### 14.20 hm .

## STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF NATIONAL SEGURITY ORDINANCE AND NATIONAL SECURITY BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up the Statutory Resolution seeking disapproval of the National Security Ordinance, 1980 and the National Security Bill for which 7 hours have been allotted. If the House agrees, we may have 4 hours for the Statutory Resolution and the General Discussion on the Bill, 2 hours for clause-by-clause consideration of the Bill and 1 hour for third reading of the Bill.

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): 1 suggest 5 hours and 2 hours respectively.

MR. DEPUTY-SPEAKER: 4 hours for the Statutory Resolution is quite reasonable. The discussion is together onty.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur): 4 hours is not sufficient.

PROF. MADFU DANDAVATE (Rajapur): You will be forced to make it 10 hours. The hon. Members on both the sides have to speak.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We cannot increase 7 hours. Five hours, as suggested by an hon. Member, for General Discussion and two hours for Clause-by-Clause Consideration and also Third Reading.

SOME HON. MEMBERS: No, no.
MR. DEPUTY-SPEAKER: I am agreeing to your point. Somebody suggested this.

PROF. MADHU DANDAVATE: The Business Advisory Committee is meeting. There we shall put forward the proposition....

MR DEPUTY-SPEAKER: All right. The time allotment now is five hours and two hours. This is tentative, as you say.

My appeal to all of you is this. Every Party has been allotted some time I would ring the bell. Of course, you will forgive me for ringing the bell at a time when you may be dealing with. a very important point. Therefore, you will all cooperate so far as timeis concerned. (Interruptions)

PROF. MADHU DANDAVATE: The hon. Member who moves the motion always takes more time irrespective of his Party affliation. That should be borne in mind.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is half an hour. Don't worry. Mr. Atal Biharl Vajpayee.

शी अस्स विद्हारी घालयेओो (नई दिल्ली): उपाध्रक्ष महोोदय, में निम्नलिखित संकल्प पेश करता ही:-

हह सभा राष्टपति द्वारा 22 सितम्बर, 1980 को प्रख्यापित राष्ट्रीय सूरक्षा अध्यादंशा 1980 (1980 का अध्यादेश संख्या 11) का निरनुमोदन करती हैं।

उपष्यक्षक्ष मह्योक्षय, पिछ्छल 10 घहीनों में 19 अध्यादेश जारी किये गये। कल हम ने एक अध्यादंशा पर महहर लगाई थी अर आज दसरा अध्यादेश विचार के लिए पेश है। संविधान अध्यादंश जारी करने का अधिकार देता हैं किन्तु इस अधिकार का दर्रुप्योग रहा है। संविधान की धाराबों के अन्सर्गत राष्ट्रपति महोदय का यह दायित्व हैं कि बे स्वर्यं को संतष्ट कर कि ए'सी परिस्थिति फ्पेदा हो गई हैं, जिस में अध्यादेश जारी करने कें वलाषा और कोर रास्ता नहीं हैं लेंकन ह्रा समय जा नध्यादे जारी किये गये हैं, बे राष्ट्रीय सुरक्षा से ले कर बनों के संरक्षण तक जाल फललाते है। क्या कनों के संरक्षण का अध्यादेश रुक नहीं सकता था? क्या उस के लिए सरकार सदन की षंठक के लिए थम बहीं सकती थी। लोंकन अध्यद्व मों का राज्य हैं धर्शिर्शबामेंट में घीत दिन एक अध्यादं हा आता हैं। राचमूक में कल जा अध्यादंश पारिरत किया गया, उस के बाद तोगल संक्योरिटी आाड़ैनेन्स




अब इस सीका में का स्य नक बगर उएवीक्यिट्टिव मोकिस्ट्टे, जा हरकार का अफसर होगा, समभता है कि Pकसी व्बक्ति को किसी अपराध से यंकमें के लिए जमानत मांगना बरुरी हैं, तो वह जमानत मांग सकता है अगर ठीक जमानत न हो, तो जमानत को रद्ध कर सकता हैं, अगर मिरफ़तार कर के जेल में डालना चाहें, तरे वह भी कर सकता है। जमानत के नियम और कड़े बना दिये गये है। मै पूछना चहता हू कि इस नेंानल संक्योंरिटी आर्डीनेन्स की जरुरत क्या थी? 22 रित्तम्बर, 1980 का देश में एंसी कांन सी परिर्स्थित पंदा हो गई थी कि जिस से सरकार की नींद हराम हो गयी, उस ने व्यक्किगत स्वाधीनता पर हमला करने का फससला कर लिया। राष्ट्रीय सरक्षा विधेयक पर बब धारानुसार बहस होगी तो रह प्रशन उठंगा कि इस आर्डिनेंस के अन्तर्यत जो डिफेंस आफ ₹ंडिया की चर्चा की गयी है, सिद्ध्योरिटी आफ इंडिया की चर्चा की पयी है और सिक्योंरटटी आफ स्टटट की चर्चा की गयी है, इनमें फर्क क्या है। यह प्रश्व स्वाभाविक रूप से पूछा जा सकता है कि डिफेंस आए ₹ंडिया अंर सिक्योंरिटी आफ़ इंडया में द्या फर्क है? अवर फर्क है तो सिक्योंरटी ऊाफ इंडिया और सिक्योंरिटी आफ स्टंट में क्या फर्क ह? लेंकन अध्यादेश जल्दबाजी में लिखे जा रहं हैं बरंर उरा से भी ज्यादा जल्दबाजी में उन्ह लाग् किया जा रहा है । सरकार संसद् की बंठक के लिए भी रुकने को तंयार नहीं है। उपाध्यक्ष महांदय, एसे दिसायी देता है कि हर मार्चे पर अपनी विफलताओं पर पर्द डालने के लिए यह किया जा रहा है। (व्याश्नान)

जब मे यह कहता हूं कि माभे दिखायी देषा है ता मेँ आपकी़ींब से तों दे ब नहीं सकता। (घ्वषधान) उपाध्यक्ष महादय, ये चाहते हैं कि देबं मै मगर आंख इनकी हाँ ।

उपाष्पक्ष महाप्तय, विफलताओं की चर्या करने पर हमार मानफीय मिन्न बंखला उठते है। अग़र बाप विफल नहीं है हैं आरे देश मे सड कछ ठीका है, कमिसंते कम हो दही है और इरुस की कीजे पर्यक्ष माना के खाजारों से उलत्ये है, बमर

जान-माल की प्री Pिफाजत है और क्षेर

 आतनद की संगा बह यदी है तो फिर मेशाल सिक्योंरिटी एक्ट की क्या जलरत है? हमार वियोधी मिन दोनों पेतर एक साथ नहीं उठा सकते। उगर 10 महीते में स्थिति सुधरी है तो यह्ह बध्या़़ोपा बनावश्यक है। यदि स्थिति सुधरी नहीं हैं, और अधिक बिगडी है ताे बिगड़ती हर्ई स्थिति के बिलाफ लोग अपनी आवाज न उठा सकें, उनका मला दबाने के लिए आप यह अध्यादरे लाये है।

भारत यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आफ हर्युमन राइट्ट्स का साभद्दार है। उस डिक्लेअर शे की धारा 9 के अनूसार किसी भी व्यक्ति को आरबीट्रेशली वरष्ट या डिट'न नहीं किया जा सकता । हम ने भी अपने संविधान में धारा 51 (3) में यह्ट कहा है कि हम ह्न्टनेषनल काबनों का पालन करगें। लेंकि हस अध्यादेख के ब्वारा हम उनका उल्लंघन कर रह है। आत के समाचारपर्यों में इन्टरनेशनल अमनेस्टी की एक रिपोर्ट छुपी है। उन्होंने जब यह रिपोर्ट लिखी थी तो उनको पता नहीं था कि हिन्दुस्तान में कितनी तेजी से स्थिति बिगड़ री है। उन्होंने कहा है कि प्रवें शान आाफ ब्लेक माकेटिंग एण्ड सप्लाइं आक अर्सेशायल कमोंडिीज में जो त्रिवेंटिब डिटरेश की ग्याट्स्था है, वह उचित नहीं है। लेकिस अब जब वे नेशनल सिक्योंरिटी आडिर्े से को दोेंगे तो उन्है लगेगा कि भारी जनाfिकारों के हनन के राजपथ पर कितनी तीव्: गति से आगे बढ़ रहा है।

उपाध्रक्ष गहोरय, हमाए चंविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की थी कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताये गिरफ्तार भहीं किया जाएगा, विना मूकद्या चलाय जेल में नहीं रखा जाएगा। लेकिन उस समय की परिस्थिति को धान में रख कर संविषान में नउरबन्दी का प्रबन्ध किया गडा था। लंकिन एसा लगता है कि जा प्रबन्ष अस्थायी था, बब उराकों स्थायी बनाया जा रहा है। उस समय के गह्ध मती संखार पटल़ ने पहली बार नघरंदंदी का कान पहलिते में से किया बा तो है समय उनहें कात था कि मूक तातो कों नीव

## $[$ बी बहल वहातरी वाजपयेयु

जही चायी। हितास अपने को बहहरा रहा है। भाज सरबार जल सिंह हमार मू पदार सरवार पटोल कों कानून पेश करने से पहले रातों कां नींद नहों काई, लौकन सरदार षंल सिंह की यह हालत है कि कानून पेश करजे के बाद, अध्यादो लाने के बाद घतने प्रसन्न है ंक दिन में भी सोना शूरु कर विया है।

व्वक्तिगत स्वाधीनता पर हमला, व्यक्तिगत स्वाधीनता को मर्यादित रसना यद्ध के काल में तो उस्चित हों सकता हैं, लंकिन चांति के काल में नहीं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is also an attack on the individual liberty of sleeping.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: It is not objectionable. The Home Minister is not here. It is he who has to execute the order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has come now.

औी बटल विद्यारी बाजपेयी: व्यकिक्तगत स्वाधीनता को अवरुद्ध करना कोई साधारण बात नहीं हैं। अगर सरकार इस परिणाम पर पह्ंची है कि सामान्य कानून का उपयोग करके देश की परिस्थिति को काब् में नहीं रषा जा सकता ता मानना पड़्ये कि सरकार परिर्थितित पर काबू भहीं कर पा रही है। वह्ह असाषारण अभिकार लेने जा रही है। छन असाधारण अधिकारों की क्या आवश्यकता है? आप विधौोक के उद्देख्यों पर प्रकाश डालने वाला वक्तव्य देख ले । उससे किसी को संतोष नहीं हों सकता है।

नजरबंद करने का अभिकार दिया जा रहा है जिला मीजस्टंट को, पूलस कमिश्नर का दिल्ली में पलिस कमिखनर का तर्ब है, दिल्ली में लोग नबरवंव किए या रह है, बादोरों की नकलों मेर पास है पुलिस कीमएनर कोे हतना समय नहीं है हर तासले पर गार कर सके, आाबावी छीनने से पहले घमने का संपृष्ट कर सकें।



कीसममर स्तित पतल करने का भी सक्त नही हैं स्वाधत की सायक्लोंट्इल कर दिए गए। एक कापी पर वस्त्रस्त कर विए बाकी के सं सायक्लोस्टाइल किये गये बस्तबत से लोगो की आजादी छीनी जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महांदय, हम लोग् मीसा मेँ 19 महींने बंद थे। जब मीसा आया तो यह आएवासन दिया गया था कि इसका उपयोग राजनीतिक विय्यीधयों के खिलाफ नहीं किया जाएगा, लोकन अनुभव क्या हुआा? गहह मंनी महांदय भी यह आशवासन देले हैं, मगर उस आएवासन की कोई कीमत नहीं है। उत्तर प्रदोश में विरोधी दल के नेता भजरबंद किए गए इस काले अध्यादेश के अंतर्गत। गुजरात में मूल्य वद्धि के बिलाफ जा आंदोलन ह.आ था उसमें भाग लेने वाले गिरफ्तार किए गए। अगर उन्हॉने कोर् है अपराष किया था तो उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। अगर वे शांतित भंग्र के अपराधी हैं तो कानून उनकी खबर लेगा, लेंकन सबूत नहीं, प्रमाण नहीं, गवाह् नहीं, दलील नहीं, वकील नहीं, अपील नहीं, अंडजी राज के रांलट एक्ट के जगाने को फिर से ताजा करने की कोंशाशा की जा रही है। मध्य प्रदेश मों इंदौर के जिलाअधिकारी ने सिकारिरा की कि कछ लोग पोशोवर गुण्ड हैं, हैब्यूचल अफंडर्स हैं. . (व्यवधान)

धी राम प्यारे पीनका (राबर्ट्सगंज') : मध्य प्रदंशा में इसकी सरकार ने मीसा में लोगों को नजरबंद किया वाना काँन सा परिपर्र भंजा था आपने, इस पर भी आप् प्रकारा डालें।

धी अटल किलारी बालपंयी: में प्रकाइा भी डालूंगा आरार आपके उपर थांड़ा अंधेरा भी डालूंगा।

जिले के अफसरों ने सिफारिरा कीे कि कुछु लोगों को तजरबंद कर दंना चाहिए क्यौंक वे गुंड है। लोंका राज्य सरकार ने उस सिफारिश्र को स्वीकार नहीं किसा क्योंक इंदीर में एक उपचनाव ह्वोने वाला था और उस उघघाताव को जीतने के लिए अंड़ं की मबद की जहरत थी। मूल्य मंती $\stackrel{\rightharpoonup}{1}$ ब्यान विया कि हम ख्यकितगत स्वाधितक का छीनिे से पहल से बार सोथा पहूते



एक हबार वार लो समेना ही जाहिए। लोकम बह सोषने ले लिए तीयार जहीं हैं।
उत्तर प्रदेश में इलगाबाद में एक एसे उ्यक्ति का गजरबंद किया गया हैं जिस पर भारों लगामा गया था कि तुम उस तारील काो अमुक कार्रवाई कर रहे थें जबाक उस तारों कां वह्ह जेल में था। अगर जेल में था तो वह अपराध क'से कर रहा था और अगर अपराघ नहीं कर रहा था तो नजरबंद कंसे हों सादरा है।

एक सालनीम स्स्थ: आर. एस. एस. का ब्द्रुपिया होगे।

धी अंल कित्री इजपेंचः कछ उवर भी दंठे हैं, जरा होशियार रहियें। सरकार अदालतों के सामने चुले से कइतराती क्यों है? 24 घंटे दे अन्दर जिस व्यक्ति करे गिरफ्त्तार किशा जाए अगर उसे म"जिस्ट्रेट के सामने पंत्रा गुों किया जाएगा तो केरल मे जिस तरह से राजन की हत्या हुई उस तरह से हैल्यायें होंगी, मागलपुर में जिस तर्ह सं आसे निकाली गई उस तर्रह सं आंसं निकाली जाने के प्रकरण हॉंगे। आखिर आग गिरक्जाए करते है तो आपक पास कोई सामग्री तो होती है जिस के आधार पर आप नजरबंदी के आदो दो देत है। अगर वह सामग्री और वे कारण किसी कां नजरबंद करने के लिए काफी है तो वह आधार आरे , वे कारण जिस व्यक्ति को नजरबंद किया जाता हैं, उसको बताने में क्यों आपति होंनी चाहिये? लेकिन में दिल्ली का आदेश पढ़ कर सुना सकता हैं। एक आवेश में कहा गया है क्योंक आप लगातार अपराध करते रहते है इसलिए सरकार ने केसला किया हैं कि अब आपक्ं नजरबंद किया जाएगा। क्या अपराष करने वालों के सिलाफ आपके पास आर कोई कानून नहीं हैं ? क्या आप उपराषी कों कहघर में बड़ा नहीं कर सकते हैं? क्यों इंसाफ की तराज पर सरकार अपने आपकों तोलने के लिए तंपार नहीं है?

युड्धकाल में जब सीमायों पर संकट हों, भारत की आजादी पर आंच बाए, प्रादंशिक असंडता खतर' में पड़ जाए, तब उस असाधारण पीरंस्तिति में व्यक्ति की स्वाधीनतम करे सीगित करने के बारे मे सोणा जा सकता है। लोकिन उसके बारे में मी मै कहता कहूंगा कि हत सरकार ने मीसा का

जिस वड्ट से दुछूपयोग किया उसकों दे से हए बब राष्टीरी संकट के समय मा हम इस सरकार कों असाभरण अंिकार देने के बारे में कक्ष कहते से पहले बे बार जरए सोषेता काहँग। हम दूध के जल है। छाछ कों भी फूंक फूंक कर पीना चाहते हैं 1971 में बंगला देशा के संकट का लाभ उठा कर हस देष में मीसा पास किया गया आया वियोषी दल ने काई आपत्ति नहीं की थी। बाद में जब जय प्रकाश जी जंसे नेता करे मजरबंद कर दिया गया था तब भारत के एटनी जनरल ने सुगीम कोर्टे में बड़े हों कर कहा था कि अगर पुलिस गोली भी कार दे तों कोई एतराज नहीं कर सकता है। उस पुराने इतिहास को क्या हम भूल सकते है? आज कीन सी नई परिस्थिति पंदा हो गई है? में Pकर पूछना चाहता हैं Pक क्यों आपको यह काला कानून बनाने को जरूरत महुसूस हई है? लाड सीमन नें कहा था जिस करें में उद्धैत करना चाहता हैं:
"To arrest a person without telling him as to why he is being arrested is the law of tyrant and that of slaves."

यह नैरानल सिक्योंरिटी आार्डिनेस नहीं हैं, यह नंशनल स्लेवरी आर्डर्डस हैं। हम को आपकी नीयत पर राक हैं। जिस तरह से सत्ता का दरूपपयोग काप कर रहे हैं उसका देबते ह० हम यं असाधारण अधिकार आपके हाथ में नहीं दे सकते।

थी राम प्परं पनिकाः मध्य प्रदेशा में क्या हुआ था आपके राज में?

जी 屯टल विहारी बाधपेपी: ये बार-बार कह्ह रह है कि जनता पाटीं भी इसको लाग करना चाहती थी। आपका याद है कि जनता पाटर्ं के राज में एक बिल परे किया गया था लोंकन जनमत के दबाव से और पाटीं के दबाव से उस बिल काे वापिस लंता पड़ा था। हम दे लता चाहते है कि कार्रेस पाटीं कितना जोर दिसाती हैं। (ख्यासल) भवर कांत्रेस पाटी के मेंन्बर तो छसजेँन्ती की मांग कर रहं हैं। (घ्यषधाने)

सूलना बारे प्रसारण मंधी (शी वसंत साठ) यह बात सष नहीं हैं। वह कुसी के लोम की वजह से वापस लिया गया भा-मूट की, इसलिए कापस लिखा गया था।
 विखोधी यद्ह भी नहीं समफ सकते है कि बनता सरकार के सिलाफ कड़ाई करलें के श्रिकायत नहीं हैं, शिकायत है ठिलाइं करले की हमल विर्योधियों को नजरबंद नहीं किया ।

धी राम प्याए पीिकाः बिलाई करने वालों को जनता पसंद नहीं करती है। इसी fिए उसने इन लोगों का हटा दिया।

भ्री बटल विहारी वालपेयोः इसी लिए इन्हौंने कड़ाई करने का फसेसा किया है।

भी राम प्यार' पीनका: जनता की आकांक्षाआं के अनुरूप यह बिल लाया गया है।

ही अटल fिषारारी वालपेषी: में जानना चाहता ह. कि इस बिल से जनता की कान सी आकोंक्षाएं पूरी होने वाली हैं। आए़ दों में जन-असंतोष का जा दावानल सूलग रहा है, हजारों लोगों को नजरबंद कर के भी आप उसे शान्त गहीं कर सकते। दस महीने हों गये हैं, आसाम जल रहा है। फांज का बला कर आसाम की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। (व्ववधान) किसानों कां अगर उनकी फराल की उचित कीमत नहीं मिलेगी, तां वे आन्दोलन करंगे। (ब्यनधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please. Any Member interrupting should know this. If he wants to interrupt the Speaker, Shri Vajpayee, first he must yield. Then only you can put the thing. If he does not yield you cannot interrupt. Every one of you gets up so often.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: You know, I am not yielding.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Thatt is why from here you have gone there!

औी अटल विहारी वाजपेयी: उपाध्यक्ष महोंदय, लोकतंत्र में शान्तिपूर्ण विरीधप्रदर्शन के लिए पूरा अधिकार है। यदि किसान गन्ने की उचचत कीमत मांगे, तीस रुपये क्विंटल की आवाज उठायें,----.(घवधाल) उपाध्यक्ष महोष्दय, Pकसानों को अधिकार हैं कि मिलों को अपना गन्ना बेचने से रोंकें।

की बहंत साठ: रास्ता योकना की विर्येप्रदर्शन में काता है शायद।

शी बहल विहारी बालयेयी: श्री बसत्त साए" जानत" है" कि महाराष्ट्र में "रास्ता रोको" " बान्दोलन में उनकी पाटी. के नेता भी शामिल है। (ब्यषषान)

भी वसंत साठे: एक भी नहीं।
भी अटल विहारी वाजपेयो: उत्तर पदंश के मूल्य मंनी ने एलान किया कि अगर किसानों . सं यह कहा जायेगा कि चीनी मिलों को गन्ना मत बेचों, तो एसा कहने वाले नेताओं को क्शानल सिक्युरिटी आर्डिनेंस के अन्तर्गत जेल भेज दिया जायेगा । (घ्यवधान)

AN HON. MEMBER: He said about obstructing the farmers.

भी अटल विहारी वाजपेयी : इस आर्डिनेंस की धाराएँ देखिए । इससे पहल एसेंघाल कामोडिटीज के नाम पर जो कानून बनाया गया, उसकों उठा कर देंखिये । पह्ह "डिफसे आफ इंडियां" और "सिक्युरिटी आफ इंडियां" इतना व्यापक है किं कोई गरिविधिध इसमें से बचने वाली नहीं हैं।

एक और विचित्र बात हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोईई विदेशों के साथ इस दरश के सम्बन्ध बिगाड़ने की कोषिश करंगा, ता उसके विराद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी। मुभू लगता है कि अगर सचमुच कोई विदसंों के साथ सम्बन्ध विगाड़ने की कोशिशा कर रहा हैं, तां वह सब से पहले गह मंनी, ज्ञानी जैल सिंह, हैं, जो हर चीज में, हर उपद्रव में, हर अशांति में विदेशी हाथ दंबते हैं। जब उनसे पूछा गया कि भाप विदेशी हाथ के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते है", तो वह कहते हैं कि विद्वंकी हाथ दिसाई नहीं देता हैं, कार्यवाही करेस फर"। अगर हाथ दिलाई नहीं दर्ता हैं, तो वह विदेशी हैं या स्वदरी, यह करसे पता चला? जब ग़ मंशी ने मरादाबाद में विदेशी हाथ होंने की बात कही ता श्रीसती हंदिरा गांधी ने हस बात का खंडन नहीं किया । पहले बह मौन धारण करके बैठी रूी कि मुरादाबाद में कोई विद्दी ही हाथ हैं या

चसी, मपए उनके सह्यायी fिएकी हाष की बात कहते रहे, सरकारी प्रवका मे मेंह गहीं बला । जब प्रधान मंती मुरादावाद गई तो कहतने लगीं कि विदेशी हाथ नहीं हैं, fिद्धी हस्तक्षप है ।" There is no foreign hand, there is foreign interference. यह कंसी सरकार है जा विदेशी हस्तक्षे को बर्दाइत करती है? मे पूछत्ना चाहता हुं fक "फार'न हैड" और "फारेन इंटरफेयरसस" में क्या फर्क हैं? अपनी असफलता पर पर्दा डालने के लिए कहीं विद्षेी हाथ की बात, कहीं विरोधियों को दोषी ठहराना, कहीं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हवाला देना, इस तरह की बातें की जाती रहां है । मगर यें चीजों अब चल नहीं रही हैं।

दस महीने गुजार दिए यह्ह कह् कर कि जनता के राज में हालत इतनी खराब हो गई थी कि हम लोगों को ठीक करते करते वक्ष लगेगा। लोगों ने पूछना श़ुरू कर दिया कि कितना वाह लगेगा तो पूछने वालों का मंह बन्द करने के लिए अब नेशानल सेक्योंरटी आर्डि्नेंस ले काए। आप बोल नहीं सकते, आप मंढह नहीं खोल सकतो, पुलि अफसर के हाथ में आप की आजादी होगी । पुलिस के कमिशनर विल्ली में सब जगह नहीं देख सकते। हालत यह होगी कि थानेदार तय कर गा कि किस व्यक्ति को नजरबम्द किया जाय या न किया जाय । हमने एमर्जेसी में देखा कि नजरबन्द करने का डर दिखा कर लोगों से रिशवत ली जाती थी, लोगों को आतंकित करने की कोषिशा होती थी। सरकार उसी तरफ आगे बढ़ रही है ।

जब आर्डिनेस जारी किया गया तो यहृ कहा गया था, आप आर्डिनेंस को पढ़ कर देखें, क्लाज 9 (2) हैं, उस में कहा गया था कि ए'डवाइजरी बोर्ड होगा। यह भी कहा गया कि ए'डदाइजरी बोंड का अध्यक्ष चीफ जस्टिस की सलाह से नियुक्त किया जारोगग़ा अरि जो दो में्बर हौंगे वह या तो सिटिंग जज हॉंगे या रिटायड्ड हार्द्रकोट के जज होंगे। अब जा बिल आया है उस में हस को बदल दिया गया है। में जानता हंं विधि मेन्री कहँगे या ग़्ह मंगी कहले 44 वें अमेडमेंट के अंतर्गत जी नोंट्रिकिका होना काहिए था वह जनता सरक्रार ने तहो किया, मग़ आप ने काड्डेनेंस जारी करने से पहले वह्ट क्यों नहीं दे षा ।

आरिड्नेंस अलम है, विल अलूप है। कर् प्रदर्शों में एडेडाइजरी बोर्ड बन गए है जो
 आफ स्रण्लिंग एक्ट के अंतर्मत बने हैं, प्रिवेशान आफ ब्लंक-मार्कैटिंग एड्ड मेंटिनेस आफ सप्लाई आफ एसंशियल कमोंडितीष के अम्तर्गत बने है, मगर नेशानल सेक्योंरिटी बिल क्टे अन्तर्गत जो बोड्ड दर्मेंगे उन मे किसी भी ए'डवोकेट को जिस की दस साल तक की प्रेंक्टस होगी उसे सरकार नियक्त कर देगी। चुन-चुन कर ए'डवाइजरी बार्ड के सदस्म भरे जाएंगें। बंसे भी हाई कार्ट और सुपीम करेटै में अपनी इच्छा के जजों को लाने की कोशिशा हों रहो है । स्थान खाली पड़े हैं, यह्ह कहा जा रहा हैं कि हाई कोटर में ए'रियर्स बह्त है और इसलिए हम सिटिंग जज को इस काम के लिए खाली नहीं कर सकते। यदि एसा है तो आप जजों की संख्या बढ़ा सकत है। लेकिन कल भी हम ने देशा आंट आज़ फिर इस बात की चेष्टा हो रही हैं कि सरकार अदालत के सामने नहीं जाना चाहती । कल जाडिशियल मौजिस्ट्टंट का अधिकार एग्तीक्यूटिंब मैजिस्ट्रैट कों दे दिया गया । कांडिैनेन्स आर बिल के बीच में फकर्क करके एक करीं का फायदा उठा कर कि नोटिफिकेइन नहीं हुआ था, सरकार एंडवाइजरी बांड्ड एंसा बनाना चाहती है जिस में उस की इच्छा के लोग निय्यक्त हों कर काएंग। एंसे ए'डवाइजरी बार्ड में जब मामले जाएंगे वह मामले तय हो सके इस के लिए जिन्हु नजरबंद किया जाएगा उन्हं वकीलों की सहायता पाने का अधिकार नहीं होगा। दिल्ली में एसे मामले है कि डिटरेगन आर्डर दे दिया गया लोकन डिटरहान आर्डर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। जिस को आर्डर दिया गया वह अंग्रेजी जानता नहीं है। वकोल की सलाह नहीं ले सकते। वह अपनी सफाई कसे पेश कर गा? हसका मतलब एक ही है कि मारी सत्ता का केन्त्रीयकरण, निरंकूा, स्द्वेच्छाचारी भासन, व्यझिक्तगत स्वतंभता का हनन, न्यायपालिका के अधिकारों पर आधात और देश में इस तरह का एक माहाँल बनाना कि भारत करे सरक्षा खतर में है अर जब सुरक्षा खतर' में है तो व्यक्तिगत आजादी का क्या मत्तब है?

उपाध्यक्ष महोपय, सरकार ने इस खर्य का खण्डन किया है और कहा है रि बह वीकस्तान से किसी तरह की मुठभेढ़ नहीं चाहती

MR. DEPUTY-SPEAKER: Resolution moved:
"That this House disapproves of the National Security Ordinance; 1980 (Ordinance No. 11 of 1980), promulgated by the President on the 22nd Sepiember, 1980."

ThE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI ZAIL SINGH): Sir, I beg to move:
"That the Bill to provide for preventive detention in certain cases and for matters connecled therewith, be taken into consideration."

उपाध्यक्ष महोदय, में समझता था P क शी दाजप्यं जी को जो सीच हाइ है है वह तो इसके रिलाफ जो काछ उन्होंने कहना था, कह गए है । उनका जवाब तो में असी नहीं दूंगा, आसिर करें उन को सारी बातों का जबाब द्रंगा आंर मुऊे विशकास
 लात करो परो निन्ता है। साम्यदायिक भेदभाव, जातिगत झंगड़ों, सामाजिक तनाव, अतिवादियों के कार्पफलाप, अनुसूच्चित जांतयां जर जनजातिया, अल्पसंख्यकों आर सकाज के संस्ट कमझशेर वाशे पर अत्या-
 लन देशा के जनतन्त्र के हित में नहीं है। कोई भी सरकार यदि वह अपने उत्तरदायित्व को समझती हैं, १बना प्रभावी कदम उठएए अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकती है। अलहवगी वाल कार्येकलापों और क्षेत्रीय आन्दालनों ने देश के कुछ भागों में सिर उठाया हैं। यह तत्व कानूनी सत्ता के लिए गम्भीर चुनाती है यंर कई बार समाज कों बह्तु हांनि पहुंचाते है। इसलिए यह आवश्यक समझा गया है कि राष्ट्र विरकेषी आर समाज विरोधी तत्वों से कठोरता से आरे प्रभावी रूप सं निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निवारक शक्तियां होनी हीं चाहिएं ।

यह बिल केन्द्र सरकार को किसी भी व्यक्ति की गिरक्तारी का आदेश देने का अधिकार दंता हैं, यदि यह आरवस्त हों जाये कि भारत की सुरक्षा के खिलाफ किसी भी ठंग से उसे काम करने सं रोंकने के लिए

एके करना आवश्यक्र है। यह केन्दीय सरकार था राज़ सरकारों का इसे किसी भी वर्वीत्त के सिरफ्लारी के आदंब दोने का भी बधिकार दंता है। यदि यह आवर्रपक हों एए कि राज्प की सुरक्षा या सार्वअंनिक अपदस्था बनाए रबने या समाज के लिए खंनिवर्य आपूंतियों और संवाओं का बनए रबले के विरात्द्ध उसे किसी भी प्रकार का काम करने से येकने के लिए एसा करना बावश्यक हैं। इससे राज्य सरकार, एंसी अवभिष के बंरान, जिसका उल्लेब एसा अधिकार दिए जाने दाले आदेश में हों, जिला मैंज्ट्ट्रेट या पुलिस कमिशनर को उक्त शक्तियों के इस्तममाल के लिए शवित्त भी द सकोगा।

विभिन्न राज्य सरकारों ने कछ एक बन्दी अभिनियम बनाए हैं या आर्डिनेंस जारो बन्दी अधिधियम बनाए हैं या आडिनेंस जारी किए हैं, लेंकन सरकार ने सांचा कि ब्यापकता और एकरूपता के हित में सार देष के लिए एक केन्द्रीय कानून बेहतर होगा।

राष्ट्रीय सूरक्षा बिल, 1980 में इसके गलत इस्तेमाल को रोंकने के लिए जरूरी उपाय रसे गए है और यह नजरबन्द Pिए जाने वाले व्यकित के लिए न्याय भी सीनिशिचत करता है। आप जानते है कि तीन मांके गिरफ्तार होने वाले को मिलेंगे। एक तो एडवाइजरी बोड्रे के पास जाएगा आर उसके लिए पांच दिन के अन्दर-अन्द्रर उसकां बाउंड्स देनी हॉंगी। किसी बास कारण के संबंध में बगर पांच दिन सं ज्यादा समय लगे तों लिखत रूप से मैंजिस्ट्टंट कां, मुताल्लिका भाफिसर कों लिक्ष कर देना होगा, मगर फिर भी 10 बिनों से ज्यादा उसकों समय नहीं लगे। हस आदोश के विसूत्ध अगर एडकाइजरी बर्ड़्र फंसला दे देता हैं, तों उसकां फॉरन छर्ट़ दिता जाएगा । उस के बाद बहां के स्थानीय कफसर का किमा हुता फंसला स्टंट़ सरकार के ज्ञास जाएला बार उस सरकार के सिलाफ भी र्षिकायत हों तो कोन्द्रीय सरकार के पास जाएग । हस तरीक से उन

 सराज अपनी मन-सली का कर सके बार

2928 LS- 11

## 15.9 crr.

भारा 11 के उधीन यह बोहे सरकाइ या किसी भी व्यक्ति से न्ड्र जानकारी की मांग कर सकता है और यदि चाहै ता नजरबन्द व्यक्ति की सूनवाई भी कर सकता हैं। इस बिल के अधिन जां धारायें आयोंगी में उन सब की चर्वां नहीं करना चाहता ह.ं। लोकिन मेँ हतना जरूर कहना चाहता ह. Pक यह बिल इस बात को ध्यान में रस कर संसद के सामने लाया गया है कि देषा के हालात बहतव सतरनाक तरीके की तरफ बी़़़ते जा रह हैं। अप कों मालूम है-तीन-पार सालों में हमार देश में कास्टिज्म , कम्पूनलिज्म, रीजनलिज्म को बढ़ावा मिसा, उन को रंस्सीक्टविलिटी मिली बर् उस रेशपोक्टीबलिटी की वजह सं यह बात हर सभा सोसायटी, एडभिनिस्ट्रेशन, गर्बे कि हर षगह पहूंच गई। अभी-अभी वाउपेयी जी ने जा कहा-में उन की बातों का जवाब नहीं दें रहा ह.ं. लोंकन में एक बात कहना चाहता हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो आप कहते रह िक जनता सरकार ने काम बराब किया हैं, उस कों सुध्करने में दोर लगेगी, लेंकिन बब तो करीब एक साल होंने वाला हैं, हस बात करे अब आप नहीं कह सकते। में कहता हैंआप विलकूल ठोक कहते है। जा वर्तमान सरकार हैं, यह उस की जिम्मदोरारी हैं और वह हस का अपने सिर पर लेने से इन्कार नहीं कर सकती और न हम करंगे, लेंक्रन आप जानते है कि कांई भी गाड़ी या कोई भी सरकार की महीनरी, अगर एक बार द्रुस्त की गई हों और उस को फिर से बराबं कर दिया जायं, तां सराब करने के लिये तो बो घन्ट ही काफी होते हैं, लोंकन उस की मरम्मत करने में बहुत देर लगती है।
fिप्टी स्पीकर साहब, उस वक्त एसी गाड़ी चली, जिस में किसी ने गहों देशा कि यह ट्रक का पूर्जा हैं, इस को कार में डालना है या नहीं डालना हैं, यह एम्बेसेड़र का पुर्जा है, इस को फीएट में डालना है या नहीं कालना हैं। इसीलियें उस वक्त जां गाड़ी चली, उस का एक्सीड्ट्ट हुवा बार उस एस्सीड्टन्ट में, वाणपेयी ती, जाप करे थी अल्म लगा खरि दूसरी तमाल पर्टियां
 नहीं बलाना कातवे है विस से चल पसाते जायें।

## [की जैल़ संह]

उद्रॉने कहा कि सरदार पटेल ने जब विल पषे किया था ता उन को कई दिनों तक बीन्द नहीं आइं। यह्ह बात मुभे तो कहीं विललाई नहीं दी कि सरदार पटंल मे जब बिल पोरा किया था ताँ उस वक्त यह बत क्री हों। मेरे पास सरदार पटलल की तकरी? का कुछ हवाला माँजूद है।.

भी फरल बन्ब बर्गः अगर इस वक्त ऩीं मिलता हों ता कल बतला देना ।

धी बंन ीिंह : बभी बत़लासा हूं। मँने पिछली बार जब इस, विल को इन्ट्रोछ्यूस किया था, उस वक्त भी हल बातों की बहुत चर्य हूं री, में उन कों फिर से ल्वोहातम नहीं चाहता हूं 1 लोंकन मै अर्ज करना चाहता ह. कि 25 फरवरी, 1950 को स्वीीय सरदार पटेल नें पहला निवारक नजरबन्दी बिल हस हाउस में पेश किया था। उस वक्त उन कों नीद आर्द या नहीं अाई:, इस के बार में ता उन्हाँने कुछ नहीं कहा, लोंकन जां कहा था, उस का आप सून लें-
"जब कानून तोड़ा जा रहा हो और उपराध किये जा रहें हों, साधारणतया किमिनल ला का लागू किया जाता है। लेकन जब कानून के आधार को ही नष्ट किया जा रहा हाे आंर एसे हालात पंदा करने की करोशिश की जा रही हों जिन में, श्री मोतीलाल नेहूँ क़े शब्दों में "'आदमी आादमी नहीं होंगे आर कानून कानून नहीं होंगा, " हम महसूस करते हैं कि छमर्जेन्ट और एक्सट्राआडीनरी कानून लागू करना उचित है।"

स्व. श्री गारिवन्द वल्लभ पन्त जी का भी एसा हो विषार था । जब उन्होंने 5 बिसम्बर, 1957 का छूसी सदन के सामने एक बिल पेशा किया था, तो उन्होंने भी यह्ह कहा था-
"प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंग्रता बढ़ाते हुए थार यह देखते समय कि किसी पर भी मर-जल्री रोक न लगाई आए, से सममरा ट० कि खह हा स्वरी का बताच्य है कि जहां त्तक मर्भकित हाँ, दो के हालात् साषारण रु", अधिक से

अधिक लाण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपभोग कर सकं, ड़ के कारण, उन लोगो के कारण जा र्तपाश हा कर काम करते है या एसी ताकतों के कारण जा भावना
के आवंग में या म़स्से में आपे से बाहर हों जाती है, उन की स्वतंत्रता का भंग न किया जाए . . . में कायल हों गया ह. कि जिन ह्रालात में से हम गुजर रहे हैं, उन में देश के हित में इस अधिधियक को लागू करना निहायत जरूरी होंगा।"

उिप्टी स्पीकर साहब, इस के गलावा, एक बात 2 अगस्त, 1952 को छसी सदन में पं. जवाहरलाल नेहहू जी ने कही थी-
"सदन अच्छो तरह जानता है कि जों सरकार इस तरह का बिल पेश करती है, जिस पर आसानी से हमला किया. ज़ा सकता हैं आरे आसानी से जिस की आलोचना हो सकती ह्रे, वह अपने को अनपापूलर बना सकती है आर छस जाजते हूये भी, सरकार पूरी हिम्मत के साथ इस बिल को पेश कर रही है। . . इस तरह्ह का बिल वही सरकार पेश कर सकती हैं, जा अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह महसूस कऱी हो। उस से गल्तियां हों सकती हैं, हम सभी से गल्तियां होंती है लंकेन वह एसा तभी कर सकती है जब वह अपऩी जिम्मेवारी मह्रसूस करती हो आंर चाहे जा भी हो, अपनी जिम्मेवारी निभाना सरकार का फर्ज हैं।"
यह पं. जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है।
एक माननीय सबस्य: अंग्रेजी में क्या कहा था?

बी जंख्ष सिंह: आप अगर बंत्रेजी में उसे सुनना चाह, ${ }^{3}$ तो मे सुना सकता हूं।

जा कार्यवाही हैं, वह अंग्रेजी में लिसी हुई है आर मँने अंग्रेजी का तरजमा करबाया हैं। इस तरजुमे में काई फर्क नहीं है। अगर कोई फर्क लगे और तरजमा करने वाले की अगर कारे गलती होगी, ते उस की षिम्मवारी में लं गा । अग़र किसी कां ह़ में कारें अंका हैं ता मेरे पास अंत्रेजी का भी कोटेराज है बरि में उस कों पढ़ सकरा है ।

चों जिप्टी सीकर साहषं; में वह कहा

जाँ्व हु कि है जानते है Pि सुबाले बंग से इस विसा का लाने वाली सरकार के बिलम्फ कुछ समय तक जो अनृपापूलेडी होपी उस का मुकाबला भी उस कां करना पड़ंका और जां कुछ कहना चाहते है कह सकते है। लेकिन जो इसका विराेध करने काले हैं में उन से एक बार फिर प्रार्थचा करता हू कि अगर इस देश में आग लगनें के बाद कुआां खोदने की बात करणगे ता उस सें फिर बात नहीं बनेगी। यद्र जों आने वाली अग है, हस दोश के
 हमें रांकना है।

वाजपेयी जी नं कहा कि हम ने तों बिल वापस लें लिया। हो सकता है कि आपने बिल बापस ले लिया हां, अाप कर ही क्या सकते थे? आप तो पांच साल के लिए आये थे लंकिन ढाई साल के बाद वापस चले गये। हमं यह नहीं कर सकते है। हम ने तो यह्ह बिल आपके सामने रखा है। हम तो इसे पास करेगें और आाप सं भी पास करवाना चाहतं हैं। आप ने अपनी मजबिरियों की वजह सं बिल वापस ले लिया हों लेकिन हमारी के मजबूरियां नहीं है। हमारी पाटर्भ में कोई मजबूरी नहीं हैं, हमारी पाटर्? में एकता हैं, हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी में सबं को पूरा विशवास है। हमारी पार्टर में आपकी पाटर्ं की जंसी बगावत नहीं है। हमार में हिम्मत भी हैं और हम छस सदन से यह बिल पास करा सकते है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That the Bill to provide for preventive detention in certain cases and for matters connected therewith, be taken into consideration."

Now, we shall take up amendments.
ghri g. M. BANATWALLA (Ponnani): I beg to move:

[^0]"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opirumat thereon by the 30 ti April, 1981 (18)

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): I beg to move:
"That the Bill be circulated far the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st March, 1981 (50)

SHRI VIJAY KUMAR YADAV (Nalanda): I beg to move:
"That the Bill be circulated far the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st January, 198 (188)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now. Shri Jagpal Singh. Your party has been allotted 14 minutes.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Is it out of four hours discussion?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Five hours.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Fourteen minutes cannot be out of five hours.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is only for your information.

शी जगपाल सिंह (हरिद्वार) : डिप्टो स्पीकर साहब, जां 22 सितम्बर, 1980 कों सरकार की तरफ से आर्डिर्नेस, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जारी किया गया था, उसके बार में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहत क्छ बताया है। में इस बात में बिल्कल विशवास रखता है कि
 इस में बहाये गए है। आप असमाजिक तर्ता के नाम पर, चोरबाजारी के नाम परे साम्रदायिकता पदा करने वालों के नाम पर हिन्दूस्तान के लोगों की आजादी कां छीनने के लिये जा रहे है। आप जा हस बिस के बार में कहते है उसमें हमें बिल्ककस विएवास नहीं है क्योंकि माननीय प्रधान मंत्र की जो बव 1975 में एयर्षेसी लकर्या से ता उन्हॉने बार बार इस दो के लोमो काँ

## ［क्रो जगपाल सिंह］

『चखास दिलाया था कि हम मीसा，उी． भाइ．बार．का इस्तेमाल हिन्दुस्ताज के लोगों के सिलाफ नहीं करंगे，हिन्दुस्तान के नेताओं के बिलाफ नहीं करंगे，Рिन्दुस्तान के जा मजदूर है，जो अपनी मांग़ों और बांनस के लिए आन्दोलन कर＂गे हम उनके बिलाफ भी इसका इस्तेमाल नहीं करंग। आाज फिर उसी पाटी के गृह मंशी जानी जंल सिंह इस बिल कों लाकर यही कहते है। मं कहना चाहता हैं कि आपकी पाटरे और भापकी प्रधान मंगी का भूत्ताल इस बात् को साबित कर चका है किं आप एसा विश्वार पहले भी दिलो कर इस दोश के लोगों को गुमराह कर चुके हैं। हमारे देश के लोगों कोे अच्छी तरह से पता है कि मीसा，डी． आइ．आर．आर एमर्जोंसी में इस देश के एक लास लोगों को गिरफ्तार कर के जेल में डाल दिया गया था। प्रधान मंत्री जी नें हन काननों का इस्तेमाल इस दोशा के मजदूरों， विधार्थयों आंर राजनीतिज्ञों के सिलाफ किया। हम लोग जेलों में रहे है और हमें मालूम है कि एमर्जे सी के समय 18－18 आरं 19－19 महोने तक एसे लोग़ों कों जलों में रबा गया，एसे एसे लगों के ऊपर मुकदमा बनाया गया जिनका कोई कसूर नहीं था । में जब जेल में था तो उस समय एक 80 वर्ष के बूढ़ को पकड़ कर लाया गया आर यह मूकदमा बनाया गया कि बह संभे पर चढ़ कर तार काट रहा था । आपका भूत्र यह़ सब कछ बताता है ।

बाप इस कानून का इस्तेमाल मंहगाई बता कर，पंजीपतियों के दबाव में का कर के， मजदूरों को कम तंख्वाह，कम पंसा वेने के लिए करने जा रह है । उनकी मांगों कोे न मानकर आप पंजीपतियों के उत्पादन कों बढ़ाना चाहते हैं，ताकत का इस्तेमाल करके। इमरजेंसी में हमें याद है िक आपने प्रोडन－ घान को बढ़ाने के गाम पर देशा के मजदूरों का झाषण किया था，उसके आंदोलतों पर प्रतिबंष लगा दिया था，बोनस 8.33 पेत－ जात फिक्स कर विया था । इसके उपर यदि बकिंग क्लास मे वांदोलज करना काहा तो मीसा，डी．वाई ．आर．में बंलों में भेष दिया था। हस कानूप का मकसद साफ है कि आतु बकिंग क्लास के मूबमेंट को दकाना जहाते हैं।

में भाननीय वह⿸厂 मंनी महोंबय से पक्जा चाहता हैं कि बाप सम्रंदायिकता कों मिटने के नाम पर यह कातून ला रहद हैं，आर्गेनेंस पास करने जा रह हैं，में पृछ्ठा चाहता हैं $P$ कि जिन लोगों पर मुरादाबाद में ईंदग्गाह पर फायरिंग किया गया था तब क्या किसी मजिस्ट्रेट ने आदंश दिए थे，उससे पष्ठा जाए कि उसने गोली चलाने का आदो क्याँ दिया，लेकन एक भी बफसर ने यह जिम्मे－ दारी नहों ली वहां के किसी मिजस्ट्रेट ने आदंश नहों दिया था，अगर आदोश नहीं दिया था ता बब़ना आदो शा के ईदगाह पर गाली क्यों चलाईं गहें？अगर गोली चलाईं है तों कहिए दोश के लोगों को कि वहां पर सांश्रदायिक झगड़ों में आपकी पुलिस，पी． ए．सी．दोषी थी। अगर दोषी थी ता क्या इस कानून के अंतर्गत आप यह गारंटी दंगे कि इसको पिछले समय से लागू किया जाएगा आर उन दोषी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा । में बताना चाहता हैं कि जा सगड़े मुरादाबाद के अंदर हुए वे साप्रंदायिक नहीं थें तब आपके रेंडयों，आपके अबबार， आपके दरूदर्शन ने उस साप्रंदायिक क्नगड़ा बनाकर क्यों बताथा। उस पुलिस बारे जनता के झगड़ कों साप्रंदायिक झगड़ा क्यों बताया？ अगर यह आपक आदोश के बगर्र हुवा तो क्या आाप उन असबारों और आत्ल इंडिया रंडियों के अधिकारियों के रिलाफ इस कानून के तहत कार्यवाही करंगे ？अगर किसी अधिकारी या Рमनिस्टर ने दबाद दिया था तो क्या आप उस मिनिस्टर के सिलाफ इस काजून के अंतर्गत कार्यवाही करंगे？

वीकर संक्संस के लोगों कों गरीबी की रंखा से नीचे जीवन व्यतीत करने के लिए आपकी पीलिस，आपका एडभिनिन्द्रेशा， ऊापकी ब्यूरोकेसी मजबूर कर रही है।

बापने कहा कि हम हस कानून के अंत－ र्गत चोर बाजारियों，अमाषोटों को पकड़ना जाहते हैं，मँ पूछना काहता हूं कि पिछले दिनों चीनी，चावल वादि चीरों की कीसतें सरकार ने बढ़ा दीं तों क्या आप अपनी सर－ कार के षिलाए भी काई कार्यवाही करतँ？ आपकी सरकार वेश के बंदर कीमतों बढ़ानें में समा बोरों बार पूंडीपतियों का सह्ड याँ कर रही हैं，उसके लिलाफ कार्षवाइी

क्यों नहीं की वहे प्रंजीपतियों बारे बमाबोरों के सिबताफ कार्ष्बाही करने का क्या बगपके पास काईं कानून वहीं था?

इस बारिंनेन्त के आाने के बाद आपने गुरात के बो भारतीय जनता पाटी के fिसायवाँ कों गिरफ्तार किया, श्री जगदंबा एवं श्री हरीशा कमार कां आपनं गिरफ्तार कर लिपा जबरिक इस ह्वाउस में उाप कह दह है कि राबनीतिक लोगों के सिलाफ कार्यवाहीं' करने की इसमें इलाजत नहीं दी बएलगी होे जिन्होंने उनक्र गिरफ्तार किया है क्या बान उभक्ष गिरफतार करके जंल में भेषंगे? बापक्ं हमें यह गारंटी देनी पड़ेगी । ब्सर अभी हमार संसद सदस्य श्री बरुण जन्मार राय को आरंर एक विधायक शी घंकर चटजी को गिरफ्तार करके जेल भंजा शा चुका हैं, आप जेल क्यों नहीं भेबेंगे, जिन लोगों ने संविधान की कसम बाई हैं, चाहे इस हाउस में या किसी प्रदेश कें हाउस में हाई हैं वे अंतुले साहब कसम भाकर सारे मूल्क में कह रहे है कि इस दंश में प्रेसीड से ाल गवर्तमें्ट हांनी चाहिए। आपने घ्री अंतुले के लिलाफ जा आापकी पाटर्टे के चीफ मिनिस्टर है और जिन्होंने बर्तमान संविधान की कसम बाई है काई कार्रवाई की है? वह संविधान के सिलाफ भाषण दे रह हैं.
SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN (Kanpur): Has he given notice that he will speak against Mr. Antulay? There is no charge against him. $\mathrm{He}_{\mathrm{e}}$ is naming a person who is not present here.
SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi): This is against the rule of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. He is mentioning bis name as a side remark.

धी चगयाल शिंहः भीमति इन्दिरा ांंधी की सरकार को ििसी प्रकार की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। लोग इसके जिलाफ उठाएंगे, वरिक ग क्लास इस देश की बवाज अपनी बहाूदी के लिए, अपनी मबबूरियों काे广ेते है घोगस के लिए जलर कावाप उठाएतो, बापके हस क्रमून के चिलाफ आवाज

उठएगी aार घगर अाप यह समभते है कि वह वस जाएती तो बह धापकी गलतफ्हमी हैं। पार्लियामेन्ट में हम इसका वियोष कर रह हैं, बाहर वर्कंग क्लास, पंजेंटरी, विब्यायी वर्ग, हंटलीजेंशयां, बेते आर्टालहान में काम करने बाले लोग हम से भी ज्यादा जम कर इसका विरोधे करगण । अगर बबदर्सी आपने देष के लोगों के अधिकारों को हीनने की करेंघाष की ता 1977 के चुजाब के बाद जो आापकी पाटी आर सरकार की हालत हईई थी उससं भी बुरी हालत अब बापकी हांगी, उससे भी ज्यादा बुर C दि बापकां देबने पड़ँगे। आपका भूलना नहीं चाहिए कि देष के लोगों ने आजादी की लड़ाई कें, पंडित जवाहरलाल नहरू की रहनुमाईं में रोलेट एक्ट का तथा दूसर एसे काल कानूनों का सल्त विरोष किया था । आप हर योंज इस तरह के काले कानून इस हाउस में लाते है। पंधित नेहए, महात्मा गांधी, डा. अम्बेदकर तथा द्ससे हिन्द्युस्तान के राष्ट्रीय नेताओं ने बाजादी की लड़ाई के जमाने में पूरी दनिनया के साथ वादा किया था कि दर्तिया के किसी भी मूल्क में अगर कालें कानून लोगों के अंधिछंत्रों का छीनने की गर्ज से बनाए जाएंगे तो हिन्दुस्तान के लांग उसका विरोष्ष करंगे। बाबादी की लड़ाई में आर आजादी मिल जाने के बा़ भी हम ने उनका विरोष किया हैं। यह हीज हमें विरासत में मिली है । छस विरासत के सहार हिन्दुस्तान का एक एक नार्गरक इस काले कानूत का विरोष कर'गा । अगर आपने एमरजेंसी की तद राजनीतिक लोगों को इस के तहत गिरफतार कर जेलां में भेषा तो मत भूलना कि जेलों के अन्दर भी बब आपके मीसा, ही. खाई . बार. , एमरजेंसी जंसे कानूपों की जा स्थिति रही, वैंसी स्थितित नहीं रहंगी। पहले बापने एक आातंक का वातावरण पंदा कर दिया धा। कर लोग देष चुके हैं। उन्नीस महीने जंलों में रहनें की लोगों को कादत पह़ चकी हैं। लोगो को सह्न करने की आदत पड़ चुकी है। तब वे नहीं बोल थे। वे एमरजेन्सी के दिए दो चुके है। तब आापने हमार मां बाप का भी हम लोणों से जेलों में मिलने नहीं विया । मां बहन भी हमे मिलने के लिए ग्र ते पलिस ने उनका भी रोंक लिखा षा। था दंशा की माताएं और बहलें, दू़ी सरतें वार बच्के मदाए में उतर काए हैं बरे

बी एक.के. पत. भमतः में भी उसके हक


मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी । साए । प्रेस ने लिखा कि मंध्य प्रदंका में श्री वाबपयी की पार्री की सरकार मिनी-मीसा लाई है। क्या श्री वाजपेयी ने अपनी सरकार कों मना किया? नहीं । मँ अदब से कहना चाहता हु मि वह बड़े नेता तो है, लेकिन बड़ नेंता अच्छे अभिनेता भी होते है। ज्यादा में नहीं कहना चाहता हू ।

श्री वाजपेयी ने कहा कि जब दोशा में सब कछछ ठीक है, तो इस बिल का क्यों लाया जा रहा है। हमने कब कहा कि सव कुछ ठीक है? जब उनकी क्पा है, तो सब कहछ ठीक केसे हो सकता हैं ? अगर उनका बस चले, तो कुछ भी ठीक महीं होगा । हमने काफी कुछ ठीक किया है, लेकिम बह्त कुछ ठीक करने की जरूरत है, आर उसकेते लिए छस कानून की जरूरत है। हम महसूस करते है कि इसकी जरूरत हैं।
15.26 hrs .
[Shri Chintamani Panigrahi in the Chair.]

श्री बाजपेयी ने कहा कि हम ता दुध से डर हुए है, हम ता छाछ भी फंक फ के कर पीते है। हम समभते है िक छाछ बड़ी अच्छी चीज हैं, आज दरे को छाछ्छ की जरूरत है । हम बड़ी खूरी से छाछ पी रहे है।

उन्होंने कहा कि यह सरकार फिर छमर्जेन्सी की तरफ जा रही है, जनता भाराज हो रही ही, जनता के गुस्स का तूफान खड़ा हो रहा है, जनता आपके खिलाफ हों रही है। में कहना चाहता हू. कि इसमें कायदा हैं। जनता हमसे नराज होगी, हमारी सरकार हट जायेगी, पता नहीं इस बार वे उन्नीस महीने जेल में रह"गे या नहीं। लेकिन पच्चीस महीने के लिए उन्है हकमत करने का मांका मिल जायंगा। इस लिए वे क्यों घबरा रहे है?

औी अटल विातारी बाजपये: ता आप यह हमार फायद के लिए कर रह है!

भी एक. के. एल. भणतः हम काई भी काम अपने फायद का आपक फायदे के लिए नहीं, किसी के नुकसान क्षे लिए नहीं बलिक देषा घर दे की जनता के फयद के

लिए कर दह है, फिर काह हम जीवें या हारे।

मेर भाईं, धी वापपेयी, ने क्रा कि हन्द्यिवज्कल फ़ी०म पर हमला हों रहा है। उन्हुँन विल्ली का चर्चा किया आर बह इस तरह बोले मानों दिल्ली में पुलिस कमिश्नर ने माल्लूम नहीं कितन आदमी पकड़ लिये है, और गलत पकड़ लिये है।

यहां पर एक एडवाइजरी बोड़ बना हुआ है। बाजपेयी साहब कों फक्ट्ट्स मालूम है। में उनकों छग्नोरेन्ट नहीं मानता। लेंकन मे उनके लिए "होंशियार" शब्द भी इस्तेमाल महीं करना चाहता। वह बढ़े काबिल है, एक आल-इण्डिया पाटर्ं कें प्रंजीडन्ट हैं। दिल्ली में जितने आदमी पकड़े गये हैंशायद तीस चालिस पकढ़ गये है-, उनके केसज एडवाइजरी बोर्ड के पास गये, जिसके चेयरमंन हाई कोटर के जज है। जितने केसिल रीव्यु हएए है, उनमें से शायद एक दो केसज में उसने डिसएयी किया, लेकन बाकी सब में डिटरून आर्डर कनफर्म कर दिये। लंकन श्री वाजपेयी ने इस तरह कहा कि जसं पीलिस कमिस्नर के पास आरे कोई काम नहीं हैं, और साइक्लोस्टाइल्ड लैटर्ज के जरियें दिल्ली में हजारों आदमी अंषाधुध पकड़े जा रहं है।

भी घटल विलारी बांपेयी: मरने यह नहीं कहा।

धी एघ. के. एल. भगत्तः उन्होंने यह इम्रेशन दिया। उन्हॉंने हतना एल्जेंट्ट कर के बताया वाक्यात को डिसटार्ट कर के बड़े डार्मेटिक ढंग से पेश किया। मुभे यह् दंब कर ताज्जुव हुआ कि श्री वाजपेयी दिल्ली का प्रतिरिनिषत्व करते है आर उन्हॉने दिल्ली के बार में छस तरह्ह की बातें कहीं।

लिबंटरी की बात कही गई है। किस की लिबटी़? -चोर को आजांटी, बदमाश की आजादी? उगर आज हस दंश की जनता की सुरक्षा और सिक्युरिंी का खतरा है, तो वह चोरों से खतरा है, चेन संच्नर्ज से खतरा है, हरिजर्मों कां जिन्दा जलाने वालों से खतरा हैं, रेपिस्ट्य सें बतरा है, ट्रैन और बसें लूटने वालों से बतरा है, कम्यूंनल दंगे करने और करवाने वाली से खत्तरा हैं, कास्ट के भगड़ करने वालों से खतरा है, देश की संटेरेटिज्म की वाल में भौक्रे बालो से खतरा है। उन लाग की बाजी

कां चितनी बल्दी चर्म कर दिया जाये, दंश आरार षो की जनता के लिए उतना ही अच्त है।

बल्लैक मार्कैटियर्ष बरंद्र के बार में गा प्रिरेटिव डिटष्षे का ला आका था, वह लोक कल की सरकार ही लाई थी और स स लिए उसूलन उसने उसका सपार्ट किया था। जहां तक मीसा या प्रिवंटिवं डिटरमन का ताल्लक है, धाप जानते है िक आाटि. कल 22 के मताविक वर्ह वंधानिक है। जिस मीसा की चर्चा आप कर रह है कि एटानी जनरल ने यह कहा था, उस के बार में बहुत जोरों सें आप ने अाग्यु किया था सम्रिम कर्टर के सामने, लेकैन सुप्रिभ कोर्ट ने उस मीसा कों कांस्टीच्यूशनल डिक्लेयर किया था । में चाफ जस्टस का कोई विदाद का विषय नहीं बनाना चाहता। चीफ जस्टिस ने कुछ अपने आबर्षेवशस किए थं जिस पर आप की सरकार उस समंय नाराज हुई थी। लोंकन फिर भी स्विप्रम कोर्ट ने उस मीसा का कांस्टीच्यूशजल डिक्लेयर किया था तो यह कहना कि विधान के खिलाफ है, कोंह मानी नहीं रखता। वाजपेयो जी ने सरदार पटलें का नाम लिया। खंर, चांस की बात हैं, वह भी सरदार थे आर आज के हमार ग्ह मंनी जी भी सरदार है। सरदार पटेल 1950 में बह ले आए। वाजपेयी जी यह कह है हैं कि उस वक्त की परिर्थिसियमें में वह लाए थे । अगर 1950 की परिस्थिति से 1980 की परिस्थिति आज जयादा अच्छी है तो इस से बड़ा सटिरिफकेट हमें वाजपेयी जीं से और क्या मिल सकता हैं? आप कहते है कि डबल स्टैडडर मत कीजिए । मैं कहना चाहता हूं कि डबल स्टैड्ड तो आप कर रह है। एक तरफ तो आप कहते है कि बहुत खराब हालत हैं दरे की, देशा आग में जल रहा है, ला एण्ड आार्डर की हालत खराब हां गई है, चोरों का , गुण्डों का राज हों गया, चारों तरफ तबाही मच रही है, देचा बिल्कूल खतम होने पर आा गया हैं, यह आप खुद कह रहे है, एग्बाबरंट'ड त्रिम, ग्लिमी, डार्केस्ट विक्षर लाइफ दि प्रोफेसनल प्राफेट्स आफ डत्म आप पेट करते है बर्र फिर कहते है कि दरा में क्या हैं, सायान्य कानून चलाइए। क्या काप मालद है Pक


[वी एव. के. एल. भगत]
स्थिति अच्छी है? आप रूद कहते हैं कि स्थिति अष्ही नहीं है। आापं के मुकाबिल में भाज हमारी स्थितित सुकरी है लोकित फिर भी जा स्थिति है उस से निपटतें के लिए इस की आवश्यकता है।

एक बात यह कही गई कि एक मेंब्बर याफ पार्लियामें न्ट को इह कानून में पकढ़ लिबा। में इस बात के सस्त बिलाफ हैं कि किसी मेंम्बर बाफ पार्लियामेंट्ट का विदाउड एनी जस्टिफिकेतन पकड़ा जाय या किसी सिटिजंन का विदाउट एनी उस्टिफिकेन पकढ़ा जाय। कानून की नजर में मेम्बर आक पार्लियामेंट और साधारण सिटिजेन दानों को बराबर होना चाहिए। किसी को भी बिना जस्टिफिकेन के नहीं पकड़ना चाहिए। बगर उन को पकड़ा और उस का जस्टिफिकेषान नहीं था तो उस को हटा लिया, बापस ले लिया। यह करना चाहिए था। में हस बात के बिल्कल बिलाफ ह. कि इस प्रकार का कोई काम हों और सरकार को इस बारे में पूरी एहतियात रस्ती कीजिए कि में चोरों डाकुआं के गिरांह कि मेँ पोलिटिकल वर्कर हु अगर कल का मेँ एसा काम करूं, फर्ज कीजिए कि कम्यूनल दंग करूं या भड़काउरं या फर्ज कीजिए कि में चोरोरोंडाकुषँ के गियें का सरगना बन जाउं या और काईई इस तरह का काम करू ता महज इसलिए कि में पोलिटकल लीडर हरं या पार्लियामेंट का मेम्बर हूं इसलिए हमारा लिहाज किया जाय? में तो कहूंगा कि ज्ञानी जैल सिंह जी को चाहिए कि सब से पहले मूभे जेल में डाल दे। अगर वह महीं उालते है तो वह अपनी ड्यूटी से घार्क कर रहं होंगे।

हमार' सी.मी. एम . के लोग बहुत इन्क्लाबी आाबमी है। इन्होंने कुछ दिन पहले किभिनल प्रोसीजर कोंड में अर्मेंडमेंट किया जिस में जूरिधियल रिमांड को छ: महीने के लिए बढ़ा देने की बात थी। षार्ज घीट दिए विना 300 दिन तक रबने की मांग कर खह थे, बाषिर में जा कर 6 महीने के लिए वह हुा। हस के मानी यह हो गए कि बिना बार्जधीट फाइल Pकए हैए एक आादमी कां छ: महीने तक वहां रस सकतो है। क्या सन्ताइरेक्टली यह डिमेंटिव डिट्रेशन नहीं हो गया? यह निपूरा की सरकार ने किया है।

बर किर में भार यह कहते है ीि सासान्य कानून में बाप क्यों नहीं पकख़ते है? सामान्म कानून में प्रिकेंबन के लिए क्या हैं? पहली बात ता यह हैं कि Р्र्रेंशान हूप बेटरे दौग़ क्योर। प्रिवें घान ता मानते है कि होना काहिए या हन का कहना वह है कि वाग लगन द किर देंगेग? इन की दिलचस्पी तो हस में है कि आग लगती जाय। हमारी fिलबस्यी वह ही कि काग लगने न पाए। उन की दिलषस्पी $ह^{3}$ कि भाग लग जाय, उन का बेस्ट्ड पोरिटिकल हन्टेरेस्ट बन जाय, ला एंड आार्ष्ट बराब हों जायें, इस में हनको फायदा है जिस में यह्टह कहें कि देष लिया संबरा गांधी का राज? यह देष लिया? हन का यह सूट कऱता है कि एसी स्थिति बनी रह। . .

भा. मष्ट बज्डबते (राजापूर) : भगत् जी, वाप की ह्रजाजत हो तो में एक सबान पूछ्छा चाहता हूं। . . (्यपषान) . . . में संसदीय प्रथा जानता हू इसलिए में भगत जी से इणाजत ले कर दंटरेीन कर रहा हैं ।

शी एष के एल भगत: पूछिए ।
प्रा. मष् ब्ज्डतत: आप ने कहा कि चाहे बह संसद् सदस्य हों या उन्य काईई हो, उनके लिए एक ही कानून होना चाहिए । बगर समाज-विरोंधी कृत्य कोई करता हैं ता उसके बिलाफ कार्यवाहीं होंनी चाहिए । में आप से एक सवाल पुछना चाहता हैं कि क्या यह सही नहीं हैं कि आपात काल की स्थिति में कानून में संशोध्न करके आप लोगों नें राज्य सभा में यह पास नहीं किया था कि इस दोश के प्रधान मंन्री के सिलाफ किसी प्रकार की किमिनल कार्यवाही किसी कोट्ट में नहीं होनी थाहिए? यह आाप ने त्र किया था या नहीं?

धी एँ. के. पल. भगतः आतरंबल मेम्बर, दंडबते जी ने यह प्रश्न उठाया, हमने किया था और हम समभले हैं हमने ठीक किया था, उस बहस को में यह्हां पर नहीं लाना काहता । कुछ लोग थे जा सुग्रीम कोटर के स्ट-बार्डर के बाद भी कहते धैं कि हम जबदंस्ती प्रधान मंनी को हटाबेगे। हम लोग प्राइस मिनिस्टर और कूष्ठे एसे द्बरर वाफिसर्स के लिए सोषते थे कि उन कों इस्ता वरह के भगग़ों में न हाला जाए! लेकिन हमर्बेन्ती में जों करुष्ब मी हमने किया, में प्रे. दंख्यते की से कहना वाहता हूं बाबडब, कि उसके बाद कालाब हुए जिसमें हम हार लेकिन उसके खाद एए एलेक्रान्स हैए आर्र यह बात बो जातरेल मेब्बर कह दह हैं या बो भाषण बाजपेयी की

ने विया है उससे भी ज्याहा बोरदार वरीके से बाजपयी जी नें दोरा भर में आर बिल्ली में भाषण विया अर्र बुगाकस्मती से बन्द हुार बांटों से ब्रकर निकल गए। हसलिए यह हर्युज आों हैं कि इमर्बंन्सी में हमने क्या किया
They have been shattered by the Supreme Court of the people of India.

यह हुआत या नहीं? अभी आन्टंबल मेंब्बर एसा इम्रोशान दे रह हैं बैसे जनता हमार बिलाफ हों रहीं हैं। वाजपेषी जी ने यह कहा कि हमने मिसमंनेखमेंट्ट कर दिया, हमारी असफलतायें हो गई जिनको छिपाने के लिए नेघानल सेक्योंगिटी आाड़ंनेन्स हम ले काए । इसक्ं सुनकर बड़ा आषचर्य हुआा ।
If my hon. friends in the opposition wish to remain in a fool's paradise, I do not mind, I would welcome it.
लोग सिलाफ हो रहे हैं, हम असफल हो गए, हम नेशानल सिक्योंरटी आर्डिनेन्स के जरिए जिन्दा रहना चाहते है लोंकन भाई, आप इन उप चुनावों में क्यों हार गए? कह दीजिए कि रिगिंग होगाई, बंलट बदल दिए गए। (व्यवधान) ठीक हैं, 42 परसेन्ट वांट ही मिले, हमारी मेजारिटी तो है लोंकन आपको सार दों में कितने परसेन्ट बोट मिले? 3 परसेंट। हम 43 वाले है लैकि अाप 3 परसें्ट वाले हो । (ब्यषथान) मेँ यह कह रहा हूं कि हमकों लोग ने चुना, हस भरोंसे के साथ, कि हम दोश में ला एंड आर्डर कों ठीक करंगे। लोगों ने हमको हस भरांसे के साथ चना कि देश में जों क्यास जनता पाटी या लोंकदल पाटी ले आाई थी उसकों हम वर करंगे। आा अंधर्रा जमता पाटीं के राज में छा
गया था That was the darkest era in the history of India.

लोगों ने इसी बाशा के साथ हमको चुना है कि ला एण्ड बार्डर का हम ठीक करंगे। जसा कि गानी की ने कहा इसमें हमकरें कुछ अनपापूलर भी होना पड़ेगा लोकि इस समय देश के लोग चाहतं हैं कि ला एं आर्डर ठीक किया जाए। लोष चाहते हैं कि जुण्डों करे, बारों करें, रेपिस्ट कोे, बदमाश्षों कों, कम्न्बुनलिट्स कां, दोल की एक्षा बार अस्रणउता कों खतर में उालने बालों करें, देशा की सिक्यारिटी करों बतर में कालने वालों कों गु बर्टर ताकत से ठीक किया बाए । ( (ग्रापाल)

याषिरी बात्त कहकर मेँ समाप्त करूंगा । में जानना जाहता हृं बाज सरकार कों कांन सी पावर है? त्रिवे हान आफ बूरिण आाफ पीस में आप किसी को पकड़ लीजिए ता पकए़्ने से पहले ही बाग तक उसकी जमानत हों जायेगी। वाजपेयी जी बतायें कि अगर कोई भुण्ता किसी महिला को दस बार सताए, उसकी हज्ता बराब करने की कोंशा करें, उसका रिकाई्ड भी हो, उसंका बाप पकड़ँगे 107 में तो शाभ तक वह जमानत पर बाहर का जायेगा और बगली बार फिर बही काम कर गे - । प्रोवीजन आफ पीवेंशन आफ काइम्त किसी जमाने में बनाए गए थे, जा काज ग्रोसली इन्एडीक्वेट हैं, ग्रासली इन्हेंफोक्टव है । इसलिए में समभता ह- कि आाज इस बिल की जरूरत हैं।

में एक बात और कह् कर सतम करूंगा । इसके बन्दर सेफगार्ड मौज़ूद है। पावर तो नीचे के आफिसर कमे हैं, लोकन स्टंट गवर्नमेंट उसकों दे सकती हैं, समभ सकती हैं, गलत कर सकती है और उसके बाद संन्दूल गवर्नमेंट दंख सकती हैं, फिर एडबाइजरी? बोर्ड माजूद है। जा टाइम फक्ट्र्य रखं गए हैं, जां इनविल्ट रसे गए है, सफगार्ण्ड रबे गए हैं, उसके अन्दर माजूद हैं। में कहना चाहता हु. कि कुछ इन्सीड्ट्स भी हो रहे हैं, लेकन सक्चाई यह हैं कि अभी पूरा इसका इस्तमाल नहीं किया गया है । मेंरी राय में इसका प्रा इस्तेमाल करना चाहिए । मेरी फीलंग हैं कि गुण्डों के बन्दर एक डर पंबा हैबा है। दिल्ली में भी इसके आने के बाद ह्वालात सुधर हैं । अगर श्री जैल सिंह जितने तगड़ हैं, उतने तगढ़े बतकर इसका इस्तेमाल करंग्गें तों मैं आपकों कहता हूं कि क्षनका मंह्ह बन्द्व हों जादगा औात दोश का लां-एडं-आडरंट औऱ सुक्ष जाएगा ।

## SHRI SOMNATH CHATTERJEE

 (Jadavpur): I rise to oppose this Bill, every work and every syllable of the Bill and the vile spirit and object behind this monstrosity, which is now masquerading as the National Security Bill.I have heard many of the speeches of Shri Bhagat. But I am sorry to say to-day's speech is not as one in those days. When one has a lead case... (Interruptions).

## [Shri Somnath Chatterjee]

I quite sympathise with him. (Interruptions)

The right hon. Member of Secunderabad, kindly hold patience.

Mr. Bhagat referred to Tripura, as if the Left Government in Tripura has passed Preventive Detention Law. What shall we say-such an ignoramus! What has only been provided is that the total period of remand for fling the charge sheet shall be extended and, but which is not provided in Preventive Detention Law, every fortnight the accused has to be produced before the.

SHRI H. K. L. BHAGAT: His trial is delayed for months together. You were delaying that trial. You answer this.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Who is opposing? The people who do not believe in trial, they are complaining of delay in trial!

SHRI H. K. L. BHAGAT: You have no answer. Mr. Chatterjee.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: your hon. Home Minister would have been very happy to apply Preventive Detention Lad in Tripura. But our left Government there and wherever there is left and democratic Government, this black law and draconian law will never be utilised. That is our commitment.
(Interruptions)
SHRI H. K. L. BHAGAT: The largest number of people were killed during riots in Tripura.

## (Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Shri A. K. Roy, the hon. Member of the House was arrested and detained. This is one of the glaring examples of the proper utilisation of the so-alled security low.

Mr. Bhagat said, well if a Member of Parifantent indulges in anti-soctal activities....

SHRI H. K. L. BHAGAT: I have not said about Shri A. K. Roy.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Was he not released by the public declaration of the Chief Minister of Bihar that he was illegally arrested? You have made a law and given power to these ordinary bureaucrats who can utilise that for any purpose other than the bona fide purpose. Why did your Chief Minister say that he was wrongly arrested? You put a yerson behind the jail to say, well our Chief Minister is so kind that he has released him! Mr. Bhagat, I thought, he would have been a Minister. Sorry, he has missed the bus.

## (Interruptions)

We were used to seeing him on the Treasury Benches. He said that persons looting trains, chain snatchers, communalists, persons induiging in communal riots, etc. etc. should be arrested, under preventive detention law.

There is an order of detention against one Mr. Arshad Parvez, a member of the Democratic Youth Federation of India, a member of the Communist Party (Marxist) under this black ordinance. As he has not been found, the local police have declared him an absconder and attached the belongings of his father, of his mother, of his sister and of his brothers. What have they siezed? Ordinarily daily articles of use, utensils, ladies' dresses, his mother's and his sister's dresses, mattresses, bed sheets, etc. have been attached by your benevolent Government. The Supreme Court had to intervene yesterday and stayed this infamous order.

AN HON. MEMBER: Where is he?

## SHRI SOMNATH CHATTERJEE:

 You have your intiligence; you have your police. Why don't you utilise your police? Mr. Bhagat, is he guilty of snatching chains from women or has he taken any part in communal and Natibnal Security Billriots? Let him have courage to say that.

SHRI H. K. L. BHAGAT: I do not know.

## SHRI SOMNATH CHATTERJEE:

 He is a member of the Communist Party (Marxist). Therefore, igainst a young man who is an active membe of a political party, an order is issued. If your inefficient police sannot find him out, this is the type of activity that has been taken recourse to.Today, you are supporting such a black law. I consider, to day is another dark day for the freedom loving people of this country. It is a matter of lasting shame that this august House which should be the bastion of personal liberty, civil liberty and democratic rights of the peopie of this country is involving itself today in the process of denuding the people of their minimal rights in this country. What we find today is that we have been asked to legitimise an aberration and an outrage, an evil law and a savage law.

Mr. Atal Bihari Vajpayee has spoken about the Ordinance. The country is talking about the Ordinance. For 20 goondas of Delhi, your Government had to pass an ordinance. Is this the justification for taking recourse to extra-ordinary process of legislation in this country? The Home Minister owes a duty to the people of this country and to this House to tell us what was the immediate necessity for promulgating such an Ordinance, a draconian law like this. This House is being circumvented to pass a draconian law. The President, I do not know where he was at that time, had to sign on a dotted line. The people of this country are losing liberty and the House is not being taken into confidence. There is no discussion, there is no clarification. The people's vcice is not heard. You take away the people's liberty saying. "Some chain snatchers have to be dealt with properly". This is the justification which is given by a senior member of the rulling party.

This Ordinance making process has been taken recourse to because they want to come before this Parliament with a fait accompli and they want this Parliament to retrospectively approve of this draconian law so that there is not a proper discussion. The mischief has already set in. That is why we have said many times in the House that so far as the ruling party is concerned, the rule of law is an anathema to them. They cannot govern with ordinary normal laws of the country although they are making the ordinary normal laws of the country more and more strict an example of which we saw only yesterday.

We have seen that they want more and more powers in their hands and we have seen how comprehensively they use these powers against democratic movements and political opponents in this country. As I have said earlier, I have no reason to change my view that authoritarianism and insatiable hunger for power are synonymous with the present ruling party. There is no change. They cannot remain without such a draconian power. In 1971, with the slogan of 'Garibi Hatavo', this Party came back to power, and day in and day out, Mr. Bhagat-he was a Member until he became a Minister-every day reminded us of the 'massive mandate'. That 'massive mandate' was followed by massive erosion of people's iights in this country. That is the experience. The first thing that was removed in this country after the 1971 eiections was not poverty but personal freedom for which no sanction of the people had been taken. Is not that the experience of this country? And now this is what we have. I do not wish to go into what Sardar Patel said. But, after the 1950 P.D. Act, who was one of the first victims? Comrade A. K. Gopalan, who had fought all his life for the downtrodden and the kisans was hauled up under the P.D. Act, and the Supreme Court said, "We are sorry, we cannot help you". He could not be released because the court's powers are very very limited, ts the

## [Shri Somnath Chatterjee]

## Rt. Hon. Member from Secunderabas will support me.

Now, what is the slogan? It is no longer 'Garibi Hatovo'. That has been exposed, that has been exploded. Now it is 'Government that works'....

AN HON. MEMBER: That is :why Ordinance are cuming up.

SHRI ATAL BLHARI VAJPAYEE: They are working overnight to produce Ordinances!

## SHRI SOMNATH CHATTERJEE:

 I charge this Government that this Government is working in a very calculated manner to instll, create, a fear psychosis in this country. That is the object. It is a calculated attempt to terrorise the people in this country. That is why, Executive Magistrates have been given the power of passing preventive orders under the Criminal Procedure Code. Now, this is a very convenient law-'National Security'. MISA is the most hated and dreaded word in this country. That is why, they have changed it from MISA to NSO. People were putting all sorts of interpretations to the letter ' I '. That is why, they do not like my Law with the name or letter "I" in it. (Interruptions).Now, what has been the functionin, of this Government? Outrages on women, Harijans and Adivasis; blinding of people, runaway inflation, communal riots, mal-functioning in every sphere. That is the wonderful record of working of this Government so far. Now, how to suppress all forms of dissent against misfeasance and nonfeasance on the part of this Government? Bring this law, so that you can put the people in bondage. What they want is not free people. They want slaves, they want dum, deaf and mute spectators in this country; nobody should raise his volice of protest.

This Government, witf all the support that it claims-even yesterday we heard the word 'massive mandate'; I believe, the Rt. Hon. Member from Secunderbad used it,-with the massive mandate, what problems have
they solved during the last ten or eleven months? Which single problen have they solved in this country? I asked once, I believe in this House, as to how long did they require to det over the effects of the 'Janata misrule' as they say and when would they start functioning of their own: If they take five years to clean the Augean Staible, as they say, when will they start functioning positively? The only function, I find, is that the Railway Minister has been de-railed, one Chief Minister has been de-railed. This is their functioning! Nobody knows who is the Minis ter today and who will be the Minister tomorrow.

The position today is that a Government which cannot provide even one square meal a day to the teeming millions of this country, not two meals, even one square meal a day, a Government which cannot protect its own people from savage attacks of communal forces, Police and rich landed gentry, which cannot provide jobs to the able-bodied youth of this courtry has got no right, no authority to take away the right of protest from the people of this country. Sir, have we not seen those days and can we rorget how à similar law had been used $i_{n}$ the past? The misfortune of this country, the tragedy of this country is that in the Constitution of this country, the organic law which contains a Chapter on Fundamental Fight also contains inbuilt provisions for authoritarianism that is, in Article 22(4). This country except for two years when they did not have the majority in 1969-70 and when the Janata Government under pressure of popular will, had to repeal the MISA, had the Preventive Detention law for almost 30 years. Now, which problem have yet solved? Have you been able to bring down the price line? You have other forms of preventive detention. Have you stoped the smuggling In this country? Have you stopped the blackmarketing in this country? Now, who encourages smuggling in this country? We do not want smuggiling in this country. We say you rrovide for deterrant punishment under the
ordinary law of this country. Let them have a chance because your whole history is a misuse of preventive draconian law. That is our charge. Sir, we have heard Mr. Bhagat soeaking on Tripura. Does' he remember that when there was no-confidence motion given, when one of their Members was the Chief Minister of Tripura, what happened? All the Opposition Members "were detained under MISA (Interruptions) They brought the Opposition MLA's from Agartala to Vellore including some of their own Congress people about whose loyalty-at leat to one individual-they were not very sure. Now, that was the 'proper' exercise of authority! Mr. Chandrasekhar, Mr. Krishna Kant, Mr. Ram Dhan, all were detained. They were all Members of their party. Therefore I am requesting my young friends who have come into this House not to glot over it. Let fhem not thump the table so that that can reach the ears of one individual in this country whom you had equated with this country. (Interruptions). I do not claim to be a profet. (Interruptions) But, Sir, what I want to say is that such a fate may befall my young friends in this country. (Interruptions). If you have a little patience to go through the records of this House, you will learn. (Interruptions) Sir, we carnot forget those days of Energency, agonising days of Emergency. Students, teachers, peasants, Members of Parliament, lawyers workers of trade unions, all were singled out and even before Emergency in the Chittaranjan Locomotive Works, trade union movement was suppressed by MISA. I have got a whole list of it. Mr. Brahmananda Reddy, today at least I do not know what will happen to you. I hope you are saved from this law which you applied or you were forced to apply in those days. I say that if even there is a proper and truthful history written of MISA, it will be a harrowing account of grotesque exhibition of political brigandage just to prop up ore individual. No doubt about it. Sir, in the Filth Lok Sabha, I had the opportunity of moving one of the Statutory Resolutions to disapprove the amerid.
ment to MISA. Many hon. Members took part; one very eminent, able, Member of the then ruling party, which unfortunately to-day is again the ruling party said that a seventy year old man suffering from paralysis was also detained under MISA and it had required the intervention of that great hon. Member of Parliament to write to the authorities to get him released. Who was that hon. Member who had to intervene? To-day he is the Information Minister, Shri Vasant Sathe, whose only duty is to misinform the people nowadays. (Interruptions) There is a reference in the statement of objects and reasons to various things. Sir, You are showing the $\operatorname{sign}_{s}$ of a little impatience. I do not want to touch them. But, what I may submit very respectfully is this. The secessionist activities, communal riots etc. which have been mentioned cannot be solved by taking away the peopele's rights, their liberties or by making them slaves of mute spectators or deaf and dumb. They cannot be solved by this. You have to solve the problem by active and willing sooperation and by the involvement of the people of this country and not by the monopolists, their friends, the big landed gentry but by the involvement of the students, teachers, the trade union people, peasants and their cooperation. It is only by their involvement in the national mainstream the problems can be solved. Now, if you take away the minimal personal liberties, the civic liberties and the rights to participate in these matters, then, Sir, you can never solve them. We can tackle the problem by not restricting the people's rights but only by enlarging the democratic rights. This is what we demand.

## 16 hrs.

That is why we oppose this Bill. The position to-day is this. We have seen that the three State Governments in this country have openly said that they will never utilise this law. I would like to know, is the law and order situation in any of the states where the Congress (I) is ruling row

## [Shri Somnath Chatterjee]

better? Do they think that by restortIng to N.S.C. or whatever it is, they will solve the problem? They have their preventive laws in those States. It is our glory that we never took away the people's liberty without giving an opportunity to them for their defence, we never had recourse to these preventive laws. (Interruptions).

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND ELECTRONICS (SHRI C. P. N. SINGH): I am sorry for this interraption. But may I sak the hon. Member whether, in the last Lok Sabha, when Mrs. Gandhi was remover from this House, he oposed it?

SEVERAL HON. MEMBERS: We opposed that.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: The point is this. Now he is a defenceless Minister. He should make a little study in Science and Technology at least. You have my sympatheis. One last line....

MR. CHAIRMAN: He is not defenceless but he has a scientific defence.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: We have seen during emergency that habeas corpus had been taken away. There was no methods even of approaching the Court to get a release order. (Interruptions) Preventive Detention is an old story. We have seen how although the Constitution has been amended-everyday, we are told that Parliament's supremacy is there and people's views must be respected. The Sixth Lok Sabha had passed an amendment to the Constitution providing that the advisory board should be constituted with per.sons who are judges.

Now, I am accusing Mr. Vajpayee as to why he did not bring that amendment into force before? But, Sir, the people's views 'were expressed through the amendment, just because the technical notffication has not been issued. You are lgnoring the people's will which was expressed through that amendment. Then why are you now changing the composition of the ad.
visory board? This is an example What happened? Mr. Mohsin, the great champion of MISA to-day is sitting on the ninth row. So, I wam them. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.
SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Therefore, I oppose this Bill. This is an anti-people hill. This is an anti-working-people bill. This is a bill to perpetuate the hegemony of draconian administration, of an antir. people administration, and the people in this country will fight tooth and nail. Whatever may be your temporary majority of 42 per cent or 43 per cent, this will bring discredit to you, and you will learn the lesson.
*ी आरेफ माहम्नद लां (कानपूर) : माननीय सभार्पति गहोदय, पिछले दस महीने से हमार विरोधी दल के माननीय सदस्य जिस प्रकार इस देश की परिस्थितियों का यह्यां जिक्र कर रहे हैं विषेषतः बारह बजें के एक दम बाद और ज़िस तरह से हंगामा करते है और क्रहते है कि गह सब कछछ प्रतिविम्ब हैं उस सब का जो बाहर हों रहा हैं बसाधारण परिस्थिति में हंगामा करने की नाबत पंद होती हैं उससे तो यही सिद्ध होता है कि इस देश में असाधारण परिर्थ्थिति हैं और इससे निपटते के लिए उनको इस त्रिधंयक का स्वागत ही करना चाह्तिये था और कहना चाम्हये था कि इस असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए डसाधारण विधेयक जरूरी है। असबार जब हम पढ़ते है योजाना तो उस में हंगामों की बबरे पढ़ते हैं और उस से सम्बन्ष रखने वाले क़्छ अख्बार छापते है कि सदन के अन्दर सिबाष हंगामों के कुछ और नहीं होता है। पूरे देश के शाद्दर इस लोकतंग्रीय व्यवस्था में इस सर्वोच्च संस्था की छिव को इस तरह से धुमिल किया जाता है? क्या सब से वड़ी लोकतांतिक संस्था के अस्तित्व को ही खतरा पीवा करने की कोरिशा यह नहीं है? किस बजह से यह होता है? गह उन्नके क्राचरण सें ही होंता हैं आो कहते है कि उसाधारण परिस्थिति है। में तो अपने मन से खा इसका स्वागत करता हूं वह करता हू लेकन इनका जा अायरण है योजाना चूम्य पहर में धर त्रिस तरह से ये बताले है कि बसाधारण परिस्थितियां

वेल में विषमांन हैं और उनकी जात पर विकवास करते हए से स्रमभत्ता है कि वह मंगो को बभाई दी बाला काहियं कि बह इस बसापारण विक्येक को लाए है। में चाहता हैं Pक जिस असापारण परीरस्थित का वर्णन रोंाना हमारी माननीय विषक्षन के सबस्स करते हैं उस असाभारण पर्दूर्थाति के साथ अब सर्ली सं निपटा जाना चाहिय।

रोजाना यहां कहा जाता है कि आो कूछ दंत्ष के अन्दर हांता हैं सब से बड़ा प्रतिबिम्ब यहहं संस्था है। वह सरकार जनादंशा से बती हाइ सरकार है। यह जिस विषेयक का लाईं है उसके उहंश्यों बरार कारणों में बताया गया है कि इसका उहेंय साम्र्राधिक सामंबस्य पेदा करना है, सामाजिक तनाव कम करना है, उश्रावादी किया कलापों को बलस करना हैं, भौर्थोंगिक शान्ति क्षा करना हैं में पछखा बाहता है कि क्या मानीय सदस्प दंध में साग्रद्रायिक सदवाव नहीं चाहते हैं, अौबतोगिक घार्त्ति नहीं नाहते हैं ? कोंन सा उहेयय एंसा है जिससे वे सहमत नहों हैं? द्ससका हमें भी पता चल जाना जाहिये औरे जनता का भी। मेरी काला हैं, मेंोी कपेक्षा है आर मेरा विश्वास $\vec{ह}$ कि जिन उहर्यों की पर्ति हतु यह विधेयक लाया गया हैं उनकों हासिल करने में, उनका पुरा करने में हमारी सरकार निशिचत रुप से कामयाब होगी।

एक तसवीर यहां बनाईं जा रही है और बाहर भी और रूता में मिली भगत भी है, यह कहा जा रहा हैं कि इस सरकार के जरियं तथा इस विधेयेक के जरियं--

एक माननीय सबस्यः भाता जी भी जामिल है?

बी बारिए भोहेम्म区 लां: मुहिकल वह हैं कि कपनी गांबों से हमारं यें बोल्त नहीं दे हते हैं, उपर से इह्होंने चसमा लगा रसा ही रं रीन प्राना ओर्र उसी से ये देबने की कांपिष करते हैं।

खटल जी हमाएे बहलत क्बतुर्ण सबस्प हैं। मेर विल में. उनके लिए बग्रा सम्मान हैं। थोती दें पदाले उहहँनें एक सबस्य से का
 से के तो है। वहंती तो सारी परोषारी हैं।

हसी लिए तो नहते हस दे मे में हर थी ीीली नजर काती हैं, जस कि जांडिस का भर्ष हो गया हा। बणर वह किसी बूसट की आंस्साँ से देलने की भी षेष्टा करे, तों बायदद वह पीला रंग दिलाईं नहीं देगा बरार शायद तीनाँ रंग-हा भी, समदि भी, बार केतरी भी-साक साफ नजर बाने लगगणा। मुसाबत यह है वि जींग्रि थार का कोईे हलाज़ पहीं है में निफ़ निषेक्ल आर्र प्रार्थना कर सकता है कि वह धांड़ा ब्वसरे की आंबों से भी बेलने की कोंघिय करें।

यह तसीर बनाने की कोंघिश की जा रही है नि इस विध्येक के प्वारा हत सरकार ने दोंश्रें आजादी, लोकतंग, नार्गरक स्वतंभत्तायें, सब कहछ कर दिया है। किल नागरिकों की स्वतंभता?-बां हन्हं जासन करने लायक नहीं समभती हैं, जो ह्रतपर विश्वास नहीं करतें हैं, जो इनकी बात को गहीं मातते हैं। नोक दल के सदल्य नें कहा कि भीजती गांधी ने कहा है हि खय हबार साल तक इमर्जेन्सी नहीं आयेगो, अब मोसा का इस्तंमाल नहीं होगा। गायद उनके ल्याल में इस विल के जारयय हमजेंन्सी लाईं जा रही है। लौकिन में उन्हं बताना चाहता हैं कि वह इसमेंन्सी नहीं आाईं हैं, पह तों राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक है।
क्रा जा रहा है कि हा विबल के द्वारा
 बल्म हो गईं । में बाज बक्त साच्रता हैं कि कंती स्वतंशता-अर्थयका स्वतंभता, मीनिंगफूल लिबटरं या मीनींगललेस लिबटरी। मृभे आंजादी हैं कि में चांद तक जा सकता हैं। लौक्न जब तक मेंरे पा चांद तक जाले के लिए साषन नहीं होगे, तबब तक मेरी प्रह आजादी बेमाती हैं, उसका कों बर्थ नहीं है। बहह कौन सी कालादी है, जिसमें रस दो में रहले बाले लोगों की बहता भारी संस्या-बहसंस्या नहीं, बहत्ता भारी संस्याअपनें अधिकारों से परिशित भी नहीं हैं, अपने अधिकारों के लिए विल्ल़ी में रंली भी नहों कर सकती है? में पह बात हस लिए कह रहा है कि यहां पर दोता की आाम जनता आर सापरण नागीरकों की तरक से जां कातें कहीं जाती हैं, दे बास्तव में देंब की ज्नता की तरफ से वहीं कहीं जाती ही, बलिक उस वर्ष की तरफ से कही जाती

## [^ी बारिए मोहम्मद खां]

है, आो आषषष करने काला वर्ग है, जा स्वतंभता के नाम पर ब्रारों की स्वतांभता को अपने अधिकारों में शामिल किये हए है।

लोंकन सरकार का यह फर्ष है कि वह उन लोगों की स्वतंश्रत की आर भी ध्यान वे, जां अपनी स्वतंश्रता को बचाने के लिए, जपनें अभिकारों को पाने के लिए आर लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। उनके लिए सरकार को राज्य-र्शक्ति का उपयेग करना चाहिए, तांकि उन पिछड़े, कमजार और गरीब लोगों को उनक़े बfिकार मिल सकें। आज वक्त आदमी को सांचना चाहिए कि उसके कार्य-कलाप क्या है। आजादी की बात काँन करता है? यहां से पचास मील की दूरी पर एक चुनाव क्षेत्र बागपत हैं। उस क्षेत्र में पिछलें 33 सालों में- 1980 के विधान सभा को छाड़ कर-कभी किसी हरिरन को बोंट डालने का अधिकार गहीं मिला। जा लोंग 33 साल तक अपने चनान-क्षेत्र में हरिरणाों कों वांट डालने के अंधिकार से वंच्ति रसते हैं, वे नार्गरिक स्वतंभ्रता की बात करते है।

मैने श्री सोमनाथ चटजी का भाषण सुना है। जिस दिन यह विधेयक प्रस्थापित किया गया, उस दिन मैंने धी निंरेन घोष का भागण भी स्ना । उन्हॉने कहा कि दिनिया के किसी सर्य दंश में--अमरीका. फ्रांस और बर्तानियां में--एंसा केनून नहीं है । में उनसे जानना चाहता हूं कि क्या रुस और चीन असभ्य दोंता हैं। यह मेरा आर्य्यूम्मन्ट नहों हैं, यह ता उनके लिए कह रहा हृं. उनकी सारी समस्पा यह है कि वे चाहते हैं रामाजवादी अर्थतंत्र और राजनीती वे पूंजीवाद करना काहते हैं। सोश्नलिस्ट एकांनागी, सोबलिस्ट स्ट्रक्वर आाप विल्ड उप करणा चाहते हैं बाइ कैपिटलिस्टिक मीन्स, यह आपकी सारी रामस्या हैं। स्रादा के वास्ते मेहरबानी कीजिए और आप कम-से-कम अपने साथ इमानदारी बरीतए। जिया दिन इस विध्रेक की मूलीलफत करने का सवाल आएणा उस दिन तों धाप को बर्मोरका, बर्तानिया और फ्रंतस सभ्य होल नजर बाएंगे खरे किता दिन किसी वृ्तर विष्य पर बोलेंगे उस वित्र कहले कि ये बनिता के सामूज्पबरदी दार

घाषण करो काल दो है। बत्या जाष क़ यें सभ्य देष नजर काते है। तां अपन साम कम-सं-कम मानदारी बरीतए । हों, ब्रटल की मुडालिफत कर बह में सयभ सकता हूं। लोकिन आप मूत्रिफल करें, आप्र समाजवादी घर्थतंत्र की रबना करना चाहते हैं पंग़ीवादी तरीकों से. . . (घबषान): . . . ता पूंजीवादी तरीकों पु आप मत जाइए।

मैं साफ तोर से कह रहा हूं, एक वहत्त छाटटी सी घटना हाई हैं, लेंकन जरा सोंचिए, हमार राष्ट्रीय गांरव को धक्का पह चता है जब इस तरह की घटनाएं हांती है । एक छांटी सी कार रंली इस देश के अन्दर हदूं। विदेशों से लोग काए थें । पूरी दनिया के देशों में इस तरह की कार र"लियों का आयोंजन होता है । लंकन हमारं एक बहत्त लांक तंत्र के और खवान्यता के प्रहरी, इस सदन के माननीय सदस्य आर कितने आर एडर्जोक्टव में उनके लिए इस्तेमाल करुँ वह कम हैं, उन्होंने आन्दोलक किया कि पेट्राल की कीमत महंगी हैं, कार रेली नहीं होनी चाहिए । यह आप का अविकार है कहने का। कल आप कहँगे कि हमार यहां गरीवी बहत्त है ता जिताने तबले औरे सारंगियां है उन्हँ तोड़ दिया जाय, परसों कहँगे कि खेती कम हैं तो जितने यहां लान आर फलवाड़ियां लगी हुई हैं उन का उसाड़ दिया जाय। आप को अधिकार है कहनें का कहिए। आप को अधिकार है आन्द्योलन करने का। लोकन आप का यह् अधिकार नहों है कि विदेशी मेहमानों की कारों गर आाप पथराव कराएं।

श्रीमन, यह स्वतंभता है? इस स्वतंश्रता का बचानें के लिए लड़ाई है कि विदोरी मेंहमान देश में आएं तो उन की कारों पर गथराव किया जाय, पूरी बनिया के अनदर हमारी बदनामी हो? स्वतंशता इस बात की कि बासाम के अन्दर साधारण नागरिक उपना रंजमर्रा का जीवशन्यापन न कर सके? स्वतंभ्रता इस बात की कि आसाम के बन्दर एक साल त्रक वहां का जीवन अस्तन-वयस्त कर दिया जाय? स्वतंभरता हस ज्ञात की कि मुराबाबाद में काम करलने बाले कारीपर, वहां के बिजनेसमंग अपना विजलेख ज़ कर सके वर् वार्त लोष उस की वालादी कें

साथ निलिवाड कर? पह कोत सी स्वतंभता ही? सरत में ने पहलें कहा हरेँ अर्षयुक्त स्वतंभत्रा चाहिए, हमें अर्थ-हीन स्वतंभता नहीं काहिए। जिरा स्वतंभता के लिए हमार विप्ष के सदल्य कह रहे है एसी स्वतंग्र्रा उंगूल के अन्दर होती है जहां घोर को हिरण का जाता है। पूरी आजादी है घंर कमत कि वह हिरण का खा जाय। भैड़िय को आजादी है कि बकरी को का जाय। तालाब के अन्दर बड़ी मध्घली को खाजाइती हैं कि छोटो मछ्छली को सा जाय। एक घह्द हैं कि मल्स्य न्पाया मुक्भवति। मछलियों का समाब एंसे होता हैं जहां बड़ी मछली छंटी मछली को सा जाय। ता हमें मछलियों का समाज़ नहीं चाहिए, इंसार्नों का समाज चाहिए जहां छोटे आदमियों के अभिकारों की रका हॉं सकें, जहां बड़ा कादमी या संगठित ख्यक्ति छाटे व्यक्तियों का शाषण न कर सके, जाहां शोष़ण करने वाले गरीब मजदूर और किसानों का घोष्षण न कर सके और इस के लिए जिम्मेदार यह सरकार हैं, इस सरकार कां रोकना पड़ेगा कि घोषण न हों सके। इस के लिए इस प्रकार का विधयक आवस्यक है। आप ने दरे की है एसा विधेयक लाने में हमें कहते है कि आप इसा पर घर्म महसूस कीजिए कहते है कि कहीं यह विर्धेयक हमार उपर ही यह इस्तंमाल न हो जाय। तो आप हमें मत डराइए। कहानी याद आती है उस व्यक्ति की कि एक जगह चोरी हों गई, सभां बैठी, एक चालाक आदमी ने कहा किं जिस ने चांरी की होगी उस की दाढ़ी में त्रिनका है, तो खुद ब खूद उस का हाथ दाढ़ी पर चला गया जा चोंर था। आप क्यों डरते है? यह आपके लिए नहीं हीं। यह ता उनके लिए है जो समाज में अशांति फैलाभा चाहते है। फिर आप क्यों डरते हैं? (ब्यवधान) आपके सिर में तो हैं बाल, सिर में तिनका न हा, यह देष लीजिए। ता यह विषयेक उनके लिए है जा समाज में अशांति फैलायें, जो साम्र्रदायिक तनाव पंदा कर', जा साभाजिक तभाव पैदा करं, जा आंद्योंगिक उत्पादन गिराने की कोशिश कर। अाप विल्कुल मत उरिए। जब तक क्रों भी व्यक्ति हस दो मां वंधानिक कार्यकलाप करता है, उसके लिए इस विषेयक से उरने का काई बत्रा मझज़ नहों है। अाप अपनी संकाओं को विलकल सरम कर बीजिए।ं.

मान्यदार, मैं जारहम में मानतीय अटल की. को दे रहा था दो बे बोलते वक्त बपदी आंबं बंद कर लेते हैं, जंब बरा जार से बोलबते हैं। मेँ उनकों कहींगा कहु नहीं, मँं उनकी शान में बेंसदी नहीं कर सकता, वे बढ़े बुज़ुर्ग हैं, लेकिन बार भी बहात से एसं चीव हैं, णा सूबह का प्रकाश हांते ही अपनी आंबरें बंद कर लेट है और र्रात का अंधरो खाया तो आंकें बुल गहरे और सुब्ह का प्रकाष्य आया तो अंबें बंद हां गई। . . (ब्यपभाल) . . .

श्रीमान, मैने घरू में कहा कि जा परिस्थितियां हैं, मेँ पिछल तीन सालों का जिक्र नहीं कर रहा हुं, कि जिस प्रकार से सरकार चली, उनका बहुमत था, बीच में चुनाव की कोई जरूरत नहीं थी, नहे सरकार आई भी नहीं हाती, लोंकम मूभे याद आती हैं, जब में अलीगढ़ में स्टंउँट यूनियन का पंजीड न्ट था ता में एक कान्वांलन में जेल चला गया। वहां पर जेल में हमारा एक नम्बरदार, चम्बल का डाक था, जा रोजाना कसरत करता था, जिस्म बहुत अच्छा था। एक दिन मेंने उससे पूछा कि बाबा आाप रोंजाना बतलाते हों fैक बम्बल़ नदी का एक ही बार में दों चक्कर लगा लंता ह.ं. आप रांखाना वर्जिश भी करते है, संहंत भी अच्छी है, फिर आप पकड़ कंसे गए? वह बोला बाबू, ई पूलिस का आदमी हमें का पकरी, यह तां सरकार का इकबाल होता है और डाक पकड़ा जाता है। ता यह सरकार का इकबाल हाता हैं कि अपराषी डरता है। (ब्यवषान)

तों में यह कह रहा था कि एसे सारं कदम सरकार का उठाने पड़ँगे जिनसे सरकार का इकबाल कायम हों सके क्योंक उस इकबाल को पिछल तीन सालों में खराबा करने की परी चेष्टा की गईं। उपराधीं डरता नहीं था, कमजांर आदमी का शाषण होता था (क्यषधान) में बत्म कर रहा है।

SHRI SATISH AGARWAL: Let him speak for some time more, because his wife is listening and is in a very good mood.

## SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN:

I am very thankful to the hon. Mem. ber that he at least recognises my wite. In your wisdom, you may agree to his proposal.

मे बा़िर में यह कहते हए समाप्त करला घए्दा हां Pि हमारा संविधान इसकी ह्राजत वेता हैं, संगिशान में बदलाव भी लाए गए हैं, उस सरकार ध्वारा की लाए गए जिसमें अटलजी मंश्री थै। जैसा कि बे बुँ कहते है कि यह् टेग्पोररी ग्राविजन था तोे इस टंम्पोरेरी श्राविजम कों वे हाटा सकते थे लोंकन नहीं हाटाया। हसका मतलब हैं कि छसकी जरूरत है एसी पर्तियों से निपटने के लिए जो इस देश में विसराव लाना चाहती हैं, जों दो करे कमजोर करना चाहती है। भाप यह समभ लें:

उंस्म का चारा नहीं नांके नएतर के बर्गं एउक नहीं सकता सगे दीवाना पत्थर के बगरन।

हस पत्थर का आप इस्तमाल कीजिए अर् ज्ञा इस देष्र में साम्र्रदायिक तनान, सामाजिक तनाव, अंद्योंगिक अशांति फैलाना लाहते है, इस दोश के टुकड़े टुकड़े करना खाहते है उनसे इस देशा को बचाइये और इस विषेयक का सही इस्तेमाल कीजिए । इन श़ब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हैं ।

SHRI FRANK ANTHONY (Nomi-nated-Anglo Indian): Mr. Chairman, Sir, as a practising lawyer, I have had the opportunity of defending and fortunately, successfully, more people, detained under MISA than perhaps most lawyers in the country. So, I can speak with some authority of the working of Preventive Detention, also of its infirmities and as a lawyer, I have been nurtured in the concept that people who commit offences should usually be tried and not preventively detained. Even the Shah Commission, although I had defended Mrs. Gandhi there, and the Chairman saw fit to summon me for contempt on one occasion because he did not like $m y$ views, even then, in their report referred to my criticism, not
criticism but waraing, with regerd to the dangers of the application of MISA. I had pointed out that there are always dangers of abuse, dangers of people being falsely arreated, either from motives of corruption, motives of vindictiveness, motives of venality.

But let me try and put the records straight. Mr. Chatterjee spoke as a lawyer but I did not expect him to see the other side of the medal. He should know that preventive detention is nothing new. Neither new in free or post-independence India. We had the Defence of India Rules before independence. We had the Defence of India Act, from 1950 to 1969. But, in between we had the Constitution and the founding fathers, among whom I had the privilege to be counted, had deliberately put in Article 22. Article 22 has deliberately sanctified preventive detention in times of peace. That is the authority for preventive detention in times of peace. We discussed it. Some of $u_{s}$ expressed certain doubts. Ultimately it was passed because there was an awareness of the inherent dangers in a subcontinental India. Our mosaic, bewildering mosaic is that there are inherent infirmities, regional, linguistic; religious ethnic. And as I have pointed out on more than one occasion, to be honest, we must realise that the history of India has been a history of tribalisms, not a history of unity. And, always below the surface, there is this regional chauvinism, secession. And then, the partition holocaust inevitab. ly intensified communal strife. Then we have Defence of India Act, 1950 to 1969. I think my friend Shri Gopalan was arrested under the Act when it first came into being, that Defence of India Act. Then, we had MISA.

MR. CHAIRMAN: He was released.
SHRI FRANK ANTHONY: He was released also. I will tell you, if you get in the future, I will get you released also. I got some people only the other day. There was MISA in 1971 and COFBPOSA
L.
in 1974 There was the Janata eirercise. In his rather wisually tortu-

- Ous manner, Mr. Mornrji Desal, through the backiloor, tried to weave preventive detention permanentily into our legal tabric. Fe tried to put it in the Criminal Procedure Code. As you know, Mr. Chairman, yreventive detention is not a permanent measure. It can come and go. But, Mr. Moraryi. Desai said that it should be woven permanently into the Criminal Procedure Code. Some people from his party fortunately opposed him. Then the Janata party had mini. MISAs in Bihar and MP; and Mr. $^{\text {M }}$. Charan Slingh, as the then interim Prime Minister, brought in this Bill with regard to black-marketing and maintenance of essential supplies; and unfortunately,-it shows the mindless confrontation-when an identical bill was on the anvil here, his deputy not only opposed it, but the whole party walked out in protest against what was merely a replica of what that party sought to put on the statute book. But to-day, as I see it, Lortunately the context is such, I see preventive detention as a necessary evil. Let us have no illusions about it. It is an evil, but it is a lesser evil, and a necessary evil. COFEPOSA is
d there. It was there during the Janata regime. I wrote to the then Law Minister. I asked: why do you want draconian amendments like section 5A? In all the other preventive detentions, if there is one bad ground, the parson is released. That was the law. That is still the law. But under COFEPOSA, under Section 5A when there are 10 grounds and 9 of them are baseless and one good ground is there the detention is upheld. I lost a case recently. Because of that, I asked the then Minister: "Why do you have it? Why don't you have it on a par with other preventive deten. tion measures?" They were not bothered so much for their obeisance to democratic freedom.

Then we have this Act recently passed, against black-marketeers and smugglers; and now we heve this

National Security Bill We have several measures of preventive deten tion in the various States. And personally, I feel it is good to uniformise preventive detention, and this Bill will do that. But as I see it, there are much greater dangers to-day, than economic offenders, much greater dangers because they are just below the surface, dangers to the survival of the nation, to its very unity. We have regional chauvinists. We have secessionists. Take Assam. I spoike twice and I spoke atrongly with regard to what has happened in Assam. And I criticized the Government for not applying preventive detention there long ago, and fully. I pointed a finger at the Home Minister and asked: "What are you doing? These people have declared war an the country." I said it was no good shirking our responsibility. I Pointed out that 12 per cent of our total production of petroleum products has been permanently blockaded. This is rank insurgency. You heve done nothing about it. You: have not applied it. My criticism is this: even with regard to the Essential Commodities Act, and prevention of black-marketing-I was on that first-I said he was not directly responsible for it. But what is Minister V. C. Shukla doing about it?

I remember my friend Atal Bihari barracking me when I said: "You lock up a thousand of Atal Biharl's constituents in Delhi; and prices of many of the essential commodities which have rocketed, will fall overnight." I said that (Interruptions). That is my complaint.

Then we have this intensification. We have intensification of communal riots. Let us be quite frank about it. Obviously, there are people at work. They are agents provocateur. How do you deal with people who are delibe. rately instigating communal strife?

With all due respect, I would say that we are among the most indisciplined people in the world. We find that it was endemic. In the Janata regime, indiscipline became pandemic;

## [Shri Prank Anthony]

and it escalated into violence and sabotage. Take gherao. My itriends would not agree with me as probably they are the protagonists of gherao. To-day it is an every-day weaponweapon from top to bottom. It is indulged in with impunity, indulged in by the Assam students, indulged in against legislators. Workers everywhere oherao their employers every day; and they resort to violence. But what is gherao? Why don't we ask them to explain? It is plain criminality. It is wrongful detention carried to extremes. I would like to see some special amendment brought in somewhere, to make gherao punisha-ble-with summary trial, punishable with a deterrent sentence. You see everyday what is happening? That is why my friend, not here, Nawab Ali Yawar Jung came to see $m_{e}$ after he had been beaten to bits. I was shocked. His skull had been fractured; his hand had been permanently disformed. I said, "What happened to the student criminal?" He sadd, "No action had been taken." I said, after that no self-respecting person in this country would offer himself for a Vice-Chancellorship. That is what has been happening. How many self-respecting people are prepared to expose themselves to qherao and violence in the different universities? Today, unfortunately, you have certain elements bend on creating this disruptinn, sabotaging law and order, sabotaging the economy. Some of my friends would like it, frustrated political elements, reduced to derisive rumps. Their only stock in trade is to fish in every troubled pool-that is what is happening every-where-jump in, compound the thing secretly, they welcome violence and sabotage; and they never condemn it. Again, I am giving you an example of Assam. Here, friends, over and over again, endorse what has happened there and what continues. They say, it is non-violent; it is orchestrated with terror. What Ashok Sen sajd the other day, countless number of murders, tens and thousands of people
incluaing Bentalis beipg driven out, this. is non-violence. They endorse their action as patriotic. Is it patriotic to declare war against the country? Is it patriotic for government servants to join this sort of movement? That is happening. I said, it is supported by the derisive rumps. I have met a number of people from Assam. I have met a number of our senior officers. All these agitators are being subsidised. They are on the pig's back. The minorities are agitated, the overwhelming majority are looking to Mrs. Indira Gandhi for deliverance. My grievance is that you are not doing enough to deliver the majority. A whole lot of minorities have come to see me; they are half of the population: looking for deliverance. Then there are the poor people; then there are the tea garden labourers; there are at least 70-80 per cent of the people who are looking for deliverance. I blame you for having inflated these people as if they represent the people of Assam. Over and over again, you call them knowing that they will not move a hair-breadth for their original demand. Why do you overinflate these young students?

Then there was a farmers' agitation. There $w$ as some origin. What was the origin and motivation? There may be some bonafide origin and motivation. Then it degenerated into violence and sabotage. Has any single party in the opposition condemend the violence and sabotage associated with farmers' agitation? Probably many of them have welcomed it. (Interruptions).

AN HON. MEMBER: Mr. Morarji Desai condemned it. (Interruptions).

SHRI FRANK ANTHONY: Nobody condemned it. That is what I am saying. Today, unfortianately, we have a spiralling ilffation. Inflation will aluays create disturbed conditions which can be taiken advantage of by people who want to sabotage the law and order, by people who want to sabotage the economy turther. We have this main impetus. I was looking
into the figures the other day. In about 1975-76 our bill for the petroleum products was about Rs. 900 crores. Today, it is likely to reach Ris. 6000 crores, 600 per cent increase and that is the main impetus to inflation today; it has communicated itself to all projects.

As I said there are people, incorrigible manipulators sending up prices, the traders and so on; they always make money somehow or the other. My wife tells me that the price of almosi everything has gone up. I do not know what you are doing. At ieast, diuring the emergency, they had put price tajs. Today, nobody exhibits price tage. Shops cheek by jowl are charging what they like and they tell the people, "today we are charging Rs. 5; either you take it or you leave it, but if you come tomorrow, we will charge Rs. 广." They are doing this with impunity. Why don't you lock them up? Most of them äre the constituents of Mr. Atal Bihari Vajpayee. (Interruptions). Why don't you lock them up? You would not do any thing. (Interruptions)

SHEI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Mr Chairman, I must protest. The majority of my voters are the Central Government employees.

SHHI SOMNATH CHATTERJEE : You are in the company of Mr. Bhagat.

PROF. MADHU DANDAV゙ATE: Fortunately, he has no constituency.

SHRI FRANK ANTHONY: I am the only person like Mrs. Gandhi to have an all-India constituency. My constituency is all-India, with the largest constituency. It is allIndia, and I am uniquely representative of my community. I am the second person with an all-India constituency.

SHRI SATISH AGARWAL: Your voter is only one person, one individual. If Shri Morarji Desai would have nominated you, you would hava been on our side.

SHRI FRANE ANDHONY: Mr. Morarji Desai would not have nominated me because he never forgot the thrashing I gave him when he tried to destroy English. I took him to court. He nominated my deputy. He was too afraid to nominate me. I would have been a thom ir his flesh!

Mr. C'asteryee said, why don't you try these people who are black-marketing under the Essential Commodities Act. Let me tell Mr. Chatterjee, I probably do more cases under the Essential Commodities Act. You can't make it deterrent; nobody bothers. I will give you a little history. When I heard about these who were arrested.. .

AN HON. MEMBER: Mr. Chatterjee gets them released in ten hours.

SHRI FRANK ANTHONY: Ḣ does not; I might get them released. There was this case here; I got shocked. Some people were arrested for allegedly hoarding 50 lakhs worth of sugar. I said they should be hanged. They came to me in my professional capacity and said, it was not sugar; it was khandsari. I argued their case and I got them released. What I am trying to say is, the law is there. It is the final safeguard. The Essential Commodities Act is not teterrent. What these people are terrified of, especially Mr. Atal Bihari's constituents. They do not wish to go to jail. Under the Essential Commodities Act, lawyers get them bail and lawyers see to it that the trial is carried on for five or six years. They come to the Supreme Court and in many cases. I just get them off. You must send them to jail at least for six months. Then you will see a magical shange in the whole price pattern in this country.

Here again, let me tell Mr. Chatterjee, who are the people who are the loudest in their professions abont solicitude, solicitude for what? Civil liberties and democracy? Who are they? You do not have to scratch them? They have proved themselves;

## [Shir Frank Anthoomy]

they are the totalist, if I may use the word, of totalitarians, both of the left and of the right. These are the people who have an ersatz solicitude for democracy and civil liberties, people to whose ideology democracy is a bourgeois aberration and to the totalitarians of the right, democracy is a dirty word.

AN HON. MEMBER: You only vetray your lack of knowledge, nothing more.

SHRI FRANK ANTHONY: Let me illustrate it with the latest example of an erstwhile leader. I do not like to refer to him, because I think he should be put in some-if he were a younger man and more responsible, I would have said, lock him up- but the only place where he might be locked up is some kind of asylum for people with meek minds. What did he try to do? He chose deliberately, he came here on the eve of the visit of the President of USSR and deliberately what did he say? It has been stigmatised correctly probably, as a deliberate fabrication. He said that he as Prime Minister was asked to attack Pakistan. Can you imagine a person fulfilling in a greater degree a deliberate shameful role of a **... (Interruptions).

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: You should strike this off the record. (Interruptions).

AN HON. MEMBER: It is against the rules.

## PROF. MADHU DANDAVATE: Is** parliamentary?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He must be asked to withdraw it.

## (Interruptions)

PROF. MADHU DANDAVATE: What is your ruling?

MR. CHAIRMAN: I shell look into those things, the words that have been used.

SERT FRANK ANTHONY: II anybody tn the position of responsibility says things like this, his place will be preventive detention. I have said that. Because what are the effects? The first thing is, that you try to impair our relations with a nation which helped us decisively in the 1071 war. In the next place, it is a deliberate instigation.... (Interruptions).

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: He cannot go on jike this. I can also make a number of charges like that. Mr. Morarji Desai is not a Member of this House.... (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: These words will be looked into.

PROF. MADHU DANDAVATE: If I describe anyone a** would you allow that to go on record?

MR. CHAIRMAN: it will be looked into. (Interruptions).

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI C. M. STEPHEN): I suppose, you have not given your ruling on this.

MR. CHAIRMAN: No. (Interruptions).

SHRI BAPUSAHEB PARULEKKAR: Mr. Chairman, Sir, I would like to invite your attention to the precedent. The other day, when I made a refe. rence to Mr. Antulay, the Chief Minister, immediately those remarks were expunged though they were true. I do not know whether Mr. Breznev spoke to him confdentially about the statement he is making. (Interrup.. tions).

PROF. MADHU DANDAVATE: I want to know whether the word** has been expunged or not?

[^1]MR CHATRMAN: These worde will be looked into.

PROF. MADHU DANDAVATE: Where is the question of looking into? (Interruptions)

## DR. SUBRAMANLAM SWAMY:

 .... What Mr. Patrick Moynihan has said about Mrs. Gandhi that should also go on record.(Interruptions)
SHRI C. M. STEPHEN: ** word will remain, must remain. He is worse than a** (Interuptions).

PROF. MADHU DANDAVATE: If he says ** will you allow that to go on record?

MR. CHAIRMAN: I have said that I will look into it.

PROF. MADHU DANDAVATE: Where is the question of looking into it?

SHRI C. M. STEPHEN: Morarji Desai betrayed the country. He is worse than a ** Morarji Bhai betrayed the country.... (Interruptions).

PROF. MADHU DANDAVATE: Here is a Cabinet Minister who has the temerity to say that he is worse than a ** (Interuptions).

SHRI C. M. STEPPHEN: He is. (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: I will see the context in which the word has been used.

PROF. MADHU DANDAVATE: There is no question. We demand that the word "* should be expunged. (Interruptions).

SHRI C. M. STEPHEN: These people are speaking mud about Mrs. Gandhi.... (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: May I know whether at any time the word has
been used in our Parliamentary proceedings?

SHRI C. M. STEPMEMN: I will show you.

PROF. MADHU DANDAVATE: SII we do not want any Minister's ruling; we want your ruling. *"is the word which has been used.

MR. CHAIRMAN: I am asking Mr. Stephen whether at any time it has been used. If the word is unparliamentary, it has to go.

SHRI C. M. STEPHEN: Sir, you asked rne whether the word** is unparliamentary. There are two questions involved here. One is whether the word** can be used and, secondly, whether the word ** can be used with reference to a person. $A_{s}$ to the question whether the word ** can be used, 1 remember the word having been used in Parliament. I can look up and place before you precedents. But his objection is not against the use of this word; his objection is against the use of the word with reference to Shri Morarji Desai. This is the objection. If this is the objection, there is nothing particularly sanctifying about Shri Morarji Desai. If the word ** is permissible with reference to another person, certainly it is permissible about Shri Morarji Desai also.

MR. CHAIRMAN: There is a precedent here to show that the word is unparliamentary. There are precedents here that the word with reference to Members is unpariliamentary. But it has to be looked into in what context it has been used.

PROF. MADHU DANDAVATE : Sir, let us be clear about it. If the word '**' is not considered unparliamentary and there have been precedents, in that case, for those who have opposed the freedom struggle we shall have the freedom to say, name

[^2]
## [Prof. Madhu Dandavate]

them as ** of the country.... (interruptions)

SHRI C. M. STEPHEN: If your reference is to the comrades in the context of the 1942 struggle, I have nothing to say.... (interruptions)

SHRI FRANK ANTHONY: Mr. Chairman, I am merely repeating what was reported. It has never been denied. Anybody in a responsible position who has said this would be an unqualified ** for two reasons...... (interruptions)

## PROF. MADHU DANDAVATE :

 Sir, again that term has been used.MR. CHAIRMAN: I did not allow the use of that word.

PROF. MADHU DANDAVATE: But he is using that.... (Interruptions)
SHRI FRANK ANTHONY: ...look at the context. Don't we know today what the country is facing? We are facing increasingly this Axis, the American-Chinese-Pakistan Axis.... (interruptions) What is it but a deliberate invitation to Pakistan to attack us, which is frantically arming itself with one billion dollars aid from China and another billions dollars and planes frcm America, to invoke what is said here and to say "I had been attacked and India was the aggressor" while mounting an aggression.

I am not in favour of an Emergency. I said that there was no need for an Emergency-there was already an Emergency there-but there was the need for MISA. I said 'MISA' and MISA was no different from any other Detention Act. You may put all kinds of labels on it. (Interruptions). MISA was no different from any other Detention law. My friend, Mr. Chatterjee, gave it an unfortunate twist. He suggested that because of MISA detenues could not go to the court. In 14 cases
of MISA that I handled all during the Emergency the detenus were released. Because, what was the law? Nine High Courts had said if there was even one bad ground, that detention was bad. A person may be properly detained, 9 grounds were absolutely determinative, but because one ground being weak, he was released. (Interruptions). Then you see what will happen. Today there is this campaign of untruth. They say, no grounds need be given. They have to give the grounds. Article 22 says, 'you give the grounds unless it is in public interest.' You cannot invoke public interest lightly. There was a case in Delhi High Court where they invoked public interest. I argued the case. (Interruptions). I know the truth hurts them and it hurt them. (Interruptions). There is a complete scheme of safeguards under the present Bill. All the grounds have to be given within 5 or 10 or 12 days. There is an Advisory Board; in Delhi, three High Court Judges are there. The Chairman is appointed by the Chief Justice. Above all, there is judicial scrutiny. This is the canard that is perpetrated.

## (Interruptions).

## $16.59 \mathrm{hrs}$.

## 15

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]
You criticise Mrs. Gandhi. I used to criticise her very aften. I will give you one instance. (Interruptions). When I got up, Mrs. Gandhi said something. I said, ' Nadam you are a lady. What you are saying is not correct.' She said, 'I resent your saying; not that I am not a lady, but I resent Mr. Anthony looking down his nose at me'. In so many cases I criticised Jawaharlal very strongly, I criticised Mrs. Gandhi too. (Interruptions). I want to say this, and I will finish. As I said before the Shah Commission-I am not pleading-there was no need for an Emergency then, and there is no need now. During the first year, as I said before the Shah Commission, the best thing that happened to this country was the Emergency. (Intertuptions).

Mr: Deputy-Speaker, let me tell you something about what happened. (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Freedom of expression-at least it must be there in Parliament.

MR: DEPUTY-SPEAKER: Please conclude now.

SHRI FRANK ANTHONY: What happened in the first year of the emergency? In an undisciplined country discipline was brought back, production was given a fillip, professional labour agitators were contained, inflation was contained.

Why did Mrs. Gandhi lose? I know that she lost because of the aberrations in the second year, mostly because of compulsory sterilisation, but she has been swept back to power because the people realised... (Interruptions)

I have never been a Congressman, though I have been offered all kinds of things. (Interruptions)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South): You are a super Congressman.

MR. DEPUTY-SPEAKER': I think you should conclude now. (Interruptions)

SHRI JANARDHANA POOJARY (Mangalore): On a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is concluding.

SHRI JANARDHANA POOJARY: Not about that, but about the proceedings of the House. I am referring to rule 349(2). I am sorry that this has become the practice here for all Members to interrupt other hon. Members while they are speaking. My submission is that it has to be settled once and for all. There are responsible and senior Members in the opposition. They have also started interrupting. The problem has to be settled once and
for all. Otherwise; we cannet , tick to the time schedule here.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Interruptions are from both sides. I would abpeal to the common sense of every hon. Member that this rule be respected.

He must conclude now. He does not speak very often, therefore, he is given some time, but he must conclude now.
SHRI FRANK ANTHONY: I am on my last point.

I said that obviously knowing what happened during the emergency, knowing the good that was done in the first year of the emergency, knowing the aberrations in the second year of the emergency, Mrs. Gandhi was swept back to power because the people realised that she is the only real national leader.. (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Can he not express his views? Why are you so much afraid? You must be tolerant. You can appreciate your leader and you want that from the other side they should not interrupt him. Similarly, he is appreciating his leader.

SHRT FRANK ANTHONY: I have never been a Congressman.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: I agree with you that he should be allowed to speak to justify his nomination. He should speak more.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Don't make any personal remarks. That is not correct.

SHRI FRANK ANTHONY: These young novices, what do they know?

MR: DEPUTY-SPEAKER: Don't take it seriously.

SHRI FRANK ANTHONY: She was swept back to power, why? As I told Mrs. Gandhi the other day: "The people brought you back, madam, because they appreciate that you are one of the few national leaders, rather the only national leader, and that you

## [Shai Frank Anthony]

can be firm, if necessary, ruthless." My complaint against you is that you are not sufficiently firm to-day. I was one of the framers of the Constitution. We gave you preventive detention powers to preventively detain the regional chauvanists, secessionists, professional labour agitators. That is the only way to save the unity of the country and indeed the democratic processes of the country.

AN HON. MBMBER: At what time are you going to adjourn the House to-day?

MR. DFPPUTY SPEAKER: The House will be adjourned to-day at ten minutes to six.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): I heard the eloquence of Shri Vajpayee and also some other Members. I would just like to quote what the ex-Prime Minister Shri Morarji Desai said:
"My experience of public life and administration has convinced me of the need to have some provision for preventive detention.

There were times when preventive detention had to be resorted to protect the right for peaceful life of many.

There arise occasions in the life of the society when the violent frenzy of the few endangers the right to a peaceful life of the many. I do not think you would want violent elements to hold the society to ransom.

To insist that with-out the actual commission of offences by such elements, they should not be detained would result in a mockery of the rights of the many to a peaceful ufe. It is not a question of action beling taken on suspicion but it is a preventive action sought to be taken to forestall commission of violent Acts."

This to how one of our ex-Prime Minister wanted to have preventive detention. He also argued in favour of reventive detention law.

The next Prime Miniater who was there for some time-Shri Charan Singh also strongly supported the pre-r ventive detention laws when he wes also the Home Minister and also the Prime Minister.

If we go through the history of our country, we shall have to judge what is the context and relevance and what are the developments in society which needs such an action. Ours is a country where there are contradictions in society.

There are different forces. We want to solve these contradictions.

This was a feudal society. We want to have industries and then build a Socialist State, from the base of capitalist development.

I am reminded of an American poet 'Rober Frost'. He said. "Two ways lead into a forest. I travel the road which is less travelled by and that makes all the difference". This country, India, under the able leadership has chosen to have the path of democracy and socialism. There are countries in the world where these social contradictions have been solved in the different ways. In a vast country like ours, there are methods, ways and means to solve contradictions. You can have a look on the theory and utterances of Mao Tse Tung. What has been done in the Soviet Union? If you want to go ahead, there are different ways and means to do so and to solve ihese contradictions. From a given society and its ways if you want to go to another path, many vested interests try to block the way of your progress. Therefore, in such a society like ours in which from a feudal society, we have built up an industrial base and from an industrial base and capitalist base, we want to go ahead to a socialist society, this requires a tremendous amount of effort for solving the problems of social contradictions that we have to race today.

Today, what we find in India is only those conflicting elements. Wo
have to judge what are the events happening since January, 1980. The Government of India has given bonus; the Government of India is bringing forward a Bill for the peasantry, the Agricultural Workers Bill, which will provide for provident fund and pension to a vast number of agricultural workers, about 8-10 crores of agricultural workers. We have to consider what are the movements that are taking place in the country. Is there any movement for improving the living conditions of the vast number of agricultural workers? Is there any movement for improving the conditions of the working class? Today, whatever movement we find in this country, from January, 1980 onwards till today, it is a kind of counter movement, a counter revolutionary movement, not of the working class, not of the peasantry, not of the middle-class, nothing like that. It is a counter revolutionary movement which is taking place in the country which blocks the progress of social movement and development of the country in a socialist direction. Therefore, when we think of this Bill, like, the national Security Bill. we have to look into this aspect of the problem.

Here, I would also like to point out that whenever any political party which is most vocal against preventive detention, comes to power, they find the necessity of having a preventive detention law because they get confronted with problems. Therefore, we must also look into this aspect with a braader view.

We find, when the Janata Party Government had introduced the Criminal Procedure Code Amendment Act in December, 1877, this is what they have said:
"Considering the complexity of the nature of problems, particularly. in respect of security, public order and prices faced by the country, it is the considered view of the Government that the administration would be greatly handicapped in dealing effectively with the same in the absence of power of preventive detention."

So, we must look into the objectives of the Bill. The objective of the Bill, as my hon. friend, Shri Arif Mohammad Khan. has pointed out, is only to see that those who are against the security of this country, those who do not want to help the prices to come down, those who do not want communal peace to remain in the country those who do not want India to remain integrated and united, those who want that there should be a kind of armament race in the country, all those people are prevented from doing such things.

I may point out that in Moradabad itself, there were 11,000 licensed revolvers found. In the entire sountry today it has been calculated that there are about 35 lakh licensed revolvers. There are various illegal arms manufacturing factories in af least 20 places in this country which have been located also. When there is such an atmosphere of violence in the country, can you go ahead with your progressive measures? Can you ahead with your socialist path when everywhere you find an atmosphere of violence? Therefore. to check the atmosphere of violence, the Government as to think on these lines. This is the line on which the Government is thinking to have the national Security law because the vast number of people desire peace and orderly life.

Even during the time of the Janta Party Government, all the Chiei Mini. sters belonging to all major political parties, not one party, and all the regional parties, were invited to Delhi and they held a Conference in October, 1978 in which they all agreed to take preventive action to forestall any mischief. It is not a question of Congress (I) Chief Ministers. Even take the case of Tamil Nadu. The Chief Minister of Tamil Nadu wants to use the National Security Ordinance not lor his own interest or for anybody's interest but to see that there is progress made in the State. It may be that while thinking about the quention of all-India interest, in certain places. it may help some people.....

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pollachii) : He is using the National Security Ordinance against agriculturists who are not paying arrears. It is being used against them. It is very bad. The imprisonment is 3 to 5 years.

## SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI:

I agree. Those things should be looked into. Even the Congressmen are suffering today in Tripura, in West Bengal and in Kerala. But we are thinking of overall national interest. But will happen if we do not deal properly with those forces who want to see that India should disintegrate.
It was asked whether, in the British democracy, there are such things or not. I was looking through the British Parliamentary practices. I found that there was a Criminal Justice Act of 1948; it remained in operation till 1967; it has been mentioned there that certain categories of habitual criminals could be detained, not for one year only but from five to fourteen years. But, of course, they have established their oriminal record office. In India, perhaps, some States may have this. But at the Centre, we are not having this.
The major question is this. It has to be ensured that enough safeguards have been provided, so that this is not mis-utilised, because, we have our experience. It is not that our friends alone have the experience. Those who were in power for so many years have also got their experience,
The major problem in this country today is poverty and mal.administration. We want to have an efficient administration in this country. We want to see that all the problems that we are facing, whether in the north-east or in the west in Kashmir, or from wherever the problems are coming to us. are properly taken care of. One hon. Member has said that there has even been a violation of Indian airspace by our neighbours. It is also said that arms movements are taking place on our northern borders. All these things have to be taken into
consideration. In that context, mattonal security has to be maintalned. For the security of the country, we want to have this law. For removing poverty from this country; for helping the weaker sections, tor helping to see that all the communities live in peace. so that we can go ahead with our programmes for development, this law is needed.
I hope, the hon. Minister, who will reply to all these things, will also take into consideration these points, in view of our past experiences, whether there will be any chance for misuse of this law which is only meant to see that our security is maintained, our integrity is maintained and we have communal harmony and peace in the country, whether there is any chance for violation of this law for purposes which do not come under the objects of this Bill I support this Bill and I hope that all the safeguards which are in view will also be looked into.

धी जमील़ए हमाल (किदानगंब): मोहतरिम डिट्टी स्पीकर साहब, में वाप का थार्कगुजाए हैं कि आप ने मึके मांका हन्गायत फरमाया, तोंक में नैंशानल सिक्योंटरी बिल पर कुछ बह्स कर सकं । सब से पहली ज्ञात जो मैं आप के सामने रवूंगा कि हम सब का यह जस्जुलएंने हैं कि इस मूल्क की आजादी, इस मूल्क की सालमियत, इस मूल्क का बड़प्पन हम सब लोगों के लियये सर्वमान्य हैं, संब से अंखा है । इस के लिये में आप की याद-विद्हानी हिन्दूस्ताज की पिछ्छली तबारीब की तरफ ले जाना चाहूंगा । आजादी को हासिल करने में हमार" रहनुमाओं नें जा कर्बानी दी हैं, खाप महात्मा गांधी कों ले लीजिये, पं. जवाहर लाल नेहर को ले लीजिये, मोलाना अब्बल कलाम आणाद को सरदार बल्लभ भाई पटेल को लीजिये, दीगर जितने लोग हैं, उन सब ने बड़ी मेहनत और कर्बनी के बाद मल्क की आंजादी को ह्रासिल किया । बब हस को बरकरार रसना हम सब लोगों का फर्ज ही नहीं, बएल्क फर्जो-अकलीन है।

जहां तक इस बिल के लाने का सवाल हैं, इस के पीछ एक मकसद है और वह मकसद यह है कि मुल्क में कुछ वेसे बनासिर सिसर


 पारत के नास पर हैं, जाए बर्ंर्ये पर ग़रबड़ी करने के नात्र पर हों-ये बावे मूल्क में हो सी हैं, हूई है, तनी सरकार ते यद्टा मनार्णास समभा कि वक्ष का गया हैं कि एसा बिल लाया बाए क्योंकि हमार' मूल्क के अन्दर ए'से सारे लोग हैं, एसे सार तर्व हैं, एसं सारं अनासिर ही और एसं एलीमेंट्स है, जो मूल्क की सालमियत कें बरकरार नहीं रह सकते। मूल्क में बललान्दाजी हों, मुल्क का राज बेचने का सवाल हों या राज कों दूसरी जगह पह चाने का सवाल हो या कार्थ यह कह कि हमार मूल्क का यह पटींकलर पोर्सन हमार मूल्क का हिस्सा नहीं हैं या कोई यह बात कहें कि हमें कोईं आदमी कह रहा था कि उस मुल्क पर हमला कर दो, ये सारी बातें एसी हैं, जिन से मूल्क की सार्लमयत कों बतरा पहुंच सकता है। दूसरी बात घह है कि मुल्क में बमन बहाल हों क्योंक अमन बहाल होंने से मूल्क की तरक्की होगी, इस में कोईं दो राय नहीं हैं और हम सार लोग इस के लिए कमिट'ड हों चाहं वे हमारी पाटी के लोग हों आर चाहे वे दूसरी पारिटयों के लांग हों। आज मूल्क में कछछ लांगों का नर्जरिया यह हां सकता है कि मुलक में खललान्दाजी, मुल्क में गड़बड़ी फैला कर मूल्क की शानित्र को खर्य किया जाए। यह उन लोगों का नजरिया हों सकता हैं, हम लांगों का पह नजरिया नहीं है।

डिद्टी स्पीकर साहब, आप नें दंखा कि हमार' जा इन्डस्ट्यियल एरियाज हैं, उन के अन्दर कुछ एंरो अनासिर घुस गयें हैं, जिन का विश्वास, जिन का यकीन लाकआउट्स में है। एसं लोग भी है जिल का विश्वास रंल का चक्का जाम करने में हैं और एसंसे लोग़ भी है जिन का विरवास, जिन का यकीन इस बात में है कि हिन्द-रुसलमानों का फसाद व भगड़ा हा। एसे लोग भी यहां मोजूद हैं जिन का यकीन हैं कि जात-पात के भगड़े बढ़े मूल्क में सारि हमारा मल्क तरक्की न कर संके, तांक मल्क की मेद्वावार न बढ़ सके आऱेर मूल्क कीं तरक्की न हों। हमारी पाटी जा अंपन्त मेनीफेस्टों के मूताबिक जीत कर बाई

हैं और उसने बपनी सरकार बनाहं हैं, ता एसे लांग भी मूलक में ही हमीर मकाफेस्टो को फैल कराज आम्ते है क्योंक अयर एसस हो जाता है तो हस का गतीला यह होगा कि हम लोषों की नषर में अवाम की नज़ में गिर जाएंगे और के यह समभेंगे कि हम ने अपने मेवीफस्सें को पूरा नहों Рक्या हैं। . (ब्याषपाए) ) : बाप भी उस से बरी नहीं हैं।

एक दात में यह अर्ज करना चाहता हैं कि बभी बहुतः जो-शारे से हसाएं यहां बिह्दार सरकार वे क़छ पुलिस अफसूरों कां सस्पेंड़ किया। कसूरार हों अर्र बह सस्पेंड हों जाए, तो उस में मझई कोई एत्राज नहीं हैं लोकन जा बबरे हमार कास का रहीं हैं, उन को अगर आप सुनेंगें आर्र में अगर उन को बवान करंगा, तो मेंरा यह यकीन है कि आप की आंबों से भी आांसू गिरने लगेगें। हमार पास यह रिपाटं का रही है आर अवास यह कहते हैं कि उस इलाक में उढ़़, दा वर्ष से लाग को की नींद नहीं सों रहे थें, लोग खपनी माँप बेटियों की इज्जत नहीं बचा सकते थे। में आप को एक मिसाल देना घाहता हैं। दंबेन्द्र ठाकूर एक नांजवान एउवांटे हैं। वह्ट अपनी लियाकते से आरे काबलियत से पब्लिक प्रोसीक्यूटर भागलपुर में बन गया और केसा प्रोसीक्यूटट करने लगा क्योंक पब्लिक प्रासीक्यूटर का काम ही केस प्रोसीक्यूट करने का हैं। हैंत्तफाक्क की बात यह हईई कि उा डैकेतों का एक बुफि उस कों मिला और जब उन उकतों को यह बात मालूम हुई; तो वे गेंग बना कर उस के यहां गये अर्र उस की एक्र अंख फांड़ दी जबीक सरदार के हुक्रम से दोनों आबें कोड़नी थीं। बब वह उकंतों की पादी लॉट कर सरदार के पास पहुंची, तों उस ने पछा कि क्या दांनों आयें फॉंड़ दी हैं, तां उन्हॉंने कह्या कि नहीं एक ही कोड़ी है। उस सरदार ने कहा कि
 उकतथ ने वहां का फर उस की द्सारी आंब भी फोड़े दी। यह ममँने आप के सामनें एक मिसाल रही है। अपर आप हस सार मामले की तह में जाने की कोंशिश करमये तो पाएगें कि एसी कितनी ही किसालें मंज्यूद हैं। वहुं की नाजिवान बहनं की छातियों का उन उकतलों ने काट विया आर अब विहार की सरकार ने वह पर पुलड़

## [की सी सीतुंहाय]

धकातरों को सस्पें कर विया हैं, जिस के
 ने बंद किक्या हैं आरे भागलपूर में भी पूरा बौं हथा है। स्टल्ट्स कर्टर पिन के विसार्थियों नें बर्टे लेक्वरार ने भी इसमें हिस्सा लिया $51 \therefore$. (Шतापान).

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is not a correct Parliamentary procedure. Why are you so much perturbed.

धी धमीलूर्रलाए: श्री रामावतार जाएनी किस दन्वना में रहते हैं, हलका खबर ही नहीं है कि भागलपूर में और मूंगेर में यूलिवसीर्टी प्रोफेसर्सं, डाक्टर्स, एन्टायड एक्ल टीचर्स, क्राम प्रमुख, जिला पंचायत, ज़ापंकीपर्स सभी पृलिस की हमदवीं में इस में जाभिल हुए थे।

इस के माने क्या हुए? इस़क माने यह हए कि एसं बमासिसर जो समाज की नींद कों हराम किये हए थे, एसे अनार्षर जो हमारी मां-वेंटयां की द्ज्जत लूट दह थे, एसे अनासिर जा बूलेक माकिटियर्स को बढावा दे वहद थे, एसे बनासिर जो बूनसराबा कर रहे थें, एंसे बनासिरों की मूबालफत में प्रा भागलपुर और मूंगेर बंद हृ, आ। तिनसुकिया मेल आाज क्यों नहीं आयी? इसीलिए नहीं आयी। मँने भी रिजर्वश्स कराया हैआा था, मेरा भी टिकट था। वह हसलिए नहीं कायी की वहां के लोगों की सिम्प्थथी पुलिस वालों के साथ धी।

इसका दूसरा रूप भी हैं मुरादाबाद और दीगर जगह जहां पर कि प्रिस ने बेकसूर मुसलमानों पर जुर्म किये और अफसोस की बात है कि कितो कों वहां सस्पंड नहीं किया गया जबकि वहां पृलिस कालॉं को सस्पेंड होंा जहर् चाहिए था।

आज बूरी का दिन है कि आज यह विल यहां आया है। मंरें कहने का मकसद यह है कि एंसे जनासिर, एसे लोग जा कि हमारी समाजी जिन्दनी में एडरिनिस्ट्रेशन में घंस गये हैं और चिनका कि बीड आाउत करना जहरूी हैं, जिन पर कि कड़ी से कड़ी निगाइ रणनी जरूरी है, जिनके शिलाफ क़़ से कड़ा कदम उठाना जारी है।


हनी है के सका बारे लोगो का द. सेता
 ब्यांकि उनका वहा खार उनकी तालीय एंडे ही होषो है कि हम से बंड्रों कमें तो भगा प्रिया या वे चल गयें, खब मुल्क को लुटवाबों था लूटो, मूल्क करे तरक्की जहीँ करने बा, घांति भंग करते रख्ये । एक्षे ऩर्जरिये के भी कछछ लोग है।

वह बहुत ही मुनगासिब बक्त आया है कि हमार लायक बजीर यह विल ताये है। मे एक मिसाल बर्ष करना चाहता हैं। बापने अबबार मेँ पढ़ा होगा कि पंजाब में बहुत से रिखाल्वर बरह धार्म्स स्मगल हों कर का दहं थे। क्या एंसे खनासिरों के लिए वह विल जरूरी नहीं है?

असाम को लीजिए। वहां मुट्ठीभर लोग सारे मूल्क को रेंसम में डाले हए है। उन्होंने मूल्क के 60 कराड़े लोगों की नींद हराम कर रही है। आपने देषा होगा कि हजारों-कग़ोड़ों रुपयये का जा आयल हमारं मुल्क में पदा होता था आर मूल्क की उससे जरूरत पूरी होती थी, उसकों कुछ मुट्ठीभर लोग बपने जातीय मफाद के बतितर पेदा नहीं होने दे रहे है आंर सार हिन्दूस्तान करे रंनसम में डाले हए है। उन लोगों ने सारे Рिन्द्ध स्तान के लोगों की जिन्दगी को रेनसम. में डोला हुआ है। वहां कुछ बंगाली आर्र मूसलमानों की ब्बासकर जानें ली गयीं घंद लोगों ने सार हिन्दुस्तान के लोगों की जिन्दीी को जहन्नूम में डाल रबा है। एसे लोगों के लिए यह कानू निहायत मुनासिब हैं आर यह निहायत ही मननासिक वक्त पर आया है। मुऊु इस बात की स़ुरी है कि एसे अनासिर सें, एसे लोगों से डील करने के लिए यह मनासिब कानून है आर में इसका सपाटँ करता हूं।

 "آب

 سيبـ بهلى باس هو مهـ آب
 and National Socurtity Bill

*     * نصبه النهي
 ملC


 طرف لـ هانا هامس









 - فرض اواله عـه

جا
 ?
 كلهِ الd


 كان
 تهى سركا, ,

كهو ساره لوـ


 . .

 ا جهس نهـ











 !








383
 and National Security Eill
[ [10

 لوك


 مسيلدانو





 ك 2 إلي سركار بالثى هـ تو الئسه لوك




 جا هم








 سلهي




















 كى یارتى لوت كر سردار ع ی یاس
 درنو آنكهيا الثهr



ion
－آه اله اله الس سا اله






 وها

 ع ودهارتهوا
 （ انمّريثشا ）
MR．DEPUTY SPEAKER：This is not a correct parliamentary pro－ cedure．Why are you so much perturbed？





 كهرو


اس غ مسفى كها هومُ－اس ع外
 الهِ

 e）كا




 －


 الفسرس كى بات هـ كه كا كسى كو
 ومان بولهس والي كو وله سسهيلد هونا


آلج خرهى据



 ع
处 2，


等

[ شیى جـث الرحـان ]


 - لوت On -

相 \& 4 ل

 .






 , كهى ع - اله









 s

"
 -

"هورق كاتا هوú - ]

MR. DEPUTY-SPEAKER: SAri Vijay Kumar Yadav. Not here.
SHR RAMAVATAR SHASTRI (Patna): He should be called tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER: They must be present when I call them. So, I cannot assure you that I shall call him tomorrow. He should have come and told me.

SHR RAMAVATAR SHASTRI: You should understand our difficulty.

MR DEPUTY-SPEAKER: Some of the hon. Members have already come and told me that they would speak only tomorrow. Your party member has not come and told me. Now, you say he will speak tomorrow.

SHR RAMAVATAR SHASTRI: He should have told you what I am telling.

DR. SUBRAMANIAM SEAMY: Mr. Brezhnev is coming over here. Some of his party members are busy.

SHR RAMAVATAR SHASTRI: I am the Whip of the party.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri R. N. Rakesh. Not here. Sari Jaipalsingh Kaushik. Not here. Shri Chita Basu. Not here.

Shri Chiranji Leal Sharma.
DR. SUBRAMANIAM SWAM: Sir, there is no quorum.

MR. DEPUTY SPEAKER: Let the bell be rung.
 घिल सखन के सामने है उस पर बोलते हुए श्री अटल बिहारी वाउपंयी मान्नीय सदस्म ने बड़ी बल्वला-अंगेष तकरीर की । उनकी तकरीर में रस भी था, तरन्नुम भी था, लहजा भी था आर डारमाटिक भी था । उनकी तकरीर में बार-बार छमरर्जे सी का जिक आाया, वह इमरजें सी जिस पर हिन्दूस्तान की जनता ने 1980 के घलेक्शन में मुहरे-तसदीक लगा दी थी, उस इमरजेंसी पर बोलते हुए अटल जी ने फर्माया कि क्या हक था सरकार को बाबू जयप्रकाश नारायण को गिरफतार करने का ? डिप्टी स्पीकर महोदय, में एक सवाल करना काहता हीं कि क्या हक हैं इस हिन्द्स्तान के किसी नागरिक कों देश के अंदर अलमे-बगावत बलंद करने का? क्या हक हैं किसी नारारक कां, चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हों या गरीब कि वह हिन्दुस्तान की पिलस और फाँज को इस चीज की तरगीब दं कि सरकार का ह्व म्म मानना बंद कर दं? क्या हिन्दूस्तान के किसी नार्गरिक कां यह् अधिकार हैं कि जो ड्यूली इलंक्ट'ड रित्रजेंटेटिव्स है उसको असे बली और पार्गर्लयामेंट से इस्तीफा दंने पर मजबूर किया जाए? क्या हिन्दुस्ताम के किसी नागरिक को हक हैं कि लोगों को तरगीब दे कि पार्लियारेंट का घेराव कर लो । आज बाबू जय प्रकाश नारायण हमार बीच नहीं हैं। मेरे दिल में उनका बड़ा एहतराम हैं, वे बुजुर्ग नेता थे, लोकन सरकार ने उनकों गिरफ्तार किया, बहुतों को गिरफ्तार किया लेकन जनता सरकार के पास इस चीज का क्या जवाब हैं कि 3 अक्तूबर सन् 1977 को हिन्दस्तान्न की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी कों क्यों गिरफतार किया गया? क्यों 13 घंट किंग्सवे करपे के थाने में रखा? उस दंदिरागांधी को जिसने 11 वर्ष तक दोश की नंया की खिवंया बनकर इसकी कलाहेइफित्तबार को बरहो-बरी पर पह्टं चाया । जिस वक्क्त बंगलादेश ने जन्म लिया तब अटल जी ने मेरे माहत्तरम दोस्त ने ही उनकों जगवंबा कौर दर्गा भवानी कहा था । बार-बार सदन की ताहीन की जाती हैं। एमरजसीं का योना योया गया है। एक क्षेर में अर्ज करता ह́ 1

एक दिल तुभे खेना है तो बी गोल के ये ले दुनिया से बह कर न कोई बीराना मेमलेगा ।
यह स्थान एंसा है जहां खुल कर बात कही जा सकती है। "इसी दानिया में ल" लेती है कुद्रत इंतकाम आडिर'। भीमती इंदरां गांधी जिनको थाने में रक्षा गया आर्ड फिर सात्त दिन की जल की सत्रा दी गरूं, उसी इंदिरा गांधी ने अपनी एक कलम सं 538 सदस्स्यों को घर रिठा दिया । 1980 की हलेक्सन का नतीजा यही बताता है कि जनता ने उनकी पालिसी का समर्थन किया है, एमरजेंसी का समर्थन किया हैं। जिस वक्त एमरजेंसी लगी थी उस वक्त हिन्दुस्तान की जनता के मुहं से ये अलफाज सूने जाते थे कि दस बरस पहले इसको लगाया जाना चाहिए था । तब बमनों-इमान था। एमरजंसी लगने के बाद हन महाराधियों कों धरों सं ब़ला कर जेलों में ठोंका गया ता एक चिड़िया ने भी पर नहीं मारा । लेंकन श्रीमती इंदिरा गांधी की हर दिल अजीडी का यह आलम था कि आप दंशें जब उनकों जंल भंजा गया था तों पांच लाख से भी ज्यादा आदिभियों ने बूद बबुद हिन्द्रस्तान की जेलों को भर दिया था । यह हैं उनकी हस्ती ।

इस बिल को लाने की जरूरत क्यों महसूस हूई हैं ? में समभता हुं कि इसकों लाने में दरेरी की गई है। इसको पहले लाया जाना चाहिए था। 1980 की इलंक्रान के बाद------

शी अटल विहारी वाशपेयी : जनवरी में लाना चाहिए था।

धी चिरंधीलाल क्षर्मा : जनवरी में भी इलंकरान के फॉरन बाद लाना चाहिए था। जा फिजा ढाई पाने तीन बरस के जनता बारे लोक दल के राज ने हिन्द्यस्तान की उराब की, उसकों हिन्दूस्तान की जनता जानती हैं, उसके खून की होंली सेली जाती थी 1 हमें युषी है कि इस बीच में हैन्दुस्तान की जनता कों जनता पाटर्ं और्ट लोक दल के राश्र कों दबने का मांका मिला । न मिलता तो कांग्रेस के तीस बरस के राज की कद नहीं होती, जनता कों बोनों में मुकाबला करने का मांका नहीं सिलता ।

## [1 की विंजीसाल कारा।

एमरष"सी के बौरान Pकन को गिरफ्तार किया गया ? उन मगरमच्छों को किया गया Pिहोंगे हिन्दुस्तान की इकरोनोमी को परेलाहर्त कर विया था, अार्थिक हालत कों पिल्लुल तहसनहस कर दिया था, जो विदोंगों से सामाने ला कर वहां पर बेषते धे आर स्मणलिंग करते धे, जां यहां की इंडस्ट्री को जबाह करने पर तुले हए थं। एमरर्षसी के बाद हिन्दुस्तान की इकोंोोमी सुषरी। जनता पाटर्न ने काते ही सब से पहले उन लोगों से साप्रवाज करके उनकों छुट्टी दी। आज क्या हालत हैं ? क्या आप इससे इन्कार कर सकते हैं कि स्मगलिंग बढा हैं ? नहीं कर सकलें है। बह आं कानून हैंबलंक मार्किटियर्ण के लिए हैं, होर्डर्ज "के लिए है', समाज विरोधी दूरमनों के लिए, स्मगलरों के लिए हैं, उन तबकों के लिए हैं आय ब्लन की होली बेलने पर तुल हए हैं, जां भाई बिराष्टरी के सबाल को उठा कर फिरका परस्ती के नाम पर जजबात कों भड़का कर बून को नदियां बहाते है।

आजकल सदीर का मोसम है। आज वह वक्त हैं, वह मासम हैं जब टीचर्ज को पांफेसर्ज कों, विद्युयार्थयों को स्टडीज पर कंसंट्टेट करना चाहिए लैकिन मांगें भी इसी वक्त पंदा की जाती हैं, टीचर्ज आरार प्रांफसर्स की तरफ से बसी कहां जाता है कि तनख्वाह" बढ़ाबॉं बरना अन्बेलन किये जायेँगे । इसी तरह जब गहहं में पानी देने के लिए या जीरी की फसल में पानी देने के लिए विजली की जरूरत होती है तां बिजली के कर्मचारी हढ़ताल करते हैं और कहते हैं कि हमारी तनस्वाह' बढाओं वर्गा हम हड़ताल करते हैं, जब दों में बनाज की मूवरेंट का सवाल भाता हैं, डाडट एफंक्टह इलाकों में बनाज, पही वर्रह भंजना भक्सूद हैं, बंबुम भंजजा अक्सूद हैं, तब रेल कर्मषारी मेबान में उत्तर कंते है आर कहते हैं कि हमारी तनस्वाँ बह़ाबों वर्ग हम ₹ंल का पहिया कास करंत्ये। सरकार के पास ह् से लिषटने कें लिए कोई हींध्यार चहीं है। गेरानल क्रिक्यांरिटी विल काज काया हैं। इसका लाने में सरकाए के इसादे नेक हैं, बद वहीं हैं। एक सिकारी चिकार बलेते के लिए कता है।



कठा होता हैं जर ब्द्र यह एक्न कर कि सरगोध हैं गोली भार दंता है आरे वह अादमी मर जाता है. उस शिकारी को 302 अाह. मी. सी. की सबा नहीं मिलती हैं, निगिलैस में पांच छः महीने की ही होती है और वह इ्रस वास्ते कि उसका इराष्षा आदमी को मारने का नहीं था बल्कि करणाष्या का चिकार करने का था । हसी प्रकार सरकार का इराषा नेक है।

गा. स़प्हुण्यम स्वामी : कहने का मतलब क्या है ?

भी षिंरजी लाल घर्मा : कहने का मतलब यह है कि सरकार का इरादा आप लोगों को अंदर करने का नहीं हैं, सरकार का इरादा ब्लंक-मार्केटियर्य का मुकाबला करमे का हैं।

आज हमार हरियाणा प्रांत्त में रोहतक आंर सोनीपत की शागर मिलें बंद पड़ी है। उन पर सरकार के करोड़ों रुपये लगे हुये है। लोंक दल के नंता किसानों को तरगीब देते है कि मिलों में गन्ना न ले जाओं आर यहां शोर करते है कि चीनी नहीं मिलती हैं, चीनी मंहगी है आर्र इसके लिए सरकार का जिम्मेदार ठहराते है। वे देहात में कहते है कि मंडियों में अनाज न ले जाबों और शह में कहते हैं कि अनाज नहीं मिलता है। "एक मुरतिया में दो सुरतिया"। इन बातों कों किस तरह सबाो-नहम्मूल से बर्दाशत किया जाये ? शूगर मिलों पर करोड़ों रुपये बर्य किये हए हैं जिनमें हजारों वर्कर काम करते है। इससे स्ट्ट्स की इकानोमी पर असर पड़ता हैं, टंक्सिज पर असर पड़ता है घहर कहते है कि अनाज नहीं मिलता है। है कि गन्ना मिलों में न ले जाबों।

वैस्ट बंगाल के एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारी सरकार यह कानेन लागू नहीं करंगी । में आपकी इ्जाजत से उस सरकार का नक्षा यहां पर पेश करना काहता हैं। मँ बह लंटर पठना काहता हैं, बां बी अनी बान शौंधरी ने प्राइम लिनिस्टर का लिखा है। उसकों सून कर रॉगट सए़ं हो जायेगें।

उस लंटमे में लिलक्षा है:-
"Enclosed please find a photograph and another copy of four un fortunate people of Malda. The names are as follows:

1. Jamaludin Mia, $S / 0$ late Liagat Mia, Vill. Sahera, Post Sultan Nagar.
2. Akub Mia, S/o late Ijaruddin Mia, Vill. Sahera, Post Sultan Nagar.
3. Abdul Mia, S/o Kalimuddin Mia, Vill. Sehera, Post Sultan Nagar.
4. Sabun Mia, S/o Kalimuddin Mia, Vill. Sahera, Post Sultan Nagar.

On 27th October, 1980, CPI(M) party in Malda held Gana Adalat (People's Court). By a socalled judgment of this purported court, all these four persons were severely tortured and they were made blind by the use of long needle and thereafter some herbs were put in so that they are made permanently blind....."

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): Sir, this incident has no connection with our party. My party is being involved unnecessarily. My party is being blamed. (Interruptions). The ruling party people are fighting among themselves and they are putting the blame on the $\operatorname{CPI}(\mathrm{M})$. (Interruptions) This is the reality. Sir, they are fighting among themselves. (Interruptions) This will result in individual killings further... (Interruptions)

SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Let me complete the matter in the letter.

$$
\begin{aligned}
& \text { "Although this incident took place } \\
& \text { on 27th October this only came to } \\
& \text { light about four days ago. It } \\
& \text { transpired that after the said pur- } \\
& \text { ported court's judgement and atter } \\
& \text { the four persons were made blind, } \\
& \text { police arrested all the four and put } \\
& \text { them behind the bars. They came } \\
& \text { out on bail only four days ago and } \\
& \text { GMGIPND-Job III-ag7 }{ }^{8} \text { Ls-2g-i. } 8 \text {.-890. }
\end{aligned}
$$

that is how we have now come to know about the same. It is said that during the time when they were in jail custody no relations of those four persons were allowed to see them.
Congress (I) workera from Malda have come to me and stated that all those persons will be murdered any day so that the evidence may be totally wiped out.

Therefore, It is necessary to cause an immediate enquiry and also to see that these four persons may be given proper security."

## Sd/- A.B.A. Ghani Khan Choudhury" 8-12-1980.

SHRI SAMAR MUKHDRJEE: This is all wrong....Yours is a party which mobilises so many anti-social people... (Interruptions) You are fighting among your selves... (Inter. ruptions).
SHRI R. L. BHATIA (Amritsar): If he is so unhappy, let him agree to an enquiry. There is a proposal for an enquiry. Let him agree on behalf of his party....(Interruptions).
SHRI SAMAR MUKHERJEE: YOu are mobilising all the anti-social people.... (Interruptions). Police is being bribed by you.. You are laying blame on the CPIM....(Interruptions). Ours is a party of the working people, a revolutionary party and with revolutionary ideology. We believe in class struggles and not in individual murders..... (Interruptions). History will prove it......This is all made up. (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER Order, please. You may continue. Mr. Sharma.

SHRI CHIRANJI LAL SHARMA: Mr. Deputy Speaker, Sir....

MR. DEPUTY_SPEAKER: You may continue the next day.

### 17.40 hrs.

The Lok Sabha adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 11, 1980|Agrahayana 20, 1902 (Sakka).


[^0]:    "That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 20th February, 1981." (17)

    SURI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): I beg to move:

[^1]:    *Expunged as ordered by the Chair.

[^2]:    *"Expunged as ordered by the Chair.

