who are facing a very hard time in maintaining law and order will have to be consulted. I will consult them and let you know.

MR SPEAKER: Mr. Zainul Basher.

## SHRI SATYASADHAN CHAKRA-

 BORTY : Just lend your ears, Sir. Is going of a parliamentary delegation a law and order question, Sir 2... (Inter-uptions) It is not a law and order question.MR.SPEAKER : It is not a question of debate here.

SHRI BUTA SINGH: Then let us send a parliamentary team to West Bengal...

## (Interruptions)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Yes. ... Is West Bengal burning ? ... Is there any logic? ... Is there any Presidential rule in West Bengal 7...

## (Interruptions)

PROF. K.K. TEWARY (Buxar): We have been demanding that a parliamentary team should go to West Bengal and see things for themselves. ... This is filibustering. .. Punjab Budget is coming and it can be discussed.

श्री अटस बिहारी बापपेमी : अगर पईिचम बगाल में पजाब जैसी द्वालत होगी तो वहां भी डेलोगोशन भंजा जायगा।

SHRI CHANDRAJIT YADAV: One Deputy Minister is already leading a Delegation in Pur:jab.

Why should be object to this delegation?
SHRI BUTA SINGH: Iam not object. ing. I am sorry he is misquoting me.

MR. SPEAKER : What he said is that he will have consultations with you as well as with Government.

> धो मनी राम बापत़ी: लेकिन देर मत लगाइए। निस्य प्रति क्षोष मर रहे हैं। जल्बी

करिए।
MR SPEAKER : Now Call AttentionMr. Zainul Basher.

घी अटल कितारी बाजपेयी : गृह मंत्री जी कहां हैं ?

Where is the Home Minister?

MR. SPEAKER : He is in the other House. The Minister of State is here. He has told me.
*ी अटल विहारी वाजपेयी : क्या उन्होंने लिखा है अपको ?

अध्यंस महोवय : मुझे लिख्बा है, मुझे कह् कर गए हैं। वह आएंगे।

He will be coming later on.
ब्री अटल विहारी बाजपेयी : अठगक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी सदन में नहीं हैं, गृह मंत्री जी सदन में नहीं हैं। प्रान मंधी होती तो वह पालियामेंड्री टोम भेजने का काम भी पूरा हो जाता।

अष्यक्ष महोग्य : उस दिन पूरे लोग थे, प्रधान मत्री भी थीं।
(घ्यवधान)
12.14 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER
OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Activities of extremists ln Punjab and Haryana and recent incidents of reported assaults on the lives of the Deputy-Speaker, Haryana Vidian Sabha and Shri Darbara Singh, former Chief Minister of Punjab and blowing up of railway track ln Haryana

SHRI ZAINUL BASHER (Gbazipur): Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement theroon;
"The activities of extremists in Punjab and Haryana and recent incidents of reported assaults on the lives of Deputy-Speaker, Haryana Vidhan Sabha and Shri Darbara Singh, former Chief Minister of Punjab and blowing up of railway track in Haryana."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) : Sir, the situation in Punjab has bein a cause for grave concern to Government. Home Minister had informed this House on 28th February, 1984 that Government would deal with violence with utmost firmness. As a part of the effort to contain and counter the activities of extremists and other anti-social elements, additional Central police forces have been made available to the State authorities and the deployment of forces has been made over a wide area both urban and rural. The patrolling by the police and the checking activities have been intensified. The districts of Amritsar, Gurdaspur (excluing the Tehsil of Pathankot) and Kapurthala (excluding the Tehsil of Phagwara) have been declared as disturbed areas under the provisions of the Armed Forces (Punjab and Chandigarh) Special Powers Act, 1983. As terrorists and extremists had been using motor cyeles and scooters for their activities, a ban on the plying of such vehicles was imposed. In raids organised to unearth illicit arms and ammunition, 951 weapons and 2697 rounds of ammunition bave been recovered during the period beginning 18th October, 1983 till 7th March, 1984 and 1614 persons arrested under the Arms Act. Recently on 1st March, 19.4, four criminals were kilied in an encounter with the police at Patti in district Amritsar. One .303 pistol, one .12 bore pistol and one riffe were recovered from their bodies. In another encounter in district Faridkot on 2-3-84, one extremist was killed and one was captured. One stengun and two revolvers were recovered from them. On 8th March, while a police party was checking passengers of a bus during nakabandi, one person who tried to escape was injured and was arrested. A pistol and some cartridges were recovered from him. The arrested person succumbed to his injuries. The authorities are maintaining constant vigil and all possible stops are boing
taken to thwart their cvil designs. The village defence societies have been strengthened and are being activated and equipped suitably.

As Hon'ble Members are aware, an attempt was made on the life of Sardar Darbara Singh, formerly Chief Minister of Punjab and a veteran freedom fighter on 13th March, 1984, when he had gone to Nangal, Ropar District, Punjab in connection with the immersion of the body of Sant Mohinder Singh Haikhowal who had recently passed away. He was accompanied by armed security guards. One person fired at Sardar Darbara Singh. His gunman and another policeman of the escort party opened fire. A police Inspector who had spotted the assailant, fired as a result of which the assailant was injured and his weapon fell to the ground. The assailant was overpowered and arrested. Fortunately, Sardar Darbara Singh escaped unhurt. It is reported that six persons have been injured including the assailant. The investigation is in progress.

I am happy to staic that Sardar Darbara Singh is well.

In Punjab; there have been a couple of important incidents during the last three days. On 16th March, 1984, at about 830 P.M., 7 persons reportedly in the garb of Nihangs, boarded a compartment of a train in the Ludhiana-Ferozepur section. Between Talwandi and Sulhani railway stations, they robted some passengers and also orened fire as a result of whith two passengers wre killed and 3 persons, all railway empiloyees reportedly received bullet injuries. The injured have been admitted to hospital.

At about 2.30 A.M. on 18-3-24, a bomb was hurled at a tent being used as an office at the police campus at Anandpur Sahib, district Ropar where the police had been posted in connection with Hola Moballa duty. As a result of the explosion, an Inspector and three constables including a lady constable sustained injuries. They were shifted to Ropar Hospital and they are reported to be out of danger. The case is being investigated.

As I have already stated during the receat
wek?, thy police hive bsen successful in capturing a number of extremists and some of them have been killed in encounters. On the night of 16th and 17th March, 1984 a Naka party was on duty at Ajnala bye-pass in Amritsar District. At about 1.30 A M. on 17th March, 5 persons came there and on seeing the police party, started firing. When the police party returned the fire, the miscreants escaped leaving behind one . 303 pistol and one .12 bore pistol which were taken into possession by the police. The police also recovered the wireless set which the miscreants had snatched away from an Air Force party on the 14th March, 1934 from near the Amritsar Airport.

In Ifaryana, barring two incidents on 9th and 11th March, 1984, situation has remained peaceful.

On 9th March, 1984, Shri Ved Pal, Deputy-Speaker of the Haryana Vidhan Sabha was proceeding to Karnal from Dethi along with Sme. Shanti Devi, member of t!e Haryona Legislative Assembly. At about 800 P.M., when they were near Village Kanbohpura between Madhuban and Karnal, some armed persons came on a motor cycle and fired at the car with a sten-gun. The driver of the car was killed and the gunman in the car, who retuined the fire was also seriously injured. Special efforts are being made by the State authorities to apprehend culprits. Mobile patrolling has been strengthened. Raids on likely hideouts of criminals have been organised. Investigation is being conducted by Special Staff under supervision of senior police officers.

On the night of 1lth March, 1984, a bomb exploded on the railway track between Kalanwali railway station in Haryana and Rama Mandi Station in Punjab just after a passenger train had passed. The police patrol party which was about two and half kilometres from the scene of incident reached the spot immediately. Senior police officers visited the spot and are supervising the investigation. Patrolling on the railway track, particularly in diatrict Sirsa bas been intensified.
mned violence. Dastardly attacks on lives of innocent persons have evoled indignation from all quarters. The terrorism of extremists needs to be met administratively as well as with the support of all responsible rections of society. People of Punjab have reiterated their resolve to preserve communal amity by organising peace marches. Apart from taking administrative action Government will continue to mobilise public opinion against terrorist and extremist activitics. I assurc this Hon'ble House that Government is taking all necessary steps to put down these activities which disturb public order and peace.

घ्यो बंनूल बार : अछ्गक्ष जी, सबसे पहले तो में इसकी भर्संना करना चाहूंगा कि पंजाब के मुख्यमं गी, सरनार दरखारा सिह और हरियाणा के किष्टी स्पोकर के विरुद्ध उनको जान से मारने की साजिश की गई। अष्यक्ष जी, वह कीतिलाना हमला बहुन ही शमंनाक था ओर इसकी जितनी भी निन्बा की जाए, वह कम है।

पंजाव में हालत रोज-बरोज खराव्व होतीजा रही है। रोजनना हम समाचार पम्नों में पढ़से रहते हैं कि आठ मारे गए, छ और मारे गए, दस मारे गए या हो मारे गए। बराबर उप्रवादी गनिविधियो पंजाज की समस्या को जटिल से जटिल बनाती जा रही है। कमी रेल गाड़ी पर हमले होते हैं और लोगों की जानें जाती हैं। कभी उनसे पैमींजर को बींचकर उनको जान से मार दिया जाता है। कभी पुलिस पर फार्यरंग होती हैं। अव समाचार यह्ह भी आने लगे हैं कि रेलगाड़ियों को लूटने और बेगुनाह लोगों को जान से मार देने की भी साजिश शुहू हो गई है। ये उत्रबादी पंजाब में छस प्रकार का ह्ंगामा मचाना चहतेते हैं कि स्थिति अस्त. $\overline{\square स ~ ह ो ~ ज ा ए । ~ ब ल ि क ~}$ उनकी मंशा यह्ह भी मालूम होती है कि पंजाब में ऐसी हालत बना दी जाए कि उसका असर देश के दूसरे भागों में भी पड़े और पूरे देश की हालत अस्त-हप्यस्त हो जाए, तथा पूरे देश की अमन-चैनशांति को भंग कर दिया आए। इस स्थिति पर अब पंजाब की हालत पहंच चूकी है। पंजाव की हालत को दे हो हैए, जो उमयाषी बही षर काम

कर रहे हैं, में समझता हूं कि वे बिना किसी सोचेसमझे स्वीम के बगंर काम नहीं हो रहा है। इसके पीछे पूरी तरह से सोची समझी सकीम है। इस स्कीम के द्वारा कुछ खतरनाक उद्देश्य मी सामने आा २हें सें। पह्ले तो यह कहा जाता था कि उग्रवादी अवाली दल से अलग हैं। अकाली दल में भी कुछ उग्रनादी हैं और कुछ नप्रवादी हैं । कुछ न म्रता के साथ स्नमस्या को हल करना चाहते हैं। कुछ उग्रता के साथ समस्या के हल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अव ऐसा लगता है कि उग्रवादियों और च म्रवादियों के बीच की लकीर मिटती जा रही है और वे धीरे-धीरे एक-दूसरे के समीप आते जा रहें हैं। वे सारे लोग चाहे वे अकाली दल के माडे़्ट हों, चाहे उग्रन्दादी हों, सब की मंशा दही दिखाई दे रही है,कि वे देश को खंडता की तरफ ले जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सोच-समझ कर कार्यचनी करनी चादिये। संत लोंगोवाल ने वात करने से इन्कार कर दिषा, वे इस जात के लिये तंशार नहीं है कि वे भारत सरकार से बानेंच कान सें। अगर भारत सरदार से बातचीत नहीं हो सकर्गा तो कि.र दूस समस्या का सम!धान कंसे हो मंक्रोग ? अवत्व तो ऐसा. "स्टेल-मं ह" होग गया है कि. भारत सरकार बात-चीत करने का लिये तैवार भी हो, तो अकाली दल के ेेता वात. घीत कर्ने के लिये नैदार दिज्ञाई नहीं देते हैं। यह आनचीत भी किन ह़ालान में बन्द हुई-యिपक्षोप वानी बी शुष्कात हो गई थी, हमारे विगेधी दल के लोग, सरकार ओर वकाली दल के लोग वःतीक्रे लिये बैंडे, लेकन जानबून्न कर ऐसा पडयन्त किया गया कि पूरे पंजाव में दिसा का व!ताररण फैला दिया गया, पूरे पंजान्त को वाग्यलेस की चपेट में लाया गया और उसका नाम लेकर बातच्चोन ममाप्त हो गई। इसलिये यह्ह बात क्विल्कुल माफ हो गई है कि वे लोग जातचीत के जरिये समस्ता के हल की तरफ नहीं जाना चाहते।

पंजाब में आज ऐसे हालात पैदा हो गये हैंचाहे वे ठग्रयादी हों या अकाली दल के लोग हों, य। जो अलगाव वाली पषितयो हैं वे नहीं चाहती है कि समस्या का समाधान हो सके बस्कि देषा में

वही हालत पैदा करना चाहृती हैं जो एक समय मुस्लिम लीग के जमाने में वैदा किये गये थे। अपको याद, होगा-उस जमाने में "इस्लाम बतरे में है" का नारा लगाया गया था ओर उसी नारे के आधार पर बाद में देश का बंटवारा हुआ। धर्म के आधार पर देश के टुकदे हुए। शायद

### 12.26 hrs.

## [MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

अकाली भी उमी चात को दोहगाना चाहृते हैं, जो मुfिउम लीग छस देश में कर गई है। आज ये भी यही कहते हैं- "पंश च्रतरे मे है।" उस वक्त इस्लाम खतरे में दा और आज सिख घमं खतरे में है। मुझे ऐग़ा मह्र्गूम होता है कि ये उपादी देश को उसीं तरफ ले जाना चाहेते है। अवाली दल वाले चाहे जितने नमं हों, लेकिन आज अकाली दोंक हाथ से वहां का नेतृत्त्र किसल गया है, उनके हाथ से निकने गया है, अव वह नेतृत्व उग्रचादियों के हाथ में चला गय: है, फ्त्टीसंशल एलीमेंट्ट्स कें ट्टाथ में चला गया है, ₹मगलसं के हाथ में चला गया है, फारन-एजेंट्म के हाथ में घला गया है और जब यह मेतृत्व उनके हाथ में चला गया है तो उनसे क्या आशा की जा सकनी है ? आज बहुत से ऐंशे देश हैं जो इस सिच्एशन का फायदा उठाना चाहते हैं, उठा रहे हैं अंर आगे भी उडा सकते है। इस सब बातों के बारे में गम्वीरता से विन्चार करना चाहिंये। आत वहां पर ट्रोनिग कं F त्त चल रहे हैं, पड़ोस के राज्यों में, जंस काप्मीर नियासत में ट्रेनिग केम्प्स हो रहें 竞 जहां इ्रन उग्रवादियों को हीयियार चलाने का पघिधाण दिया जा रहा है। कुछ अवकाण प्राप्त मीनिकों के सम्बन्ध में कहा जा रहा है कि वे वहां पर ट्रेंनिंग दे रहे हैं। ये समाचार भी का रहे हैं कि वाकिस्तान के फोजी मी बहां बाकर ट्रेनिग दे रहें। इसमें कितनी सक्चाई है या कितनी सच्चाई नहीं है —पह्र तो गृह मंत्री जी अपने जवाळ में बतलायेंगे। लेकिन इस प्रकार के समाषार बराबर का रहें है कि हन समाम उत्रवादी गतिविधियों का केन्द्र "गोल्बन टैंम्पिल"

नाओं को अमल में ल़ाने का तरीका तय होता है, उसके बाद बाहर निकल कर योंजना पर अमल होता है, जिसमें अनेक लोग मारे जाते हैं। आतंकवादी आतंक फंलाने का काम पूरें नियोजन के साथ, पूरी साजित के साथ चला रहे हैं। गोल्डन टैम्पिल्न में पुलिस नहीं जा सकती। पुलिस को मालूम है, सरकार को मालूम हैं; तमाम लोगों को मालूम है कि उग्रवादी गोल्छन टैंम्पिल में छिपे हुए हैं। ऐसा भी हुआ है कि गोलहन टे द्पिल से सी० आर० वी० एफ० और पुलिस पर गोलियां चलाई गई हैं। उसके सामने ही एक पुलिस अफसर-डो० आई० जी० श्री अटवाल को जान से मारा गया। सारी परिस्थितियों का केन्द्र आज गोल्डन टेम्पल हो गया है लेकिन पुलिस गोल्डन टेम्पल के अन्दर नहीं जा सकती है।

गोल्ठन टेम्पल में सब कुछ गामिल कर लिया गया है। गुरु नानक निवास, ओर एन० जी० पी० मी० के जितने मी कार्यालय हैं, उनको ओर दूसरे भवनों को गोत्डन टेम्पल में शान्ल कर लिया गया है। फिर गोल्डन टेम्पल के अन्दर पुलिस नहों जा सकतो है। तो वह मामला कंसे हल होगा जन्र गोल्डन टेग्पल के अंदर जाकर वुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ सकती है।
 कमजोर है। कमजोरी इस बात से साक जाहिर होती है कि उसने अभी तक कोई हिस्ट्री नहीं बनाई है कि कोन-कोन-से उप्रवादी हैं और उनमें से किनने गोलडन टेम्पल के अन्दर छिने हैं। आखिर वे आतंकवादी कमी तो निकलते होंगे, वसों और रेल गाए़ियों में हृमला करते होंगे और आतंक फँचाने के दूपरे काम करते होंगे। गोल्डन टेम्पल के वारे में में अभी योड़ी देर में कहूंगा, लकिन इतना मंन्री जी से पूछना चहता हूं कि वह् तो आपको जानना चाहिए कि वहां कोन-कोन सा उप्रवादी है और वह्ह वहां से केंसे और कब निकलता है, किस गेट से निकलता है और जाकर के आतंक मचाता है। यह तो लिस्ट वहां के शासन के पास होनी चाहिए।

भूतपूर्व मुख्य मंत्री सरदार दरबारा fिसह का

मामला है। एक बार नहीं काई बार उनकी जान पर हृमला हुभा है। वे लोग उन पर बम तक फेंक मये। कहा जाता है कि आतंकवादियों की कोई ह्टिट लिस्ट है जिसमें दरवारा सिह्ह जी का नाम सबसे पहले है। वे लोग उनकी जान के पीछे पड़े हए हैं। सरदार दरबारा सिह्ह पंजाब गये तो क्या उनकी सुरक्षा के लिए कोई उ्यवस्था की गई थी या नहीं की गई थी ? अगर नहीं की गई थी तो क्यों नहीं की गई थी? आखिर पंजाब की ह्रालत राबको मालूम है और यह भी मालूम है कि सरदार दरबारा सिंह जी की जान को खतरा है। पता नहीं उनकी सुरक्षा के लिए कंमी व्यवस्था की गयी है ? यह तो भगवात़ की दया रही कि सरदार दरबारा सिंहु बच गये। अगर नहीं बचते तो क्या होता, कुछ कहा नहीं जा सकता।

यह हालत आज ரंजाब में बनी हुई है। गोल्डन टेम्पल में अखिर पुलिस वयों नहीं जा सकती ? एक बार गई थी जब सरदार प्रताप मिह केंरो मुछ्य मंत्री थे। उस समय एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस गोल्डन टेम्गत में गई थी। जब श्री अटवाल को मारा गया, उस समय भी. पुलिस को अपराधी को पकड़ने के लिए गोल्डन टेम्यल में नहीं भेजा गया। पता नहीं वपों नहीं भेजा गमा और अपराधी का पता नहीं किया गया। ह्म आज भी इस बात से घबरा रहे हैं कि गोल्डद टेम्पल में पुलिस को भेजें या न भेजें।

उपाष्पक्ष जी, में पहने भी कह चुका हूं कि किसी भी पविश्र स्थान की पविन्रना अाराधी के छिपने से समाप्त होती है, उरारे अन्दर पुलिस के जाने से समाप्त नहीं होती है। इस देश में fिखों के ही पविश्र स्यल नहीं हैं, सिन्दुओं के भी बहुत से पविश्र स्थल हैं, मुसलनानों के पविश स्गल हैं, ईसाइगों, पारसियों के भी पवित्र स्वल हैं। जब पुलिस उनमें अपराधिघों को पकड़ने के लिए जा सकती है तो गोल्डन टेम्पल में कों नहीं जा सकती ? यह तो एक होआ खक़ा कर दिया गया है ओर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम उस होए से डर गए हैं। आखिर हम कितने दिन तक इन्तारार करेंगे ? अकाली तो उग्रवादियों को समेट

कर आापषो देने से रहे। अगर अप्यने अ्याका दिन वक छूी तरह्ह से द्वन्तार किया तो मुभू तो डर है कि कहों अकासियों पर ही हमला हुखू न हो जाए। धाज बकाली अपने आपे में नहीं हैं, अकालियों का दिमाग उय्रवादियों के हाष में है। वे ही उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। बाज अकाली भी यहृ सोचने लगे हैं कि वे कैसे हन उग्रवादियों का सामना करें। वे अन्तर मन से यह्ह भी चाहते हैं कि पुलिस आये और उग्रवादियों को पकड़कर से जाए। पुलिया को अन्दर जाना चाहिए धोर अपराधियों को पकड़ुना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे दो पंजाब में ये घटनाएं होती रहेंगो बोर पंजाव की इन घटनाओं से आप दूसरों का कब तक रोकते रहेंगे। यह हमें घहां के बहुमत सम्ध्रदाय की तारीफ करनी चाहिए। आज इरियाणा में दो एक छुटपुट घटनाओं के अलावा पूरे देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। आज देश में उसकी प्रनिक्रिया नहीं हो रही है, लेकिन लोग बात करते हैं, लोग गुस्से में हैं। उन लोगों को भी जोश आता है। आसिर frतने दिनों तक उनके अच्छे सेंस पर भरोसा कर सकने हैं, यह्ह अचछा सेंस कित्तने समय तक रहेगा और यद्र किसी भी समय fिस्फोटक हो सकता है, किसी भी समय खराब हो सकता है, किसी भी सम उथ उसी प्रतिकिया पूरे देश के लोगों को आतंकित कर सकती है। लोगों को उबार सकती है। बहुत से क्रिया कलाप पूरे देश में हो सकते हैं।

हमको तारोफ करनी चाहिए देश के बहुमत वर्गं थी जो इमको वर्दाश्र कर रद्रा है। उसने पंजाब की घटनाओों का कोई जवाब नहीं दिया है। दूारे उत्तर प्रदेश के बहुत स:रे मजदूर पंजाब में मजदूरु करने जाते हैं। उन मजदूगों में भी कई मारे गए हैं। हमारे जिले के भी दो मजदूर पंजाब में माने गए हैं लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। बहुत अचछछी वात है। लेकिन फब तक ऐसा होगा। पंजाब में लोग मारे जाएंगे, मारे जाते रह्हेंगे और देश में कब तक उसकी प्रतिfक्रिया रकी रहेगी। आप लोग कहेंगे कि प्रतिभिया नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका क्या कत्तंब्य है। आज्र पंजाब में जो कुछ हो रहा है, उसको क्यों नहीं

रोष रहे है। गोश्र्न टैम्पस में पुलिस को कवों नहीं भेज रहें हैं, देर क्यों कर रहे हैं।

उपाध्यध्ष महोदय, मुके हर है कि जब आप कायंबाही करने के लिए जाएंगे तब बहुत देर हो छुकी होगी और बहुत सारे लोग मारे जा चुके होंगे बरे झायः स्थिति फोर खराष हो चुकी होमी। इसलिए आवको कायंखही तुरंत करनी चाहिए। है अकाली ओर पंजाब के उप्रवादियों में बह्रो बीज देख रहा हूं जो इस देश में मुस्सिमलीग के जमाने में देछो थी। धुं के नाम पर देश के बंटवारे की बात। ये आज ₹तिहास की पुनरायृत्ति करना चाहते हैं। उनका मन साफ है अपने गोस की तरफ। इम वक्ष ब!ल आपके कोर्ट में है इस देगा के सोगों के कोटं में हैं, वहां बंठे हुए जो विरोधी єल के नेता हैं, उनके बोटं में हैं। आजाज छस देण को क्या करना चाहिए। काज देश की हालत बराव होती जा रही है। विथति बिगड़ती जा रदो है बोर आपके कंट्रोल से बाह्र भी हो सकती है।

पंजाब सरह्दी सूबा है ओर जहां हृपारी सरहर दिलती है उन लोगों की नीपत बहुत अच्छी दिखाई नही छेती। वहां मिल्ट्री की हुकूमत है। उसको अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए बहाना चाहिए। आज जनरन जियाउलहक की हालत पराध हो रही है। वहां लोग बगावत करना चाहते है। जनता उसको उखा ड़ फॅकना चाहती है। ऐसी f्थिति में वे कुछ भी कर सकते है। बपनी जनता का घ्यान बंटाने के लिए वह छुछ भी कर सकता है, कुछ भी कायंबही भारत के साथ कर सकता है, कुछ भी परेषानी पंदा कर सकता है।

अन्तरश्ट्रीय स्थिति भी हमारे हक में नहीं है। हैमारी जो अन्दर कां fिथति पंजाव की है, काश्मीर
 लिए तुरंत कार्यंबही की जानी चाहिए। आपको तुरंत आगे बढ़ना चाहिए तर्च आकर पंजाब के मामने में आप कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

बातचीत के दरनाेे बंन हो गए। बातषीस घुए हो अकाली नेषा कात करने आएं तो भै उनका

च्वागत करता हुं। ऐसा नहीं है कि में घतनीत के बिलाफ हूं। में नहीं चाहता कि पंजाब की स्थिति विस्फोटक बन जाए लेकिन जब कोई चारा न हो तो क्या करेंगे। अगर बतत चीत हो सकती है, कोई उसका राजनीतिक हल निकस सकता है तो सब उसका स्वागन करेंगे। में भी उसका स्वायत करता㐭 लेकिन अभी तो हालत यद्ह दिखाई वेती है कि उप्रबादी यसिबिधियां दूसरी छोती जा रही हैं बोर बताचीत के लिए अकाली दल बिल्दुल तैयार दिखाई नहीं देता।

एक बात की तरफ आौर उपाध्यक्ष जी आपका धान दिलाना चाह्हता हूं। पंजाव की पुलिस और केन्द्रीय पुलिस में अनबन दिखाई देनी है। उनमें भी कभी-कभी मगड़े के समाचार आते हैं। ऐसा केन्द्रीय पुलिस फोर्स के लोग निकायत करते हैं। स्थिति को सन्ती से निपटने के लिए पंजाब पुलिस के लोग उनको आदेश नहीं देते । पंजाब पुलिस के लोग उनको सख्ती से कंट्रोल करने के लिए स्पष्ट आदेश नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मीटिंग भी हुई है। तो पंजाब पुलिस पर भी भरोहा नहीं किया जा सकता। इस बात की संभाबना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अाज उप्रवादियों की पंजाब पुलिस के तर्बों से भी सोठ-गोठ है। छसलिए, पंजाब-पुनिस को भी ओवर-हाल करना होगा। पंजाब पुलिस में से ऐसे एलीमेंट्स को छाटना होगा जिनकी हमदर्दी उय्रवादियों के साथ है। पंजाब में
 तक वहां गुप्त्वर एर्जेसी मजबूत्न नहीं होगी तंब तक ह्म इन आतंकवर्वियों की गतिविधियों से नहीं निपट सकते। उग्रवादी, रात के अंधरे में छुपकर निकलते हैं और निशाने पर पहुंचकर अपना काम करके वर्विस आ जाते हैं। इसकी इतिला वहां की पुलिस को नहीं मिल सकती, एसलिए गुप्तनर एजेंसी को तेज करना होगा। मे यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरदार दरखारासिद्ह पंजाब गए ये बोर ६सकी सूचना वहां की पुलिस को थी या नहीं तथा उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्पा की गई यी ? उग्रवादियों का निशाना आ ज राजनीतिक लोगों पर मी है 1 पंजाल के

सारसेंों के लिए मी खतरा पैदा हो गया है। उन पर हमले की आयंका से ईंकार नहीं किया जा सकता। में यह्ह पूछना चाहता हूं कि पंजाब के सासद जब पंजाब जाते हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था को गई हैं या नहीं ? मुप्तचर एवैसियों को मजबूत बनाने के लिए क्या कार्यवाही हो रही है। में जानता हूं, मंग्री जी जवाब नहीं देंगे ?

आप गोलहन टेम्पस में उप्रवादियों को पकप़ने के लिए, वहां प्रवेश्र करने के लिए सिद्धान्तत: सहमत हैं । लेकिन क्या यह कार्यवाही करने जा रहे हैं या नहीं। । पंज़ाब के हालात का असर देश्न के दूसरे भागों में न पड़े, इसके लिए क्या कदम उठाने जा रहे है ?

## (Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : All these things do not go on record. Treat this House as a House. You are sitting and making soine statement.

## (Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is also included in the list of not going on record.

## (Interruptions)**

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : What he spoke in Hindi, he did not say anything unparliamentary.
(Interruptions)**
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYER (Now Delhi): If an opposition member congratulates a member of the ruling party for his fine speech, there is nothing wrong. You wanted it to be expunged.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No. I said, any statement or interruption without the permission of the Chair does not go on record. That is the rule.

PROF. MADHU DANDAVATE : Parliamentary interruptions also go on
record.

## (Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Mani Ram Bagri wants a special rule. I cannot have a special rule for him.

## (Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am able so follow you.

(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : Everybody knows liindi. I also know Hindi.

SHRI RAShEED MASOOD (Saharanpur) : Is it necessary to seelk your permission for an interruption?

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, no, come to the subject.

आचार्य भगवान वेच(अजमेर) : बागड़ी जी की बधाई हमं स्बीकार है।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: With due apologies to Bagriji, let me give my answer to the various points raised by my hon. friend, Shri Zainul Basher. One thing which should be appreciated in this very grave atmosphere is that communal amity is heing maintained in the rural parts of the Punjab. In spite of the fact that the extremists and other elements are trying to bring in a cleavage hetween the two important commu. nitics, it is heartering to know that in Punjath in the rural areas the same communal amity is heing maintained. That shows the sticngth of our people 10 protect the secular character of our country in spite of provocations. That is the mos: heartening thing. I would like to thank the people of Punjat, that in spitc of great provocations they are able to maintain this communal harmony.

Shri Zainul Basher wanted the steps that have. been taken by th: administration in order to contain this breach of law and
order situation, in Punjab and the activitics of the extremists who are indulging in a killing spree. I may tell you that there has been a marked improvement so far as law and order is concerned.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Question. Question.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Several steps have been taken administratively, to contain this grave situation. The State of Punjab and the Union Territory of Chandigarh were declared as disturbed areas under the Ordinances and they have been converted into Acts also. All these ordinances which are converted into Acts had some salutary effect with regard to maintaining the Jaw and order situation.

The following steps have been taken by the administration to maintain law and order in Punjab. We have strengthened the Police arrangements, setting up of special squads, intensification of patrolling, organising of raids and Nakabandhis, providing of armed guards in buse: and erains and known targets, are some of the steps taken.

He has also asked abcut the steps we have taken with regard to strengthening of the intelligence machinery. We have geared up the intelligence machinery. As a matter of fact, every Police Station is equipped with a wireless set so that they may reach even the outposts of the Police Stations. And we have also taken steps with regard to banning of the plying of senoters and motor cycles. It has been imposed on 1-3-1984.

Apart from these, peace morchas and meetings of peace committees have been held. That has strengthened the hands of the Government and created a sense of security among the various sections of the people. As a matter of fact, it is very heartening and historic that the peace morchas went to the Railway Station and have restored the photo of Sant Ram Das, they have also gone to a Shiva Temple and done certain things which were helpful in restoring the communal amity.

Ind.y inform the Honourable House that
some raids were conducted and the number of weapons recovered was 951 : number of rounds of ammunition recovered was 2,697 ; number of hand grenades recovered was four; number of persons arrested was, 1,614, and several people, apart from these, have been arrested and they have been interrogated. The number of licenced weapons checked was 57,775 ; number of weapons deposited was 920 , number of licences cancelled was $2,12 \mathrm{x}$. These steps have bad a salutary effect on the law and order situation. But unfortunately after the incident of 14th February 1984, there has been a spurt in these incidents and white we were engaged in tri-partite conversations with the Opposition as well as the Akalis, unfortunately certain things happened in Punjab and they have given a spurt to violent incidents. The Government have been strengthening the Intelligence Department also, as I told you, and whatever help we could provide, is being given. Para-military forces were also sent there in addition to the Punjat Armed Force and all these steps have been taken and it is a continuous process and we hope that as a result of these measures we will be ahle to hring down the situation under ontrol.

A question was asked about the visit of Shri Darhara Singh to Nangal in connection with the immersion of the body of Sant Mohinder Singh. Shri Darbara Singh has been provided with security. That is why, his gunman and another policeman of the escort party opened fire. We know that Shr! Darhara Singh is a great devotee of that Sant. That is why he had been there. I can assure the hon. Member that whenever people intimate us the places which they visit, necessary action is being taken to provide security. Shri Darbara Singh has been provided with full security measures. He has been well protected as could be evident from the incident that has taken place.

So far 91 persons have been interrogated. Because of this interrogation we are able to get very good clues about the source of these extremist activities that are going on. It will not be in the fitness of things to divulge that. But whosoever is arrested, we are interrogated him. In this way, we have been able to have a major breakthrough
in some of the offencos that have been committed during these days.

About Police entering the Golden Temple we have said time and again that Government has no intention to enter this place of boly worsh!p. We have been appealing to the Akali-leadership to hand over those anti-social clements who are indulging in violent activities to the Police for appropriate action. We still believe in the good sense of the Akali leadership. I also appeal to the opposition leaders to use their good offices with the Akali leadership in order to prevail upon them to hand over those people who are responsible for such criminal activities.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Why involve the opposition leaders?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: You get involved because you speak to them. We have to arrive at a solution which is acceptable to everybods. So, you must also appeal to the Akali leadership.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : You are in the Government and we are in the opposition.

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is a request to the opposition by the Government.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: This is a request for their consideration.

## SHRI ATAL BIHARI VAJPAYBE :

 They want us to share the blame while they want to take the credit themselves.SHRI P. VENKATASUBBAIAH : We shall take the blame as well as the credit. It will be on their credit side if they persuade the Akali leaders to hand over the anti-social elements to the Government. The Prime Minister and the Home Minister haye said time and again that the Government has no intention to enter the Golden Temple. We want the cooperation of everybody so that these lawless elements are put down. We have provided increased security to Ministers and other VIPs. Whenever frionds from opposition and others
ask us to provide necessary security, all possible efforts are made to provide them security.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Provide security to your security people ?

धो मनी राम बागड़ी (हिसार) : उस रेलगाड़ी के अन्दर पुलिस नहीं थी जिसमें कतल हुए हैं।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : A question was also asked as to whether some newspaper reports were published with regard to the attempt on the DeputySpeaker of Haryana Assembly and also on Smt. Shanti Devi, MLA, who was accompanying the Deputy-Speaker ? According to the reports we have received, apart from the report of the Haryana Government, Shri Ved Pal escaped unhurt in this incident. The miscreants who were reported to be Sikh youths escaped. The Government of Haryana have informed that DIG, Ambala Range and S.P. Karnal are personally supervising the investigation of the case Raids have been conducted at likely hideouts and about fifty persons have been detained for interrogation. All possible entry and escape routes on Punjab and Haryana border are being closely watched and all District Superintendents of Police in Haryana have been directed to thoroughly check all suspected persons and venicles. They have also been asked to keep a close and constant watch to prevent any reaction by major community as tension has been reported from Karnal and Panipat. Increased security has been provided to other VIPs and Ministers.

की मनीराम बागड़ी : जो आदमी अरेस्ट किये हैं, उनके नाम अखबारों में आ गये हैं, लेकिन वह आप यहां बताते ही नहीं हैं।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Whatever has appeared in the Press and what Mr. Bagri has pointed out, we are trying to get it confirmed from the Haryana Government. So far we could not get any information as far as the news published in the newspapers is concerned.

अध्पक्ष महोदय, यह् जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताष स्वीकृत हुआा है, इसके बारे में मुने यहृ कहाना है कि श्री दरबारा सिह के ऊपर जो आक्रमण हुका, वह बहुत ही निन्दनीय है । लेकिन माननीय अध्यक्ष महोवय ने इसको इसलिये स्वीकार किया कि पंजाब में आज राष्ट्टूपति शासन लागू है, नहीं तो यह्ह कह दिया जाता कि यह्ह कानून ओर अ्यवस्था का माभला है इसालिए इसे राज्य सरकार ही देखेगी, केन्द्रीय सरकार छस पर कोई जवाब नहीं देगी। चूंकि वहां राष्ट्रपति शासन लागू है, इसलिए यद्ह मामला एडमिट हुआा है।

दूसरी बात यह है कि रेल ट्रेंक पर जो बम एक्सप्लोज़न हुआ है, इस वजह से हरियाणा का भी यह् मामला कालिग अटेंशन के रूप में एडमिट हुआ।

तीसरी चीज भी जो एडमिट हुई है वह वहु कि हुरियाणा के डिष्टी स्पीकर पर भी आक्रमण हुला। अब सवाल यह है कि हरियाणा के डिप्टी स्पीकर पर जो हमला हुआ, उस मामले को एडमिट किया जा सकता था या नहीं ? अगर यह एडमिट किया जा सकता था तो बार-बार हम लोगों ने यहां सवाल उठाया है कि उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के नेता श्री मुलायम सिंह यादव पर हमला हुआा, उस पर यहां बहस करवायें, लेकिन वह मामला एडमिट नहीं हुआ। मेरा कहना यह है कि जब इस तरह की चीजें एडमिट होती हैं तो दूसरे राज्वों में जो ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनके बारे में बराबर यहां अपील की गई है कि उनको भी एडमिट किया जाये, तो उनको क्यों छोड़ दिया जाता है ?

यहां अब जो एडमिट किया गया है, में उसी के बारे में कहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब पर बहस हो। दूसरी बातों पर भी बह्स हो जो कि एडमिट नहीं किये गये हैं। लेकिन में अपने को उसी तक सीमित रखूंगा जो कि एठ्मिट किया गया है।

## 701 Activites of extromists in PHALGENA 20, 1905 (SAEA Activitits of extremists in 702 Punjab and Haryana (CA)

यावक पर जो धाकमण हुका है, वह्र गलत कार्य है, जघन्य कायं है और केन्द्रीय सरकार को उस बारे में सी० बी० आई० की जांच करवानी चाहिये । यह्ह कहकर में आगे की बात कहना चाहता हूं ।

उपाहपक्ष महोदय, पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, वह वहुत ही दुर्भग्य्यूर्ण है। अभी मेरे मिन्र माननीय धी जनुल बशर ने उसके बारे में काफी कुछ कहा लेकिन में यह कहना चाहता हूं कि जब से वहां राए्ट्रपति शासन लागू हुआा है तभी से स्थिति भर बिगड़ी है और सरकार चाहे जितने भी आंकड़े यहां ब्डलाये, उनका कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि प्रतिदिन अखबारों से यह सुनने को मिलता है कि वहां हत्याएं हो रही हैं, रेलगाड़ियों और बसों में हत्याएं हो रही हैं, कहीं बम फोड़े जा रहे हैं, मोटर साइकिल से जाने वाले लोगों को मार रहे हैं।

श्री दरबारा सिह पर यह दूसरी बार हमला हुआ है, लेकिन मरकार उन्हें सुरक्षा देने में पूरी तरह से असफल रही है। वह जिस स्थान पर गए थे, वया उन्होंने वहां जाने की सूचना पुलिस या प्रशासज को दी थी वा नहीं; अगर दो थी, तो उनकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई ? यह ए $\bar{i}$ महत्वपूर्णं सवाल है, जिसका मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया है।

पं जान की हालत यह है कि वहां पर शिवरात्रि के अवसर पर बम फेंककर तीन वर्यक्तियों की हृ्या कर दी गई। लोगों का ट्रेन और बस से याश्रा करना मुप्रिकल हो गया है। हरियाणा में जो कुछ कराया गया—चाहे जिसके द्वारा कराया गया, उससे पंजाब की स्थिति और खराब हो गई है। हरियाणा की घटनाओं का पंजाब की स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वहां पर उप्रवारियों की णतिविधियां तेज़ हो गई हैं और कई दावे करने के बावजूद सरकार उन्हें निमंचित करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा पा रही है।

मंनी महोदघ ने गृह मंत्री के 28 फरवरी, 1984 के वक्तध्य का हबाला देते हुए कहा है कि

उन्होंने इस सदन को सूचित किया या कि सरकार हिसा का पूरी दृक्षता के साथ मुकाबला करेगी। अगर सरकार ने सचमुच दूक़ता के साथ द्विसा का मुकाबला करने का प्रयास किया होता, तो ये रोष होने वाली घटनाएं बन्द हो गई होतीं। तध्य यह् है कि सरकार पंजाब में द्रदसाल्मक घटनाओं को नियंश्रित करने में पूरी तरह्ह से असफल सिद्ध हुई है।

पंजाब में कृषि का काम करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश से जो लोग जाते हैं, उनमें से कुछ लोगों की हत्याएं हृई हैं। अयर कुछ दिनों बाद वहां पर कृषि की स्थिति खराब होगी, तो देश के सामने एक गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। सरकार को गंभीरतापूर्वंक विचार करके उग्रबादियों की गतिविधियों को नियंभित करना चाहिए।

सरकार से बार-बार अनुरोध किया गया है कि प्रधान मंत्रो और अकाली दल के अध्यक्ष की सीधी वार्ता होनी चाहिए। लेकिन प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा है कि अगर हम अकालियों से कोई समझ्षौता कर भी लें, तो वे उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, इसलिए बातचीत और समझोते का कोई मतलब ही नहीं है। अगर प्रधान मंत्री पहले से ही यह भावना रखेंगी, तो वार्ता के लिए कोई पहल नहीं हो पाएगी। में जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समय कोई ऐसी पहल कर रही है, जिसके आधार पर प्रधान मंत्री और अकाली दल के अछ्यक्ष, संत हरचन्द सिह्ह लोंगोवाल, के बीच कोई बातचीत हो सके, अगर नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

श्री दरबारा सिह की स्थिति के बारे में 22 मार्ष, 1984 के आनल़कर मंगजीन में ठ्पापक रूप रो बताया गषा है कि पंजाञ में क्या स्थिति है, किस वजा्ट से यह्ट स्थिति पंदा हुई है और ध्री दरबारा सिंह्ट को किस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा है । में उज बातों को दोहाराना नहीं चाहता। सरकार उन बातों को गंभीरतापूर्वक ले और उ़नी समीक्षा कराए। उसमें कह टेती

बातें हैं, सरकार को जिनकी जांच करके उचित कार्यव्वही करनी चाहिए। इस मैगजीन को पढ़ने से साफ पता लगता है कि सत्तारूढ़ दल ने जानबूद्यकर पंजाब की स्थिति को बिगाड़ा है। पह्ट ब्बत इसमें बहुत विस्तारपूर्वक लिख्बी गई है।

## भी राम विलास पासवान : पढ़कर बताइए।

भी हरिकेश बहावूर : उसके पेज 13 पर लिखा हुआ है :-
"Meanwhile, ** on the one hand and Amarendra Singh on the other hand, continued their designs to see that the situation worsened in the State. Their efforts, directed from two different directions, resulted in the ouster of Darbara Singh. Amarendra Singh wanted a quick solution on the Akali demands together with the political settlement in the form of a constitutional government...."

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Sir, he is bringing in the name**

SHRI HARIKESH BAHADUR: When he was the Home Minister.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Whatever it is, it canhot be done. You have enough material to deal with the situation. Why do you bring in names?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH): He has referred to the paper. He did not want to read it in the beginning, but he was prompted by some hon. Members. Then only he read it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Harikesh, please, do not refer to it.

में ऐसी बात कह रहा हूं कि जिससे भारत के बर्तमान राष्ट्रपरत का कोई सम्बन्ध नहीं है। में एक ऐसे व्यक्रित की बात कर रहा हूं जो कांग्रेस (आए) का चार साल पहले नेता था।

थी राम बिलास पासवान : भूतपूर्व मुस्य मंनी थे।

PROF. MADHU DANDAVATE : Sir, you need not protect ** with restrospective effect.

MR. DEPUTY-SPEAKER : At least he can say something about the Dspuly-Speaker, whose life was attempted. You can say something about it.

धी हरिकेश बहातुर : में इसे अपनी ओर से ही कहना चाहता था। मुछे याद था कि अाप बोलने नहीं देंगे। $\cdots$ (घ्यवधान) $\cdots$ में आपका इतना ध्याल रखता हूं कि उसे जान बूक्न कर नहीं रख रहा था ।
.6 मार्च 1984 को घ्रघान मंत्री के निवास स्थान पर एक बैठक हुई जिसमें कि कांग्रेस आइ के विधायकों ने जो पंजाब से आते हैं भाग लिया और साथ-साथ उसमें संसद सदस्य भी थे। उन लोगों ने यह कहा कि मोजूदा जो वहां का प्रशासन है ओर वहां के जो प्रमुख हैं वह्ट उसकी स्थिति को सुधार नहीं वा रहे हैं। अखवारों में तो काफी इस तरह की बातें निकली थीं। राज्यपाल की काफी आलोचना हुई थी और तरह् तरह की बातें उसमें कही गई थीं। सवाल यह है कि अगर राज्यपाल वहां के ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि कांग्रेस अाई के विधायकों का कहना था तो उनकी जगह पर किसी दूसरें व्यक्ति को राज्यपाल बना कर भेजिए। में. तो यह चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के अन्दर बहुत से अनुभवी राजनीतिज हैं जैसे हमारे रक्षा मंत्री वैंक्टरामन जी हैं, विदेश मंत्री नरसिसह राव जी हैं, इन लोगों को आए वहां राज्यपाल बना कर भेज दीजिए। में तो चाहूंगा कि हमारे आदरणीय पंहित कमलापति त्रिपाठी जी को ही वहां पर. भेज दीजिए $\cdot$.....

भी मनो राम बागत़ी : बलि का बकरा उन्हीं को बनाना है क्या ?

घी हरिकेश बहातुर : जो अनुभवी लोग हैं वद्व

# 705 Activities of extremistsin PHALXUNA 29, 1905 (SAKA) Activities of extremists ln $70^{6}$ Punjab and Haryana (CA) 

वह्हां की सिथति को सुधार सकते हैं।
MR. DEPUTY-SPEAKER : Why not somebody from the Opposition? Mr. Mapi Ram Bagri can be the one.

धो हरिकेश वहापूर : में जानना च। ह्ता हूं कि क्या मोजूदा राज्यपाल को वापस बुलाने की कोई योजना है और इस प्रकार के अनुभवी राजनीतिशों को जिनका मैंने सुझाव दिया है, उसको भेजने के बारे में क्या सरकार मेरे हस सुझ्षाव को रवीकार करेगी ? क्या इस प्रकार के अनुभवी लोगों को वहां पर भेज कर वहां की स्थिति को सुघारेगी।

में यह भी कहना चाहता हूं कि अपोजीशन को हमेशा ही दोषी ठहराया जाता है, खास तोर से प्रधान मंत्री जी जब भी कहीं जाती हैं और भाषण देती हैं तो यही कहती हैं कि अपोजीशन के लोग गंर-जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, ये सिथिति को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन जब दह देखती हैं कि उनके सामने कोई परेशानी है ओर उस परेशानी को वह नहीं हल कर सकतीं तो फोरन वह विरोधी दल के नेताओं का सहयोग लेना चाहती हैं। मैं विरोधी दल के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि ते उनहें सहयोग देने के लिए जाते भी हैं जव कि जो स्थिति वह बना देती हैं उस स्थिति में अगर राष्ट्रीय हितों का प्रश्न न हो तो कोई भी नेता प्रधान मंत्री के साथ सहयोग नहीं करना चाहेगा। इससे साबित होता है कि विरोधो दल के नेता राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मह्त्व देते हैं और उसको सर्वोचच प्राथमिकता देते हैं कि इतनी आलोचना करने के बाद भी, बार-बार हतनी कट् बातें सुनने के बाद भी वह प्रधान मंत्री के बुलाने पर जाते हैं ओर उनको सहयोग देने के लिए तैयार रहते है। अपमानित होकर भी वह् उन्हें सहयोग दे रहे हैं। यह् अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्रधान मंत्री जी बार-बार उनके ऊपर छस प्रकार के आाक्षेप लगाती हैं।...... (ध्यवषान) - " हम महसूस करते हैं कि जिस प्रकार की बातें सरकार की ओर से अपोजीशन के लिए कही जाती हैं उनको कोर्द भी अपने लिए अपमानजनक समत्र षकता है हेकिन उसके बाबजूद उनंकी

बात अपोजीश्रन वाले इसलिए मानते हैं ब्योंकि वे राष्ट्रहित चहते हैं। छसी बात से विरोधी दलों की महानता और राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा जाहिर हो जाती है। विरोषी दल इसीलिए आज की पंजाब की मोंजूदा स्थिति के समाधान के लिए कोशिश्रा करता रहता है ।

हिन्दू-fिख्ब क्षगढ़े की बात बरावर कही जाती है जबकि इसका कोई सर्वाल फभी पैदा नही होता है। वास्तविकता यह है कि भारत सरकार के डी० ए० वी० पी० द्वारा प्रकाशित जो एक बुकलेट है उसका एक अंश में पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो कि गुर नानक जी के बारे में लिखा गया है :

Guru Nanak was born in a Hindu Khatri family in 1469(AD) at Talwandi Rai Bhoe near Labore, now in Pakistan. It is now known as Nankana Sahib.

इसके अनिरिक्त इसी किताब में यह भी लिखा हुआ है जो मैं कोट करना चाहता हूं :

The greatest and most glorious contribution of the Guru to the culture of India is his emphasis on basic equality, brotherhood and oneness of all human beings.

पद्ट सिख धर्ग की शिक्षायें हैं। गुरु नानक जी का जो कहना है, जोकि इस किताबं में कोट किया गया है, उसी को मैं कोट करना चाहता हूं :
> "No one is high or low". "They alone are of low birth who forget the Master. Without the grace of His name their status is low."

सिख धरं के जो पांच तह्त हैं, उनमें से दो तखत आज भी पंजाब से बाहर हैं। उनमें से एक पटना (बिहार) में है और दूसरा नांदेढ़ (महाराष्ट्र) में है। ये दोनों ही त区्त पंजाब से बाहर हैं और इस बात से यह्हाहिर होता है कि हेमेशा ही पूरे देश में सिब धर्म के प्रति बड़ी श्रद्वा तथा सम्मान रहा है। लेकिन अाज उन चीजों को भुलाने की कोषिश की जा रही है। जिस त्वरह्ह की बटनारें

घट रही हैं, वह्र इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। हिन्दू और सिख में कोई फर्क नहीं हैयही बात में बतलाना चाहता था। मैं चाहता हूं कि इंस बुकलेट के द्वारा सरकार जो बातें हम लोगों तक पहुंचाना चाहती है, उसको पंजाब के लोगों में व्यागक रूप से पहुंचने का प्रयत्न करे ।

पेज 4 पर में किर कोट करना चाहताता हूं जिसमें गुरु बन्दा बैरागी के बारे में लिखा गया है :

After the death of Guru Gobind Singh, the tenth Guru of the Sixhs, the torch of light for freedom was passed on to Banda Bairagi, a Rajput from Jammu province.

यह सारी वंतें साफ-साफ इस बात को जाहिर करती हैं कि छिन्दू आर सिख के बीच में कोई झगड़ा नहीं है बलिक कुछ लोग जान-बूझ कर यह झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, राजनीतिक कारणों से ऐसा करना चाहते हैं और उसका मुकाब़ला करने में यह सरकार असफल रही है। सरकार लोगों को ठीक प्रकार से प्रशिक्षित नहीं कर पाई जिससे कि त्रे अप ीी पुरानी परम्पराओं और विरासत को समझ सकते। में जानना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो साहित्य प्रकाशित हुआ है, क्या इसको छ्ठपवाकर सरकार पंजाब में ठ्यापक रूप से बटवायेगी और. इस प्रकार से वहां के लोगों को प्रशिक्षण देगी जिससे कि आज जो एक घृणा का वातावरण फैलाया जा रहां है, उसको समाप्त किया जा सके ?

इसी के साथ-साथ में यह भी जानना चाहता हूं क्या सरकार ने कोई पीस-मार्च की योजना बनाई है जिसमें प्रधान मत्त्री भी शरीक हों, गॄह मत्त्री भी एरीक हों और विरोधी दल के जो बड़े-बड़े नेतागण हैं, वे भी शरीक हों ? अभी माननीय सदस्य.ने यह बात उठाई थी और सुक्षाव दिया था कि लोक सभा के अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में पीस मार्च आयोजित किया जाए-क्या. इस पर सरकार विचार करेगी?

I am really thankful to hon. Shri Harikesh Bahadur that he has given very good discourse on communal harmony and these things must be taken seriously. Again he has started about making allegations against the Prime Minister and the Congress. This has become very old and stale and the Prime Minister has time and again refuted. As a matter of fact, the Government have got vested interests in maintaining peace in Punjab. The Prime Minister time and again has said. Making such allegations time and again will not help solve the problem and the allegations become stale also. Sir, I hope Mr. Harikesh Bahadur will not make such allegations henceforth when there has been a rebuttal from the Government side.

He has made certain suggestions with regard to the involvement of the Opposition Parties. Atal Bihariji and other prominent leaders of the Opposition are sitting here. The Government never hesitated to seek the cooperation of the Opnosition Parties to solve this problem of Punjab and, Sir, the Prime Minisier has categorically stated that the doors are open. She has made an appeal to the Akali leadership also that they should some for the negotiation table. As a matter of fact, the Prime Minister has spelt out certain proposals for the consideration of the Akali leadership. They are still before them and we bope that the Akali leadership will certainly realise the seriousness of the situation and come to a talk for evolving a formula that would help defuse the situation in Punjab.

Another thing which Mr. Harikesh Bahadur has refersed to is about providing security to Shri Darbara Singh and others. Shri Darbara Singh has been provided with full security. Wherever anybody goes, if the Government gets prior information, we certainly provide all security arrangements that are necessary. We have said it categorically and we will tell in future also.

श्री मनी राम बागड़ी : केबल सरदार दरबारा सिंह की ही सिक्योरिटी है या पंजाब के लोगों की भी सिक्योरिटी है।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Sir, our great and veneriable friend Shri Bagri whenever goes to Chandigarh, used to tele-
phone to me. He is given security. Not only to him but to other persons also, we have been giving security.

धी मनी राम घागड़ी : पंजाष के लोगों की बात कर रहें हैं। पंजाब के लोगों को $f$ क्योरिटी मिलनी चाहिए या नहीं।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Another thing is that he nas made certain observations with regard to....

भी मनी राम बागड़ी : आप मुझे सिक्योरिटी मत दीजिए। मुझे वोई जरूरत नहीं है।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : He says, he does not want security.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : It is our duty.

If I may say so, I take liberty with my friend when he mentioned about the reported mecting of M.L.As. and M.Ps. from Punjab, perhaps his imagination was running riot. Perhaps, I do not know whether he was present at the meeting of the Con-gress-I MLAs and MPs to float this sort of story.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Sometime back, he was your friend also.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Yes, Sir.

That is why we have taken steps to counter these rumours. This sort of thing will not help solve the problem. Some false rumours are also being spread. I do not say that he has spread the false rumours.

SHRI HARIKESH BAHADUR : I quoted the Press report.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Instead of relying upon the information that we give and also the information that he collects, of all the papers, he relied on one particular paper and went on reading from the paper about the incidents and about what happened there.
instructions to the district administration to launch counter propaganda against baseless and false rumours aimed at fanning communal ill-will. In each district, this job is being attended to on priority basis. Centres have been opened to give correct information to the people. TV, radio, Press etc., are being used to educate people and caution them against succumbing to propaganda. Peace and communal harmony committees have been activised and people from rural areas and a broad section of the people have been included to seek public cooperation in meeting the threats of rumour-mongering and motivated propaganda.

Another thing which I would like to tell the House is that, apart from our making an appeal to the Akali leadership to hand over anti-social people, I made a similar statement to other prominent Sikh leaders also to hand over those people so that action may be taken according to law.

I would like to inform the House that these so-called extremists are a heterogeneous lot. Smugglers, bootlegpers and all type of people are involved. Unfortunately, they have taken a shelter in the Golden Temple to hide themselves and to prevent themselves from being apprehended by the Government. We are dealing with them in a manner. that we will be able to flush out these people. We are trying to idendify them. Some of them we have apprehended. Imiy also inform the House that we have got valuable information during the interrogation and I can assure the House that we will seen try to identify these people and action will be taken against them under the law.

Time and again, the Government is being asked as to whether the Government would like to enter the Golden Temple. I have said time and again that this is a complex question and it will have various ramifications and repercussions. The Government consider it in all its aspects. I would only appeal to my hon. friend, Shri Harikesh Bahadur, now not to in any manner by his oblique observations or speech help to aggravate the situation. The time has come when all the leaders who want the integrity and secular character of the country to be maintained to help the Government and to
educate the people so that the problem is solved.

1321 hrs.

## MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to construct an airport mear Sinula

धी कृष्ण बत्त सूल्तानपू री (शिमला) : उपाष्यक्ष महोदग, हिमाचल प्रदेश सन्मवतः देश में एक माश्र राज्य है जिसकी राजधानी देश के दूसरे भागों से हवाई सेवा से जुड़ी हुई नहीं है। भारत सरकार के नागरिक उड्ड्डन तथा पपंटन मंगालय ने किमला के निक्ट जः氵र हृट्टी में हैवाई अड्टा बनाने की योजगा रीक्कृन की है। 15 अम्रैल, 1982 को तर कालोन केन्द्रीन उड्डयन तथा पर्यंटन मंत्री ने इसका शिलान्वस् रबा। तत्पश्चात् हिमाचल राज्य सरकार ने इम हुवाई अड्ड्ड के निर्माण का कार्य अारम्म किसा।

केन्द्रीय प्यंटन तथा नार्गिक उह्डयन मं पालय तथा हिमाचल प्रेशा सर्तार के बीच हुई बातचीत के अधार गर हिमाचल सरकार ने दम हृदाई अह्डे को किमला से जोढ़ने के लिये लगभग 20 किमी० वर्की गउ़क का fनर्माण कर लिया है। अड्डं के लिप मूरि अधिप्रहण कर सी है ओर किसानों को मुआवजा स्वयं किया है ओर किस्थापित परिवारों को भी अपने बचं पर किर से बसाया है।

इसके अविरिष्त ह्वाई पट्ट्री अ्रनाने के सिए वहाढ़ को काटने का काम दिमाचल लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया जिस पर लगभग एक करोड़ रुपये से अधिक व्यय हैआ ।

चिमला में हवाई अह्ठे का होना न केषस यातायात की सुविधा के निये ही आवक्यक है बलिक पयंट्न के विकास के सिए भी अतिभावर्यक है। अत्री के केन्द्रीय परंटन एवं नार्गरिक मंनी


अड्ड्डे के निर्माण के लिए तुरन्त प्रभावशाली पग उठायँ तथा दसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करें। मेरी यह भी प्रार्थना ह्व कि हस 'धड्ड़े का निर्माण पूर्व योजना के. अनुसार हो ओर चिमला के लिए एक आधुनिक एवं सवंसुविधा युक्त हवाई अं्ष्ड्ड की सुर्विधा प्रदान करे।
(ii) Need to take steps to protect "bees' from 'sake wood' disease la Bibar

बी रामाबतार घास्त्री (पटना) : उपाष्यक्ष जो, मधुमकमी पालन उद्योग भारत में अन्य देशों की तरह् सरकारो, गैरन्सरकारी एजंन्सयों द्वारा चल रहा है। उत्तर भारज में विह्हार मधुमबसी पालन उद्योग के लिए, अन्त तक काफी अनुकूल साई्वित हुआ है। मधुमक्ती पालन उदोग बिहार में सीमान्त किसान, मजह़रों के लिए वरक्षान रुणित्त हुमा है। वे इसे अपनी जीfिका का अाधार बना धुश्हाली का जोगन जी हैं। मुजफकरपुर, वंशालो, पूर्वो चम्पारण अंदि विहार के जिलों में हातारों टन मधु का उसादन साधारण बात हो गयी थी।

पर मधुमक्षी वश में fिमत नार उषंपूं (मन् 1979.80) से त्काएक कोण कीजु रोग (fिक व़ ) नमक एक जंच्य, विषाण रोग जो जानक को संकमित करतः है केषा गया। पह रांग दिनों $f, त$ बहुता जा रहा है। इस रोग की रोकचाम के लिए पालक बिद्यार के सरकारो, गंर सरकारो एजेन्सियों के पद्राधिकारियों ने सबंधित ब्वजानिकों की मदद्य लेने में कोर्टार कसर नहीं होड़ी। समी जाव एवं ग्रोकयाभ के लिए खादी ग्रामोखोग अयोग, के वंद्रीय मधुमनली पासन बनुसंघान पुणे में प्रयोग हो रहा है। अन्य देक के बैगानिक मी हस रोग की रोकथाम में लो हैं। यद्ह रोग प्रान्त के बन्य जितों, ाटना, राबी आयि कर्दाइडलों में भी कैन गया। बो पासक इस रोग की बपेड में का गोे छं ोे मह्रारा और भूक्तरी के किकार बन गये।

समय पर अगर छस रोष की रोकषाम नहीं हुई, तो सारे मारत के मभुमक्यी का का सर्थनाए निक्ट यकिस्य में हो आयेणा।

