MR. SPEAKER : You have made the point.

PROF. SAMAR GUHA : Yet, I have made the point. I will get mome time ,or reply aiso. I will again conclude bv mating an appeal to all the political parties to give up behaving like political vultures or political rats. Only then li will be possje ble for us to tackle the communal and caste problem in our country.

MR. SPEAKER: The House stands adjourned fior lunch till 14.03 hrm

## :3.07 hrm.

The Lok Sabha adjourned fos Lunch till five minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reaslo mbted after Lunch at ton minutes) past Fourceen of the Clock.

## [MR. Spraren in the Chair]

## MOTION RE : SITUATION ARISING OUTOF THE REGENT COMMUNAL RIOTS IN DIFFERENT PARTS OF THE COUNTRY—ontd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon, Members whose substatute notions have been circulated and who decire to move any of them may send slips to the Table within i5 minutes indicating the serial numbers of the substitute motions that they woukd like to move. These aubstitute motions will be treated as moved.

SHRI VASANT SATHE (Akola) : I rise to participate in the discus ion on the musion muved by Shri Samar Guhe on a subject which is at once of a very serious import and importance for the whole coun*ry.

The first and foremost point that I would like to make is that communal riots have been taking place in our country because of the chauvinist attitude of the majority commuaity, brcause one thing that has to be remembered in that communal riots can never fake place in may communityar the instance of a mmallminority. In the pre-independence period it was emid that thi, was done at the instance of the British who used the divide and rule theory asad provoked, but after independence, if the majority community had adoptod a correct appraach towards the minorties, there need not have been any recurrence of communal violence in thip country. In this context, I want to put the blame edquarely at the door of thome who have been preaching Findu chauvinime, Hindu reafitrovad equating nacionaliem with refigion.

The first telt of Fatciem is thin chauvinjem, racial or religious. Hitler cold this prople that they belonged to the Aryan race, which was superior tce all other people und races in the world, and he incticated that fansicicim into theminde of the youns people of Getmany. Similarly, Mu'molini also started the Fancist movement in Itay, which in its very meaning show. political party reprecnting a nationaliat reaction against socialism and communism. This is the meaning of the word "Fascism". It was started in igaz by the people who came to power in Italy, the Fascist Part yo Italy, by violent means, and it died only in 943 with the defeat of Fasci $m$, of Italy and Mussolini. So, the base charnctecistic of Fasci.m is chauviniam. narrew secaron religious fanaticism, which is inculcatrd in the minds ol the people.

The second characteristic is to create a fanatic cadre of people and iogive parm-militar-: training. If you see, the KSS cult was based on the Hindu :ashtiatada fanaticism inculcated in the minds of the people who were caught young.

AN. HON. MEMBER . You havr been a member of that.

SHRI VASANT SATHE . I have told you, before that. That is why I can say widi Knowledge. It is to catch them young in the name ofsport.- thev come and and they are told all those historical storie., enti.cly loadrd in favour of one religion, one community, against other communities, against Gandhi, against Nrhru, against everyone and, then, brain-wash them, make them fanatics with blinkers on.

When such a generation is created, what yen see is Navmans in Nigarh. It i. not that Halasaheb Deoras or Subramaniam Swamy or somebody has to give an order. What has happened in Aligurh is most unfortunate. Do not go by my report. I reproduce here quotations from the report given by an indrpendent body, of Shri Mukundan C. Merion and Shri Sumanta Banerjec who belong to an oryanesation which in headed by Shri Oobind Mukhoty who, during the Emer gency, was a champion of the Jinata Partv. So, no one can make an allegatirn that they are binsed. What do they cay in theirreport? Just read that and come to yoter own conclurions.

On the verv first puge, they say :

- Even after two weeker of the malor eventa we fott that the duturion was ithtit sense. This is becuume the dirtarbstere of October 5) were not and hotated and zpontencous it expretuitom of comanyind hatred among the comanom people, bit
 maretill very mucl there and me' 'momby to be exploited hr the pownd polthth



## This was before October 6.

Then, later on they say in the report how the incident happened in Aligarh. They say :
"We found Bhorey's death was not a s:quel to the fight over a wrestling competition on September 12 at a Mela tive mile; away Srom Aligarh as was reported by the Delhi based national dailies. From talking with across-section of the people in Aligarh, we came to the conclusion that Bhorey's death was a reault of inter-gang fight. Let un recapitulate the events of October 3 when

Bhorey was stabbed".
Further, they say :
"Our tram found from interviewing various sources that communal tensions had bern building up at Aligarh for quite sometime over certain issues. One of the main isjues was the Aligarh Muslim Univer ity (AMT) Bill which was beiore Partiam $n_{1}$ and which sought to reiterate the minority character of the intifution. In fact, among sume of the main figures involved in the communal disturbances of October 5 , there are two well-known Hindu academicians. .."

## I will no: name them.

The Report gors on to may :
"A meeting was held in Auguat this year. said to be presided bv Mr. Shiv Hari Sangal, another erstwhile Jana Sangh leader, and an important Janaia Party member and a lawyer. Speeches were believed to have been delivered at that meeting warning against the passing of the AMU Bill According to those who attended the merting, the apeakers warned that if the Bill was passed. "Aligarh would be made into another Marathwade".

Then, Sir, here is another :
"......the climax of the communal feelines steadily built up ty the erstwhile Fana Sangh meraber and the present RSS reached lits height on October $5^{\prime \prime}$.
"Thin was not a communal riot.... rather a polltical ftenzy with the Aligart Mixtita Uaiversity is the beckground."

## The Report continues :

"We would now like to throw light on apother ctuic of connmunal terition that



during the October 5, riot, we reached the conclusion that the Hindus have been trying to oust the Mualims frem the arca for quite some time. There are hardly ten or fifteen Muslim houses in the Hindu dominated area of Manak Chowk. According to Mr. Kumar Davendra PalSingh, Manat Chowk is a strong RSS beit. Mr. Krishna Kumar Navaman's house is also in the same Mohalla. According to the affected Muslim victims in Manat Chowk area, the RSS elements anked them to leave the houses or face serious consequences'".

Then, Sir, comes this portion of the Report :
"From various sources our team came to know that those who "snatched" the deadbody consisted of people who were earlier detained by the police but were released under pressure, including gherac, by the erstwhile Jana Sangh and RSS men led by Mr. Krishna Kumar Navaman. We, therefore, found the whole episode relating to the "snatching" of dead body as myaterious, sinee such an incident could have happened even in their presence of the atmed PAC and other senior cfficjals particularly when there were tensions since September 12. Also, it is coms mon knowledge that the body oisanyone killed from assault should be su bjected to post-mortem. But in this case, nothing of this sort happered and the body was allowed to be "anatched" away.

## Then the Report says :

"However the only praise for the PAC which we heard in Aligarh came from the Janata Party President Mr. Krishna Kumar "Navaruan". He felt that if the police and the PAC were not there, the lituation could have taken a turn for the worse for the Hindus".

That is what Krishna Kumar had to say.

Then, there is an eye-witnens account about Manak Chowk :
"We visined several houses in Manak Chowk walked along the narrow lapes and by-lanes and talked tothe inhabitants to gether the exact information as to what really happened there on October 5. According to the iahabitante, at least i2 people were killed only in Manak Chowk".
"The firt house we vinited was House No, goy in Ward Mo. rgy two Muilinim, were tithed here, thaned



#### Abstract

[SHRI VASANT SATHE] 43. They were fruit-vendors. We were shown a long spetar (about 5') with which they were pierced to death aud which was Irft by the assailants. The room in which they were killed was ransacked. The womenfolk who witnessed the serne are atill in a daiad atate. The witnesses complained to the public at the Madar (iate Pulice post which is in charge ol this area and situated only $u$ few hundred yardo from the scene along with a list of names of the murderers. One of them is Sarya, son of Aligarh City Janata Party President Mr. Krishna Kumar "Navaman". (Interruptions) "Satya was seen with a gun supervising the muder. But till today, none of those whose names were given to the polire has been arrested. While a few have fled, ot hers are still roaming around the area'.


DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay-North-Kast) : Sir, on a point of order. Rule $35^{2}$ says that a Member. while speaking, shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. There is a judicial inquiry going on in respect of the Aligarh matter. Therefore, he cannot say anything which may have any reflection on that. I would request you Sir, to prevent him from raising this issur.

SHRI VASANT SATHE : The very fact that the discussion was allowed........

MR. DEPUTY.SPEAKER : I de not know what to do because the very fact that the discussion has been allowed is bound to bring out certain things which might be pending in the eourt.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : I agree with you that he can use the word 'Aligarh'. There is no obection to that. My point is, how the whole thing happened, who is responsible, eto., he has no right to mention these. Fe can talk about Aligarh Railway Station and all that.

SHRI VASANT SATHE: Why are you afraid? (Interruptions)
MR. : DEPUTY-SPEAKER : Mr. Sathe, please try to avoid raising matters which may be pending in the court oflaw.

SHRI VASANT SATHE : All right, Sir. I will not name the persons,..

DR.SUBRAMANIAM SWAMY: You caanot raise any question regarding the facts of Aligarh.

SERL VASANT BATHE : No Commimion of Inquiry has been appointed yet. when ere you tallingi (Intermplions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please continue, Mr. Sathe.

SHRI VASANT SATHE : "In the adjoining house No. 303, the owner Sarvari Begum who was a witness to the acene told the team. $\qquad$ ."

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : I am sorry, Sir. He is again mentioningoo..

MR. DEPUTY-SPEAKEK : 1 have asked him to avoid references to cases which are pending in the court of law.
I hope he kerps to it.
SHRI VASANT SATHE: ".....that the body of one victim who was killed by the spear, was cut into tho and flung into the burning pyre. According to her, the RSS elements tried to take posarssion of the Muslim premises in the locality abe ut two weeks back asking them to vacatthe houses or face dire conscquences".

Let us see the role of the PAC. This report was made some time back. The report says that the PAC made indiscricriminate firing against the people who were particularly residing in the Mualim locality. This is the charge.

I will refer to the report of the Minorities Commission. This is what they have tosay. Do not go only by that independent inquiry. This is what is said in the Indien Express of today :
"The Minorities Commistion has found that the Provincial Armed Constabulary (PAC) itself was involved in the recent Aligarh riots. It has demanded its immediate removal from the city".

1 do not want to read the whole report.

Thes there is Mr. Raj Narain's atatement also. (Interruptions)
It is stated further in today'a Indian Express:
"While the Commistion has not mid anything bout the involvement of the RSS, it has pointed out that some members of the local unit of the Janata Party who were aspociated with the RES took part in the riots. The gole of Mr. K. K. Navman. the locol, Jantat leader, hai been particularly mentioned".

This fan not the Gret thme, Nowachas Ifind even Moratithat fiving a cerificate to the Ros thet it is ony a culturt ondint


many inquiries. Take the famous Bhiwandi inquiry where Mr. Juatice Madan was appointed Comminioner. What has he to say in his report? Page a2:
"The behaviour of a rection of Hindu procesionirss, particularly the K.S.S. and the P.S.P. section, was calculated to provole and humiliate the Musilims. Provocative and anti-Muslim slogans were shouted and 'gulal' was thrown in such excess that it annoyed even the police-officers and policemen prevenc there."
Again, what were the slogans shouted ? He has quoted in the report on page 65 . 'Evidence has established that the following slogans were shouted by the processionists:
"(1) 'Gali Galli Me Shor Hai, Sub Musalman Chor Hai'.
(2) "Rashtriya Utsas Mandal Zindabad".

Ravhtriya Utsav Mandal is an RSS body.
(3) "Jo Hamss Takreyega, Woh Mitti Me Mil Jaresa'.
(4) Aala Re Aala Hindu Aala, Gela Re Gela, Landya gola."
(5) "Lande Sare Cher Hai"
(6) "Dr Vyas Zindabad".

Dr. Vyas is an RSS man
(7) Utav Luagi Bajao Pungi."
(8) "Musalman Murdabad".
(9) "Jana Sangh Zindabad".

This is not my report. This is Mi. Maden's report.

> (10) "Sadat Po Findu, Giali Mo Findu, Ither So Hindu, U'ther Se Findu".

(12) "Ftiach Dheramecha Vicay $A \infty$ " and
(13) "PHimun Dherumar Ki 3ap".

What clece is chauvinimen if that is not chatrinimas This is the wornt kind of Chopinium and of Hindu Rachtravad. What greater proof you require of thore whe are giving para military training to the youngmen to make them funatics in this gountry? It in thete people who are gullyy and so long: thin cule gpeavaila 90 minatity will be mie, whether Mustim


Ranhtravad, when you provake the Chaturvarnamram and when you aing the glory of Chaturvarnamaram, even the Harijuns will not be aafe.
'That is why the first and foremost thing, that is necensary is to evolve a national consensus. All partics do not give any credence and do not harbour these tendencies which are a cancer. Any such tendency of chauvinist cuit of narrow fanatic organizations if you tolerate under whatever guise, you are going to have a cancer in the body politic. That is why I say if you want to solva this, there is no use of waxing eloquent about generalities. If you want to uproot communalism from this country, then uproot this cult of chauvinism from the body politic of our nation. This is all I want to submit.

SHRI HARIKESH B/HADUR (Gorakhpur): I beg to move:

That for the original motion, the following be subatituted, namely:-
"This House, having considered the situation arising out of the recent comrnunal riots in different parts of the country, seriously feels that stringent legislation be framed to check these riots and the persons found taking part in communal riots be awarded to years' rigorous imprisonment." (2)

## SHIRI BALDEV SINGH JASROTIA

 (Jammu): I beg to move:That for the original motion, the following be substituted, namely:-
"This House, having considered the situation arising out of the recent communal riots in different parts of the country, feela that all pomeible ways and means inclusive of legislation be adopted to root out anti-national elements and encourage national elements for the safety of the democracy in the country." $\qquad$
DR. RAMII SINGH (Shagalpur): I beg to move:

That for the original motion, the follcw. ing be subutituted, namely:-
"This House having, consudered the situation arising out of the recent communal riote in different perts of the country, dirocts the Government-
(a) to convere a meeting of the National Integration Council after suitably reconstituting it;
(b) to constitute a three men judicial holly to eranime and decide which
[DR. RAMJI SINGH]
orgminationa are commanal pooing danger to national integrity and which deserve to be outlawed;
(c) to strengthen the people's power, peace and amity through Santi Senas as envisaged by Mahatma Gandhi and Loknayak Jayaprakesh Narayan on a permanent basis; and
(d) to publish a White Paper on cosemunal riose in India, their caumes and remedies giving in short the views expressed by difficrent judicial probe bodjes in the past on communt I riots in the country." (6)
SHRI RAJ KRISHNA DAWN (Burdwan): I beg to move:

Tax: for the original motion, the follow1 iag be substituted, namely:-
"This House, having considered the situation arising out of the recent coin nunal riots in different parts of the couatry, seriously feeds that Government take appropriatc and stringent measurces to prevent the political lemders from inciting communal feelings to fulfil their political motives." (7)
SHRIB.C. KAMBLE (Bombay SouthCentral): I beg to move:

That for the original motion, the following be substituted, namely:-
"This House, having considered the situation arising out of the recent comnunal riots in different parts of the country, is most distressed to find that in the matter of protection of minorities, the current measures to enforce law and order have proved to be miserably ineffective and that the social structure of Indian people is becoming more communal than being demiocratic and national and therefore directs the Union Government to bring a suitable leginlation to include the protection of minorities in the Concurrent List of the Constitution and also to provide for Special Minority Protection Potice farce composed of both State Police as well as of Cintral Reserve Polico under the control and command of Home Minmer of Union Government, and also furthier to provide by gradual stages for a Common Civil Code for atl the people of India." (8)

DR. SUBRAMANTAM SWAMY (BOrabay North-East;: I beg to move:
That for the original motion, the following be substimted, namely:-
"This Houne, triving considered the stitustion affilitg out of the recent commumal riots is different paris of
the country, recalls the apirit of brotherhood amoogert all communitien experjenced during the strupgle against the Emergency and while in detectiou and deapite all provocation from authoritarian forces and callo upon the Government to convene a meeting of all reprementative culcural organiserions to devire ways and means to rectapture that apirit of brotherbood ensential for democracy." (14)

SHRI RUDOIPH RODRIGUES (Nominated--Anglo-Indians/: I beg to ut.0ve:

That for the original morion, the following be substituted, namely:-
"This House, having considmed the situation aricing out of the recent communal rints in diffrent parts of the country, strongly frels that thr Government should urgently cvolve the practice of :uo moto placing before Parliamunt a statement on any communal dixturbannce as soon at perssible afier its uccurrence anywhere in the country, impose collective fives on the prople of the areas affected, ensure more than adequate minarity reprcsentation in the police personnel in communal trouble spots, hold officers responsible for law and wder accountahle for communal disturbances in thrir areas, while taking immediate stepu to give the police forces in the country a proper motivational thrust, forthwith ban all provocative communal activities, emanating from any quarter whatsocver, and periodically call together all religious and cultural groups to foster a apirit of oneness in our land." (16)
SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnami): I beg to meve:

That for the original motion, the following be aubstituted, namely:-

[^0]बी दुखिए जस्मर (गोरजपुर): माल्पकर, यह Шहुत ही समननाफ हौर दुभाग्पपूर्ण है कि हमारे बेश के भन्दर सॉव्यदायिक दंबें बहुत तोती के साथ हैदराबाद से लेंकर घरीगढ़ तक हो रहे हैं। यह कहने की भापभ्यकता नहीं है कि जब छ्र देश का विभाजन त्रिटिश साम्राज्यषाह करने पर उतारु था उस समय इस देश के लोगों में घृणा का घातापरण उसने जत्पल किया किसका नतीजा यह हुमा कि जब हमारा दे याज़ार्या हो रहा था उस समय हमारे देश के विभिष भागों में बहुत गम्भीर साम्प्रबायिक दंगे हुए । उन दंगों के कारण हमारे देश में ऐसी शक्तियों को बल मिंला जो घृणा धौर दुर्माषनाभों का वातवःण फेलाती थीं। पिछले अनेक बर्षों मे बराबर इस बात की कोशिश होती रहीं कि सान्र्रदायिक दंग न हों घूण ध्रोर दुर्णाषनाप्रों का जो चाताषरण बनाया गया है, उदे समाप्त किया जाय, लेकिन यह् बड़े खेद की बात है कि भाज भी इस तरह की शक्तियां हमारे देश में काय कर रही हैं, जो साम्प्रदायिक विद्रेष भोर घुणन को कंका रही हैं सरेर सान्त्रदायिक दंगे करा रही है ।
 जाला कानता, क्योंकि उनले इस माननीय सदन के सभस्त सवस्म घषमरत है, होकिक्र एक कुजियूूण बात यह है कि भाज हमाे विधिज बमों में ऐदे लोग जो ताक्तारार है
 करत है, बो माहलारिटी या मयारिटी किति मी कम्यूलिकी के चम्थर होते है 1 इँस सम्बन्ध रें एक चत्रवार लिखता है-
"अलींग्, वर्षाणसी, सम्फस थार
 वंभे भी ताकरापर घौर प्रभाषमाली नोगों के दारा कमतार "स्यों पर किये का रहे


हन कमषोर वर्के के लोजों पर किएये जा बाले हमलों के आवाबर मामलों में राज प्रक्षास्तन द्वारा मस्माबार करने धालों क मदढ करना घोर उन की हिमायत मीर ' समयंत करना उस की पसली सूखत को उषागर करता है घौर निष्पक्षता के उस के दाडे का पर्दाफाम करता है ।"

चाहे . पलीगढ़ का मामला हो या हैदराबद का मामसा हों, हर अगह् यह् बता देबी गई है । हैदराबाद में क्या हुमाइस बात को भाननीय साठे साहां को याद करना काहिये। हैदराबाद में एक घल्पसंड़यक परिकार की महिला के सामने उस के पति की हत्या की गई, उस के साब बलात्कार किया गया-क्यया यह्ह फर्मंनाक घटना नहीं है ? ब्हा पर कौन सी सरकार कारं कर रही है-क्ष का जवाब कोन देगा ? इस तरह की षटना घलीगढ़, हैदराबाद या किसी भी जग्ह पर होती है, तो इस देश के सब राजनीतिक दल, सब राजनीतिक कार्यंकत्ता किम्भेदार हैं 1 हमारे मुलक में धाज जो हालात पदा हुए हैं, हस के लिये किसी एक को जिम्मेदार बतामा हमारे लिये नामुसकिन है, मेरी दृष्टि में हम में से हर एक मेम्बर हस के फिये उतरदायी है । ऐसे लोग जो
 लिये परेशान हैं कि किसी भी तरह से सता फी कुर्सी पर था कर बेठ जायं, बे इस तरह की जयानक भाधनापों को उभार रें हैं। . . .


बी जलंत साह : हु में राज नारायण फी हैं। राज नारमयण से पूछो, मघु सिमये से पुखे 1

 यार जलाण हैं । $ि \begin{aligned} & \text { लेगों ने साम्भद्याविकता }\end{aligned}$ को चुलाष का हुषियार बनाने की जातिक
[बी हरिकेय बहापुर]
की है, बे समी लोग इन साम्प्रदियक दंगों के लिए किम्मेषार हैं। किसी एक बर्ग को हम दोषीं नहीं ठहराना चाहते, ध्राज हमारे त्रमाज के प्रत्बेक राजनीतिक दल में, प्रत्येक बांस्टृतिक संगठन में ऐसे लोग छुसे हुए हैं जो देश के श्रन्दर साम्र्रदायिक मावनाश्रो को उभार ने की कोषिश करते हैं. कभी-कमी ये प्रर्गतजीलता का लबादा श्रोढ़लेते हैं मौर कभी-कभी ऐसा जाहिर करते हैं कि उन से बड़ा छस देश में घर्मंनिर्पेक्ष ख्यक्ति कोर्ष नहीं है। लेकिल बास्सविकता ऐली नहीं है। बास्तविकता यह्ड है कि ऐये लोग साम्रदायिक भाबनामों को उभार कर देश को विभिस ट्ककड़ों में विभाजित करने का बडयन्न्र करते हैं मौर थाज देश के सामन ऐसा बतरा उपस्थित करना चहलेत है जिस के समाज के अन्दर एक दूसरे के प्रति नररत घोर परिबास को भावना पेदा होती है श्रोर राजनीति घृणा घौर बिद्बेष की तरफ मुढ़ जाती है 1 मगर छसी तरह से राजनीति को छुणा प्रौर छेष की तरफ, छष्पां की तरफ, बदला लेने की भाबना की तरफ मोड़े जाने की कोशिय होती रही, तो में साफ सख्दों में कहना चाहता हूं कि इ्स देल से कमी भी साम्प्रवयिकता खत्म नहीं होगी। क्योंक साम्प्रदायिक भावना को उसाड़ना भी ऐबे लोबों के लिए एक राजनीतिक घियार जँसा बन कर रह गया है।

मान्यबर, जो राज्य सरकारें भाज ऐसे दंगों को रोकने में सकम नहीं हैं उन रज्या सरकारों की झ्योर भी केन्म्र सरकार को ध्वान देना पड़ेगा। इस बात को मैं बड़े घ्रवस के साब्य माननीय प्रधान मंवी जी से कहुना चाहता हूं 1 मान्यवर, छस सम्बन्ब में छहुत से लोगों के विषार समाचा खदो के माध्यम से हमारे सामने घ्राये हैं। कुछ लोगों का तो यहीं तक कहला है कि जिन राज्यों में इस प्रकार के समम्प्रवायिक वंमे होते हैं और fिन राज्यों की तरकारें ज्हें रोक नहीं सकती हैं, उन राज्यों में घहां के खासक लोग सरकार कलाने के काषिल नहीं

भान्यवर, जा हैं बना रस विस्वषिलालए का छान्त था, उस समय के प्रषान मंबी जी के, जो कि उस समय उपत्रधानमंनी षे, मुले वे चाम्य याद हैं जो कि उन्होंने बनारस विश्व विय्यालय में हिन्दी प्रोर घंगेजी भाषा के सबाल पर कंटे थे । (म्यवाना)

घी जन्र केषर लिह (वाराणसी) : मबजन लगाना तो हन का जन्म सिद्ध पर्धिकार ह1

जो हीरेंच बहाद़र : माननीय प्रधाम मंत्री जी ने, जब से उपप्रधान मंब्री थेसाफ तरीके से कहा था कि जो सरकार छ्बस प्रकार के बिवादों को नहों रोक सकती है, वह राज्प करने के काषिल नहीं है। याज मी ऐसे लोनों को जो कि साम्प्रवायिक बंगे कराते हैं, जो कि साम्पवायिक बंगे रोक नहीं पाते है, उसी भाषा में समक्षाना पड़ेगा ।

मान्यवर, फर्यी माइनोरिटी कम्युनिटी कमीशन की रिपोटं हम ने भाज ही मखणरों में पढ़ी। उस में साफ तोर पर कहा गया है कि पी. ए. ही. के लोग हन वंगों में एन्बोल्व थे । प्रणर घद्र बात सल है तो मान्यकर बहुत ही दुख पौर पर्म की बात है। इसलिए सरकार के लिए यह् माषमयक हो जाता है कि बास तोर पर ऐसी जगदों पर धहां पर निक साम्रवसिक चंगे होते है, कहो पर ऐली पुजित फोर्स केषी आए कित में माइलोटिटी के लोज मी हों । मवर ऐेस नहीं होणा तो माइनोरिटी कम्पुनिटी के लोगों के हिखों की रक्षा कर शान्ता बहुत कणिम काम होगा । माइनं,रिटी कमीमन की रिपोटं में छुछ राजनीप्रिक नेताप्रों के मी चाए हैं। उस को सरकार को यंभीरताष्जक केना कािए।



उस ने भकर्मष्यता से काम लिया। हम ने मी बहुत से लोगों से ऐसी खातें भुनी हैं कि ध्राज उक वहां से, वहां का जो कमिष्नर था, उसका द्रांसफर नहीं किया गया। इसमें हमे वेब्बना पड़ेगा कि जो उयक्ति हरस काम में इॅ्वाल्य रहा हो उस को बहां से हटाना होगा। भले हो इन्कवायरी बैंठी हुई है घोर उस की रिपोर्ट बाद में आर्येगी लेकन ऐसे घ्यधिकारियों को चो साम्प्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, उनको वहां से हाना भावश्यक है। मैं तो यहां तक कहांगा कि जो इस प्रकार के दंगों को रोक नहीं सकते हैं, जो पहले से इस ब्वात का भ्रन्दाजा लगा कर मुरक्षा की कोई कार्यवाही नहीं करते हैं, ऐते प्रधिकारियों को न केवल निलम्बित या ट्रांसफर किया जाए, बल्कि उनका प्रन्ति म दलाज यह भी होना ■.fिए कि ऐेसे लोगों को नोकरियों से बरास्त कर के जेल में रबना चाहिए। ब्योंकि ऐसे लोग जासन घलाने के लिए नहीं हैं। ऐसे लोग सरकारों को बदनाम करोे हैं। हमेशा ही ऐसे भफसन सरकारों को बवनाम करते भाये हैं। इस बात का पूरा भन्दाजा हमारे साठे साहब को भी होगा कि किस प्रकार से ऐसे पफसरों ने सरकारों को बदनाम किया है होंर वे भाज भी सरकार को बदनाम करने की साजिए कर रहे हैं। इन के बिलाफ सब्ती से निपटने की श्राबर्यकता है।

मान्यवर, कमीशन ने घपनी रिपोटर्ट में कहा है कि लोकल एड्डमिनिस्ट्रिणन में हिन्दु, मुमलमान दोनों तरह के घफ़र रबे Шाने जाहिएं। यह सुमाब स्वागत करने यंग्य है मौर सरकार को इस पर घ्यान देना षाहिए।

मान्यषर, हन साम्पष्यायिक दंगों में जिन परिखारों का नुकसान हुपा, जिन परिवारों के लोग मारे गयें, जिन की द्डुकाने लूटी गयों, बर जलाये गये, ऐमेने सोलों को एडिक्वेट प्रमाऊन्ट् में कम्पेन्नफणन विया बाना बाहिए। वह बहुत ही प्रावप्यक हैं। सस के लिंए मैं सरकार से भुनुरोष कसंगा कि बहह हस़ पर ध्यान दे।

मान्यवर, जिस समय ये दंगे शुक्नुए षे, पांच पष्ट्वर्वर को रिलीफ वरें के लिए प्रलीगढ़ मुस्लिम विश्वविब्घालय के छान्नों को कर्प्र्म पासिज दियें गये थे मौग़ उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किसा था प्रोर हस के लिए वे बधाई के पात्न हैं। ऐसे छात्रों की जतनी मी प्रशंमा की जाए वह थॉड़ी है। लेकिन 6 नवम्बर को जब ये देंगे हूए तब लिला प्रशासन ने उन फत्रों का जिन्होंने सगहनीय कार्य किया था, कफ्य्य्ं पाम देना भर्मीकार कर दिया। यह बहुत ही दुर्भाग्यूर्ण बात है ; जा ल,ग $\mp$ :म्यदायक ग्रद्भाव की भावना उत्पम्र करना चाहते थे, साम्र्रवायिक सव्भाष का वातावरण बनाना चाहते थे ईंसे लोगों को भी पास देने की तरफ जिला प्रभामन ने ध्यान नहीं दिया । इस बात की पूरी जांच करनी घाहिए घोर जो प्रफिकारी इस के लिए लिम्मेदार हों उनको पर्डित किया जाना बाहिए ।

प्रल्पसंख्यक हमारे राष्ट्र के प्रमुख्य एवं प्रविभाज्य भ्रंग हैं प्रीर उनके ऊपर होने वाला किसी भी प्रकार का श्रत्याचार सह्न नहीं किया जा सकता है। जो लोग भी इस प्रकार के माम्र्रदायिक दंगों में माग लेते हैं उनको कम से कम बस बरम की कड़ी मषा देने की और जेल में रखने की व्यवस्था होनी काहिये। यदि श्रावश्र्यक हो तो इसके लिए संविधान में संशोधन भी करना चर्हिये। जो भधिकारी इनकं लिए जिम्मेदार पाए जाएं या दोषी पएए जाएं उन्हें नौकरी से निकाला जाए भ्रोर उन्हें मी बेल में रखा जाए।

जिन जगहों पर इ $\ddagger$ तरह के दंगे होते हैं वहां पर सार्मूहिक जुर्मने किए जाने की प्रशिक्रा लाणू की जानी चाहिये। प्रान्तीय सशर्न्न पुलिस में मल्पसंख्यकों की काफी संख्या में भरती को जानी खाहिये लाकि इता प्रकार के साम्र्रदायिक दरे बहां कहीं पर भी हो रहे हों वहां पर हसफोंसं कों भेजा जा संक मीर फशान्ति से निपटा जा सके ।

## [बी हरिकेष्ब बहापुर]

हारे हुए राजनीतिक बल जो इस समय प्रर्जकता फैलाने के उद्टेश्य से साम्र्रायिक दंगे करा रहेंदैं उन पर सरकार को कड़ी नजर खबनी बतिये और देखना चाहिये कि वें इसमें किसी मी प्रकार से भाग न लेने पाएं।

साथ हो एकता समितियों का गठन किया जाना भी भावश्यक है जिस में सभी राजनीतिक दलों के लोग हों, सभी सांस्कृतिक संगठनों के लोग हों ताकि समाज में सबभावना पौर भाईजारे का वातांवरण बनाया जा सके।

साम्र्रवायिक एकता के लिए जो लोग कार्यं करते हैं ऐसे लोमों को पुर्कृत किए जाने की भी ठ्यवस्षा करनी चाहिये।

पन्त में में कहना घाहता हूं कि सरकार इस विषय पर बहुत गम्भीरता के साथ विबार करे प्रोर देबे कि भ्राने वाले समय में साम्र्रवायिक दंगे न हों, देश में साम्र्रदायिक सब्व्भाबना का वाताबरण बने, एकता का बाताबरण बने, सबभाव भोर शान्ति का वातावरण बने। हन सब की जिम्मेतारी सरकार को तो लेनी है। काहिये साथ ही साप हमें एक हसरे पर माक्षेप लगाने से बच्षा वाहिये। ऐसा करके इस बाराई को समाज से दूर नहीं किया जा सकता है। में यह भी षाहता हूं कि इस में सभी राजनीतिक दल घ्रपनी सुन्नियोजित एवं सूसंगठित भूमिका प्रदा करें जिससे साम्म्रदादिक दंगों को हमेश्रा के सिये समाप्त किया जा सके

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN (Satara): Mr. Deputy Speaker, Sir, 1 am participating in this Debate, which is a very important Debate from the national point of view.
Sir, for the last few weeks or for a few months, I would say, the country is full of an atmosphese of conflict asd confrontation between the different sections of the community, somerimes in the namr of caste and sometimes these communal troubles. And I think, it the very good thing that we have decided to dincum this question on the floor of the House.
Prof, Samar Guha in the beginning said that this queution needs to be looked into from a national prespective. I don't think anyboly would dimpute that point. But
divcussing a question in national perspective does not mean to make it quite acndemic the results of which ultimately will lead to no conclusion. We are today provoked to discuss this question because of what happened in Aligart. Therefore, Aligarh becomes very important and sym.bolic.

The sense of insecurity in the mind of minority of this country is the greatest dineare that a democratic society can face. I would therefore feel that what has happened in Aligarh is something very serious. I know it has not only happened in Aligarh, because, that alno has happened in Kanpur, Lucknow, Sambhal and many other places, and in Hyderabad also. I don't say that it has only happenrd in U.P. It happened in different times, at different places.

We have a long histery of communal trouble in this country. At one time we used to say that there in a communal trinngle, Hindu communalism, Muslim communalism and British ' mperialism this was a triangle remponsible for these types of communal troubles in the past. At the present moment there is no Britioh Imperialism to be blamed or to be made a scapegoat of. But this problem is continuting. And if at all we want to mett this challenge or this probirm acriously. I think, we will have to ait acrom and seriously think about what is renponsible for it.

The root cause for it is the communal politics in this country. It is nn use running away from this fact. There is a certain communal politics. That communal politics has taken the place of British Imperialism now. The ignorant prople on me side, are the Hindu section, and the ignorant people on the other side are the Mualim people and thin communal politics is trying to take advantage of it and is creating a ponition of the situation which is ultimately lead!ng to the killings of many people. The details of this Mr. Sathe, in his speech, has explimined, ahow how terrible a thing it can be. We have alwayn found that this communal trouble starts from a very small paltry incideat. In case of Aligarh, it in very strasge and rather shameful that the trouble in Aligarh did not take place only ence but it took place twice in two phases- mence in October and then ag ${ }^{\text {in }}$ in November. And administration of a State Government, kindily excaste me $I \mathrm{~mm}$ not traying it becmuve it is Japata Government. But if thare is a State Adminiteration which cannot atop communical trouble comannal fight come munal confilicts in one phase and which has the capacity of allowing it to happen In the mecond phate again deacriet to be punbed out and kicked out of powern I inould sey it is a shameful incidento

AN HON. MEMBER: What about Hyderabad?

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: If it is in Hyderabad, if it is in Bombay, if it is in any other place, I won't male any exception. Let us take the case of Aligarh, which is responsible mainly for the present discussion. (interruptions) If at all we had discussed about Hyderabad, I would have said the same thing. (interruptions)

PROF. SAMAR GUHA: Sir, I have a point of order. Just now our friend, Mr. Ghavan, has said that we are discussing the situation in Aligarh. We are discusaing the communal situation throughout the country.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: I referred to your speech and I said that it was good to consider the question in national perspective. Rut at the aame time you cannot make it merely an academic and thin issue. We have to take certain concrete meanures and Aligarh is a symbol of what is happening in the whole country.

SHRI C. M. STEPHEN (Idukkd): The discussion is based on that point.

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: It is no use running away from the fact. What has happened in Aligarh ? So, it is always said that the trouble starts from a small paltry incident. May be you could have avoided that paltry incident, but when a paltry incident develops into some sort of an explosive situation, it is not that paltry incident that is responsible for this trouble, but it is the atmosphere which is created before that paltrvincident which is ultimately responsible for this and that is what was responsible for Aligarh.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Fiarbour) : As the root-caus....

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN: And the root cause is the communal politics and I endorse what Mr. Sathe has said that R.S.S. has to take its share of the responsibility.... (intarruptions)

SHRI R. K. MHALGI (Thana) : We know him for 30 yoars.

SHRI YASHWANTRAO CHAVAN: You know me and I aloo equalily know you. We know each other, (interruphinn)
DR. gUtaramaniam swamy: This is the price which the Congrem has plaid.

MR.DEPUTY SPEAKER : Mr. Swamy, both Mr. Chavan and Mr. Mhalgi know each other. Let him continue.

## SHRI YESHWANTRAO CHAVAN :

 If we merely give compliments to each other, what is the use of it. If at all you want to find asolution to the problem for communal trouble in India, you will have to find an answer and solution to the problem of commumal politics and the politics of Hindu Rashtrawad is the root-cause of the whole trouble which must be accepted honestly and bravely. Sir, the administration has to take the major responsibility in this matter.There are three aspects of the communal problem; the administrative problem, the political problem and the socioeconomic problem. The socio-economic problems also have their own place in these communal troubles. In this, I would invite your attention to the administrative aspect. The best way and the best time to stop communal trouble is to stop it before it starts. It is very difficult to stop communal trouble when it once starts. The only right time when you can stop it is before it starts. You can stop it only if the administration has a better organisation of intelligence. . . . (interruptions). What happened in Aligarh. There was only one incident. A procesion took place in which certain provo'cative alogans were raised certainly it has contributed to that, but there was a hostility gradually being built between the Hindus and Muslims, in the minds of Hindu youngmen and in the minds of Muslim youngmen, but what we find is that in Aligarh, it is the Mualims who have become the entire target of the trouble. The intelligence ia, therefore very important. Many Commissions have been appointed in the past, We are not dealing with this problem for the first time; we have appointed many Commiasiona and they have in detail dealt with the different aspects of this problem and they have also mentioned about the quertion of intelligence. What type of intelligence have we got ? The only intelligence that we get is that after the incident has taken place, many people rush there and make their own reports. We have by now got history of every town and every State. Normally, HioduMuslim riots take place in areas of urban conglomerations. Thene take place very rarely in the rural areas; sometimes, they do take place, I think, taking the history of the last thirty, fifty or eighty years, we have got the history of mont the impprtant towns where the communal trouble take place. Hias the State ad-

## [Rhri Yeshwantrao Chavan]

ministration at any time considered this aspect when they post somebody as Deputy Commissioner or Collector or Commissioner of a particular area, whether he will be competent to take care of that area ?

PROF.SAMAR GUHA : I have suggested a special Inspector General of Police .... (intrrruptions).

SHRI YESHWANTRAO CHAVAN : I would say that the most important person in the police investigation and intelligence in these matters is not the 1. G., but the head constable ; he is more important because he sits in the police station and he knows who is what and knows what anti-social element is therr. Sometimes, unfortunately, they are hand in gloves with them.... (interruptions).

Weare a democratic country and they are bound to be Governments of different partics in difierent States and we have in accept this reality, but we must accept one point that when a communl riot is about to start or has starte, no political person or persons who hold office must take any partisan atitude. Unfortunately, in the case of Aligarh, we have found that even the Ministers have taken a partisan attitude. This has to be stopped.

There is another aspect also. It has also a certain socio-economic aspect. It is a question of recruiting the people from minority communities in the law enforcement services.. (intervuptions). In the law of enforcement services, in the cadre of sub-inspectors, in the cadre of I.P.S. and even in the constabulary, which is much more important, you can recruit more people from the minority communities. The question of unemployment will also be solved. And there will be some sort of an assurance to the people of the minority communities. As I told you there is a political aspect of it. There is a socio-economic aspect. Poverty is being exploited by the veterans on both sides, and the leaders, to further exploit the position for political purposes. The common masses are being exploited-who unneccesarily fight and kill each other.

## 35 hen.

I am verv glad inderd that the Prime Minister has called a meeting oi the leaders of the parties and groups some time next week, on 17 th or so, He has invited us; and certainly we will try again to put forth our detailed view in the mater. I do not want to attribute
anv motives to any particular person or Minister. Rearly speaking, as far as communal troubles and problems are concerned, no aspect of question ha. remained undiscussed threadbare. Everything hio been discused, not once or twice, but may be even a hundred times. But there has been no-follow-up.

Somrtimes we took it when we were there. We have certainlv taken some firm action. The main point that $\mathbf{J}$ am trying to make is that we will have to take the matter very seriously. It is not mer.ly a question of Hindus and Muslims, or of a minoriterstraggle. There are alino Scheduled ca.te problems and other caste strughles. Let us not acid to the burnin! problems-problems ficm which we are suffeing by addin ${ }^{\text {to }}$ them another new dimension--for nothing. If we want to discuss this matter completelv, forgetting our party affiliationsin this matter, and reach the baiic issues, it is good, but there is one issue unless we are prepased to face it boldly and courageoualy-I mran the question of communal politics and communal organisations the question of this cemmunal trouble will not be :olved by a hundred diseussions like thi.. I would, therefore, like to make an appeal to thoer in power, because they matier to-day. They must make up their mind: and if they want to do it, I will say that we will certaiply cooperate with them as far as possible, in this particular matter.

शी रहीँ असूष (सहारनपुर) : मोहतरिम fिपुटो स्पीकर साहब, भाज साठे भाहब की तकरीर सुन कर यह महरूस होता था कि बह मुसलमानों के बहुत ज्यादा हमब्व हैं। लेकिन मुके यह कहृने में भफ़सोस है कि उनकी पूरी तकरीर से यह नहीं मानूम हो सका है कि उनको यह बात कब मालूम हुई है कि प्रार० एस० एस० हिन्दुस्तान में फ़सादतात के लिए बिम्मेदार है। प्रगर उन्होंने रात को ब्वाब में यह वेला है, तो वह भाफ़ी के लायक हैं, उन्हें माक़ कर देना चाहिए। लेकिन भागर वहु विछले ग्यारह साल से जानते है कि भार० एम० एस० फ़सादात कराता बाजवकि विधशे ग्याए सालों में 2900 कम्युनल फ़सादात हुए है-तो हैं उनसे पूछना माहता हूं कि उन्होंने ऐसे भुसकालमझों को खयों बीट्स मोर पोटेकान दी, जो मुसलमानों के काित्रि

के लिए एक लफ़ मी नहीं बोल सकें। घम उन की हुकूमत नहीं है, इसलिए वह कहते हैं कि घार० एस० एस० किम्मेदार है। लेकिम विधले तीस साल में उन की हुक्मूत मे प्रार० एस एन० के किलाफ़ एक्षन क्यों नढ़ीं लिया ? भाज वह बड़े जोर-खोर से किल्ला रहे हैं । लेकिन उस वक्त उन्होंने मुसलमानों की जु बानें बंद कर दीथीं। (बतापाल) भाग मुसलमान घपने हुक्त के लिए भ्रावाज उठा सकता है। लेकिन छघर के घ्रवने भाइयों के लिए भी मेरे पाम हमदर्दी के पलफ़ाए नहीं हैं, क्योंकि मैं घार० एस० एप० को इस छल्याम से बरी नहीं समक्षता हूं। मैं इनफ़सादात के पीछे पार० एस० एस० प्रोर इन्दिरा कांतेस, इन दोनों, की मिलो-भगत समझकता हुं। मेरे पास प्रांकड़े हैं। में घंकड़े दूंगा कि ये फ़सादात क़ाली प्रार० एस० एस० के कराये हुए नहीं हैं, बहिक उसके साथ इन्विरा कांप्रेस भी निसमेदार है।

साढे साह्हब ने फ़ रमाया कि पार० एस० एम० ने इस लिए रायट्म करखाये कि मलीगढ़ यूनिवरसमटी के एक्ट को बबला न जरये । सबाल यह है कि कित एक्ट से भार० एस० एस० को घतनी मुहृ्बत हो सकती है, वह्ट एक्ट किसका लाया हुपा है ? उस वक्त भार० एस० एस० या जनता पार्टी की हुकूमत नहीं घी उस वक्त तो कोषेत की हूमूत थी। उस बक्त भ्राप बामोस क्यों रहे ? जिस एक्ट से हमारे भार० एस० एस० को हमवर्वी हो
 को हमबर्वी हो सफली है प्राप के सल्फाज में, उस एक्ट को क्यों मेश्न किवा ? लाप ने क्यों

 है ? क्या उस्ल को उस्र क्रा बह पसा गतीं बा कि पुसलमान जमीगफ पूरिजिसटी को सपो बत्र तो प्पारा समझले है हैर


के ऊपर जरव धाएगी तो भपनी जान पर बेल जायेगा। क्या उस वक्ता भ्राप यह नहीं जानते के ? भ्रगर जानतें के तो कितने लोग थे पाप में जिन के प्रन्दर यंह हिम्मत हुई कि यहां पर्ालयामेंट के म्न्दर बहे़े हो कर उस वक्त बोलते कि नहीं; मिसेंज इंदिरा गांधी, भाप इस एष्ट को यहां नहीं ला सकतीं जिस से मुसलमानों के जजबात का बून होता है ? ... (अपषाल) .... यह हसलिए नहीं दिबाई दिया हन को कि उस वक्त कांग्रेस हुकूमत में थी भौर कोपिस डेमो ोर्मी नहीं बी, ठिक्टेटरसिप की 1 वह जानते थे कि जबान किस तरंह से बन्द्ध की जा सकती है ? भ्राज जनता पार्टी के हम इस बाते के लिए कम से कम मसकूर हैं कि हम खुल कर कह तो सकते हैं। जिस मेम्बर प्राफ .पार्ालयामेंट की सीट के पाये मुसलमानों के खून के ऊपर रखे हों उस मेम्बरी को हम पसंद्व नहीं करेंगे । कोई मुसलमान उस मेम्बरी को पसंद नहीं करेगा जिस के पाये मुसलमानों के ब्यून के ऊपर रबे हुए हों । भाज हम भपने उन वजीरों से भी कहते हैं कि उन को भी इस तरह का हल भ्रपनाना काहिए, भ्रगर जायज बात है तो उस के लिए उन को लड़ना चाहिए । वह क्यों बामोल रहतो हैं ? हिन्दुस्तान में. डेमोफेसी है मोर डेमोकेसी सें हर एक मादमी को हक है कि बह मपने हुक्तू के लिए लड़े। यह नहीं कि के कोई मुसलमानों की हमदर्दी कर रहा हां। सहीं,
 बसिक जुल्म चाहे पराठबाड़ा में हो, काहें हैवरांबाद में हो, चाहे पलीगढ में, जुल के बिलीफ पाबाज़ उठना हनेश़ा छंसानियक का फर्ज है पौर में खही चारतम हूं कि द्र मेम्बर पाफ पालियामेंट या एम० एक० ए० पगर मुसलमान है पौर उस की कास्टीध्यूएंती में एक हिंन्दू भी ऐसा मिल जाता है जो यह कहे कि इस मेम्बर म्राफ पार्लियमेंट ने सेरे साप्र ज्याबती की है दरोट युक्रलमन का तार्ब
［खी राति मसूद］
विभा है तो सें समस्ता हूं कि उसे मेम्बर साफ कार्मेंट बहने का हक नहीं हैं। इसी बरह्ह से एक मेम्बर काफ पार्लेंमेंट जो हिन्दू है，उसकी उसकी कोल्टीट्यूएंती में एक मुससमान भी ऐसा मिला जाता है चो यह्ट कहता है कि इस मेम्बर छक पार्समेंट ने मेरे साक्य ज्याबती की है ख्योंकि मे मुसलमान हूं पौर उस ने हिन्दू का साप क्यि हैं तो उस को मेग्बर पाफ पर्नियामेंट बने रहले का हु नहीं है। लेकिन यद्र घमप का सका बरीका है कि लाप के 11 सम्ब 带 2900 राम्ट हृए，है ता काप की जबनल नीं चुसी घौर कात काप की जसान दुल 歌？

इसके फलावा कौन जिम्मेदार हैं ₹स्ता के fिए बह म्न विथार्जगा，मेरे पस घांकरे हैं， घरीणढ़ के बारे में कोटोष्ः की हैं। लेकिन各 एक बता उसर पूख्चा चाहता हूं घपने हन जिम्मेदार भाइयों से जिन के हायों में छुकूमत है 1 घाज घार० एस० एस० की घाधाएं होती हैं उहां बल्सम，लाठी थ्रोर थानू चलाना सिखाया जाता है। बल्लम，लाठी चन्लू दे कोरे बाहर के हमलाबर का मुकाषिला नहीं कर सकता है 1 भाबिर यह्ह किस के लिए सिखाये जाते हैं ？यह उन सपूतों का बून बहाने के लिए सिथाये जाते है जो हिल्युस्तान में पैदा हुए है हीर घगर इस को नही होका गया तो चाप यकीन रधिए कि कंल 步 नुस्लिम राष्ट्रीय स्वयं सेबक संत्या की चुियद्य रुने था खहा द्र हीर 青 चस में वितन के तौर पर छूरी बल्खम लनठी कलना सिक्युणा । हिंजन कलनी एक ऐसी फार्येना－ हजेयन की बुनियाष रोँने जो उन को छुरी， नाठी बंल्मम चलाना सिखाए। सिड्ब अपनी


 fिशिल वार के लिए एक बहुक धण्ध किता तैजार हो कायेगी । एस हैन्दुस्तान को



पाबन्दी लकाबी घड़ेगी $1:$ बड़े जक़ोता की बात है कि 70 करोक़ की घमाबी का भुल्क मौर छ्ष्त के घन्दर हम कोर्य भी एक हीम ऐसी नहीं वैदा कर सके किती भी बेल के भ्न्र्र जो पूरी दुनिया \％घ्रन्वर मुकाविला भौर नाम कैषा कर सके। घबर यह्त बकत्र उन को लगठी बल्लम न सिबा कर के केल सिब्नके ：ें लगामा जाये तो ज्यादा बेह्तर हों सकता है ।

मेरी दरबवास्त है कि यह भाप लोगों के लिए कोई खुश होने का मोका नहीं हैं। अ्रगर प्राप यह सोष्षें कि में यह कह रहा हूं कि भार० एस० एस० के साथ छंबिरा कांग्रेस भी जिम्मेदार है तो यह ध्राप के लिए खुशी का मौका है तो यह य्राप के लिए बुशी का मौका नहीं है बल्कि सोषने का मीका है । ग्राप को एक चांस मिल रहा है इस बारे में सोचें कोर देखें । ．．．．．（घ्यषषान）．．．．．में यह़ कह रहा हूं कि घार० एस० एस० या कोई भरं। दू सरी जाति हो，कोई सोणल घार्गेनाध जेयन हो उसले क्षें कोई बिद नहीं हैं， है，यलिक हम तो यह चाहते हैं कि सोणल भार्गेनाइजेशन जहर् होनी चाहिए，दर कम्यूनिटी की होनी चाहिए लेकिन इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वह नफरत फैलाए वल्कि इसलिए कि वह मुह्बता फैलाए हिन्दुस्तान के हिन्दू，मुसलमान，सिख，हसाई भाई भाई की तरह यें，कस के लिए होती चाहिए न कि बह्ं हिन्दू राष्ट्रकाद या दूलारे बाद के नारे वें।

जो सब से फमसंसकाक पहलू है फलीकष का वह पहूू यद्र है कि आर० एस० एसं की








कि आघोंतुम कर्से याज करो? मार००स०एस०

 रायट्स के भन्बर हृन्वाल्ब्ह क्त या नहीं। में आ्रापके सामने एक लिस्ट पेश कर रहा हैं, 51 भादमियों के खिलाफ पफ० माई० मार० दाखिल हुई है, इत्तफाक की बात है या डेलिबरेट बात है, इसमें से 41 घादमी प्रार० एस० एस, से ताल्लुक रबने बाले हैंं ...
 बतायें, में दूछना चसहता हं कि श्रणर भाषके लोग, प्रार० एस० एस० के लोग नहीं से तो श्रापने क्यों उन लोगों की मड़्मत नहीं की ? भापको उन लोगों की मखाम्मत करनी चाहिए थी चौर कहना था कि उन लोगों का प्रार०एस० एस० से कोई तान्लुक नहीं है, बे लोण छंखितीजुक्रल कैपेसिटी में इस काम में लगे होंगे । प्राप कहते हैं कि हम उनको कंडेम करते हैं श्रीर उनको सजा मिलनी चाहिए। (घषषाज) इससे पूरे मुल्क को बतरा पेषा हो गया है। भाउँनेन्स फॅष्टरी के बने हुए बम इस्तेमाल किए गए हैं, 春 प्रापको फोटो विसाना बाहता
 मक्तात्ता है जिनकी एक बम गिरने से चूत की छा उड़़ गई । घ्रवर पहले से तैयारी नहीं थी तो बम कहां से घा गए, कहां से एक्सप्लोखन हुमा ?

इसके कलावा में एक षीक घीर बिखाता हू । एक सतुष है धिनका गाम ने चहीं
 एक छुद्री की वरणसस्त की जिसमें लिख्या कि 年 एक काम के फ़ोरे वा वहा है लित्रिता मूक्त $4-5$ घवरूपर की दही दे दी जाये 1 फस्रोष से कुलेश जाने चाने के लिए कम से कम बीन दिन काटिए। वह द्वात किसी की घनचु तों नहीं का समती कि
 पह छड्टी क्यों ली गई ? हैँ पापयो फाणे बताना बराता है कि किर जय्युर के 5


कराने के किए धौर काता जाता है कि मेरी


यही भहीं, एसके भसाया एक जीरें घणीक बात क्रापको कताता है। अ्यापो बहुत सी वरण्नासें बेडीी होंगी, घहुज से माभलात देषे होंगे ेकिए ऐती कोई थी द्धी की दरह्बास्त नहीं देती होगी जिएमें प्रीवियस छ्ट्टी का एस्सफेलेकन बिया गया

 हैं जिसमें कहते हैं कि 16 से 31 वृ की छुद्टी दे दी जाये, में पहूने ही छृद्टी से चुका हूंमैं धसको पा कर सुनाये देता हैं :

> "I have been at Jaipur on teave for sth and 6th October as per my application and on 7h and Beth October as per my telegram."


 वरक्जास्त है उसकी मेरे पात्त कोटोस्टेट कापी है 1 सूंकि ते गए नहीं हसनिए उनफो पाइ महीं चहा। टेलीज्षाभ 5 घम्बूपर
 हैं किसमें एस्येक्यन केते है $5-6-7$ तारीज्क की च्टी का। पाप सरी कोण पदे किजे है द्रापको द्वार का तुगया है, जाल नुदे जतारें क्ता धापमे कली कोर्टो





 जिनां ते कोई काषदा नहीं पहैगागा
 तों उसको क्येल नाँ्ष करसे के जलता करी


[घf! रशीद. प्रहमद]
करती है सेंकितमान तकम एर, एस एस की हिम्मत नहीं हुई कि वह कहती कि उसके दोलिटिकल बिंग, जनसंष को मुसल़ानों के बोट की जरूरत नहीं है। भाप 1971 की ज्ञात को याद कीजिए, पटना में fिसेख वन्दिरा गांधी ने तकरीर की बी मोर उन्होंने
 की ज जरत नहीं है ।

जोमती रव्यिश लेत्द्य गारी (चिकमगलूर) : वह्विल्कुल धूर है, माफ कीजिएगा। (")

षी हमीब मलू व : जिस बक्त कम्पुनल रायट्स होते हैं तो हम कहते हैं कि ला लेंड आर्ठर मेनटेन करने के लिए प्राम्प्ट ऐकशन लिया गया लेकिन उसको क्या कहेंगे जब लोगों को प्रोटेकमन देने के बजाये गोली री जाती है। 22 प्रक्तूबर को भूरा की लाग लेकर लोण कले 1 आक्षाप यदव रकिए कि वह कांप्रेस (माई) का तेमार था। भूरा की साल को-पुलिस में छीन लिया गया, वह⿱ बात सही जाली है। बहां पर एस, पी, ठी० एस० पो हीर ए० डी० एम० मो इूह चे घरोर उनकी मोगूष्गी में लाश्र छीन ली गई 1 मेरी समक्न मैं नहीं माता कि हतना बड़ा जुर्म करोे के बाबजूष भी उनफे ऊपर पी एग बी़ग की गोली नहीं *थी। एक क्षाप मी पी० ए० सी० का जहीं पढ़ा, उनको च्ञाम छूट दे दी गई । बे लाग उठा कर, वकाष इसके शूरे के षर
 जहां गुकलसमनों की समसे चड़ी घ्वायमी थी


 जादाखिया है वहों कुए मुससमान इसमें हैंतो पी० क्र० सी० नो गोली कला वी। मि० ए०० ही० की जोली उन बदपासों पर जक्ती क्लती हैं मुसलमानों पर क्लती है-

 भार यही हामत रही हो जभता वरहीं भी तहीं रहेगी। असिये : मे कहता हूं कि


पफ कालनीय सबस्प : विलकुल सही है 1

सी रहीव चसूत : श्राष भी इलसे ज्यादा iे हतर नहीं हैं-पह्ट चुली का यामला नहीं है, जो संब्बाई है उसे कहा जायगा । मैं दोनों को कह रहा हूं- कांप्रेस (भाई) होर हमारं। पार्टी-पह मुलक दोनों का मिलाजुला मुल्क है ।

मु भर्ज कर रहा था-मार० एस० एस० की बकिता में कोई भी छैमोक्रेटिक पाबमी काम नहीं कर सकता है, उसमें उिस्टेटर ही काम कर सकता है, घोर किक्टेटर हमारे हिन्दुस्तान में कोन है-सब जानते हैं । ड़सीलिये भार० एस० एस० का उनके साथ हाथ मिला हुमा है ।

प्राप देलें-मकानात के मकानात छलनी हो गये हैं। कराय कावा मैं वो मुसलमान गुय्हे किस्सी से से जाये जाते है । कौन से जाता ह) ? एसकी एक्षवपरी की जहरता है। में कहता हों पह्ह हमारे कार्मेस के भाइयों की साजिए धी, लैकिन छोटिये इस वात को,
 उसको से काषा जक्षा है, उस जगह जहां
 लोग, वहां भाग लमी हुई थी ? उस घाग से लेग तिकल कर भामक काले है हु


कार्रेस (माईई) के लोग, पी० ए० सी० के लोग मारते हैं, एक घाबमी प्रर मागता है, एक भावमी उषर मापता है-पह हालत बहां पर पैषा की गई । बहां पर टण्डव साहव विराजमान मे, यह कोनसी घहम र्शाक्सयत हैं, काने की जहरत नहीं हैं, प्राप सब जानते हैं । उनको कहने के खाबजूद भी, fक करफशू न उठापा जाम, वह हुकम देते हैं कि करषमू उठा दिया जाय। करपमू उठा दिया जता है बहां दोबारा रायट्स हो जाते हैं $1 \cdots$ (घ्यकषान) $\cdots \cdots$ भाप के दोरो-ुकुमत में मी- 11 सालों के बोरान 2900 किसादात हुए हैं, उनका नाम भी इतने थोड़े बक्त में नहीं fलया जा सकता $\stackrel{?}{\square} 1$

जानबेवाला, ऐसी बात नहीं है कि उस दौरान सारे काम बराब हुए, कुछ घच्छी बातें भी उस दोरान हुई हैं । हमारा प्रेस, हमारे लीठरान उन म्रच्छी बातों को उठाना नहीं चाहते हैं क्योंक से बतां उनको फायदा नहीं पहुंच सकती हैं । लेकिन यह् सच्चाई है कि बहां पर हिन्दुप्रों की हिकाजत मुसलमानों ने की है धोर मुसलमानों की हिकाजत हिन्दुपों ने की है । बाकायदा प्रटंक को हिन्दू सिखों ने रोका है । मैं बतलाना चाहता हं-सराय हकीम पर बाकायदा मुनज्जम धरंक किया गया, मुसलमान मर्दं बहां पर मोगूद सहीं घे, क्योंकि बहां कर्फ.यू लगा हुम्रा था । सिफ घोरतें बहां पर मौजूद बीं। बह्ह स्टोरी मुके एक घोरत ने बत्लाई है-जिसको हिन्दुपों ने बबाया था। उन्होंने हवा में फायर किमा जोर कहाभगर ठुम पारे घदोगे तो हमारे पास बहुत एम्पूलोशन है, जब तक यह हमारे पास है इसको कलाते रेंने, पार यह खलम हो गया तो जान दे बेंबे, लेकिम हुमको इन पर हाथ नहीं लगाने देंगे। वह लोग चले गये, लेकिन एक बले किर पाते हैं, भोरतें उर जाती हैं, ते कहते हैं-बतो नहीं, हम चुम्हारे साही हैं, fिती को फी तुन्ं हाय नहीं लगाभे वेंगे ।

वे लोग धमकी दे कर बले आते है-प्रमर वुम लोगों के कल भी यही किया, तो कल तुम को देख लेंमे । उनमें से ज्यादातर लोग बे थे, जिनको रिपोर्ट दर्ज थो, जो प्रार० एस०ं एस० के लोग थे ।

श्रो बलंत साठे : ठीक है, भ्रब बजाइये ताली $\cdots$.... (घ्यषषाल)

भी रशोब मसूख : यूनीवासटी, सिविल लाइन बामोश थी, वहां कोई अगड़ा नहीं था। लिहाजा भ्रार० एस० एस० के लोगों ने कोगिए की कि वहां के हालात को मी गंदा कर दिया जाय । हस सिलसिले में मैं प्रापके सामने बताता हों कि बनवारी लाल साहब गिरफ्तार हुए। उनके पास से 1200 कारतूस पौर बन्दूमें निकलीं । कहां से घ्रायीं ये बीजें उनके पास ? इसके भ्रलाबा सबसे बड़ो बात मैं घ्रापको बताता हूं कि घारिन्रेंस फंक्ट्रीं। के बम वहां प्राये। वे कहां से प्राये। हन बम्क्स पर के० एस० एफ० लिबा ठुग्रा हैं । इनको तस्बोरें मेरे पास हैं। कहां से आर्ये ये । बह में सब को दिबला सकता हूं 1

यही नहीं, जरा यह् देखिये कि कितना नंगर नाब वहां नाचा गया है । इसके लिए हम सबको शर्म ध्रानो चाहिए। किस कदर कम उम्र के जबान लोगों को जिनको देब कर यह पहसास होता है कि काष मैं मी ऐसा हो जबान होता, ऐसी ही मेरी सेहत होती, जला कर राब कर दिया गया। यह सब प्रार० एस० एस० के लोगों ने किया ।
 एस० एस० की तरह का तन्जीब घगर मुल्क की हर कम्पुतिटी के लोग बना लें, मुगलमान बना ले, हारखन बन लें, fसख बना लें, ईसाई बना न्यें तो वह मुलक तबाह हो जाए। भगर ऐसा हो गया तो इस मुएक की तबाही ज्राप पर होषी। प्रगर आपको
［棤 रसीद मसूद］
मुलक को बचाना है तो भापको घन सब बतों को रोकना होगा। यह एक तरीका बन गया है fक हिन्दुस्तान में रोजना कम्युनल राइट्स होते हैं ।

ग्रन्न में भ्रपने कुछ सजेंशंस प्राप के सामने रखना चाहता हूं। कम्युनल राए््स को रोकने के लिए एक बात साठे साहब ने कही थी，हमारे प्रोफेसर समर गुह साह्ब ने मी कही वी कि कम्युनल राइट्स की आांप करने के लिए सभी पाटींज के मेम्बर पालियामेंट की एक कमेटी बना दी जनी चर्मिए जो कि जा कर यह्ह इंकवायरी करे कि छन राइट्स के लिए कौन जिम्मेदार है，कौन जिम्मेदार नहीं है 1 यह् कमेटी इंडीविजुभल पार्टीज की नहीं होनी चाहिए। समी पारीज की यद्र कमेटी हो जो जा कर जो सफररस हैं， षिष्टिमस है，उन को इमदाद पहुंबाये ।

मेरा सजेशन यह मी है कि ीी० दु० सी० को खत्म कर दिया जाना चाहिए । पी० ए० सी० जहां भी मेजी जाती है वह वहां कल्लो गार तगरी करती है। इसकी जगह् जो भी फोर्स ख़़ी की जाए उस में हरिखनों को，मुसलमानों को，सिबों को प्रोर छूसरी माइनोरिटीज को भी रबा जाना चाहाहए ताकि वह् जाकर वहां भमन कायम करे ।

तीसरे प्युनिटक काइंत भी होगे चाहिएं। चिस जगह पर कम्युनल राइट्स होते हैं बहां पर प्युनिटव फाइंत किये जाएं ।

चीवो बाल जहां पर कम्युनस राह्ट्स होति है कहा के भाफिसर्स को तहसीचवार तक जिम्मेदार ठहुराया जाए कीर उम को सखत्त से सछत संत्र दी जाए।

प्रमर श्रापने यह्ह कर दिया तो 费 भाप औो यकीन दिलाता हूं कि कम्युनल राइ््स फमी नहीं होंगे 1 कम्युनच राह्त् एड－ मिनिस्ट्रेयन की वअह्ट से होते हैं।

एक भापोे बो कमीषन विठाया है उस के बारे में मेरा कहना यह है कि उस में एक धादमी गहीं होला काहिए। इंकवायरी कमीजन में हैमेशा तीन म्रादमी होने चाहिएं। बेह्तर यह्ट है कि उस में एक सेन्द्रल गवर्मेंेंट का नुमाइन्दा हो，एक स्टेट गबर्मेंट का नुमाइन्वा हो，एक उसी कम्युनिटी का हो－ मुसलमान हो，सिब हो，हरिखन हो，माइनो－ fिटी कमीशन का नुमाइन्दा होता काहिए । हिरजन कमीचन हैं तो हरिजन नुमाइन्दा हो，मुसलमान कमीणन है तो मुसलमान नुमाइन्दा होना चाहिए 1 तीन ध्रादमी इंकवायरी कमेटी में होने चाहिएं। एक पादमी की कमेटी से काम नहीं चल सकता हैं 1

مسهعرم تهأى
人 مamm
 e
 4 4 باكت كـب مصلوم هاولى
 لـ多 تو ك
 ك
－ 11
S اله
 ＜

 ת







 انهو ن م مسلـانه كى زبانيى بلد
 - حلوت




 ليُ آر - اليس- الهس ارر الندرا كانعرس،


 هألى أر - الهس - الهس



 كر كا









 e مسلـلاتو

 ذ كهو اليسا كها - كها اله نها

 ولى





 مهى هث هِ

 نهـ 4 - -





 سعیى 2-


 س


 خس

 الكر هِا (b)




 نهن - منس
 موا3 ولु مه ك I 8 080 -

c|
 K
 K
 هم






 لهاله


 انس cot - - 8 4
 a S
 هاته مهن
 **) ها ها Uعها




 اور الي اس كو نهه روك كها تها تها

 رها مه - الو مهي اس مهس تيههلس
 سكهاونk - هرى خـ إبلى الهـ السى




 ذالتى ركههلعى - تو يور> هلدوسعان مهن سول والر

 سو هu
 \%


 جو بهاى دنها


 - e

مهرى درفواست






نها

 S اليس - الهس - با كونى بهى دوسي










 نس - نعه
 على Sosc إيس - اعس - كي مهره باس اليك



[هرى وشهد معسود]

كا آب




 مهي







 - مه كه أك إه










 استجمال كلع كية مهى - مهي آته كو




 -











 S


 كا


 هـ





d





"I have been at Jaipur on leave for 5 th and 6th October as per my application and on 7th and 8th October as per my telegram."



























 كو مساكاءن

 تكرير كى تهى - ار انهور
 پپ

مسز الدرا نهرو كاندمى : يه بالعل


شري رגهد مسعود : جس وتص









 الهس بی - كی الهس بی - ارٍ ה

[גقق رגדد مسعود]

 ان


 ,















有







- ملك

مهى عرض كر رما تها • آر -




 ماته, مع ه,


 ها


 4انس كا





 (انم) (







 الثا ديا هائح - كرفهو اتها ديا جاتا


- هي

آب 11 سالوu
 -










 هاندور e سعهو
 مل大ظم اتهل كها كها - مسلمان مرد


 - A A - أه

أنهو ג موا مهو. فائهر كها اور كها














 لوك نه -

- a
 سول للهلو خاموش لهى - ومانى كونى



 سالمل بها
 كارتوس اور بلدوتهى زيعله - كها




- 







- نل大ا نا




 هـ آر - الهس - إس



 سكه بلا لهي - مهسا تو










ستد ماهب ג كهو تمو - مبأر


جانْ




نדه
 با با
 - 楽



جا جا
 كورس كها كهى كی جائه اس مهو





هرْنهي باس بهان

 اله
هالـ - - اله آه


el

- اس


He

 كورنسهـة




 جاه
 كهشا

SHRI JYOTIRMOY BOSU :(Diamond Hirirbour) : Sir, we thought that after the Janata Party came into power RSS would realise that they had come on a massive mandate where there was no place for communalism. But in this cave we nee that their hands are there and it it no use denying the fact. (Invarmotions).
Communal riots had been effectivr tools in the hands of the ruling class. britishers had invented it and perfected ii. go years of Congress rule followed the same pattern of administration and policies. What did the thinkers say; They say :
"The need to restructure the adminstrative machinery in trouble prone areas to lend it greater credibility as highlighted by the Dayal Report on the tgif Ranchi riots ard the Reedy Report on the Ahmedabad riots in $1969 \ldots$. How failure on this front sasals-11
can alienate people has been telh.rgly brought out by the Maiden Comanimaion Report on the riots in Bhiwandi, Julgaon and Mahad, though the report coming several yearn after the disturbances, turned out to be largely an academic exercise".

We must get at the root of the whole thing and not tinker with the surface.

We have seen that whenever the Sritidies wanted to confront or crush the big massive movement for freedom by the freedom fighters, or the $t$ : ace unions or the kisans, they brought in a communal riot. When the Hindus, Muslims and other communities join hands against the capitalists, against the exploiters. there came a communal riot and jolt was given. That was the wayir was bring done.

It is strange that in 1971. when Mrs. Gandhi came back to power with a masiive mandate, and with the slogan garib,-hava-1 am not going into that at the present moment -what happened in Aligarh ? Soon after, there was a riot in Aligarh. Now you see they have been shedding a lot of crocodile tears. I have got the figures, and the source is the annual report of the Home Minjary. In 1967, when Cong. (I) of Mrs. Indira Gandhi came to power there were 209 communal riots. Since then the riots are as follows :

$$
\begin{aligned}
& 1968-346 \\
& 1969-519 \\
& 1970-521 \\
& 1971-321 \\
& 1972-240 \\
& 1973-242 \\
& 1974-248 \\
& 1975-205 \\
& 1976-c a m e \text { down to } 169! \\
& 1977-188
\end{aligned}
$$

So, the average of communal riots per year during the golden rule period was 286.

We know that the RSS are hand in glove with communal forces. They are creating trouble ; they gave created trowbe in the past. I had bern to numerous place e of rioting when Shari Chavan war the Heme Minister.
AN HON. MFMBFR : Before or after?

SHRI TYOTIRMOY BOSU : BCfore, duing and after. I had gone to Meerut, Bhiwandi, Ahmedabad, Ranchi and Bhagalpur. We underst and one simple thing, the relationship of the Government of Mre Gandhi with the RSS. We had a gentlem3a here. Shri Hans Raj Gupta. He was the second in cummand of RSS. H : wae the preson who in a public meeting in Delhi suated that the Muslims h.ve no place in Hindustan ; they should g') to Mecea ; and the Communist: have no place in India; they have to goto Kremlin. What was the reward that was given t" Shri Hans Raj Gupta? The reward ic him was a Padma Bhushan. I wanted to know how a man who was behind the bars ma. given a Padma Bhushan. I have got a long reply, jurtifying the award of Padma Bhuhan.

There is another organisation called Anand Marg, which was being financed by Mrs. Gandhi's Government. . Interrupzioms). I have got documentary evidrence .. (Indernuption:)

Mr. Deputy-Spekear, no doubt you have read the letterwritten by Shri Balasaheb Deoras during the Emergeney of Mrs. Gandhi, praieing her 20-point Prograrame and the discipline that the emergency had brought about. It was due to mutual understanding and friendahip. Is it not a fact that Shri D.P. Misra, once the Chief Minimter of Madhya Pradesh was in posmexion of photostat copies ofrevealing documents which be had collected when he was in jail and Mr. Gandhi was aware of that fact ? Yet, no action was taken against Shri Balasaheb Deoras, because they had an undermtanding. We know that.... (Ineerruptions).

It is such an intereating fact about the Home Ministry here that if you want details about the communal riots, the follow up actions taken thereafter, the details of prosecutions and convictions, you cannot get it. With great difficulty 1 have been able to get some sort of figure which only covera up to 1972. The number of person: killed up to 1972, acconding to the figure that they have given, is 1073 . Sir, that is the figure with the Home Ministry. Unfortunately, particuarly Muslims in this country have been made pawns in the hands of unccrupulous politicians in the counury who wanted to succesfully entrench themselves in power. For 30 years they have used the Muslims as pawas at the time of elections and then dealt with them in the way they liked ;t. There is no second way of describing $\mathrm{it}^{\mathrm{t}}$.

Sir, riots had been created. In 197n, as I whecady told $\%$ ou, Mri. Ganithi came and what is the outcome? What happmed after that ? Thie resolution of the National Integration Council in its meeting held in June 1968, the recommendations of the Worising Group of the Council in the meeting held on 27th Noveniber 1976 as well as the recommendations made by various Commisions of Inquiry were gone into, It was said that generally the recommendation with regard to the legislative action have been fully imple mented, bui with regard to the recominention relating to administrative messures for preventing and controling communal disturbances, there are certain aspects which have not received adequate attention. The trouble is, you po through the drill and you go through the exercise, but when time comed for follow up action, you keep quiet and do nothing at all. Sir. the prevent Government has made no worthwhile departure and I say that RSS has a big say in the functioning of the present Government. I am very worry to say that although we shave the platform with them for saving democracy in the country, for saving the country from the hands of fascimm, yet we cannot but condemn this that since the preseat government has come, a sence of insecurity has come into the minds of the Muslips because the RSS has not made a sincere departure from the past. (Intryuptions).

Sur, what happened? Today we are talkkng about Aligarh. We coondemn thoue who are behind it unequivocally without any reservation. We have heard the other day, within 6 miles of the then Prime Minister's residence in Sadar Bazar, near Jama Masjid, there was the case of Mise Farida, $\mathbf{a}$ givl of as who was shot three times when she was in the secoud floor of her house. It happened in July. It is not RSS alone, it is the administrative machinery, it in in the Congress ruling 30 years that they have done it all the time. And it is being continued today.
Sir, if the Home Ministry lays on the Table of the House the strength of paramilitary and police forces in the rountry and the number of Muslims in thatyou will be surprised to know that whem the Meerut riot had taken place Prof. Hiren Mukherjee, late Baker Ali Mirza, late N.C. Chatterjee and myself went there and we came to know that there is 42 per cent Munim popuation in Meerut and there was not a single Mualim SubInapector or Inspector in the police force. We enquired about it. What is the explanation about this? How many Mustims are recruited every year in the Defence Services and how many Muelina ase recruited in the para-military. foncen ?

These are the things the House has a right to know. I know late Balcohi Chulam Muhammad, the then Chief Minister of Kashmir. one day told me that since they came into power. they stopped the recruitment of cavalrymen from Poonch area. Why ? Because they are all Musims. They stopped their recruitment. I asked Sardar Swaran Singh, the then Defence Minister. Why is it to ? There was no satisfactory explanation. That is the inside story.

35.33 hr -<br>[Strmati Prarvathi Kribilnas

TThere is an attempt, willy nilly; sometimes you are caught with it, sometimes it is inside, embedded in your heart, that vou want to emablish a Hindu raj We are not allowing that to happen, we are sot allowing you to do that. It is neither here nor there, let us make clear to you.

AN HON. MEMBER: But you supported them.
SHRI JYOTIRMOY BOSU : Because we wanted to safe the county from Fascism, that is the reason.
sHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): RSS is not Fascist ?

SHREI JYOTIRMOY BOSU: Mr. 'Home Minister, I caution you that there is a big penetration by a wet of people whn believe in reviving Hindu raj in the administrative machinery. When a police officer or an army officer retired, if he wase a Hindu, he used to join the Jana "Sangh, and if he was a Sikh, be went to the Akelis. This is a very sad state of affairs. Why is it that ip the administraUive maschinery, in the police force, in the para-military forces in the military forces, there thould be only people who believed in communalima an a bacie of life? That is what was taught in the least go years and you must do away with it.

WWe went to Mecrut during the riots in 1968. We went to the District Collector, four of un, and we asked him how many patients, riot victims, had been admitted into the hotpital. He looked into some sort of a register and zaid it was 59 . We got out of his room, we drove straight to to the houpital, we went to the Superin. tendent's room, and we wanted to know how many had been actually admitted. The number was 110. That is the type of figure. No action had been taken against che : apan who wat ritting as the District

Magistrate who was directly, openly abetting the criminale. Mr. Chavan wat perhaps the Home Minister at that time, he was forgetten the statements so that he gave. Mrs. Gandhi was the Prime Minister at that time. Everything is unchanged, the same thing, the same Procedure, the same method.

SHRI SAUGATA ROY: Flying away from the issue.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : No, I do not want to.

In Aligarh, the Pcople's Union of Civil Tibertios went for a survey, and they dispausionately analysed the whole thing. They have revealed that the immediate cause was that a Hindu, criminal wrestler named Bhorac was stabbed by a set of criminal gangester. I am told that this Bhorae was very ardent Cong. (I) supporter, but with the change of power, and the Jamata Party opening the flood gates, with tickers for everybody, he switchod over to this side, because they have no political character, neither here nor there. (Interraptions).

The root cause, the begianing in Aligarh was this, my friends can bear me out, that it started with the stabbing of Bhorac, and then it spread. People were waiting, and the district authorities naturally thought that they had a duty to do to pleasc certain politicians, that if they pleased the set of poliic ians who were 'in power, they were likely to be rewarded. Therefore, they shut their eyes. Things were allowed to deteriorate. And the people in Aligarh were agitated. As my hom. friend has very cloborately stated just now, the Aligarh Muslim University Bill is very dear to them. They want the minority character of the university to be retained. That bill was hanging fire then, it is hanging fire now. No decision can be taken. We are a great set of people, we are prisoners of indecision. Why can't you lave a national serinar, a national debate, on this and take a de. cision once and for all, and call it a closed chapter ?
[Shui Jyotirmoy Bosu]
Madam; this was not done.
Now the team PUCL, is fully convinced that the Provincial Armed Constabulory fires indisciminately and deliberately made muslim houses as target, particularly in the Manek Chowk area. Tall Hindu houscs were used by PAC as watch towers towards aiming at muslim houses. nithough they declared the official figure of deaths as 12, in Manck Chowk area alone, there were 12 dead.

In a report that has been submitted to the Janata Party High Comman 1, there was a chapter which condemns the conduct of RSS and I am told that that particular chapter has been suppressed. We would like to be elightened on that by the Janata Party High Command.

DR. SUBRAMANIAM SWAM: : Why don't you ask the PUCL itself?
SHRI JYOTIRMOY BOSU : We would like to find out from here. (Inkeruptions)

Madam, the judicial enquirics, I am sorry to say, have become farce, timeconsuming and producing no result.
(Intorruplions)
MR. CHAIRMAN : I am eorry to say that your time is running out.
SHRI JYOTIRMOY BOSU : Mathur Commission Report of 1971 on Aligarh riots, submitted after three yearn, was never seen by this House, never published and no action was taken. Culprits, civil servarts, policemen, who directly or indirectly connived remain untouched and not a single person in Aligarh has been convicted during thirty years when there were no less than six riots.

I congratulate the brilliant people in Aligarh University, the students, the teachers and all categorics of employeen, who never allowed this wicked frenzy to enter the University campus at any time, although one of ita clerks died of ballet wounds. This Aligarh Univervity Campus became a shelter for the riotaffected people. The House must acknowledge that and convey its greeting: to the Aligarh University atudents, reachers and employees.

Certain auggestions ought to be made. But my time is short. I, thereforc, requeat the Government to take serious aetion. I would like to ask, what happened to the MPs Standing Committee about
which the Prime Miniater has talled about three or four mopths ago. I would like that also to be covered in the reply. We want a specific reply on the same.
I do not want to may anything more.
7T0 सूघीला नगयर : (मीबी) सभार्षति महोदय, में घ्रापकी माभारीं हूं कि मापने मूझे इस महत्वपूणं प्रश्न पर बोलने के लिए समय विया है। यद्ह एक ऐसा सवाल है, जिसके साथभारत की शाजादी का इतिहास जुड़ा हुप्रा है, जिसके साष राष्ट्रविता के बलिदान का इतिहास जुड़ा हुभा है। इन कम्युनल राम्ट्म को बन्द्द करने के लिए गांधी जी ने कितनी दक़ा भ्रवनी आन की बाजी लगाई, उपवास किये मौर भ्रन्न में हसी के लिए वह गोली के शिकार हुए, बलिदान हु । हम लोगों को ऐसा लगा था कि इस बलिदान से तो प्रांबं खुल जायेंगी, लोग होग में भा जाएंगे। लेकिन ऐसा विखाई देता है कि होण में धाने का कोष इरादा नहीं


मे जो कम्युनल रायट्स, या ह्रिजन रायट्स्क. या कास्ट रायट्स होते हैं, जो कि श्री चम्हाण ने कहा है, उनके पीछे पासिटिक्स भरा हुमा है। पोलिटिकल फायदा उठाने के लिए रायद्स हंजीनियर किए आते हैं, जनका फायदा उठाया जाता है। मुषे क्या कीजिए, घहन छंडिरा गाषी की की एक एक स्पीष जो घुनाब में हो रही थी उसमें मुसलमाओं पर घल्याजार, हरिजनों पर धत्याचार कही एक गाना था हर एक जगए पर 1 स्यों ? चुनाव के बकर यद्ह क्यों ? सिफे हसलिए कि हुरिणन का बोट मिले, मुसलमान का बोट मिले $r$ यही एक मकसद है। बोट प्राप्त करने के लिए बून करवा देंगे, बोट प्र.प्त करन के लिए धर अला वेंग, धर्याषार करता वेंगे। में बड़ी नम्यता है घौर घड़े सर्व \& कहना चाहती हं, है भी उन लोगों में से ची भौर सभापति महोष्या, चाप भी उन लोगों में से बीं जो एक किस्ता लेकर गर् थी प्रषान मंबी के पास, जो अंलाल हैं: स्त्रियों क्र कपर प्रयाकार हुणा बत्र

बहिन इन्दिराज）प्रधान मंती थीं । हमने उनसे कहा था कि इस केस में तो एकशन होना ही चाहिए，कुछ तो ह्रोना ही बाहिए। भगर उनके कान पर जू नहीं रेंगी उस वक्त । तो मेरा छहतना ही कहना है कि झ्रगर हम लोग चाहते हैं कि यह कलंक भारत के माथे से दूर हो तो इस मसले को राजनैंतिक या पार्टी की बह्स न बना कर，पार्टी का सबाल न बना कर，राष्ट्रीय स्तर पर इस सवाल को लेना होगा । किस प्रकार से हिन्दू घौर मुसलमानों के दिल जुड़ें，किस प्रकार सं ये जाति पांति की दीवा रें टूटें हम हिन्दुस्तानी हैं हिन्दुस्तन में पैदा हुए हैं यह भावना उभरे। किस तरह से भ्रपने भगवान भावना नाम हम लें उसकी पूजा करें बह घ्रलग चीज है．उससे किसी का मतलब नहीं है लेकन जब राजनोति के स्तर पर，ऐर्डमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर या किसी सामाजिक स्तर पर हम काम करते हैं तो हिन्दुस्तन्नी तरीके से काम करें，सोषें यह् धीज श्रानी चाहिए । जाति पांति का，धर्म का，पूजा ग्रादि का जो भी उपयोग करना चाह्ते हैं वह्ह अपने बर में बैठ कर करिए，लेकिन बाहर समाज में साकर धर्म का जिस तरहुंसे दुष्पयोग भाज हो रहा है वह्ह बन्द होना ही चाहिए，इसमें मुनें जरा भी सन्देह नहीं है। राष्ट्रिय स्वयं सेवक संख भगर कल्बरल घर्गेनाइजेशन है तो वह कल्यरल चम्गेनाइजेशन रहे। कयों मंनी लोग जन आाबार्भों में जाते हैं ？क्यों जनता पार्टी छ्जाजत केती है कि उसके मंदी लोग गाखाग्रों में जारें ？इससे उसको विम्मत्त मिलती ＇变 1．．．．．（घपामन）．．．．．

[^1]वह्ट मंबी नहीं रहना．चाहिए । जिन उस्रूलों के लिए हम घचपन से लड़े है，जिन उसुलों के लिए हम खिन्दगी भर लड़े हैं उन उस्षूलों का ध्रगर छमारी हुकूमत श्रमल में नहीं रबती है तो कौन रेेगा，कब रखा जाएगा，कष यह्ह देश श्रागे बढ़ेगा ？

मैं एक बहुत महत्व का सवाल म्रार रखना चाहती हूं । मुके खुशी है कि प्रधान मंदी जी आा गए हैं । प्रधान मंती जी एडमिनिस्ट्रेटिब रिफार्म्स कर्म．शन के चेयरमंन थे । में पूछता चाहती हूं，भाज एर्मिनिस्ट्रेशन को हम दोष तो देते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने लायक हमनरे रखा है क्या？उत्तर प्रदेश में माई०जी० पुलिस है，वह्ह पुलिस को चलाता है। पुलिस के ऊपर कोई ग्री कार कलेकटर को！ नहीं है । एक－एक मंत्री भ्रपना सीषा ऐड्डमिनिस्ट्रेशन डििस्ट्रक्ट लेबल तक घलाने की कोषिश कर रहा है। घ्यपने－भ्रपने विभाग को वह् भादेश देगा। किस तरह से fिस्ट्र्रक्ट ऐउमिमिस्ट्रेशन को जिले में चला सकता है ？ घीर क्या यह हकीकत नहीं है कि जिन गुंड़ा एलीमेंट्स को पकड़ा गया था，घ्रलीगढ़ में घ्ररेस्ट किया गया था，उनको किन्हीं प़ंप्रियों के हुक्म से छोड़े दिया गया ？क्यों मंत्रियों के वह द्रुब्म दिए ？की₹ मंतें है वह् ？क्यों उनके ऊपर ऐेक्रन नहीं लिया गया ？क्यों नहीं ऐवश्शन लिया जा रहा है ？में प्रषान मंबी महोदय से विनफ्र भाव से यह् कहना णाहती हूं，भगर भाप ह्स देश का ऐडमिनि－ स्ट्रेशन दुरस्त करना चाह्ते है हो यापको fिस्ट्टिक्ट कलब्टर को जिले का प्रक्षान मंती बनाना होगा पौर सारे के सारे विभाग उसके नीचे करने होंगो । उसके घ्रादेश से सारे भधिकारी लंत चलें जिले में，यह्ठ पावश्यक्त है ．．（घबलाल）．．．

मुपे घ्रपने विबार पहां पर रबने का

 मिकिस्द्रिज की जो कि ह्यने केंक ही है।
 उिप्टी कमिश्नर या कलक्टर, जो भी कोई बरिष्ठ धधिकारी था, वह्ह उस जिले के एक्मिनिस्ट्रेश्न के लिए रेस्पांसिबल था 1 थाज हमने उसक ऊपर जवाबदारी तो डाल दी है लेकिन उसकी एथारिटी को बिल्कुल ोोग्रला कर दिया है, उनको बिल्कुल छोन किया है । इसलिए इस चीज को दुरस्त करना होगा ।

में घ्रापसे यह भी कहना चाहती हूं कि चलीगढ़ में मकान खाली कराने के लिए एम्वीजिं टक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया । सिनेमा बाले गुण्डे पालते हैं, पालिटीशियंस भी गुज्डे पालते हैं लेकिन गुण्डे न हिन्दू होते हैं न मसलमान होते हैं भौर न घार०एस० एस० होते戠 गूण्डे तो गुण्डे होतें苫। यह्ट मावश्यक है कि गूर्डों की हम गुण्डा कहें। घार० एस० एस० वाले मपने गुण्डों को गुण्डा कहें, जनसंघ वाले भी उनको गण्डा कहें, कांग्रेस (भाई) वाले मी घपने गुप्डों को गुण्डा कहें कौर जनता पारी वाले भी गुण्डों को गुण्डा कहें। मुसलयान या हिन्द्र सभी उनको गुण्डा कहें भौर गण्डे के साथ जी बर्तांब होना चाहिए बही बर्टांब उनके साथ किया जाये न कि किसी प्रकार का उनको संरणण विया जाये। जब तक म्ह गुण्डागर्दी बत्म नहीं होगी, कम्युनल रायट्स बतम नहीं होंगे।

मेरा निवेद्दन है कि एक नेशनल दंट्रेश्रन फहंसिल बनी थी उसका क्या हुप्रा? जब प्रधान मंती की सभी राष्ट्रीय दलों की बला रेदें तो बहां पर वैं कर इसके अर निण्णय सिया जाये । हरिजनों का सवाल, हिह्दू मुसफमानों का सबाल, कम्पुनल सवाल-यह राष्ट्रीय सबाल हैं, किसी एक पार्टीं का यह सकाल नहीं है, इसलिए रां्ट्रीयस्तर पर एक
 पिक्त बा लीलिए न जिस कान के लिए कुना का

वह बसिदान बेकार न आयेयह हमको देबना है । हम सभी का फर्ग है भीर धरं है कि राष्ट्रीय इन्टेत्रेशन हो, प्रल्यसंख्यकों का संरक्षण हो, उसका हम पालन करे।

SHRI 1.A. N. GOVINDAN NAIR (Trivandrum): During the lat two months the whole country was discussing the developments at Aligarh. Commimions and eounter Commissiuns have gone into i:. The Minorities Commission also looked into it and submitted a report and now the Prime Minister visited Aligarh and with an Aligart Jock he tried to keep the riots under lockifand. ke),

MR. CHAIRMAN : I would request the Hon. Members nut to be so noiay.

SHRI M.N. GOVINDAN NAIRI: The Buiness Advisory Committee has an its wisdom decided to discuss this question in this House. Well. I feel that we are qualifying ourselven to be called the House of Elders : let the Rajy Sabha find out some other name for. themaselves!

WThat apart after the report that have already appeared including the Minorities Commimion's report which appeared today, nobody can deny the role of the R.S.S. in thin affair, nor the involvement of the Administration. But I do not want to take up this question now -the question of Administration and is role-since, on the 17 th, the Prime Minituer is calling a meeting and. there, we will have an opportunity to discue the whole affair. As one of the Lemders os the Opposition polated out, nuileos you are prepared to fight againet communal politics, this kind of happenings will continue, as they are doing now and have done in the past. I think., anybody in this country who knows the history of the RSS knows that they are spreading namrow Hindu chauniviasm and anti-Muelim feelings among all rections of the societyI am not bimining people tite Do. Subramenimen Swamy. They are innocent persoms. There it a chucuis at the top who plan theoe thines, and many, people tilie ftan have been trapped: Ufifortonateds that ergaizution to apreadyo It in ettracting youngotert invo its yola, mad they me want them powimmary trainfag Mont of them hnow the were: oven the tiver 0 odt or maikione.


SHRI RKK: MHALGA : It in all imagio hary.
SHRI M. N. GOVINDAN NAIR : It is not imaginary.

SHRI R. K. MHALGI : What experience have you about RSS ? (Inderruptions).

SHRI M.N. GOVINDAN NAIR : I should not be attacked by RSS here. 1 aliould be protected.

They say that they are a cultural organization. The culure that they are tpreading is the culture of murder. In our State, recently, a number of Marxists were murdered....

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri) : I can give you a list of mundreds of RSS workers who were murdered by Communists in Kerala. (Intermptions).

SHRI M.N. GOVLNDAN NAIR : They perpetrate murders, murder of the culture of India. That is the most important thing.

They are the anti-thesis of what Indian culture stood for. I have seen in my younger daya the photo of Shri RamaEriahna in the dress of a Muslim fakir praying to Allah. Is it not clear to them as to what was the mesage that he wanted to convey to the country? High tolerance and asimilation were the two characteristicfeatures of our Indian culture, and they have destroyed these. They exploit the mane of Swami Vivelcanamda. But they so againet hia teachiags. That is what they are doing. My friende are laugh. ing. You may laugh. But you will are be the people who will laugh last. They are defaming Indian culture. The ment dangerous thing is that they are shattering the democratic and secular falbric of our country. It was the combined effort of the tocinal reformens like Strami Vivelkananda and others and also the lesders of the opreswed sections, com. bined with the mational movement, that tsled to build up a democratic society here and which finally coumpianted in the acceptance of our Constitution. Now the whole thing hat been deatroyed. So, if you want to restore the democratic and secular structure in this country, unless you are prepared to fight againat the RSS aut their riends, it with niot be powible. The political wing of the RSS is the Jan Smen. There Is aloo another nocial wing which it celled the Vinhwe rifindu Premtad. They jointly function and
 mpent of Diter Pradesin nor the Central

action against the RSS-Jan Sangh combine because their very exiatence depends upoz their support.

I am hearing statements after statements from the Jan Sangh leaders....

## 16 has.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Therc is no Jan Sangh.

SHRI M. N. GOVINDAN NAIR : 1 mean, the Janata leaders like Shri Madhu Limaye, Shri Raj Narain. If it is only an inner fight to bring scmebody into. the Ministry, I have nothing to say, but if they are very serious about what they say they have no place in Janata as long as the RSS-Jan Sangh combine is there in the Janata Party. So I would request them to come out if they are serious about building a democratic and secular societyg

So also, when I heard my friend, Shri Jyotirmoy Bosu, I was amused and I wos taken aback and I wondered if even to-day Shrimati Indira Gandhi is ruling this country. Now Mr. Desai is there. He is ruling and what is happening in Algarh or what is happening in other parts of the country to-diay is something for which. this government is responsible ....

SHRI JYOTIRMOY BOSU : YOu did not hear me full..

SHRI M.N. GOVINDAN NAIR : 1 heard you fully.

MR CHAIRMAN : Mr. Boru, te heard you without.... (Interrufticns). Please do not mnterrupt him.

SHRI MN. GOVINDAN NAIR : I request him to come out of his present alliance with RSS-Jan Sangh Crmbine...

SHRI JYOTIRMOY EOSU : We do not trail behind anybody.

SHRI MN. GOVINDAN NAIR : I know.

Where I differ with Mr. Samas Grhe is. he thinks that if the acministrative maz chinery is set right. then everything will be all right. That wes a filureAfter indepencerce, the secial $\boldsymbol{p}$ evement that was buil! up durire the freindeperdence pericd naw givin if ard now for socil-erceratir jefims iri spe dependirg upon the Collecor and the Potice Inspector. That way wil! rot work. That is why I gaic-I 8 m not asking you to come out of the Jangta Party. When I say 'You cone out', I meas, let us jolintly go to the districts ando convey this meatupe to the maters mat fry to kuild a democratic und secular society and
［Shri M．N．Govindan Nair］ fight against casceiom and communalisra． It is only by fighting cateism and com－ munalism that we will be able to billd a secular and democratic society． In that let all the secular and democratic minde：$p$ ：，ple join together and I want them to fight against the narrow chauvi－ nism of the RSS and their friends．

बा）विसम कमार मलहोगा（दलिण fिल्ली）：साम्र्रदायिक वंगों पर बहस का स₹ल वैदा हुमा तो वह् खयाल था कि इसके सारे मदों पर बड़ी गम्भीरतापूर्वक विचार किषा जाएगा । लेकिन मुले भ्रफसोस है कि विधके तीस साल से जो तरीका बहस का भपनाया गया है वह तरीका प्रब भी प्र्रनाया गषा है। घ्रवने राजनीतिक स्वायं सिछ करने की ही हस बहस में कोशिश की गई है मौर एक दूसरे पर दोषारोपण ही किया गया है । कोई ठूसरी चांज सामने रबले की कोणिल्य की गई हो，ऐसा मूल्षे दिबाई नहीं दिवा है। यहां पर बहुत सी बतें कही गई हैं जिनका जवाब देना मैं अरूरी समक्रा变 1

इससे कोई इक्ष र नहीं कर सकता कि千िछले तीस साल से लगतार साम्पद्रायिक
 हो र⿳े हैं औरे यह ीीज देश के लिए बहुत ही दुर्भाज्यूवर्ण है，यह बहुत ही बदकिस्मती की बात है। इसको ठीक किया जाना चाहिए था। मुक्ष घंर भी उदादा श्यकोल तब होता है जब चकहाण साहब या कांतेस के दूसरे लोग यहां बड़े होकर उपवेश देते की कोणिग करते हैं । चक्हाण साहूव देच में होम fिनिस्टर रहें हैं। जब वह्ह होम मिनिएटर ते तब उनकी घ्रहपझता में एक नेलनल छंटेग्रेघन काँसिल की मीटिंग हुई यी। बहां पर बहुत से सवाल उठाए गए थे । जिन बापों का माज्य वह जिक कर रहे चे उन में से किती को री इल्खोमेंट करने की कोषिए उनफी होम मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं द्रा बी। 1967 में ह：बंतो हए ये घोर उसके बाद


उस कमीलन ने जो सिकारियों की बीं उनमें से एक पर मी घमल नहीं किया गया । इसलिए नहीं किया गया कि कांत्रेस पटरीं बा कांगो का सारा घंटरेस्ट इस बात में रहा है कि भारत में भगर हिन्दू मुस्लिम बंबे होते रहे तो मुसलमानों के बोट उनको मिलते रंंगें । तभी बह पाबर में रह सकती है । श्रष भ्राप इस बात को वेलें कि 1977 में पहली बार एमरजेंसी बत्म होने पर हिन्दू प्रोर मुसलमान मिल कर नेश्रनल स्ट्रीम का एक हिस्सा बन गए। तब भारत में दंगे पूरी तरहु मे बलम हो गए चे। कांप्रेस भी बलम सी हो गई थी। उसको बहुत कम स्थान मिले से। उसके बाद कांग्रेस को लगा कि प्रगर हिन्दू मुसलमान मिले रहे，पगर उनका ध्रापस में तालमेल रहा तो उन्होंने हस तालमेल को तोड़ने की साजिए की । उसने दगों की ज्रुब्भात की । भाज यहां पर घलीगढ़ के दंगे का जिक किया जा रहा है । जब भूरे की जात की जाती है तो कौन नहीं जानता है कि जिस दिन भ्रीमती इंदिरा गांधी पलीगढ़ के घ्दन्दर एक भादी में रामिल होने के लिए गई यीं तब गोल्डन गैग के लोग कितनी बड़ी तादाद में उनका स्वागत करने के लिए सबसे भागे ते ？जब ये लोग भरा की लाए को म्रस्पताल से ले गए तो के शमशान भूमि में नहीं ले गए，कहीं पौर के गए，धौर बलिक मुसलमान मुहलों में भोर दूसरी जगह हो वए जहां बंगे होने का अत्ररा था। उसके पन्दर कांप्रेस का कितना हिस्सा था，इसमें जाने की जर्रत है ।
 है कि यहां पर देश में हिन्दू धरर मुसलमान हन दोनों को एक मेन स्ट्रीम में धाने से रोको के लिए जो भराष्ट्रवादी ताकते है है ते हो भटका रही हैं ।

बम्पुत्त रांयद्ष्त कहीं की हों，उनलन निन्ता की आनी धारिते। घलतीमक के समें
 वाले लोगों की काषस नहीं लावा का बुसता


हैं। कही मी षंगा होना बहुत गलत है । मरने बाला हिन्ूू हो या मुसलमान भारतीय है, हिन्दुस्तानी है, उसका बुत यहां पर बहा है। सेकिन मैं भपने दोस्तों से पूछना चाहता हैं कि जब म्राप भलीगद का सबाल यहां उठा ग्रे हैं तो सम्बल के पन्दर जो दंगे हुए चे तब अापकी जबान बन्द क्यों हो गई थी। क्या वहां पर मरने बाले जो लोग थे के हिन्दुनानी नहीं षे ? क्या वहां पर हुभा वंगा साम्र्रदायिक दंगा नहीं था ? क्या सम्बल के भ्रन्दर हैए दंगे के सवाल को कांप्रेस के लोगों ने या दूसचे लोगों ने उठने की कोगिश की ? घ्रलीगत़ के दंगे में मरने वालों का सबाल हिन्दू य: मुसलमान का सवाल नहीं है । इस दंगे को लेकर मैं समकता हुं कि भ्राज भारत की तसकीर सारी दुनिया में ब्र्राब करने की ोिशिक की जा रही है । हिन्दुस्तान में जितने मी दंगे हुए है, भाप रधुबरदयाल कमीशन की रिपोर्टे पढ़ें, दूसरी रिपोटंस पक्षें, विछले तीस साल की रिपोटंस पढ़े, मापको पता चलेषा कि दंगा हिन्दू भरो मुस़लमान नहीं करते हैं, षें की कुछ लोग शुर्भात करते हैं भोर परसनल तोर पर कम्युनल लोग जो हैं वे फामिल हो जाते हैं भौर हस तरह से पह कीज सामने घाती है । भाज भारत की तसकीर ये लोग बराब करना काहते हैं। हिन्दुस्तान के मुसलमान बतम हो रहे हैं, यह् तसकीर पेश करना चाहते हैं। में समझता हूं कि दूसे पाकिस्तान ही फायवा उठायेगा मौर उसको य. एन मो में मह सबाल उठाने का मोका मिल जएगा भौर मह कहने का मोका मिल जाएगा कि हिन्दुस्तान में माइनोरिटीज की ह्वालत बहुत् बराष है। मैं पहले कह चुका हें कि हिन्द्र पोर गुसलमान का सबाल नहीं होता है। यह्ह सकाल हिन्दूस्तानियत का है, पारतीयका का है। हर मरने वाला हिन्दुसानी है, उसका बून हिन्दुस्ता का है किर जाते वह वंगा सम्बल का दंणाहो, परीमझ का हो, वनारस का


कर समतते है कि उत्षर प्रयेत्र के तीन कंलों में, सम्बल, धलीगक, भौर बनारस के बंगों में मरने बाले जो लोग हैं उनमें हिन्दुयों की संख्या ज्यादा है ? क्या इस बात से कोई भादमी दन्कार कर सकता हैं कि भगर मरने वागों की टोटल संख्या को, सारे हिन्दुस्ताल में हुए दंगों कें मरने वालों की संख्या को भ्रगर दे $\mathbf{~ त ् र ा ~ ज ा ए ग ा ~ त ो ~ ह ि न ् द ु प ो ं ~ क ी ~ स ं ख ् य ा ~ भ ध ि क ~}$ निकलेगी? वर्ञां यह कह कर कि मुसलमान का कल्ले भाम हो रहा है, देश की एक गलत तसवीर पेश की ज ती है। में ध्रापको बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान ने घपनी माइनारिटीज के लिये यहां के बहुमुंब्यक लोगों ने मिलकर के उनको मुरक्षित रबने के लिये, म्रपना हिस्सा समझने के लिये बहुत से कदम उठाए हैं। भ्राप इस बात को वेबं, क्या यह बात सही नहीं हैं, मैं इस बात को रिकार्ठ स्टेट करने के लिए कह रहा हूं, कि हिन्दुस्तान में मुसलमानों की पापुलेफन 1961 से 1971 के दौरान 30 प्रतिशत बढ़ी है घौर हिन्दुयों की 23 प्रतिशत बती़है। हिन्दुभों की पापुलेशन लगातार fिर रही है मॉंर मुसलमानों की बढ़ रही है। यह क्यों हो रहा है ? इसलिये कि हिन्दुस्तान
-... (घम凶ाल)
हिन्दुस्तान की जो पिक्तर भ्राप पेश करना चाहते हैं वह नहीं है । माज जान बूक्ष कर भपने बोटों की खातिर देश की गलत ससकीर पेश्र कर रंद हैं। ....... (क्यापाज) जिस समय बंगला देश की माइन्वारिटीज पऱ जुल्म होता बा, वहां पहले बर्ई करोड़ हुन्ू रहते हे जिनकी संख्या षट कर पाज 60 लाब्ल रह गई है, उस समय मापकी चुवान नहीं बुलती थी। भाप बात नहीं करना चाहेत +ं.....

## (

SLIRY JYOTIRMOY BASU : Mindam Chairman, are all these relevant in this debate.?

Mar Cundirman : He in putting his point of View, Mr. Basu.
 रहा हूं कि दुनिया के मुल्कों में सब से ज्यादा विशवास ध्रपती माइनारिटीज में प्रकट किया है तो वह हिन्वुस्तान है। उनकी सैब्युरिटी का सब से ज्यादा इंतजाम हिन्दुस्तान ने किया है।

SHRI JYOTIRMOY BASU: Bangladesh is a friendly country. Do not make adverse remaks here?

थी किज्य फूमार मलहोषा: में जानता हुं चीन कितना फेंडली कन्ट्री है हैर वह क्या कर रहा है सब मुझे मालूम है। यहां पर पार० एस० एस० फोबिया के नाम पर गलत तरीके से राजनोतिक स्वर्थी को पूरा करने के लिये गलत बततें की जा रही हैं। बिल्कुल गलत रिपोटं है मोर मैं यहां पर बड़े जोरदार शब्दों में भ्रार० एस० एस० के रोल को डिनाई करना चाहता है। जितनी भी बानें टहां इस बारे में कहीं गई हैं वहु फक भ्राफ़ ह्हाइट लाइत्ज है। कोई पादनी प्रार० ए स० एग० का किसी मुसलमान पर हाथ नहीं उठनयेगा, बल्कि उसके दिपरीत क्रगर मुसलमान पर कोई धाक्रमण हो तो भ्रार० एस० एस० का भादमी क्रपने बून पर खेल कर उसे बनायेगा। जिस तरह से गलत तस्तीर भाप पेश्र कर रहें हैं, वहह उचित नहीं हैं। माप घ्यलीगढ़ ध्रोर सम्मल के राइट्प्त वेला कि बहा किसका ज्यादा नुकसान हुप्रा है। ती० पी० एम० के साप्य इमको पोयर करना पढ़ा फ़ासिज्म के बिलाफ लड़ाई में 1 किन्तु घगर बह ज़रोरन प्रपने हिसाब किताब को देब कर हिन्दुस्तान में नेशनलिख्म को रोकना चा हैं, उनको कम करना चा है पौर परह सोर्षें निंनैशनल कोर्संज कश कर दी जायें तो हम उनके साष नहीं हैं। पौर जो लोग यह समकते हैं कि दू़ा तरह से गलत बातें कह्ह कर गड़बड़ हो जाती है तो मै उन्हें बताना चाहता कूं कि उनका बह्ह राजनीतिक स्वार्थ पूरा नहीं होगा। ऐसे लोग जानवूल कर गलत तथीरीर भार०


मुसलनानों के मन में गक पदा होता है प्रोर दोनों दूर बले जाते हैं। प्राज जक्रत इत बात की है कि हिन्दू प्रोर नु ज़लनान एक दूनरे के नजदीक भायें, यहां के मु भलमान देण की मेन स्ट्रोम का हिए ता बन तार्वें। लेकिन प्राप उस मेन स्ट्र्र।म में भुजलमानों को नहीं भ्राने देना जाहते।

में कहना चाहता हैं कि गेर्रमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर ठुप्रा है। कांग्रे व पट्टी के समत में, जितने भी कमीगन बने हैं उनको च्पिोटं हमारे पामने हैं, हृमारे नामने नेशनल इंड्रेतान कारन्नल का fरोोट है, उन सब को दे $\overline{\text { है }}$ कर इसव्नीर्रेट करने की जक़रत हैं। प्रत्रान मंबो ती ने घ्रयोर्जाशन लोठसं की मोटिंग बुलायी हैं, जरूरत इम बात की है कि जहां पर रायट्न होते हैं बहीं पर जो भी घfिकारी हैं चाहे भु नलमान हों या हिन्दू उनको सषत सजा दी जाये प्रोर ऐइडमिनिस्ट्रेटिब घ्राफिकर्स पर उनकी जिन्नेदारी उाली उाय। में भ्रापके मामने बीनियों मर्जैम्चन रब सकरा हुं, जि ममें क्या क्वा करने की उरूतत है पर्तु भै समझता हू कि जब प्राइस मिनिस्टर मीटिम बलायेंगे, उसमें सर्जेश्नन्त का जायेंगे। हस हाउस के प्रन्दर इस प्रकार की कोनुनल किज्या घभने राजनीतिक स्वार्ष के कारण बत़ाने के बजाय उन्हें पापस में मिलने दें। 1971 में कासिज्म बत्म होने पर हिन्द्द सौर नुदालमलनों की माब्नोरिटीख के निलने की जो


MR. CHAIRMAN Before I call the next rpeaker, I just want to maike one point clear. Pariee are allotted certzin amount of time. The lint hess been prepered and I have to go by thin lish. It is not a quention of anytody ypenking longes or anybody else getting lem time and so on, If juat want to make it dian. I would request hon. Members to coopernte with mee Shri U.S. Pmignati wert. Shri G.M. Bexntwalla.

STLRI G.M. BANATWALIA (Pompen):

that even after 33 years of independence ormmantal carnages conitimue to rock the dountry. From Delchi' to Aligarh, it is is sondid recond of oppression and violent persecution of the minorities. It is most - ${ }^{2}$ ortunate that during the recent times, He communal disturbances diaplay siving trend.

Madam, during theisixtics, the communal diaturbancen had reached an high a figure a 500 in a year and they declined to about malf by 1974. In 1974, the number of listurbances had come down to 248 . Ia 1975, there was a further decline to sas and in 1976, there was a further decline to r69. We there ore see that upto 1976 the graph of communal disturbance chowed a steady decline. But with the coming of the Janats party into power mofortunately this graph has started rising. Whereas in 1976, 169 was the figure, in 297, it went up to 188 and in $197^{8,171}$ not have already taken place uptil now

The point is nor the number of rints. The point is that the graph now show a steady rise. The number of fcommunal riots indicate that there should be no room for complacency. The fect is that there is not only a rising trend in communal riots, but there is also an inereasing intensity in these communal Hiots. Riots in Aligarh have exposed this fact. We find that the present Aligarh riots eake us back unfortunately to the fangerous sixtien with all the major riots in Ahmedabad, Bhiwandi fand other pliseen. What happened in Aligarh toclay unfortunately reviven the painful memories of the ghastly killings of Jabalpur in 1959. Such has been the increase in the inten. sity of the communal violence that now. melle the country?

Madiam Chair-person what happened in Aligerth cunnot be dirmimed as mere one incident in a chain of incidents. There is - qualitative difference, not onls in the manter of iatensity but also in the matter of aature of incidents. Never heffore has mach a thing happenec that within a span of st dave coramunal killings flare up in the game town. This is a matter of disgrace for the administration. Sometimrs we eve todd and even the Prime Minister lore had axid that the communal riots are a blot on the country. Why hlame the country? He had said it in the Raiya sabha. Why defmene the country PThe corampinal. riots that are toming place are Fin ther ot the admanietration. What nepered in Altierh ? 1 must say to the

hilling of the Mualim minosity stoited on une 5th of Octcber, the ce zimicn Fincius did not participate in that. It was a communal carnage perpetrated ty the R.S.S. nooligans and the ee mmen Hindus did not pirticipate in that farticulat thing. But Maorm Chair-persen, dere we have all records broken tecause in a matter of 31 days' that of, again on the 6th November, the seme terns was recked witb ghastly killings of the muslim minority. This is a matter which is a grent shur on the administration. What happened is Aligers ? This was perpetrated hy the R.S.S. hooligans aided and a ketrd by the PAC and the law and order machinery which was said to have existed over there. This is what Mr. Inder Mallotra says in the Tincs of Irdir in toe issue datec the it th Novemter, $19 ; 8$ :
'TPre tie fresh flarr-up in that unfortunatt utivecriny town, exartly a mantas after the Cctrter 5 riwt, bespeaks so elarnirg a situation that only those indjffrent to national unity can fail to sit up.".at
Theretore, there is a necd ire srul
seare.ing. l.et vis mit merely life irun
our heads in abarre. Iet us fave $:(0)$
searchirg and let us facr thaifects ps tney
are. It cannot be cenied tret tr tri-
sonous indoctrination ty tle P.E.S.
has a major hand in the carnege of the
minority cemmunity. I will nct dueil
on this particualr subject for it is well
known. I. will merrly quote ficm a
weekly magnaine "Sunday" dated $5-11-78$.
A. pare 25 , it says:
"Mr. Golwalkar categercelly said im
1989 that the non-Hindu pe-
oples in Hinduman must cither
adopt the Hindu culture and
lempuage, must learn to rerpect
and hold in reverence Hindu
religion, must entertain no idea
but these of glorification of the
Hindu rater ana ctuture.."

Menina Chair-person, 1 must nay that after tur crmme of the Jenatr Poity in power, there is olve a qualnetive difin rnce in the poisonous indortrintuicn. Fermerly the R.S.S. called for the jrdien, aneation of the Muslims arc ctret ron Hindus, but, today they are so embolde ned that thev call for not merely incuaraipsticn,but Eivincuifation of all the ner-Fir cus and I any so on the authority of the edioriak thay wis written in the Creerifer iasted 1ath September, rong. There, in the editorial, it gives a cafi not merely for Indianimatios, but it is epobridened to say that there minst be Hinduiptics of the Muthon mad sill thef minceritien here
[Shri G. M. Banatwalla]
in the country. I know that the time is limited at my disposal, otherwise I would have read out the entire editorial

The R.S.S, and cornmunal hatred are inter-related and the R.S.S. has a long record of involvement in communal disturhances. Such have been the findings of Justice Jagmohan Reddy who enquired ilto riots at A:2in :dibad and other Gujarat towas in 1969, Justice D.P. Madan who enquired into t.te riots at Bhiwandi, Jalgann and Mahadin May 1970 anc tae Vychayathil Commission which enquired into the Teilicherry incidents.

There is not imuch time and I would only say that the Aligarh riots were preplannei this is quite obvious from the various fatts and I need not give more iaformation. I would like to quote Srom the Esonomic and Political Weekly dated 8 8th November, 1978 where at page 1832, the facts are clearly brought out. Absut the involvem:nt of the P.A. C.

I may read out from the same magazine, page 1882 , the findings of the People Union. for : Civil Liberties. It is stated :
"The Provincial Armed Lonstabulary (PAC) of Uttar Pradesh too betrayed Hindu communal sentiments by shooting and killing innocent and unarmed Muslims."

There was such an orgy of violence created by the P.A.C. themselves that there is a lot to say. When the procemion cams after snatching the body of Bhura shjuting 'khoon ka badla khoon', not only the processionists, but the P.A.G. themsselves also indulged in looting etc. I wauld give the example of a shop at Phool ka Chaura. TheP.A.C.entered theshopand looted it. In their frenzy of looting the Sh3), they evan d-opped their cartridgea in that particular shop. I have with me as many as four cartridges dropped by the P.A.C. in a Muslim shop at Phoola ka Chaura. How will the P.A.C. account for the loss of these cartridges? With your permisaion, Madam Chairperson, I hand over these cartridyss of the P.A.C. rifien to the hon. Minister to make an enquiry and find out how th: P.A.C. have mecounted for the lon of these cartridges.

Then, brixishave been used to blast the h>lies of the mingrity communities by th: R 35 hosligans. Here is the photogisingi of a bomb with the military marking: on'lt.

Will tix $G$ svswan ent try to find out how there bsanh minufattured in the Indign O-A:ninze Faznrien have found their wey in the hands of the R.S.S. 1 t

MR. CFIAIRMAN : That point he already been made, Will you kindly conclude now ?

SHRI G. M. BANATWALLA: Sinee the time is running out, I have skipped over a lot of details.

7 To conclude, I must say that there is "a complete shaking of the contidence of the minorities in the law and order machinery. Let there be a complete re-structuring of the Provincial Armed Constabulary. Let: there be an anti-riot force, specially equipped to face thesc situations; and they mutt have a proper representation of the Mumlims and minorities in them. Let there be a ban on the para-military activities of RSS shakhas. The Minister of State, Shri Patil had made a very uncharitable remark when the studente of the Aligert Muslim University approached bim Hesaid that the Aligarh Musidm University was creating tension. with all apologies to you, Madam Chair-peraon, this is published in newspapers. An apology is due from Fim. The Aligarh Muslim University tudents and others have been peaceful, and their role has been appreciated by one and all.

MR. CHAIRMAN : Mr. Banatwalla, you must conclude. I am sorry you ar overstepping your limit.

SHRI G. M. Banatwalla : Finally, $i$ mist say that there must be an occupertional rehabilitation of the victims of the riots, so that the perpetrators of the riote fo not go away with the fruits of the riothe The Commisaion that is appointed, must be a 3 -man commission, with one mernher at leant from the minority community, \&.e. the Muslims.

MR. CHAIRMAN : Mr. Banatwalla, I iust wantod to draw your attention to. the rule that is there. You said thite through $m$, you will hand over whetever you were displaying to the "Minister. I think you should do it directly; it is not customary, and it is not within the rutis) to do it through the Speaker in the Parilut ment. You can always do it persomatiy,

SHRT G. M. BANATWAETA : I wit hand it over to you. It is such steriow. istter.

MR. CHARRMAN: No, Mrogente walla. I have to go by the rulas. Ant
 rule to not permitt: Now, Mr. Staresto nalia.

 तीस साल की प्राजादी के बाद भी हम घाज यहां पर उस बात की कर्षां कर रहें हैं जिस बात को बहुत पह्ले समाप्त किया जाना चाहिए था । किरवापरस्ती प्रोर किरकादार्रं के बैस्य ने हजारों दफा इस देश को निद्दोव लोगों का कूत बहाया है। मुक्षे यह जान कर दु:ब हुग्रा कि भर्लंगक़ में किरकापरस्ती के वैत्य ने निद्रोष ह्ल्कानों का बून किस्तों में एक महीने है किया। भारतबर्ष की म्राजादी, स्स देश्रा के गरीब मखदूरों प्रोर मेहनतक,शों
 हमेणा ही क्रागे बढ़क्ऱ श्रपनंत जान दी है । इसीलिए है लंगतों को हुन्व वारदातों की ज्यादा किक्रं। में कहता जाहता हु कि हन वररदातों को रोकमे के लिए भगर हम भपननीं जान भी देनी पड़े तों हम जान भी देने के fिए तैपार हैं।

इस देग में हमाश कुछ वरिहास है। समस्त भाग्न का कुछ इतिहास है। किन्दे,
 एक ही सोने से बने हुए घलग-मूग महने हैं । ंबें भाजादी में पं० जबाहरल'स सेहह दुए, पंजाब में जाकर फकाली मों में गिरक्तार हुण. थे क्योंकि वह देश की भाजादी की लड़ाई Аी । ब्री मदन मोहन भालविया ने तबारीक़ में fिला है- दरगर भारतवर्ष को मा हैतो हर षर कंस एक धाधमीसिख्ब होना षाहिये। यह हमारी देगर्भष्ति का सटिफिकेट है।

मै कर्ष करना काहता हैं-प्रब क्या हुणा है ? मदल ला छुछ मोर है, लेकिन इसको वूम्रे त केंके विब्बाया ज़ रहा है, हर बतात को कोलिटीकलाइज किया जा रहा है । यहां पर अंती-कंषों मावाज में ये बाते इस लिवे कहीं जा रहींद्ं ताकि काहर बोट पष्षं होजायं, यह सब बोट-पफयें करने की राजनीति है, विल में कुछ,
 है
 एमजेसी के बिनों में मेरठ कालिज में पकत्ता था। उस वक्त बिहार में गफ़्फूर साहब की मिनिस्ट्री धी। मुले छन के एक जिम्मेदार चादमी का भाषण सुनने का इत्तफाक हुदा। उन्होंने कहा था-जयप्रकाश नारायण विहार में मान्दोलन इस लिये बला रहे है कि वहा का मुम्य मंती एक मुसलमान है भौर वह उस मुसलमान मुख्य मंनी को हटाना चाहते हैं। वह प्राप की सियासत का नमूना है। इतने बड़े पादमी को भी भाप कीचड़े में इतना नीचे तक ला सकते हैं-इम मियासत को छोड़ दीजिये--मेहखान।

एमर्जन्सी लगी तो श्राप को मालूम है १ंजाब में इन की हुकूमत थी 1 इन के कीफ़ मिनिस्टर ने कहा-हमारे भकाली दल के सबर यहां बेठे हुए हैं-निखों को एमर्जेन्सी के बिलाफ़ एजीटिशन में हिस्सा नहीं लेना कहिये, क्योंकि सिब्बों पर कोई पमर्जॅन्सी नहीं है। यह नमूना है-कांत्रेस की सियासत का । लेकिन हम ने कहा-नहीं, हम हिस्सा लेंगे, दसके बिलाफ एर्मृटेशन में हम उन का साथ देगें फ्रोर हम ने मुकम्मिल तोर पर उनका साब दिया।

मैं भाप से भर्ष करना बाहता दूं- इस को किले के लिये पोलिटीकल काल्यूशन मत षंबिये, इस का साल्पूयन पोलिटीकस नहीं हैं मौर न भार० एस० एस० पर हमला करते में इस का साल्यूणन है, किसी पार्टीं का गुण गाने से भी ₹स का साल्यूपन नहीं होगा. साल्पूणन इ्न बात में है कि बाबतात को सर्मािये जजबात क्या हैं ? छोटी-छोटी बातों सें ही इस तरह की बाते होती हैं। उन की भावनाभ्रों की कह्र कीजिए। भावनायें कया हैं ? तीन बर्ष हो गय सऊदी भरख में सिखों के दाबले पर पाबन्दी है। हम कीयुनीख़ कर कह रहे हैं, लेकित हमार्रं सरकार दब़ल नहीं दे रही
 है। सऊदी प्ररब में मिबों को क्यों जाने नहीं दिया जाता ? इम तरह की छोटी-छोटी बत्तों पर ध्यान देना होगा ।

में कहना चहता हू-चार-चिप्मेदार लोग बहुत सी ऐभी बातें करते हैं, जिन में देग में प्राबलम्ब पैदा हो जांनी हैं। पह जिम्मेदारी दुनरफ़ा के-माइनारिटीज्ञ की भी जिम्मेदरी है पोर मंजारिटी की भी जित्मेदारी है कौर हमारी भी जिम्भेदारी है कि हम हमेशा हमनहमें में न रहें। लेकिन इप मक के बावज्द में जारिटी बालों की जिम्मेदारी ज्यादा हैइस लिये कि वे बड़े हैं, गिनती में उनकी तावाद अ्यादा है। इस लिये में कहना चतहता कें-हम देण के घर्माम का पक्ष, विधि पक्ष पोर हिस्टोरिकल पक्ष को लें । हम ने माइ रारिटीज कमीभन बनापा है-पापइत पर हीइन थीयों को छोड़ दीजिये, माड्रनारिटोक कमीजन का।
 अप्र दे सकोे हैं —मोर वे इड़ किस्म के मामलं। की गहराई में जायं। मैजाटिटी या माद्रनारिटी का कोई भी पादयी बलल उलले की कोरिम्र करे, तो उन में दोषी कोन है-एस के बारे, मे उन का कैगला मान लिया जाय ।

मंने मुलू में कहा था कि भावनाषों को समका नहीं जा रहा है। विसाल के तोर पर भाष निरंकारियों के काग़े को ही ले लीजिये । उसमें भावना को नहीं समस्ता गया, दोषी किस को ठह्ताया-茂 रिकारं सेकर धाया हैं । देबिये भाई, वह बावा साहु की कोटो है, जिए में विल्बया गया है कि बाषा पपने पोब पर घराब उाल कर एक लड़की को गराष विक्षा रहा है। निरंकारी जी यह सक कर र है। निरंगारी जी की एक किताब मेरे पास है। हस में उन्होंने लिषा है कि घारती पूतन भोर रोजे रबना बकबास है। मैं कहता हैं कि भाप घर्मं का प्रचार कीजिए, मगर मपने


न कीजिए। यहु ठींक नहीं है। थमर मु थी यहां करता हूं तो मुमें भी नीचा विलारेै, कोई मोर करता है तो उस भी नीवा विसादये। गुखाणी गुए ग्रन्ब साहुष का घान्द है। मे इस किताष से भ्राप को पढ़ कर सुनाता हू कि किस तरह हमारी बेइज्जती करने के लिए इसमें लिख्या गया है। हमारी भावनाभों को घाप समझिये, हम कोई बेवकूफ नहीं हैं जो कि गोलियों से मारे जाएं। हमारे धादमी कानपुर में मारे गये, भमूतस में मारे गये, दिल्ली में मारे गये। मैं पाप को बताना चहता हू कि किस तरह से हस में हमारी बेछज्जती क्ती गयी है। 1 हमारी गुरू वाणी में लिखा गया है -

> तू सदा सलामत निरंकार
> बो तुद्द भाबे साई भलीकार
> रूस में है स को इस तरह से दिया गया है-
> सारे जगदा पालन हार
> साढ़ा कर गया बेड़ा पार
> नू सढा सलामत निरंकार 1

यद हमारी बे हण्जती है । वह इस किताब में हैं। घगर घाप कहोंगे त्वो में इसे टेज्स वर की रब दूंगा $/$ हस में सिबा है कि -

Adulterates the Gurbani. inter-mixing it with ghost-written, anti-Stik compos it tions;

Eatablishes the Order of the Seven in place of the Five Beloved Ones ordained by Guru Gobind Singh;

हम ने पांच प्यारे की खात कही है, ये सात्त व्यारे की बात कहते हैं। मैं दलिखरा गांधी पर मी हलजाम लगाता हूं कि सित्ये धर्म को चेलेंज करने बाले, सिब घमं की बे ज्ती करने काले गुरक्यम सिए प्रकतारी को उिल्लोमेटिक पासपोटं बिया गया। उन्होंन भपने राज्प में 11 बर्ष लक क्या किया, इसका जरा जबाष्त दें ? हस तरह है दूसरे क्लंी को बदनाए करने वासों के साथ वह सभूक किता
 बर्श़द्व किया मया। मैं सप से कहता हैं कि पापको माइलोरिटोज के घमों की रहा करनी होगी। प्राज दस तरह से उन्हें बदनाम किया जा रहा है। इससे भी बुरी बात क्या होगी ?

भाज पी० ए० सी० में भी फिरकापरस्ती भा क्यी हैं। में समझता हूं कि इस देश के इसरेबार, सर्मयेबार, पूंशीपति धोर बड़ी-सड़ी मिलों के मालिक घ्रौर सेठ नोग भी धर्म के नाम पर बून बराबा कराते हैं। भाप लोगों को यह सब सोचना होगा ।

भाखिर में में कहना चाहता हूं कि माइडनोरिटी कमीशान को पूरे иरक्षकार दिये उएएं। तमाम कानूनों के बारे में, तराम भ्रबलम्स के बारे में, माहनोरिटीज के तामाम विकारों के बारे में उसे फंसला करने का भधिकार दिया जाए। माइलंगरटी क्मीयन की कोई भी सिकायत हो, घर्म की हो, विधा की ह़ो, घोर कोर्ई हो, सबके बारे में बह कमीयन कैस्रा करे। किसी को मी मदद् के लिए उस्के पास जाने का ध्रषिकार हो।

बी चूपल चहात बतीज (वारामूला): मोर्तरिमा, सम़र गुह साह्र ने फिरेकापाराना फ़ाषांत के सिलसि के में यहां मोसन पेश्र किया हैं। इस पर मुष्तलिक साहेषान ने घ्रपनेभपने ष्यालात का यहां हउ्हार किया। उन में काफी संजीबंगी मी बी लेकित छस हाउस के हुछ मेन्गर साहेषान हस मान्लात की नगक्रत को जनरमन्द्वज करने के लिए, वहस की नउांकत को सही न सम्मने के लिए भ्रीर इन फसादात का मुलक की सियासत पर, भुल्क के लोगों पर मसरात को नखरमन्दाज करने के लिए गैरसंजोदगी से भी पेश भ्राये । इस का मुमे बहुत इन्तिहाई धफसोष है । में इस हाउस में, मुकह्द्स एवान में पूरी जिम्मेदारी के साष यह महबुस करता हूं कि भ्रगर हम सण लोग जो यह्ं बंते हैं, घपने षाप को सोबरन पारिययामेंट का मेम्बर कहते है, वो वह यह समलें

कि हमारे जो पार्ष्स है है के केलिगेटि पाक्सं हैं। उन लोलों के पर्तियारात्त हैं किन लोगों की
 के नाते, मजलूस होने के नाते, तबाह 解 जाती हैं, उन्र को घारा जाता है। उनकी. जायदाद को तबाह किया जाता है, उनकी यसमत का नंबा नाष किया जाता है। मुले पूरा यकीन मोर विस्वास है कि भाज के ेेता जिन्होंने इस मुल्क को थ्राजाडी दी बाहे वहत्त महात्वा गांदी थे, जवाहरलाल नेहह थे, मोष्रान
 से ताल्लुक रबने बलले रहमुआए षे था मुसलमान कम्युनिटी से ताल्सुक रबने बाले रहागा के प्रगर बे क्षाज जिन्दा होते तो यकीलन फ्रफसोस करते कि पालिखामेंट के भम्तर बर्वषि मुल्क का पूरा निसाल, पूरा मुस्तकविस तारिक बन रहा है, वह एकान इस कह गैर संजीषा बिताई दे रही है।

जहां तक फिसादात का ताल्लुक है, यंह एक ऐडी इएलत की, चाहे हिन्त्र मुसालमान को मारे या कहीं बुसललान हिन्दू को मारे जिस पर दर हुरत में फाल पाया जना चांखिये। भारा कोल जता है ? जिस के लिए दूरी़. गबनमेंट पूरी स्टेट जिम्मेदार है भौर उसी नाम पर राज करती है, उसी की कुख्वत्रत पर टिकी की बी। उसको एहसास न हो, भांर हम भी वह एहसास न करें कि इन हालात को काबू में करने के लिए, मुल्क की बह तर्षोर जो हा मुल्क के नेहर द्वेना चाहते थे, गांधी देना काहों थे मोलाना भाजाब देना चाहते थे, वह पेक्ष करने में नाकामयाब रही है, तो मुक्षे बेहाद अफसोस होता है। घगर यही हालत रही तो मुरे घंदेशा है कि जिस परह से तीस साल के बाद कांत्रेष्ट की हलूमत को भब्वाम ने रद किया है, उसी तरह जनता पाटीं की हकम मत को घगले उाई साल के बाद रद्द कर देगी। हमें वद एहसास करना चाहिये। गर्रंमेंट इब फ़ार दी कंट्री, फार दी पीपल। प्रणर हम इस कीज को हल पलस्पारात को पपनी कौस के लिए, देश में हिन्द, निस्ब, नुस्तिम, ईसाई जिस में स्न

## [भी सम्बुल पहुद वमील]

चामिल हैं उनकी वहूूदी उनकी तरवकी के किए स्तेमाल नहीं कर सके, उनफो सिप्योरिटी प्रषान नहों कर सके, मिस बैठ करें कोई ऐसा फामूला वैबा न कर सके तो हमें कोई हक नहीं है प्रने घापको नुभाद्यंदे कहने का। मुले़े बेइतहा समं घाती है जब हम कहते हैं कि भलीगढ़ में मुसलमान की हिन्द्र ने सूटा मुस्लिम भौरत पर हिन्दू ने हाय उठाया या हिन्ूू घौरत पर मुसलमान ने हाप उठाया । मुले फंब्र है उस रियासत से भाने पर, कि जबत हिन्दुस्तान भर पाकिस्तान जल रहे से तो हमारी ही एक रियासत ऐसी थी जहां हम सिर ऊंचा रब कर यह् कहते थे कि यहा हिन्दू मुसलयान मिसादात नहीं हुए औौर महाल्दा गोधी को वह कहना पड़ा कि इस बरवरियत के जामाने में, हस करूरियत के दौर में मगर कहीं मुझे रोशनी दिबाई देती है तो वह औम्मू और का पमीर स्टेट में ही दिबाई देती है ।

मलहोवा साइए ने कुछ कातें सही कही हैं। हमें यह नहीं बेखना चाहिये कि हमारे सियासी हैूक को तरवियत कंसे मिसती है, हमारी सियासी पाटीं को रक्षविक्त केते किलती है। हम एननयीइझंज्ञा हैं थोर जक समन बीड़ंस्ब मारे जाते है तो वह घसालियत का सबाल होता है। यह हिन्दुस्तान के धाईल का उन बुनियाबात का सबाल है जिन पर भापने भारत की पूरी इस हमारत को बड़ा कियां के । अंगर भाज मुलक में मुसलनान मिल्योर नहीं है तो भापका यह सैक्यूलfरण्म किसकी भाप बास्तार कस्में बाते हैं के कानी और बे केसद है। हम सब भाई काई हैं, हम मिल कर रहै प्रौर इस बरारियत को हमेका
 सेता है जब में देबता हं कि किसी नौजबान को जिन्दा जलाया जा रहा है। ऐसा करके अया हम हिन्दुस्सान की भ्रबमत को दोबाला करते हैं ? मूले बेखेंतहा घफसोस हुका ज्य मलहोता साहूं ने कहा कि भुसलमानों की याषादी में ह्राका होता है हससिए भुसलनानों

को नहीं मारा । गत्राय उंमका मतरसा यही षा किमलीणां में मुसलयानों को नहीं कारा। लेकित गबर्नमेंट क्या कहती है, प्रेस क्या कहती है,पष्टान यंती ने बुड क्या कहा है ?

तमाम निन्युस्तान के 65 करोज़ लोग जानले हें चाेे मलीगफ़ हो, बनारस हो या किसी भ्रोर जगह जहों मी कसाटात हुए मुसलमानें को जलाया गया।

I do not want to expleit the sentiments of anybody nor have I the intention of hurting the sentiment. of anybrdy. tur purely as a human bring. 1 want to take. into confidence this auguat Heure, which represents the entire counury, which aseert that we are soverrign and secular. which asserts that we have toshape the destiny of this great country. Is this the methrd?

एक मागूम धौरत को जिन्ता घर में चलाया गया। वहु घमनाक बात है। हम भी बाल बज्ये बाले हैं, तीन बुवसूरत सड़कों को जित्ता जलाया गया।

Three children have been buint alive. Should we not take note of these thing:

क्या इमारी गरत हमें नहीं घांतोरती है कि हमाती जिम्मेबारी क्या है चौर इल क्षा करला बाहिये? है सेंटीमेंट्ञ की बाता वहीं करता । एक रियलिडी है किसको केस करना चादिये : घंखूल को पोहचपोन करने दे कोई हल नहीं होता, मौर गुजिक्हा 30 साल से मसलहतों का नाम लेकर समूरू को मदलजहतों के घमीन बना कर इस मुल्क में त्वाही धारी । वहां कहा गया उगला वेल में क्या हो रहा है ?

We are not holding brief for Bangladesh. If in any corner of the worta, there is slavery, we chall condemn it. If there are communal atrocities in any part of the world, we must unite; get up and cendemx it with all the force at our command. Equally, I nay we must shake up the: Central Goverasaent apd pull them yp. It is unfortunate that they are locked up
in their own internal trouble. This creates suspicions, It is not good. Administration is completely dead because they are locked up in their own internecine war. हमें यह नहीं देखना चाहिये इन्होंने क्या किया ? एक तवारीख है। ग्राप क्या कर रहे हैं यह भी एक तवारीख बनेगी। लेकिन इन पर इल्जाम थोपने से या इनके द्वारा ग्राप पर इल्जाम थोपने से किसी भी मसले का हल नहीं निकल सकता।

We all owe a collective responsibility to the country. If we are unable to discharge that responsibility, my humble submission would be, we must all say to the Government. "Get out and have fresh elections." They have no right to be there.

तो यह हालात जो यहां पैदा किये गये मुल्क के श्रन्दर, जो तस्वीर ग्रलीगढ़ की पेश की गई उस की वजह से हम सब का सिर शर्म से झुकना चाहिये, चाहे ट्रेज़री बेंचेज़ के हों, कोग्रिस के हों या कोई ग्रीर हों। मि एक्सप्लायट नहीं करना चाहता। ग्रौर ग्रगर कहीं किसीं को यह् शक हो कि हम सेंटीमेंट्स को नहीं उभारना जानते तो वह गलत है वह भी हम जानते हैं ग्रौर मुकाबला करना भी जानते है कुण्वत के साथ

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

शो श्रब्दूल श्रहृद वकील : गवर्नमेंट को इन्सानियत के नाते, हिन्दुस्तान के व्यापार को दोवाला करने के लिये, मूल्क में बसे भाई-चारे को इस्तहकाम बख्शने के वास्ते, मुल्क के श्रन्दर एक इतमिनान ग्रौर पुरवकार कोम बनाने के लिये मेरी तजवीज़ है कि गवर्नमेंट वसीग्र्र पैमाने पर ब्राड-बेस पर कान्फरेंस बुलाकर कांकरीट सजँश्चन्स उनसे ले ले अ्रौर ग्रपना पोलिटिकल लाहेश्रमल ग्राइन्दा के लिय कायम करे।

एडमिनिस्ट्रेशन के श्रन्दर जहां तक कांस्टेबलरी का ताल्लुक है, मैंने क्वैंश्चन भी

दिया था कि मुसलमानों की रिप्रजन्टेशन मुख्तलिफ सर्विसेज़ में क्या है ? That was dinied of me. livas net admitted. I want that Muslims should get due representation in the folice services, protection forces and all other agencies of the Government. इकनामिक साइड पर उनकी बहबूदी भी श्रापके लियं लाज़िम है। जिस तरह जनता पार्टी की हुकूमत ने भी स्टेट्स में (व्यवधान) उसी तरीके से उन लोगों में श्रापको इक्तसादी इतमिनान पंदा करना चाहिय था ताकि मुल्क की एक श्रच्छी तस्वीर पेश हो सकती।

5ए भी अ्यनन्त राम जायसवाल (फैजाबाद): सभापति महोदय, यह जो साम्प्रदायिकता ग्रौर साम्प्रदायिक दंगें हैं, उनके इ़िहास पर नज़र डालने से कुछ तथ्य उभरते हैं, मैं उनकी तरफ इस माननीय सदन का ध्यान ग्रार्कषित करना चाहता हूं। (व्यदधन)

भी राम प्रलाद् देशमुख (हाशरस) : सभापति महोदय, में यह कह रहा हूं कि में ग्रलीगढ़ का हूं, मुझ से बोलने के लिये नहीं पूछ रहे हैं, मैं सवेरे से बैंठ हुश्रा हुं । यहां पर पक्षपतत के लिये सारी बातें हो रही हैं। (व्यवधान) जो ग्रसलियत है, उस पर पदर्व डालने के लिय सारी बातें की जा रही हैं।

एक माननीय सदस्ट: : य ग्रलीगढ़ के है, उनको मौका मिलना चाहिये। (च्यवधान)

MR CHAIRMAN : You discuss it with your whip. I have to go by the list given to me by your whip. Please don't bring the intere-party difficices here.

## [Shri Harikesh Bahadur]

wats to speak. That is his first privilege. His second privilege is he is a backbencher.

MR. CHAIRMAN: I have understood what the hon. member stood. The $\mathbf{h} \boldsymbol{n}$. members are not understanding what I said. I said, I have been given a list and the usual practice is that I go by the list given to me by your whip. Kindly argue that point with your whip.

श्रो श्रनन्तराम जायसवाल : सभापति महोदय, फ़िरकापरस्ती ग्रौर उससे पैदा होने वाले ₹ंगों की तारीख पर नजर डालने से जो वाक्यात उभरकर श्राते हैं, उसकी तरफ मैं ग्रापका श्रौर माननीय सदन का ध्यान ग्रार्कषित करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि एक राष्ट्र और एक देश में हिन्दू मुसलमान की भावनात्मक एकता सभव नहीं हों सकी है। दूसरा तथ्य यह है कि हिन्दू से मुसलमान का ग्यलगाब ग्नाज़ादी के बाद के सालों में भी च्रला ग्राया है ।

इससे मिला हुग्रा एक सवाल ग्रौर है । इस देश में पिछले 30,31 सालों में करीब दस हज़ार दंगे हुए हैं। उनमें भी श्रीमती इ्निन्दिरा गाधी के शासन में-ग्रभी श्रो ज्योतिर्मय वसु ने फ़्रिगर्ज़ पेश किये हैं—करंख 300 दंगे हर साल हुए हैं। ग्रगर उन दंगों की तारीखों पर निगाह डालें, तो ग्रौर भी तथ्य उभर कर सामने ग्रायेंगे ।

17 hrs.
जहां तक 1967 के रांची के दोंगे का ताल्लूक है, बिहार के उस वक्त के उपमुखुम मंत्री, श्री कर्पूरी ठार्कुर, ने ग़लती यह की कि सरकार की तरफ़ से यह सकुल लर जारी कर दिया कि सरकारी दफ़तरों में उर्ईू में ग्राजजियां ग्रौर दरछवास्तों ली जायेंगी। इस स हुलर के जारी होते ही वहां पर दंगों की शुरु्रात हो गई । एर्जंटेशन हुई, श्री कुर्पूरी ठाकुर के विरद्ध नारे लगाये गये, सरकार ग्रौर श्री कपूंरी ठाकुर को गालियां दी गईं। नतीजा यह हुग्रा कि रांची में दंगा हो गया। उसके पीछे मकसद

यहथा कि वहां पर जो मिलो जुली गैर-कांग्रेसी सरकार थी, उसको गिराया जाये ।

उसके बाद 1970 में दंगे हुए। यहां पर जो पुराने सदस्य हैं-श्री शिव नारायण भी उस वक्त रहे होंगे-उन्हें याद होगा कि 1970 में लोक सभा भग की गई । 1971 में इस देश में चुनाव होने वाला था। उस चुनाव से पहले 1970 में भिवंडी, जलगांव, महाद ग्रौर ग्रह्मदाबाद में दंगे हुए। उसके बाद 1971 में गर्मी पदा की गई। उस इतिहास की तरफ़ में ग्राप का ध्यान खींचना चाहता हूं ।

### 17.01 hrs.

[Shri M. Satyanarayan Rao in the chair.]

जब 1971 का चुनाव ग्राया, तो मिसेज़ गांधी ने मुसलमानों के थोक के थोक वोट लेने के लिए-स्टेट मिनिस्टर फ़ार फ़िनांस, श्री जुल्फ़िकार उल्लाह साहब बैंठे हुए हैं, वह इस बात के बाहिद हैं-श्री चिरंजीत यादव ग्रोर श्री बहुगुणा के ज़रिये से मुस्लिम मजलिस के सदर, जनाव ग्रव्दुल जलील फ़री ही से, जिन का इन्तकाल हो चुका है, समझौता किया। समझौता यह था कि उद्दू जुबान को दूसरी जुबान का दर्जा दिया जायेगा, पुलिस अौर फ़ौज वग़ैरह सरकारी महकमों में मुसलमानों को उन को ग्राबादी के हिसाब से नुमायदगी दी जायेगी ग्रौर उन की माली बहबूदी के लिए भी काम किया जायेगा ।

मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हं कि उस समझौते की जानकारी सारे मुल्क को उस वक्त तक नहीं हो पाई, जब तक कि फ़रीदी साहब को यह महसूस नहीं हुग्रा कि हमारे साथ धोखा किया गया है, हमें ठगा गया है। तब उन्होंने मुंह खोला ग्रौर बताया कि इस तरह का समझौता हुग्रा था। उनके उस वक्त के मंनिकेस्टो में यह बात लिखी गई थी। हालांकि

व्लेटफ़ार्म से इस का ऐलान नहीं किया गया, मगर मब मस्जिद्रों में मुसलमानों के बीच इस का ऐलान किया गया । मुसलमानों ने जिस तरह उभर कर छन्दिरा गांधी को वोट दिये, शायद जिन्ना साह्व के ममथंन में भी वे उतना उभर कर नहीं भ्राये ।

विस मंब्रालय में राज्य मंबी (घी जूल्रिकार उहलनह) : जनता पार्टी को मी उन्होंने ऐसे ही वोट दिये ।

की म्रमन्त राम आवसबाल : जनता पाटी को भी बिये, लेकिन इन्दिरा गांधी की मार बा कर ।

1971 में जो चुनाव हुपा, तो खुद इलाहाबाद शौर भ्रलीगढ़ में भी दंगे हुए-लुनाव के दोरान उम मामले को प्रोर बढ़ाने के लिए, उससे नाजायज फायदा उठाने के लिए, दंगे हुए। 1971 में अलीगढ़ में जो दंगा हुप्रा था, उसके बा़े में श्री सी० बी० गुप्ता ने एक बयाम दिया या । उन्होंने कहा था कि जितने भी हिन्दुस्तान में दंगे हुए हैं जिन को बेबले का मौका मिला उन सब में बदतरीन दंगा हुपा है 71 में, यह्ह उनकी साय है त्रोर याज यहां पर जो बाकयात प्राए हैं, जो तर्बीरें पेश की गर्ह हैं उन से भी बही पता लगता है कि हस द्रा भी जो घ्रलीगद में दंगा हुभा है बह पूराने सारे षंगों को मात करने बाला षंगा हुक्रा है ।

इसके पहले जो बनारस में बगा हुमा बा जरा उस को दे ${ }^{\text {लें }}$ कि किस तरह से तुम्रा । बनारस में जब दंगा हुष्या तो उत्तर प्रदेश में दो एम एल ए की जगहों के लिए चुनाब होने बाले धे । वहां के चीक मिनिस्टर जो हुए हैं वह् यहां इस हाउस के मेम्बर थे, इस हाउस से दूस्तीफा दे कर उत्तर पदेया

बह् जा चुके थे । चुनाव होने वाले थे । ठीक उस के पह्ले बनारम में दंगा हुक्ता ग्रौर जब चुनाव में बोट मांगने गए तो फिए मैं कहूंगा हुमाने फाइनेंम मिनिम्टर साहब्व जो बैंडे हैं वह् उस के शाहिदद हैं कि बहां पर कांद्रेश की तरफ से यों दामन फैला कर मुसलमानों से कहा गया कि लखनऊ योर बनारम के शहीदों के सट्टे में कांग्रेस की झोली भर दी जाये । इस तरह से वोट मांगे गए 1 मतलब दंगे भी कराए गए श्रीर उस के बाद उस का नाजायज फायदा उ गे की कोषिश की गई । फिर अब श्रा गया विकमंगलूर का चुनाव, समस्तीपुर का चुनाव भौर फतेहपुर का चुनाव तो भ्रलीगढ़ का दंगा यह फिर हो गया । तो में यह चाहता है कि हम घदन को कोई कमे $\uparrow$ बने जो इम पूरे मामले में जाये ।

इस के पहले भी जो बढ़ावा मिला, सन् 37 की बात भी में भाप को याद दिलाना चाहता हूं, सन् 37 में कांग्रेस मुस्लिम लीग से समझौता कर के चुनाव लड़ी थी घ्रोर जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को तबक्को से उ्यादा जीट मिल गई, कामयाबी मिल गई मौर जक बजारत प्रपने भादमियों की बनाने की उन की हीसियत हो गई चुनाव के बाद तो उन्हृंने मुस्सिम लीग को करा दिया, बलीकुज्जमा साहब को घोषा दिया जबाहर लाल जी ने घौर उस धोषे का नतीजा मैं घ्याप की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, बलीछुज्जमा ने उस बक्त बड़ी मिषत से मांण की यी काग्रेस से घोर बास कर के जबाहर लाल जी से कि ध्रग्र दो नुमाइत्बे की हूमारे ले लिए जायं बजारत में तो छम मुसिमम लीग को बाइंख भ्रप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन को धोबा दिया गया, इसलिए मुस्लिम लीग ने क्या पकल म्रख्यार की कि देश का बटवारा हो गया जिस को भाज तक हम भुगत रहे हैं पौंर द्रत बटवारे को हम निभा नहीं सफते
[^ी प्रनम्त राम बायसवाल]

हैं 1. . . . . (.्यवसाल) . . . . . हां, जबाहर ल़ाल जी ने यह़ घोखा दिया ।

फिर मैं यह कहना चाहता हूं कि 51-52 के चुनाव के मोंे को भाप देबें, 56-57 के चुनाब के मोके को देष्षे, जवाहर लाल नी ने काग्मीर पर जितनी तकरीरें उम वक्त की हैं उतनी पहले उस के कमी नहीं की बों। उसका मकसद क्या है? इसालिए है चाहाता हां कि क्स सदन की कोई कमेटी या कोर्ष कमीशन बैंे जो पुल मे भ्राखिर
तक इन मामले को देंते-They abould take stock of the whole situati on and reduce their own inference.
यह हो ज़ा चर्हिए। लेकिन यह् खमी तक हुणा नहीं है थोर जो मैंने शुल में कहाँ, हिन्दू थौर मुसलमानों के मन एक हूसरे से फटे हुप हैं, भाबनात्मक एकता हो नहीं पार्र है, उसलिए जलर्री है कि हत तरफ हम घ्यान दें।. इतिहास को जिस नजर से हम देलते हैं उस नजर की भी़ बढ़ी प्रद्रमियत हाती ही, उसी से हम यह्ट देबने है कि हम एन स्याष ज़्ड़ पएएंगे या नहीं गुड़ पएएंशे। उनः निए से पापेक्रोमिनट लूंगा . . . (व्यबसाल) . . मह चीज किषी को ताएक प मार नहीं है
 यह है किष्बे गात पाड पान का जो





 भवर चाप इ ₹ को दे देंतो को 7.8 तो गलंा मे जसममान ने भुजजमानों को मारा है 1



को आ भफरोीी मुप्रमन नांदिरणाह धक्रक भ्राता है । तो भाल ममसिए कि इँ नजर से जब घ्राप प्रीर हम मिस कर देर्दों प्रोर दोनों मिल कर कोमिण करेंगे तब दा में मुभ्रा होगा। बहुप वहले जो एऋ बड़े भ्रादरी बात कह गए. में उस को दोहराए देता हूं- इप देश के महान नेता उा० लोहिया बोल गए हैं कि ₹ देश के सारे दिंद्रू मुपसभान बण्ये -चक्रों से ले कर घटों तक-पभी यह्र कहना सीख्व जायें कि रजिया, सेर शाह पीर रहीम जेसे मुमलमान हमारे पुर्े हैं, यही नहीं वे इस हद तक गए कि उनको मां बाप वी मानले हैं तथा उसी तग्हं से ग लने, गोरी दोर बाबर लुटेरे रेह हैं इएकां भीं वे समन जायें तो यह् वेच बूल सकते हैं प्रोर भागे चलकर स्थिथि सुष्र सकती है ।

SHRI C. X. JAFFER SHARIEF (Bangulore North): Mr. Chaimman, Sir, iam grateful to you for giving me the opportunsty to take part in thie dimcumion which is of vital national impor. tance (Inderryphions).

Cormanual riots in free and secular India are the mont dingraceful and puinful things. The occurrence of riots in varioue parts of the country has kept us in an overwhelming atrowphere of hattid and bitternes. It is high tione that we popdered over this problem which is eroditity the aation's solidarity.

Sir, the recent attackes on Mustime, on Harijans and on Sikhs is a clear evidence of the exinting conditions of mimorisies in this country, the attitude of the G:vermaint and the attitude of the mijority. As has beers rightly, pointed gut by one of my friends from the other side who were talkings. -he was trying to tell that during the regime of Congress, the Muslims never hard the ocurage to speak. I want to set the record atraight. It is not true. There were Munlims reven' yduring thees "days' who fought. who popke the truth courageoualy and gatlantly and who were never afrate of exprening any of their politery of view which were in the lerger inferectic of the minoritien: May be thape wiero . \&ow people who wore Cum-bakefor, then. But even now there are Rumbacilit preserit in the ruting Paris, 80 there in sothing to point out thit only Copertesis is reqponibles. Even the Itpationtay eacualy rempondfor wouto

It is very unfortunate that the majority community does not realise that when a person takes birth in this country, he does not make an application to Brahma that he should take birth in a particular community or a particular family. Otherwise there would have been many Sanjay Gandhis as Kanti Desais.

Sir , I am one of those who have been taught from the childhood in the Congress organisation, from the days of Jawaharlal:

# श्राहिंसा सत्यास्तेय: ब्रहचर्य ग्रसंग्रह: शरीरश्रमास्वा : सर्वत्न: मया वर्जनT सर्वधर्मोस नत्वा स्वदेशिस्पर्षभावना ई एकादश: सेवामीम् नम्रत्वे व्रतनिश्चये ।। 

So, we always thought that of all religions as
सर्वघर्मोसमानत्वा-सब धर्मो के एक माने हैं।

I would like to quote what has been said by one Mr. C. P. Rajendran from New Delhi, in the Indian Express dated 2nd December, 1978. He said in his letter to the editor as follows :
"RSS is supposed to be a cultural organisation which has nothing to do with politics. According to its supporters, the main aim of RSS is to form. a united Hindu community. But how will drills and other military-type training help Indian culture? Why is RSS building military-type cadres? Is it only with lathis and drils that our culture can be made good and the country united?

RSS is growing stronger day by day. They are tuilising their people in the Government for this purpose. They are trying to inject children with their pailosophy. The recently-feld children's camp had a marc.a past by crilciren holding toy guns in their hands."

## What does this demonstrate?

Why is the RSS or any other communal organisation bold enough to raise its head teday? In another prominent weekly of this country, it has been written :

[^2]SHRI G. K. JAFFER SHARIEF : From the Blitz, your favourite.

I come from the land of Tippu Sultan, who was a gallant freedom fighter, who fought the British tooth and nail, who was the first freedom fighter of this country. If the Government wants to learn how to run this country with a secular character, they should read how Tippu Sultan had conducted his administration, how secularism prevailed during his regime,

I do not know why the Prime Minister is allergic to banning the RSS. We pleaded with him that if he did not want to ban the RSS he could at least ban its drills,

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: You also went.

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF : I also went, but when they knew me to be a Muslim they threw me out.

If any section of the people of this country is living under the illusion that they can by their mighty force crush some other section of people, they are living in a fool's paradise. We are born Indians, we are going to live as Indians and be buried in this soil. We are not going to be cowed down by any threat of attack on us. Let me make it very clear that if the Government does not want to take steps to eradicate this communal tension, if they do not take precautionary measures to surb this kind of tendency be it attack on Harijans, Sikhs, scheduled castes and scheduled tribes, Muslims or backward classes, we are not going to tolerate it. Let me make it clear that if the Government does not rise to the occasion and take the necessary steps, the day may not be far of when we will have to think how to defend ourselves. We are not for the offensive, but the right of defending ourselves cannot be taken away by the Government. If the Government fails to do it we will have to think how to defend ourselves and protect the lives and properties of our own people.

Therefore, I humbly appeal that it is the duty of the majority community to live in amity with the minorities and not to show its strength or might, People cannot live in this country without understanding and love and affection for each other. The minorities cannot live in this country by try to fight on antagonise the majority. The minority will have to live by earning
[Shri C. K. Jaffer Sharicf]
the goodwill of the majority, and the rajority should not consider that the minority is at their mercy.

Shri Malhotra was telling us how the Hindu community has been very generous to the Muslims. I am really ashamed to hear such a kind of speech. We are not at the mercy of anybody. We are born Indians we would like to die as Indians. Nobody's mercy is necessary. Therefore, a change of heart is necessary.

Government will have to curb antisscial and anti-national elements. The whole drawback is that when the Janata Party cams to power, they released not only political prisoners that one can unde rstand, but also all the anti-social cletainnts. They have also become freedom fighters of 1977 , and today under the Janata raj, they have got the licence to do anything, because they have the support of the Prime Minister, their party sidd cadre.

Therefore, it is a larger problem. I rather felt ashamed when I saw these people going to Gandhi Samadhi and taking oath there that they are going to live upto the ideals and expectations of Gandhiji's Ram Rajya and now making it a-Ravan Rajya. I cannot really uaderstand that. If they really love Gimalhiji, if the Prime Minister is a true Gandhian, he must demonstrate and exhibit how Gandhiji's ideals can prevait.

We cumot forget that great man who gave his life for our caume. On this occanion it is the bounded duty of every one of us to remember and to exprem our gratitude to that noble noul, who lived and died for our male.

With these words, I would appeal to the Government to ban the RES, I net the whole RSS, at ledst punish thooe whe are gailty: 1 would reapeatfilly appeal to the ruling party to foryet thout theit party affitiations. Patty efiliotives wre differemt. Everybody goes on nining that "evarybody else wnates malso peliticeal copital out of commanal ricts.

MR. GHATRMAN : Plenve concluce.

SHRI C. K. JAFFER SHARMEP : I therefore humbly request the Govermment to make up is mind to set the houme in order and they must pull up the respective Suate Governments whereever the atroctics, are commited, may tee on Hiturfans, sikhs or Mualtus or whichever weaker sections' it may be.
[Shri C. K. Jaffer Sharief]
It is the bounded duty of the Central Government to deal with such things with an iron hand.

Lastly one point, the role of PACI have gone to Pantnagar and I have myself seen the various reporte which have suggested that the character of PAC will have to be changed. As has been stated by the earlier Spenkers the character of PAC will have to be changed. The minorities will have to be given due representation in PAC so that the minorities can have confidence in it. In all the administrative forcen due reppodenthtion should be given to the minorities like Harijans, the backward clamet and the wealier vectiopm. Only then comandence can be reatored in the minds of the weaker sectiont of the people. Otherwise, it is not possible, mere words or making statement or talking loudly in this Fouse will not do. I hope the Government will endeavour itself at least in future to cut down all sorts of these inhuman tendencies which are mavisg their ugty head in this country.

With these words, I conclude my apeech.

MR. CHAIRMAN : Dr Subraman amp Swamy.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : I want one clarification. At 5.30 we have an halfen-hour discumion.

MR. GIIAIRMAN: You cans conatinue tomorrow.

Dr. SUDRAMANIAM SWAMY : 1 can be tillowed to complete my mpeotio tomorrow.

MR. CHAIRMAN : If you don't want to speak now you can give chance to Mr. RAj Narsian.

Dr. SKBRAMANLAM SWAMY:I will condmave tombrrow.

Mr. CHHERMAN : Yes.
DR. SUURAMAIAM SWAMY: I welcome the motion put forth by my hon. elder pritamentation, Frof Comarr
 to dincue thin imue oss heneinty tomilo. But wate havees hat all yunt yper of dhecmation whether it s pow or whotime it has beenin the part, the diccumicne $\infty$
 the question of tudetionthitp betwese Eitinduw and Muithmi und the = tecse to which the RSS is froolven. Thit momas vo be the pet the me in dilumute dibourndoris, Actualily, the imues are miuch larger and hove to be


vast number of communities. Many of them have tensions at different points of time. There are tensions even between one Hindu and another Hindu community, for instance, on the question of interpretation of Ramayana, in South India there is a great deal of tension between two different castes. There are tensions even amongst the Muslim community between Shias and the Sunnis and riots have practically taken place every year on account of it and woviously there cannot be an RSS hand in the Shias-Sunnis riots and nobody claims it.

Obviously, there are a large number of such tensions. There are as one of the hon, Members here just referred to tensions between the Akalis and the Nirankaris. Again the RSS has got nothing to do with it. I am sure the hon. Members who are rather negatively very fond of the RSS and mention its name almost like a mantra every time would also concede that the RSS has nothing to do with it. I would like to see the debate on the subject in a dispassionate way, taking the whole picture into account. It is a question of communal attitude; it is not only the question of Hindus Vs. Muslims but even within Muslims and within Hindus there are various sub-communalisms which ultimately add up to the total communalism in the country. I would, therefore, like this discussion to get away from this kind of pet fault-finding and pet or rather quack prescriptions that periodically come from that side.

The question of Hindus Vs. Muslims is not a question of a large community Vs. a small community. Their argument is that a small community because of its size needs protection and it is unduly apprehensive and insecure in an environment of this kind. Let us take the smallest community in this country, the Parsi community. I know quite a bit of the Parsi Community. My wife is a Parsi. It is not only the Congress (I) leader who has a privilege of marrying a Parsi. I also have that privilege and, I think, there are many others who have that privilege. The Parsi community is the smallest microscopic community in this country, probably less than roo,000. They face no tension with the majority community. The question is why What is special about the Parsi community? Do they not have their own identity? They very much have their own identity. Do they not have their own religion? They very much have their own religion. Do they not have their own belief? They very much have their own belief; in fact they have a strict belief. There ws a a
tremendous opposition to anyone of their community marrying outside their community, the kind of opposition there would be when a Muslim marries a Hindu or vice versa. But still the fact of the matter is that the Parsi community does not feel any insecurity.

In fact, when the Britishers left India, they asked the Parsi Community whether they would like constitutional guarantees to be put in so that they are protected and they said, "We have no fear from the people of India. We do not want any such constitutional guarantees." And today they are there in all prosperity.

I think, it is not a question of smallness that is really at issue. But surely, the significant fact is that nobody seems to be taking up the cause of Parsis because the Parsi community has no political value. There are only 100,000 people and that means about 40,000 votes. They are all concentrated in Bombay. Obviously, it is not very useful and productive politically to take up the cause of the Parsi community. This, in my opinion, really goes to the heart of the matter as to why, whenever we discuss communalism, we do not discuss communalism within the Hindu Ccmmunity or communalism within the Muslim community and that we always discuss communalism between Hindus and Muslims because of the political advantage that is to be gained by talking in these terms.

I would again ask, if you consider the question of size, take even a district where the Muslims are in a great majority, are there no riots there? There are riots. Take a district where the Muslims hold important offices like the district magistrate. For example, take Sambhal district where the Muslims constitute 75 per cent of the population there and the district magistrate there, till recently, was a Muslim. But still a riot took place there in which the members of both communities whatever the proportionI amnot very much interested or impressed by the proportion figures-the Hindus and the Muslims died there.

MR. CHAIRMAN : You may continue tomorrow.
17.30 hrs .

HALF AN HOUR DISCUSSION
Demolition in Tughlakabad
MR. CHAIRMAN : We now take up the Half-An-Hour Discussion. Shri P. Rajagopal Naidu.


[^0]:    "This Howe havime costidered the situation arising out of the recent communal riots in different parts of the country, expresses its merious concein on the ining trend mad iserresing intensty in tne communal riots in cifferent parts of the country ard the continued Invensifitity of the Governmest thereth, and recomniende to Goverpatent to ewher eppropriate miensures in the maxter fincluding among othess the creation of wuch apecist anti-riot force at the Cemere, mand wecurtogy of such y whtricturing of Previnciol Armed Consmith-
     the server, no wersar tint menute
     Thites:" (17)

[^1]:    齐 गर्गिजियम की कात करती हूं击 Wंबी हूं कि जराष पीने बाले मंबी नहीं
    
     का पिल्युना कान कर्शे काले चंजी कहीं रहने DIX
    

[^2]:    "Fascists can't figat Fasciem: Today, the Prime Minister has lost the support of all his colleagues barring the Jan Sangh-RSS. rump which hold him captive:"

    ## DR. SUBRAMANIAM

    SWAMY : Where are you quoting from ?

