## [सभापसित महोद्य]

थौर स्थीकर मी इस फेवर में नहीं से । हसखिए मेरी मजबूरी है कि रूल सर्पेंड नहीं किया जा सका ।

Now Shri Tridib Kumar Chaudhuri will place on the Table the report of the Committee on Public Undertakings.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Sir, you put the motion to the House. Let the House decide it.

MR. CHAIRMAN: The Minister of Parliamentary Affairs has not moved any motion. So, the question does not-arise. Now Shri Chaudhuri.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: Sir, at 6 O'Clock we have a special business. There cannot be any other discussion, except the discussion on the law and order situation. Under the rules it cannot be done.

SHRI VAYALAR RAVI: No other business can be taken up between 6 and 8 p.m. You should have done it before.

MR. CHAIRMAN: I understand that the Speaker has already allowed it. He has given him permission.

## COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

## Stixth Report and Minutes

SHRI TRIDIB CHAUDHURI (Berhampur): I beg to present the Sixth Report of the Committee on Public Undertakings on Galloping Rise in Foreign Tours and costs thereof undertaken by the officials of the Public Undertakings and minutes thereto.

### 18.10 hrs.

MOTION RE: LAW AND ORDER SITUATION IN THE COUNTRY

MR. CHAIRMAN: Mr. Stephen.
SHRI SHAMBU NATH CHATURVEDI (Agra): When an item is not
concluded, it automatically goes to the next day, and Mr. Kanwarlal Gupta...

SHRI C. M. STEPHEN (Idukki):
That item is over.
MR. CHAIRMAN: Let Mr. Stephen speak.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): You have done great injustice to me.

MR. CHAIRMAN: No, I have not done. Mr. Speaker was not in fovour of suspending the rules.

SHRI C. M. STEPHEN: I rise to move the motion standing in my name. I wish the motion was framed the way it was published in the Bulletin of April 17th. I am very clear in ny mind, and I hope that this motion reflects a national concensus, irrespective of party differences. In the Bulletin dated 17th April the motion read like this:
"That this House is deeply concerned and takes serious note of the fast deteriorating law and order siluation throughout the country, resulting in large-scale loss of life and injuries to the citizens through lathicharges and police firings."

MR. CHAIRMAN: There are only two hours. How much time will jou take?

SHRI VASANT SATHE (Akola): It should be extended by one hour.

SHRI C. M. STEPHEN: Maximum 20 minutes, if nobody interrupts me.

Against this motion you will find a galaxy of names. Besides myself....

SHRI RAM DHAN (Lalganj): On a point of order. He has read another motion.

SHRI C. M. STEPHEN: I have only moved the motion standing in my name. I have already said it. I am not moving any other motion.

SHER RAM DHAN: I geok your iul. sng. The motion on the Order Paper reads Hke this:
"That this House do consider the law and order situation prevailing at presnt in different parts of the country which is causing concern."
But he has read another motion.
MR. CHAIRMAN: This is the motion which he has moved.

SHRI C. M. STEPHEN: I can read anything I choose, but I moved only the motion which is in my name.

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura): But what is the harm if you read the mrotion?

SHRI C. M. STEPHEN: I beg to move:
"That this House do consider the law and order situation prevailing at present in different parts of the country which is causing concern."
What $I$ was saying is that in the Bulletin there was another motiou which was published, which I am not moving. Against that motion you will find a galaxy of names. What I an trying to say is that this law and order motion reflects a national concensus. The names you will find are: Mr. Chitta Basu, Mr. Kanwarlal Gupta, Mr. Chandrappan, Mrs. Parvathi Krishnan, Mr. M. N. Govindan Nair, Mr. Jyotirmoy Bosu, Mr. Yuvaraj, Mr. Ramanand Tiwary and Mr. O. V. Alagesan. Members belonging to all parties, different opposition parties and Government benches are there. That will show that a motion much more stronger than the one I have moved and which I read, has got the support of a large section of the parties represented here. My oniy purpose is to show that there is an intense feeling on this matter and that it is not with a spirit of accusation that $I$ am moving it. That is why, it prompted the President, a few days back, to come out with an agonising tone. You have got what he has said. The President was distressed by the deteriorating law and order situation in the country. He sald that he had been particularly distremsed to read the
morning newspapery and hear about firings in Amsritsar and Pantnagar. Fe said:
"I would like to express my distress at the state of health of the country. Whether it is people being killed in Hyderabad, Amritsar or eisewhere, this is a concrete illness which is more than institutes like this can cure."
Therefore, on one thing, there will be complete agreement. There is something vitally wrong as far as the national health is concerned and there will be no dispute about it. This is what I am trying to emphasize. Now this feeling of the President as is shown by the names that I read out, reflects the agony of the nation. I would, in this connection, draw your attention to the President's Address to the Joint Sitting-paragraph 9. Summing up of what has been happening in the course of the last one year, he said:
"In some areas of national life, the suppressed feelings of the people have found expression in various forms of protests and agitations. : he removal of restrictions has been utilised by some sections to indulge in acts of violence, intimidation.."
This is the picture he has stated. He has stated various forms of protests and agitations. He has stated irat there are acts of violence, intimidation and sabotage. He has given sis own reasons. He has spelt out the Government reasons. Apart from that the fact is that in the course of last year, what has happened has been emphasized and underlined. This is what exactly will be done, he has stated elsewhere.

I have got before me a long catalogue of events which have been taking place in the course of the last one year beginning with the firing in the coalfelds in Bihar, a long catalogue of events have been mentioned. Many people have been killed. Accidents are taking place. We can analyse them into three or four categories. One is acts of violence and intimidation. This

## [Shri C. M, Stephen]

can be further classified into two. Ose is criminal acts against common citizen by criminals which would mean murders, dacoities thefts which are happening. The facts are very very clear and the official reports themselves make out. I am instancing only at two places. One is, there was a write idp on 1-1-1978 in the Patriot and the write-up said:
"Never before have the lives and homes of the citizens of capital been so insecured as it was in 1977. The year was also marked by complete break-down of the law and jrder machinery arising both from public distrust in the Delhi Police as well as the severe demoralisation among the police force itself. The statistics speak for themselves."

The number of murders and all that is given. A large number is stated here and I do not want to give any comparative figures. 1976-120, 1977-175-Number of murders. Attempted murders 111 and 204. A large catalogue is given.
"Coming to Agra District, the crime figures for 1977 as released at the end of the year press briefing were as follows:

Cognizable offences-23,553. curing the year. There were 669 dacoities.-robberies-929.
This works out to 50 murders.."
There have been 60 dacoities and 70 robberies a month in these five districts. In Agra alone, 8,476 crimes were committed. This works out to an average of 23 serious offences per day.
These are cases of criminals attacking the common citizen. There is a sense of insecurity and anybody who is staying in the capital will concede that. I for one am receiving communications every day and I have o very huge fle in my office which speaks of this sort of attack and no help fortheoming. This is the situation as far as this category is con. cerned.

The next catagory is the crimes raking place by clashes between classes and classes. We have had occasions to discuss this sort of crimes, the attacks on the Harijans and the depressed clazses. We have had many occasions to discuss it. Again, we had the iacident in Sambhalpur, the disturbances. that we had there. Recently, there was a clash between one class of people and another class of people in Amritsar. There is an allegation by one section of people that the police did not give them any help and a remand for a judicial inquiry has come. Here, we find one peculiarity. In the first class of cases, you find a peculiari-ty-the common citizen does not get a proper protection against criminals and those crimes are increasing. About the second class of cases, a particular class of people attack another class of people and, if the class of people who are attacked are the Harijans and the depressed classes, the police protection is not forthcoming and they are being suppressed. They are feeling. complete helplessness. A large number of killings had taken place in the meanwhile.

As per the answer given in Rajya Sabha, a total number of $\mathbf{3 , 2 1 4}$ incidents of attacks on the members of the Scheduled Castes were reported from different parts of the country between March and September, 1977. This information was given in the Rajya Sabha. Then, 215 cases of murders of members of the Scheduled Castes had been reported by the State and Union territories since March, 1977. A break-up of figures is now before me. In Madhya Pradesh, the Chief Minister said that 105 Harijans within the course of 10 months were murdere: in that area. Therefore, these attacks, murders and rapes against these people are taking place. The rape cases during the above period are 136 in which Harijans are involved as the victims.

What I am submitting is the second class of cases where the unarmed people, the depressed classes are attacked
and they are feeling helplesis. No helf is forthcoming. We have had a number of discussions on that. I do not want to go further about that.

Now, coming to the third class of cases, the President's Address mentions about protests and agitatious. This is something which was conceded. We have got a large number of woricing people. It begins from the Jate 3-6-1977 where in Delhi Rajdhani mines the police opened fire. In another public sector unit in Bailadila which was discussed through a Calling Attention Notice the police opened brutal fire and many workers were killed. Very recently, on 13-4-1978, what has happened in Pantnagar, what has happened to the workers in the Agricultural University which is a governmental institution, a public sector unit, is a common knowledge. I do not want to go into the details of it. The brutality of the whole thing is so apparent.

Again, in the private sector where our working class people are coming forward, the police are coming up against them. The situation is taking place where the industrial unrest is fast spreading.

भी एच० एल० पटकारी (मंगनादाई):

MR. CHAIRMAN: Please don't "interrupt we have very little time. I am now classifying one by one. Come on to the state of students, the next class. Campus unrest is taking place. How this is to be dealt with is $e$ different matter? But the fact is thial as far as working people are concerned, unrest is moving up; as far as SC\&ST are concerned, unrest is moving up. Andhra Pradesh is no exception. Karnataka is no exception. Janeta party is no exception and so on 1 am only pointing out my figures....
(Interruptions)
की एय्य० एल० पहारी : यह्ड श्राप करवाते है । मैं प्रमाण बेता हूं कि यहि भाप करवाते है । हैं प्रमाण वे सक्तारा हूं ।
 क्या जनता पार्टी से भाषण वेने का मोका नढ़ीं मिलता है ?

MR. CHAIRMAN: You speak whea your turn comes.

SHRI C. M. STEPHEN: From one end of the country to the other, as tar as these people are concerned, the working people are concerned and the agriculturists are concerned, this unrest is taking place. As far as students are concerned, this unrest is taking place. Wherever unrest is taiking place, police, in so many places, are either using tear-gas or opening fire and students are being kilied. This is taking place one after another.

MR. CHAIRMAN: You have taken 17 minutes; three minutes are left.

SHRI C. M. STEPHEN: I started only at 6.10.

## (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: All right carry on.

SHRI C. M. STEPHEN: It is Jnly 6.25. Now, as far as agrizulturai pactor is concerned, you know what has happened in U.P. They are asking for a price protection. They came out in a big agitation. We had an occasion to discuss it here. And what happened in Lucknow we know. Now there also, this unrest is taking place. The ooint I am emphasising is this that unrest has become a regular feature. This is a matter about which not only the Opposition is saying something but it has been felt by everybody in this House, every section. What was under. lined by the President of India. repre. sents a consensus of the general eeclings. Let us take note of it rather than pointing an accusing nzure against each other. Then how to meet this is a question.

There I am pointing out that the Janata Party had a commitment iefore the people. The Janata party's
[Shri C. M. Stephen]
commitment is what. They gaid in their election manifesto as follows:-
"If all else fails, the ultimate guarantee of democracy and the final safeguard against exploitation and abuse of power is Satyagrah or peaceful non-violent resistance."

They gave a charter which says:

> "To generate fearlessness and revive democracy. Janata Party will ensure a right of peaceful and nonviolent protest."

Two things were promised by them. One is non-violent protest and the other is non-violent resistance. Nonviolent resistance, lawful resistance-non-violent resistance and the protest. But the President of India in his last speech came out with a new projection. He said:
"While any aggrieved section is welcome to seek redress of its legitimate grievances through constitutional channels open to it, the Government cannot obviously permit lawlessness and violence. Stringent deterrent action will be taken against those indulging in them."
1 am reading out this for two puiposes. One is that let not the Central Government say that this is a law and order matter and the Staie alone is concerned with it. He has stated, "Stringent action will be taken." Government of India says. With respect to whom? With respect to ninybody who is a threat to India, because that way it has become a central matter; it has become a central eoncern. How is it that stringent deterrent action will be translated into action? Look at Pantnagar. What has happened there? Many reports izav? come. I do not want to go into detail. I can understand it an agitated mob is coming and the police is facing them. This is what has happened. Not only we but Mr. Dinesh Singh of the Janata Party came out with a statement underlying gruesome things of what had happened; the people who were shot dead, who are struggling
with their hard ute they had theis brains blown out; their abdomens were taken away. We saw this dicturc in a paper. A labourer was being dragged on his foot with 8-9 policemen around him. That appeared in the Hindustan Times. A dog's garter will be given a greater respect. We have lost all respect for human life; we have lost all respect for even the human dead bodies; we have degenerated to that extent. How is it that we have come to this degeneration? You started with a promise of right to democratic protest, you started with a promise of right to resistance, but at the slightest show of resistance, we know what is happening. Everyoody has become trigger-happy. I am not blaming the police for this, because the police acts differently in different situations. The political authority is answerable for this sort of situation. The political authority has permitterl it and they are acting accordingly. This is what $I$ am pointing out. The brutalities which we are witnessiag every day are beyond measure, beyond conception.

The President stated that the suppressed feeling of the people were to find expression. Is that the only reason? One year has gone by. Are the suppressed feeling of the people now coming out and with that will everything be over? Don't you realise that on the economic front, on the social front and on every front, the common man has got a great grievance and he is coming forward. Don't say again and again the political parties are engineering it. No political party is engineering all this. They are coming on und without any real show of real situation or provocation, the trigger-happy police are let loose and they are shooting the people. Where pollice protection is needed, it is not there; where Harijans are involved, no policeman is there; where the Harijan women are raped no police protection is there, but wherever about hundred students come up, immediately the police. is there; where the workers come up, immediately the police is there. The
frest mep is that the tritreer-happy gus are ueed. This is the situation which is coming up.

I am trying to emphasise two ispects. One is the unrest that $1 s$ brewing. Do not cover up this by saying that this is because of the past. You cannot put things under the carpet for long. This is coming in a tig way and the way you are going to deal with this is the question. The basic problems will have to be satisfied; the democratic protest that yau permit, you must permit it in a proper manner. This has happened because there are four matters. One, there is erosion of faith in the efficiency of the administration and, therefore, this law and problem is coming up. There is an erosion of faith in the impartiality of the administration in the matter of clash between the exploiters and the exploited. Therefore, the exploited people come up. There is an erosion of faith in a positive policy of the Government in labour matters. I could say that if you had a positive policy against the labour, the labour will understand and the labour will take it in a particular position. If vou have got a positive policy in theic favour, the labour will cooperate even with a capitalist Government. But if you do not have a positive policy, the labour will act in a different manner. because they do not know what your line is. There is erosion of their faith in the policy of the Government in labour matters and there is an erosion of faith of the people in the capacity of the Government to solve the basic problems. Therefore, the persons who are suffering are becoming desperate. You meet them with your firing expedition, killing hundreds of people.

Then, again there is a strengthening of the faith of the exploiting class in the protection that they can get at the hands of the Government. On the one hand, there is erosion of raith in the protecting hands as far as ths depressed is concerned, on the other hand, there is the atrengthening of the faith in the exploiting class that they
will get a protecting hand in the authority that be.

This is the picture and if this pl: ture does not change, things will be come much more difficult. In Amritsat the accusation is that the minority is being attacked; I have no opiniol either way. They derrand a judicial enquiry. In Pant Nagar, an enqui:y under the Commission of Enquiry Act is asked for. The police has murdered people there without any provocation. For everything, there is a Com mission of Enquiry, not merely a judicial enquiry. I am asking: Why don't you institute an enquiry under the Commission of Enquiry Act? 1o you want to protect a policeman if be has behaved without your permission in a brutal manner? Do you want to protect a policeman who has killed your own brethern and has dealt with the dead bodies in a manner which will dety even the manner in which you will treat the dog which is dead. Are we not human being, the persons who are struggling? Are you to break their thumb and the brains to come out? The man with his wounds is struggling and you rip his abdomen and you take him to charcoal area burn him and suddenly the whole area is burnt up and you churn it up with a tractor. Are we human beings? Are we civilised beings? Are we so do that sort of thing? is it not necessary to find out the culprit and the hands which are behind it?

I am only pointing it out, it is not as if the Central Government is not responsible for this. I have only to remind you that Mr. Charan Singh, the Home Minister, on a previous occasion owned up the responsibility for the whole thing. When the Lucknow incident came he made this announcement here:
"But I may add that whatever the status of the individual concerned if he contravenes law legal proceedings will be taken againgt him whether he is a leader of the Congress Party or the Janata Party."

## [Shri C. M. Stephen]

A good postulation, welcome. The question is if this is the State subject. how could you make this announcement? You could make this announcement because you are the directing hand behind It. You directed it. These things are happening. So long as you are here we are saying that the Harijan has received only 1 per cent of the share of the crime that is committed. Whereas its population is 15 per cent, if 14 per cent more is due, if that is the attitude, then that section will lose all faith in the protecting hands of this Government. That is what is taking place in this country.

The President has given expression to his feeling of agony-deep and frustrating, so that the leaders of the nation may contemplate. Let us take note of it.

I am concluding. (Interruptions)
With these words I move the motion for the acceptance of the House.

MR. CHAIRMAN: How can I hear ${ }^{-}$ two voices.

SHRI SAMAR GUHA (Contai): I am on a point of order. The hon. speaker -the leader of the Opposition has dragged the President of India in the course of his speech which is not the precedent of this House nor the convention, that the President should be dragged in any of the discussions here. Therefore, that aspect you should examine and if you find that it is wrorg. that may be expunged. I am talking only of that part.

SHRI K. GOPAL (Karur): We start with the Motion of Thanks for tre President. Why are you objecting? Why do you say that we bring in the name of the President?

MR. CHAIRMAN: You are wastiag the time of the House.

SHRI SAMAR GUHA: Motion of thanks comes from the Members of Parliament in the Parliament itself. It is a different category. Whatever opinion he has expressed outside. we have not ascertained it. Only the
newspaper liss tiven tt. Tre hes not communicated anything-Prime Minister or the Home Minister. It is absolutely wrong.

## (Interruptions);

की नापू नित्ट (दौसा) : मान्यवर, दो घंटे इस पर हमें मिले हैं भौर भभी करील प्राधा धंटा माननीय स्टीफन बोले। हतना समय भगर भाप एक व्यक्ति को देंगे तो कंसे सब लोग बोल पायेंगे ?

MR. CHAIRMAN: Motion moved:
"That this House do consider the law and order situation prevailing at present in different parts of the country which is causing concera."

सभाप्रति भहोवय : क्री त्री० पी० मडल ने नोटिस बिया हे सक्ट्टीट्यूट मोश़न मूव करने के लिये। क्या भ्राप मूब करेंगे ?

थी सी० पी० मंबल (माधेपुरा) : जी हां। मैं प्रस्ताव करता हैं :
fकि मूल प्रस्ताब के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, मर्यात :-
"कि यह्ष समा देश के fवरिष्ध भागों में विधि तथा घ्यवस्था की बर्तमान स्थिति पर, जो चिन्ताजनक है, विचार करने के बाद सिकारिश करती है टि स्थिति को सुछारने के रलये समुनित उपाय ईिएये जायें $l^{\prime \prime}$ (1)

MR. CHAIRMAN: Please see Rule 352-
"A member while speaking shall not-
(i) refer to any matter of fact on which a judicial decision pending;
(vi) use the President's name for the purpose of influencing the debate;"

SHRI C. M. STEPPHEN: it is only a statement by him.

SHM SAMAR GUHA: What in ruling?

MR. CHAIRMAN: The ruling is reserved. Please sit down. Now, Shri Vinayak Prasad Yadav.

थो निसमयक प्रसाब याब्र्य (सहरसा): समापनित मह्दोवय, में पस्ताब करता हूं :

कि मूल प्रस्ताब के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, घर्यात् :--
'कि यह सभा देश के विभिक्न भागों में विधि तथा उ्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर, जो चिन्ताजनक है, विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार को निदेश देती है कि वह्ट भविलम्ब राज्यों के मुख्य मंतियों धौर पुलिस मंत्नियों का सम्मेलन बुलाकर उन्हें विधि तथ! च्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को रोकने के लिये कारगर कदम उठाने की हिदायत दे $1 "$ (2)

घ्री तुक्तम देब गारायण याबल (मधुबनी) : सभापति महोदय, में प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, निम्नलिबित प्रतिस्थापित किया जाये, पर्यात् :-
'कि यहै सभा देश के विभिस्न भागों में विधि तथा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर, जो चिन्ताजनक हैं, विचार करने के बाद सरकार से ध्रनुरोध करती है कि देपा कें भीतर हिसा, ग्रराजकता घ्रीर श्रव्यबस्था फैलाने वाली तानाशाही प्रवृत्ति की गुप्त योजना का पता लगा कर इस सम. न्ध में सबत कदम उठाये द्रोर राजनीति क माड़ में दिसक तर्वों को सं रक्षण देने वाली शभ्तियों के विरुद कठोर कार्यवाही करे 1" (3)
SHRI PABITRA MOHAN PRADHAN (Diogarh): I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted namely :
"This House, having considered the law and order situation prevailing at present in different parts of the country which is causing con-
cern, urgey upon both the States and Central Government to take necessary steps to put an end to it." (4)
 सभापति महोदय व मैं प्रस्ताब करता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, धर्थात् :-
"कि यह् सभा देश के विभिक्ष भागों में विधि तथा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर, जो चिन्ताजनक है, विषार करने के बाद सिफारिश करती है कि सरकार विधि तथा व्यवस्था की स्पिति में सुधार करने के लिये निम्नलिखित पग: उठाये :
(1) पुलिस सेवा नियमों में सुषार;
(2) मार्यिक विषमता को दूर करना ; प्रौर
(3) रोजगार के घ्रिकार को मूल भध्रिकारों में सम्मिलित करने के लिये संविधान में संशोधन करना ।" (5)

भी कंजर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति मह्होदय, मैं भ्राशा करता था कि लीडर प्राफ़ दि भ्रापोखीशन इस बहस का स्तर ऊंचा रखेंगे। लेकिन मुझे उनका घ्राध घंटे का भाषण सुनने के बाद बहुत निराशा हुई। उन्होंने यह्ह जाहिर करने की कोशिएा की कि जनता पार्टी के पाबर में प्राने के बाद एक साल के दोरान ये सत्र घ्रत्याचार बढ़े हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन राज्यों में जनता पार्टी का गासन है, क्या सिर्फ वहीं पर काइम्ता भोर फ़ार्यरिंग-हुई हैं, या जिन राज्यों में दूसरी पाटियों का घासन है, वहां भी ऐसी घटनायें हुई हैं ? जो हुछ हुभा है, भ्रगर माननीय सबस्य उसको पार्टी का सषाल बना देते हैं, तो उसका मतलब यह है कि बह्र तथ्यों की तरफ़ ध्यान नहीं देते हैं, बस्कि एक पोलिटिकली माटिवेटिक्ठ बात कहते हैं।
[र्री कंबर लाल गुप्ज]
मैं हैबराबाद में था । वहां पर भठारह् साल की एक मुस्सिम लड़की को पुलिस वालों ने जेल में डाल कर रेप किया, मोर उसके बाब जब उसका हसबंड बहां पर गया, तो उसे भी कत्ल कर दिया। उसके बाद सारे शहर में भाग लग गई, हड़ताल हो गई। क्या माननीय सवस्य इसको ठीक समसते हैं ?
18.42 hrs.
[Shri Dhirendranath Basu in the Chair].
तामिलनाड़ु में क्या हुभा, प्रान्ध प्रदेश्श में क्या हुमा, 屰 उसमें नहीं जाना चाहता हूं। भाखिर ला एंड भ्रार्ंर मुष्यत्त: राज्यों का ही विषय है, वह केन्द्ध का विषय नहीं है । लेकिन सवाल वह है कि जहां पर जनता पार्टी की सरकारें हैं, बहां पर ही ये काधृम्ब बग़ं•ह हुए हैं, या सारे देश में यह हालत है। चाहे हरिजनों घोर भादिवासियों पर भत्याचार हों, लेबर श्रनरेस्ट हो, यूनिर्वासटी में क्षगड़ा हो, या प्राम काइम्ब बढ़ रहे हों, जहां जनता पार्टी की सरकार है, या कांप्रेस (धाई) की सरकार हैं, या ए०भाई०ए०डी०एम०के० की सरकार है, या कांडेस की सरकार है, सब जगह् करीब करीब एक जैसा वातावरण है। मेरे पास समय नहीं है, वर्ना में महाराप्ट्र के चेफ़ मिनिस्टर साहब का बयान पढ़ कर सुनाता, जिसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि लाबों मजदूर बेकार हैं, वहां पर हड़नाल है, लाठी-चार्ज हुश्रा, बड़बह़ हुई । माननःय सदस्य इन घटनापों को पोलीटिसाइज्ज करते हैं, भोर यही एक सब से बढ़ा कारण है कि देश में लालँसनंस फंल रही है।

मैं मानता हूं कि जनता पार्टीं से लोगों को बहुत भाशायें थीं, भौर इसी वजह से-उन्होंने जनता पार्टी का पूरी तरह से समर्षंन किया था। जितनी वे काशा करते हे, शायद एक साल में हम उतना नहीं कर पाये। हो सकता है कि इससे वे हुछ निराग हुए हों 1 लेकिन केषल वह कारण नहीं हैं। कारण यह है कि मठारह महीने तक सारा देशा एक जेल रहा, उसके बात्व जब

हमने हर एक को स्वक由ता यी, राद्ट भाफ जिर्त्ट विया, तो लोगों कों क्यमी शिकायतों धौर तकसीकों को बैन्टीलेट करने का मोषा मिला।

भाप कहेंगे कि इमजेसी से पहले क्या बात थी। में कहना चाहता हां कि इमजेंी़ से पहिले मोर म्र में मी फ़र्क है-प्राज जँसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। हम मापोती़ीन पार्टी में चे, लेकिन हमने कभी भी वायलेस को नहीं उभारा। हमने कहा कि घ्रगर हम सरकार से लड़ाई करेंगे तो नान-वायलेंट मीन्ज्ञा से करेंगे, कांस्टीट्यूघनल मीन्ज्च से करेंगे। में इन्दिरा जी को क्वोट कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि भाज एक साजिश है, केलकुलेटेड प्रीप्लान्ड साजिश है जिसमें कांपेस (म्याइ) मौर उसकी नेता इंदिरा जी यह सावित करना चाहती हैं कि देश को चलाने का एक ही तरीका हैडिक्टेटरशिप श्रौर एमजँसी, घ्रौर जो कुछ उन्होंने किया था वह ठीक किया था। मैं घंदिरा जी को कोट करना चाहृता हूं । मेरे पास तथ्य हैं भोर यह कहना भी गलत है कि केषल भरभी यह् ज्यादा हुग्रा है। मिंने एक सबाल चौधरी चरण सिह से किया था कि एमर्जंसी के दिनों में कितनी जगह फार्यरिग हुई भौर कितने भादमी मरे, उसका लिखा हुम्मा जबाब मेरे पास श्राया है-एमजेंसी के दिनों में 313 बार फार्यारंग हुई भ्रोर 178 क्रादमी मारे गये जिसकी चर्षा भ्रबबारों में नहीं हुई । भाज नो प्रेस स्वतंत्र है, प्राज प्रेस कुछ भी लिख सकता है, भदालतें कुछ भी कह सकती हैं। इसलिए भी यह लगता है कि ज्यादा हो रहा है। स्टीफेन साहब को भी भ्राएचर्यं लगा होगा यह जान कर कि 313 बार पुलिस फार्यरिग करे 17 महीने में, यह भापको भी भायद विश्वास नहीं होगा पौर इघर वालों को भी नहीं होगा लेकिन यह रेकार्ड की कीज हैं भौर बैसे हुपा कितनी ही बार होगा, पायद बहुत सी जणह पर लिबा की नहीं गया होगा। में इंविरा जी को कोट कर रहा हूं। रंबिरा जी जब पकऱी गदं थीर खूटीं तो बहां मिठाइयां बटी, वह तो

ठीक है। बड़े बुक्ष हुए, भिठाइया बाटी गां, बहुत मणखां है लेकिं 5 भ्रेक्तूवर, 1977 को उन्होंजे बम्बई में क्या कहा-

> "Sweats were distributed among newsmen and Mrs. Gandhi's supporters. Earlier addressing a crowd on the lawns of his residence Mrs. Gandhi told them that in future if such things, viz,, arrests happen do not come to me buf Taunch a protesi in your mohala."

मेरा मत्रलब यह है कि भाज जो गलियों की राजनीति है वहा र.स्ता भ्वाप दिबा रहे हैं । भाप एक बात कहते हैं कि चरणसिह जी होम मिनिस्टर हैं इसलिए मत्याचार हो रहे हैं।

You want to make one person a scapegoat. What about your Chief Minister? What about Mrs. Gandhi? Can you deny when she was the Prime Minister there were no atrocities on Harijans?

यह् एक श्रजीब कहानी है। हम लोग भी भ्रपोजीशन में रहे तीस साल तक लेकिन चाप एक फस्ट्रेटेड पालिटिशियन की तरह से उ्यवह्रार कर रहे हैं ।

जनता ने भ्रापको हारा दिया लेकिन मांज भाप कुर्सी के बगँर नहीं रह सकते। इंदिरा जी की कोणिस है कि देश के भ्रन्दर अणान्त्रि फैलायी जाय ग्रोर उस कोशिश का यह नतीजा है कि भाज यह़ चीज़ बढ़ रही है, मजदूरों में भी बढ़ रही है, विद्याधियों में भी बढ़ी है और गली मुहल्लों में भी बढ़ रही है । संजय गांधी खड़े होकर कें म्रदालत में सरकारी वकील को स्काउंड्डेल कह सकते हैं। पदालत में जाने के बाद इंदिरा जी के सतथ एक सेना की सेना जाती है, संजय गांधी के साथ एक फौज की फौज जाती है झ्रौर नारे लगाती है कि चरण सिह मुदाबाद, सुन्दर उाकू के रिम्तेदार म्रोर ऐसे ऐसे नारे जिनको कि कोई सथम पादमी भुन भी नहीं सकता। भगर इंदिरा जी के बारे में भी ऐसे नारे लगें तो नें उसको मी प्रोटेस्ट करूँा कि

ऐसा नहीं होना बहिए 1 लेकिन बहां इस त्रह्ह के यंदे पोर मऐे नारे लभाए जाते हैं मौर फिर भाप कहते हैं कि यान्ति होनी काहिए। वह पान्त्रि कौन मंग कर रहा है ?

मेरा कहना यह है कि यह देश का सवाल है। इसको पोलिटिकल सबाल मत बनाइये, इसको किसी पार्टी का सवाल मत बनाइए । भगर द्वेश जिन्दा है तो पह पार्टी भी रह सकती है, वह पार्टी भी रह सकती है। घगर देका जिन्दा नहीं रहेगा तो कोई भी मादमी नहीं रहेगा 1 इसलिए एक नेशनल कांसिन्सस ठेबलप होना चाहिए। उसमें हम यह तय करें कि कोई भी एजीटेश्न हम करें उस में वायलेंस नहीं होना चाहिए । राइट प्राफ fिसेंट रहेगा 1 धाप प्रोसेशन निकालिये, भाषण दीजिए, बयान दीजिए, जो चाहे कीजिए लेकिन यह चीज त्वय होनी चाहिए कि वायलेंस नहीं करेंगे। इस चीज के ऊपर एक कान्सेन्सस होना चाहिए घ्योर के मांग करूंगा होम मिनिस्टर से कि वह दोलिटिकल पार्टीज की एक मीटिंग बुलाकर दस तरह का कोई रास्ता निकालें। एक कोड भ्राफ कान्डक्ट होना चाहिए स्टूछेंट्स के लिए, एक कोड प्राफ कान्बकट होना वाहिए लेबर के लिए एक कोड धाफ कान्डषट होना चहिए बाकी लोगों के लिए । ध्रब लेबर में ब्या हो रहा है। में यह जानना चाहता हो कि भुंछ जगहों पर उनकी मांगें जायज हो सकती है दे रोटी के लिए लड़ते है । मैं भी उनका समर्थन करता हूं। लेकिन किसी को पकड़ कंर भह्टी के मम्दर उाल देना औौर उसको जला देना, क्या हसको प्राप किफेंड करेंगे ? कितनी भी मांग जायज हो, लेकिन वायलेस को डिफेंड नहीं किसया आ सकता। वह् कान्सेन्सस भ्रापको सारे देष में ेेबलप करना पड़ेगा। हमारी कई सारी पारियां है जो हमारे केषे पर बैट कर देश मे वायलेंस कर रही है। उसके लिए भी में चेताबनी देना चाहता है कि सरकार को जागलक रहना काहिए। दे लोग को हमारे
[भी कंबर लाल गुप्त] ही कंघे पर बैठ कर देश में घशान्ति पैदा करना चाहते है, हालाकिक हम उनके साव सहायोग काहते है, उनके साष tपर्ट चाहते है, हम उनके साथ दोस्ती जाहते है लेकिन हम यह नहीं चाहेंगे कि किसी तरह्ह की वायलेंस को बढ़ावा दिया जाये। इसलिए यहु पालिसी भी साफ होनी चाहिए। में गृह मंधी जी से कहूंगा कि ध्राप कीफ मिनिस्टर्स को बुलायें, उनसे बातबीत करें प्रोर इस बात की हीप एगालिसिस की जानी वाहिए कि क्यों बायलेंस हो रहा है । उसकी एनर्गलिसिस करके कोई रास्त्रा निकालना चाहिए ।

एक सुझाव में झ्रोर देना चाहता ह!ं। भापने पंतनगर में देबा़, हैदराबाद में देबा, कहीं पर पी पसी थो तो उसने म्रंधाधुंध गोलियां चलाई प्रोर हैदराबाद में सी भ्रार पी ने चलाई तो यह जो पैरा-मिलिद्री फोर्सेंज है उनके काम करने के तरीके म मौर पुलिस के काम करने के त्ररीके में फर्क है। हन फोर्सेज की जनता के साथ कोई रैपर्ट नहीं है। इसलिए चाहे पी ए सी हों, सी श्रार पी हो या बार्डर सिक्योरिट फोसं हो उनके लिए श्रापको कोई न कोई कोड्ड बनाना पड़ेगा कि वे किस तरह से फंज्यान करें किस तरह से जिम्मेवारी के साथ्य फग्रन करें। उनको तो पक हो गास्ता भाता है तो कोई जुलूस निकलता हो तो गोली चला दो। मैनेने हैदराबाद में चहीं। देखा

गृह मंत्री (धी घरण सिह) : में श्रपने दोस्त को घोर माननीय स्टीफेन साह्ब को बताना चाहता हूं कि चरफ मिनिस्टर, भांध नें मुल्न मे माना है कि सी थार पी की मदद सें ही लहां हैदराबाद में घान्ति कायम हई

थी कंजर लाल गुप्त : ठीक है, में यह नहीं कहत्ता कि सी पार पी का रोल नहीं हैं। मेरा कहना यह भी नहीं हैं कि दो ए सी का रोल नहीं है लेकिन मेरा कहृना वह है कि यह जो प्रा मिलिटरी फोसेंज है उनका जनता के

साय सम्बकं न हो नें की वजहह से, उनको किस जरह् से हस्तेमाल किया जाना काहिएइस बतरे में कुछ सोचता चाहिए। जब तक इस बात को नहीं सोचा जाता तब तक एँकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है कि इसभें यढ़बढ़ी हो। में तो कहता हूं कि राइट प्राफ今िसेन्ट होना चाहिए मीर कम से कम फोर्स यू हु होनी चाहिए ।

घब एक दो बातें कह् कर में भपनी बात्र समाप्त कलंगा ।

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Sir. I rise on a point of order. The motion of Mr. Ranwar Lal Gupta is that the law and order situation prevailing in đifferent parts of the country is causing concern but $I$ find he is speaking against his motion.

धी कंबर लाल गुप्त : मैं लकप्पा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस टेंस वातावरण में उन्होंनें हमेशा यह कह कर लोगों को कुछ हंगा दिया। मैंनें कमी यह् नहीं कहा कि हृमारा कन्सर्न नहीं हैं, मेरा कहना कि इसम राजनीतिक दलगत ब्वात नहीं घ्रानी चाहिए। यह सारे देश का कन्सर्न है T यह किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है।

मैं एक बीज की श्रोर पापका ध्यान दिलाना चाहता हूं । हर चीज को केषल पुलिस हल नहीं कर सकती है। जब त्रक देश की सोफियों एकोनामिक प्राब्लम्स हल नहीं होंगी छर्रोर लंगों की धारायें पूरी नहीं होंगी त्रब तक भाप पूरी तरह से इसको हल नहीं कर सकते हैं । इसलिए में सरकार से मांग करूंगा कि एक साल में घायव लोग हमसे ज्याक्षा घ्रमेक्षा रबते थे जिसको हम पूरा नहीं कर पारे। खास तोर पर इकोनामिक लेबिल पर भ्षाज जो बेरोजगारी है उसको बरम करना पट़ेगा ध्रोर ज्याबा से ज्याबा लोगों को रोजमार देना होगा । हाराकि जो इकनामिक कन्तीपान्ब है, किस्पैरिटीज है,

जब चक से बल्म नहीं होंगी, कर एक पह समस्पा बनी रहेगी।

हिरिजनों के बरेे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों पर जो भत्यावार होता है बबत तक सरकार के बड़े भफ़करों के बिलाफ़ हम कर्पंबड़ी नहीं करेंगे, तब तक जिस गांब में भ्र्पाचार होता है, बहां पर कलंक्टवनफाइन नहीं करेंगे भौर साथ-साथ लोगों को एनूदेट नहों करेंगे कि भ्रार एक भी हरिजन देश में मरता है, बाहे उस राज्य में किसी भी पार्ठी की सरकार हो, इससे सारे देश पर कलं क का टोका लगता है, यह भाबना जब तक बर-पर में जायूत नहीं करेंग, यह समस्या हल होने काली नहीं है ।

एक प्रार्थना में श्रम मंती श्री वर्मा जी से करना चाहता हूं-〒्रा तमाम लेबर यूनियन्झ की मीटिंग तुला कर ह्म कोई ऐस्ता रास्ता नहीं निफाल सक्रो कि कोई कोउ-प्राफ-काएउष्ट बताया जाय । इली तरह् से यूनिवसिकीज्ञ के लोगों की मीटिंग बुलाकर जिसमे सब पार्ठोज सामिल हों कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते, जिसनें उनकी दिककतों को हल करने के लिए कोईई ममीनरी बनाई जाय। लेकिन ₹पके माथ ही वायलेंद न हो ¿ट्वाइक्स न हीं, स्ट्राइक्स पर मारिटोरिरम ह्निा चाहिये। इस तन्हु का कोई रास्ता निकाला जाय, जिससे मजद्रों की दिक्तें भी हल छों अ्रोर वायलेंस भौर स्ट्राइक्स भी न हों। प्रारे हुम हस तरह की कुछ ठव्वस्था करे मोर इस सबाल को पोलिटिकल मवाल न बनायें, तत्र सनस्था का समाधान हो सकता है 1

म इस भ्ससर पर खास तीर से श्रपके केष को चेतावनी द्वेना चाहता हूं, भ्रपनी पार्टी के लोगों को या जो दूसरी पाटियां यहां मौजूद हैं, उन से कहना चतहता हूं कि यह् पार्टी वह्ह दिबाना चाहतो है कि एमजैसी से हो इस देग में राज हो सकता है, तानापाईी से ही राज हो सकता है । हम जनता पार्टी

के लोगों को एक जुट होकर, एक भावा़ के साथ मिल कर यहु विस्दाना है कि इस देष यें छे मोक्रेटिक तरीक सें मी प्रवृित हो स्वती है, केश की प्रणति के लिये एमजँसी की जलरत नहीं है ।

इन घल्दों के साय में इस प्रस्ताव का .समर्यन करता हैं।
 चेयरमैन साहब, में भापकी बसातत से हस मसले पर तमाम मेम्बरान-हाउस से हलत्तुा करूंगर कि इस मसले पर बड़ी गम्भीरता से सोचना चाहिये। ध्राजादी के बाद हिन्दुम्तान के करोड़ों लोग, जों दबे हुए थे, जो सदियों से समाजी हालत की वजह से, कास्ट भोर कम्यूनिटी को चजह मे दवाये गये चे, उनको नह जबान मिल गई, एक नई धावाज्ञ मिल गई 1 हिन्दुतान में बहे़-बके़े फागखानो के बनने से हजारों लोगों ने देहातों को छोड़ कर शहरों में बसना शुल किया, लेकिन घहरों में भी परेशानी की हालत में सलम्प्ब में बसते रहे, उन की समस्यायँ दिन-स-दिन बढ़ती गई। हमारे नोजबान कालिजों मे तालीम हारिल कगके बाहर निकले तो उनको परे पानी प्रोर भ्रअंखे के fिवा कुछ नहीं दिख्याई दिया, उन के मन परेशान हैं। । भाज ड़न नमाम बातों पर हमें गोर करना होगा ।

एक मालनीय सबस्य : पिछने तीस सालों में गौर नहीं हुथा ।

थी मोल्म्पब घाफी कुरेगी : इसनें काई चक नहीं-स्र्मगर कंत्रेम के जभाँें रें मी ज्यादतियां हुई हैं, तो उन पर भी हैमको गैर करना है प्रोर जो थाज हो रही हैं उन पर भी गीर करना है। में तो उनकी बजह बतला रहा था। पाज कीमतें बढ़ रही हैं। ला-कानूनियत की हालत ख्यराब हो रही है fिसकी बजह से लोगों के बिलों में एक उर पंदा हो गया है। बदकिसमती से भाज गांधी जी के नाम पर सर्याप्रह्ह करने वाले लंग जब
[ श्री मुहम्मद घंफ़ी कुरेरी]
सत्याग्रह नें जाे़े हैं, तो नान-वायलेंस के उसूल पर कायम नहों रह पाते हैं। बहुत से ऐसे अलूस निकले हैं जो गांधी जी के नाम पर नान-व्वयलेंस के नाम पर निकले हैं, लेकिन भाषिर में वहा पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी, क्योंकि माब वायलेंट हो गया। जो लोग जल्से प्रोर जनूसों को लीड कर रहे थे उनके हाथ से मामला निकल गया भौर जो एन्दोस्सोशल एलीमेन्ट्स वहां पर थे, जो इस किस्म के मोकों के हन्तजार में भे उन्होंगे मौके का फायदा उठाया घौर हालात काबू से बाहर हो गये ।

19 hrs.
जहां उक पुलिस का ताल्लुक है, मि पुलिस को वरेम नहों करना चाहता हैं लेकिन पुलिस का यहु फईं जहर होता है कि घ्राग लगंन से पहले उन तभाम बजूहान को देखना चाहिये, जिनकी क्यह से भ्राग लग सकती है। हमने कर्द ऍंसे वाक्रात देबे हैं--जंहां पर दुलिस ने बर-बक्त कर्यवाही की होती, तो गायद बे बा क्रात्त पेश नहीं प्रांने। इसलिने पुलिस के रोल में भी तबदीली कर्नी होगी। भ्रीर पुलिष़ की जिम्मेदारी पह् होनी चाहिये कि बजाए इसके कि जब क्षाग लग चुके भौर बहु फापर क्रिगेड के तोर पर भ्राग वुक्षाने के लिए वहां जाए, प्राग लगते से पहले ही उतको इस बान का कयाल रबता चाहिए प्रोर जहां पर इस किस्म का कोई इ्भारा मिले या कोई ईतिता मिने, उस पर औ्रमल करके मामने को चहीं दबनाना चांहिए । हमारे भुल्क में फ़सादात मुर्भविकफ़ किस्म के होने हैं जसा कि स्टोफन साहत्व ने भी कहा हैं । यूतीर्बसिटी केम्पम में भी भाड़े ह्टाते हैं फ़्ञादात होते है, बेंता में वे फ़्रादात होते हैं क्रीर जो मुजरिम हैं, जिन पर जमें साबित हुए हैं वे कपनी हरकतों से बाज नहीं प्राते हैं 1 का इसका मतलब यह है कि सारे हिन्दुस्तान के होग्रोम मिनिस्टर, जिनकी हतना

बड़ा धोहदा मिला है से यह कहे कि वहु स्टेट्स की जिम्मेबारी है भौर ऐसा कह्ह कर बे धपनी जिम्मेदारी को बलम करना चाहते हैं ।

में यह घर्य करूंगा कि इस किस्म की जिम्मेदारी जो इनके उपर मा पड़ी है, उस पूरी जिम्मेदारी को उनको श्पने ऊपर लेना काहिए। में नहीं समक्षता कि पिछली सरकार ने ला एण्ड भार्रर की सिचुएशन के लिए जो कुछ किया, वह सही था। उस जमाने में भी हालत किसी हद त्तक बराब थी लेकित भाज जो हालत है वह इतनी चिन्ताजनक है कि सोसाइटी का कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं हैं जो उससे मुतासिर न हुमा हो। क्या वजह है कि लोग भपने घरों पर भपपने को महफूज नहीं महहूस करते हैं, सड़कों पर श्रपने को मह्रफूज महमूस नहीं करते हैं, कारखानों में ग्रपने भापको महफूज महपूस नहीं करते हैं। हसकी सब से बड़ी बजह यह है कि साइकोलोजीकल प्रसर पड़ चुका है घौर लोगों का ला एण्ड भार्डर मभीनरी पर से एतबार बत्म हो चुका है। जनता सरकार ज्यों ही हकूमत्र में श्राई थी, तब चौधरी साहब से मैंने श्रर्ज किया था, जब कांत्रेस की ताकत का सूरज 22 मार्च को डूब रहा था, कि भाप ने भपने को नहीं देखा। भ्राप ने अपपने सायें को देखा है जो बहुत लम्बा है। 23 मार्ष को भापकी वाकत का स्रूज चढ़ा । उस वक्त भी भ्राप ने भपन भापको नहीं देबा मौर भपने साये को ही देबा । एक साल की बंगलिग के बाद, एक साल की तबाही प्रीर बरबादी के बाद, प्राषका साया सिमट-सिमटा कर भापके कद के बराबर हो चुका है। इसलिए मेरी पाप से दरख्बास्त है कि इस बारे में भ्रापको सोचना का हिए कि भाप कुछ करना चाहते हैं या नहीं घौर दस मुल्क का होम मिनिस्टर होने की वजहु से भापको गौर करना चाहिए। में जो भ्रांकड़े है, हनको देखकर फिक्र जस्र होती है, फिक्र ही नहीं, बस्क़ परेशानी होती है कि हत मुल्क में हीनस काइम्स दिन-ब-विन बढ़ रहे है घोर स्तनी

 का ताल्मुक 劇 1977 में 261 परसेन्ट इलमें छजाफ़ हुंका है। हीनस काइम्स को, हम जब स्रन् 1974 के साष्य कम्पेयर करते हैं तो हम बे बते हैं कि जे कायदटी के केसेज जहां 1974 में घौर 1977 में जही 8 हुए, वहां 1978 में 18 केस हुए हैं म्रोर बे जो 18 केस हुए हैं उनका भाज तकक कुछ पता नहीं लगा है। रायटिग का जहां त्रक त्राल्लुक है पिछले साइ 16 केसेज हुए हैं जबकि सन् 1974 में 1.1 केस हुए हैं । राबरी भौर बैनस्नेंिक के केसेज की त्राषाद सन् 1977 में जबकि 18 यी भर्य 1978 में बढ़ कर वह 176 हो गई है।

## 19.4 hrs

[Mr. Speaker in the Chair]
भाज हिन्दुस्तान की घीरतें श्रपने भ्रापको महफूज नहीं समझती है हौर काइम्स प्रान वीमैन जो हैं, उनमें भी काफ़ी ह्जाफा हुम्रा है। मेरे पास श्रापके मंवालय के फीगर्स हैं जोके घापके राज्य मंन्री जी ने दिये हैं । 19.76-77 में चेन स्नेखिग के 317 केस सिर्फ दिल्ली में हुए हैं, किड़नेपिंग के 487 केसेज सिर्फ दिल्ली में हुए हैं, मोलेस्टेशन के यानी. घौरतों को बेश्जज्ज करने के 71 केस सिर्फ दिल्ली में हुए हैं, रेप्स की तादाद जबक्ष 1976 में सिर्फ 58 थी, 1977 में उनकी ता़दाद 60 हो गई है। जब हस किस्म के बाकयात मृएक में होते हैं, तब बस्तवरदार होकर भाप यह्ट नहीं कहा सकते कि होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी नहीं है कि गाजियाबाद में क्या हो रहा है। हिन्दुस्तान के किसी मी कोने में कोई जुल्म या ज्यावरी होती है तो बहेंसिय़्त होम भिनिस्टर के मापका फ़र्ज है कि भाप उसके ब्याव् के लिए भायें। भाज हरिज़नों पर जुल्म हो ऱहे हैं, माइनोरिटी कम्युनिट्टीज फ़पने भापको महफूज महुसूस नहीं कर रही हैं। हैं मापको कहना आहता हूं कि किसी की जम्दूरियवं का सब से बढ़ा टेस्ट यह्ट है कि उसमे रहे वाला
 महफूक महरूस करे। मगर ये प्रवरो घपते जाप़ को महफूज महीं समतषे है तो कै समक्नता हो 650LS- 15

कि जम्मूरियक का यहां बोलबाला नहीं है। जिस मुल्फ में यह ब्यात फहीं होती है चस मूल्क को माप जत्वाक खिया की द्वारक़ ले जरी हैं।

फापने कहा षा कि हस मुल्क में हर ह्तान के साप मसार्बत्त का सलूक ह्रोणा। हेकिम भापने इस मुल्न में पहली दुनियाद छाली है हि भापका कानून घमीर के लिए है, वरीब के लिए नहीं है प्रापने बड़ौबा हायनामाइए केस्त्र में जो बंद मुर्जरिम कें उनके बिलाफ केस को धापस से लिया। यह्ट केस कापस लेकर घापने fहन्दुस्,iन कें लोगों के सकीन को दिला दिया हैं। घापनें जो कह्ह चा कि घाप गरीक सें गरीब घीर घ्रमीर सं भमीर छंसान के साष एकसा सलूक करेंगें, धापमें उसकी धज्जिया उक्षा वी हैं, प्रापनें उस पूरानें खमानें के कानून की घन्जिया उढ़ा दी है, भापनें घपने वायके की धनज्जस उढ़ा दी हैं क्या यह जुल्म नही है, क्या यह बे इंसाफी नहीं है ? जो लोग बेगुनाए हैं उनको तो म्राप जेलों में बंद किये हुए हैं मीर जिन लोगों के सिलाफ गुनाह साषित हो चुके हैं उनके खिलाफ भापने केस वापिस ले लिए है। 令 समक्ता हूं कि जनता पार्टी की हफूमत सब चें पहले हसी यीज्या का शिकार हुई हैं ।

भ्रापके होते हुए इसी 13 घर््रल को जलियांबाला काग का दुनारा मंजर पेश्न किया जाता है। यह मंजर पंतनगर में पेश किया जाता है। क्या कभी ऐसा हुभा है कि घपने जो लोग मारे जायें उनकी लाक्षें मी लोगों को न मिलें। जनरल उायर ने कम से कम इड्ता तो किया घा कि उसने हिन्दुस्तनियों की लायों है दुस्तानियों के सुपुर्व कर की थीं त्वाकि इज्ञत्र, पहातराम के साथ उनकों जलाया जा सके । सेकिन सौबरी साइब, मापके बोर में यह्ह हो दहा है कि साशों को जला कर बेतों में बक्षेरा जा रहा है म्रोर फिर प्राप उत्तर प्रकेष सरकार को मउन्यूल करने के लिए लबनक का दोरा फरते हैं। भ्राप में पन्ड़नमर जाने की हिम्मत्र नहीं होरी है । घगर भ्राप में भाक्र भी कंचीजन हैं तो पर्प को उसी व्रहू से घू ०ीी०
 चाहिए जिस्त तर्द से धापने कपने मुब्रालिक
[ग़ी मोछन्मब शफी कुरेषी] सूलों की हणूमत को बत्म कर उाला है। मापको वहों की पुलिस को बरबास्त कर द्वेना काहिए। लेकिन भाप वह नहीं फर रहे हैं। जाप लोलों के विश्यास को धीरे धीरे बत्म कर रहे हैं। भाप लोगों के एतभाष को, घमन घोर कामून की सूरता को इस मुलक में भाहिस्ता पाहिस्ता जंग लगा कर बर्म कर येह हैं।

मेरे पास भोर भी भांकड़ हैं जिन से यह्ह साबित होता है कि जर्म पोर ला एण्ड प्राठर की प्रास्लम दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है 1 में म्रापके दिये हुए जबाब से हो $\varphi \overline{ }$ कर मुनाता हू कि कम्युनल फसादात की तादाद इस साल इस मुल्क में 152 है ।

These figures were given in answer to the Lok Sabha Unstarred Question No. 472 date $_{\text {d }}$ 29-3-1978.

इसमें भ्रगर प्राप देंब्बले तो पायेंगे कि प्रापके सूबे जत्तर प्रवेश में हृर महीने कम्यनल फसादत्र हो रहे हैं । बहां पर पप्रेल महीने में 5 , मई में 4 , जून में 2 , बलाई में 11 ,भगस्त में 7 , सितम्बर में 2 , ध्रक्टूबर में 2 , नवम्बर में 4 भौर दिसम्बर में 2 बार फसादात हुए। भ्रगर वह रफ्तार कम्पनल राइट्स की वहां पर रही तो क्या पाप घह समझते हैं कि भाइनोरोटी कम्पनिटीज घ्रपने र्राप को महफूज समक्षेंी, मेड्यूल्ड कास्ट्स भौर चेछ्यूल्ड ट्राइस्स के लोग अपने भाप को महफूज महसूस करेंगे ? पाप को याब रबना चहिए कि भाप को कमजोर तबके के लोगों को एत्वाद देना है, उन्टं उनकी जानो-माल की हिफाजत देनी है 1 भाप यह कहते हैं कि जानोमाल की हिफाजत भापका काम नहीं हैं । पाप इस मुल्क के होम निनिस्टर हैं, पाप पूरी तरह स भपनी fिम्मदारी को निमाइए। मुन्न प्रफलोस हत्त बता का हैं कि घमी घी कैर साल गुप्त को कहा कि मे घपनी वहस

को सियासत से बलातार रबना जाहता हं लेकिन बावजूए हस के उन्होंने सियासी हमले किये । उन्होंने कोई वजह नहीं बतायी कोई त्जवीज पेश नहीं की कि इस मामले का मुकाबला केसे करना बाहिए। में समसता हें कि जब त्रक स्राप समाज के तमाम लोणों में यकजहती, एतियाद पेष्षा नहीं करेंगे तब तक बंगे भौर फसाब होते रहंगे। इस मामले में भाव से एक स्टीरियोटाइप जवाब भ्रा जाता हैं कि रात को भापकी पुलिस गरत करती है, दिन को भाप की पुलिस गश्त करती है, सुबह-णाम पुलिस गश्त करती है । फिर भी जुर्म होते हैं, फिर भी प्रोरतों की इस्मतबरी होती हैं 1 क्या यह पाप के सोबने की बात नहीं हैं कि भाप इस बारे में तबज्ह दें कि पुलिस फोस बढ़ाने से काम होगा या नहीं होगा । खाली ऐसे बातें करने से घोर इस तरह से जबाब देने से पपने मुल्क की हालक नहीं सुष्र सकती है। घंतहाई दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि भ्रभी तक कानून ध्रोर भ्रमन के मामले में मुल्क को श्राप तबाही की तरफ ले गए हैं, प्रच्ठाई की तरफ नहीं। श्रापको मालूम होना चाहिये कि आ्राजकल रात को पांच छ: बजे के बाद लोग यहां दिल्ली में दरखाज़ा नही बोलते हैं क्योंकि टेलिफोन प्राप्रेटर के बहाने या विजली कलवशन ठीक करने के बहाने कोई धर में मा सकता हैं मौर रिखाल्वर या बन्द्रक बिब्बा कर उसको लूट सकता है । इस वरह्ह की चीजें यहां भ्रापकी भ्रांब के नीचे निल्ली में जो केषिटल हैं हो यही हैं। सारे मुलक में यह्ह ह्वा फैल गई हैं, ह्वा नहीं बत्किक एक साइकोलोगिकल एटमसकीयर पैचा हो गया है कि छिन्दुस्तान में किसी शास्त की जान माल कौर इञ्जत महुफूप नहीं है । इन बातों पर भापको ध्यान देना चहिये । क्रापको वेबना चाइये कि घाद लोगों में कैसे विस्यास पैषा कर सकते हैं। कानून र्यार भमन की ओो क्यक्स्वा है उसको केसे मउट्रूप कर सकते हैं।
－（النمc
 M

 ملدوسیان



 CH CH （

 ror



 الدههر （ ألا－أ才


الهك متا
هسالور همه غو2 نهه هوا－





R


 ＂ ． ع نام
 لهمن لU نه


 كو كولى هالزى ثل大ى



 Bس لهنه
 3ك بولهس كا تملي



持 $x$ x إه 0ولهو －2i

 كهديلى كرنى هركى - اٍ بولس كي
 اس ,
 هى اس كو اس باله





 مهu



 اس اس ما ملدوتان

 كه4 كر ,

 ان
 نها







 هr كا



左
 3 عرض كها تها تب كا كاكعريس كى طاتكت
 كه آله En (t) \& له4 - لr
 2
 كى بكعلـع
















 ع 19 VM










 كثى هـ - آج هلدوسكان كى عورتهى الث آث كو مصموض نها

 باس أه ع معترالهي ع نكرز هـي-




د

 كه
 livv 19vy
 هبـ الس كسم

 كـعدلاوى 'نهي






 كر رهى مهى - مهـ آه كو كو كهبا هلمثا هو كه كسى بهى همور(يت







 هشا كى طرف لـ ها ها مهي .

أه


These Lures wert givan in anmwer to the Lok Sabha Unatarred Question No. 472 dated 29-3-1978.

 هر مههل كهونل فساداداس مر رهـ مهي
 مهن "

 r r , المثس كم وها














 لهمى'بادهود اس



 ك (ix






 A
 هـ آب





 :









 آل كى آله ع نهـ













च जरलसी मृणाल गोरे (बम्ब्वई उत्तर) : जहां त्रक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है मुक्षे यह्ह पर्ज करना है कि हमें बहुता गम्भीरतापूर्वंक हस चीज पर विचार करना चाहिये । यह बिल्दुल सही बता है कि हस प्रकार की परिस्थितित वैदा हो रही हैं । समाज के सभी के, मलग क्षलग जक्षों के लोगों को एक जरफ कान्दोलन जो हो रहे हैं वे Pिब्दाई पड़ रहे हैं भोर दूसरी तरफ सभी पक्षों के लोगों पर कहीं गोलीबार हो रहा है, कहीं लूट मार हो रही है, किसी न किसी प्रकार का भत्पाजार चालू हैं यहि दिबाई पड़ रहा है। यहृ चित्न भ्राज हमारे सामने है। जो खातें पहने कही जा चुकी है उन को मे दोहराना नहीं चहहती हूं । लेकिन दूना जरूर कहना चाही हुं कि पूरे सदन को मोर देश की मलग पलग पार्टिों को, हम सब लोक प्रतिनिष्धि जो यहां इकट्टे बंठे हैं उनको इसके बाते: में सोचना चहिद्ये कि ऐसी परिस्थिति क्यों पैबा हुई है 1 मुले मालूम है कि जो पीिस्पिति धाज हैं उससे भी गम्भीर पर्रिस्थिति है हस प्रकार की श्रख्बवारों की रिपोटस जब हम पक्ते हैं तब उससे हमें सगता है 1 खास कर किसिनलू के जरिये भाज जो कादूम्ब हो रहे है उन से मुझे लब र्च्ता है कि जान बूम कर हस प्रकार

की एक हच क्षा करो की कोलिय की
 गए हैं, महलिायों की केनें बींबने के प्रकार यद़ गए हैं, चोरी के प्रकार बढ गए हैं, उफंतियो यई गई हैं। मुदे लग सहा है कि बानूूत कर इस प़कार की हृवा बनाने की कोमिए चल रही है 1 दूसरी तरफ हैं वह भी कहना चाहूती हूं कि एक बार हम लोग वह समझ लें कि 1977 में भापात्त स्थिति के बाद जब चुनाब हुमा दौर देश की जनता ने बहुत बड़ी संख्या में मीर बड़े प्रेम से जल्ता पार्टी को चुन कर मेजा तब जनता पार्टी से काफी भपेषायें जनता को थी मौर एस एक साल में हमारे सवाल कुछ हल होंगें ऐती घपेक्षा लोगों को थी जोषि पूरी नहीं हुई हैं। इस ीीज को हमें मानना पड़ेगा। इसलिए कुछ एक प्रकार की निराशा उसे जहरर हैं। इस निरापा का पूरा फायदा धगर भाज विरोषी छल वाले उठाते हैं तो इस में कोई प्रनुचित बात नहीं है, बे जसर उठाएंग । हम लोगों को यह्ह जस्र देख्बना चाहिये कि ऐसी परिस्थिति में लोगों की जो तक्सीफें हैं उनको रखने की वें कोमिश करते हैं तब उनके साय पुलिस का बर्ताव केसा रहे। मैं समसती हूं कि छसका विचार हमारी सरकार को करना चाहिये ।

भाज हम लोग सत्ता पर हैं । पहले विरोधी दल में थे। लोगों के सबालों को ले कर रासते में लोगों को ला कर प्रोटीस्ट करना यह लोगों का पघिकार है हसको हम मानते थे, भाज भी मानते हैं । शन्ततामय रूप से प्रोटेत्ट करना यह्ह एक तरीका है घोर लोक्रतंन के स्वस्थ विकास के लिए वहा भाषश्यक मी है । भगर यह नहीं रहेगा तो किसी भी देश में लोकतंत्र जिन्दा नहीं रह सकता है । सवाल इतना ही है कि इस प्रकार से भान्ततामय प्रोटिस्ट करने के बजाय भगर कोई ष्रगड़ा करने पर उतारू हो जात। है, जानबूम कर भगड़ा चड़ा करने की कोशिए करता है, इस प्रोटैस्ट को हिसक रूप वेने की

कोरिच्य करता है के हल क्या करें ? इस
 हैं इस लोलों को वह सोषना चििये कि ऐसी हालत में थी पुलिस का मस्याष्जर न हो अय वह्य बेबऩा हमारा कर्ज है 1 किस प्रकार से gुलिस को बर्ताष करना चाहिये, भ्षणर fियार्यी हैं मौर घपनी मागों के लिये जाने आते हैं तो उनके वार्यक्सा बरताव हो, प्रगर पन्त नगर के हृषि विश्वविद्यालय के बतिहिर मजदूर हैं, उनकी मानें हैं जीर भपनी मांगों को ले कर वह घाते हैं तो क्या जानवर जैसे गोली से मार वेना ऐसा बरताब करना भावश्र्यक है ? उनकी मांग क्या है, किस प्रकार से हम दे सकते हैं ऊौर भगर भीढ़ में वह्ह लोग भाते हैं तो किस प्रकार से उनको डिसपर्स कर सकते हैं, इल सब के लिये म्रलग घ्रलग तरीके हैं।

कल भ्रबार में हमने पदा कि गृह मंत्रालय इस घ्वाधार पर कुछ विचार मी कर रहा है । लेकिन क्या कभी हम लोग यह सोचेंगे कि नहीं कि किसी भी भ्रादमी को जान से मार देना, यह हैंें ग्रधिकार नहीं है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं । घौर जंब तक सोगों की तरक से हिसा न हो तब तक हैमं पुलिस को इस प्रकार से गोली चलाने का प्रधिकार नहीं देना चर्टिये । इस दृष्टि से सरकार को बिवार करना चाहिये । प्राज एक तरफ में किर दोहराती हूं कि मुले भाज मालूम हैं कि जानब्ज़कर इम प्रकार की हवा बनाने की कोशिश हो रही है कि यही लोकतंत्र नहीं हो मका़ ह । हस के लिये लोकतंत्न कोई काम का नहीं है, यहां भाखिर में तानाशाही हो लानो पड़ेगी। धार्वाइर इस देश में लोकतंत्त से लोगों के स्वाल हल नहीं छोंगे। इस प्रकार की हवा दसके पहले मी बनाने की कोषिश हो रही थी। मोर भापात स्थिति में तानाभाती के विरोष में भाम जनता का मानस जो बन गया उसको एक बार बदलने की कोशिश्र घस प्रकार की कुछ हिसक प्रोटेस्ट कर के हो रमें है। लेकिन

मेरा कहना है कि घां की हमयोे जैलेंब सीकार करना चािदे कि ङेली परिस्थिति
 का काम हुमें करना बाहिये। घौर भगर हमारी जहां सरकार है इस प्रकार से कोषिए हम करते हैं तो हो सकता है कि जहर वह लोम जो कोशिएा कर रोे हैं हिसा फैलाने की उनको रोकने का काम भी हम कर पायें ।

हरिजनों पर भ्यत्याषार की बतें कही गई. 1 में पूछना चाहती हूं उस दिन जबाय दिया गया था कि पुलिस प्रधिकारी को, ती० एस० पी० को या क्लेक्टर को खिले में कोई भी ऐसी घटना हो जाती है तो उसको बिन्मेदार ठहराया जायेगा। थौर फिर कहाँ गया कि जिम्मेदार पकड़ा जायेगा । लेकिन एकाएक ऐसी घटना होती है तो एसके लिये पुलिस को कंसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हरिजन लोगों के ऊपर बहिष्कार के अगह जगह पर केसेज़ हो रहे हैं। एक भाध किसी हरिजन ने स्पृश्य लोगों के न्याप के मुताबिक कोई गलती की तो उतके लिये गांव के पूरे समाज ब्रारा बहिक्कार का दंड दिया जा रहा है 1 एक तरह से सोमल बायकाट किया जाता है, न काम मिलेगा, न नाई उनके बाल काटेगा, न किसी कुकान से उनको सामान मिलेगा। हुस प्रकार के बहिष्कारं के केसेज महाराष्ट्र में काफी होते हैं। में पूछ्छना चाहती हूं कि एका एक कोर्ट गुस्से में पा कर मार दे यह क्रलग बात है । बहिष्कार एकाएक नहीं द्दोता। पूरा गांब एकवित होता है हौर बहिष्कार का निर्णय लेता है । भस्पृश्यों का बहिएकार होगा, हन लोगों को काम नहीं दिया जायगा, दुकान से बस्तु नहीं मिलेगी। उस वक्त महाराष्ट्र सरकार की पुलिस क्या करती है ? क्या इसके लिये हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठह्हरा सकते हैं ? क्या इसका कोई छलाज.नहीं हो सकता है ? लेकिन घाज तक पक मी उदाहरण मंने ऐसा नहीं देछा कि साभाजिक
[र्रीमती मृणाल गोरे]
बहिक्कार हुपा वहां के पूलिस भफसर को उसके लिये जिम्मेबार ठहराया हो महाराष्द्र की सरकार ने। महाराष्ट्र में ऐसा कमी नहीं हुभा। हमेंन्द्रीय सरकार सें कहना चाहती हूँ कि क्या इसके बारे में पाप कुछ नहीं कर सकते हैं ? क्या यह नहीं कह सकते कि जहां साभाजिक बहिष्कार रहेगा यह पुलिस के हुपर जिम्मेदारी रहेगी ?

जह्दां तक मजद्रूरी का सम्बन्ध है, मैंने श्रम मंबालय की मांगों पर बोलते हुए कहा था, पोर हैं किर कहुना चाहती हह, कि बन्बई में हम देख रहे हैं कि कोणी के ट्रेड यू नियनिस्टों की कोई ट्रे यूनियन मूवमेंट नहीं है, बल्लि उन के द्वारा मजहूरों पर बूनी हमले, स्टंविवग थोर सीखों से मारने के काम हो रते है । महाराष्ट्र सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है 1 जगह्ठ जगह इस तरहु से ट्रेउ यूनियन मूवमेंट का मखोल बन रहा है 1 भ्रगर राज्य सरकार इस बारे में कुछ नहीं करती है, तो क्या केन्द्रीय सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है ? पूरा वातावरण बिगड़ रहा है, प्रौर भ्रगर एक बार वातावरण विगड़ जाता है, तो किर मोर्चं वर्गरहु को बहुत्त जल्दी हिसक रूप मिल जाताहै ।

पाज सब राज्यों की पुलिस को इस बारे में नये तरीके सिख्बाने की जरूरत है कि गोली चलाये बिना माश को किस तरह्ह कंट्रोल करना चाहिए ।

जो प्यक्तियां हस प्रकार के हिसक भादोलन जगहू जगह्ठ पर फेलाने में कामयाब हो रहीं है, या जो घक्तियां इन घटनाम्रों के पीछे है, उन प्रक्तियों का पूरा बन्दोबस्त करना जलूरी है । यद्धार बेषारे कामगरों या विधारियों का नहीं है, यह् काम हम लोलों को करना चाहिए । ए सा करने पर ही हम बेक्र की परिस्थिति को बदल पार्येगे। है बाहडी हैं कि केन्हीय सरकार सभी राज्ज्यो
 पण ठठाषं ।
 महोषय, में बरे़ घ्यानपूर्ष कीर बहुत बैंयं से घपने मिक्र, स्टीफन साहव, का भाष्य सुन रहां था। एक भादर्संबाब की भूमिका के बाद बह स्वणा से उतर कर विलंकू बन कर लटक गये, पोर उन्होंने एक व्यक्ति पर ही ध्राकमण शुलू कर बिया। हस पर मुमें भाश्वर्य हुभा। मैं उम्मीद करता था कि देश में जो वायलेंस हो रही है, वह्ठ उसके कारण बतायंगे पोर उस की रोकथाम का रास्ता बतायेंगे । मगर उन्होंने माननीय चौधरी साहब पर व्थक्तिगत प्रक्षेप कर डाला श्रौर वायलेंस के बारे में एक घब्द मी नहीं कह्दा ।

उन्होंने बड़े जोर से कहा कि जनता पार्टी ने राइट भ्राफ पीसफुल प्रोटेस्ट गारंटी किया है, लेकिन वह्ह उस के मुताबिक भमल नहीं कर रही है । मैं उन्हें याद दिला दूं कि प्रधान मंत्री के धर के सामने श्रमी डिमांस ट्रेशन हुभा धौर भखबारों में उस का यह चित्न मी श्राया कि लाठी ले कर एक डिमांस्ट्रेटर पुलिस पर हमला कर रहा़ है। यहृ किस का लटी-चार्ज था ? कांगी का या जनता पार्टी की पुलिस का ? भरी जब मूतपूर्व प्रधान मंब्री तीस हुजारी कोर्टं गई, तो क्या तमाशा हुभा ? लेकिन उस पर हमारे मिन्न बिल्लुल मोन हैं, घ्यांध की घटनामों के बारे में बिल्कुल मौन हैं 1

भभी में इस विषय के प्राकड़ों के चक्रर में नहीं जाऊंगा । यह्ट सब कुछ क्यों होता है भौर हस की रोकषाम के लिए क्या प्रशासनिक सुधार होना बाहिए, यह सें गृह मंबी के सम्मुब रबंगा। जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंती थे, तब उन्होंने यही सुषार किया था।

पाबिर ये सारी घटनायें घुलु एहुक से होती है ? छोटे छोटे इन्भिरेंट्स होते हैं कोर किर उस से एक टेन्बन विल्ड क्षप होता हैं। णब टेग्मान बिल्ड घप होता है। ता

 हो काता है, वर पौनिमी स्टेप्त शुर्त हो जाते है, भौर त्रा कुलिस भौर पी० ए० सी० वमीरहै की घूटेलिटी होगता स्वाभाषिक है. 1 ये पैनिकी स्टेप्प क्यों ह्दोते है ? इसलिए होते है कि यद्ध दुर्माज्य की बात्त है कि हन लोगों के तीस वर्ष के घासतनकाल ने-में धारोष नहीं लगाना चाहता, लेकिन .मेरे मिन, स्टीफन साहव, के प्रवन्वन के कारण है स्पष्ट बात कहना पाहता हूं-सफसरों को भयंकर करियारिस्ट बना उाल़ा हैं 1 जो टेलीफोन के ऊपर बस्तियां उजा़ ड़ालते हैं, ये कौर्यरिस्ट भाफिससं केबल "पावर दैट बी" को प्रसक्ष करने में लगे रहते हैं मौर प्रफासन की घ्रोर इन का ध्यान नहीं होता । ये इसलिए उनको . प्रसक्न करने में लगे रहते हैं कि प्रोमोशन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं प्रोर इसके कारण भयानक घटनाएं हो जाती हैं। बनारस का जो राथट हुम्रा उसकी सारी जिम्मेदारी दस वर्ष में स्थापित वहां के सब-हुस्पेक्टर धौर बह़ां के कलेक्टर मोर कमिश्नर के ऊपर पड़ी । यह उन का फेल्योर था कि बनारस में रायट हो गया। कीजें सामने श्रा रही है, क्यों नहीं उन को रोका ? सम्बल का रायट मी वहां के प्रशासन के फेल्योर के कारण हुप्रा। प्रशासन सें जो पाते है हे चाटुकारिता में, प्रपने प्रोमोशन में लग जते है … (घ्यद्वाल) …
SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Why can't you suspend them? Please take action against them.
SHRI YADVENDRA DUTT: This Is not the Brezhnev Hall where you have signed a treaty.

号 यद्र कह्द रह्दा था कि एक नियम होना चाहिए कि जिलधिकारी हो या पुलिस का कृ्तान हो, 8 वर्ष से कम की सर्बस का नहीं होना बाहिए क्योंकि पनुमवहीन प्रशासक गम्भीर स्थिति को घोर भी बिगाड़ डालता है
 कमिश्नर यहां से केषा गया तो हीज दिन \# घम्दर कारा रायट समाप्त हो बया ।

सन्मल में क्यों पुनूस निकलने खिया गया । जब टेंशन मौणूष था ? बह मयोग्म होर भनुफबहीन प्रक्षासकों का कार्य बा ।

हुमारे मिन्न से भाषएटे बड़े बोरों से बिए तो हैं उन का ध्वान थोड़े घाकड़ों थी तरक दिला देता हें। उन्होंने ऐस्ता ध्राकढ़ों का जाल बड़ा किया कि जनता पार्टी की सरकार भ्राते ही जिसे पत्तोरा का fिक्बा खुस गया मौर सब तरफ पहु बीज चुखू हो गई। 70 में जब वह् प्रधान मंन्री थीं तो परसेटेज चाफ वायलेंस 48 परसेंट था $\cdots$ (ब्यबकान) ${ }^{-}$ स्टीफन साहब चाहते है हि कि नाम लेकर कहा जाये तब वह खूपा होंगे ? वह समसने की कोशिश्य करें। उस समय इं सीउेंटंट्राफ काइूम 48 परसेंट था। 1971 में 32 परसेंट, 72 में 42 परसेंट मोर 76 में जब कि इन्होंने एमजंन्सी लगा कर सारा होंगामा कर रखा था उस समव $43^{\circ} 5$ परसेंट काइम हुछा है प्रोर भाज जब जनता पार्टीं की सरकार घाई है 77 में 15 परसेंट धोर 78 में था तक 16.5 परसेंट है। कहां 43 घ्रोर कहा 15 पोर 16 ? लकिन में क्या करह ? यें लोग सत्यता की भोर देखने के पादी ही नहीं हैं । देश में वायलेंस कई प्रकार का हो रहा है एक स्टू छेंट वायलेंस है। पाप स्ट् डेंट बायलेंस भी देखिए। भर्र भ्राप मुसे भांकड़े देने दें तiं में बता सकता है . . (अ्यक्षाए) ।
SHRI VAYALAR RAVI: Whose figures he is quoting I would like to know.

MR. SPEAKER: I have not aksed others as to from where they are quoting.

TSHRI YADVENDRA DUTT: I can give them the facts and figures. I cannot give them the brain to understand them.
SHRI VAYALAR RAVI: Within one month, 800 people have been shot dead.

कर उपर भाता हू। विल्ली केषा का कीपिटल है।

## [ली य. वंन्द्र बत]

यह्टा एक हंटरनेलंल सिटी $k$, कास्मोषाशिटन बिटी हैं। यक्षो की 干मुलेयन मी बढ़ रदी है, निमिनल्स भी, बड़े स्वेश्लाइए यक्षों म्रा गए हैं जोर छसलिए भा गए हैं, मैं उन को याद्ध विला दूं कि उन की बढ़ी नेता ने परखिए में भाषण में क्डा है कि :-

> "If we have to use muscle power, we will use it on the streets of India."

Is it not an incitement to crime in the streets of India in the name of politics?

SHRI C. M. STEPPHEN: That has been categorically denied.

SHRI VASANT SATHE: I was present there. He cannot speak falsehood again and again. She never said that.

SHRI YADVENDRA DUTT: That was in every newspaper, it was never repudiated.

SHRI VASANT SATHE: It was immediately contradicted, she reipudiated it hundred times.
 कया कहूं, हन को कब चोट पड़ती है सो चीं बोल जाते हैं। यक्रु वही हिटलैरियन टेकनीक है 1 It was a Hitlerian technique

विल्ली में पुसिस कमिश्नर की योजना घ्रन्नो चाहिए 1 कैपिटल सिटी होने के कारण यहां फ्राइम की प्राष्लम प्रशिन प्राक्लम है। इस प्राबलम को डील कर तो के लिए देश के हर कोने से--यम्बई से, कलकसा से, मद्रास सें--जो स्ेशलाछज पुलिस याफिसरं है उनको घहां लेना चन्दिए । मैं समक्षता कि जितनी जल्दी पह्हा सारी ठ्यवस्था लागू की जायेगी, उतनी ही जल्दी हृम काइम्स को रोके सकेंमे। पुलिस कांस्टेबल्स में चिसित लोमों को पधिक प्राषमिकता दी बानी काषिए।

 हूं होंश्यियो एकोनामिक प्राब्लम को हैं करों के लिए जनता पार्टीं जिंतनी अल्ती के कली मौर तेजी से कीजों को ला सके लाये तो मंख्ण होगा क्योंकि घाज वेक्ष के लोगों की घपेकार्में बढ़ गई हैं। दुर्णाज्य है कि सोशियो एकोलामिक प्राब्लम को सही सूप में न रख कर गलत रूप सें उसका प्रकार किया जाता हैं।

अहां तक हरिजनों का प्रश्न है, कैकवर्ठ्त स का प्रश्न हैं, में स्पष्ट रूप से कहना पाहता हूं भौर इस सबन में कहना चाहता हूं कि जिसका जो है है वह उस्हो मिलना चाहिए म्रोर उसके 寅क को रोकने का किसी को धधिकार नहीं है । में माननीय गृह मंस्नी जी से भावप्ष करूंगा कि इस प्रकार से हरिजन, बैकवर्ड औौर माहनारिटीज पर जो घत्याचार होते हैं उसके लिए स्थानीय प्रशासकों को पूर्ण जिम्मेदारी दें मौर उसके साथ साथ जो एलेक्टिव म्रंग हैं जैसे गांब समा का प्रधान है मौर सरपंच हैं उसके ऊदर भी जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए । स्थानीय रूप से जो चिनगारी उठती हैं उसको पहले ही रोकना चाहिए । इस के लिए डी-सेन्ट्रलाइजेशन भाफ पांवर जी प्रावम्यक हैं जजब डी-सेन्द्रब इंर्जो श्रन प्र फ प. बर होगा, उनकी जिम्मेदारी होगी; उनकी रेस्पifिबिलिटी होगी तो में समकता हूं थह सारे भ्यत्याचार रोके जा सकेंगे।

घ्रध्यक्र महोबय, भापने घंटी बजा दी । मैं एक चीज्र भौर कहना चाहूंगा कि हमारे देश में एक बड़ी खराब भाबता हैं-मुक्ने दुख होता है कहने में-कि हृर चीज के लिए हम सरकार का मुंह देखते हैं । सरकार का जंहां कर्दव्य है वहां समाज की भी कुछ ड्यूटी है । घाज में पूछना साह्हा हां कि कितने लोग गवाही देने के लिए तैयार हों सकते हैं उस मोर्हल्ले में जहुं गुण्डा रहता है। यहां पर हूम बड़े-बड़े भाषण देते हैं-मुक़े क्षमा करेंगे स्टीफन साह्हबलेकिन किन गुण्डों को हायर करके काशी में बादू जगजीवन राम का भपमान करने के ल़िए लाया गया, बे कौन लोग घ ? म से नाम
 नहीं हैं। मैं सिक हाला कर बेता है । कहामपत्त है च्रचल पोड़ें के लिए एक एं иौर बुद्विमान के लिए एक बात काफी होती है 1 हां, खुष्धि को तिलांजलि दे दी हो तो मुके कुछ नहीं कह्टना है ।
 भी भावहह कएंगा कि रेडियो के माध्यम से नागऱकों के कर्त्व्य क्या हैं उसका प्रसारण होना काहिए 1 पधिकार तो हम बहुत कुछ जान गये हैं लेकिन सिटीजर्नािष के क्या कर्तब्य हैं उनका रेियो से प्रसारम होना चाहिए।

घन्त में एक बात मौर कहना चाहूंगा । मेरा स्पष्ट मारोष है कि म्राज पूंजीपति वर्ग जो म्रबबार चलाता है उस वर्ग के कुछ लोग जो इनके साथ मिले हुए हैं के इस समय इस प्रकार 高 सूठे प्रचार कर खा रह्हे हैं ज़से मानों देश में घ्रराजकता हो गई है । उदाह्रण के लिए बेतड़ी की धूठी खबर धा५के तामने मौजूप है। इसलिए ऐसा झूट बोलने वाले घ्रस्बबरों घौर र्यूमःमांगःःग करने बालं। के खिलाफ कड़े से कड़े कदम गृह मंत्री को उठाने चाहिए ।

इन पब्दों के साथ मैं छस रेखोल्यूशन का समर्थन नहीं करता मौर गृह मंबी जी की बात का समर्थन करता हूं

## SHRI DINEN BHATTACHARYA

 (Serampore): Mr. Speaker, Sir, at the outset, I would like to state that I do not agree that a matter which concerns particularly a State or States should be discussed in this House.... (Interruptions). I want that the States should be given more powers and on that issue, I have submitted my views many times in this House. That apart, the situation that is developing in the country is quite dangerous and that should be noted by the ruling party, otherwise it will burst one day. You take any issue. Much has been said by both the sides, the zuling party meribers as well as the oppositionmembers. They have narrated certain: facts, but may I aisk, what are the retsong behind this law and order siluation having deteriorated to tilis extent?

The accusation is rade that the opposition is taking advantage of this situation. I also make the same accusation that the opposition is taking not only the advantage, but they are trying to yoment the situation in many places. But this is because of the actions and activities of the ruling party. That must be noted by the ruiling party. Why is there so much of torture and repression of the Harijans and other backward classes You will find that everyday there are reports in the newspapers abouf the serious torturing of Harijans and backward people in Bihar, UP, Rajasthan, Madhya Pradesh and apecially the places which are under the governance of the Janata Party. I do not want to suggest that there is no such thing in States Hike Andhra Pradesh or Maharashtra. What I want is that there must be heart-searching by the Janata Party and specially the Home Department, incharge of this matter. They must think over this matter.

Many other issues have been discussed here and a mention has beeni made by so many hon. Members of the various incidents. What about Bailadila? There, it was a carnage; people were shot like cats and dogs. What is the reason? What happened at Rajarah Mines? What happened at Kanpur Swadeshi Cotton Mills etc.? These workers were agitating because they were not getting their wagen. For this asitation, the police was called in and the trigger-happy police fired at the workers. I know that goondas were also hired. Why were the two persons belonging to tre management killed? After all, the Government realised that they had to take over the management of the Swadeshi Cotton Mills. In this way, I may narrate so many other examples. What is taking place in Fleridabady Any of us can viait Faridabad any das and he will see that

## [Shri Dinen Bhattacharya]

the workers are agitated 20 much. For what? I am astonished to know that Rs. 150/- is their minimum wage and if they ask for more wage. It is their fault and then police will be posted there. On the other hand, no steps will be taken to redress their grievances. Very recently, we know what happened in Pant Nagar? I had an occasion to visit that place. I went round the whole campus and I was astonished that such heinous and shocking things can happen! People were killed. Injured persons taking shelter in the quarters of the employees of the University were dragged out and burnt to death. The figure of the killed persons is not yet known. Who is responsible for this?

I have heard and I protest strongly against the U.P. Chief Minister. He has accused that CPIM party was there to instigate. Nowhere there is any political party to instigate, far to talk of CPIM

That area is the most backward area. The workers were all coming from Gorakhpur and other places of U.P. and Bihar. If these things continue, the people will get agitated more and more. So, I agree that this should be an item for discussion in the House so as to warn the Government. I belong to the friendly party of the Janata Government. I, as a friend, may warn the Government. The enemies are striking.

I will urge upon the Janata Government to see the genesis of the situation and that is the policy of the Janata Government. Even the Prime Minister has shown a rigid, adamant and arrogant attitude. I cannot dream of it. Thumba workers went on strike. The workers came to give representation to the Prime Minister. The Prime Minister told that he would not talk to them and they might go back. Is that the fair policy? Did you not assure the whole working class of India that justice woutd be done to them? These things happened several times-if the werken wrere agitated on certain cenuine
issues and they asked the Government for redressal, instead of talking to them Government let loose repression and oppression. This was caused either 5y the police or P.A.C. or some others.

1 must make it a point to warh through you, which I have already done, that it is fime for retrospection for them, otherwise it will be too late You must see the writing on the wall. It is a fact that Shrimati Indira Gandhi sitting on the same bench hat to face the aggrieved people and she had to get down from that place. The same thing will happen to the Janata Government if they don't change their policy.

Do not 'take wrong steps. Please see that the people are not killed.

In Panthnagar no warnin̄g was giveñ to the people. Nothing of that sort was done. Still the Government says, they were violent. They were carrying lathies. So, on very flimsy ground the workers are attacked. Without police you cannot manage the affairs. That is what it comes to.

MR. SPEAKER: You have mentioned that aIready. Please conclude.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: The Minister is taking it jokingly. Mr. Biju Patnaik, I krow, what you said in regard to the case in Bailadilla. When we were talking about retrenchment of people, he said, why you speak of 10,000 people; I will retrench one lakh. That is what he said. This is the at'ifude of the Janata Government. What do you expect from us in this situation?

Through you, Sir, I firmly state that it is not a question of simple law and order'. It is mafter of the policy of the ruling janata party which led to most heinous and ghastly murders and killings of the downtrodden workers and persons belonging to the harijan communities and The backward ciasses. Advantege is taken By Dur trientis of the Congress (I) party of this situation.

MR. SPEAKAR: Flease conclude. You have taken lot of time.

## SERI DNNEN BHATTACHARYA:

 Sir, I am concluding. The friends of Congress (I) are very much appreclating my speeches. But I know what they did. Sir, you have read in the newspapers what they did in the Writers' Building Headquarters in Calcutta. The leaders of Congress (I) went there with lathis in their hands. Flowerpots were thrown; glass panes were broken. The Chief Minister, Mr. Jyoti Bosu had to come out even at the risk of his life but even in that case Mr. Jyoti Bosu .in not ask for the police $t$ fire upon the Congress goondas. He only advised police to guard the Writers' building and to take precautions and to go only upto the extent of teargassing. What I am saying to them is that please do not equate West Bengal Goyernment with the other Governments. That is what I am :aying.MR. SPEAKER: Please conclude.
SHRI DINEN BHATTACHARYA: I conclude by saying that with all the happenings that are taking place, they must now be very cautious, they should read the writing on the wall and they should redress the grievances of the people and take lessons from various events which are happening in the country.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): The Janata Government, due to adverse world conditions, had to retrench 100,000 / persons but in West Bengal, already more than one million retrenched and unemployed persons are moving äbout.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: This is not correct. We protest.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGF):
Sir, there are only ten minutes left. What is your decision?

MR. SPEAKER: I am told, it started at 6.11. We have got the record of it. We can continue uptro 8-15 unless the house wants to extend It. It is upto thie House to extend the time or not. If the Fouse does not agete for extension or time, I will
straightway call Shri Govindan Nair to speak for 5 minutes. It is for the House to decide whether the time is to be extended or not.

स्रम तथा संखरीज कार्य घंखाजय सें
राज्य मूली (घी लारंग हाँ) : बो बंटे की बर्षा पी । काफी माननीय सदस्यं

द्बारा इस सभस्य। पर प्रकाश हाला जi चुका
है। हम नह्यो मानते हैं कि प्रोर मागे सदन
बढ़ाया ज:ये । भाप सद्दन की राय ले लें ।
SHRI VAYALAR RAVI: Sir, in the Business Advisory Committee we all agreed to extend the time of the House from 6 p.m. to 7 p.m. to discuss the Demands. So, we accommodated the request of the Government for finishing the Government business. We showed them so much courtesy whereas they are not prepared to show $u_{s}$ any courtesy. So, the only course open for us is to protest.

SHRI C. M. STEPHEN: Sir, we have got different sections-may be groups and parties-in the House and they represent a particular political view in this country. When a matter of this nature is discussed then every group must have some times to express its views. This is a fit case and extension must be granted. If the Government feels it cannot be done today then some other day may be allotted.

MR. SPEAKER: I am prepared to sit upto 10 O'clock but I have no power to extend. So, I am putting it to the House.

SHRI CHARAN SINGH: Mr. Speaker, only two hourg had been allotted for consideration of this Motion. The debate started at 6.15 p.m. According to the allotted time it should finish at 8.15 p.m. But in as much as my friends sitting opposite want more time for this debate, I am willing that the time may be extended till $8.45 \mathrm{p} . \mathrm{m}$. I hope it will satisty the Opposilton. I will begin my reply at 8.15 pm

SHRI B. P. MANDAL: Sir, I want to riae on a point of order under Rule 345. Sir, a member is reguired to give notice of amendmant one day in advance. My point ls why should not we do eway with this provision of giving notice for amendments one day in advance fif the Members are not to be given the opportunity to speak.

MR. SPEAKRER: Mr. Mandal, in order to get a right to speak 500 Mem bers can give notices of amendments. There is an earlier ruling by the Speaker that so far as amendments are concerned, it is not necessary that those who have given the notices be given opportunity to speak. Otherwise it will become impractical. Three to four hündred mèmbers can give notices of amendments in that case.

SHRI B. P. MANDAL: Sir, never such a large number of Members have given notices of amendments.

MR. SPEAKER: Already there is a ruling on it. Now, I call Mr. Chaturvedi.

धी शम्यूनाष चुलँखी (भागरा) : घघ्यक्ष महोदय, जो ला ऐंड पार्उर की स्थिति ह उसके लिए कारण तो बहुत से हो सकते हैं, घोर वहु भाज पैदा नहीं हुए, बल्कि काफी समय से हैं। हमारी भाबादी बढ़ गई है, बेकारी भी बह़ रही है जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी है । यह तो मूल कारण है, लेकिन इमरजेंसी में जिस तरह की बातें हुई हैं उससे ह्मारा एडमिनिस्ट्रेशन डीमोरलाइ्या हो गया दीर लोगों में जो भातंक छाया हुमा था वहु जब हृटा तो बहुत से खोगों के दिमाग से भय निकला, तो घसामाजिए तस्बों के दिमाम से क्ष से पहले निकल गया । प्रौर र्सविसेछ इसलिये क्रीमोरेलाछज हो बई क् कारों त्रफ हे हर जी़ को पोलिटिसाद्ध किया जा रदा हैं 1 जां विधाययों के कीवासेज हों, चारे इन्डस्ट्रियल घनरेस्ट हो, या माभला

जंखल में जने का हो जर धीमती द्यिरा गाधी चभी त्रसीक ले गा बीं दर बता में
 चीष नहीं हो पाती ह, हर बात को तूल खिया जाता है। भाज कोई की क्रमसोक्षज एवीजर किती की पोलिटिकल पर्टी के साष सम्बल्ध जोड़ कर उसका घ्याश्भम लेता है, जिस से कार्य में बाषा पफ़ती हैं। तो मेरा कहना है कि महु जो हिसा मक्सर होती है वर्ट क्यों होती है ? बहुत कुछ किसा तो इससिये होती है निर्णय विलम्ब से होते हैं , कहा आता है कि पुलिस को यह् करना चांिये, वहू करना चाहिये। लेंकिन धगर बाइस चांसलर और स्टूड्ड्ट्त के डिफरेन्सेच हैं, या उस्ट्रिल मैंगेट्स घौर मजदूरों के डिफरेन्सेज हैं तो पुलिस बहां केषल रका के लिए पन्बुंचती है । उसके जो मतभेद हैं उससे कोई मतलब नहीं भगर बह कुछ करती है तो यह्ह कहा आता है कि उसने ज्यादती की। घोर भ्रगर कुछ नहीं करती है तो कानपुर की स्वदेशी भिस में जो कुछ तुपा उसमें यहीं रिषोर्ट दी गई कि पुलिस ने पहले से घ्रगर यही एँअशन लिया होता तो तीन प्रादमियों की जान नहीं गई होती। तो पुलिस की बड़ी भजीब स्थिति है, कोई भी काम करे उसको किसी न किसी तरह्ह से लांछन का भागी होना पड़ता हैं । थौर यही बात पहां भी पालियामेंट में भा घसेम्बली में है उल कभी कोई fिस्कमन होता है उसमें सिवाय पुलिस पर लांछन लगाने के ध्रोर कोई बात् नहीं होती । जितने भी प्रदर्शन होते हैं घक्ति प्रबर्यन ब्रारा सीभों को डराने के लिए होते हैं, बहां कोई जातिपूर्ण बाताबरण नहीं रहला है । मोर उब आानि अप्रत्था के लिए ध्र पुलिस को एँक्य लेभ कड़ता है तो कहा जाता हैं कि पुलिस ने ज्याद्ती की । भैं पुलिस का किरेंस नहीं कर रहा हैं। में जबा रहा हुं कि पुलिस घपने धाषको एक परीक्ष स्थिति में $\tau$ ती है । क्यी उस पर यह पारोब लगखा जावा है कि गड़क्र होते:


ही कि उसने ज्याबती की। इन्पूक्ष से gुलिस को कोर मतल नहीं होता पर घात्र कौन स्ता इस्मू ऐसा है, बो ला ऐंख पार्टर का इस्यू नहीं बन जाता है ?

20 hrs .
भरगर बास्तब में देश में ला ऍं धार्र को रबना है, तो कम से कम सरकार ₹ल fिमास्ट्रेश्ज्ब को कर्तर बैन कर दे । ऐसा करने से किसी पोलीटिकल राइट का हनन महीं होता हैं। लोग आान्तिभूर्ण मीटिग करें, घपने प्रपोज़ल खलें मौर बातथीत करें । लेकिन किमांस्ट्रेशन्य करने से हिसा काहर होगी, क्योंकि हिसा डिमांस्द्थेश्न्व के साथ जुड़ी हुई रहती है 1

ला ऐंड पार्ठर कैसे कायम रह सकता है, जब हर एक बात को लेकर, वाहे वहु न्याय संगत हो या न हो, वालियामेंट में रोष एक पद्कीय किटिसिज्म होता है होर हि बात को पोलिटिसाइए किया आता है ? इस बारे में सब से ज्यादा दोषी पालिटीशन्जा हैं। हस बक्त देश में एक ऐसा वाताबरण बना हुपा है, जिसकी बजाह से लालंसनेस फलीी हुद हैं। मगर हम न्याव जौर नीति का भनुसरण करें, तां देशा में कहीं ज्याधा भान्ति कोर ख्यवस्था रह सकती है ।

MR. SPEAKER: Shri Govindan Nair. Five minutes.
SHRI M. N. GOVINDAN NAIR (Trivandrum): Only flve minites.

MR. SPEAKER: That is all. What can be done? There is no time.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: I believe there are no two opinions in this House that the law and order situation in the whole country has deteriorated. In the normal course I would not like to have a discussion on a matter which is a state subject but the situation that has developed is forcing us to discuss this question. I want to point out what is happening in U.P. During the last 9 months, 35 times they had to fle against the
people. I remomber an occasion some twenty years ago, when there was ane firing in Kerala and Dr. Ram Manohar Lohia asked immediately Patton Thanu Pilki to step down. I And Members of his party sitting there. Killings are taking place in various parts of the country. In one state alone 35 killings within 9 months. In that state all the universities are closed down. This is a matter of serious concern for ue. Not only that. Here I heard that Indira Gandhi was behind so many things. I warn you; do not give publicity to her.
I had been to Sambhal. The Janata Party should be proud of that constituency because the maximum number of voteg the Janta secured were in that constituency. Shanti Devi is the Member elected-Iven as early as 1937 the Muslim League contested that seat; it was the Congress that won that seat. In that area what has happened? For the simple reason that a Muslim represented to the police that some action should be taken against some students, number of Muslim shops were looted and burnt just in front of the police station. I asked the police officers: why did you not act? They said that they had no resources. Just in front of the police station this happened.
SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraich): You are totally wrong.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: I am not wrong; I know what has happened. I had gone there, talked to the people and understood the situation. Today both the Muslim and the Hindus say: "This place can never become what it was before." Is it not a matter of concern? I had been to Pantnagar. On a silent procession, people were shot....
SHRI CHARAN SINGE: Silent procession?

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: Mr. Charan Singh, you may have a different picture. But 80 there. Why did you not go there. You sald thet you would so there. But later on
[Shri M. N. Govindan Nair]
you changed your mind because ti you had gone there, there would have been further firing. You knew that. your wisdom dawned on you and you came back. We had been there; We had talked to the people. Atter the discussions with the professors, students and the ladies in the houses, I am hundred per cent convinced that it was a silent procession; they were mot only shot, even when they tried to escape, they were chased up, killed and put in the sugarcane fleld and burnt there.

SHRI PURNANARAYAN SINHA (Teepur): There is a jualicial enquiry on the matter and you cannot refer to it.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: This is what happened there. Shri Jagjivan Ram is not here. What is happening there to the Harijans? The attrocities on Harijans have reached a new stage. The Constitution is challenged and the code of Manu is being introduced there. Now, somebody was saying that the Manusmriti has been burnt there. What is happening in Varanasi? What happened when Shri Jagjivan Ram went and unveiled the statue?

MR SPEAKCAR: We have atready discussed this matter at length.
SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: I am not discussing It. Behind all these, there is one man. You go to any part of UP, you will hear the name of one man, i.e., Charan Singh, who is the villain of the piece. If he has any sense of honour, he should resign and get out of the Ministry. That alone will help the people.

SHRI RAGHAVALU MOHANARANGAM (Chengalpaitu): Mr. Speaker, Sir, I am really glad for the opportunity you have given me to express some of my feelings on the law and order situation in the country today. In fact I wanted to speak something about the law and order situation prevailing in the country today; but unexpectedly, Mr. Kanwar Lal Gupta, wfile he was tarking
about the law and order situation, has referred to Tamil Nadu. Usually speaking the law and order situation is not to be controlled by the Central Government, but by the state Government. It is a State subject. There are only two occasions when the Centre can intervene in the State administration. They are, when the States is under the control of the President or when there is Emergency. Tamil Nadu is now neither under the control of the President nor there is Emergeincy. Since the topic has been takeri and discussed on the floor of the House by Mr. Kanwar LaI Gupta, I want to stress certain points here.

In the name of agriculturists, some violent and anfi-social elements induIged in unlawful activities just a month ago, just to create anarchy in the State. It is a well known fact that our Chief Minister MGR is rendering great service for the past forty years to the down-trodden and poor community. When that is the case, $I$ do not understand why they are branding the Chief Minister and other Ministers stating that the Tamil Nadu Government is responsible for creating anarchy in the State. To be trank with you, Mr. Speaker, Sir, our State is ruled by All-India Anna DMK headed by its General Secretary and Chief Minister, Mr. M. G. Ramachandran, popularly known as MGR, who has been rendering great service to the people and who spends all his time end property only for the uplift of the downtrodden people. It was a political conspiracy. Our Government has sought the cooperation of the agriculturists, the general public and all the political parties which have faith in good Government.

Of course, police firing was there. But what was the reason? Fifteen small bridges and three long bringes have been damaged in the violence. We have taken Rs. 33 crores for the flood rellef. Tamil Nadu has been completely damaged due to cyclone. We had constructed hundreds of bridges out of which nearly 30 small
ibridges had been complately damaged by the anti-social elaments and 5 busee had been completely burnt down and three police pickets damaged. 50 officers of the Revenue and Police Department had been seriously inJured. Roads were damaged and walls were constructed across the roads, and the ornaments deposited in the banks were plundered. These are the main reasons why there was fring and nearly half a dozen persons were shot dead for the simple reason that our State Government wanted to protect pubilic property. That was the main reavon of firing. But there is a talk. Since the agriculturists were not given proper benefits in Madras, in Tamil Nadu State, there whs an agitation by the agriculurists. To be frank with you, Mr. Speaker, a high level committee for agriculture has been set up in Madras. Electricity charges have been reduced from 16 paise to 14 paise per unit. Paddy procurement price was incretsed to Rs. 95 per quintal though the Centre did not want any increase. The State is also pressing the Centre to enhance the procurement price to Rs. 110 per quintal, the rate on par with that of wheat. The recovery of cooperative agricultural loans has been postponed for another two months. Such benefits have already been given to the agriculturists in Tamil Nadu. When such things are going on, I do not understand why some of our hon. Members have created some doubts In the minds of hon. Members of Parliament as well as the Ministers that the Tamil Nadu Government was responsible for creating all sorts of complications and anarchy in the State. The Tamil Nadu Government is not responsible. Just to protect the public property and just to protect the four-and-a-half crores of people of Tamil Nadu, there wis firing. The Government had to take that much of esponsibility and our Government thad done it. If at all there is any ,doubt in the minds of people, please , erase it. Our Government is a very
reaponsible Government and it teken all the steps to give proper ald to the people and there is no doubt about their prosperity.
 महो़बय, यह्ट दे़्ब कर मुझे बहुत बुली हुई है कि भाम तोर पर जो कार विबाद हुमा हैं बह घांतिपूर्ण हुपा है पोर रथनारमक हुपा है। लेकिन पेष्तर हसके कि में भपना चवाब हूं, एक बात में मि० भट्टानायं जी को बता देना चाहता हू किज जब उनकी गवर्सेंटंट बंगाल में बरसरे एक्तिवार थी उस समय सारे देग में 950 कार्यरिण हुई थीं जिसमें 648 वेस्ट बंगाल में हई थीं। (अच्लाएा)

SHRI DINEN BHATTACHARYA: I want to challenge the statement.... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Bhattacharya, please sit down. Don't record.
(Interruptions)**
 इं भले पार्वमियों को हतना गुस्सा नहीं करना चाएिए जितना मेरे बोस्त कर रहे हैं . . . . . (Interruptions).

MR. SPEAKER: Don't record.
(Interruptions) **
धी चरज नित्रहः इसनें नाराब होने की
क्या बात है ?..... (Interruptions).
MR. SPHAKER: There is no question of interrupting, in between the speeches. When you spoke, he did not interfere.
(Interruptions)
MR. SPEAKER: Don't record.
(Interruptions)**
सी बरफ नित्र : घह्यक्ष महोवय, हो सकता हैं कि गुससे कोई गसली हो गई हो, केकित द्ताना परेषाम होने की क्या जहरता
[मी सेरण fसह]
है, इतना गुस्सा करने की क्या जाहरत है
*ी जिनेन महृालार्य : भापं सष्य बात बतलाइये $1 . \ldots$. (घ्यवाज)

MR. SPEAKER: Everybody attacked him. Every criticism is bitterwhether made by you, or by him.

भी जरण Fसह : मेरा छ्याल था कि 1970 में सीपी (एम) की गंवर्नमेंट वहां पर थी 1 ..... (घबषान)

घोमती चहिल्या पी० रोगनेकर (बम्बई उत्तर-मष्य) : नहीं थी ।

SHRI DINEN BHATTACHARYA: I want to know what the Minister wants to establish.

जब याप उत्तर प्रदेश में चीफ मिननस्टर थे, तब क्या हुभा था ?

Did he mention anything about the period when he was the Chief Minister of Uttar Pradesh?

सी चरण सित्ह : प्रध्पक्ष महोदय, मेरी समम में नहीं भ्राता कि इस तरह से बाद-विवाद फैसे चलेगा । मेरा ऐसा ब्याल था, जो मैंनें कहा है। मगर वह गलत है तो में वापस लिये लेता हूं ।

एक मानलीय सबस्म : जो सवाल श्राया है, उसका जबाब वीजिय ।

खी चरण सिह : यापने कहा था, इसलिए में जबाब दे रहा था । भगर वहां कांग्रेस की गबर्नेंट थी तो बह्ट दोष मेरे छन दोस्तों पर पड़ता है। . . . (ब्यक्रान) . . . 648 बार वहां गोली चली, भ्रगर भापने नहीं चलायी, तो इन दोस्तों ने कलाई होगी।

SHRI K. LAKKAPPA: Twisting is not allowed.

MR. SPEAKEER: If your idea is not to have a debate......
(Interruptions)
घी बरण लिह : इस तरह से बहूस नहीं हो सकती है-हार बात में गुस्सा 1 भर्यक्ष महोष्यय, हमने भव तक यह्ट सुना था कि जब भ्रादमी का केस कमजोर होता है तो बहुत गुस्सा भाता है ।

SHRI C. K. CHANDRAPPAN (Cannanore): You have proved that.

धी षरण निल्ट : इस बांत को छोड़िये। मैं भ्रापके जरिये माननीय दोस्तों को बतलाना चाहता हृं-इतना गुस्सा करेंगे तो भ्राप लोगों की तन्दुकुस्ती खराब हो जायगी। मेरी समझ्न में नहीं क्रा रहा है कि इतना गुस्सा कयों वैदा हो रहा है ।

श्री गोबिन्दन नायर साहब ने एक बात कही कि धरणसिहह "डेविल श्राफ दि पीस" है। सब जगह इसका नाम है

SHRI BIJU PATNAIK: It was 'villain of the piece'.

धी चर्ज सित्रिः "बिलेन श्राफ दि पीस' कहा होगा । पता नहीं विलेन बड़ा होंता है या डेविल, लेकिन उन्होंने एक फिकरे में कह्रा या-यह उनका शिष्टाचार है--ंविल कहा हो या विलेन-मैं समझता हें इससे ज्यादा बुरे मायने महीं होंगे, लेकिन भगर बुरें मायनें मी है

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: I never said that....(Interruptions)

घी करण fिंत्ह : अभी तो याप हंस रहे थे, भं क्या हो गया ।

SHRI SAUGATA ROY: There is the language difficulty. Mr. Charan Singh is misinterpreting it. Though some people may call him so, it does not mean that he is a villain.

बी बर्न स्तह : मेरे मिक्न ने यद्ह कहा कि अनता गवर्नमेंट से बक तक ये चरण सिस्द निकस नहीं जायेंगे, त्य तक हमारे देश में घांति नहीं होगी लेकिन हमारे उत्तर भारत में एक फहावत है "कीवे के कोसने से मबेरी मरता नही है"।

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, is the comparison with a crow parliamentary?

MR. SPEAKER: Let us not crow here.

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, it is unparliamentary. He cannot accuse people.... (Interruptions)

घी बरण निस्ट : विलेन कह़ना ध्यपार्लियामेंटरी नहीं है लेकिन कोवा फहना भनपर्लियाटेटरी है। खैर इसको छोड़िये।

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR: I did not say that.

भी चरण संसह : म्राज देश में शान्ति च्यवस्था मच्छी नहीं है, मैं हसको तमलीम करता हूं लेकिन हतनी चिन्ताजनक भी नहीं है जितनी कि चित्रित की गई है। इधर महीने मर से बेशक कई घटनाएं हो गई ई जैसे कि पंजाब में, हैबराबाद में, तमिलनाड़ु में श्रौर कलकत्ता में रायटसं बिलिडंग में ग्रार्रमण हुमा है घर पंत नगर की घटना हई है घौर बिहार में भी घटनाएं हुई हैं ।

घी सौगत राय : भौर बेलाडिला में भी ।

बी छरण सित् : में भपने दोस्तों से कहता हं कि गलती करनें का मुक्षे भी हक है, मेरी गलती को बर्एत कीजिए। मैं थोड़े में उधाब देना चाहता हूं घौर भापका ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

मैं यह् धर्ज कर रहा था कि बिहारार में छुषा, गुजरात में हुभा होगगा, मुमे मालूम नहीं लेकिन मैंने जो पांच, छ: प्रदेय बसलाए हैं, उनमें महीने भर के घ्रन्दर कुछ्ठ गम्मीर

बटनाएं हो गई हैं, जितसे सारा वेश यह ऩतीजा निकाल रह्रा है कि हहुत एलामिग सिख्युएगन हो गई हैं। नहीं, ऐसी बात नह्टीं हैं। यह्ट हो सकता है कि जस्स अ्यक्ति एक लिबिंग घ्रार्गेनिज्म है, यह्ह देश, यह्ट संसाइृटी है हमारी कौम की एक लिखिंग घार्गेनिज्म है भौर यह जो मेन्टल एवेरेशन है, यह. थोड़ी देर के लिए है कि छतने काइम बढ़ गये हैं घौर यद्ट चीज बहुत विनों तक एन्ड्डयोर की जायेगी ऐसी बात नहीं है । मै इस सिलसिले में निराआावादी नहीं हूं । घ्रब इन्होंने जो बतलाया है, उसके लिए मैं कुछ यांकड़े दूंगा । देहली की बाबत मेंने पहले ही तसलीम कर लिया था कि देहली में कुछ ज्यावा ही काइम्स बढ़े हैं। मैंने देहली की बाबत घ्रांकड़े दिंय थे, 1977 में पहले सालों की घ्रपेधारा में । मैंत 1974 से का्पेयर किया था उसके मुकाबले में जुर्म कम हुए हैं । ये भांकड़े पुरनने घंक्रे हैं लेकिन इधर जनवरी सें यहां पर कुछ्ध जुर्म बढ़ने शुरह हुए हैं । मैं दिल्ली की बाबत यह बतला रहा हूं घ्रोर इसका एक विशेष का राण है मोर विशेष कारण यह है किं देहली का पुलिस केडर बहृत छोटा है। हम इनका घहीं घोर ट्रान्सफर नहीं कर सकते हैं । पिछले कुछ दिनों में 59 इंस्पे बर्यर्स प्रiंर सबइन्सपेक्टर्स का ससपेंशन हों चुका है लकिन करप्शन पर जो घ्रसर पड़ना चर्हिए था, घोर एकीशियेन्सी पर जो घ्रसर पड़ना चाहिए था, वह्ह नहीं पड़ा । जब एक भादमी को 300 मील दूर भेज दिया जाता है या 250 मील दूर भेज दिया जाता है घोर बहु प्रपने घापको नये हालात में पाता है, तो वह कुछ चेसन हां जता है । श्रौर कुछ उसकी कमियां प्रोर खरतीवयां दूर होने की उम्मीद होती । लेकान वुलिस वालों की करप्शन का एक तो हं सं: बड़ा कारण यह्ह होता है कि उनकी कराशन का पता लगाना मुपिलक होता है। क्योंकि कोई उाकु वेंटरी चीष नहीं होती है। पोस्ट एण्ड टैसिम्राफ है, ट्रेड है, घंख्स्टी है घौग जितने

## [倹 चरण सिए]

मह्कमें हैं उनके बारे में कागजात से उाफुमेंट्स चिट्ठी-पल्ली से साबित हो जाता है कि उन्होंने करप्शन किया है लेकिन पुलिस बालों का करप्भन डाकुमेंटरी नहीं होता है जबानी होता है उसको साबित करना मुशिकल होता है । ₹सका सब सं बड़ा इलाज यही है कि इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर को $ง$ सकी सराजडिंग से दूर कहीं भेज दिया जाए लेफिन दिल्ली में यह मुमकिन नहीं है। यहां पर भगर ट्रांसफर किया जाता है तो दिल्ली सं दिल्ली में ही किया जा सकता है, घ्रब हम चाहते हैं कि दिल्ली घ्रोर हरयाणा का केडर एक हो जाए या दिल्ली घौर यू० पी० का एक हो जाए। लेकिन छस में कई कानूनी मुशिकलात हैं जिनको घ्रभी तक हम हल नहीं कर पाये हैं। पहले तो केडर श्राप भयारिटी एक होना चन्टिए । हम ने भगर किसी इंस्पेक्टर या सब हंस्पेकटर को हर्याणा में भ्रम्बाला भेजना है तो पहले तो ७स से पूछना होगा जिसको गवर्नमेंट ध्रपोइंट करे । क्रगर ह्म किसीी गलत धादमी को यहां से भेज रहे हैं तो बदले में भी व हम को गलत भादमी ही देंगे । फिर इसके क्रालावा पोलिटिकल भ्रयाग्टिटी भी एक होनी चाहिए। इस तरह से यह् मसला हल नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में में पहले भी कई दफा चर्चा कर चुका हूं। घाज फिर मूने कहा भब हमारे जो दिल्ली के लेफ्टीमेंट गवर्नर हैं जनका दो सफे का एक परःनलल लेटर मेरे पास झाया है। जस में उन्होंने फिर जोर दिया है कि इसका हमें कोई हल निकालना है। हम हस पर फिर विचार करेंगे । श्रगर हमारे माननीय मिन्न भी इस बारे में कोई सुक्माव दे सकें तो मुझे खुशी होगी।

दूसरी बात पुलिस कमिभ्नर की है । इस के बारे में शावद मैंने पहलन मी श्रर्ज fक्का था । हमारे देश में काठ बढ़े-बड़े नगर हैं जिनको मेट्रोपोलिटन सिटोज कहलते हैं मोर जिनकी एक-एक मीलियन से ज्यादा कावादी

है। इ इग गें से केषल बो महर ऐसे रह गये हैं कहा पर कि पुलिस कमिस्नर नहंती है, बोम्मे, मद्रास, कलकंता, में बहुत दिवों से भंग्रडों के जमाने से ही हैं। उस के बाद पूना, घहमदाबाद, नागपुर, नेंगलोर धीर हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर हुए। हमारे यहां कानपुर में पुलिस कमिश्नर नहीं है। वूसरी बात यह है कि जहां पुलिस कमिस्नर भब हैं, वहां केडर का सवाल नहीं है। बोम्बे घहर का केड्र महाराष्ट्र का केडर है, नागपुर का केडर मी महा़ाष्ट्र स्टेट का केडर है। दिल्ली में काइम्स को कंट्रोल करनें में जो सब से बड़ी प्रोस्लम सामनें था रही है वही यही घ्रा रही है कि दिललीं का छोटा-सा के हर है। दिल्ली के लिए घभी तक हम पुलिस कमिश्नर तक का इंतजाम नहीं कर पाये हैं । मुक्ष को यह इम्प्रेशन दिया गया था कि रूल्स बगेरह : बदलनें के बाद दूसरे भ्रक्ट्बर से विल्ली में पुलिस कनमझनर का सिस्टम नाफिसं विया जा रंव ता है, लिहाजा उस वक्त मैने इस का एलान कर दिया। बाद में ला उउपार्टेंट नें बताया कि कापको पूरा कानून बनाना पड़ेगा भौर एक लग्बा कानून बनाना पड़ेगा। भब रुल्स के मृताईिक इस बिल को राय के लिए दिटलों मेट्रेपं लिलन कांकिल के पास भी भेजना था। हालांकि हम उस की राय सें बांजड नहीं है, पांबनद नहीं हैं लेकि.न फिर भी उस के पास भेजना जर्री है । पांच महीने हो चृके है, कई रिमाइण्डसं के बाद भी न्होंने फपनी राय हमारे पास नहीं भेजी हैं ।

तीसरी बात हस सिलसिले में मैं यह भर्ज्ञ करना पाहता हूं कि दिव्ली में जो काइए Рस होते हैं उनकी मुस्ष मी उतनी ही fिता है जितनी कि मेरे माननीय मिन्नों को है। लेकि.न सभी तक इसका कोई इलाज निक्ल नहीं पा रहा है। इस सिलसिले में मैं घह मी बतलाना चाहता हूं कि दुनिया में जितने बड़े-बड़े महर हैं, उनमें जितने काइग्म होते हैं उनकी भपेषा विश्डी में काइ्रम कम हैं, धपरने हिद्युस्सान

के सब घाहरों से विल्ली में ज्यादा हैं भव भगर में कम भौर ज्यादां बतलाता हूं तो भाप समतते हैं कि मुझे इस बात से तसल्ली है। (उस्याता)
SHRI K. P. UNNIKRISHNAN (Badagara): Our allegation is that crime has gone up since you became Home Minister. Reply to that charge. Now you are talking about New York and London.

भी षरण सलह्ह : भ्रापका चार्ज गलत है। मैं ईमानदारी में क्रापको बतला रहा हूं । यह बात सही है कि दिल्ली में काइन्स 1974 के मुकाबले में 1977 में कम हुए हैं। बावजूद इस बात के में यह महबूस करता हूं कि स्थिति प्रच्छी होनी चाहिए। मिंने जो लेटेस्ट फिगर्स प्रापको दी हैं उनसे मुमे लगता है कि काइम बड़ा है। इसके कारण मैंने भ्रापको बताये हैं। ये कारण क्रापकी गवर्ननेंट के पैदा

SHRI K. P. UNNIKRISHNAN: Go and ask the people in the streets.

भी घरण सिह : देखिये, में चाहता हं कि ्र्राप मेरी बात शांति से चुपचाप सुने । क्या में घ्रजने दोस्तों से वह दरख्वास्त कर सकता हूं कि मुले भी क्रुनी बतत कहने का हक है घ्रीर घ्राप पर उसको सुनओे की जिस्मेदारी है ? गुस्सा न करें भौर बीचं में दखल न दें। भ्राप बोले तो मैंने बीच में दख्बल नहीं दिया। भ्रली दफा श्रोर मोका मिलेगा फिर पौर जनता पार्टी को गाली दे सेंगें। जो म्रापने कहा है उसका में जवाब दे रहा हूं। बोज भापने बो दिए हैं, उसको काटने में देर लगेगी। भाप जरा इन फिगर्ष को सुनें ।

1970 में जितने वायोलेंस के केसिस हुए उनमें स्टुछेंट्स के 48 परसेंट पे । उसके बाद 32 परसेंट। उसके बाद किर 40 परसेंट। उसके बाद 30 परसेंट। उसके बाद 20 परसेंट। उसके बाद 19 परसेंट पौर 1976 में 43.5 परसेंट घोर 1977 में 15 परसेंट । बह


मैं कहना चाहता हूं कि सं्जी बात कऱुवी लगती है। लेकिन फिर मी घान्ति से सुनें।

भी घंसंत जाडे : हैं सुल हो रहा हूं पंक्रह्र परसेंट की बात को सुन कर। (च्वसात्ता)

सी चरल fहह : इस तरह से बहस महीं हो सकती है।

भंन छेज्त लास्टस ट्राइ्रक्स के कारण किसी साल में कितने हुए थब भाप ये भाकड़े सें। इससे मालूम हो जाएगा कि छंडस्ट्रियल स्ट्राइष्स सन् 1977 में ज्यादा हुई है या पहले साल में ज्यादा हुई हैं। ये उन्हीं ऐजेंसीज के भेजे हुए घांकड़े हैं जो भापके जमाने में कायम थी। 1970 में 20.56 निलियन, 1971 में 16 मिलियन, 1972 में 20.5 मिलियन, 1973 में 20.63 मिलियन, 1974 में 40.26 मिलियन, 1975 के फस्ट्ट हाफ में 17.09 मिलियन, सैंकि हाफ में 4.81 मिलियन, जिसका मतलब हुध्रा 21 मिलियन मौर 1976 में 12.75 मिलियन, जब कि सारा साल भापकी एमरजेंसी रही भोर स्ट्रादक कर ही नहीं सकते थे। तब मी बारह लाख मंनडेज हुए । 1977 में 21 लाख । पह कहना कि चारों तरफ बदभमनी है चंरों तरफ स्ट्राइक्स हो रही हैं, कहां तक जायज हैं । (ख्यधान)

भी सौगत राष : स्ट्राइक धौर लाक आ्राउट में फर्क करें । प्रलग भलग करके बताएं।

धी चरण नित्ट : मैं भपने मिब्न को कहना चाहता हूं कि मैं उनके घर था जाउंगा तब वह मेरी मदद करें । भ्रब गुस्सा न करें, गान्ति से सुनें ।

एक्षुमली ह़़तालों की तादाद को ध्राप लें। 1974 में 1105,1975 में 229 । अबकि 1976 में लेबर का गसा षोंट रबा था तब 244,1977 में 823 । 1974 में 1105 भ्रीर 1977 में 8231 ये स्ट्राषस्स हैं

## [श्री चरण सिस]

(nmarm) पष्ञा कम्बुनल वायलेंस को लीजिये, घायद मोहम्मद झफ़ी कुरेशी साह्व ने किक्र किया था कि हिन्द्र भुसलमानों के बंगे बहता बढ़ रहें हैं। पष्ट यह बंगे ऐसी कीज्यह है कि जय घावमी का मर्रेर होता है, जायदाद नष्ट होती है तो न छिपाया जा सकता है पौर न बक़ाया जा सकता है। 1974 में नम्बर धाफ़ कम्पुनल इन्नीडัँस.
(
भाप बंठिये, भाप से तो में तहजीब की उम्मीद करता हूं। भाप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। मेरा साइज गिनवा रहे बे, भब मेरी बारी धायी है दिल पर हाथ रब कर सुनो न बात को। 1974 में नम्बर भाफ़ कम्युनल इंसीडेंटस 24811975 में 206, जबकि हर अ्रादमी के गले पर भापका हाप रखा हुप्रा था । 1977 में 188 , मरने बालों की तादाद 1974 में 87 और 1977 में 36 , जब कि ध्राबादी बढ़ गई थी।
 के घांकड़े हैं ?

धी चरण निहह : जी, भांकड़े मैने भपने बर में बनाये हैं।

तो घष्यक्न महोदय, में फिर दोहराना चाहता है, मैं भपने दोस्तो से हाथ जोड़ कर दर्बास्त करता हूं कि मेरी बत्र ध्यान से सुनें, धोर ध्रगर मैंने थोड़ा सा विनोद कर सिया तो बृरा नहीं मानना चर्वहिये। में मानता हू, मेरे साथी मानते हैं कि प्राज महीने भर से जो यह पोजीयन त्वेकप हुई है यह भ्रण्छी नहीं है। । यह हमारे लिये चिन्ता का विषय है। लेकिन इससे कोई यह नतीजा निकास लेना धोर जनरलाइज कर देना कि देश भर में भाग लग गई है भौर माग बढ़ी जायनी, ऐसा मेरा ध्याल नहीं है। जैसा जैंते कहा कि वह मॅटल ऐबरेखन है टेम्पोरेती।


घाप हसमें मैतान बाला नरीजा निकाल सीजिये, में वेषता बाला निकाल रहा हं ।

पष्य यह जो कारन है हैं पस क्ष तो यह या कि ध्रगर विद्धार में काइस हो गया तो में सीषा जिम्मेषार क्योंकि अनता पाटी की एल्ड स्टेट में हो गया। यू० पी० में हो जाये तो पोर फहीं पर हो गया तो भी में जिम्मेद्वर, होविल भा़क़ दी पीस, विलेन घाफ़ ती वीस . . .
(ब्यक्षाना)
भी हौगत राय : भापके चीक़ मिनिस्टरं वहां हैं।

यी चरण लिंह : मेरे चीफ़ मिनिस्टर तो डा० चेक्षा रेड्डी भी हैं, एम० जी० भार० भी हैं प्रोर ज्योतिम्मय बसु भी हैं। सारे हैं। ज्योतिर्मंय बसु नहीं, बल्कि ज्योति बसु ।

थी सौगत राप : बुढ़ापे में नाम भी भूल जाते हैं ।

थी चरज सिह : लेकिन जवानों से मेरी याबदाश्त बहुत प्रच्छी है।

पेजाब, प्रन्ध प्रदेश, तामिलनाडु, बेस्ट बंगाल, यू० पी०, बिहार घायद कर्गाटक में भी प्रभी कुछ हुमा। उसका भी में जिन्मेदार। .... (घ्पबघाल)

भर्पष्ल कहोर्य : रात को ब्याना नहीं मिलता है।

भी परण नितह : मुध्यक्ष महोदय, जो हिन्दुस्तान के होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी उसकी पार्टी करा रासित प्रदेशों में है, वही हूसरी पार्टयों से शासित प्रदेशों में की है । उसमें कोई पन्तर नहीं पड़ता। मैं जो बार-बार कहता था मेरी जिम्मेवारी नहीं हैं तो उसका मतलब यद्ह था कि मेरी उायरेष्ट जिन्मेदारी नहीं हैं। भौर मौरस जिम्मेषारी से न्द्टल गबर्रेंेंट, गबर्रमेंट का एक मेम्बर होने के नाते प्राप मेरी मौरल जिम्मेबती कुछ करार वे सकते हैं। बाकी हैबराबाय में जो हुपा, या तमिलनाड में जो हुभा, भौर के समक्षता हूं कि धाप सब की जकर हो ...

[^0]यी क्स लित्टा : कोई कह सकता है मेरी जिञ्मेबरी है ? मेरा इसीका लिया जाय ? नहीं 1 लेकिन फिर भी है तामाम षोस्तों को तसल्सी हो जाये थौर में भपनी कांशियेंस के लिये भी कहता हूं कि मेरी पौर मेरे साष्यों की, केन्क्रीय सरकार जिन पाबसियों के हाष में हैं, उमकी जिम्मेबारी बनिस्बत मेरे उन बोस्तों के ज्यादा है, यद्ह में मानता हं । सबाल यह उठता है कि इस मसले को केसे हल किया जाये। में कोरिश्र कहंगा कि मे भांति से बात कसं-कोई गर्मी की बात नहीं है, लेकिन मैं बाहूंगा कि मानतीय सबस्य इस बारे में विचार करें, भौर भ्रगर वह कोई सालूपान, कोई समाषान, बता सकें, तो पुक्षे बुमी होगी ।

डेमोकेसी तो रलल प्राफ़ ला हैं। वहह कानून पर भाष्रित है, किसी के पर्सनल व्विम या एक भादमी की 今िजायर पर नहीं । वह कानून से बाधित है। कानून से ही डेमोकेसी चलती है। कानून का भाबजर्वेन्स, उस पर भमल, जलरी है। पौर बह हमारे देश के लिए भ्रोर भी जलूरी है-सीसे वह सभी देशों के लिए करीब करीब बराबर जरूरी है- व्योंकि भगर देश का विकास करना है, कोई इकानोमिक डेवेल $प$ मेंट करना है, तो देयर चुछ बि कीस धूपाउड कि कन्ट्री-सारे देश में ध्रमन होना कारिए। भमन के लिए बहरी हैं कि कानून पर भमल हो। क्रव ला पर घमल होगा, तब पार्ठर कायम होणा। यह्ह बड़ा भचछा घाल्य है : ला एंड पार्रर। बे दोनों एक हूसरे पर भाष्रित हैं। ला पर पमल नहीं हो सकता है, भ्रगर शान्ति नहीं होगी, भार्रंर कायम नहीं होगा। बोनों एक हूसरे पर भाभित हैं। लिहाजा जो भी हम ने फानून बनाया है, उस की हम को रेसपेष्ट करनी थाहए ।

स्वर्गीय लीठर, सरखार पटेल, की बमात एक छोटी सी बायोष्राफी-या गासिबन चाटोबयोलाफी-सिती गई है। का़की बत़ी

उम्र में वह बैरिस्टरी का इम्माहान पास करने के लिए लन्द्बन, या इललैड के किजी पौर पहर में मये । उनहींने वहां घा कर किज्ञा कि मुत्रे फिडने की को बत्त सब से मचकी लगी, वह यद कि हर एक थाबनी यह समसता है कि औस फानून मुणस्सम होकर, एक ीीषर सम कर, उस के लिए बढ़ा हो । हर एफ धापमी भपनी लाइक़ में. हर वक्त कानून की प्रेजेन्स को महडूस करता है। कोई भाब्मी कानून तोड़ने की बात नहीं सोषता है। हमारे यहां बराबर कानून लोढ़ने के लिए प्रीष एनजायन, किया जाता है ।

Shri K. P. UNNIKRISHNAN: What did you say in U.P. Assembly in 1974?

थी चरण लिह : मैंने भपने भाप को एक्येप्शन नहीं किया था। मैंने कहा हैं कि हमारे यहां सब पालीटिकल पार्टियां उस के लिए बराबर बोषी हैं। हमारी पाटीं, बी० के० ठी०, के इलैक्यान मिनिफ़स्टो में क्या लिब्बा है, उस को छोड़ दीजिए।

हमारे यहां लगभग सभी पोलीटिकल पाटींज्ञान न्र्रिशयोक्ति, एत्येजेरेशन, से काम लिया है केबल वोट को दृष्टि में रबकर, भोर बे बातें कहीं हैं, जिन पर पगर वे बरसरेइक्तबार हो आयें, वे भमल न कर सकें। रूलंग पाटीं की नुक्ता-बीनी करना राष्टट है भापोषीशन का । लेकिन उस के साषसाथ रेसपांसीबिलिटी मीर पार्बलिगेषन भी है हर मापोडीयान लीउर की कि वह उतनी ही बात कहे, कि प्रगर पगले साल, या धगले रोज उसके साप में पाबर प्रा जाये, जितनी वह दूरी कर सकता हो।

हमारी गुक्ता-बीनी, वर्वल मौर रिटन किनिसिज्म भौर हमारे एवशन्ब ऐते रहे है, हमने ते काम किये हैं कि एक fिसरेस्पेष्ट फ़ार ला एंः एथारिटी का एटभासिकपषकानून के प्रति धनाबर घोर घभाल्वा का बाताबरण क्षायम हो गया।

## [भी र्रण लंस्य]

पगर माननीय सबस्म बुरा न मानेंमुने भास्टन साहष फोर स्टीकन साएक्य से उर है-, तो जो भूतपूर्व प्रधान मंबी हैं, वह चाह कमीशन के मुताल्लिक ष्या बाते कहती हैं, या कचहरी में जब उन के साहबकादे जाते हैं, तो वहां क्या हवा वैदा होती है ? भमी परसों शाभ को में लबनक से वापस भाया एक साहब ने फ़ौरन क्षा कर मुले क्षातर दी कि जब कबहरी में फ़ला साहब गये थे, तो सैकड़ों लोग हुल्लङ, घाउर्टिग, करने वाले वहां मोजूद ये, कचहरो को भपना काम बन्द करना पड़ा। दे पके़-लिब्बे भोर जिम्मेदार लोग ये, जो कस तक बरसरे-द्शक्तदार थे, धौर कल बरसरेइक्रदार होने का जिन का स्वप्न है। जिस तरीके से पाएह कमीशन के सामने जाते हैं संजय साह्ट्य, या छन्विरा जी जाती हुंमुफे नाम लेना पड़ रहा है- पौर जो शब्द, भोर जो तरीका, मोर जो भवहेलना उम की होती है, .... (उपषाल)
SHRI VASANT SATHE:**
MR. SPEAKER: You cannot say that. I am not allowing that. Expunge it.
SHRI VASANT SATHE: Dr. Raj Narain has said that.... (Interruptions).@@
MR. SPEAKER: Whoever might have done it in the past, I am not going to allow it.

Do not record anything.
(Interruptions)@@
SHRI VASANT SATHE: What is judicial about it? This has been said before.

SHRI RAJ NARAIN rose
MR. SPEAKER: I have not allowed him, I am not going to allow you. Do not record anything.

> (Interruptions)@@

SHRI SAMAR GUBA: On a point of order. The observation that has been made....

MR. SPEAKIRR: I have expunged it.

SHRI SAMAR GUHA: You have entered into a dialogue with him. It is not a question of expunction only. Everybody in this House has heard what he has observed. That is. not only a denial or not only repidiation of the whole moral basis of judiciary.... (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have expunged. it; what more do you want? Do not record this.

## (Interruptions)@@

SHRI SAMAR GUHA: He should apologise to the House; he cannot get away like this. You have entered into a dialogue with him.... (Interruptions) Everybody in this House has heard what he observed. He has challenged the integrity and honesty of the judge who has been appointed by the Government and with the approval of this Parliament. He cannot get away with this observation. Everybody in this House has heard what he observed. This is a very serious thing. Just expunction will not do; you have to take notice of it and take proper measures. In your cooler moments, kindly consider this matter and see what the provision is there and then you have to take thedecision against the member who is indulging not only in vitiating, but violating all the norms. This cannot be tolerated. We are not going to tolerate. Fither the Parliamentary democracy will remain.... (Interruptions)

I beseech you; you nave heard and the whole House has heard what he

[^1]obmerved. Mifere expunction will not do. You have to take concrete steps for this.

MR. SPEAKER: I have expunged it; I am not going to do anything more.

SHRI SAMAR GUHA: On a point of order.... (Interruptions)
MR. SPEAKER: What in the rule that is broken?

SHRI SAMAR GUHA: I submit that if you had kept silent and the whole House did not hear....

MR. SPEAKER: You have mentioned this; I have heard you.

SHRI SAMAR GUHA: This is not a simple thing. If you allow this, there will be doom; the fate of this Parliament will be sealed. One or two aberrations in the use of a word, you can expunge. The man goes on repeating a thing. The whole.House hears it. You entered into dialogue with him.

MR. SPEAKER: I have not entered into dialogue with him.

SHRI SAMAR GUHA: Even then he repeated.

MR. SPEAKER: I have heard you a number of times. You cannot monopolise the floor of the House.

SHRI SAMAR GUHA: You have to take proper measures. I do not say what measures.

MR. SPEAKER: I am not going to be dictated by anybody.

SHRI SAMAR GUHA: I want to draw your attention.
MR. SPEAKER: You have done that.

## (Interruptions)

SHRI SAMAR GUHA: I want to tell all and to you also what he has uttered. You pass off in a way (Inter-
ruptions)....just for expunging theword. That would be a dangerous thing and it will set the process of: chain reaction.

MR. SPEAKRR: You stop recording.
(Interruptions)**
SHRI RAM DHAN: I am on a point of order.

MR. SPEAKER: What is your point. of order?

घी रामसल : ध्रध्यक्ष महोषय, मेरा प्याइंट घाफ घार्गर हैं। जिस तरक्ष से भ्रीमती दन्दिरा गांखी बाहर बिहेव कर रही है उसी तरह्ध से साठे साह्ठब यहां पर मन्दर बिश्रेब कर रहे है । भाप केबल एक्सपंज कर हें. .

MR. SPEAKER: Home Minister is: replying to that.

थी रामधन : उससे कुछ बनने बाला नहीं है । घगर सते साहूब ने कोई हेरोगेटरी लंग्बेज हस्तेमाल की हैं तो उन्हें हाउस से भाफी मांगनी चाहिए क्योंकि वह छाउस की प्रापर्टी हो जाती है ।

घी चरण निंत्ट : मध्यक्ष महोवय, मुझ्भे भफसोस है....

घी हीरा लाल पख्यारी : नहीं साद्धब, नहीं। वहु तो ह्वाउस की प्रापर्टी है । (चपघान)

MR. SPEAKER: Mr. Patwarl; please sit down. The Home Minister is on his legs.

बी तीरा लाल पहतारी : नहीं साहब, नहीं 1

## (Interruptions)

MR. SPEAKERR: The House ham its own method. I know you are short. You need not jump up every time. Pleame hear me.

[^2]
## [Mr. Speaker]

The House has its own powern. But I am not going to use any power to send out any man. I would get out of the House rather than send out a Member, I want to make that thing certain.

SHRI SAMAR GUHA: I have not suggested that you send him out.
(Interruptions)
SHRI SAMAR GUHA: I have only made a submission to you.

MR. SPEAKER: Mr. Guha for how many times are you getting up? There is no end to this.
(Interruptions)
SHRI SAMAR GUHA: I have never uttered a word that you should name him. What I have said-you have to examine the gravity of the parliamentary offence that has been committed by my friend and take cognisance, if necessary.... (Interruptions)

MR. SPEAKER: I have heard you.
SHRI SAMAR GUHA: The matter is not so simple.

MR. SPEAKER: You have got up three times, (Interruptions) I have heard you. There should definitely be an end to every talk. I am not going to hear you any more.

SHRI SAMAR GUHA: The matter is not so simple. (Interruptions)
Next day, he will get away with all this thing-all this kind of accusations and abuses. Will you allow this? (Interruptions)
SHRI SAMAR GUHA: Today Justice Shah is not here. He has guts and courage to say this. Tomorrow he will say it against any Minister, the Government and other friends. Will you allow him?

MR. SPEAKER: I never allowed it.
I expunged it. Please hear me.
SHRI SAMAR GUHA: Expunction
Is the most simple thing.
MR. SPEAKER: I have also a right to speak. You have got your
methods. You move it if you went. Why do you put the responsibility on me?

SHRI SAMAR GUHA: Have I no right to submit to you?

MR. SPEAKER: There must be a limit for submission.
(Interruptions)
MR. SPEAKER: You may have a motion. Why do you put the responsibility on the Speaker? If you have got the courage, you move the motion.

SHRI SAMAR GUHA: Sir, I did not expect this from you. I have not challenged your authority. This Rule Book gives us the right. I was only making a submission to you because you are the custodian of the right, the privilege, the dignity and honour of the House. What I am trying to submit to you is, if this kind of a thing is allowed to continue, in future, a situation may arise when it will be impossible for you to function in the House, impossible for you to continue in the House. That is my submission to you.

## (Interruptions)

MR. SPEAKER: Mr. Home Minister, please go on.

श्वी चरण सित् : घर्यक्ष महोदय, में यहु कह रहा था कि जहुां समाज में या किसी देश विशेष में बड़े-बड़े लोग ह्स तरक्ष से भ्रमल करें, जिससे कि जनता की मास्था घदालतों के प्रति कम होती हो, कमजोर होती हो, तो वां होमोकेसी या जनतन्क्र कामयाब नहीं होगा ।

म्वज्यद्न कहोषय: में हृ बात को मानता हुं कि किसी राष्ट्रीय उद्छेक्य की पूरित के लिये घाप कभी किसी कानून को तोड़ना जरुरी समर्षें तो उस की कीमत देने के लिये भी तैयार होना कादिये। महात्मा जी ने सिखलाया था-राष्ट्र के fित को दृष्टि में रब्र कर कणी किसी कानून को मोरल-भाउष्ट्स पर

तोड़ने की घावश्यकता हो सकती है। सन्याप्रत्र का मतलब पही था, लेकिन साष ही उस के लिये संखा भुगतने को भी तैयार रहते थे । लेकिन यह्दा हुमारे राष्ट्रीय उह्दे एय नहीं है, भपनी पार्टी का उद्देश्य हैं या बहुत से लोगों के सामने केवस भपनी पर्समल पाधुलेरिटी का उद्देख्य है 1 मैं जनना चाहता हुं--माननीय साठे, जो छतने नाराजा रहते है घौर नाराजगी से ही क्षूसरी तरफ देख्रना चाहते है-म्राप की माननीया लीडर हैंद्राबाद न जा कर पंतनगर क्यों गई ? क्या उस का मतलब यही था कि जो कोयला सुलग रह्हा था घ्रोर टण्डा होने जा रह्टा था, उस को फिर से सुलगाने गई थीं ? उन को नहीं जाना चाह्दिये $1 . \ldots$

बी बसंत साठे: चुख़ी जनता को देखने के लिये गई थीं ।. . (ब्यबधान)

धी चरण सिस : घंध्यक्ष महोदय, यह्ह एलोगे मन कहां तक सही हैं कि एक भादमी को हतनना पीटा गया कि बाहुर श्रा कर मर गया। एक देवी को छतना पीटा गया कि वहीं मर गई । ऐसा मखबारों में पढ़ा है, हो सकता हैं कि गलत हो । मैं बड़े भ्रदब से भर्ज करूंगा-छधर के दोस्तों से घौर उधर के दोस्तों से-कि ला-एण्ड-मार्डर को पार्टीजन ईशू न बनाया जाय, वरना हममारे घहां fिसा भड़केगी । जब पुलिस सखती करती हैं तो बराबर यह क्रिटिसिज्म होता हैं कि घ्रन्याय हो गया घ्रौर भ्रगर पोलिटिकस पारींज के लीडरों के बौंफ की वजह से चोढ़ा सा शान्त्ति से काम लेते है श्रोर ध्रगर मोके पर ममल नहीं किया तो नाकाबिस कहलाते है, भगर जरूरत से ज्यादा फोर्स छस्तेमाल हो गई तब भी गिलटी है, भ्रगर कम हो गही तब भी गिलटी है 1 उस वक्त मोके के एसटीमेट करने का सबास ह्रोता है...

AN HON. MEMBER: Is it infallble?
 विल हैं, 凶ो पुलिस भाफिक्षर्ज है, उन के साब जो स्टेटस के होम मिनिस्टर्ज है- के फालिfिल भादमी है। सिचुएशन को पूरी तर हैं से घ्रसेस कर लेना घोर उतनी ही कोस इस्तेमाल करना जितनी भ्रावश्यक है-यह़ हुमेशा हो नहीं पाता है ।

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Who is responsible? You are responsiblefor this. You created a situation like that. That will not help us. Don't do that....

धी चरण निंह : भ्राप मेरी बात सुनिये । इस में चिल्लाने की क्या बात है । मैंमे दरख्वासत की है कि मेरी बात शान्ति से सुनिये, बीच में नहीं बोलिये । में किसी के बीच में नहीं बोला था. . . . . (घ्यवधान)

MR. SPEAKER: Don't record anything. Nothing will go on record.
(Interruptions)**
MR. SPEAKER : ....Don't record anything excepting the Home Minister.
(Interruptions)**
थी चरण सिस्ट : श्रध्यक्ष मह्कोबय, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था अस भाषण हो रहे थे चाहे कितनी गलत ही बतनें कहीं गई हों। छसलिए मैंने दरक्वास्त की थी. . (द्याप्वाल) . . . लेकिन मैं भाप के जरिये एक बात कहुना चाह्ठता हूं कि भाप लोग जो छंतने नाराज हो कर बातें करते है, उन का कोई फायदा नहीं होता हैं क्योंकि जो कुछ घाप ने कत्टा हैं, वह मैने सुना नहीं। जब सुना नहीं तो फायबा क्या ?
.... (घमघान) ....

```
S07 Law and Order APRIL 20,1978 Situation (M) 508
    MR. SPTHAKER: ...... DOn't re- MR. SPBAKKMR: The Motion is
cord.
            (Interruptions)**
    THE MINISTEER OF STHEHL AND
MINES (SHRI BLJU PATNAIK): Sir,
the time allotted by the House was
upto 8.45 P.M. It is already }9\mathrm{ P.M.
The time is over.
    (Interruptions)
```

MR. SPBAKIKR: The Motion is talked out. The Holuse stands adjourned.... finterruptione) till 11.00 A.M. on Monday.
21.10 hxa

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 24, 1978/Vaisalcha 4, 1900 (Saka).

[^3]
[^0]:    

[^1]:    **Expunged as ordered by the Chair.
    @@Not recorded.

[^2]:    **Not recorded,

[^3]:    - Not recorded.

    GMGIPND-Job III-630 LS-2g-6.78-880.

