SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Request to convene the Cauvery
River Authority to review implementation of interim orders of the Cauvery Tribunal.

DR. M.N. DAS (Orissa): Need to pay attention to welfare of mentally challenged children.

SHRI T.S. BAJWA (Jammu and Kashmir): Demand for compensation to farmers living in border areas of Jammu.

SHRI HARISH RAWAT (Uttaranchal): Threat to environmental balance due to pine trees in Central Himalayas.

SHRI RAJKUMAR DHOOT (Maharashtra): Request for Central assistance to the drought affected State of Maharashtra.

SHRIMATI SARLAMAHESHWARI (West Bengal): Request to reintroduce Munshi Premchand in the CBSE syllabus.

SHRI T.R. ZELIANG (Nagaland): Demand for continuing the ongoing peace process with Nagas.

SHRI SANGH PRIYAGAUTAM (Uttaranchal): Miserable conditions of Dalits and increasing atrocities on them.

SHRI RAMADHAR KASHYAP (Chhattisgarh): Theft of coal by coal mafia in Chhattisgarh.

SHRI K. RAMA MOHANA RAO (Andhra Pradesh): Request to bring back Indian workers who are forced to work as virtual slaves in various camps of USA in Iraq.

## FAREWELL TO THE RETIRING MEMBERS

श्री सभापति : ऑनरेबिल मैम्बर्स अब जो माननीय सदस्य रिटायर हो रहे हैं, उनके संबंध में बोलना चाहता हूं।

Hon. Members, today we bid farewell to some of our colleagues who are retiring. Some of the Members, I am sure, would return to this House again. Those Members who may not be coming back to this House will be missed by us. We shall certainly miss them for their active participation in the deliberations of this august House.

Hon. retiring Members, in this House we have shared our joys and sorrows. On the last day of this Session, I take this opportunity to bid you farewell and to place on record my appreciation for the valuable contribution to democracy that you have made as Members of this House. The proceedings of the Rajya Sabha have undoubtedly been enriched by your valuable contributions.

Friends, the House will surely miss Dr. (Smt.) Najma Heptulla, the longest serving Deputy Chairman of Rajya Sabha. Her contribution to Parliamentary democracy was recognised internationally when she was unanimously elected as the first ever women President of the Council of Inter-Parliamentary Union in the year 1999. She has an unshakable commitment in upholding the prestige of Rajya Sabha which she has demonstrated over the years at various fora. I will surely miss her as a valuable colleague and a dependable help. Shri Jaswant Singhji, as Leader of the House and as Leader of Opposition, always brought matured approach to bear upon the business of this House. Because of his long association with this House in different capacities, sometimes sitting on the Opposition benches and sometimes sitting in the ruling side, he has become an authentic voice of the House on procedural matters.

Friends, eight Members of this House have been elected to the 14th Lok Sabha. What is our loss is the gain of the Lok Sabha. I take this opportunity to place on record my appreciation of their valuable contribution as Members of this House. As this House is aware, Shri Pranab Mukherjee was a veteran of 108 Sessions of Rajya Sabha and carried forward his baton up to its 200th Session. The House will surely miss Pranabbabu as its Member, but will be benefited by his presence as the Raksha Mantri. Similarly, Laluji, having changed the track, would now be with us as the Minister of Railways. The House will miss the debates of Shri Kapil Sibal on issues like judicial reforms but would have the benefit to hear him as Minister of State for Science and Technology and Ocean Development. The other five Members, I am sure, would continue to make valuable contributions in the Lok Sabha as they did in this House. I extend to them my best wishes.

Friends, let me say once again to you, the retiring Members of this House, that I have no doubt that you all, in whatever capacity, will continue to serve the nation with the same vigour, sincerity and earnestness as you have always done hitherto. On behalf of this august House, I wish the retiring Members Godspeed and pray for their long life and happiness.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI JASWANT SINGH): Mr. Chairman, Sir, it is in the nature of this House and in that nature lies its uniqueness that this House lends itself to constantly periodic renewal. A third of us, every two years, go back into the mainstream of public life and on destination of that mainstream, another one-third join this House. And, in this sense, this House is the continuing factor of our Parliament of which you, Sir, as also the President, are an integral part. And, this House provides the needed stability and continuity to the deliberations that our Republic, every now and then, has to make on issues of great importance. Sir, to those who are retiring, the eminent public men of various callings and various persuasions, I wish them well in their public life. I do not see any of them as such as finally retiring from the demands of public life. All of them, without exception, have made very valuable contributions to the country's rich depository of public discourse. I have no doubt in my mind that in the coming years, they will continue to do so. It is difficult for me to single out any individual's name except perhaps for Pranabbabu who has, for the first time, gone to the Lok Sabha and for the first time, in that sense, left the Rajya Sabha. He was amongst the longest served Members of this House and brought to the deliberations of this House many years of experience in this House. We wish him and all those others who have joined the other House very well.

I, on behalf of the entire House and, certainly, on behalf of the Opposition, wish all those retiring Members, retiring either now or in the next few weeks, a very good future, a very successful public life, and all the best from all us.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA (Maharashtra): Thank you, Mr. Chairman, Sir, almost for a quarter century, I have been a Member of this House. I came here in 1980, and almost for 16 years, I have had the honour of assisting and working with very distinguished Chairmen of this House, three of them became the Presidents of India. I always had the support of the Vice-President or the Chairman of the Rajya Sabha in performing my duties. Similarly, Sir, it has been my pleasure to be the bench-mate for 24 years with other Members, and 16 years with the Leader of the Opposition. Some crossed the floor and went over there, like Shri Sikander Bakht Saheb from there to here, Dr. Manmohan Singh from here to there-he is not here today - and Shri Jaswant Singh from there to here. Sir, it is not only that but also - not may people will remember a time was there when the Leader of the Opposition was from the CPI (M). Before that, the Leader of the Opposition was from the Janata Party. This
is the composition and this is the polity of the Rajya Sabha which reflects the will of the people of our States and how the electorate wants the composition of the Rajya Sabha to be.

Similarly, Sir, in this House, I have had the cooperation and support of not only the Members but also the Chairman and the Secretariat, inlcuding our Watch and Ward people. I remember, Sir, the day, 13th December when our Parliament and our democracy was attacked by terrorists and how bravely some of our Watch and Ward people laid down their lives not only to save the lives of many Members of Parliament and staff, but also to save this temple of democracy.

Sir, we have passed in this House very, very land-mark resolutions and enacted legislations. Many of these legislations will be remembered and implemented for the betterment of the people of this country, in the best spirit that any Government which was in power brought them over here. Sir, your favourite subject, i.e., population was discussed in this House, but with very less Members present, while the population of the country soared to one billion. One legislation, Sir, has not been realised. I remember, Sir, in 1996, from this very Chair, I moved the Resolution on 8th March for adequate representation for women in the Parliament and State Legislatures. That Resolution was adopted unanimously. Since then, Sir, eight years have passed, many March 8s, which is the International Women's Day, came and went; many Prime Ministers made their commitments on the floor of the House; many leaders of various political parties made commitments; Dr. Manmohan Singh who was the Leader of the Opposition made his commitment- now he is sitting there-he is not there just now, but he is in the Chair as the Prime Minister of the country-would remember it. Many Parliamentary Affairs Ministers talked about it, many political parties, almost all political parties mentioned it in their manifestoes, many Presidents who address every year the Joint Session mentioned it in their Addresses to both the Houses of Parliament, but Sir, it never became a reality. It is still a myth to know what is going to happen. Here, I would like to say, when I used to meet Mr. Pramod Mahajan, when he was Parliamentary Affairs Minister, I used to ask him when he was going.to bring the Women's Reservation Bill. But he used to just look at me and smile. Today also he is sitting over here and he is smiling. But, I must put on record....

SHRI PRAMOD MAHAJAN (Maharashtra): Mr. Ghulam Nabi Azad is also smiling.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: All the Parliamentary Affairs Ministers, with the exception of Shrimati Sushma Swaraj - because she is a
lady, she was the one who tried to bring all the different people togetherdid not do much. Her Common Minimum Programme was to get this Bill passed. She tried her level best, and I must compliment you, Sushmaji, that you tried your best. But, unfortunately, Sir, a majority of men, sitting over here, would not like to become unemployed ...(Interruptions).... And other House also on this legislation. (Interruptions) I am very sorry to say this, Sir, that this reflects the intolerance of the male Members; they can't even hear somebody raising voice for the women. It is being suppressed all these years in this country.

Sir, democracy can't be complete, a democray can't be participatory, a democracy can't be reflecting the will of the people if 50 per cent people of this country are not adequately represented in the Parliament. (Interruptions) The President, in his Address said that democracy has to be inclusive. I would like to tell the hon. President when I meet him that 'inclusiveness' should include women also. We are not asking for 50 per cent reservation; we are not asking for the equal share; we are only asking for a 33 per cent share. Yet it didn't happen when I was a Member of this House. I wished I was in the Chair, when this Bill was passed. But, unfortunately, it could not happen. I hope, the coming generation in this House and in the other House will see to it that the Women's Reservation Bill is brought into the House and passed.

Sir, you mentioned in your address my election to the Inter-Parliamentary Union. Sir, it was the experience and confidence which I got here by presiding over the proceedings of this House for 16 years that gave me the courage and insight to preside over the biggest Parliamentary organisation of the world with 145 democratic countries, as also in the U.N., in the Summit of the Presiding Officers, the greatest Parliamentary feat which we have It was a matter of great pride and honour for me. But I must say over here that it was the international recognition of India's democratic values, which were accepted all over the world. As our technocrats and scientists are sought over and respected all over the world, today, our democracy, really, is respected all over the world, which we should be proud of.

Sir, I would like to seek your permission to present you with a copy of my speeches which I made in the international fora as the President of the IPU, "Democracy: The Global Perspective". This will remind the kind of work India can do to enrich democratic values. Sir, this is the compilation of the speeches, I made on behalf of my country, to reflect the will of this country.

MR. CHAIRMAN: Thank you.
DR. (SHRIMATI) NAJMAHEPTULLA: Sir, I will have very fond memories of this House. I will remember the voices of Mr. Suresh Pachouri, Mr. Parmar, Mr. Ahluwalia, Mr. Jibon Roy, Mr. Kapil Sibal, Mr. Singhal and many others. Sir, I remember the fond memories, not with unhappiness but with happiness.

Sir, here I would like to quote, with slight difference, the lines of the famous poet, Wordsworth, on Daffodil. He says:

For oft, when on my couch I lie In vacant or in pensive mood
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And remembers with the fond memories
of being in this House for almost 24 years.
Thank you very much, Sir.
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी ): आदरणीय सभापति महोदय, इस सदन में समय -समय पर हमें अपने माननीय सदस्यों को विदाई देनी पड़ती है। आज फिर वही भावुक क्षण हमारे सामने है। ऐसे सदस्य जो पिछले छह वर्षो से या उससे अधिक सालों से इस सदन में हमारे सहयोगी रहे हैं और सदन के सदस्य के नाते जिन्होंने एक जिम्मेदाराना भूमिका अदा की है, उनकी विदाई का अवसर निःसंदेह बहुत भावुक और कष्टदायक हुआ करता है। परन्तु मिलना और बि.छुड़ना प्रकृति का शाश्वत सिद्धांत है। निश्चय ही कुछ सदस्य दोबारा भी इस सदन में या दूसरे सदन में निर्वाचित होकर आ जायेंगे। मुझे विश्वास है कि वे अपना योगदान जारी रखेंगे।

मेरी मान्यता है कि ये सभी माननीय सदस्य जो आज इस सदन से रिटायर हो रहे हैं, जैसा माननीय नेता विपक्ष श्री जसवन्त सिंह जी ने कहा है कि वे भले ही इस सदन की सदस्यता से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्र की सेवा के प्रति उनका कर्तव्य है और वे समाज की सेवा में लगे रहेंगे, ऐसा मुझे भी पूरा विश्वास है। इस सदन में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया है यहां समय समय पर विभिन्न विषयों पर जो सामयिक और सार्थक चर्चा रही है, उस सब को ध्यान में रखते हुए अपने समाज सेवा के जीवन में भी उनका जो योगदान होगा, वह अविस्मरणीय और महत्वपूर्ण होगा। इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी, जिसे मैं कह सकता हूं कि जन- सेवा में वे अपनी अग्रणी भूमिका अदा करेंगे।

सभापति महोदय, मै इस अवसर पर सभी माननीय सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि राष्ट्र को उनके अनुभव और सेवा का अवसर लम्बे समय तक मिलता रहे। मान्यवर, अपने स्वंय इस सर्वोच्च आसंदी पर विराजमान रहते हुए उन सब सदस्यों का जिक्र किया है, जिनका यदि हम जिक्र न करें तो मैं सोचता हूं कि आज का यह समारोह अपूर्ण होगा। इसमें वे सदस्य भी हैं जो इस सदन से उस सदन में जा रहे हैं और एकसुखद संयोग है कि मैं जिनका जिक्र करने जा रहा था वे आज यहां हमारे बीच में उपस्थित हो गये हैं।

मान्यवर, जब राज्य सभा की बात होती है तो उसमें श्री प्रणब मुखर्जी का नाम न आये तो बात अधूरी रहा करती है। राज्य सभा और प्रणब मुखर्जी जी एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं और मैं आपकी इजाजत से, चूंकि वे अभी आये हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रणब जी, आप इस सदन में आते रहें, आपका अनुभव इस सदन को भी मिलता रहे, जिस रूप में भी मिले, हम अपने आपको बहुत गौरवशाली महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त श्री कपिल सिब्बल जी, कैलाश जोशी जी, लालू प्रसाद यादव जी, सुरेश कलमाड़ी जी जैसे अनेक सदस्य हैं, जिनकी समय-समय पर इस सदन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

मान्यवर, मैं नजमा हेपतुल्ला जी के नाम का जिक्र न करूं तो यह बात अधूरी रह जायेगी। नजमा जी ने अपने लम्बे कार्यकाल का जिक्र किया है । मुझे वे क्षण याद हैं जब वे डिप्टी चेयरपर्सन हुयी थीं, उनका वह वक्तव्य भी मुझे र्मरण है और आज का वक्तव्य भी स्मरण है। उन्होंने हर जिम्मेदारी को समय-समय परपूरी जिम्मेदारी से निभाया हैऔर इस मौके पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इतने लम्बे समय में जो उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य की भूमिका अदा की है, निश्चित रूप से वे उसके लिए बधाई की पात्र हैं। जिन लोगों का लम्बे समय से योगदान रहा है। यदि मैं उनके नाम का उल्लेख नही करूं तो वह बात अधूरी रह जायेगी। स्वंय नजमा जी ने अपने भाषण में इस बात को स्वीकार किया था कि इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी का इसमें काफी योगदान रहा है। महोदय, संसद तो राष्ट्र का वह पात्र है जिसमें विचारों का मंथन कर लोक कल्याण का घृत निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में खट्टा-मीठा भी मिलता है तथा यह सहिष्णुता और सहनशीलता से पेट को निरोग भी करता है। वेद वाक्य में यह कहा गया है कि एकम सद् विप्रा, बहुधा वदंति। अर्थात सत्य तो एक है, विद्वान लोग उसे अनेक तरह से व्यक्त करते हैं। विभिन्न पार्टियों से संबद्ध होते हुए भी हमारा लक्ष्य एक रहता है, मकसद राष्ट्र हित रहा करता है लेकिन उस लक्ष्य का सामने रखते हुए, उस राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हूए हम सब यहां पर अपने अपने ढंग से अपनी बात का प्रस्तुतीकरण करते हैं और मुझे खुशी है कि चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे वे किसी भी राजनैतिक दल से संबद्ध रहे हों, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ इस सदन में विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए अपनी अपनी बात का प्रस्तुतीकरण किया है। मान्यवर, निमाड़ क्षेत्र में एक दोहा बहुत प्रचलित है। पिछले समय मैने कबीर

के दोहे का जिक्र किया था क्योंकि हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता हमेशा कबीर के दोहे की बात करते थे। हमारे यहां एक बात कही जाती है कि

पीपा पानी एक है, पनिहारिन कई एक,
घट के भेद अनेक है, नीर एक का एक।
हमारे घट अलग-अलग हो सकते हैं, हमारा उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, हमारा अपनी बात को प्रस्तुत करने का तरीका अलग अलग हो सकता है-जैसा नजमा जी ने कहा, स्वर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बात एक ही रहा करती है। पनिहारिन बदलती जाती है लेकिन जल हमेशा एक रहा करता है। राष्ट्रहित का जल एक ही रहता है और वह जल कभी नहीं बदला जा सकता है । इसलिए इससदन में सदस्य जाते रहेंगे, सदस्य आते रहेंगे, लेकिन इससदन की जो गौरवमयी परम्परा है, वह हमेश विद्यमान रहेगी, ऐसा मेरा सोचना है। मान्यवर कई महत्वपूर्ण सदस्य आज रिटायर हो रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण सदस्य हमारे लिए बहुमूल्य है, बहुत उपयोगी रहे हैं,लेकिन मैं राजगोपाल जी का जिक्र न करूं बालकवि बैरागी जी यहां बैठे है, उनका जिक्र न करूं तो ठीक नहीं होगा। हमेशा यह होता थाकि जब समापन का दिन होता था तो राष्ट्रप्रेम से ओत-प्रोत उनकी कविता से हम सब लाभान्वित होते थे। रंगनाथ मिश्र जी का ज्यूडीशियरी में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नजमा जी का मैने जिक्र किया है। मेरे भाई प्रमोद महाजन जी दिखाई नहीं दे रहें हैं, वे जिस ढंग से प्रमोद शैली में अपनी बात रखते थे, वह भी अपने आपमें रहेगी। जसवंत सिंह जी हमारे बीच में विराजमान हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस सदन को हमेशा उनके अनुभव का, उनकी जो संसदीय प्रतिभा है, उसका लाभ मिलता रहेगा। कांशीराम जी यद्यपि बीमार है, वे भी रिटायर हो रहे है। अरूण शौरी जी की जो विद्वता है, उसका लाभ हमेशा इस सदन को मिलता रहा है। जब कभी स्वर की बात होती थी तो लोग कहते थे कि अगर महिला वर्ग में किसी का स्वर सबसे ज्यादा है तो वह सरोज दुबे जी का है। हमें विश्वास हैकि यह सदन उनके स्वर से भी लाभान्वित होता रहेगा । ऐसे सभी माननीय सदस्य है जो रिटायर हो रहे हैं। बागड़ोदिया जी का यहां और उस आसंदी पर बैठकर एक अलग ही शैली रही है। उस शैली को हम याद करते रहेंगे। मैं केवल संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि संसद में सभी माननीय सदस्यगणों का योगदान-जो अभी विद्यमान है और रिटायर हो रहे है बहुत बहुमूल्य और सराहनीय रहा है। राष्ट्र को भविष्य में अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूप में, अलग अलग अवसर पर उनका योगदान मिलता रहे, मैं इन पंक्तियों के साथ यह कामना करना चाहता हूं:

$$
\begin{aligned}
& \text { है उसी कीर्तिकारक, जन इस संसार में, } \\
& \text { दे दिया सर्वस्व जिसने और के उपकार में। }
\end{aligned}
$$

धन्यवाद।

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Thank you Mr. Chairman. Sir, to start with, I would formally like to extend my good wishes to all those hon. Members who are retiring in the coming days. I think, it will be unfair on my part, if I do not use this opportunity to put on record my deep sense of personal gratitude to many of the hon. Members who are retiring. In fact, when I came to this house, 10 years back, and was a backbencher, I could learn many of the good Najmaji is here; and hon. Members like Virumbiji had worked hard and while articulating the position of their respective parties at a given point of time; had actually articulated the cause of the people, the States, the constituencies that they represent. In a way, this is a very sad moment. But, I hope, and all of us hope, that most of the hon. members, who are retiring today, will come back. Some we have lost, I think, permanently, maybe, not so permanently. We are "sure all would make their positive contributions in different walks of life. Some will remain in the field of parliamentary politics, some will not. But wherever they will remain, by virtue of the experience that they have had, as individuals, as members of group, we feel that each one will render his distinctive contribution. One of the good things that I am still trying to learp from some of them is 'brevity'. Therefore, I will not be so long. I, once again, wish them good luck and a very, very contributing future. Thank you very much.

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Mr. Chairman, Sir, many hon. Members are going to retire shortly. Out of them six Members are from Tamil Nadu. All the retiring Members, during their tenure, had rendered remarkable services to the cause of common people. The AIADMK Member, Dr. V. Maitreyan, though he served only for two-and-a-half years, took keen interest in many issues that are facing the country, and in particular, issues pertaining to Tamil Nadu. He had been very useful and helpful to me and my party. Shri S. Viduthalai Virumbi made a mark by serving for a long time in this House. His participation, performance and contribution to the proceedings of this House cannot be ignored.

## [THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Madam, Members like the Leader of the Opposition, Jaswant Singhji; the Deputy Chairperson, Najmaji; Oscar Fernandesji; Pramod Mahajanji; and Arun Shourieji are also retiring. All their valuable contribution will be remembered forever. We wish all of them to come back to this House. However, there are a lot of avenues to serve the people from outside Parliament also. They can continue their services to the common and
downtrodden people. We wish all the retiring Members a happy, prosperous and long life. Thank you, Madam.

SHRI O. RAJAGOPAL (Madhya Pradesh): Madam Deputy Chairperson, it was twelve years back when I had the occasion to come to this House, which I had never expected in my life. I was a practicing lawyer at Palghat in Kerala, confined to my profession only. Then, I had an occasion to come in contact with Pt. Deen Dayal Upadhayay the founder of a great ideal of Dharamrajya, from whom I learnt many lessons, which inspired me to come forward to do some public work. And, that took me to this place, which I had never dreamt of in my life. In these last 12 years, I had varied experiences. I had the benefit of the sane advice. The speeches of eminent personalities who belonged to various walks of life and their contributions have been very useful in opening up my eyes to certain realities. I have been greatly benefited by whatever they have done. I would, particularly, like to mention the names of my Leader Shri Atal Bihari Vajpayeeji, the present Prime Minister, Dr. Manmohan Singhji, Shri Pranab Mukherjee, and Shri Jaswant Singhji. These are the persons whose speeches have been very enlightening and educative and I have been greatly benefited by them. There are many other people also. For a short while, for some years, I had the responsibility in the Ministry of Parliamentary Affairs as a Minister of State, and then I thought it my duty not to speak except when it was absolutely essential for Government Business, otherwise, it was my duty to give opportunity for other Members to speak. Therefore, I seldom had the opportunity to speak. Today since I am retiring, I thought I should make a few remarks to be recorded here in this House. Although, I along with my colleagues, will be retiring, we will be continuing in our activity in the public life on the basis of the inspiration, which we have got from the great personalities like, Pandit Deen Dayal Upadhyay and other great personalities. I am extremely thankful for the cooperation rendered to me by eminent personalities here. Before concluding, I would only like to make a mention of only one aspect. In this House there are very many eminent personalities who come from various walks of life. Unfortunately, they very seldom get opportunity to express themselves. The benefit of their wisdom is not fully utilised by the House. Very often people who have been speaking again and again, they speak and other persons, eminent in their respective walks of life, whose services, whose opinion would have been very, very useful, was not made available. I hope we should have some institutional correction to see that such persons will get an opportunity to actively take part so that we can make use of their knowledge in
their respective fields in which they have distinguished themselves. I am extremely thankful to all the colleagues who have extended me their cooperation and I will remember whatever I have learned from this House, and I hope that it will be very useful in carrying forward my public service, which
I intend to carry on. Thank you all.
SHRI RAVULACHANDRA SEKAR REDDY(Andhra Pradesh): Madam, on behalf of my Party, I express my good wishes to all the retiring Members. I hope that most of them will come back to this House and others will serve the people in different capacities. Madam, you were kind towards the new Members and more particularly the back-benchers. I was all the while pleading for the back-benchers. My senior party colleagues have retired, now I have to occupy the front bench. Madam, we're grateful to you for all the encouragement that you have given to my party colleagues and me. During the last month, five of my senior colleaguesShri C. Ramachandraiah, Shri Rumandla Raamanchandrayya. Shri K. Kalavenkata Rao, Shri P. Prabhakar Reddy and Shri Yadlapati Venkat Rao, have retired. They participated in the debates of the House with very keen intertest. They pleaded the case of the State in getting more funds from the Centre. On behalf of my party and my own behalf, once again I thank to you for all the encouragement you have given to my colleagues and me. Thank you.

उपसभापति : प्रो0 रामदेव भंडारी ।
प्रो0 रामदेव भंडारी ( बिहार ) : मैं?
उपसभापति : हां प्रो0 रामदेव भंडारी, आप अपनी पार्टी के लीडर है। आप नहीं बोलेंगे क्या?

## श्री नीलोत्पल बसु: ये विनम्रता की प्रतिमूर्ति है।

प्रो0 रामदेव भंडारी : माननीय उपसभापति महोदया, बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों की विदाई हो रही है और कतिपय मानीय सदस्य लोक सभा का चुनाव लड़कर निचले सदन में जा चुके है, जिसमें मेरे दल के एक नेता श्री लालू प्रसाद दो क्षेत्रों से चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंचे है। प्रत्येक दो वर्ष के बाद इस प्रकार का क्षण आता है। यह एक पंरपरा है,जिसमें भाषण देते वक्त, कुछ बोलते समय भावुकता आती है। कई वर्षो तक एक साथ रहने के बाद, दुख-सुख, वाद-विवाद में साथ रहने के बाद एकाएक जब ऐसा लगता है कि हममें से कुछ सदस्य हमें छोंड़कर जा रहे हैं तो विछोह का जो दुख होता हैं उसका अहसास हमें होता है। मगर मैं मानता हूं कि जिन सदस्यों की विदाई हो रही है, उनकी अंतिम पाली नहीं है। कई सदस्य तो यहां सेंचुरियां मार चुके है, मतलब बीस-पच्चीस बरस से भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनमें सेअधिकांश सदस्य पुनः हमारे बीच आएंगे। जो नहीं भी आएंगे,उनका इस देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान हमेशा बना रहेगा। इस सदन

के माननीय सदस्य इस देश की प्रगति और विकास के एक बड़े स्तम्भ रहे हैं। देश के दूसरे क्षेत्रों में भी उनकी मांग होती रहती है और वे जनता की मांग को नकार नहीं सकते। जहांजहां जनता की मांग होती है वहां उन्हें जाना पड़ता है। हो सकता है कि इनमें से कुछ माननीय सदस्य दूसरे क्षेत्र में जनता की सेवा करने के लिए जाएं मगर वे जहां भी जाएंगे, इस सदन में उन्होंने जो अपनी सेवाएं जनता को दी है, हम उन्हें हमेशा स्मरण रखेंगे। हमारे भी तीन सदस्य रिटायर हो रहे हैं। हम शुभकामना देते हैं कि उनके साथ साथ दूसरे सदस्य भी पुनः सदन में वापस आएं। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, अपने नेता श्री लालू प्रसाद जी की ओरसे आप सभी के बरसों सुखद साथ के लिए बधाई देता हूं। आपको शुभकामना देते हुए दीर्घ जीवन की आशा करता हूं और पुनःएक बार सफल और सुखद राजनीतिक, सामाजिक जीवन की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM (Tamil Nadu): Madam, I rise on behalf of the DMK Party to associate myself with the good wishes expressed by the Chair to the retiring Members.

Madam, I am one of the beneficiaries of the valuable contributions made by these Members including, Madam, yourself, as the Deputy Chairman.

Madam, your voice for the women of this country will be reverberating whether you continue in this Houses or continue your services elsewhere. My special thanks to the five-men army of the DMK Party who are also retiring. Mr. Virumbi, as mentioned by Mr. Narayanan, is a busy-bee. He will be always found walking up and down, collecting material, going to the library. And, his speeches made in this hon. House during the debates are unforgettable, always full of statistical details, which nobody can contradict.

Madam, the other members of the DMK party, Prof. M. Sankaralingam, who had a vast experience as a Leader of the Opposition in the Legislative Council of Tamil Nadu, Shri S. Agniraj, and Shri S. Sivasubramanian, who had contributed towards the upliftment of the socially, economically and educationally backward people of Tamil Nadu, and Shri M. A. Kadar who hails from Rameshwaram, who is an embodiment of sacrifice, who has sacrificed a large chunk of land for the benefit of the poor people of Tamil Nadu, have all contributed their services to the people to Tamil Nadu and to this country. Their contribution to this House was also very valuable and we cannot forget them. The party recognized their merits, chose them as candidates of the party; they were given an opportunity to serve here

### 12.00 Noon

also and they will take up different assignments after retiring from here. Either they may come back or take up some other assignments given by the party. Nevertheless, their services to the nation will continue. I wish them very good health in the future. Thank you.
श्री संघ प्रिय गौतम ( उत्तरांचल ): उपसभापति महोदया, वर्ष 1990 में पहली बार मैं इस सदन में चुनकर आया था और उस समय सूरज कुडं में नव -निर्वाचित राज्य सभा सदस्यों का एक प्रशिक्षण शिविर लगा था। उस में हम को ये शिक्षाएं दी गयी थी कि संसद बनने के बाद आप को अपने रिश्तेदार व परिवाजनों के साथ कैसा व्यवहार करना है, आपको अपने क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रवासियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, आपको उन कार्यकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करना है जिन के बल-बूते पर आप जीतकर आए हैं, आप को इस सदन में कैसा व्यवहार करना है ।और इस सदन में जो दूसरे दल और दूसरे दल के जो सांसद हैं-उन के साथ कैसा व्यवहार करना है। इस के अलावा यह भी बताया गया था कि जाति, धर्म व दल से ऊपर उठकर सभी के साथ मानवीय,नैतिक और न्यायिक व्यवहार करना है। महोदया, मैने 12 वर्षों में इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर अनुपालन करने का पूरा प्रयास किया है। हमें यह भी बताया गया था कि सदन में प्रतिदिन सुबह से लेकर जब तक सदन न उठे तब तक उपस्थित रहना है। हर विषय पर, अगर आप के पास कुछ विचार हैं और आप उन्हें चर्चा में जोड़ना चाहते हैं तो अपने विचारों का योगदान देकर सदन की गरिमा को बढ़ना है, यहां हाउस में कोड आफे कंडक्ट का पालन करना है। महोदया, मैने इस क्षेत्र में भी पूरा प्रयास किया है कि मैं इन सभी बातों पर खरा उतरूं।

महोदय, अथर्ववेद का एक श्लोक है और वह बड़ा महत्वपूर्ण है
"न स सभा,
यत्र न सन्ति वृद्ध
न तो वृद्ध ये न बदन्ति धर्म्म,
न ये धर्मः यत्र अनृतं।
अर्थात वह सभा नहीं जिस में अनुभवी, वृद्ध और समझदार लोग नहीं , वे समझदार वृद्ध अनुभवी लोग नहीं जो नैतिकता की बात न करें और वह नैतिकता नहीं जिस में असत्य का पुट हो। महोदया, मैंने सदन में इस श्लोक का भी पूर्णतः पालन करने का प्रयास किया है। मैंने हमेशा सच बोला है। महोदया, 16 दिसम्बर, 1946 को जब संविधान सभा में मुस्लिम लीग नहीं आई । कांग्रेस और मुस्लिम लीग में झगडा चल रहा था और विषय तय नहीं हो पाया तब उस समय डा० अम्बेडकर ने जो कहा था, वह मैं आप के सामने पेश कर रहा हूं। थोड़ा सा हिस्सा, quote, "I suggest that another attempt may be made to bring about a solution of the dispute between the Congress and the Muslim League. This subject is so vital, so important that, I am sure, it could never be decided on the mere basis of
dignity of one party or the other party." Now I am quoting the relevant portion. "When deciding the destinies of nations, dignities of people, dignities of leaders and dignities of parties ought to count for nothing. The destiny of the country ought to count for everything" मैने डा० अम्बेडकर के इस कथन का भी इस सदन में पूरा अनुपालन करने का प्रयास किया है। मैने देश को ऊपर रखा है और कभी कभी मैं मिस अंडरस्टेंडिंग का शिकार भी बना हूं।

महोदया, मैं सभी पार्टियों के सांसदों के साथ बैठता था। मुझे ऐसा लगा, यह सभी मेरे भाई हैं, सभी पार्टियां मेरी है और सभी पार्टियों के सांसदों ने भी यह समझा कि यह हमारी पार्टी का सदस्य है। हमारे साम्यवादी भाई कभी किसी को प्रमाण पत्र अच्छाई का नहीं देते है, लेकिन मंत्री की हैसियत से मैं शायद ऐसा खुशनशीब हुं कि मुझे एक प्रमाण पत्र साम्यवादी दल के नेता श्री नीलोंत्पल बसु जी ने दिया है। मैं उसको कोट करना चाहूंगा। जब मैं मंत्री था तो यहां पर 5 फरवरी, 2004 को बजट भाषण के ऊपर जब वे बोल रहे थे, थोड़ा सा हिस्सा बता दूं "गौतम जी, यह जो सेशन चल रहा है और आप तो बहुत प्रबुद्ध सांसद है, आप मुझे थोड़ा समझा दीजिए" "When the House is in Session, how can he announce tax concession?" हमारे लीडर के बारे में बात कर रहे थे। जो रिलवेंट पोर्सन है वह मैं पढ़ता हूं " लेकिन मैं मानता हूं गौतम जी, आप ईमानदार आदमी है"। I received the certificate of honesty from this House, and that too from a Maoist, from a Leftist or from a Communist. I think this is one of the biggest achievements of my life as a Member of Parliament and a Member of the Council of Ministers in this House.

महोदय, मैं अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को और तत्कालीन उनके समय की सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि रातनीतिक स्थिरता, आर्थिक संपन्ता, सामाजिक समरसता, देश के अंदर और देश की सीमाओं पर शांति और विदेशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में उन्होंने न केवल सफलता हासिल की बल्कि देश का मस्तक ऊचां किया। अटल जी के अपने ही शब्दों मे "राड नहीं मानूंगा"। पाकिस्तान जाने में उन्होंने हार नहीं मानी। वहां वे प्लेन से गए ट्रेन से गए, बस से गए, आज जो वातावरण पाकिस्तान हिन्दुस्तान के बीच में बना है, वह बड़ा ही सौहार्द का वातावरण बना है और उससे देश का मस्तक दुनिया में ऊंचा हुआ है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, मैं बधाई देना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी को, जो एक ईमानदार ,अनुभवी, सादा और समर्पित व्यक्ति है और जो आज इस देश के प्रधान मंत्री है। इस सरकार में कुछ ऐसे मंत्री भी है, जो गांधी आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जो आजादी के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने जमीन की राजनीति की है, इसलिए मुझे आशा है कि इस सरकार ने जो अपने घोषणा -पत्र में कहा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहा है और इन्होंने अपने जीवन में सीखा है, उसको वे पूरा जरूर करेंगे।

महोदय, मैं अपनी पार्टी के लोगों से क्षमा चाहते हुए कहना चाहूंगा लालू जी के बारे में कि

तेरी सूरत तो ऐ जालिम, नहीं है प्यार के काबिल।
मगर हम क्या करें, हमको वफा मजबूर करती है।
यानि एक तो वह पहलू है, वह प्रसंग है, जिस पर सदन में हल्ला-गुल्ला हो रहा है। इसमें में भी अपनी पार्टी के लोगों के साथ हूं लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं लालू जी को, मैं खादी ग्रामोद्योग का मंत्री रहा हूं, एग्रो रूरल इंडस्ट्री मिनिस्टर, मैं जानता हूं कि आज देश में नौकरियां नहीं है, आज गांवों में गरीबी के बच्चों के पास कोई धंधे नहीं है और हमारे जो प्रधान मंत्री रहे हैं, चाहे वे नरसिंह राव जी हों, चाहे अटल जी हों, चाहे वर्तमान सरकार हो, सबने गांव, गरीब, किसान के बारे में गला फाड़-फाड़ कर चिल्लाया और कहा किवहां पर 70 परसेंट लोगों को धंधे मिलने चाहिएं. $\qquad$ इस देश की कला, इस देश के कारीगर जिंदा रहने चाहिए। उन्होंने मट्ठा,खादी और कुल्हड़ को आगे लाकर जो कारीगरों और गांव के लोगों के काम का कार्य किया है, मैं लालू यादव की इसके लिए सराहना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका यह कार्यक्रम सफल होगा।

अतं मे, उपसभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं अपनी एक वेदना कहना चाहता हूं। मुझे डा० बी०आर० अम्बेडकर के सानिध्य में तीन वर्ष तक काम करने का मौका मिला। देश के साथ-साथ उन्होंने गरीबों की, शोषित की, दलितों की, पीड़ितों की लड़ाई लड़ी। आज भी उनके ऊपर जुल्म-अत्याचार थमे नहीं हैं एक जगह दलित लोग मुस्लिम हो गए, 11 मजदूर मार दिए गए और कन्नौज, उत्तर प्रदेश में दो मार दिए गए इन दलितों के ऊपर जुल्म-अत्याचार हो रहे हैं। नौकरियां उनकी बंद हो गई हैं, उद्योग उनके पास है नहीं, जमीन उनके पास है नहीं कोई उनकी रक्षा करने वाला है नहीं। इसलिए मैं सरकार से, सदन व आपके माध्यम से, अपील करूंगा कि आप देश के लिए सब कुछ करना, साथ ही दलित,पीड़ित,शोषित समाज के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए,इनकी रोजी-रोटी के लिए, इनके कपड़े-मकान के लिए, इनके जीवनयापन के लिए जितना सवैंधानिक तरीके से बन सके, उतना आप करते रहना। हमने तो समाज में पहले भी सामाजिक काम किए बगेर दहेज के शांदिया करवाई, शराब बीड़ी, पान, सिगरेट तम्बाकू खाने छुड़वाए,आगे भी ऐसे कामों में लगे रहेंगे। राजनीतिक व्यक्ति को सामाजिक कार्यकर्ता होना ही चाहिए, यह हम घुट्टी में पीकर आए हैं। ये हम करते रहे हैं और करते रहेंगे। मेरे नेताओं ने आर्शीवाद देकर और मेरी पार्टी मुझे जो यहां तक लाई और इतने बड़े पद पर पहुंचाया, इस एहसान का बदला भी मैं अपने दल की सेवा करके जीवन भर चुकाता रहूंगा। मैं इस सदन का आभारी हूं, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो, गलती हुई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, इस शेर के साथ कि:-

मेरे चेहरे पर उगी दाढ़ी के इजाफे को न देख,
मेरे खत के मजमून को पढ।, मेरे लिफाफे को न देख
बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala): Madam, I thank you for permitting me to speak a few words on this very solemn occasion. I consider it an emotional occasion, emotional occasion in the sense that during the friendship of Members from various political ideologies and standpoints, sometimes a very wonderful relationship is born among the Members of the House. It is very wonderful to have Members coming from different corners of the country, speaking different languages, having various philosophies about life and attitudes towards life and, in spite of their having many, many differences, as our country's important particularity is described as 'unity in diversity', such a great unity being born among the Members of diverse qualities and diverse characters.

Madam, on this occasion, only with a heavy heart, we can bid farewell to the senior Members, who have made their contributions not only to the development of the political arena of the country, but also to the legislations that have been enacted in this House. These institutions are great and Members are just like pebbles; like pebbles come and go, they appear and disappear, but what remains is the institution. I think it is an occasion for each and every one of us to take the pledge that we will do our best for the protection of the grandeur and the greatness of the institutions that we have. And, Rajya Sabha, no doubt, is one of the great institutions of our democracy with which we will be able to go through the problems of the country, and try to solve them. I think this is an occasion for us for a self-appraisal when we look into our own selves as to how many landmark legislations we were able to make in the recent years. For example, legislations which are very much related to the basic problems of human beings, of the citizens of the country. I have a feeling that in the recent years, there has been a terrible deviation from the basic problems of life, and most of the time, the valuable time of this House is taken away by emotive issues. This is an occasion for us to take another pledge that we will try our maximum to avoid such situations. Members coming from various political parties and having different political ideologies will take a pledge that they will try hard to bring once again this Rajya Sabha to its basic form, and we will be able to make landmark legislations which are related to the basic problems of human life in this country, instead of wasting time on emotive issues which produce nothing, the issues about which the people are not bothered, and the issues which are taking away much our time, and in which process, the basic problems relating to the people are neglected, some times. I think, in the near future, we will be able to look into this matter. Madam, there are great personalities, whom
we have described as great teachers, among whom you are also there, and among them, other senior Members like Shri Jaswant Singh, Shri O. Rajagopal, Shri S. Viduthalai Virumbi, Shri Balkavi Bairagi are there. Shri Balkavi Bairagi is poetic from top to bottom. By poetic I mean affectionate and handsome. By handsome I mean that our senior Members have kept very cordial relations with us. I remember the day when I came to this House and after speaking a few words, Madam, you congratulated me. I think many other junior Members will be having such great moments of memories, and history is called the gramophone of society. By gramophone I mean that the history is keeping the record of various voices of society, voices of generations, and I think, the history of this House will be a greater record of keeping vioces of not only various personalities but also of different ideologies. Madam, there is a couplet of Shakespear. He says that there is a tide in the life of every individual, which may lead him to fortune. Coming to this House and sharing the moments with the Members here give us the moments of fortune, and I would like to say one thing. Our seniors have immensely helped us, especially, Shri O. Rajagopal, hailing from Kerala, Smt. Saroj Dubey and other Members, and I think, many of them will be returning, and only with pain, we can wish them all the best. I am reminded of a couplet from Mir Dard, a famous Urdu Poet.
"इतना पैगाम "दर्द का कहना,
जब सबा कुए यार में गुज़रे ।
कौन सी रात आप आएंगे,

> दिन बहुत इंतज़ार में गुज़रे।

I think, we will be able to wait for. Thank you.
उपसभापति : सतीश प्रधान जी, आप बोलिए। माफ कीजिएगा,your name was before Mr. MP. Abdussamad Samadani's name. But I missed it.

श्री सतीश प्रधान ( महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, मुझे इससदन में 12 साल होने को आए हैं, मैं 12 सालों से इस सदन में आ रहा हूं। जब मै शुरू में यहां आया था 1992 में, तब सदन की परिस्थिति मुझे नज़दीक से देखने को मिली और कुछ भी समझने से पहले, एक बात समझ में आ गई कि हमारे यहां झुग्गी-झोप्ड़पट्टी में पानी के नल के ऊपर जिस ढंग का झगड़ा चलता है, उसी ढंग का झगड़ा जिस हाऊस में चलता है, उसका नाम राज्य सभा है मैं जब से आया तभी से सदन का बंद होना, शोर-शराबे की वजह से सदन का ऐसा स्वरूप मैंने देखा और आज विदाई के समय भी सन् 2004 में यह देख रहा हूं कि आज भी सदन कोई कामकाज नहीं करते हुए बंद हो रहा है।

कौन किस के लिए जिम्मेदार है, क्या है, इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जब 1992 में मैं सदन में आया था तो डायरेक्ट म्यूनिसिपेलिटी से ,मेयर के पद पर काम करते हुए वहां से यहां आया। तब से मैने इस सदन के बारे में यह सुन रखा था कि यह देश का सर्वोच्च सदन है। ऐसा महसूस किया था और ऐसी उम्मीद लेकर में यहां आया था। लेकिन यहां आने के बाद में इस सदन का स्वरूप देखने के बाद मैं कुछ खुश नहीं रहा। मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि जितने बुजुर्ग लोग जो देश के नेता है तथा जो हमारे यहां माने जाते हैं तथा विदेशों में भी सब जगह वे माने जाते हैं, उनको सदन मे नजदीक से देखने के लिए तथा उनका बर्ताव मुझको देखने को मिला और वह भी बहुत अच्छा लगा ऐसा नहीं था। लेकिन जैसे सहारा में ओएसिस रहते हैं वे ओएसिस भी मैंने इस सदन में देख और इस तरह से यह 12 साल का समय उधर देखते हुए पता नहीं कैसे चला गया मैडम, जब भी कोई प्रोब्लम निर्माण हुआ करती थी तो मैं कभी भी आपसे मशविरा कर सकता था और आपसे बातचीत करके मैं बहुत अच्छे ढंग से बर्ताव कर सकता था, सीख सकता था। यह आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी की है कि जो आपने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया।

मैडम, सदन में मैने गुजराल साहब को भी देखा है कि जिस तरह से वे यहां बोला करते थे। आवाज तो उठाने वाले बहुत देखे। एक से एक ऊंची आवाज उठाने वाले बहुत थे, दोनों साइड में थे, लेकिन गुजराल साहब अपना मुद्दा रखने के लिए जब खड़े होते थे तो काफी अच्छा लगता था। डा० कर्ण सिंह का नाम भी लेना चाहूंगा। श्री रंगनाथ मिश्र जी जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि उनको सुनना चाहिए। हमें जो बात मालूम नही है वह भी हम कुछ यहां समझ रहे हैं। इनका वक्तव्य रहा करता था, जिसका मैं यहां विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। इस माहौल में जब सुषमा जी कभी बात करती थी तो उनकी अलग भूमिका और पहलू सामने आया करता था जिसका उल्लेख करने की मुझे आवश्यकता होती है । श्री अरूण शौरी जी भी जब यहां बात करने के लिए खड़े रहते थे तो अलग किस्म की यहां बात आती थी। श्री एड़अडों फेलिरियो भी जब बात करते थे तो उनका बोलने का ढंग ही अलग था। लेकिन जब बात शुरू कर देते थे तो मैडम, मेरे जैसे कम अंग्रजी समझने वाले आदमी को भी उनकी बात समझ में आ जाती थी। मुझे यहां लोगों के साथ काम करने का जो मौका मिला उससे मुझे अभिमान लगता है कि आज यहां से जाते समय ये सभी मेमोरीज साथ में लेकर जा रहा हूं। यदि मैं गौतम जी को याद नहीं करूं तो यह उनके ऊपर नहीं मेरे खुद के ऊपर अन्याय होगा। मैडम, मैं जिस दिन यहां आया था तो अकेला ही अपने पक्ष की ओर से था। उस समय माहौल ऐसा था कि सब हमारे कांग्रेस के दोस्त या कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्त या उनके एलाइज ये सब लोग टूट पड़ते थे, जैसे मैं अकेला यहां बैठा हूं और यें सब लोग चारों तरफ से मेरी आवाज़ को बंद करने के लिए टूट पड़ते थे। ऐसे समय पर जिन्होंने मुझे विश्वास दिलाया मेरा करेज़ बढ़ाया उसमें सबसे बड़ा हिस्सा गौतम जी का है। गौतम जी, मेरी बगल में आकर बैठ जाते थे और कहते थे कि आप डरो मत, आप बोलने की कोशिश करो, आप डटकर बोलो और मैं वैसी कोशिश किया करता था। मुझे इस बात का आनंद है कि शिव सेना के ऊपर, मेरी पार्टी के ऊपर उस समय जो भी कुछ कीचड़ डछालने की कोशिश की गयी या अलग विषय सामने रखने की कोशिश की गयी तो मैं अपनी पार्टी की भूमिका यहां ठीक ढंग से रख पाया और वह विषय रख पाया। ... ( व्यवधान )...

## SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): You are coming back!

SHRI SATISH PRADHAN: I am not coming back. I had decided six months back that I would not come back to this House. But I would remain in politics and I would do my best for the country. Let me assure you about it.

मैडम, जैसा मैंने गुजराल साहब का यहां उल्लेख किया है उसी तरह से डा0 मनमोहन सिंह जी का उल्लेख करना चाहता हूं। मैने उनको दोनों तरफ से देखा है उनके काम करने का तरीका या कुछ बोलने की, बात करने की जो पद्धति है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। अभी विपक्ष के नेता जो पहले सत्ता पक्ष के नेता होते थे, उनको मैने देखा है कि कभी भी, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हुए उन्होंने सभी प्रसंगो का सामना किया है। इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हिन्दुस्तान कें काफी बड़े नेताओं के साथ, काफी नजदीक से काम करने का अवसर मुझे मिला है। मै उन सभी लोगों का आभारी हूं। यह सब मौका मुझे मेरी पार्टी ने दिया और शिव सेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने जो मुझ पर जिम्मेदारी सौपीं, जो विश्वास सौंपा, उसकी वजह से मैं यह कर पाया। मैं आपको आदरणीय अपने चेयरमैन साहब को और सभी सहयोगी सांसदो को धन्यवाद देते हुए आपसे रजा लेता हूं। जाते समय मैं बहुत आनन्दमय वातावरण में और आनंद से विदाई लेता हूं। सदन में जो कमियां रहीं ये बहुत सुधरेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है और आगे जाते समय हम अच्छे ढंग से चलेंगे। मैं इतना बोलता हूं। जय हिन्द।

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश ) : धन्यवाद मैडम। मैं 4 जुलाई को रिटायर हो रहा हूं और 6 वर्ष इस सदन का सदस्य रहा। बहुत जल्दी समय बीत गया, लेकिन समय जब निश्चित होता है तो बीतता ही है, जाता ही है। पता इसलिए भी नहीं चलता है, जैसा हमारे यहां कहा गया है कि चरवैति, चरवैती, चलते रहो-चलते रहो। कर्म करते रहो तो समय का भान भी नही रहता है और बहुत जल्दी समय बीत जाता है छह वर्ष कोई कम नहीं होते। मैडम, मै जब यहां आया तो मुझे 15 वर्ष का विधान मंडल का अनुभव प्राप्त था। लेकिन एक बात मैं इस समय कहना चाहता हूं कि जब शुरू-शुरू में मैने यहां बैठकर देखा तो मुझे बड़ा विचित्र लगा कि लोग वैल में से होकर सभापति जी के पास जाते हैं, बीच में से होकर सम्मानीय सदस्य महासचिव जी के पास जाते हैं, भाषण लिखकर लाते हैं ओर यहां पढ़ते है। मुझे कुछ विचित्र लगा, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में विधान मंडल की जो परम्पराएं हैं, वह श्रद्धेय पुरूषोत्तम दास टंडन जी द्वारा डाली गयी थी। उसमें कोई भी सदस्य इस प्रकार से नहीं आ जा सकता था। मैने यहां पर देखा तो मुझे बड़ा विचित्र लगता था कि लोग अपना भाषण लिखकर लाते हैं और यहां पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता था। मैडम, बहुत सी बातें यहां से जाने के बाद आएंगी। उत्तेजना के क्षण तो होते ही हैं लेकिन यह अपने आपमें सही बात है कि संसदीय परम्परा में या संसदीय व्यवस्था में उत्तेजना भी होगी और आपस में मेल मिलाप भी होगा। हालांकि मैं उस उक्ति को नहीं मानता हूं जिसमें किसी ने एक बार यह कहा कि दो पार्लियामेंट मेम्बर जिनमें एक समाजवादी है तो वे ज्यादा नज़दीक रहते हैं बनिस्बत एक समाजवादी पार्लियामेंट

के मैंबर के और एक समाजवादी कार्यकर्त्ता के। यह कभी पहले चलता होगा, लेकिन आज की स्थिति में यह नहीं है। फिर भी संसदीय व्यवस्था में यह आवश्यक है, उत्तेजना के क्षण स्वाभाविक है मानव स्वभाव है। आग्रह होते हैं, अपनी-अपनी पालिसीज़ होती है, उसमें उत्तेजना होना स्वाभाविक है लेकिन उत्तेजना के साथ ही अगर हममें धैर्य है, अगर हममें एक दूसरे को सुनने की क्षमता है धीरज है तो निश्चित रूप से संसदीय व्यवस्थाओं का पालन होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक इस बात का सवाल है कि उच्च सदन का या राज्य सभा का क्या औचित्य है, यह भी सर्वविदित है और सर्वसिद्ध है कि निश्चित रूप से संसदीय व्यवस्था में ऐसे सदन का होना आवश्यक है और वह रहना चाहिए। जहां तक मेरा अनुभव है, निश्चित रूप से इस सदन ने अपने इस गरिमामय कर्तव्य का निर्वहन अच्छे तरीके से किया है चाहे किसी विधेयक को पारित करने के मामले में हों, चाहे किसी विधेयक को प्रवर सतिति के सामने भेजने में हो, चाहे किसी कार्य को किसी कमेटी के सुपुर्द करने के मामले में हो इस सदन ने अपने गरिमापूर्ण कर्तव्य का निश्चित रूप से पालन किया है और वह आगे भी होता रहेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मैडम, जब मैं यहां इस सदन में आया तो मुझे मंत्री पद का अनुभव प्राप्त था। मुझे विधान परिषद में नेता सदन में नेता सदन का भी अनुभव प्राप्त था। मुझे विरोधी दल के नेता का भी अनुभव प्राप्त था। मैडम, मैं आपका और माननीय सभापति जी का अनुगृही हूं कि पीठासीन अधिकारी का जो अनुभव मुझे प्राप्त नहीं था, आपने मेरे ऊपर वह दायित्व सौंपा और मेरा यह सौभागय बना कि उसका भी अनुभव मुझे प्राप्त हुआ । उसमें सभी सम्माननीय सदस्यों का चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों मुझे सहयोग मिला। मैंने भरसक यह प्रयत्न किया है कि जो पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है उसे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी का पक्ष लिए हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करूं और उस कर्तव्य का निर्वहन करने की मैंने पूरी चेष्टा भी की है। मुझे आशा है कि सम्माननीय सदस्यों ने उसे सराहा भी होगा। मैडम, मुझे इस सदन के सभी सदस्यों का बड़ा प्रेम मिला चाहे हमारी आइडियोलाजी के, हमारी पॉलिसी के विरोधी रहे हों, हमारी नीतियों के आलोचक रहे हो, चाहे मार्क्सवादी रहे हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हों सभी का सहयोग मिला है मैं उन सबकी याद को संजो कर ले जा रहा हूं । सभी लोगों का सहयोग , सभी लोगों का प्रेम ओर बहुत से विद्वान लोगों के भाषण मुझे हमेशा याद रहेंगे। मैडम, आपका जो सम्मोहन में बांधने वाला व्यक्तित्व है, जिसके जरिए आपने सदन की कार्यवाही का संचालन किया है, वह हमेशा मुझे याद रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में भी सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Madam Deputy Chairperson, I would not take much time of the House. I would take as short a time as possible. At the outset, I want to thank my leader, Dr. Kalaignar for having selected and sent me thrice to this august House. Madam, I am
very much indebted to this august House because only after entering this House, I got much enlightened. Madam, I thank all the Members of the House, the staff of the Rajya Sabha Secretariat and the staff working in the Library because without their active cooperation and help it is very difficult for us to discharge our duties. I bow my head to the people who sacrificed their lives of the independence of our country. Due to their sacrifice, our country achieved freedom.

Madam, we find that on many issues, we have had heated discussions in the House. I remember, when I entered this House in 1989, there was a heated discussion in the House. Today also, when I am leaving this House, I find some heated discussions. But, this heat is only inside the House when we discuss some issues. Outside the House, in the Lobby, we move as brothers. That is the peculiarity of this House. We belong to various persuasions in life. In spite of this, we have some sort of affinity as if we are born in one single family. I hope, this will continue forever.

Madam, with my limited wisdom, whatever I could do, I have done. But still there are some tasks to be performed. I hope those unfulfilled tasks would be fulfilled. I must personally thank Dr. Karan Singhji. About two years ago, I hade made a request to him, when I was a court member of the Jawaharlal Nehru University that a Centre for Tamil should be established in the Jawaharlal Nehru University. At that time, he had accepted it in principle. Then, I persuaded him. Yesterday morning, he actually called me up and informed that the Vice-Chancellor of the University has accepted it. Only due to the paucity of funds, it is being delayed. Within a year, the Centre for Tamil in the Jawaharlal Nehru University will be established. For that, I thank Dr. Karan Singhji, on behalf of the Tamil-speaking people living not only in Tamil Nadu but also in different parts of the world.

Madam, I also thank your good self for having been considerate to me in the House. Whenever we had discussions in the House on some issues, there was limited time for that. During the last 12 years, whenever I sought your permission to speak in the House, you never refused. All these years, you have been very considerate to me. I also thank the hon. Chairman and other Members who adorned the Chair for having been considerate to me when I spoke in this august House. Madam, only again, I thank all the Members of this House and the Members who are retiring from this House. I hope the elder Members of the Hosue would guide the younger Members in discharging their duties in the House. I hope the younger Members would do their homework well. That will automatically
help them to become more enlightened in this august House. With these words, I conclude.

DR. M.N. DAS (Orissa): Thank you respected Madam Deputy Chairman, for your kind permission to utter a few words for the last time on the floor of this august House. Madam, the poet might have sung it at the rivulet: Men may come and men may go, but I go on the ever. But what we feel today is, Members may come and Members may go; but the House goes on for ever, Parliament goes on for ever.

Madam, from the so-called ivory tower of my university campus, I ever thought of Parliament, this House, as the temple of Indian democracy. But after coming to this House, I learnt that not merely is this House a temple of democracy but it is also a centre of excellence for the highest type of education. I attentively and keenly listened to many of the learned deliberations from eminent persons on different subjects like patents, information technology, education, science, health, etc., etc., on which I had little idea. So, this is a temple of education for most of us.

Madam, the sweetest memories will remain after retirement. The kind treatment I received from some of the eminent Members of this House is superb, and they deserved respect without demanding it. I can never forget the treatment I received from men like Fali S. Nariman, and hon. General Shankar Roy Chowdhury, I can never forget the kind treatment I received from hon. Shri Arun Shourie, Jaswant Singhji, Madam Sushma Swarajij, Kapil Sibalji, H.R. Bhardwajij, Mr. Justice Ranganath Misra, Balkavi Bairagiji, and, last but not the least, Madam, from your eminent self.

Madam, I have been a professional writer for 50 years. And I propose to write a book on my experiences in Rajya Sabha. Of course, I shall be very careful and very cautious remembering the Sanskrit injunction; सत्यम् ब्रूयात् प्रियम् ब्रूयात् । मा ब्रूयात् अप्रिय सत्यम । Speak that is truth, speak that is pleasant, but never speak unpleasant truth.

I shall never speak unpleasant truth, but I shall swear that the book I am going to write will have truth and truth only and nothing but truth. I will quote some of the eminent speakers while describing the points.

Madam, with your kind permission, I shall refer to one thing which pained me the most. Sometimes, we don't feel the pulse of the people. Sometimes, we see pandemonium in the House. Madam, one day, my grandson asked me a question: What is the meaning of pandemonium?

I told him, pandemonium means chaotic order, confusion, some kind of disturbance. But doubtful myself, I consulted a dictionary. The dictionary described the same words, but within bracket lies "pandemonium was the word used by John Milton in 'Paradise Lost' as the capital of hell", Madam, we have fallen from the sweet home; home may be poor, home may be anything; but Have we fallen to the capital of hell? I have felt very sad and very sorry when I saw pandemonium in this House. But, anyway, I would mention my experiences in the House. If I live, of course, I will complete the book in time quoting many eminent persons including yourself, Madam.

Now I feel sad that six years of time could run so quickly and so swiftly like a stream. But meeting and parting, coming and going, entry and exit, welcome and farewell, like birth and death, are the eternal laws of human existence. We have to take it lightly, gladly and also sadly and with remorse. Thank you.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Madam Deputy Chairman, I remember the year 1986 when I came to this House for the first time. That corner was my seat. I was lucky that every two year I was getting a new seat in the front rows. And that is why I could reach up to this desk. It was Rajivji who brought me to this House none of my family members was in politics, though a number of my family members were involved in social work for schools, colleges, hospitals, etc. When I decided to work for public, for the country and for the poor people, I left all activities relating to my business. I find a very few faces in this House since 1986. Shri Pachouri is one of them. Madam, you are also one of them. ...(Interruptions)... That was long before. ...(Interruptions)... There are a few more faces. When I came here, Shri Venkataraman was the Chairman of this House. When I retired in 1992, the Chairman had changed and we had Dr. S.D. Sharmaji as the Chairman of this House. So, I have the privilege of working with different Chairmen up to 1992. From 1992 to 1998, Madam, as many of my friends have said, I was in public life. I was working for my Party in different capacities and moving all over the country. I did have the experience of sitting in the Treasury Benches and then in the Opposition before 1992 also, witnessing may Prime Ministers-for short periods and for full terms. Every moment, a new experience was gained. Working with anybody was a new experience. In 1998, Madam Sonia Gandhi took the Charge of the Congress Party after Congress and people all over the country requested her to do so. I was brought back to this House. Again we were on the other side from 1998 onwards. But I am glad that before

I retire, I have come back to the Treasury Benches. During this period, obviously, like any other hon. Member, I had to interact with every-body-hon. members from this side and from that side. But, I have no hesitation to say that there is absolutely no personal enmity of any kind, whatsoever, with any hon. member of this House. That is what I cherish. Some of my colleagues have mentioned about pandemonium. Some hon. Members mentioned that we came into the Well of the House. I personally feel that this a part of the democratic set up where these things happen. There is no doubt that sometimes it happens, not for very serious purpose. But, sometimes, it is very necessary to take place and because of that this House has taken some good decisions. Otherwise, probably, those good decisions would not have been taken. No doubt, we have to be disciplined. For instance, voting is important, but, abstaining during voting is, sometimes, equally important. But, this should not become the norm of the House. This should not become more important than the active deliberations.

Madam, during these twelve years, from whatever opportunities I have got to participate in different discussions/debates, I had learnt a lot. Not only this, I had the privilege, like any other hon. Member, to participate in different Parliamentary Committees and tour all over the country. I can only say that I tried to attend practically every sitting of the House whenever it was in session. If the record is seen, I would say that attendance is not that bad. And, same is the case with Committees. I always felt that if the party has given me; this privilege of coming to this House i.e., becoming a Member of this House, I owe a duty to public, to my party and to my party leader that the views of the party are expressed in different fora. If I start explaining or talking about each and every experience, I can speak for days. But, during this experience of my political career, very sad things had happened. First is the assassination of Smt. Indira Gandhi. I first got into the electoral politics in 1989 in Rajasthan. And then, our beloved leader, Shri Rajiv Gandhi, was assassinated. The feelings of those moments cannot be expressed in words. The country had lost genuine and patriotic leaders. But, I personally lost my mentor.

During these years, Madam, maybe, sometimes, during the discussions, I might have used strong language, I might have used the so-called 'unparliamentary' words. But, I assure you, Madam, that that was not international. I also know that all my friends on both the sides knew that that was not used personally against any individual. However, if anybody has felt anything of that sort, I bet to be pardoned. I would like to tell them that it was never meant against any individual.
[10 June, 2004] RAJYA SABHA
Madam, as a Vice-Chairman, I had the privilege of working with you and the hon. Chairman. I had the privilege of chairing the House a number of times. Maybe, I was slightly stricter to maintain the discipline and the time. Some hon. Members might have had hurt of the duty which I had to carry out. With your guidance and pushing from behind that everything should go on time, so many Bills had to be passed in one day. So many items had to be finished in one hour, two hours or three hours. But, finally things had happened. While in the Chair, I had to face speakers like Shri Laluji, I would like to put it on record that even he was very co-operative. So, I have no complaints against any of the speakers. I enjoyed, I relished, and I cherished every moment of my stay in this House.

I take this last opportunity to wish well all my colleagues who are retiring. I would say that wherever we are we should be in contact even after the retirement. It will be good to exchange our views and thoughts and work together for the benefit of the country.

I take this opportunity to thank our Secretary-General. I had workeo with a number of Secretaries-General. But the kind of association I had with the present Secretary-General was much more comfortable because I was in the Chair, so, I was to associate with him and he was very cooperative. I also thank the members of the staff who are very co-operative. They were helping me in my needs as a Member of this august House. Even if they are not obliging sometimes, they helped me a lot and I am grateful to all of them.

With these words, I once again thank you and thank everybody in this House and say bye-bye.
1.00 P.M.
†श्री खान गुफ़रान जजाहिदी ( उत्तर प्रदेश ) : शुक्रिया मोहतरमा। मैं जब पहली बार आया तो मेरे पीछे उत्तर प्रदेश की हंगामा परवर असैम्बली के सारे मनाज़िर थे। हमारे साथी श्री रमा शंकर कौशिक, वे भी हमारे साथी रहे। तीन टर्म वहां के बाद यहां हाजिर हुआ। यहां और वहां की सूरतेहाल में इतना फर्क था कि यहां अपने आपको थोड़ा सा ट्रेंड करने में कुछ समय जरूर लगा। मेडम, बहुत सी यादें हैं जो बाद में भूलना चाहूंगा और बहुत सी, ज्यादा से ज्यादा यादें ऐसी है जो याद रखना चाहूंगा और वही हमारा सरमाया है इस दौर का, जबकि में यहां मेम्बर था। ऐल्फाबेट में $A$ to $Z$ होते है, तो अरूण शौरी जी भी हमारे साथ रिटायर हो रहे हैं। साथ ही आए थे, साथ ही रिटायर हो रहे हैं। $A$ to $Z$ और यही हाल हुआ कि बोलने वालों में जब नाम होते थे तो कभी कभी हमारा

### 1.00 P.M.

नाम आखिर में ही आता था। हमारे नाम की वजह से हमेशा यह जो घाटा या नुकसान हुआ है, उसका भी खैर, कोई गम नहीं है। मेडम, कुछ कमेटियों का जो वर्क है, सुबे से यहां आने पर कमेटियों मे जाना और कमेटियों में इन डेप्थ किसी सब्जेक्ट पर गौर करना, उससे जो तजुर्बा हासिल हुआ है, वह बहुत अच्छा तजुर्बा है जिसका फायदा हमको हमारी बाहर की जिंदगी में भी काफी मिलेगा।

## [श्री सभापति पीठासीन हुए]

सर, जब कभी बोलने का मौका आया तो हमने अपने देश को सामने रखा, सम्प्रदायों से कोई ताल्लुक नहीं रखा, जुल्म को जुल्म माना, पीड़ित को पीड़ित माना, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो या किसी भी सम्प्रदाय का हो, अगर कश्मीर में कहीं आतंकवाद ने लोगों पर कहर ढाया तो उसी शिद्दत से इंसानियत के फर्ज़ को निभाने के लिए बोलना पड़ा, जिस शिद्दत से गुजरात में हुए हंगामों निभाने के लिए बोलना पड़ा, जिस शिद्दत से गुजरात में हुए हंगामों में, जहां इंसानियत के फर्ज़ को निभाने के लिए बोलना पड़ा, जिस शिद्दत से गुजरात में हुए हंगामों में, जहां इंसानियत का खून हुआ, बोलना पड़ा था। यह इजितिमाए जिद्देन है, सर, यहां जिद्दें बैठती हैं, नज़रिए मुख्तलिफ है पार्टियों के नज़रिए के साथ लेकिन उद्देश्य लक्ष्य और मंजिल को सामने रखकर हम बोलते रहते हैं और नतीजा यह होता है कि बहुत सख्त ज़बानों का इस्तेमाल करने के बाद, अक्सर हमारे वे भाई जो यहां बैठे हैं, जब आपस में मिलते थे तो मुहब्बत और गर्मजोशी में कोई फर्क नज़र नहीं आता था। यहां एक फर्क हुआ, अब तक मैं लखनऊ में रहा तो सत्ता के साथ रहा, यहां तजुर्बा सीटों के बदलने का मुझे पहली बार देखने को मिला। तो कभी कभी सख्त बातें हुई और कानों में पीछे से आवाज़ आई कि बड़ा कड़वा बोलता है मेरी पार्टी के लिए, लेकिन जब आपस में मिलते थे तो हाथों में वही गर्मजोशी होती थी, वही मुहब्बत होती थी और कोई फर्क नज़र नहीं आता था। कभी कभी यहां एक मफरूजा सा भी नज़र आता था कि बड़े-बड़े लोग, ऐसे बड़े-बड़े लोग गुरबत का ज़िक्र करते थे जिन्होंने कभी गुरबत देखी नहीं, कभी भूखे रहे नहीं बिना छत सोए नहीं लेकिन उसकी जोरदार तरीके से तकरीरें करते थे। तो मुझे मालूम होता था कि कितना फर्क है इंसान और उसकी सोच में। इस सोच का अहसास पढ़ने से नहीं होगा, जिस पर गुजर चुकी है उसी को इसका अहसास होगा। जो भूखा रहा है, वह भूख के अहसास का ज़िक्र कर सकता है, जो किसान रहा है वह किसान के दर्द को जानता है, जो मजदूर है, उसे जब निकाला जाता है तो उसके दर्द को एक मजदूर ही समझ सकता है। लेकिन यहां वह चीज भी कभी-कभी देखने में आई है, जो अजीब सी लगी।

सर, कुर्सी की जो पावर है, जो ताकत है, सत्ता है, इस सत्ता से एक चीज बहुत खराब निकलती है जिसको कहते हैं गुरूर, ईगो, ऐरोगेंसी । बहुत पहले, शायद रामायण के इस रूप को नहीं देखा होगा लोगों ने। भरत जी ने जब सरकार चलाई तो खड़ाऊ रखकर चलाई । सारी कुर्सियों दुनिया की होगी, जिससे आप प्यार करोगे। यह दुनिया का जवाब है कि जिससे भी प्यार करोगे, प्यार मिलेगा लंकिन एक कुर्सी ऐसी है जिसको सत्ता की कुर्सी कहते है। जैसे ही इससे मुहब्बत की जाएगी, वैसे ही यह उठाकर फेंक देगी। यह इस कुर्सी की अजीब बात है क्योंकि इसमें एक "सर" नही रहता,
"सर" कहने वाले इतने लोग हो जाते है कि 52 सर निकल आते हैं। नतीजा यह ही एक गरूर एक arrogancy ऐसी पैदा हो जाती है कि जैसे बाकी लोग इंसान नहीं है, बराबर के साथी नहीं हैं। जो human होता है, जो इंसानियत नवाज़ होता है, वह चाहे तख्त पर रहे, चाहे ताज पर रहे, उसकी हैसियत एक जैसी रहती है और वह हमेशा जिंदगी में कामयाब होता चला जाता है। जो human रहता है, वह सत्ता रहे तो रहता है, सत्ता न रहे तो भी रहता है। इसलिए कुसिर्यों के बदलने वाले सिलसिले को मैं इसी तरह से देख पाया और मुझे पहली दफा यह महसूस हूआ कि सत्ता की कुर्सी में 52 सर कैसे लगते हैं।

मान्यवर, मैंने यहां कभी-कभी अपने उधर के साथियों को बहुत सख्त सख्त भी कह डाली हैं। शायद मुझे यही मौका मिला है कि अगर कभी किसी के दिल को कोई दु:ख पहुंचा हो तो मेरे भाई, मेरे साथी , मेरे सहयोगी, अगर दिल के किसी कोने में ऐसा कोई अहसास हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि यह माफी मुझे बाद में नहीं मिलने वाली, मैं फरदन फरदन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं यही माफी लेता हूं। मैं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, मैं इसे नहीं जानता, यह मुस्तकबिल है । आज जो लमहा निकल जाएगा,Entry के दरवाजे कई हैं लेकिन जब हम Exit से निकल जाएंगे तो फिर Entry होगी, यह तो वही जानता है जिसने सबको पैदा किया है सिर्फ उसको मालूम है कि मुस्तकबिल के पेट में क्या है, क्या काम होगा।

जहां तक तजुर्बे हासिल करने का सवाल है, बहुत सी नयी बातें हमें मालूम हुई। लखनऊ और दिल्ली का फर्क, दिल्ली में कैसी सरकार है, दिल्ली में कैसे काम होते है और हम क्या-क्या काम कर सके, यह देखने की चीज। है। मै इतना ही कह सकता हूं कि इस तिशनगी पर कोई मेरा रक्फ तो देखे, तिशना है, इसलिए कि मुकम्मल नहीं हो सकता। कोई भी मुकम्मल होकर कह नहीं सकता, इसलिए कि कोई न कोई कमी तो रह जाएगी, मुकम्मल तो सिर्फ हस्ती होती है, बाकी सब नामुकम्मल होते है, कहीं कहीं कोई कमी होती है लेकिन तिशना रहता है, काम करने की जो ताकत है, वह बराबर रहती है। कुछ लोगों ने कहा कि बहुत old है। मैने कहा कि नहीं, मैं young old man हूं। अभी भी वही दम और भी वही दम और वही खम हम में है जो पहले था जब हम राजनीति में आए थे, हम पत्रकारिता से राजनीति में आए थे। हम कोई बहुत बड़े कारखाने से नहीं आए थे, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नहीं आए थे, भुखों रहकर, इम्ताहन देकर आए थे, 25 रूपए की नौकरी करके यहां आए थे। मैं यहां पहुंचा हूं इसके लिए मैं अपनी पार्टी को दाद दूंगा और अपनी लीडरशिप को दाद दूंगा कि मैं किस जमीन से उठा था, कहां से उठा और कहां-कहां पहुंचा। यह सिर्फ राजनीति कर सकती है, कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना, मेहनत करना, कोशिश करना और यहां तक पहुचना, यह बहुत बड़ी बात है। हमने सोचा था कि हम डॉक्टर बनेंगे,डॉक्टर तो नहीं बने लेकिन आज़ाद साहब की मदद से मिनिस्टर बन गए "टर" जरूर लगा और "टर" लगते लगते हम यहां तक पहुचें। अभी मै यह बात महसूस करता हूं कि जिसका जो अहसान है, वह उतारना है । में नजमा जी, जो हमारी डिप्टी चेयरमैन है, उनकी जरूर दाद दूंगा। यहां बैठकर

तकरीर के बादजब हमारी किसी बात पर या ज़ीनी जिंदगी से जुड़े हुए जुमलों पर जो उनकी एक मुहिम चलती है खतो-किताबत की मुहिम, उस मुहिम ने मुझे बहुत प्रेरणा दी कि मैं आगे बढ़कर अपने काम और अपने फर्ज को अदा कर सकूं ।

आज जो महसूस करता हूं वह यह है कि
"इस तशनगी पर कोई मेरा जरु तो देखें, इस शान से बैठे हैं कि मयखाना पीए।

मैं जाते -जाते अपने साथियों की यादें लें जाऊंगा और अपनी कुछ बातें छोंड़ जाऊंगा और नए जोश और बलबले के साथ आएंगे । हो सकता है कि मेरा भी कोई मौका लगे। कब लगेगा, उम्र रहे न रहे यह तो कुछ पता नहीं है। मै एक दो शेर सुनाकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा।
"उनका जो फर्ज है वह अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे।
और दूसरा शेर, यह हमारी डिप्टी चेयरमैंन साहिबा को बहुत पसंद है, वे आज जसवंत सिंह जी से बात करने में बहुत मशगूल हैं ।

> अब के बिछड़े तो कभी ख्वाबों में मिलें,

जिस तरह सूखे फूल किताबों मे मिले।
मैं इन अल्फाज के साथ अपने तमाम दोस्तों में माफी भी मांगता हूं अगर कहीं खता हुई हो और कहीं मोहब्बत का पैगाम मेरा हो तो उसको वे रखें और मैं उनकी याद लिए जा रहा हूं तथा वे मेरी यादों को अपने सीने में बसाएं रहें। शुक्रिया इनायत ।
[10 June, 2004]
RAJYA SABHA




## (شرى سبعابيتى صدرنشينبوـُ)








 ساتْم رباء يهان جربد سيئو






 ا اسِ جب نكالا جاتا بِ تو اس كَ درركو ايك مزدوربى سمجه سكنا بِ - ليكن يهان ير چيزبهى كبى ديكهن ميى آئ جوعجيب سى لگى-













$$
\text { ك ستركوكرسى مي } 52 \text { سركيسِلگِ بيـ }
$$







 كـيثـميسكيا بِبكيسِكياكامبوكا-










[10 June, 2004]






 إِن فرضكواداكر سكون -آج جومحسوسكرتابو وهوهي بِك
استشنگى پركوئ ميراظرفتوديكهِ



 شعر سناكر إين بات ختمكرنا چابونگا
انكاجوفرض بِوهابل سياست جان
ميرابيغام محبت بِ جهانتك بهنچٍ
 كرن مينبهت مشغولبيي
جس طرح سوكهِ بوــُعْهول كتابو ميـ مليس محبت كابيغام ميرا بو تواس كو وه ركهي اور مين انكى يادلئُ جا ربا بو اور وه ميرى يادو سين مينبائُ ربيـ شكري،عنايت-
"

ختم شد"

MISS MABEL REBELLO (Madhya Pradesh): Respected Chairman, Sir, I had no hope of coming to this House after the demise of my dear departed leader, Rajiv Gandhi. But it is only after Mrs. Sonia Gandhi became the Congress President, I immediately got a chance to be here. Sir, I am very much grateful to her. Similar/, Sir, I am grateful to you because you gave me ample opportunities to raise certain issues, particularly, issue related to social sector. I am also grateful to the Deputy Chairperson who afso gave me many opportunities to raise certain issues. Sir, I enjoyed every minute of being here, in this House. It was indeed a pleasure for me to be here in this House. Sir, I have learnt a lot of things here. This House gave me a lot of exposure, particularly, the Standing Committee on Women Empowerment. This Committee gave me an opportunity to go to the remote corners of the country, to the various States, and, there we interacted with women, and, that interaction gave us an inspiration to fight for women of India here in this august House. The Deputy Chairperson had raised the issues of women empowerment and reservation for women. I fully and wholeheartedly endorse the views of the Deputy Chairperson on the reservation for women. Sir, since we could not do it during our tenure here, I wish the people who come after us would be able to do it. Sir, hon. Prime Minister is here. I request him to take up this issue to see that women definitely get, at least, 30 per cent reservation. Actually, women should get 50 per cent reservation in both the Houses of Parliament. But of course, knowing the mindset of men, we know that since it is not possible, I feel at least, they should agree to 30 per cent. I request and beseech the hon. Prime Minister to do the same. Sir, you know, I am a social worker. While I was in this House, I had managed to raise the issues to alleviate poverty to ensure that basic needs, basic human rights like food, clothes, clean water, health and education for all. I had raised these type of issues. I had raised the issue of destitutes. I had raised the issues of physically and mentally challenged. I had raised the issue of slum-dwellers. Sir, I had raised the issue of less-privileged section of our society. I request the hon. Members who are here, to raise these issues in the days to come in order to ensure that these under-privileged section of our community--30 per cent of people-who still do not have adequate means to lead a happy life get these basic needs. I would request them to ensure that they get their basic needs so that all these people whom we sometimes feel that they are liability to the nation may become an asset to the
nation in order to build up a strong country. Thank you very much, Sir, for having given me an opportunity.

## MR. CHAIRMAN: Shri N. Jothi.

SHRI N. JOTHI: (Tamil Nadu): Sir, I am not retiring (Interruption)..... No, I am not retiring. Some of them may like me to retire, but I am not retiring!

श्रीमती सरोज दुबे ( बिहार) : माननीय सभापति महोदय, छह वर्ष पहले जब इस सदन में प्रवेश करने का मौका मिला था तो मैने सोचा भी नहीं था कि छह वर्ष यानी 2190 दिन इस तरह से पंख लगाकर उड़ जायेंगे, बिल्कुल मुट्ठी में बंद रेत की तरह से फिसल कर समय चला गया और आज विदाई और जुदाई का क्षण आ गया। आना और जाना, मिलना और बिछड़ना प्रकृति का एक शाश्वत नियम है । घर , परिवार, समाज की तरह यह उच्च सदन में भी लागू है। यही कारण है कि प्रति दो वर्ष इससदन में एक ज्ञान का स्त्रोत एक नई ऊर्जा के साथ, कभी कभी अपने पुराने अनुभव को समृद्ध भंडार के साथ मिलता है और इसकी धारा के साथ प्रवाहित होने लगता है। जन-समस्याओं, राष्ट्रिय और राष्ट्र हित से जुड़ी बौद्धिक चिंतन की निरंतर प्रवाहमान अदृश्य धारा में एक उपधारा के रूप में शामिल होने का मुझे भी गौरव प्राप्त हुआ और इसके लिए मैं देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखने के लिए कृतसंकल्प, दलित शोषित, बेजुबान, वंचित लोगों और सर्वहारा की जुबान को बुलंद करने वाले तथा साम्प्रदायिकता को इस देश से उखाड़ फैंकने के लिए वचनबद्ध और व्रत लेने वाले श्री लालू प्रसाद जी की आभारी हूं जिनकी वजह से मुझे यहां आने का और अपनी भागीदारी प्रस्तुत करने का अवसर मिला । श्री लालू प्रसाद जी इस सदन के सदस्य रहे हैं। मुझे क्या सभी को यह अनुभव होता है कि उनकी आवाज की गूंज आज भी इससदन मे तैर रही हैं, हालांकि वे इस समय लोक सभा के माननीय सदस्य हैं। उन्होंने इस देश में कुल्हड़ के प्रयोग का प्रचलन करके पूरे देश में करोड़ों बेरोजगारों के हाथ में रोजगार दे दिया है। खादी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने जो घोषणा की है उससे हमारा सुप्त होता हुआ खादी ग्राम उद्योग एक बार फिर से नवजीवन प्राप्त कर लेगा।

सभापति महोदय, जब मुझे इससदन में प्रवेश करने का अवसर मिला तो मेरे पास लोक सभा के अनुभव का एक मजबूत आधार था, लेकिन फिर भी, यह उच्च सदन था, मन में उत्सुकता थी, कौतूहल था तो मैने अपनी बहन श्रीमती चन्द्रकला पांडे से पूछा कि इस सदन के बारे में कुछ बताइये । उन्होंने अपना अनुभव एक कविता में ढालते हुए कहा,

कभी हां पर शोर, तो कभी ना पर शोर कभी खींचतान बातों की, कभी बहसों का दौर, कभी तूफानी हलचल पर अध्यक्षीय भार, कभी डूबकर रह जाते, तो कभी हो जाते पार।

उन्होंने संक्षित में इस सदन का ब्यौरा हमें दे दिया। इसी डूबने और उतारने की प्रक्रिया में छह साल गुजर गये और हम समझ ही नहीं पाये कि हम सब कब जुदा होने वाले हैं और जुदा होने की नौबत आ गयी। लोक सभा के विराट अस्तित्व के सामने यह सदन एक अंतरंग परिवार सा लगा। हर सदस्य अपने मुद्दों को अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग अलग अंदाज में उठाता । कुछ तो बड़े आक्रामक होकर हमलावार स्थिति में आ जाते, कुछ बड़ी ही संजीदगी से अपनी बातों को रखते अक्सन मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में शब्दों की जंग हो जाती जिसे दूर से देखने वाले समझते कि अभी यहां पर तलवारें खिंच जायेंगी, कोई दुर्घटना हो जायेगी, लेकिन पलभर में वातावरण बदल जाता और हास्य और मुस्कान की छटा बिखर जाती और यह सदन एक बार फिर खुशी के माहौल में आ जाता । ये विलक्षण क्षण है जो संजोकर रखने वाले हैं। कभी एक पक्ष चुटकी लेता तो सदन ठहाकों में गूंज जाता, कभी अतिगंभीरता से विचार कर रहे सदन पर विपक्ष कावार सत्ता पक्ष के लोग अपनी गरिमा बनाये रखने के लिए सुनकर तिलमिलाकर रह जाते । एक विचित्र सा वातावरण इससदन का था, जिसकी यादें हमेशा मन को गुदगुदाती रहेंगी। महोदय, इससदन के आप सभापति है। आपका स्नेहपूर्ण, मगर कठोर अनुशासनपूर्ण व्यवहार हमारे उच्छश्रृंखला होते हुए शबदों के तीखेपन को कम करने में बहुत सफल रहता था। कठोरता और स्नेह का सम्मिश्रण मैने आपमें ही देखा और इसको भी भूल पाना बहुत कठिन है कि किस तरह से आपकी छत्रछाया में हम लोगों ने अपनी भूमिका अदा करने का सफल प्रयास किया। आदरणीय नजमा जी के बारे में मैं यही कहूंगी कि तारीफ करूं उसकी .....आपकी छवि हिन्दुस्तान की सीमा को पार करके अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी छटा बिखेर रही है आपने महिलाओं के लिए जो कुछ किया और इस देश की गरिमा बढ़ाने के लिए जो कुछ किया, उसको मैं शब्दो में नहीं बांध सकती। माननीय मनमोहन सिंह जी का व्यक्तितत्व तो इतना विशाल है कि मेरे पास शब्द नहीं हैं, लेकिन फिर भी में कहने का प्रयास करूंगी । अत्यंत शिष्ट, ईमानदार मोहक व्यक्तितत्व और एक प्रखर बुद्धि वाले हमारे प्रधानमंत्री, एक ईमानदार प्रधानमंत्री को पाकर पूरा देश अपने को गौरवमय महसूस कर रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को आप जैसे व्यक्तित्व का ही इंतजार था और आज वह कुर्सी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं। माननीय प्रणव मुखर्जी की छत्रछाया में रहकर हम लोगों ने बहुत सा काम सीखा, उनके बीच भी हमें काम करने का मौका मिला। हमारे भाई सुरेश पचौरी जी के बिना तो सदन की कल्पना मुश्किल है जब ये पिछली बार रिटायर हो रहे थे तो हम लोग सोच रहे थे कि सदन कैसे चलेगा? इनका अपनी बात को प्रस्तुत करने का और विपक्ष के ऊपर पलटवार करने का जो तीखा अंदाज हैं, उसका कोई जवाब नहीं हैं। मैं आदरणीय कौशिक जी की आभारी हूं हमारी बहन माया जी,बहन चंद्रकला जी की कविता मैंने अभी सुनाई, मेरी बहन सरला माहेश्वरी जी हैं हमारे बीच में अत्यंत विद्वान श्री नारीमन जी हैं, हमारी बहन सविता शारदा है। आदरणीय जसवंत सिंह जी ने हमेशा उबाल पर ठंडा पानी डालकर उसको ठंडा करने का प्रयास किया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको भूल पाना मुश्किल हैः सबका नाम लेने का समय नहीं है। हमारी पार्टी के लीडर प्रो० रामदेव भंडारी जी, हमाने मंत्री श्री प्रेम गुप्ता जी, हमारे बागड़ोदिया जी, हमारे कपिल सिब्बल जी: सभी की

यादें हम अपने मन में संजोकर ले जारहे हैं। हमारी बहन अम्बिका सोनी जी, जिन्होंने अपने त्याग से एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इतने बड़े पद को ठुकराकर देश में अपना एक स्थान बनाया है और हमारे लिए एक अनुकरणीय पथ अग्रसारिता किया है जिसके लिए हम उन्हें याद करते रहेंगे। हमारे अहलुवालिया जी का तो अंदाज ही निराला है। उनको तो भूलना ही मुश्किल हो जाएगा। हमारे राजीव शुक्ल जी की हर क्षेत्र में अलग मिसाल है। भाई अरूण जेटली जी को भी स्मरण रखूंगी क्योंकि उनका भी कहने का अंदाज निराला है। इस तरह से सभी यादें बहुत ही सुहावनी और मन को गुदगुदा देने वाली है। मैं अपने सेक्रेटरी जनरल साहब का आभार व्यक्त करतीहूं। उनका भी बड़ा सहयोग रहा। अन्य सभी लोगों का भी सहयोग रहा। बस एक बात कहना चाहूंगी कि अगर मेरी तरफ से कोई अभद्रता हो गयी हो, माननीय जसंवत सिंह जी के प्रति या किसी के प्रति भी, तो उसको अन्यथा न लें। साथ उठने बैठने पर कभी नोक-झोंक हो ही जाती है, कभी अभद्रता हो ही जाती है परन्तु यह तो आपकी महानता है आपका बड़प्पन है कि उसको भूल जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं सभी लोगों से क्षमा याचना करती हूं कि जाने अनजाने अगर कुछ कह दिया हो तो आप लोग क्षमा करेंगे। यहां की बड़ी खट्ठी मीठी स्मृतियों को मैंने संजोकर अपने मन में रखा है और उसको मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूं । मैं यह कह कर आज्ञा चाहूंगीं कि

अलविदा कहकर भी, कुछ गुस्ताखियां करेंगे हम, चाहत आपके साथ की, पल-पल किया करेंगे हम, न मिले आप, तो बीते लम्हों की ही, खट्टी मीठी यादें के साये में ही, जी लिया करेंगे हम, और फिर यादों के साये में ही, जी लिया करेंगे हम,
इसलिए इतना और कहना है
उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो।
न जाने किस गली में जिन्दगी की शाम हो जाए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी बहुत आभारी हूं और साथ ही साथ सभी लोगों को नमन करते हुए कहना चाहती हूं कि मुझसे जो भूल हुई हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे और सारे लोगों की याद हम संजोकर ले जाएंगे। अगर मौका मिला तो फिर मिलेंगे। यह दुनिया गोल हैं।कहीं मुलाकात होती रहेगी इससदन के सीमित दायरे से निकलकर पूरे देश में, अगर आपकी शुभकामनाएं रहीं तो देश के प्रांगण में और जन सेवा करने का मौका मिलेगा, और लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश ) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे सदन में इस सत्र के, इन क्षणों में बोलने का अवसर दिया मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा बल्कि संक्षिप्त में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। यह मेरा सौभाग्य है कि सदन

के दोनों पक्षों के नेता इससमय सदन में मौजूद हैं और हम लोगों को सुन रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री महोदय मनमोहन सिंह जी विराजमान हैं और उधर नेता प्रतिपक्ष श्री जसवंत सिंह जी विराजे हुए हैं। इनकी उपस्थिति में यदि मुझे अवसर मिलता है तो मैं समझता हूं कि यह मेरा अतिरिक्त सौभग्य है। माननीय सभापति महोदय। आज से 6 वर्ष पहले के समय को जब मै याद करूं तो संस्मरणों में जाने पर तो बहुत समय लग जाएगा । लेकिन मैने इस सदन में बाल चार्टर पर बोलने हुए एक बात कही थी। उस वक्त आप आसंदी पर नहीं थे। नजमा जी भी आसंदी पर नहीं थीं, शायद पटेल साहब आसंदी पर थे । जब बाल चार्टर पर बहस हो रही थी तब मैने एक वाक्य कहा था कि इस सदन में मै वह व्यक्ति हूं जिसको साढ़े चार वर्ष की उम्र में महोदय मेरी मां ने खेलने के लिए जो खिलौना दिया था वह भीख मांगने का बरतन था। मुझे यह कहा था कि "बेटा पड़ोस में से कुछ मांग कर लाओगे तो घर में चूल्हा जलेगा वरना हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? मैने यहां से जिंदगी शुरू की थी जिसे हम यह कहें कि प्रत्यक्षतः मै और मेरा परिवार शत-प्रतिशत गलियों का भिखमंगा रहा है। भिखारी शब्द में गरिमा होती थी लेंकिन इस देश मे मैं तो उससे भी नीचे मंगता रहा और गलियों में भीख मांगता था। दुतकार सहता था, प्रताड़ना सहता था, बर्दाश्त करता था और अपमान सहता था। ऐसे परिवार का एक व्यक्ति दो बार मध्य प्रदेश में मंत्री बने, एक बार पार्लियामेंट सैक्रेटरी बने, विधायक बने, एक बार लोक सभा का सदस्य बने और आज जब मैं आपके सामने निवृत होकर यहां से विदा ले रहा हूं कि यदि मै यहां पर आया हूं तो कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए मेरे जीवन के अब तक 60 वर्ष गुजरे हैं, उनका बल तो है ही लेकिन इससदन में लाने के लिए केवल एक व्यक्ति था जिसका में यहां जिक्र नहीं करूंगा तो मेरी तरफ से बड़ा छोटापन होगा। 1 मार्च , 1998 को श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है और 10 जून 1998 को मुझे यहां पर आपके सामने लाकर खड़ा कर देती है। तीन महीने के भीतर ही मैं यहां पर आ गया। अब मुझे यहां पर 6 वर्ष पूरे हो गए हैं एक यादों का बगीचा लहरा रहा है लेकिन इस बारे में मै आप से क्या कहूं जब हम वापस लौट कर जाएंगे तो कैसे देश में जाएंगे? इन दिनों की अगर मैं एक छोटी सी कहानी आपको आधे मिनट में बता दूं तो आप चकित रह जाएंगे और सारा सदन चकित रह जाएगा। हुआ यह कि अभी राज्य सभा के चुनावों को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, स्टे दे दिया। ज्यों ही स्टे हुआ, मेरे पास दस पंद्रह दोस्तों के टेलीफोन आ गए, बोले कि अब तो स्टे हो गया है मुकदमे में, लंबा चलेगा, आप जहां बैठे हो बैठे रहो। यकीन मानिए, यह सच्चाई है। लोग यह मानते है कि अब तो स्टे हो गया हैं, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट मे है, बरसों तक चलता रहेगा। हमको सलाह दी जाती है कि आप वहां से हिलिएगा मत और अपना आना जाना बराबर रखना। ऐसे देश में माननीय सभापति महोदय, वापस लौट रहे हैं। हम जा रहे हैं, हममें से कई लोग जा रहे है। आप हमें आर्शीवाद देकर यहां से विदा कर रहे हैं। इन छह वर्षो में हमने यहां पर दो सभापति देखे। जिस समय हम आए, कृष्णकांत जी थे, आज आप हैं। जब तक आप भैरों सिंह हैं तब तक हमें आपसे कोई डर नहीं है लेकिन ज्यों ही आप भैरों बाबा बनते हैं, हमें डर लगता है। आपका आर्शीवाद हमें मिलता रहे, यह

भी एक आनन्द की बात है। आज जब वहां बैठे हुए थे और छह वर्ष तक मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में काम करते रहे। प्रणव दा थे, उनके साथ बैठते थे, भाई सुरेश पचौरी जी का पता, 28 तुगलक क्रेसेंट तो मैने मेरे लिये सारे हिंदुस्तान मे दे रखा है। इसी पते पर मेरी डाक आज भी आती जाती है। माननीय सभापति महोदय, सब कुछ हुआ लेकिन कुछ बातें नई हुई। उन बातों को मै भूल नहीं सकता। वे बातें ये थीं कि इस सदन मे मैं उन लोगों में शमिल हूं जिसने भारतवर्ष के भूगोल मे तीन नई लकीरें खींचकर तीन नए प्रदेश बनाए और उसमें हमारी भागीदारी है। मुझे खुशी इस बात की है लेकिन साथ साथ कड़वाहट कितनी हमारे प्रति देश में रही, इसका भी अंदाजा लगाइए। सबके प्रति मैं अकेले अपनी बात नहीं करता । हम पर संसद पर हमला हूआ और हमला होने के बाद हमारे कुछ लोग शहीद हुए, मारे गए हमने श्रद्ध्जजलियां दीं, कइर्यो ने मंर्चो पर कविताएं पढ़ी कि ये सांसदगण अभी भी जिंदा घूम फिर रहे हे? हम लोगों के बारे में कहा गया कि ये गोलियां इन पर क्यो नहीं चलीं । यह हमारी प्रतिष्ठा देश मे हो चली थी और उस सबके बावजूद आज हम अपनी नई प्रतिष्ठा के आयोजन के लिए आपके आसपास बैठे हुए हैं। घर परिवार की स्थिति यह है। में यहां का अनुभव नहीं कहना चाहता हूं। दो धब्बे मुझ पर जीवन में नहीं लगे। वे आपके सामने स्पष्ट करके अपनी बात कहूंगा। मुझे कुल चौदह पंक्तियां पढ़नी है। कुल मिलाकर दो धब्बे मुझ पर नहीं लगे। एक तो यह धब्बा मुझ पर नहीं लगा कि मैं दस वर्ष तक मध्य प्रदेश की विधानसभा में रहा। पांच वर्ष तक लोकसभा में रहा और छह वर्ष तक इस सदन में रहा लेकिन चाहे जितनी उत्तेजना हो, कुछ लोगों से मैने सीखा। मैने सीखा श्री राजीव गांधी से, मैने सीखा श्री रामनिवास मिर्धा से, मैने सीखा डा० कर्ण सिंह से, मैने सीखा डा० बलराम जाखाड़ से। महानुभाव सभापति महोदय, उत्तेजना में चाहे संसद की छत भरभरा कर गिर पड़े तो भी ये लोग अपने स्थान से नहीं हिलते। मैं आज तक वेल मे नहीं गया, लेकिन जिस गैलरी में हमारे अखबार वाले मित्र बैठे हैं, उनमें से किसी ने मेरा फोटो नहीं छापा कि में आज तक वेल मे नहीं गया, फोटो उन्हीं का छपता है जो वेल में चले जाते है। दूसरे मैने कभी दलबदल नहीं किया।

श्री सभापति : यह आपके लिए अच्छा हुआ, छाप देते तो घरवाले पूछते कि आप कुएं में क्यों गए थे।

संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विंकास मंत्री ( श्री गुलाब नबी आज्राद ) : तैरना नहीं आता।

श्री बालकवि बैरागी : मुझे पब्लिसिटी का कोई मोह नहीं है लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम किस युग में से निकल रहे हैं। मेरे घर तो कहावत हो गई है। लिखते पढ़ते समय अगर मुझे थोड़ी सी गर्मी आ जाए तो मेरे बच्चे और मेरे पोते जाकर मेरी पत्नी से कहते है कि "मां, पापाजी वेल में आ जाएंगे तू ठीक रह । मेरी पत्नी को समझाते है। यह हालत हो रही है । ऐसी स्थिति में हम आपका आर्शीवाद लेकर यहां से विदा हो रहे हैं। अलग अलग पार्टी के लोग हैं। माननीय महामहिम इस आकाश में, इन छह वर्षो मे मैने हजारों इंद्रधनुष नए तरीके से देखें हैं। इतने इंद्रधनुष कभी इतना तना नहीं हो सकता है कि हमसे पहले तने हों, लेकिन इतने इंद्रधनुष इस

आकाश मे तनते हुए देखना गर्व, शान की बात है । कल हम वहां थे, आज इधर हैं कल आपके बाएं थे, आज हम आपके दाहिने है। इसको कहते हैं मेरी जन्मकुंडली का जोग। लड़ना था तो मैं उधर था और जब सब कुछ ठीक है तो आपके यहां से बैरागी होकर जा रहा हूं। जब सब कुछ ठीक है, अपने अनुकूल लगता है, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, मैं जसंवत सिंह जी का कितना आदर करता हूं मैं कहता हूं कि पौने आठ सौ संसद में यदि कोई रहीम पर अधिकार के साथ बात कर सकता है तो इन सांसदों में केवल एक व्यक्ति है, उनका नाम है जसवंत सिंह जी। रहीम के सच्चे उत्तराधिकारी मैं इनको मानता हूं । ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना, नजमा जी के साथ बैठना, इनकी झिड़कियां खाना, इनका प्यार पाना, सब हमने किया है। वक्त वक्त पर हमें इन्होंने डांटा भी है, वक्त वक्त पर इन्होंने सम्भाला भी है, इनकी शुभकामनाएं लेना बड़ा काम है।

डा० मनमोहन सिंह जी के साथ काम करना एक बड़ा सौभाग्य रहा है । महोदय और भी हमारे मित्र बैठे हैं, माननीय मोतीलाल वोरा को मैने यहां पाया है। मैं एक संस्मरण सुनाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि उसे अवमानना न समझे । उस के बाद एक कविता पढ़ देता हूं। माननीय सभापति महोदय, हम तीन लोग मध्य प्रदेश से चुनकर आए थे एक तो मैं, एक मेरी बहन मैबल रिबैलो ओर तीसरे श्री झुमुक लाल भेंड़िया हम तीन कांग्रेस से थे और चौथे श्री राजगोपाल बी0जे0पी० से आए थे। इसपर अखबारों ने छापा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्या चमत्कार है कि एक महिला को भेजा, एक पुरूष को भेजा और एक भेंडि।या भी भेज दिया। सभापति महोदय, उन का सरनेम भेंड़िया है। मै ने अखबार वालों से कहा , भाई वह आदिवासियों के नेता हैं, हमारे मित्र हैं, साथी हैं, इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की कांगेस का करिश्मा लोगों ने अखबारों में छापा जिसका हमें खंडन करना पड़ा।

महोदय, ऐसे में हम आप के बीच से विदा हो रहे हैं और कई अनुभव लेकर जा रहे हैं। वोरा जी को सदनमें देखा । वह लौटकर आए, अच्छा लगा। हमारे कई मित्र उधर बैठे हैं। अगर उन के नाम लूंगा तो 50 नाम लेने पड़ेंगे । हमारे दक्षिण के लोग उत्तर के लोग, पश्चिम के लोग, वामपंथी के लोग आज ये सब भाई लोग बड़े प्यार से बात कर रहे हैं।

सभपति महोदय, मैं हमारे प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उन की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गयी हैं। उससमय हमारा प्रतिपक्ष बार बार कहता था और डा० साहब को इंगित कर के कहता था कि हम तो आप की नीतियों का पालन कर रहें हैं। इसलिए अब डा0 मनमोहन सिंह जी पर यह जिम्मेदारी ज्यादा आई हैं, लेकिन इस में कोई शक नहीं हैं कि हम पूरी तरह से इन के साथ हैं। महोदय मैं शुभ कामना हूं कि यह सदन यशस्वी रहे, कामयाब रहे, मैं मानता हूं कि अगर एक बैरागी, जन्म का भिखमंगा आदमी अगर इस सदन में आकर के०के० बिड़ला और आर०पी० गोयनका जैसे लोगों के साथ बैठ सकता है तो इस से बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है? यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इन लोगों के साथ बैठे। मैं कितने नाम लूं? यहां हमें ऐसे बड़े बड़े लोग मिले। भाई राजीव शुक्ल मेरे पास बैठे हैं। इन का एक क्लब है और माननीय सभापति महोदय आज उस क्लब के 9 सदस्यों में से 6 मंत्री हो गए हैं। आज लोग उस क्लब को ढूंढते फिर रहे हैं कि उस क्लब की मेंबरशिप मिल जायें।

श्री राजीव शुक्क ( उत्तर प्रदेश ) : आप इंडो यू०एस० पाल्रियामेंट फोरम की बात कर रहे हैं, आज उस के अध्यक्ष श्री अरूण जेटली होने जा रहे हैं। ... ( व्यवधान ) ...

श्री बाल कवि बैरागी : मै निवेदन कर रहा था कि आप के क्लब में से 6 लोग मंत्रिमंडल में आ गए हैं... ( व्यवधान ) इस सीमा मक बात आगे चल पड़ी है और लोग राजीव शुक्ल को ढूढंते फिर रहे हैं कि हम को मेंबर बना लो।

श्री राजीव शुक़ : हम खुद ही नहीं बन पाए हैं।
श्री बालकवि बैरागी : महोदय मैं सोनिया जी का मन से बहुत आभार मानता हूं और मैं यकीनन् कहता हूं कि अगर उन का आंचल मेरे सिर पर नहीं होता तो मै गलियों का भिखमंगा इससदन में नहीं आ पाता । सभापति महोदय, मुझे यह कहने में कोई संकोच नही है। अब इस सदन के बारे में जहां कुल मिलाकर 6 वर्ष मैं बैठा हूं और मेरे सभी मित्रों ने जो कुछ कहा है, उस के लिए कुल मिलाकर 14 पंक्तियां आप के सामने अर्ज कर रहा हूं।

जीवन का नवजीवन देता, संसद का यह उच्च सदन
अपनेपन का अमृत देता, इसका गर्वित शुभ गगन ॥
संविधान कापावन आंगन, नई दिशाएं देता हैं,
निर्मल करता, शुचिता देता, कलुष सभी हर लेती है ॥ पूरब पश्चिम, उत्तर-दक्षिण दिशा दिशा से सब आते, अपना अपना राग छोड़कर देश राग में सब गाते ।

महोदया,यहां सभी अपना अपना राग लेकर आते हैं , लेकिन यहां ज्योंही आते है तो देश के कल्याण की बात करने लगते हैं और सच्चा भारत यहां समझ में आता है। महोदय मैं बहुत गंभीरता के साथ सभी सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं कि अगर हो सके तो आप मेरे स्पर्श को मेरे मर्म को छूने की कृपा करें।

भारत यहां समझ में आता, देश यहां दर्शन देता, धड़कन धड़कन राष्ट्र बोलता, सत्य यहां सुधियां लेता। वे सांसें सचमुच सार्थक है जो बीती इस उपवन में, यादों का धन लेकर जातें, सब के सब अपने मन में॥ कितना सीधा, कितना समझा, फिर भी कहना बाकी हैं, इसमंदिर कादेव देश हैं, इस की अदभुत झांकी हैं।। मां संसद। अपने चरणों में मेरा भी वंदन लेना, मुझ से जो भी भूल हुई हो, उस को मुझे क्षमा देना।।

PRIME MINISTER (DR. MANMOHAN SINGH): Hon. Chairman, Sir, I rise to associate myself with the warm sentiments expressed by so many hon. Members at a moment we part from several of our esteemed colleagues, who complete their tenures after fruitful years of service to the nation in this august House. Sir, the list of Members retiring in the near future is a long one and it is a representative sample of the many political parties in this House and of the States of our Union. It includes a number of distinguished parliamentarians who have served as Ministers as well as many colleagues whose contribution to setting a high standard of debate has been exemplary. Indeed, I have had the privilege of participating in debates involving many of these distinguished colleagues earlier. Sir, although it is said that we are bidding farewell to hon. Members who are retiring, I am confident that many of our colleagues will be contesting elections for a fresh term. To them I would only say that I welcome a further opportunity to meet on the floor of this august House. As for those colleagues and friends who may retrun to the service of the nation in different capacities while they may be leaving this House, I am certain that they do not do so to retire from public life. Ours is not a profession; it is a vocation and for many colleagues it is a calling, an opportunity, to work for our people. My interaction with all of you has shown me that irrespective of the nature of out debates, we have put the interest of our country first to serve our people. Therefore, for all of us, there can be no question of retirement from public service. Therefore, to all the colleagues and friends whose tenure will soon be complete, I wish you every success in the future. Thank you, very much.

## VALEDICTORY REMARKS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we come to the end of this Session which had commenced on Friday, the 4th of June 2004. This 21st Session of Rajya Sabha was its first one after constitution of the 14th Lok Sabha and formation of the new UPA Government. It is a matter of great happiness and honour for this House that its one Member has become Prime Minister of the country and is now the Leader of the House. We extend our heartiest felicitations to him.

