Aligarh Muslim University, therefore I will lose Muslim votes. Similarly, I advocated the dropping of the word
[Shri Bakar Ali Mirza]
'Hindu' from the Banaras Hindu University. I will lose Hindu votes and I have advocated the dropping of Jawahar Lal's name from Jawahar Lal University, therefore I may not get the ticket." In spite of all this, I say, the future of the country is more important and India's future depends upon her people and upon the integration of the whole people.

With these words, I urge upon the Education Minister to accept my amendment.

घ्री यभापाल सित् : अ्रध्यक्ष महोदय, यह बात कुछ मेरी ममझ में नहीं श्रा रही है, हमारे भिक्षा नंजी बःर उन् वह कहते है कि हम हिन्दू कल्चर की हिफाजत करेंगे, हम मुस्लिम कल्चर की हिफाजत करेंगे । क्या वह हिस्ट्री का कोई ऐसा चंप्टर दिखा सकेंगे, जिसमें धर्म का नाम मिटा दिया गया हो श्रोर फिर भी वह कल्चर जिन्दा रहा हो । श्रगर श्राप हिन्दू नाम मिटा देंगे, ग्रगर श्राप मुस्लिम नाम मिटा देंगे, तो वह जिन्दा नहीं रह सकता । ये थोड़े से प्रादमी हैं, जिन को ग्रपने बाप को इज्जत नही है, जों श्रपने बाप की इज्जत नहीं कर सकते, वे दूसरे वाप की द्जजत कैंसे कर सकते हैं। ये थोड़ से कम्युनिस्ट क्या वोट दिलगयेंगे, हिन्दू नाम के लिये मैं हर चीज़ को लात मार सकता हूं, चाहे घहन्शाहियत भी हो। हम को बहकाने की कोसिश की जाती है, सेकिन हम इस तरह से बहकाये में श्राने बाले नहीं हैं । प्रोर इसी लिये मैंने श्रमेंडमेंट दी है। किस तरह से यह सक्युलर्लिज्म देश में चलेगा, जबकि करोड़ों के दिलों को ठेस लगा कर, थोड़े से लोगों के कह्ने से श्राप नाम बदलने जा रहे हैं। इस को शंभ्रेजी में कहते हैं --

This is the thin of the wedge.
श्रंगुली पबड़त्ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना । माज पाप नाम को मिटायंगे, कल कल्खर को

मिटायेंगे, फिर वेदों को मिटायेंगे, फि,र कुरानपाक को मिटायंगे । क्या इससे श्रापकी सरहदों की हिफाजत हो जायेगी, श्रापकी भुखमरी दूर हो जायेगी, कल्चर बच जायगी या 50 करोड़ श्रादमियों में यूनिटी पैद हो जायगी। हम हिन्दुस्तान के लोग यूनिटी इन डाइवर्वटी के लिये खड़े हैं । मुझे श्रफसोस है कि उस सभा के लोगों को पबिलक से इन-टच नहीं होना पड़ता है, वर्ना वे इस को इस शकल में पास गहीं करते । हमने विभिम्नता में एकरूपता के दर्श्न किये हैं, लेकिन ये तो रूलिग पार्टी के रहमो-करम पर क्रा गथे हैं। राज्य सभा में बंडे हुए हैं, जैसे वेवाऐं ह़ोती हैं, जिनका काई ग्रासरा नहीं होंता है।

श्रह्यक्ष महोवय : दसी तरह से ग्रगर यह उनके पास जायगा, तो वे भी वहेंगे कि यशापाल fंसह जी एं से हैं, वै से हैं . . .

भी यञापाल सिह : जो कुछ भी है, मैं माननीय छागला साहब से कहूंगा $f$ क्रापको कोटि-कोटि जनता के दिलों को स्पर्श करना है ग्रोर भारत की संस्कृत को कायम रखना है श्रोर जिस सेक्युलरिज्म के लिये महाॅमा गांधी खड़े हुए थे, जिसके लिये मोलाना श्रबदुलकलाम श्राजाद खड़े हुए थे, उसको कायम रखना है। ग्राज हम इस बात को भूल गये हैं कि हमारा धरं है, श्रगर धर्म न होता तो संक्युलरिज्म पंख लगा कर उड़ जाता । श्रगर श्राज चीन न होता तो हमारी कीमियत श्रोर इन्सानियत का पता न लगता। इस लिये, श्रध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने शरू में कहा था कि. . दसके नाम को न बदला जाय, इसका नाम बनारस fहन्दू यूनिर्विस १ ही गह्ने दिया जाय।

यो निहासन निए : श्रघ्यक्ष जी, काफी लोगों ने चर्चा की कि हिन्दू शब्द कोई जाति विशेष का योतक नहीं है, द्रोर इस लिये हिन्दू घब्द को हटाने का राज्य समा ने जो

प्रयत्न किया है, वह मही नहीं हैं, ठीक नहीं हैं। मेरा सदन से झ्रनुरोध्ध हैं कि जब तक हिन्दू यूनिर्वससटो, मुस्लिम यूनिर्वसटो शब्द रहलंग, तब तक उनके श्रन्दर हिन्द्द घ्रोर मुस्लिम के वातावरण रहेंगे। श्राप श्राज मुस्लिम यूनिवर्सटो के श्रांक़ें देख लं जिजि, कितने हिन्दू वहां पर पढ़ते हैं, उन पर क्या कत्चर्ल३फेक्ट है । उसी तरह हिन्दू यूनीर्वसर्टा के श्रांकड़े द्दोबये कि कितने मुसलमान बहां पर पढ़ते हैं। वहां की जमीन नापी जाती हैं -मन्दिर से ग्रोर यहां की जमीन नापी जाती हुं मरिजद से, यहां पर कल्मा पढ़ा जाता हैं तो वहां पर गीता पढ़ी जाती हैं ग्रोर इस तरहु से यह कह्ना, संवग्रुलरिजम की वान काता, संक्वूलर गंट है, यह़ बबत्कुल गझन कल्पना होगी। जब तक ये शब्द दोनों में रहेंगे, तब तक ये शब्द इस बात के द्योतक हैं कि हम हिन्दू हैं प्रोर हम मुसलमान हैं। हर एक मुसलमान लड़का समझ्षता है कि मुस्लिम यूनीर्वासटी हमारे लिये बनी हैं, हिन्दू लड़का समझता है कि हिन्दू यूनीबापटो हमारे $\{$ लये बनी है। यही नहीं प्रोफेसर्ज की एव्वाइन्टमेंट में. . (घ्यकषान) कितने प्रोफे सर्ज श्राण वहां हिन्दू है हैं प्रौर कितने यहां मुसलमान हैं। हिन्दू यूनीवससटी में 99 प्रतिशत त्रोफे सार हिन्दू हैं ं्रोर इसीतरह मुस्लिम यूनीवक्षटो में भी हैं । वाइस चांसलर भ्राज तक कभी भी हिन्दू यूनीवर्वसटी में मुसलमान नहीं हुम्रा आ्रौर न मुस्लिम यूनोर्वसटरी में हिन्दू ठुग्रा। ये सब वातें इस बात का ז्योतक हैं कि दोनों श्रपने श्रपने तरीके पर मुसलमानियत श्रोर हिन्दुत्व का प्रचार कर रही हैं। वे राष्ट्रीय यूनोर्वसटीयां भले ही कहलायें, सेकिन उनके म्रन्दर जो जहर भरा है, वह तब तक उनके भन्दर भरा रहेगा, जब तक उनका नाम हिन्दू प्रोर मुसलमान के नाम पर होगा। इसलिये मैंने भपने शुरुू के बक्तव्य में जैसा कहा था कि हम नाम पर न क्सगड़े, भ्रगर हम चाहते हैं कि यह जहर इस देश से चला जाय, नो हम सब भारतीय प्रथम हैं, उसके बाद हिंदू हैं, मुमलमान हैं। । श्राज

हम किसी से पूछते हैं तो कहता है कि मैं हिन्दूर हूं, मुसलमान हं, सिस हूं, उसके बाद हम में षई सब कास्ट्स बोली जाती हैं. . .

पथ्यक महोबय : ग्राप पहले मी इस पर बोल चुके हैं। ईसलिये लम्बा भाबण न दीजिये।

भी नसहामन नसहै : जब तक ये शब्द नहृं निकलेंगे, तब तक यह जहर देश से नहीं निकल सकेगा। श्राज सदन की जो मी राय हो, श्राज यह कहा जा रहा है कि हिन्दू शब्द धारिमक नहीं है, यह ठीक नहीं है। हिन्दू जब्द *₹त ही धर्णमक है, जंसे मुस्सिलम शब्द धारिक है, इनको कमी न कमी निकालना
 प्रचार होने देना, या मुस्लिम धमं का प्रचार होने देना ठीक नहीं है।

धी त़लशीवाए जाष्व (नांदे़े) : श्यद्य महोदय, में ज्यादा वष्त नहीं लूंगा। हिन्दू शब्द के बारे में मेरी भी चही राय है कि हिन्दू श्रब्द को निकाल देना चाहिये । इसका एक कारण है। इसके मायने यहि नहीं हैं कि में कृ母 हहन्दू धमं के खिलाफ़ हूं, लेकिन यह् ब्वात सही है कि हिन्दुस्तान में यहृ प्रलग घ्रलग गुटबाजी बनने से हम एक जगह पर नहीं श्रा पाते हैं। जंसा भाई fसहासन fसह ने कहा कि हिन्द्र यूनीवर्रसिटी में हिन्दू के प्रलावा दूसरे प्रादमी को जगह नहीं भिलती, . . .

जो विएवनाष पार्डेय : यह ठीक नहीं है, वहां सब पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं।

घी त्लूशीबास जाषष : पढ़ते होंगे । पढ़ने की बात छोड़ दीजिये, सीवस को ले लीजिये, भ्राज कल जो भादमी हाई सकूल घुलू करता है प्रोर जिस कम्युनिटी का बह भादमी हांता है, वह उसी कम्युनिटी के ज्यादा से ज्यादा टीचर भरे जाता है।.

### 17.00 hrs.

तो जब हम एक नये रास्ते पर जा रहे हैं, जब हृम पपने भन्दर समाजबाद को लाना
[श्री तुलर्शादास जाधव]
चाह्ते हैं, एक नया समाज पंदा करना चाहृते हैं कि जिससे हम ग्रलग ग्रलग दल में न बटे रहें, तो जब हमें एक नया समाज तैयार करना है नो जूने पुराने शब्द के पीछ कुछ भावना गहती है, यह बात ग्राग्गूंम्ट्स से छिपाई नहीं जा सकती। कुछ ऐंसे नाम भी उनके हाँ तों उससे किसी का धमं बदल जाता हो, एंसी बात नहीं है । मेरा कह्ना यहु है कि जिन बातों को श्री कामत ने कहा था दूसरे मानर्नाय मदस्यों ने कहा, इस बिल में कोई एंसी डर को बात नहीं है कि हिन्दू धर्म जाता है या मुस्लिम धर्न जाता है जितर्ना उनकी धमं की चीजे है उनका वह मस्जिद में रकख्ख या मन्दिर में उक्खं लेकिन जितनं गावंजनिक चीजं हैं, कुएं है, स्कूल हैं, कालेज हैं, उन में कभी भी एंमा भाव नहीं ग्राना चाहिये।

## यही ₹स सम्बन्ध में मेरा कहना है ।

Mr. Speaker: Now, the hon. Minister.

Shri Krishnapal Singh: I would. not take very long. I shall just place a few facts before the House. This matter of secularism comes here so often . . .

Mr. Speaker: Which is his amendment?

Shri Krishnapal Singh: It is amendment No. 41 to clause 5.

Mr. Speaker: That is to clause I. We shall come to it later. The hon. Member may resume his seat. Now, the hon. Minister.

Shri M. C. Chagla: I shall be very brief because I did say something on the question of the name when I was replying to the general debate. I agree with my hon. friend Shri Kamath that communalism ...

शी हुत्म बन्ब फध्रवाय (केवास) : भध्यक्ष महोदय, मैं भ्रापकी ठ्यवस्था चाहता हूं । मन्न्नी जी का भाषण हों रहा है ग्रोर सदन में गणपूर्ति नही है।

Mr. Speaker: There is no quorum. The hon. Minister might resume his seat. The bell is being rung-

Now, there is quorum. The hon. Minister may now resume his speech.

Shri M. C. Chagla: As I was saying, communalism lies in the minds of men. The UNESCO charter says that wars are made in the minds of men. Similarly, whether you are secular or communal depends upon your mind and your heart. I have known so many so-called nationalists; if you scratch them they are communalists. Equally so, you may have an institution which may call itself national and yet which may behave in an outrageously communal manner and vice versa.

My hon. friend Shri U. M. Trivedi said that the word 'Hindu' has certain connotations. I agree with him; if you give it a national connotation in the sense that everyone living in India is a Hindu, it has a certain connotation; the word 'Hindustan' means the 'stan' of Hindus, or the land of the Hindus. Even today, in the French language an Indian is L'Indo. When you go to France, it does not natior what your religion is, they look upon you as L'Indo. In that sense, I entirely agree. But those who are opposing the word 'Hindu' here are not looking upon it in that national connotation but in the denominational sense. We must admit that the word 'Hindu' and the word 'Muslim'-of course, the word 'Muslim' is a deno-mination-have acquired a certain denominational connotation; the word 'Hindu' has acquired a certain denominational connotation. If we all accept the word 'Hindu' as having only a national connotation, as I said, in that sense, every Indian is a Hindu;
whatever our religion may be, we are Indians and we are Hindus in that sense. And it may sound a contradiction in terms, but you may have a Hindu Muslim or a Hindu Christian or a Hindu Parsi and so on.

But the debate here really has turned round the question as to whether we should not delete the denominational names from our educational institutions. There again, the questio $_{n}$ is that what matters more is the institution itself, what its activities are and what is going on in that institution.

Up to a point I agree with my hon. friend Shri Bakar Ali Mirza that perhaps a denominational name may have a tendency to give a certain complexion to an institution. But it all depends upon the leadership in that institution. As far as the Central universities are concerned, it depends on the leadership here. If we mould our institutions in a national, allIndia, secular way, well, they can be so moulded. But as I have been saying all along, this is a question where I would like to leave the matter entirely to the wishes of the Members . . .

Shri Hari Vishnu Kamath: Free vote of Parliament.

Shri M. C. Chagla: Somebody suggested that I should bring, or rather not I but my successor should bring, a Bill embracing all the universities. But the hon. Member forgets that we have no legislative competence to legislate with regard to all the universities in India. We can only legislate with regard to the four Central universities and no more. As far as these four Central universities are concerned, we are trying-at least I have been trying-to bring forward Bills which are more or less similar. After the Banaras Hindu University (Amendment) Bill, I wanted to bring forward a Bill with regard to Aligarh University which would be more or less based on the ideas incorporated in the Banaras Bill.
B.H.U. (Amdt.) 316\% Bill
As you will see, I have incorporated the same ideas in the Jawaharlal Nehru Universty Bill.

I have nothing more to say except that I leave it to the House to decide whether the name should continue or not.

Shri Muthyal Rao (Mahabubnagar): May I say that we are not known as 'Hindus' outside, but as 'Hindis'?
Mr. Speaker: Amendment No. I.
Shri M. C Chagla: Amendment No. 3 is the basic one. If that is carried, the whole clause 2 will go and I will move a consequential official amendment to that effect. I say this because there are several amendments.

Mr. Speaker: Amendment No. 3 is to clause 3. There might to some mistake in printing. Amendment No. 3. says:
"for lines 1 to 6, substitute( j ) "University" means the Banaras Hindu University'.".
That is to clause 3.
Shri M. C. Chagla: I am sorry.
Shri Bakar Ali Mirza: My amendment No. 87 is there. It may be put.

Mr. Speaker: That is to make it 'Banaras University'. I can put that before the House. It was proposed that if this is carried, the others would fall through. Therefore, I am putting amendment No. 87.
Shri Priya Gupta: On a point of order. You have just now said that that will decide the issue. It is not so because the nomenclature is not Banaras University but something else. What is the nomenclature?
Mr. Speaker: Order, Order. I cannot tell him and then decide.

Shri Priya Gupta: It is Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya.

Mr. Speaker: Let me put amendment No. 87 to the vote of the House.

- Shri Priya Gupta: That defeats the purpose. How can you say that acceptance or rejection of that will decide the issue

Mr. Speaker: Order, order.
Shri Priya Gupta: Your ruling is that.

Mr. Speaker: I will consider that. I have not given any ruling.

Shri Priya Gupta: You are giving priority according to the communication of the Minister.

Mr. Speaker: That does not matter. This is no ruling. If the others are not barred, I will put them.

Shri Priya Gupta: You said that if this is passed, the entire thing is gone.

Mr. Speaker: That is what I am told. This is what I said, that if this is passed, the others would fall through.

Shri Priya Gupta: If that is accepted, it means you are also convinced.

Mr. Speaker: The amendment reads.... (Interruptions) Order order.
Shri Priya Gupta: If you order I have got to keep quiet, otherwise I have to go out.

Mr. Speaker: Otherwise he will not listen.

Shri Bakar All Mirza: May I read out my amendment?
Mr. Speaker: I have got it myself.
Shri M. C. Chagla: I think you may put amendment No. 30 to the House. It says:

Page 2, lines 8 and 9 and wherever they occur in the Bill,-
for "Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya"
substitute "Banaras Hindu University".
That is a substantive amendment.
Shri Priya Gupta: How can it be taken up? The amendments should be taken up seriatim.

Mr. Speaker: He would not listen to anybyody.

Shri Priya Gupta: Everybody is interrupting, and you do not tell them.

Mr. Speaker: I have really become attached to Mr. Priya Gupta.

I shall put amendment No. 30 to the House.

Shri Bakar Ali Mirza: Mine may be put; I may get more votes.

Mr. Speaker: If there is earlier one, I have to put it first. So, I put amendment No. 30 to the vote of the House. The question is:

Page 2, lines 8 and 9 and wherever they occur in the Bill,-

> for "Madan Mohan Malaviya Kashi Vishwavidyalaya",
> substitute "Banaras Hindu University." (30)

The motion was adopted.
Mr. Speaker: I shall put clause 2, as amended, to the vote of the House. The other amendments are barred.

Shri M. C. Chagla: Before you put it, may I submit that the consequence of the adoption of amendment No. 30 would be the deletion of clause 2 , because the purpose of clause 2 is to change the name. So the whole of clause 2 may be dropped.

Shri Hari Vishnu Kamath: Sir, on a point of order. Would you please refer to article 108 of the Constitution:
"If after a Bill has been passed by one House and transmitted to the other House-
(a) the Bill is rejected by the other House; or
(b) the Houses have finally disagreed as to the ameridments to be made in the Bill...."

We have now come to such a disagreement.

Mr. Speaker: Not finally. It has to be sent there a second time. This is not final.

Shri Hari Vishng Kamath: The third contingency is important:
"more than six months elapse from the date of the reception of the Bill by the other House without the Bill being passed by it....".

We received it last November, in 1965. We have not passed the Bill yet:
"the President may, unless the Bill has lapsed by reason of a dissolution of the House of the People. . . ".
we are still sitting fortunately; not dissolved yet:
"notify to the Houses by message if they are setting or by public notification if they are not sitting, his intention to summon them to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the Bill."

J agree that the President has not exercised his powers; he should have exercised the powers and should have summoned and we should make a request to him to summon a joint session.

Mr. Speaker: We cannot make that request now.

Now, it is not clear to me. Is clause 2 to be dropped?

Shri M. C. Chagla: Yes. We will bo left with the original Act which has got this Preamble: "Whereas it is expedient to establish and incorporate a teaching and residential University at Banaras...." If the change in the name goes away, the whole of that clause goes and the original preamble will remain. The necessity for this clause goes and the preamble will remain as it was in the original Act. It is unnecessary to have clause 2 now.

Shri Shinkre: It is clear that the Government wants to hurry up with the Bill.

Mr. Speaker: We have spent so much time and now he stands up and says something.

Shri Shinkre: If they want to proceed with it for any other reason, then, to avoid difficulties, I am raising the question of quorum. There is no quorum in the House.

Mr. Speaker: The bell is ringing.
Shri Priya Gupta: It is such an important Bill that it cannot be proceeded with like this.

Mr. Speaker: Order, order.
The question is:
"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was negatived.
Clause 3-(Substitution of new sertion for section 2)
Mr. Speaker: The question is:
"Clause 3 stand part of the Bill."
Shri Bhakt Darshan: Sir, there is Government amendment No. 42 to clause 3.

Shri Bal Krishna Singh: I have my amendment No. 3 to clause 3.

Mr. Speaker: That is barred now. There is amendment No. 42 of Government.

Shri Bhakt Darshan: I beg to move:
Page 3, line 3, for " 1965 " substitute " 1966 " (42)

Mr. Speaker: The question is:
Page 3, line 3, for " 1965 " substitute " 1966 " (42)

The motion was adopted.
Mr. Speaker: The question is:
"That clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Mr. Speaker: Then we take clause 4.

Shri Bhakt Darshan: The amendment to that clause also is redundant.

Mr. Speaker: That also goes. So, the question is:
"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 4 was added to the Bill.
Mr. Speaker: Then, we take clause 5.

Clause 5- (Effect of change in the name of University)

Shri Bhakt Darshan: There are three amendments: 43, 44 and 45.

Shri M. C. Chagla: In view of the decision of the House that the original name should stand, this clause may be dropped.

Mr. Speaker: The question is:
"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was negatived.
Clause 6-(Amendment of section 4)
Mr. Speaker: The question is:
"That clause 5 stand parts of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 6 was added to the Bill.
Clause 7-(Amendment of section 4A)

Shri Bakar Ali Mirza: I beg to move:

Page 6, line 6, omit "with the approval of the Central Government" (88)

When the university can acquire, hold, manage and dispose of property, I do not know why for borrowing they
should come to the Central Government for approval.

Shri M. C. Chagla: I must oppose this amendment. I do not think the Central Government should be committed to any borrowing unless it has the approval of the Government. I hope the occasion will not arise when the University will have to borrow, but if it arises, it should be with the approval of the Government.

Shri Bakar Ali Mirza: Ẁhen they can be trusted for acquiring, holding and selling property, they can be trusted for borrowing also.

Mr. Speaker: I will now put amendment No. 88 to the House.

Amendment No. 88 was put and negatived.

Mr. Speaker: The question is:
"That clause 7 stand part of the Bill".

The motion was adopted.
Clause 7 was added to the Bill.
Clause 8 was added to the Bill.
Clause 9-(Substitution of new sections for sestions 6 and 7.)

Shri Raghunath Singh: I beg to move:

Page 24,-
for lines 33 to 36 .
substitute-
"9. (1) There shall be a Dean for each Faculty; every Professor within the Faculty shall, by rotation according to seniority, act as the Dean of the Faculty for a period of two years." (92)

जन डीन बन जाते हैं, नों हमेशा के लिए. वही बने रहते हैं। मैं अह् द्यवस्थ। कर्ना
 करें। मैं ममझ्मन C हं कि मंत्रो महेंख्य का ध्य गु कोई ग्रावजेकन नहीं होना काहिए। वहु इग़की इएल्नीकेशन्ज़ की जांच करलें ग्रोर इसको स्त्रोकाग का लें।

क्षो मु० क० चागला : मुझे ग्रफ़मोस है कि मुझे ग्राबजे₹गन है।

It will lead to a great deal of difficulty I have considered it. It will affect the whole scheme that we have laid down. The scheme is there should be a dean for each faculty and the dean should be selected by rotation from the Heads of Departments. The professors are so many that it will be very difficult. The idea

- is there should not be the same dean for more than 2 years, but the rotation should be confined to the Heads of Departments. I oppose the amendment.

Mr. Speaker: I will put amendment 92 to the House.

Amendment No. 92 was put and negatived.

Shri Bakar Ali Mirza: I have got amendment 89 .

Mr. Speaker: He should have got up earlier. All right. He may move it.

Shri Bakar Ali Mirza: I beg to move:

Page 7, line 10, $a d_{d}$ at the end "or constitute a new committee" (89)

There has been a case in Andhra University when this committee was asked by the Chancellor to send a fresh panel of names, but the committee refused and sent back the same set of people. There was a sort of deadlock. I think there should be power to have a new committee if it is necessary.

Shri M. C. Chagla: As you will see, Sir, the scheme is that the ViceChancellor is to be recommended by a panel of three persons and if the names are not acceptable to the Visitor he will ask that committee to call for fresh recommendations. If Shri

$$
2030 \text { (ai) LS-IO }
$$

Mirza's amendment is accepted it will mean delay. It will take some time to set up the panel.

Shri Bakar Ali Mirza: There was a deadlock in Andhra University. They refused to send in fresh names. Therefore, you must have power to constitute a new committee.

Shri M. C. Chagla: It consists of two representatives of the court and one representative of the Visitor.

Shri Bakar Ali Mirza: Same is the case here.

Shri M. C. Chagla: I hope the Banaras University will not do what Osmania University did. Recently in the Banaras University the rule was for the Executive Committee to recommend names. I had to get three panels before $I$ got the name of Dr. Sen.
Mr. Speaker: I shall put amendment No. 89 to the vote of the House.

Amendment No. 89 was put and negatived.

Mr. Speaker: The question is:
"That clause 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 9 was added to the Bill.
Clauses 10, 11 and 12 were added to the Bill.
Clause 13-(Amendment of section 11)
Mr. Speaker: There is an amendment to clause 13.

Shri Bal Krishna Singh: I beg to move:

Page 10,-
omit line 29. (12)
एकेडेमिक कोमिल को डिमिपिलनरी तेकणन लेने का वहलले ख्रधिकार था, डमे चागला साहब शैन रहे हैं नो मेरा यहु विषार है कि ऐेके,डमिक कोसिल को यह् श्रधिकार डिसिलि-
[श्री बाल कृष्ण सिह] नरी ऐकशन लेने का होना चाहिए प्रोर यहां से यह डिलीट कर देना चाहिए। यह बड़ं ग्रावश्यक है। मुके विश्वास हैं कि चागला साहब उसको स्वीकार कर लेंगे एकेड़ेमिक कोसिल को यह ग्रधिकार रहने देगें।

Shri M. C. Chagla: We had a very long discussion on this in the Joint Committee and also in the Rajya Sabha. I very much regret I cannot accept the amendment.
Mr. Speaker: I shall put amendment No. 12 to the vote of the House.
Amendment No. 12 was put and negatived.
Mr. Speaker: The question is:
"That clause is stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 13 was added to the Bill.
Clause 14 and 15 were added to the Bill.

Clause 16- (Amendment of section 14)

Mr. Speaker: There is an amendment to clause 16.

Shri Bhakt Darshan: There is Government amendment No. 46. But here I would like to submit that a correction has to be made. Instead of "line 38 " it should be "line 33 ".

## Amendment made:

Page 11, line 38,-
for "1965" substitute "1966" "(46) (Shri Bhakt Darshan)

Mr. Speaker: The question is:
"That clause 16, as amended, stand part of the Bill."

> The motion was adopted.

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

Clause 17-(Amendment of section 15)

Mr. Speaker: There are some amendments to clause 17.

Shri Bhakt Darshan: I beg to move Page 12, line 13,-
for '1965' substitute "19066" (47)
Shri Bal Krishna Singh: Sir, I beq to move:
Page 12,-
omit lines 9 to 14. (13)
यह बड़ा महत्व्व का है इम्वाटेंट है ग्रीर इसलिए इम्पाटेंट है कि बनारस हिन्दू यूनिव-
 विश्वनाथ टेम्पल जो यूनिर्वसिटी में है उससे 1.5 मील की दूरी के जों बालेज थे वहु ए़िलिएट हो सकते श्र। ग्रापने वहु प्राविजन तो रखा है लेकिन यह प्रतिबन्ध कर दिया है कि इस वक्त जो कानेजेज़ इम तेंक्ट के बनने के समय हैं वही एफिलिएंट हो सकेंगे इस संचंध में मेरा निवेदन है कि श्राप बनारस हिन्दू यूनिवffटी में एफिलिएशन ग्रागे के लिए बन्द कर दे रहे हैं ग्रौर ईस्टन यू० पी० में जिऩने कालेजे़ हैं उन सव को गोरखप्र यूनिर्वसिटी से एफिलिएड कर दे रहे हैं। गारखपुर् यूनिर्वसिटी में फेकल्टी ग्राफ एंग्रीकलच वर वर्गरह नहीं हैं ग्रोर उसके विध:न में है कि को पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज नहीं ख्वोला जा सकता। तो इससे नुकसान ईस्टन यू० पी० के सब जिलों का होगा। बनारम में जो डिग्री कालजेज़ होंगे वह उलसे एकिलिएट नहीं हो सकते श्रोर गोरख्रपुर युनिर्वासटी के विध, न के भ्रनुसार कोई पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज नहीं ख़ोल मकते। जबकि ऐसा रिस्ट्रिक्नन इंडिया के श्रोर किसी हिस्से में नहीं है। तो इससे इस्टर्न यू० पी० पर बड़ा भारी श्रसर पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि इस बान को भी ग्राप समर्झे कि ग्राज जो कालेजेज्र हैं श्रागे चलकर उससे भी श्रच्ठे कालेज हो सकते हैं ग्रौर यह मान लेना कि इस ववत मौजूदा हालन में जो कालेज हैं उनसे श्रच्छे कालेज दूसरे नहीं होंगे, गह् मैं समझता

हूं कि ठीक नही है । इसलिए मेरा यह् निबेदन है कि 15 मील के रेडियस में जितने कालेज़्र हों ग्रगर यूनिर्वासटी चाहे तो उनको एफिलिएट करले। इस पुरानें प्राविजन कां। रखें प्रोर यह़ शनिवन्व ने लगायें।

Shri M. C. Chagla: If the House will look at the original Act as to what Malaviyaji intended this University to be, it says "an Act to establish and incorporate a teaching and residential Hindu University". Therefore, it was clear in the mind of the founder of this university that it should not be an affiliated university, and we know the advantages of a residential university; it has a campus where all the students live together, where there is contact between the teachers and students. With great hesitation I agreed that we might permit those colleges which are already established to be affiliated. But if we extend now the jurisdiction of the University and permit the University to affiliate any college which is established hereafter, the very character of this University will be altered, and that is why we said in the proviso that no new college or institution started after the commencement of the Banaras Hindu University Act, 1965 shall be admitted to any such privilege of this University. I am sorry, I cannot accept this amendment. I hope the House will oppose it.

Mr. Speaker: I will now put amendment No. 13 to the vote of the House.

Amendment No. 13 was put and negatived.
Mr. Speaker: The question is:
Page 12, line 13,-
for "1965" substitute "1966"
The motion was adopted.
Mr. Speaker: The question is:
'That clause 17, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.
B.H.U. (Amdt.) 3174 Bill
Clause 17, as amended, was added to the Bill.

Clauses 18 and 19 were added to the Bill.

Clause 20.- (Substitution of new Section for section 17)

Shri Bhakt Darshan: I beg to move:
Dage 14, line 24,for "1965" substitute "1966" (48)

Shrl Bakar Ali Mirza: I beg to move:

```
Page 14, lines 3 and 4,-
        omit "including High Schools" (90)
```

I want the High Schools to be excluded from the purview of the university. This sort of thing is going on in Aligarh and Banaras. I think it is high time that it is put a stop to.

Shri M. C. Chagla: For historical reasons, I believe there is one high school, which was started by Mrs. Beasant, which has always been part of the Banaras University. Similarly, there is a school in Aligarh. I am not in favour of having schools affllated to a university, but for historical reasons....

Shri Bakar All Birza: The Education Department can look after it.

Shri M. C. Chagla: We cannot leave that school to the Education Department; I am sorry. The University must look after this school as $i_{t}$ has done all these years.

Mr. Speaker: I will now put amment No. 90 to the vote of the House

Amendment No. 90 was put and negatived.

Mr. Speaker: The question is:
Page 14, line 24,-
for "1965" substitute "1986"
The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:
"That clause 20, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted
Clause 20, as amended, was added to the Bill.
Clauses 21 to 24 were added to the Bill.
Clause 25- (Transitional provisions)
Shri Bhakt Darshan: Sir, I beg to move:-

Page 18, lines 18 and 19,-
$\begin{gathered}\text { omit } \\ (49) .\end{gathered}$ "the Vice-Chancellor."
Shri M. C. Chagla: I may explain this. This is rather important. When we first drafted sub-clause (2), we said:-
"The following officers, namely, the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Deans of the Facuities and the Chief Proctor shall, as soon as may be after the commencement of this Act be elected or appointed in accordance with the provisions of the principal Act as amended by this Act and of the Statutes set out in the Schedule, and the persons holding any such office immediately before such commencement shall continue to hold that office until his successor enters upon his office."

When this Bill was passed by the Rajya Sabha, Shri Bhagavati was the Vice-Chancellor, whose term of office was about to expire. Now quite a new situation has arisen. We have just. got a new Vice-Chancellor and, as I said earlier, a very fine Vice-Chancellor, Dr. Sen, who has only been appointed a month or two back. It will be a bad thing for the University if under this clause his office would come to an end as soon as it is enforced.

Then, sub-clause (4) says:-
"Every officer of the University. other than those referred to in
sub-sections (2) and (3), holding office immedately before the commencement of this Act shall, on and from such commencement, hold his offlice by the same tenure and upon the same terms and conditions as he held it immedtately before such commencement."

We have appointed the Vice-Chancellor under the present Act for a term of six years and by omitting the word "Vice-Chancellor" from sub-clause (2), by reason of sub-clause (4) he will continue to hold his office for his full term of six years which will be very desirable in the interest of the Banaras Hindu University.

Mr. Speaker: The question is:
Page 18. lines 18 and 19,-
omit "the Vice-Chancellor, (49)

The motion was adopted.
Mr. Speaker: The question is:
"That clause 25 , as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 25, as amended, was added to the Bill.

## THE SCHEDULE

श्रो बालकृषण सिह : मेरी ग्रमेण्डमेन्ट 14 तो मैं समझना हूं कि वागला साहत्र स्वयं भन्जूर कर रदे हैं।

ग्रमेण्डमन्ट 1.5 बिल में रजिस्ट्रार को जो ग्रण्रिकार दिया गया है जसासे वह फॉर्थ क्लास एग्पलाइज़ के खिलाफ डिस्पिलनरों एकगन ले मकना है, ससेप्डे कर सकता हैं, सजा दे सकता है, इस सग्बन्ध में मेरा निबेदन है कि यह ग्रधिकार रजिस्ट्र.र को देने के बजाय वाइस-चान्मलर को दिया जाय, क्योंकि फोंथं क्लास ए्नलाइज़ ह्र फेकन्टी में ग्रलग ग्रलग हैं, ग्रगर रजिम्ट्र।र को ये श्रधिकार दिये जायेंगे जो कि रिकार्डं का ही जिम्मेदार ह, तो इसके

Bill
मायने यह होंगे कि उसकी श्रपील वाइस चान्सलर के पास होगी प्रौर फिर एक्जीकमूटिव कीन्सिल के पास होगी। मेरी राय में इस काम के लिए बाइत चान्सलर ही ए्व प्रापर अ्रथोरिटी है, जो कि सारी प्रूनीर्वसटी को कन्ट्रोल करता है। उसी को यह श्रधिकार रहना चाहिये कि वह एमालाइज को सजा, जुर्माना या मोश्रतिल कर सके । यह ग्रधिकार ~रजिस्ट्रूर को नहीं छेना चाहिये।

जहां तक श्रमेण्डमन्ट 16 का ताल्ल़क है, जिगम मैंने लाइन 13 से ? 0 तक श्रोमि? करने के लिये कहा है, उसका उद्देश्य केवल यही है कि यदि वाइस चांग़लर को वह ग्रधिकार दिया जाता है तो फिर रजिस्ट्र।र के ग्रार्डर पर ग्रपील करने वाले धारा की ज़्तर्रत नहीं रह जायगी। मैं समझना हैं कि जगला साह्ब को इस ग्रमेंडमेंग कां स्वीकार कर लेना चाहिये, क्योंकि प्राजकल रजजस्ट्रार के समबन्ड्र में क्या भावना है, यह च्चगला साहतन को

सार्त्ब कों मालम है । इस प्रकार का ग्रधिकार उनको नेने से दूसरे ग्रफ़नरों के त्रीच अगड़े ग्ब़ हों जायेंगे।

Shri Bakar Ali Mirza: I wish to move my amendment No. 91, through which I want a new faculty to be added.

श्री छुत्रम घन्द क्धबाय : म्रष्यक्ष महोदय, 去 ठयवस्था चाहता हूं, इतने मह्त्व का विषय चल रहा है, लेकिन सदन में गणर्पून नहीं है ।

Mr. Speaker: The bell is being rung. The bell has stopped ringing. There is no quorum and the House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 A.m.

### 17.47 hrs.

The Lok Sabha then adjourned tirl Eleven of the Clock on Wednesday, November 16, 1966|Kartika 25, 1888 (Saka).


[^0]:    "The Banaras Hindu University and the Aligarh Muslim Univer-

[^1]:    बी प्रिय गुप्त : Hindu Mahasabha comprisen all sabhas.

[^2]:    **The Speaker was having subse quently accorded to necessary permission, the document was not treat ed as laid on the Table.

[^3]:    Shrimati
    Lakshmikanthamma (Khammam): I think we have a peculiar knack of irritating people at wrong time. I am opposed to Clause 2 and I am opposed to the removal of the word Tindu.'

