MR. DEPUTY-SPEAKER : Let hon. Members kindly cooperate with the Chair. You have made your submission, Mr. Banerjee. The point was very clear ; everybody has understood you. He has got ears and he has understood what you said; but I cannot compel him. There is ore other thing 1 may point out that the Resolution that will be discussed, which has been moved by Mr. Nath Pai, is also concerning the law and order situation in West Bengal.

SHRI S. M. BANERJEE : I do nct disagree with that. Kindly hear me for a minute. My point is this. That is about law and order situation. Even after that the Minister may say, I have no information. Here, Sir, 2 lakhs of people marched with the funeral procession, and the Minister cannot say. 1 have no information. Let him make a statement. People a:c killed in the police custody A boy of 18 years has been killed in police custody.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have made your point. The Minister has heard you. I cannot do anything more about that.
15.02 hrs.

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

## Slety-sixth Report

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA (Dausa) : Sir, I beg to move :
"That this House do agree with the Sixty-sixth Report of the Committee on Private Member's Bills and Resolutions presented to the House on the 19th August, 1970."

MR. DEPUTY.SPEAKER : The question is :
"That th's House do agree with the Sixty-sixth Report of the Committee on Private Member's Bills and Resolutions presented to the House on the 19th August. 1970."

## The motion was adopted.

15.03 hrs.

## RESOLUTION RE LAW AND ORDER SITUATION IN WEST BENGAL - Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Nath Pai to continue his specch.

SHRI NATH PAI (Rajapur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I should like to remind the House because of the interruptions, that we were discussing the Private Members Business and the Resolution moved by me on the 7th August, 1970. I was trying to submit to the House on the 7 th when we took up this matter that we will have to be very clear about the aims, the goals, the objectives, the strategy, the tactics and the operational fields of the Naxalites. From writing slogans on the walls, the Naxalites have made a tremendous stride towards implementation of their nefarious ideol gy and philosophy. They are no longer content with smcaring the walls of Calcutta. They are trying to carry through their activities of fi:e and terror to every place in the name of whatever Maoism stands for. I would like to mention something about their modus operanal They want to discredit all democratic institutions, demoralisation of the educational system, in general, dislo aticn of the economic life of the State, and finally dislocation of our people's faith in democratic institutions. This is the five-fold strategy with which they operate

1 will take their own document to substantiate what I have to say about the way they want to achieve their goal. The Naxalites have published a document claiming that Chairman Mao-tse Tung and the Chinese Communist party are guiding the Communist party of India, that is, MarxistLeninist, to organise intensive guerilla struggle and armed revolt in India for creating a people's democracy.

Further, they say that they are having close links with their sister party in Pakistan. They claim that the arms and ammunition and other equipment and resources required for the fulfilment of their goal will be coming via Pakistan to them. Again, we find :
"The strategy made known in the paper published clandestinely,..." -that is, the Leberation called Desabrati in Bengali-
"...after a gap of three months is to build up guerilla warfare in the country, particularly in the bordering States of Punjab, UP, Bihar, West Bengal and Assam, to help build un stiong resistance against what the Naxalites call an antiChina war plot hatched by the Indian reactionaries in collusion with US inperialists and the Soviet Social Imperialists The CPI (M-L) hus branded India as the aggressor against China in 1952 and warned the Centre against furtte attacks on either China or Pakitan. It has also justified the Chines: occupation of vast Indian territory in the northern borders."
Here in their own words is what they stand for, and what they uant in achieve. First, their deity and the shrine at which they will worship is Mao Tse Tung and the teachings of Mao Tse Tung. But will they use Mao's philosophy to furitier the the cause of the Indian proletariat? No. They are very categorical about that. They want to make India a satellite of China. They say 'Mao is our Chairman, and the Chinese Communist Party our communist party'. If Mr. Kanu Sanyal or Mr. Charu Mazumdar were to say that they are the Maos and Lin Piaos of India, we could understand, through we may disagree with them, tut ( $n$ : coild see at least a vestige of self respect and patriotism in them But here they are, a new kind of vassals and satellites blatantly declaring their subservience to a foreign power and pretending that we should accept them as harbingers of a new revolution.

We should see to what extent they are prepared to go. They say that in 1962, it was India which was the aggressor, and that if India commits such a folly again they will create internal conditions whereby India will not be able to face the Chinese aggression or Pakistani aggression Further, in the same document, they have said that internal security will be put in such jeopardy by them that it will be impossible for India to meet the liberating forces of Mao coming to liberate the people of India from the clutches of Indian capitalist, bourgeoisie etc.

Then, they say that the territory occupied by China is rightly occupied by China. Mr. Deputy-Speaker, can disloyalty to one's motherland reach lower depths than in this document where they say that the territory
occupied by China, in Ladakh and NEFA is rightly oscupied.

Here is a warning as to what they are trying to do. They are no longar a mischievous group who will be throwing a cracker here and smearing a wall in Calcutta, but they are trying to implement their ideolngy.

I shall now try to give you another example about supply of arms to them from another document. In The Statesman of August 13, 1.70, we are given this piece of information :
-According to authoritative sources, Chinese arms supplies come to the Naxalites in Punjab from West Bengal. The police claim to have clearly identified five cells of Naxalites who are receiving these arms coming via West Bengal and originating in East Bengal."
Now, what is the kind of heroic revolutionary daily activity of this group? Here is the heroism and here is the initiation in revolution. We find thit :
"A group of about 10 Naxalite studeuts attacked the Oriental Seminary, a higher secondary school in North Calcutta this morning and burst bombs. They cut off telephone lines, broke furniture, hoisted a red flag atop the school building .."
Now, let me give you another example. The report is entitled 'Naxalite burns schools and portraits', and it says :
"In a raid on a school in South Calcutta this afternoon, Naxalite students smashed pictures of 18 national leaders including Mahatma Gandhi, Jawaharla I Nehru, Rabi dranath Tagre and SwamVivekanand."

श्री प्रकाइवीर जासत्री : घंगुतोष मुकर्जी।

भी नाष पाई : जी हां। उनका जिक मेने यह बहस प्रारम्म करते हुए किया था। There is another grusome story also.

There is a gruesome story about petrol being thrown on the headmaster of a school and he was set on fire. These are the type of activities going on.

There are dangerous dimensions and

## [Shri Nath Pai]

ramifications of these activities. They have a plan to infiltrate the security services of India. I do not know if the Minister of State for Home Affairs is aware of the fact that they have opened cells where Garhwalis are recruited, tating adrantage of the ignorance, and backwardness and of course, the genuicne hardships and difficulties of these people. I know some of their so-called inteliectuals boast that before this Rip Van Winkle of a Government awakens 'we shall infilterate the armed forces of India'. A beginning has been made in a very sensitive area, the Garhwal area, All over the border areas, they are establishing pockets so that their operational bases will be able to receive help from across the boider. Punjab, UP, Bihar, Bengal and Assam-these are the target States. But they will not be content with this. We find today that from Badrinath in the North to T. njavur in the south and from Calcutta in the east to Yeotmal in Maharashtra, they are perpetrating their depradations. This is of course, their deliberate tactic; to confuse the Government, they will have their hit and run tacics in some dis'ant parts But the main work for the next six months, according to that documont, will be of course the State of West Bei gal from which they would like to get into eastern Bihar, eastenn Orissa and southern Assam. This is being carried out according to a plan.

I will show you some evidence of how they are trying-and the police are accepting that they are trying and susceeding-to get into the police. They are attempting to infiltrate into the police. This is from the Hindustan Standara of 4th July.
"A police source on Friday said that it was not unlikely that some policemen who lived in Naxalite-infested areas were in close touch with the extremists and pass them warnings..."
This is a police authority speaking in Calcutta admitting there are arcas where the police are in contact with the Naxalites and in order to save them from reprisals of the Naxalites, they are having this bartar trade : 'do not attack us; we will warn you in time before the police party comes to raid.' The implications of this disclosure are a matter for this House to seriously ponder. Such a thing was unavoidable, the olice officer says; this kind of hatar
between the Naxalites and the police is unavoidale if they are to live in peace! What a sad comment on the way the Government of India are establishing law and order. The only justification for establishing President's rule, when Parliament gave its consent was that the people of West Bengal would be given that security of life, property and liberty to which they are entilled as fellowIndians. But here is a police offier admitting and saying that things have been reduced to such a pass that police people think it mire advantageous to bargain with the Naxalites rather than depend upon the assurance given by the Government of India.

Tt:e only remedy would be to switch these policemen over to departments not directly connected with investigation of Naxalite activities in any way.

Then I will tell you what is being done vis-a-1is the defence forces of India. Arms stolen from defence stores were recovered at Yaduguda. The police did a good job. I give them credit for it. But what did they discover, apart trom the charming English girl? Everything was not so (harming as Miss Taylor. More dangerous things were discovered at Yaduguda. Sume of the arms and ammunition so far recovertd by the police in the course of combing operations in Yaduguda forest have been stolen from the defence stures at Panagarh and Kirkee, according to senior police cfficials in Yaduguda. Arms have been missing. They have been found. So they have been using arms and ammunition from the ordnance depots of India, apart from the regular supply coming wia the regular pipeline which runs via Dacca into West Bengal.

Here is something which should alarm the House and, if possible, alert the Government of India. I am quoting from the Hindustan Times of 3rd June.
"Among the documents recovered from the Naxalites is this piece. The arrested men had a top secret Army instruction document, of the Infantry School, Mhow, Thirteenth Junior Commanders School, Signals."
When in Parliament we ask a question about the simplest piece of information, the Government will hem and haw and hesitate and every kind of argument will be advanced to deprive Patliament coming to know what
is its duty and right to come to know, what but here are its own enemies who can get any document which the armed ferces regard as not secret.
"The 55 page book in a cyclustyled form is regarded as the most confidential document."
It is a big one. A high police official of Bihar wondered how these people could get hold of it. Very Simple. With these gentlemen in power, anything can happen in this country. I do not know why the police officer was expressing his wonder and surprise, why he was amazed how these documents fell into the hands of the Naxalites.

What shall we be doing to deal with them? Will the mollycoddling, in which the Government of India has been indulgiug under the petext of understanding the wider perspective of the sociological phenomenon why such things happen, continue? Nothing will be more dangerous than to go on indulging in this kind of luxury of going into the wider sociological causes as to why some people are destroying the very emblem, the very sumbol, the very indication, the very standard of national honour. First, the Government of India will have to make up its mind that it wants to deal with these elements firmly, and there is not much evidence that the Government of India have reached such a conclusion very firmly.

I would like to qucte what the Prime Mnister of India said about three months back. I am sorry she is not here, but actually she should be replying to the debate. According to the Stateiman, the Prime Minister of India said that the Naxalite problem was being exaggerated. This is the kind of posture, this is the kind of stance, this is the kind of attitude, this is the kind of mollycoddling that is giving succour, that is aiding, abetting, furthering the cause of the Naxalites. To say that those who are trying to draw the attention of the Government, of the people of Parliament, to this, danger are exaggerat-ing-what is this but helping the cause of the Naxalites? I do not think that the Prime Minister wanted it, but the sum total effect, consequence, of this unfortunate statement will be that we are here interested in exaggerating a danger which is really illusory, which is academic. Do the activities of the Naxalites remain academic? Do they remain only the mischief of a small
group of school and college students? Are they not something for more serious? Have I not produced enough evidence to convince even the worst Rip Van Winkles among them of the danger we will be facing if not curbed be times?

1 know that the Prime Minister has revised her opinion, thanks to the vigilance which is displayed by this House basically, and $t$ ) a certain extent by the press of the country, because only last week the Prime Minister persuaded herself to say that we shall fight to the finish. But I am afraid that there is still a hangover of this kind of attitude and I would like to see how the Government is thinking on the measures to be taken. No mal.ıdy can be cured unless we are sure about our diagnosis. It is only when we know what is wrong that we can proceed to rectify and correct it. Sometimes I think that the Government is still having a divided mind. This Government is a bunch of, a kich dl of all sorts of piople and all kinds of elements. Some of them are deturmined to build their im-ge as great prugressives, and these progresisives are always ready to come to a deal with their counterparts, whatever the means of the counterdarts may bs. I have a fairly high degree of regard for Prof. V.K R.V. Rao and I hope he will manage to survive. For his profound scholarship I hive great regard. Since the Minister is looking a skance at me. Let me quote the $H n f u$ of Madras of 9th August :
"The Union Education Minister Dr. Rao totay called for a rational and ohjective thinking to deal with the Naxalite pro lem."
It says further :
"He said it should not be treated merely as a law and order problem to be dealt with by the police."
This is what demoralises the police.
Of course we have pissed the resolu'ion moved by Shri Iodrajit Gupta unanimsusly that the Problem of Bengal is an economic and sosial problem : the problem of Calcutta needs to be treated not as Bengal's problem but as an all-Iodia probiem, that the suffering of the refugecs in Bengal is not the coniern only of Bengal but of the whole country. Calcutta needs a few hundred crores of rupees to be provided by Parliament without any grudge : there cannot be two opinions on that.

## [Shri Nath Pai]

But is this the way of demoralising the security forces by telling them that this is something psychological. sociological ; this is new thinkirg in re:olution and as such we look to you Mr. Deputy.Speaker. I have given some quotations to prove that the Government of Irdia is still to make up its mind finally. You cinnot command the security forces in Bingal, either the CRP or the other forces available to the Government of Ind a if the thinking of the Government of India continued to be so confused, so vitiated by extraneous considerations about the image of this individual or that individual. If Bengal continued on the path she was going, it will not be only Bengal which will be in jeopardy and danger ; as I said in the beginding of my submission on the 7 th , it will be the whole country which will be facing a very perilous and hazardous and very dangerous situation.

I have suggested that Bengal suffers from three maladies and that it is afflcted with three kinds of diseases. The first was this band of adventuist terrorists called Naxalites and 1 tend you about their modus operandi; 1 told you about their tactics, targets and goals; I told you what they want to do and how they want to achieve it. They are not abashed at being the vessels of the Chinese Government have done a good job in arresting Mr. Kanu Sanyal. It shows what they could do if the Government are determined.

The ease with which Mr. Sanyal has been arrested shows that the Naxalites are not invincible; they can be combated and they can be defeated if only there is will. I have not been sure and I suspect that most of this House is not sure that there is necessary determination and will on the part of the Government of India. If this comes and I have great reason to think that it will be forthcoming, I think we can master the Naxalites. If we fail - Let us not have any illusions. In the same document Cbaru Mazumder, theoretician of the Naxalite party, has said that they will create another Viet Nam in Bengal. They are absolutely sure of what they want to do. We know what Viet Nam means. They want to create another Viet Nam in India; they want to have civil war in India. If it comes to civil war, Kanu Sanyal and Charu Mazumdar perbaps reckon fighting with this Govern-
ment. They dn not know ; let them remember that if they try to force something like that, they will be combating orily the weakkneed Government of India : the rest of the countrymen will accept the challeng: and give battle to these e!ements. It is this that Charu Mazumdar and Kanu Sanyal and his cohorts will have to remember. In some other States people are making it clear absolutely. I uphold the right of an Indian to advocate the cause of resolution.

Having said this I shall now turn to the third malady from which Bengal is sufferingit is the Govirnor of West Bengal, Dhavanism from which West Bengal is suffering. Mr. Dhavan will go down, if we continue to have the office of Governor, as the pastmaster of impropriety. Everytime he opens his mouth, he lands the office in disrepute and contempt. Mr. Dhavan can never make a single statement without lowering the dignity of the office of Guvernor. Not that it had much dignity left after the way the office was b:ing used for distribution of pationage by the Government of India. But never has that office fallen so low as under Mr. Dhavan. In this, I shall quote Mr. Dhavan himself. Mr. Dhavan as an Indian should absolute freedom to propagate anything that he likes so long as, as a judge and lawyer knows, he does not attract the law of treason blasphemy or libel. But is he free to use his office to propogare a pa-ticular kind of political ideology? Mr. Dhavan is a very interesting man At a conference of Governors he made this disclosure and he said this which bas not been contradicted yet. Mr. Dhavan said; I had no judicial experience ; I was made a judge. I had no diplomatic experince; I was made a High Comm'ssioner. I have no administrative experience; I havo been made a Governor; I owe all this to Madam Prime Minister. Madam Prime Minister was deeply embarrassed and blushed, I am told by those who were present.

But is that all? I will quote what Mr. Dhavan said in his farewell speech. This is the message by Mr. Sitanshu Das in the Indian Express dated the 7th Septemher in which he says :
"West Bengal's Governor-designate, Mr. S. S. Dhavan, in his speech here, has predicted that India is about to enter upon a political phase which would
probably usher in an Indian variant of communism."
Mr. Dhavan is very fice to advocate an opinion. But $I$ want to krow whether a Governor will be free to advocite that India will te accepting one form of communism, in a democracy? If Mr. Dhavan is allowed to get away with it, can we blame somebody when he is talking of a Hindu Raj tomorrow? Con the office of Governor be used to advocate this kind of thing ?

But does Mr. Dhavan stop there at all? No. Mr. Dhavan's ideology find reflection everytime he gets a forum o: he occasion to give expression to it. Mr. Dhavan, before he became Governor, said that "India will go communist. India has no other way excepting going communist." This is the man on whom the Government of India is depending to introduce the rule of law in that State. This is the instrument by which the President of India expects that the Constitution shall prevail and the people of West Bengal will be given the liberly to choose their next Government.

Then, on his assumption of office of the Governor of West Bengal, Mr. S S. Dhavan told a news conferet ce that "he had greater farth in the patriotism of the leaders of the two communist partics in the State than some of the political leaders who were oprosed to them." On the imposition of the President's rule. Mr. Dhavan says that the "President's rule is a disaster for the State." He further said in the same speech that 'I hope it will not be long before a United Front Government will be restored." I do not know how a Governor is interested, whether it is one party or the other: it can be the CPI or the CPM or it could be the United Front. But is it part of the duties of Mr. Dhavan the Governor of West Bengal, to go on advocating a partizular course of political action? But this is what he has been doing with impunity, and I think, sometimes not only with the acquiescence of this Government, not only the connivance of the Government but sometimes with the encouragement of this Government. We would like to know the position from this Government.

Now comes the crowning glory of his career. Sir, the installation of a Chief Justice is a very solemn o:casion. The Governor, as the Head of the State, is to be present there. But he avails himsell of the
opportunity, rather he grabs this opportunity and delivers a speech which is so out of place, so outrageous, that I do not think ever before a Governor had lowered the office of Governorship to this level as Mr. Dhavan dd. I will be quoting the resolutions of the West Bengal Bar Association. What does Mr. Dhavan do in this speech ? In his speech Mr. Dhavan $r$ dicules, pours ridicules on the judiciary. In pours ridicules on everything. (/nterruption.) I do not think this occasion was ever used by anybody like this. Mr. Dhavan advocates that the best system and the best model for Indid will be the Soviet model. I thir $k$ Mr. Dhavan has every right to say that the Soviet model is the best, but then Mr. Dhavan must fice himself from the s: ackles of a Governor's office and he must resign and then, as a fellow Indian, can use the freedom available $t$, every Indian to advocate the communist model, the Soviet model, or the Russian or the Chinese or the Yugoslavian model ; any model he is free to advocate, provided he lays down the reins of office of the Governor of West Bengal. But so long as he remains th.re, he is not supposed to go on advocat:ng this model or that model. But this is pric sely what ho Roes on duing.

He pours ridicules on the Supreme Court. 1 have a fundamental quarrel with the Supreme Court. I do not hesitate to express it here, but within a democrecy, we have to show certain regard for one another. The co-ordinate organs of the Constitution-the Executive, the Ligislature and the Judiciary -must know their limited fields under the Constitution and try to act. Now, here is what Mr. Dhavan says: "Had they had a modicum of knouledge of jurisprudence, the Supreme Court would not have acted the way it acted." Is it left to the Governor to pour ridicules on the judiciary? Then he tells us about t'e Bir He says that "the result is that our legal profession-jurists, judges and the practising lawyers alike-are intellectually ill-equipped." In a single sentence he hurls insuks at everybody--the Bar, the Bench and everyone.

Have the Government of India tnken note of that resulution? Can such a man who has incurred such insults and indig.iities be allowed to be the symbol of law. authority and the Constitution?

The National Herald had shown hish journalistic standards, because it has $\mathrm{CO}_{\mathrm{n}}$ -

## [Shri Nath Pai]

demned the Calcutta Bar Association, but nonetheless, it has putlished in bold pist the resolution of the Calcutta Bar Association. What I have said is very mild and pale compared with the lanquage used by the Calcutta Bar Association, aficr this crowning glory was achieved by Mi. Dhavan on the occasion of the installation of the Chief Justice of West Bengal. The resolution says :
"This Association strongly condemns the speech of the Governor of West Bengal during the ceremony of the swearing in of the Hon'ble the Chief Justice on the 25th May last in Full Court.

This Association particularly condemns his reference to Indian lanyers as illeducated and his disr speciful roference to the Highest Judiciary of the country (The Supreme Court of India).

The Association further condemns his ill-mannered reference to the Constitution of India ..."

He said that this Constitution is not likely to convert India in a single generation into a paradise we would like India to hecome :
"This Association further is of opinion that the Governor, by abusing his privileged position to denigrate the Bar and the Bench by an uncalled for, mean, undignified and politica! speech from the dais of the Judges, has demonstrated his own bad taste, colossal ignorance, lake of constitutional propriety and grossest affront to the judiciary of the country."
I want the House to note the words used by the seniormost Bar Association in the zountry about the Governor.
'This Aesociation also requests the President of India to recall Mr. S. S. Dhavan who has proved so unfit and undesirable to hold the office of the Governor of West Bengal."
Sir, before I conclude, I want to sum up. Wo have soen what is wrong with West Bengal. That is not enough. If we have a Governor who will be hunting with the hounds and punning with the hare, we cannot be sure of instilling that faith in the people of West Bengal that Parliament and the Government of India mean business. By
business, I mean a very simple thing, that the people of West Bengal must be restored to the same degree of freedom and liberty which is their heritage as Ind ans. Today they are bcing completely denicd all th's. It is not the Government of India or the President that rules there, but it is the rule of terror, arson, loot, intimidation andextortion. It is the rule of hrute force. Nobjdy knows how long he will be safe, be he the headmaster of a school, a professor, the manager of a factory or a trade union leader. None is spared.

Let not anybody try to curry favour with the Naxalites. They must be treated for what they are worth. Mr. Jyoti Basu tried to do it. He released Kanu Sanyal after his depredations in Naxalbari and triumphantly d:fended it. But Mr. Jyoti Basu must have seen how many of his collegues have been done to death. The CPI has lost many colleagues. The SSP, Forwaid Bloc, Bengala Congress-anybody who challenges this re gn of terror is marked as a future victim. He is first to be denigrated and run down as an enemy of the people. This is the classical tactics. Call anybody who disagrees with you a dog and then shoot him Kanu Sanyal and Charu Mazumdar have already published a list of would be victims. Is there you civilised country in the would where a political party says, "the following is the list of future assassinations. We will carry out those assassinations After these enemics are liquidated, we will operate through the youth in the cities and through our bands in the rural areas." Here is a grand strategy. Use the youth to discredit your whole system of education. Use the disgruntled youth in urban cities to breakdown the fabric of life and in the village side the impoverished peasant, the landless labourer, the man who toils, whose causes if we take up, the Prime Minister thinks it fit to run us down before the foreigners. A:l propriety was given the go-by when the Prime Minister of India thought it fit to ridicule us. My friends there did the same thing yesterday here. When we say that the land problem has to be solved speedily through democratic means through the legislatures and Parliament, it is only to remind you that we have failed to tackle this problem all these 22 years. The Prime Minister of India thinks it fit to ridicule us-to whom ?-to the visiting American
profersors. We observe some norms in our put.lic life We do not run down our own country when we are abroad. We do not run down our country bifore foreian is. But the Prome Minister thought it fit run down the npposition to the fore:gn visutors. She called it unconstitutional. She thoug t it nece-sary to attack us, to denigrate us, I would say, even slander us to the foresiners But she was not rous:d (literruptions; I would io be slandered even if you all juin, as you probably did the other day. We shall continue doing what we belleve is right and we will leave it to the people to judge But let us not miss the issue that though the Prıme Minister was roused to condemin such a harmless thing as the satiagraha in Bombay or in Lucknow, the other day she did not feel called upon to say that the Naxalites constitute a serious menace not only to Bengal but to the whole of the country.

I submit that we have got a clear picture before us. We know what is urong and we know what to do. I would like to appeal to the Government of India to give up its shibboleths, its inhibitions, its esitation and vaciliation. For once it has to act, because tre world is watching, the Naxalites are uatching and the countty is watching. If you can ot master the situation, if $y \mathrm{u}$ cannot master the Naxalites, the ir masters across the frontiers are going to get a measure of your determination It is no use Shri Mahida or Shri Jagjivan Ram thundering bef re our jawans that we can defend ourselver not only against China and Pakistan but against ten Chinas. This kind of childish talk must stop. When thite is an enemy before you, who is the harbinger of foreign aggression, you must nip him in the bud so that the whole nation and the world outside will know that you mean business. There is no party differences in this matter. When it is a question of the sovereign'y and integrity of our nation and the freedom of our people, the nation is capable of rising to any heights and making any sacrifices.

The question is whether this government is capable of giving this call. And if yeu want to give this call, you will have to start at the right spot. A fortnight back the Prime Minister made a call in this House. The Prime Minister said 'I do appeal to all the political parties" and I asked : "appeal for what ? appeal for acquiescing in the present state of affairs or in combating it ?'
and the reply was "you know it verv well" This happened in this House a fortnight back She said : we want to appeal for your co-oreration in combating it. If this anpeal is a serious one, make the right beginning by recalling Shri Dhavan. Appoint Shri Dhavan as the Chairman of the Hindustan Steel Factory, or to any other innocuous post hecause he cannot do worse than the present incumbent ; or, send him back as High Commissioner. Because, we have so many posts for some of these favourites, hlue eyed boys, so that they will have some job till the end of their lives. So, I will a a ain say: let him not be there so long as he cont nues to have this kind of double loyalty. Therefore I suggest that the Government will come forth, making clear the steps which it wants to take. giving a clear pir of of its de'ermination to fight the Naxa'tes by taking the fi-st and most simple step, of recalling Stri Dhavan and giving him some innocuous position, where we can have the benefit of his dilightful comments and views about the Constitution, the judiciary and varicus other things, so that we can enjoy his views and he can enjoy his freedom

MR DEPUIY-SPEAKER : There are certain amendments to this Resolution. Are they being moved?

SHRI BIBHUTI MISHRA (Motihari); I beg to move :

That in the resolution,-
(i) after "West Bengal" insert -
"resulting from unemployment, disparity, administrative ills and other social evils"
(ii) add at the end-
"and calls upon the Government to chalk out a comprehensive plan f,r the improvement of law and order situation to restore the faith of the people" (1).

## SHRI LOBO PRABHU (Udipi): I bes

 to move :That in the iesolution, -
add at the end -
"and recommends that the Governor should be transferred and the police alerted to arrest known Naxalites and other offenders without delay"

SHRI TRIDIB KUMAR CHAUDHURI (Berhampur): 1 beg to move :

That in the resolution,add at the end-
"and therefore recommerds to the President that immediate steps be taken to restore popular Government and holding of early general elections in the State so that normal conditions could be restored in the State under a responsible Government directly elected by the people" (3).

SHRI B. P. MANDAL (Machipura) : I beg to move :

That in the resolution, add at the end-
"inasmuch as the neighbouring States also are getting affected" (4).

DR RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : The next Resolution in the agenda stands in my name. It is an important one. I am prepared to surrender a few minutes of our party time on this resolution so that my resolution can be taken up.

SHRI BAL RAJ MADHOK (SouthDelhi): I support Dr. Ram Subhag Singh. We should so arrange it that the next Resolution can be introduced,

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let this debate continue and let us see. If it can somehow be managed. I shall be very happy.

धी प्रोंकार लाल बोंहरा (चिच्तोंड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह भ्रल्य:त दुर्माग्य का विषय है कि भ्राज लगतार तीन वर्षों से हम पहिचम बंगाल की समस्पामों के बारे में इस संसद् में चिन्ता मोर प्रसन्तोष व्यक्त करते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ज्यों-ज्यों दवा की ल्योंस्यों मर्ज बढ़ता गया भरोर समस्या पोर प्रिक गम्भीर होती गई ।

पहिषम बंगास के बारे में आम तोर से सारे देशा में एक विशेष प्रकार का गोरव हमारे छेतारासासयों में बराबर बना रहा है। बन्दे मातरम् गान करने वाले पहिचम बंगास, खुदी राम बोस घोर सुभाष बन्द्र बोस के बंगाल,

बंकिम बानू प्रोर टंगोर के परिचम बंगाल का चित्र जब हमारे सामने भ्षाता तब हमारे दिमाग में नहीं आता कि परिचम बंगाल एक दिन ऐसी स्थिति में होगा जहां श्रराजकता का हांखनाद सबसे 9 लेले गुरू होगा। भाज हमारा देश भारत का एह पूर्वी क्षेत्र बड़े संकट काल से गुजर रहा है । हम यह चित्र देख रहे हैं कि किस तरह इन विछ्घले दो तीन सालों में नक्ससपन्थियों ने वहां के जन-जीवन को घ्यस्त-व्यस्त कर दिया है, वहां की सागे शांनि को भंग कर दिया है और वहां के सारे भविष्य के बारे में लोग चिन्तित हैं। वहां की जनता, वहां के कारंकर्ताश्रों, वहां के स्भूलों, वहां की ईिक्षा ओर स वूरां सामाजिक जीवन को उन लोगों ने ध्वस्त कर रखा है। मै माननीप नाथ पाई जी से सहमत हूं कि श्राज समय श्रा गया है जब हम परिचम बंगाल के इस संकट को केवल मनोवै्शानिक, केवत प्राधिक श्रोर केवल सामाजिक कह कर ही न टाल दें, वल्कि इसको एक खदरे के रूप में देखें श्रोर साचें कि किस प्रकार पईिचम बंगाल में कुछ ऐसे तख हैं जो इस देश में प्रजातन्त्र को घुनोरी देना चाहने हैं, जो इस देश में एक नई किजा पैदा करना चाहते हैं। हमने एक नक्शा तय किया है कि हम घपने देश के घ्दन्दर जनता द्वारा फुनी हुई सरकारों के द्वारा जासन चलायेंगे, जनता के मत पर भ्राधारित एक गवर्नमेंट हमारे टेश में होगी, लेकिन इन विद्बले दो वर्षों में जिस तरह परिचम बंगाल में नक्सलपंधियों ने संविधान को पुनोती दी है, प्रजातन्त्र को घुनोती दी है मोर हमारी राश्रीयता को ललकारा है उस से हमें समभ लेना चाहिये कि. गह इतना सतरनाक बिंन्दु है कि हम को समय रहते इसका जान हो जाना चाहिये।

भाप परिचम बंगाल के किसी गांव में बले जायँं, कलकक्ता जंसे महाज्हाहर में मी लोगों का जीवन खतरे से खाली नहीं है। वहां पर जीवन एक ऐक्सिडेंट हो गया है। इलते हुए

घ्रादमी को लूटना, परेशान करना, उस की सम्पर्ति लृट लेना, कहीं बम फेंक देना चोराहे पर, यहि fित्य की घटना हो गई है औंर लोगों का जेंन दुह्ह हो गया है। वहां जीवन दूभर हो गया है, मनुष्य ऐसे जी रहा है जैसे यद्र कोई संयोग मात्र हो। जहां जीना एक प्रयोग हो गया है, वहां लोग म्रखबरों के द्वारा घ्रोर समाबार-पत्रों के द्वाजा तरह तरह के समाचार सुनाते हैं। लेकिन में कहना चाहता हैं कि वहां इस कठिन परिस्थिति से गुजर कर भी बंगाल के उस श्रतीत की जो गोरव गाया है उसको भुलाने के बाद मी, वहां मेसे तत्व हैं जो परिचम बंगाल में प्रजानान्त्रिक ठंग का शासन चाहने हैं भ्रोर नंगाल को नियमानक्ल जनता के मत पर भ्राधाग्ति भामन दाग मंचालित करना चाह⿳े़ ₹ 1 केवल कब इने निने लोग हैं, घोड़े से लोग * जिन्देने कानन को श्रपने हाय में ले लिया हैं घ्रोर जो वहां की मारी शांति पर क्ञाये हुए हैं। इस में मी कोई शक नहीं है भ्रमग में कह दूं कि केंद्र ने भी विछले दिनों ऐने ढंग से नेतृव्व का मंन्रालन नहीं किया है जिस से हम वहां पर सही रूप से समस्याश्रों को हल कर सकें। में तो कहता हैं कि उन्होंने समस्याग्रों को उलभाने में हीं मटद पहैषाई है। हुम को चाहिये था कि है सीधे ठंग से घन्मे ठंग से सरकार को संचालित कर्ने में मदद करते। हृमा यह है कि वहां पर भाज साम्यवादियों के हाय में जासन नहीं है। भ्राज वहां पर राइट fिक्किग करने वाले. सही दिशा में देश को ले जाने वाले, जनता को सही नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के हाथ 'में ’मी’धासन नहीं है। पाज वहां पर जाएसन उ₹ लोगों के दाष में है, उनके द्वारा हम 'राब्र्राति जामन को चला रहे हैं जिनांके द्वारा वह ठकेला जा रहा है ।

मैं श्री घवन के बारे में कुचु कश्ना नहीं षाहता, लेकन एक बात में जहूर कहना घाहता हैं कि :
"यद्याप शुद्धं, लोक विरदं, भाचरयीयम्,

भाचरगीीयम्" यदि यह बात मान ली जाय कि घह सही हैं, लेकि.न जनता में उनके बारे में कुछ गलत धाराायें बन गई हैं, जनता उन्हें नहीं चाहती है, संसद् उनके बारे में सन्देह व्यक्त करती है, तो समय आ गया है कि हमारी सरकार इस बारे में गז्भीरता से बिचार करे। कई बार यहां ऐसा हुपा है कि लोकमत के भागे भुकना पड़ा है। लोकमत के नाम पर राम ने सीता के बारे में निहचय किया षा। बगर प्राज लोकतन्त्र उनके पक्ष में नहीं है तो प्रापको उन के बारे में सोचना होगा। अगर ध्राज वह समभना है कि घवन साहब परिस्थिति को काम्पिकेटेड बना रहे हैं, उसको और उलभा रहे हैं तो ममय श्रा गया कि हमारी केन्द्रीय सरकार इस बारे में पुर्नविचार करे ताकि हम नये सिरे से इस पर सोच सकें।

प्राज पडिनम बंगाल में कानून पोर क्यबस्या की कोई सीमा नहीं है जो लाघी न गई हो। में कहना चाहता हू कि जहां पर घौद्योfिक क्षेत्रे में श्रजान्ति बढ़ गई है, ट्रेड यूनियन कार्यंकर्तीव्रों की हुध्यायें हुई हैं, किक्षकों के लिये क. ठिनाइयां हो रही हैं, छात्रों में दंगल मच रहा है, जहां आज गम फूट रहे हैं, ऐमी पfरस्थिति में कलकता की शांति, परिचम बंगाल की शांति सारे देश की रांति प्रोर जन जीवन के लिए खतरा पंदा हो गया है। यह सही है कि प्रगर भागे के कुन्र्र दिनों के अन्दर एम ने वहां की शांति व्यवस्था को मजन्ती से हाष में न लिया उस को सुधरा नहीं तो आप जिस मिछ-टमं चुनाव की बात करते हैं, मष्यार्रषि चुनाव की बात करते हैं, वह धुनाव काप नहीं करवा सकेगे। अगर वह होंगे भी तो सही परिएाम न दे सकंगे।

मैं विद्धले दिनों कल कत्ता में तीन चार दिन रहा, भाज बहां बेकारी बढ़ी हुई है, भ्षाज बहां भूरि की समस्था है। विछ्छले खः महीनों में जितनी समस्याओं का समाषान करने के लिये राष्ट्रपति बाासन के माष्यम से प्रयल्न किया गया,
[धी ओंकार लाल बोहरा] कलक.ते की गलाजत, कलकत्ते की गन्दगी मिटाने के लिए ओर कलकत्त की समस्थायें हल करने के लिए, उसमें हमने कोई ऐसा कदम नहीं उठायः जिससे हम जनता को आपनी ओर भ्राकषित कर सकते। में सपभ सकता हूं कि वहां की मोचा सरकार ने भ्रपने समय में छेराव द्वारा कठिन परिस्थितियां पंदा कर दों। श्राज जो परिस्थिति पैदा हुई है वह मोर्वा सरकार के बाद ग्रोर श्रधिक वैदा हुई है। श्रगर मोर्च सरकार ने नक्सलपंधियों को ठोन से नियंग्रित किया होता, उन का ठीक से दमन किया होता, तो खास तोर से पहिचम बगाल में यह स्थिtंत पंदा न होती। जो नवसलपंधियों का मूवभेट था वह श्राज परिचम बंगाल का मूममेंट नहीं रह गया है, अभाज राजसथान, महाराष्ट्र आौर हिन्दुर्तान के श्रन्दर सवंत्र उसकी गूंज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि देशा में भराजकता पैदा करने के लिये वह एक प्रेर्या स्रोत fिल गया है। ऐसा लगता है कि नक्सलपंधियों के घागमन के बाद हम पहिचम बंगाल में परिस्थिथि को काबू में नहीं ला सके, उसको नियनित्त नहीं कर सके और लोग उस का लाभ उठा रहे हैं। परिरााम यह हो रहा है कि एक घ्रलग ही प्रनियनित्रित परिस्थिति पैदा हो रही है। परिचम बंगाल के बाद राजस्थान ओर देश के श्र:य भागों में, सभी प्रान्तों में इस की हवा फैलने लगी है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि यही एक रास्ता है जिससे हम हन परिस्थिथतयों को हल कर सकते हैं श्रोर यह हमारे प्रजातन्भ्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है ।

पईिचम बंगाल के श्रगर कानून-सम्मत घोर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार कायम नहीं रहती तो निशिचत बात है कि वहां पर राप्ट्रपति घासन मच्छे ढंग से चलाया जाना चाहिये घ्रोर वहां दी जनता की जो बुनियादी समस्यायें हैं, बेकारी की, काम बी, वहां की किक्षा की, घ्रॉच्रोगिक घांति की, उनको ठीक ढंग से हल किया जाना चाहिए। लेकि.न यह हो नहीं रहा

है। परिएाम यह हो रहा है कि घाम लोगों को, जिनको यह खतरा महसूस ही रहा है, ऐसा लगता है कि उनका भविण्य श्यन्धेरे में है, घीरेघीरे गवर्नमेंट में उनकी श्रास्था घटती जा रही है। पहले उनको विशचान था कि संकट बउने पर, ऐती परिम्थिति कायम रहने पर उनको केन्द्र से बड़ी ताकत मिलेगी, लेक्किन ज्यों-ज्यों केन्द्र की कमजोरययों का लाभ राजनीतिक पारियों ने उठाना शुरु किया, केन्द्र की ताकत ज्यों-ज्यों कम होती गई पईिचम बंगाल में जो ऐसे तर्व हैं उनका होसला = ढ़ता आया। परियाम यह हुग्रा कि भाज पईिचम बंगाल के श्रन्दर ग्रगर मध्यावधि चुनाव कराये जायें तो कोई भी सही तस्वीर अ्यापके सामने नहीं श्रा सकती।न सी पी एम व'्ले मंजारिटी ला सकते हैं न सी पी श्राई वल्ले मैजारिटी ला सकते हैं। वंग्रेम की यहु fr्थति है कि राजनीतिक दृध्टि से एक प्रवार की पंगलिसिस परिचम बंगाल के भूमंडल पर अा गई है। परिचम बंगाल की राजनीति का मूल्यंक्रन करना बहुत कठिन है । जनता भ्राएवस्त नहीं है । जनता को स्वयम् भरोसा नट़ीं है कि कोन सी सरकार पावर में श्रा सकनी है ग्रीर किस को वोट देना चाहिये।

हुप्रा यह है कि परिचम बंगाल में बेकारी़ श्रोर बढ़ी है, कारखाने ठप्प हो रहे हैं, कारखानों में चोर पूंजी लगाने का काम नहीं हुग्रा घ्रोर एजुकेशन के माध्यम से जो मशीनरी तंयार हो रही है, जो लड़के निकल रहे हैं पढ़ कर, जो डाक्टर श्रोर इन्जीनियर निकल रहे हैं, उन को काम नहों दिया जा सका, बेकारी बढ़ रही है, घौद्योगिक कारखाने ठन्डे पड़ रहे हैं, सी पी एम घौर सी पी भ्राई जो प्रगतिशील तत्व कहलाते हैं, जो मजदूरों में एकता की भावता लाने का दावा करते हैं, वह श्रापस में लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं। भ्राज पईिचम बंगाल में कानून म्घोर ब्यवस्था की जो परिस्थिति है वहा सीमा से बाहर पहुँच गई है। यदि हमने समय

रहते उस को नहीं सम्भाला तो निशिचत रूप से नक्सलपंथियों के रहते श्रराजकतापूरां परिस्थिति पंदा हो जायेगी और हिन्दुस्तान भी वियटनाम ची स्थिति में क्रा जायेगा। बल्कि में तो कह दूं कि वियननाम की स्थिति आ गई है। यदि हम इसका इलाज न कर पाये तो यह जो बीमानी है, यह जो संकट है बह बिहार के लिये भी खतरा पंदा कर रहा है। यह एक प्रदेश में खतरा पैदा नहीं कर रहा है करीबकरीब सारे देश में खतरा पैदा कर रहा है। बंगाल के लोग देश भक्त हैं। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि परिचम बंगाल का औसत ग्रादमी झ्रराजकतावादी है । नैं निशिचित =प से मानता हूँ कि परिचम बंगाल की जनता बहुत देशभक्त जनता है। वहां का एबंज प्रादमी औसत भादमी बड़ा देश भक्त है। मारे देश के लिए उसके मन में प्यार है श्रोर देश की एकता ग्रोर राष्ट्रीय एकता को सामने रख कर परिचम बंगाल न हमेशा देश का नेतृत्व किया है। लेकिन क्या काराए है कि ग्राज परिचम बंगाल की मध्यम वर्गीय जनता, निम्न मध्यम वर्गीय जनना प्रीर शोषित श्रोर पीडित जनता थोड़े से लोगों द्वारा डराए जाने के कारा श्रातंकित श्रनुभव कर रही है, ग्रातंक का शि रर हो गई है श्रोर मायूस श्रोर मजबूर होकर न चाहते हुए भी हम मूक दर्शंक बन गए हैं ग्रोर उसके हम गवाह बनते जा गहे हैं ?

केन्द्र के सामने केवल यही समस्या नहीं है $f f$. वहां पर मध्यावधि चुनाव हों या न हों या राष्ट्रपति शासन कब तक चलता रहे ग्रोर कब तक न चलता रहे। नक्सलपंथियों की गतिविधियों के कार्रा हमने भपने ग्राप को श्रात्मसमपंशा की स्थिति में डाल दिया है, सरेंडर की परिम्थिति में डाल दिया है श्रोर जो अपने घ्यापको हम श्रसहाय श्रनुभव कर रहे हैं, यह हमारे प्रजातन्र्र के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक घोड़े की तरह है। हमारे देशा के प्रजातन्त्र घोर दश में जनतन्त्र की मजबूत नींव को घ्रागे ले

जाने का जो हमारा उद्देशय है, उसमें परिचम बंगाल की नक्सलपंथी मूवमेंट ने अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर市 हम,रे लिए एक सिर दर्द पंदा कर दिया है घ्रोर श्रागे चल कर यह एक बड़ा खतरा सिद्ध होने वाला है।

राज्पवाल ग्रोर मध्यावधि घुना₹ की बात की जाती है। लेकन में समभता हूं $f_{\dot{r}}$ घ्राज़ परिचम बंगाल की जो समस्यायं हैं उन पर हमें कुछ गम्भीरता से विचार करना होगा ग्रोर उनके ग्रघ्ययन पर समय लगाना होगा । कलकत्ता श्राज़ कूड़े का टेर ब्वन गया है। कलकता के वास्ते श्रगर ग्राप करोड़ों रुपया भी खर्च कर दें तो भी कलकत्त को श्राप देश का गौरव नहीं बना सकें 1 उन की समस्यायें बह़त बड़ी हैं 1 हर गली, मुहल्ले ग्रोर चोराहे को जा कर देसें, आपको वह नरक की तरफ जाता हुप्रा दिखाई देगा। स्रास्थ्य की टुष्ड से तथा द्वूमी मभी हुष्टियों से कलकता भ्राज मरागासन्न श्रवस्था की श्रोर बढ़ रहा है। इम वास्ते कलकत्ता के निए जितना अभिक घन स्वीकार किया जएए, कम होगा। लेकिन केवल रुपया च्वोकार कर देने से काम नहीं होगा। रुपया व्वीकार करन के साथ-माथ हमें देखनां ; होोा कि कलकत्ता श्रोर परिचम बंगाल के ध्रक्बर कानून ध्रोर व्यवस्था फिर से स्थापित हो।। कानून ठ्यवस्था स्थापित करना सबसे बढ़ी चीज है। राजनीतिक दलों नथा व्यक्तिगत पर्तटयों का श्रव्ना श्रपना जो ईगो होता है, जो श्रहंकार होता है, उसज कहीं वड़ी यह् चीज है। वहां हम को कानून श्रोर व्यवस्था का रांज कायम करना है ग्रैर यह तभी सम्भव हो सकता है जब केन्द्र इस बारे में सहुत कद्दम उठाए। जो परिस्थितियां नक सलपथियों ने पं दा कर दी हैं ग्रौर जिसमें कुछ्ध राजनीतिक तर्त्रों का हाय भी हे, कुछ्छ राजनीतिक तत्व इस नवसलपथी च्यम्दोलन से जो लाभ भी उठाना चहतं हैं, उन राजनीतिक तत्वों को इस नक्सलपथी श्रानदोलन से अनचाहे रूप में पर्दे के भीतरा, जो सवोट्ट मिल रही है, समथंन मिल रहा है, उसे
[धी घोंकार लाल बोहरा]
भी देखना होगा। एक छोटे से राजनीतिक स्वार्थ के कारएा भ्रगर परिचम बंगाल जैसे क्रांतिकारी प्रदेश को और इस प्रदेश को ही नहीं बल्कि सारे पूर्वी भारत को द्रगर हम ने खो दिया तो सारे देश में भ्रराजकता की स्थिति फैस जाएगी घ्रोर उससे देशा को बचाने में कोई भी समर्थ सिद्ध नहीं होगा ।

श्री नाथ पाई जी की भावनाश्रों से में भ्रपनी सहमति प्रकट करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आज चाहे मध्यावधि चुनाव हों या़ न हों, परिचम बंगाल का जनमानस बिखर ग़या है, लोगों में निष्ठा प्रोर आस्था ख्वत्म हो गयी है, प्रजातन्त्र श्रोर देश के भविष्य की किसी को चिंता नहीं है । कोई शासन है, कोई सुव्यवस्था है, इसका भान घाज परिचम बंगाल के नागरिकों को नहीं हो रहा । वे महसूस करते जा रहे है कि हमारा कोई रखवाला नहीं है, हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमें सम्भालने बाला कोई नहीं है। जिस मिलिटरी श्रोर पुलिस के जोर पर क्राप शासन करना चाहने हैं बह्ह मी भाज कामयाब नहीं पा ग्ही है। में ) चमकता हू वहाँ खांति, कानून और क्यवस्था की सर्वोपरि ध्रावइयकता है हर कीमत पर मोर राष्ट्र की घ्रखंडता भ्रोर एकता की रक्षा के लिए हमें उसको स्थापित करना होगा ।

श्री विमूति मिश्र : हम लोग वोट कैसे द्नेमे ? हमारी भावनाप्रों को तो भ्राप जानें। हमने एमेंडमेंट्स दे र्खी हैं।

- DR.' RANEN SEN (Barasat): 50 minuten have beenftaken bv two speakers. Now this is a very important resolution. Many of us want to speak.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandiearh) : This rationing of time should have been adspted from the very beginning. Otherwise other Mcmbers may have a cause of complaint of discrimination.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will be
the happiest person if all Members cooperate in rationing time and keeping to their time. You know as much as I do because you also sit in this Chair very often. If all keep to the time, I will be very happy.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : More time may be given to this resolution.

## SOME HON. MEMBERS : Why ?

SHRI R. D. BHANDARE : The Mover has taken nearly one hour. The other day he took 15 minutes; today he has taken 35 minutes.

SHRI NATH PAI : You may calculate ; I have not taken one hour.

SHRI R D. BHANDARE : More time may be given to this Resolution.

SHRI B. P. MANDAL: I have given notice of an amendment. I should be given opportunity to speak on my amendment.

SHRI NATH PAI: I accept Shri Mandal's amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Mritunjaya Prasad.

श्री मृत्यूंजय प्रसाद (महाराजगंज) : मैं समभता हूं कि भबसे मेरा समय गिना जाएगा न कि तब से जब से में बड़ा हुभा हू । में समभता हूं कि सरकार इस मामले में तब तक कोई सफल कदम नहीं उठा सकती है जब तक कि सच्ची परिस्थिति से वह पूर्यां रूपेरा परिचित न हो। इस वास्ते दो तीन बातों की और में आ्रापका ध्यान दिलाना चाहूगा। नाथपाई जी ने बहुत ही योग्य ा से बहुत सी बातें पापके सामने रखी हैं। उन्हें दोहराने की भ्रावश्यकता नहीं है। फिर भी वे बातं हतनी महत्व की हैं कि उनमें से दो एक बातों को तो दोहराया ही जायेगा लाचारी बी घजह से ।

बंगाल में जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, उसके पीछे उद्देछ्य क्या है, मतलब क्या है ? इसका मतलब तो नायपाई जी ने बहुत स्पष्ट

हूप से समभाया है कि यह चीनियों का हरावल है, उनकी सेना की पहली पंबित श्राई है नक्सलपंथियों घोर उनके समथंकों के हृप में हिन्दुस्तान में उनके लिए तंयारी करने के लिए। कूंकि 1962 में उन्होंने देख लिया है कि युद्ध करने में उतना लाभ नहीं होता है, सब हिन्दुस्तानी एक हो जाते हैं, इसलिए यहा प्राकर ऐसी व्यवस्था करो कि उन्हें रोकने के लिए हमारी सरकार कुछ भी न कर सके, सरकार के रास्ते में बाधायें पड़ जायें, सेना तथा सेना के लिये गोले बाहुद, कपड़े, रसद ले जाने वाली ट्रेनें ठप्प पड़ जायें, श्रसत्र, शसत्र तथा भ्रन्य भावइयक सामग्री बनाने बiले कलकारखाने बन्द हो जायें, उनके काम में सुस्ती घ्रा जाय, लोगों के मनों में शात्रु से मोर्षा लेने का भाव कमजोर हो जाय तो उनका काम बनगा। घापकरं सरकार छूतनी कमजोर हों गई है, उसमें इतनी ताकत नहीं रही है कि बह उसका कोई जवाब दे सके। यह रोज-रोज की बात है। घ्रापने कानू सान्याल को पकड़ा घ्रोर उन्होंने साथ-साथ यह भी जवाब दे दिया कि Naxalites hit back; buses burnt ; So many killed ; and so on. ...(Interruption) कनू सान्याल क. सीधियो, समथंकों तथा उसके चेलों ने जलाई, उसके पीछे चलने वालों ने जलार्द, उसके नाम पर जलाई। बह व्वयं जेल में से कंसे प्राकर करेगा ? कि.तु उसके समथंकों के बिना केसे काम चलेगा ? दूर जाने की जरूरत नहीं है । उन्हीं लोगों ने भपने भखबार में, भपने पोस्टरों में बहुत ₹ ₹ष्ट कहा है जिसको में हिन्दुस्तान टाइन्ज़ से पढ़ रहा हूं :

At its secret session it has renewed its pledge to held fast to the Maoist line forge unity with the Communist Party of China, accelerate the process of guerille struggles and build up a strong Peopl' 's Liberation Army.

लिबरेशान आर्मी क्या है ? किसी की हल्या कर दी जाए, किसी की छज्जत न रहे, यही लिबरेइन घार्मी है। ठसके बाद उसमें है :

It approved with minor modifications the party's programme to create innumerable points of guerilla struggle in the vast country-side whth the object of creating Red bas.s through the annibilation of class enemies and overwhelming the furces of suppression.

यह तो श्रापकी सर₹ार की तरी'क की जा रही है। मापको भ्रापकी सरकार को कहा जाता है फोसिस ग्राफ सपरंशन एड हू ांड दंट ? यह कहने वाले हैं कौन ? ये वे लोग हैं जिन्होंने नक्सलवाद से घ्रारम्भ किया है ग्रोर नक्सलवाद को प्रारम्भ करने वाने कोन थे ? वे थे जो कि खास कर दारिलिलग के सी० पी० एम० के मेम्बर थे । कम से कम इस किताब में तो गही है। किताब मेरे पास है। बगाल, दि कम्पुनिस्ट चंलेंज बाई सी० आर० ईरानी। यह किताब काफी दिनों से छपी है। उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि दर्णजलिल जिले में जो श्रारम्भ हुप्रा, उसमें सब सी० पी० एम० के मेम्बर थे किसान सभा में घ्रोर वहीं से, उनकी किसान सभा से नक्सलवाद शुरू ह़आ। इसलित घ्मगर यह कहें कि इसका जनक सी० पी० एम० है तो बहुत गलत न होगा। सारी पार्टी भने ही न हो लेकिन सी० पी० एम० के बहुत से मेम्बर लोग इसमें जरूर थे शुरू में। फिर बाद में वह पार्टी घ्रलग हो गयी। ऐसा हर पार्टी में होता है। हर पार्टी में विचारों का भी भन्तर होता है, स्ट्रंटेजी में भी युद्ध के दांव पेच में भ्तनर होता है ओर पसंनेंलटी के भी क्लंसिज होते हैं, बड़े नेताग्रों के नेतृर्व को लेकर म्यापसी संघर्ष होते हैं। इस कारएा एक ही पार्टी के लोग भ्रलग-श्रलग हो जाते हैं। पहले सी० पी० घाई० घ्रीर सी० पी० (एम०) दोनों एक ही कम्बुनिस्ट पाटीं में थे, लेकिन बाद में वे म्रलकभ्रलग हो गये । जिस तरह से चीन च्रोर एस लड़ नहे हैं, उसी तरह सी० पी० घ्राई० श्रोर सी० पी० (एम०) लड़ रहे हैं मीर एक दूसरे का गला काट गहे हैं । श्रब सी० पी० (एम०) घोर सी० पी० (एम० एल०) श्रापस में बह़
[श्री मृत्युंजय प्रसाद]
रहे हैं। लेकिन शुरू में सी० पी० (एम०) ने सबसे बड़ा यशा यह षमाया वि. जिन हजारों भादममयों पर खून, इकंती ग्रोर अ्यागजनी वर्गरह घृशिएत ज曰न्य घ्रफियोगों के मकदमे चल रहे थे, जिऩमें से कुछ को ग्रदालन से सजा भी हो धुकी थी, उसने उनके विलाफ मुक्रदमे डठवा लिये, जेल से घोड़ दिया घ्रोर आगे के लिये पुलिम ए. वेस्टंगेशन ब्नन्द कर दिग्रा। इसके मानी तो ये हैं कि 'संया भंये कोजवाल भब डर काहे का।" फिर सान्ति त"गा सुरक्षा कहां रही ?

### 16.00 brs.

इसके पीछे एक दूसगर मतलब भी हैं, जिस की तरफ में श्री पन्त क: ध्यान दिलाना चाहता हूं । श्रब इलंक्शन ग्रागे है। वे चाः्टे हैं कि बंगाल को इतना ग्रांनगग्रन्न कर दो कि किसी को हमारे चिलिए वोट करने का साॅस ही न हो । वह बान नहीं है, जो कि श्रभी श्री बोट़रा कह गये हैं कि कोर उनको ख़्गी से वोट करेगा। बंगाल उनको नह़ों चाहता है। वह उनके नाम पर रोंाए है। नेकिन डर के मारे उसे इन लोगों की बात मानती पड़ेगी, क्योंकि आखिर चौबीस घटे तो पहरा नहीं दिया जा सकता है श्रोर इस सरकार ने श्रपनी कमजोरी प्रोर निकम्मापन भी साबित कर दिया है। जब से प्रेजिडेंट्स रूल हुग्रा हैं, नब से बंगाल में मुरिकल से एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है, जबकि संगीन मारपीट, बमबाजी, खून, डकंती, घागजनी, चित्रों, मूर्तियों की तोड़-फोड़, माओ के नारे, राट्रीय धवज का अपमान जैसी घटनायें न हुई हों।

इस कांम के लिये, रेन ग्राफ टेरर कायम करने के लिये, पैसा भी चाहिये । पंसे के बारे में इस पुस्तक में कहा गया है :
"The Relief and Rehabilitation Minister, Mr. Niranjan Sen Gupta, C P I M
was able to come to the Assembly it Julv. 1907 with a supplementary Demand of Rs. 3.84 crores . ".
उस रुपये से इन लोगों ने क्या किया ?
"Out of the balance of over Rs. 4.50 crores, as much as Rs 1 crore was 01 account of loans written off and the rest was to be for miscellaneous expenses "

इन मिसलेनियस एक्सपेंसिज के बारे में कोई जानकारी नहीं है । यह़ नहीं बताया गया है कि मिसलेनिग्यस एक्सपेंसिज़ कौन-कौन से हैं श्रोर वह रुपया किस तरह खर्च कि,या जंयेगा ? उनके लिए एक कमेट्री ब्रनाई गई है। इसनें कहा गया है :
"A glance at the composition of the
Co nmittee is reveating Apart from the
Joint Sectetary of the Relief and Recha-
bilititation Department who functions as
Member-seserary, the other three Mem-
bers are Mr. Samar Mukerjee C P I M,
labour leader, Mr. Gopal Banerjec,
C P I M, trade union leader and Dr. S.
Sen, C P I M sympathiser and statisti-
cian."
. मीठा लाल मोना (सवाई माघोपुर) : श्री एस० एम० बनर्जी ?

श्री मृत्युंजय प्राद : नहीं। श्र? एस० एम० बनर्जी नहीं। श्रभी वह् इस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। ग्रभी उनेंदुं इस स्थिति तक पहुँचने में कुछ दिन लगेंगे । अमी उनकी इतनी इज़ज़त नहीं हुई है।

24 जुलाई, 1967 को इन लोगों ने बहुत सी सरकारी जमीनें श्रपने दखल में कर लीं श्रोर इनकी पार्टी जोतने वालों से लगान ले रही है । इस पुस्तक में कहा गया है :
"An estimated revenue of Rs. 2 crores collected by Leftist parties is from one lakh acres of surplus land which have vested in the State but which the Government has not been able to take possession of over the past 15 ycars."

ये दो करोढ़ का द्सिसाव बताते हैं। जितना भी बमूल हुग्रा हो । कुछ माफ हृमा होगा। कुछ को होड़ा भी होगा। लेकिन यह रास्ता है फंड्ज़ जमा करने का ! सत्ताहक़ पार्टों की घपनी क्या ह्रालत है ? पिछनी बून में उसकी सो-कोल्ड ए० घ्राई० सी० री०० की मीटिंग हुई। उसके बारे में स्टेट्समंन लिख्बता है :
> "West Bengal Congress delegates to the $A \perp C C, R)$ session at Dethi distributed a memorandum among the members of the AICC in which they regretted that while the central leaders had made speeches cendemning the RSS and Jana Sangh activities, they failed to come out strongly against the activities of the C PIM and Naxalites who had killed Congressmen in West Bengal. Shri B. C. Nahar, T. K. Ghosh and K. K. Shukla held the view that the difference between the C PIM and the Naxalites more anparent than real. It was only in the method and timing and not over the objective."

भापकी सरकार की पार्टी ने बराबर सी० पी० भाई० घौर सी० पी० (एम०) से दोरती रखने की कोशिएा की। मैंने ग्रभो बताया है कि बड़ी छोटी बात के लिए वह सी० पी० भ्राई० के पीछे दोड़ती किरती है। उसने सी० पी० भ्राई० को सी० पी० (एम०) से कुछ ज्यादा दे दिया, जिसके कारा वह अभी तक उसका साय दे रही है। लेकिन वह सी० पी० (एम०) को संतुष्ट नहीं कर सकी, हसलिए सी॰ पी० (एम०) उससे नाराज है श्रोर रहेगी।... (घ्यदषान) ..इस वारे में इतना ही कहना चाहता हह: : "झन्तः ज्ञाक्ताः बहिः शावाः सभामध्ये च बेध्पावा: नानारुपश्रा: कोला: बिचरन्त महीतले।" सबको सावधान हो जाने की प्रावर्यकता है, क्योंकि में तीनों को, सी० पी० अाई०, सी० पी० (एम०) तथा सी० पी० (एम० एल०), को एक ही रुप में देखता हूं । जो फकं है, वह सिफं नाम का है। (व्यवघान)

बंगाल में जो स्रिथित है, उससे गवनंमेंट की

कमजोरी जाहिर होती है। में पहले भी कहा चुका हूं भोर पाज भी कहता हूं कि क्या बंगाल में र्रेजिडेंट्स हूल है या भकसलाइट हल है गा नो रूल है या जाइनीज़ हूल है। श्री पन्त छस बारे में कुछ तो बतायें। पगर बंगाल में हस सरकार का रूल है, पगर वह बंगाल में घासन करती है, तो उसे मु अर्जी एनक्वापरी कमीशन को एवों बवंमान से कलकता हटाना पड़ा, जब कि कमीशन के सामने छः छ: अादमी मारे गये, गुएामरिा राय मारा गया ? उसके सम्बन्ष में इस सरकार ने क्या किया ? वह कनीशन को कलकत्ता ले गई। उसमें ताकत नहीं थी कि वह गवाहों को योड़ी सी सुरक्षा दे सकती। लेकिन में जानता हूं कि ऐसा क्यों हुमा, किसे हुभा। इस सरकार की कमजोरी मैं समभ सकता हूं। इसलिए में उससे सिर्फ यही कह सकता हूं कि वह थोड़ा सावधान रहे। लेक्रिन वह जो कुछ कर धुकी है, उसके बारे में वर्त क्या करेगी ? वह तो उसको, हृमको घौर सारे देश को भुगतना है।

यह बात स्पष्ट है कि बहां पर पुलिस को बमकी दी जाती है कि प्रगर प्राप ऐसा नहीं करोगे, प्रगर प्राज फिर से कोई कड़ाई करोगे, तो जब हम लोग भ्रायेंे, तो समृभ लेगे। पुलिस वाले किस तरह से इस सरकार के हुक्रम में रहं ? वे तो दे च चुके हैं कि रोज पुलिस पर गोलियां चलीी हैं, बम फेंक जाते है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता है। ऐसी हालत में भी सरकार के खिलाफ यह शिकायत होती है कि बह सी० अर० पी० को क्यों बंगाल में रखे हुए है। में सरकार के साथ सिम्पेयाइए करता हूं। मैं उसके कष्ट को समभता हां। लेकिन वह क्या करेगी ? प्रगर वह अपने किसी जाने न्युंन को नहीं रसेगी, तो किस पर भरोसा करेगी, किस पर बंगाल को छोड़ेगी ? वहां पर लोकल पुलिस की हालत के बारे में मसबार में लिखा है :
'Naxalites threaten dire penalties against policemed who come in their way.'
[श्री मृत्यूंजय प्रसाद]

एक तरफ तो नक्सलाइ्ट्स पुलिस को हराधमका रहे हैं घोर दूसरी तरफ छस सरकार ने पुलिस को धमका कर दुछुस्त कर दिया है। हर छोटी बड़ी बात पर वृ्द पुलिस के पीछे डंहा लेकर पढ़ गई है—कुछ लोगों को खृश करने के लिए । आखिर जिस पर बम पड़ते है, वह भी तो भादमी है, देवता नहीं है, गांधीवादी नहीं है । वह्द मी तो किसी दिन कोई जवाब दे देतः है । कभी एक बात की रह गई है $f$ क जो लोग कलकत्ता में लोगों को मार रहे हैं, जिन्होंने इतने निरपराधों का ख़न बहाया है, उनके लिए यहां से कोई माला लेकर नहीं जा रहा है। उसका मी कारएा है कि श्रणर कोई माला पह्हनने घ्राये, तो शायद वह पकड़ा जाये । इस लिये दूर से उनका जबानी प्रभिनन्दन ही सकता है, पास जाकर ऐसा करना मुरिकल है।

ऐसी स्थिति में यह सरकार बगा करेगी? मैने शुरू में कहा है कि दो बातें हैं। एक तरफ छलंबरान सामने है और उसके लिए यह् सब किया जा रहा है, ताकि वे बाहर सैनिक आक्रमएा का भी मोर्चा सम्भाल लें ओर एसेम्बली का भी मोर्ष सम्भाल सकें श्रपने अद्विगों को भेज कर। घ्रोर श्राप न समभ पाये न वह समभ पाये क्योंकि श्राप संघायारमा बने रहे । कभी सोचा उनसे दोस्ती करें कभी लड़ाई करें। कभी निर्याय नहीं किया कि क्या फरना है ? भब प्राप कह रहे हें कि उनसे लड़ेगे मगर बया लड़ियेगा। घापने उसके लिए कौन सी तैयारी की है ? एक इंतजाम था कानून का । उसमें ठर है कि वह कानून पाप लाइयेगा नहीं। दूसरा इंतजाम हो सकता था कि भाप जनता के पाय जाते। जनता के पास भाप जाइएगा नहीं। जनता के पास जाने की कोशिएा की भजय मुखर्जी ने । उनकी कोन सी नुरंति बाकी रही पाज तक किसी ने सुना था किसी मुर्य मन्प्री को यह् कहते हुए-पामी मुस्य मत्री नय, मामी मूखं मंषी। यानि में

मुरुय मन्नी नहों, मूर्ख मनन्री हू । घोर वद्व मूखं मन्र्री घ्रगर इस्तीफा न देता तो भाज बंगाल में भापका राज्य न होता। यही श्रापकी कमजोरी का नमूना है गो कि केरल में 1969 में आप बहुत कुछ कर चुके। लेकिन 70 में प्राप में वहृ ताकत नहीं रही और न श्राएगी ब्योंकि यह तो भापकी ही इच्छा है। श्रोर इषर मुभे हिकायन है उन लोगों से भी कि जो एक तरफ तो इन सबसे भिग्रता रखने की कोशिा करते हैं ओर दूसरी नग्फ इनसे लड़ते भी हैं जैसे कि मै कहूं वहां यह्र सब शुलू हुग़ बंगाल सें लेबर फीट्ध में एस० एस० पी० के मेम्बर को मार कर। मगर एस० एस० पी० वाले भी बराचर उनसे हाथ मिलाते रहे और श्रब मुभे खुरी है कि वह कुछ्द समभ रहे हैं। नहीं तो बी० पी० भा कोन था ? कोई दूसरा नहीं था। मुभे दुख सबसे बड़ा इस बात का है कि पगर कहीं अ्रभारतीयकरएा घ्रराष्ट्रीयकरा हो खहा है तो बंगाल में हो रहा है। माप्रो की जो शिका : माश्रो औ घ्रागे चीन है तो चीन दुनिया में सखसे बड़ा है भौर चीन ही उसके लिए सब कुछ है। बैसे द्री कासीजिन के लिये रूस ही सब कुछ है मगर श्रापक लिए हिन्दुस्तान कुछ नहीं है । यह स्थिति भापने बना ली है। घब जो हिन्दुर्तानी कम्युनिस्ट समभते हैं कि :

Real communism is an international movement. उन्हें में कहता हूँ कि न तो ग्रापने माश्रो को समभा है न घागने रूस वालों को समभा है 区नोंकि वह दोनों हैद् दर्जें के पैट्रिग््य है, उसके बा₹ छन्टरनेशनन्निजम की बात करते है। न रूम्र वाले डी-ने॰ नलाइज्ड हुप प्रीर न चीन वाले डी-नेशानलाइज्ड हुए। लेकिन भाप घ्रपने आयमियो को अभारतीय होने दे रहे हैं, कर रहे हैं घ्रोर करा रहे हैं। यह इतना बड़ा खतरा है कि कल किसको श्राप क्या कहिदेगा ? भगर हमारी बुद्धि से यह बात निकल जाय कि हम घ्राप एक हैं घोर हिन्दुस्तान एक है, हिन्दुस्तान के लिए भगर यह भावना हमारे

दिल से निकल जायें तो श्राप किस से म्रपील कीजियेगा। तो प्राज यह सबसे बढ़ा खतरा है घ्रोर सबसे बड़ा इडिनाइजेशान इस बात का होना चाहिये। यह बात समभ में नहीं आती कि जिससे किसी का कोई सरोकार नहीं है वह् काम बंगाल में क्यों क्रिया जाता है ? भरमजग्राम में कोन सी पालिटिकस चल रहीं यी कि वहां जाकर के गी़ीव रिष्यूजीज को मारा गया ; स्फून काजेजेज़ की वात तो कही गई। नाथ पं जी ने इसी का जिक्र किया कि वहां जाकर भंडा उड़ाया गया। में तो यह कहूगण कि श्ररहबद स्कूल में जाकर के इन दोस्तों ने यह तो किया ही मगर साय ही साथ उस ग्फूल को हो जला दिया।
"Naxalites entered the Arbind School, poured petrol on the wooden pillars, on the books and official documents, and the entire school was burnt down."
बिजनेस की बात ही मत पूछिये । बिजनेस जहां गया वहां गया। म्माज वह इस बात के लिये प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां क्यास फेले, गड़बड़ी फंले, भृन्वकार फेले, क्योंकि उस भ्रंघकर में ही उनको लाभ होगा न कि किसी नरह से किसी सिस्टेमिटिक पद्वति से कोई काम हो और इसी श्रन्घकार के लिए ये कोशिशा कर रहे हैं । भापसे प्रार्थना है कि भार श्राप में शब्ति है तो प्रकाश लाने की कोशिश कीजिये प्रोर नहों तो में एक ही बात कहूंगर।

Either govern or get out. There is no other way.
भी द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष जी, श्री नाथ पाई जी ने फेष्ट्स्त की बढ़े प्रच्छे ठंग से मार्दालिग की है। कहीं ट्व्वस्ट नी किय। लेकिन मार्बंलिग बड़े श्रच्छे टंग से की। में घाहता था कुछ संक्षरिाक विइलेष्या भी करते कि क्यों ऐसी हालत हुई। देश में कहीं कुछ्छ होता है तो एक धाइमोलेशन में उसको ट्रीट नहीं करना चाहिये। वेस्ट बंगाल में जो भ्राज हो ग्हा है वह कोई एक सास भ्रलग बीज नहीं है। सारे वेला की पर्रतक्रिया वहां पड़ती

है। हम जो दूसरी जगह करते हैं उसकी भी प्रतिक्रिया वहां पड़ती है। वहां के लोग करते हैं उसकी भी दूसरी जगहों पर पड़ती है। प्रोर जो संसद् में हम करते हैं उसकी भी प्रतिक्रिया पड़ती हैं। ड्तने जो ऊपर बैंे हुए हैं सब देखते हैं पौर सष जाकर हमारा गुएानु ाद करते हैं। हम लोगों को कोई भी प्रावरयकता होती है, कोई हिमांह रखते हैं, बाडंर हिस्प्यूट का तबास आता है या कहीं बटवारे का सबाल भाता है, कहीं स्टील प्लान्ट का सवाल पाता है तो हर fिमांड को वायलेन्स के साष हम पेश करते हैं। कहीं विशाखापटनम में स्टील प्लान्ट चाहिए तो वहां रेल तार जलाये जाते हैं। कहीं मंसूर महाराष्ट्र विवाष होता है तो वहां मी घमकी दी जाती है बोर जलाने की कोशिएा बहां भी की जायेगी। कहीं भी होता है, हम लीग वायलेन्स को भपना चुके हैं। सारे देशा में एक वायलेन्ज का वतावरा हो धुका है और हम समभते हैं कि केषस वेस्ट बंगाल में ऐसा बल रहा है। लेकिन सारे देश में बह खल रहा है । वछीं हमारे संसद् में यदि कोई हमारे मन के बिलाफ बोलता है तो उसको धाउट उाउन करते हैं । भगर fिनिस्टर बोलता है तो उसको बोलने नहीं बिया जाता। यदि स्पीकर हंटरवोन करना चाहता है तो उसको भी बोलने नहीं दिया जाता।

की अनेषबर मिप (कूलपुर) : सरकारी हिसा घोर जनता की विता दोनों पर जोर दीजिये।

बी हुण० ना० तिबारी : में विस्लेष्य करना जामता हूं कि सरकारी हिसा क्या होती है मोर, लोगों की हुसा क्या होती है। भाप हमसे सीबिए तो हम भापको बतायेंगे ।

तो सारे देश में हिसा का बातावर्वा हो रहा हैं।

タी नाष बाई : सारे देश में प्रापका सात्र है।

बो द्वा० ना० तिवारी : राज तो वही है जो श्राप लोग हैं उसी का प्रतिनिषित्व राज करता है। जो जनता की भावना है उसी का प्रतिनिघित्व राज करता है। भापने सुना होगा कि पीपूल गेट दि गवनंमेंट हिच दे डिजवं। तो जंसा भ्राप वातावरा बनाइयेगा, जंसा आप चलियेगा वैसी ही गबनंमेंट घलेगी। गवनंमेंट कोई भाइसोलेशन की चीज नहीं होती है। गवनंमेंट कोई ऊपर से नहीं टपक पह़ती है। हम लोगों में से ही कुछ लोग वहां बंठे हैं। तो मैं यह कह्र रहा था कि घ्राप लोग भी श्रपने ช्यवहार को जरा सा संयमित रखिए ताकि ऊपर बाले लोग जाकर श्रापका गुएानुवाद बाहर न गायें घोर जो भ्रलबारों में निकलता है वह्टन निकले। नहीं तो भापका भी भसर देषा पर पढ़ता है श्रोर दुनिया पर पढ़ता है।

धो स० मो० बनर्लो (कानपुर) : भापकी ही बात का दे देसिए कितना गलत भसर हो रहा होगा।

भी क्षा० मा० तिबरही : क्योंकि भापकी बातों को में कहु रहा हैं हसलिए गलत भसर होगा : भाप नहीं घाहते। नाष वाई साहष ने जो विक्लेषएा किया, वह वंद्हा किया कि बहां का गवन्नंर बराब है...

भी माष पाई: मिंने उन के भाष्या उघृत किये हैं। मैंने द्रल्जाम नहीं लगाया, मैंने कारा खताये हैं।

घो छ्वा० ना० तिबारी : ठीक है घ्रापने कारण घताये हैं कि निर्थित क्यों खराब है। भापने फैषट्स टेते हुए कहा है कि वहा का गषर्नर ख खब है श्रोश केन्द्रीय सरकार ठीक से संबलन नहीं कर रही है-ये दो कारएा भापने ीज हैं। लेकिन पाप पीछे की बातों को भूल गये-कंसे यह मामला पहले से चला था रहा है। माप झोगों ने मिलकर बहां संयुक्त सरकार (यूनाइटेड फन्ट गवनेंमेट) बनाई, भाप ने वहां पर क्या किया, उसके सग्बन्ष में आपने कुष

नहीं बतलाया । श्राप भ्रगर यह समभने हैं कि बंगाल की वर्तमान स्थिति एक दिन में पैदा हो गई है-तो एक दिन में पैदा नहीं हुई है, यह वर्षों से चली आ रही है...

श्री नाथ पाई : श्राप के 22 वर्षों के राज्य के फलस्वरूप पैदा हो गई है।

घ्रो ब्वा० ना० तिवारी : 22 वर्षों तक पब्लिक का राज्य था, वहां प्राविन्हियल गवर्नमेंट थी। भगर में घ्राप को इन्टरप्ट करता तो शायद आप एक शब्द नहीं बोल सकते थे, मेहरवानी कर के हम को बोलने दीजिये। मन के प्रश्रिय बातें न लोग सुनना चाहते हैं भोर न कहने देना चाहते हैं।

में कह रहा था कि बंगाल में जो स्थिति पैदा हो गई है वह एक दिन में पैदा नहीं हुई है, बहुत पहले से, घीरे-घीरे प्राज इस दशा में पहुंची है। पहले क्या होता था ? पहने यदि कोई पान्दोलन हुप्रा, कोई हिसा हुई प्रोर पुलिस ने कुछ ज्यादती की तो हम सब लोग उस पर दूट कर पड़ जाते थे । यह नहीं देखा कि लोगों ने क्या गड़बड़ी की, मूवमेंट चलाने वालों ने अ्या गड़बड़ी की-इस से स्वाभाविक है कि. पुलिस fिमोरलाइज होगी, आकिसर्ज ठोमोरलाइज होंगे, यह नहीं हो सकता कि भाप गाली बेते रहं पोर पुलिस का मोरल बढ़ता रहे । बहा घ्राप के मधीन हैं, जब उनके एमान को कन्डेम किया जायेगा, जब राउडी एलीमेंट्स को दबाने का काम किया जता है, तो हो स हता है कि कहीं ज्यादती भी हो गई हो, लेकिन जिस तरह से कन्ड्डेम किया जाता है, उसमें उनकी उयद्दती को ही कव्डेम नहीं करते, बहिक सारी पुलिस फोसं को कन्देम करते हैं, तो इसका बया नतीजा निकलेगा ? वे भनने एवशन में हीमोरलाइज्ड हो जायेंगे—इस डीमोरलाइजेशन को है ने के लिए आप क्या कर रहे है ? प्राт ऐसा कोन सा नेतृत्व सं स्द् में दे रहेंहैं, जिससे उनका हीमोरलाइजेशन हटे । वहले से बहां जो प्रवगुए प्रा गये हैं, उन को

दूर करने के लिये भ्राप क्या रास्ता दिखला रहे हैं ? क्या ग्राप ने कोई ऐसा सुभाव दिया कि ऐसा करो जिससे वहां स्थिथि में सुधार हो। क्रिटिसिज्म सब करते हैं...

भ्रो शिव नारायया (बस्ती) : श्राप हो कुछ बताइये ।

धी छा० ना० तिबारो : प्राप की समभ में नहीं पायेगा।

आज कल इलंकरान्ज होते हैं-कंसे होते है ? चाहे बंगाल में हो या बिहार में होकिस तरह से द्लेषशः जोते हैं ? जो जहां पर जबरद्स है, वह पूलिग-बूथ को कंपचर कर लेता है भोर 10 भ्रादमी वहां बंठ कर सारे बोट दे देते हैं। जो लोग दोलिग में भाग लेते है., उनको मालूम होगा कि $10-20$ भादमी बूथ को फेपचर कर के वोट दे देते हैं।

षी जनेइबर मिश्र : झ्राप का भुनाव ऐसे ही हुप्रा हैं ।

की द्वा० ना० तिवारो : हमारा तो नहीं, लेकित अाप सबका ऐसे ही हुपा है। जहां ऐसी स्थिति है- भ्रापने कहा कि वहां चुनाव ठीक से नहीं होगा, तो होगा कंसे ? एक दोलिग बूय में पोललग गफसर होता है, दो-एक सिपाही होते हैं, जब 20 भादमी वहां जाकर कहजा कर लेते हैं तो फिर बोट केसे पड़ेगा। डेमोक्रसी में घ्रणर हस तरह की स्थिति पंदा की जायेगों तो डेमोफ्रेसी चल नहीं सकती। इसमें कोई सन्देह नहीं कि बंगाल की स्थिति भ्राज बहुत खराब , पहले से वहां दुर्गुएा चले प्राते हैं लेकिन जब भाज केन्द्रीय सरकार के हाथ में शासन हैं तो केन्द्रीय सरकार को क्या करनना चाहिये, छुस पर ग-भीरता से विचार करना चाहिये। केवल कोई फरमान निकाल देने से काम नहीं नलेगा। भापको देखना होगा कि कौन सा मोहग कहाँ रसा जाये, कोन सा घ्रफसर कहां रहे, जिससे बहां का शासन ठीक से बल सके। प्राज भ्राप

के मोहरे ठीक से वहां के शासन को नहीं चला पा रहे हैं, श्राप की भावनाओों को ठीक से मूर्रस्त्प नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको सोचना चाहिये कि वहां पर कोन से परिवतंन किये जायें। गवर्नर साहब के बहुत से बयानों का उदराएा नाथपाई जी ने दिया, अ्रगर गवनंमेंट समभती है कि जो कुछ उन्होंने कहा है, वह ठोक है, तो उनका वहां रखना उचित नहीं है...

भी हिब नारायाए : अब म्राप ने अकल की बात की है, मेरी समभ में घ्रा गई ।

घी छा० ना० निबारो : मुरिकल पह है ग्रकल की बात तो में कह सकता है, लेकिन श्राउके दिमाग में घूसा नहीं सकता।

श्री किष नारायरा : भ्रब समभ में श्रा गई।

धो पा० ना० तिवारी : में कह रहा था कि जो बयान जहां होते हैं, उनकी कटिग्ज गवनंमेंट के पास भाती हैं, भगर गषनंर का यही रवंया रहे, इसी तरह से वे छामरा करते रहें, तो भले ही कानून न जानते हों घ्रोर जज हो गये हों, शासन न जानते हों म्रोर गवर्नर हो गंयं हों, राजनीति न जानते हों श्रोर एव्बंसेडर हो गए हों-यह सब दूसरी बातें हैं, लेकिन बंगाल जैसे प्रदेश में जहां कि स्थिति पह्ने ही विगड़ी हुईं है, वहां ऐसे लोगों को रखना कभी मी ठीक नहीं हो सकता। घ्रगर उनकी घटरेंसेज इस प्रकार नी हैं तो प्रापको उनसे पूखना चाहिये। एक बात समभ लीजिए-अगर हमारे झोष्ष स्थान का प्राधिकारी, गवर्नर का पद सब से उंचा पद है-प्रगर उस स्थान पर कोई गढ़बड़ी चतती है, तब फिर नीचे के लोगों को ठीक रखना मुरिकल हो जाता है-इसलिये इस पर गศ्मीर्ता से सोचना चाहिये।

नक्ललबदियों का जो आज ग्रात्क है, उसमें • वल नक्मलबादी ही नहीं है उनके
[श्री द्वा० ना० तिवारी]
साथ एन्टीसोकाल एलीमेंट्स भी मिल गये हैं श्रोर मिल ही नहीं गये हैं, बत्कि उनका आवाहन किया जाता है जिसमें नक्सलवादियों का काम आगे चल सके। कनु सान्याल या चारु मजूमदार इसमें श्रकेले कुछ नहीं कर सकते, जसा नाथपाई जी ने कहा-पी० एस० पी०, एस० एस० पी० श्रोर दूसरी पोलिटीकल पार्टीज श्रगर सब तैयार हो जायं तो वे लोग कुछ नहीं कर सकते। श्राज उनके अन्दर एन्टीसोशल एलीमेंटस घुस गए हैं जो ज्यादा आतंक फैला रहे हैं। में जानना चाहता हूं कि इन एन्टीसोघाल एलीमेंन्ट्स को डील करने के लिये भापने कौन सा रवैया ग्रखितयार किया है ? इसलिये में कहना चाहता हूं कि हर स्टेट में इन एलीमेंट्म को डील करने में यदि कुछ ज्यादती भी हो जाये, तो हमें नहीं भि,भकना षाहिए, वहां पर ला एन्ड श्रार्डर कायम रखने के लिये सरूत से सरुत कदम उठाने चाहिये।

तीसरी बात——ाप की गवनंमेंट में मिनिस्टर हैं-जस सा नाथपाई जी ने शिकायत की है—एक मिनिस्टर कुछ स्टेटमेंट देता है घोर दूसरा कुछ स्टेटमेंट देता है -यह नहीं होना चाहिये। में नहीं समभता कि एजूकेशन मिनिस्टर को वहां पर स्टेटमेग्ट देने की क्या जरूरत थी...

थी शिब नारायरा : वह तो प्रोफेसर हैं ।
बी द्वा० ना० तिबारी : कोई भी हों। गयनेमेंट की जो एकमेप्टेड पालिसी है, उसके खिलाफ किसी भी मिनिस्टर को स्टेटमेंट देने का प्रस्तियार नहीं है । अगर वह देना चाहते हैं तो उनको उस स्थान से हट कर स्टेटमेंट देना चाड्यि । में चाहृ, $\Gamma$ हू कि इस तरफ घ्यान दिया जाये, गवनंमेंट के लोग भिन्न-भिन्न स्टेटमेंट न दिया करें, स्टे प्रमेन्ट देने की होड़ में न लगें। सव लोग समभने हैं कि ₹टेटमेंट न देने से हमारी इम्पाटेन्स कम हो जाती है, ऐसी बात नहीं है । इससे इम्पोटैस बढ़ती नहीं।

श्राप कंबिनेट में इस को तय कीजिए, कोई भी पालिसी हो, उस के बारे में या तो प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दें घ्रीर उसी लाइन पर घोर मिनिस्टर लोग दे सकते हैं।

चोथी बात-म्में इस बात को नहीं मानता कि गवर्नमेंट यदि चाहे बो चरु मजूमदार को पकड़ नहीं सकती। मेंने क्रिटिशा जमाने में देसा है कि कि.तने ही गुप्त रूप से श्रातंकवादी लोग मूवंंट करते थे, उनकी मूवमेंट्य का गवर्नमेंट को पता हो जाता था यह कहना कि चारु मज़्रमदार पकड़ा नहीं जा रहा है-मे मानने के लिये तैयार नहीं है। भ्राप उनके मूल स्रोत को बन्द करें जहा से लिट्रेचर निकलता ᄅ उसको बन्द करें। उनका रेडियो पर भाषएा हो जाता है, उनके पर्चे निकल जाते हैं...केसे निकल जाते हैं...

पी किष नारायश्ग : गुजराल निकलवाते हैं

धी द्वा० ना० तिधारी : 1942 में हम जितने पर्चं निकालते यं, गत्रन्नमेंट को पता लग जाता था, जब कि सारी जनता यह चाहती थी कि उनका पता न लगे, तो भी गवर्नमेन्ट को पता लग जाता था। द्वालांकि जन-समरंन हम लोगों का था लेकिन आज मेजारिटी में लोग चाहते हैं कि इसका पता लग जाये, वे उनको प्रश्रय नहीं देना चाहते हैं तब भी भ्रापको पता न चले, यह मानने वाली बात नहीं है । हो सकता है कि आाफिसर्स मी उसमें मिले हुए हों श्रोर इनडायरेषटली सपोर्ट कर रहे हों । में तो समभता हूँ नक्सलवादी ध्रान्दोलन को चन्द हफ्तों जें दबा दिया जा सकता है बशत्ते कि श्राप में डिटरमनेकान हो।

साथ ही सांध में नायपाई जी से भी कहंगा कि वे कानून घ्वदूली न करें। देश में लंड ग्रैब मूवमेन्ट जैसा कातावरा न बनाया जाये । क्योंकि फिर यह दोनों चीजें साथ-साथ

नहीं चल सकती हैं। भापका श्रपने दूसरे साधियों के साथ इस मिलसिले में जो प्रान्ड एलायन्स हुम्रा है उस पर भी जरा घ्राप गोर करें। आप ला को प्रतिष्ठा दें उसकी म्रवहेलना न करें। घ्रापने बिहार में भान्दोलन किञा। अयों किया ? बिहार में मोस्ट प्रोपेसिव लंड रिफामं लाज बने हुए हैं जिनको घ्राप लागू करा सकते थे क्योंकि वहां की गवर्नेमेंट श्राप लोगों पर निभंर करनी है। भाप चाहते तो चन्द दिनों में ही दूसरे तरींक से उनको लागू करा सकते थे । श्राप चीफ मिनिस्टर के यहां घरना देते, कोटंटस में घरना देते लेकिन श्रापने भी अपना परदा फाश कर लिया कि कोई जनता श्रापके साथ में नहीं है। इसलिए में कहूंगर कि भ्राॅ लोग भी ऐसा न करें। आप्र भ्रपने ऐकान्स पर फिर विचार करें ग्योर दूसरी तरफ गवनंमेंट को भी छहस बाते पर ध्यान देने के लिए द्वाव उालें।

SHRI D. N PATODIA (Jalore) ; Mr. Deputy-Speaker, Sir, the situation in West Bengal has been a subject of quite frequent discussion in this House and yet the situation went on deteriorating constantly and steadily from 1967 onwards. Five months back, as you know, there was a ray of hope when Presidential rule was imposed in West Bengal and many of us had thought that the situation would improve and life and property of the people in West Bengal would be safeguarded But thanks to the blessed Governor, Shri Dhavan, and his calibre, and thanks to the inefficiency of the Central Government and the Minister sitting opposite, the situation, instead of improving. went on deteriorating month by month a,d we are now in a situation where the entire atructure of adminisiration has broken down and there is complete chaos.

Not a day passes when in the newspapers we do not hear something disturbin: with regard to West Bengal. Even tuday there are so many disturbing news with regard to Bengal, but two of them are very prominent. One is with reg ird to Durgapur where wide. spread loot and arson has been started by certain labour unions dominated by certain poltical parties. Now they are following
the method of taking the help of the women and asking them to sit in front of the gates so that the willing labour cannot go in and work. Why has it been done? As we understand it. because the call of atrike by a particular union was not successful. In order to show to the people that they are capable of making the strike successitul by cuercion they have resorted to this.

What was the strike for? It is said that the workers and the political partiss there want the CRP to be withdrown. Because the CRP has not been withdrawn, the union has given a call for strike. What do they want: What are they aiming at by withdrawing the CRP? In Durgapur they want property worth Rs. 300 crores to be wasted. spoiled and burnt. They want to continue their lawless action; they want the nation to lose and unemployment to continue so that there will be complete chaos.

The second news item in today's newspapers is with regard to the situation in Calcutta where in order to take revenge for the arrest of Shri Kanu Sanyal there is arson and loot prevailing all over the city. Trams and buses have been looted and burnt down. There is a call for three days' bandh. One criminal, Kanu Sanyal, has been arrested with difficulty and in protest Calzutta should remain clused for threc days. In prutest the whole of West Bengal sh suld remain closed for one day !

The scare and the element of fear in West Bengal is such that whomsoever in West Bengal just passes a resolution, "Let Bengal be bandh tommorrow", the whole Bengal becomes bandh. The administration does not work : the police does not act ; the Constitution does not work. Such is the scare prevalling there.

Whether it is in the field of education or in the field of profession, whether it is in respect of public utlity services like electric supply and hospitals, or whether it is ports or railways in whatever fields it is, the nefarious element of goondas, certain reactionary, elements, lawless people, supported by the certain known political parties, are holding entire West Bengal to ransom and the administration or the Goverament does not function.

The entire educational system is in doldrums. Examinations are not held; if they are held, the results are not out.
[Shri D. N. Patodia]
Papers are leaked out and if there are difficult question papers, the examinations are boycotted. The Universities do not act ; the Chancellor does not act ; the Government does not act and the entire educational system has been thrown to the winds.

Photographs and portraits of national leaders are destroyed. They are burnt and are replaced by Mao Tse-Tuag's portrait. The statues of Nehru and others are beheaded and there is not a protest. Not even one arrest is made. Police fire ; they resort to lathi charge but nobody is injured. Nobody is arrested.

Recently there was a question answered by Shri K. C. Pant-I do not remember exactly but possibility on the 7th Augustwhere he has said that all over India throughout the year about 5500 Naxalites had been arrested. But he very conspicuously failed to say as to how many of them were released the same day, particularly in West Bengal. If 100 people are arrested today, 90 are released the same evening. This is the type of administration that is going on.

Trains are looted. Trains carrying ammunition are lotted. The National Flag is torn and burnt. If you had the occasion of moving around in the city of Calcutta, you shall find that both sides of the road walls and buildings have been painted and distorted by anti-national and Mao slogans and nobody in the administration of West Bengal has the courage, including the Governor and the Secretary, to see that these walls are cleaned. Nobody has the courage to see that all these dirty elements are removed because everbody is afraid.

This is the situation that is prevailing in West Bentyal today. Arising out of that situation, on the one hand, there is complete lawlessness, disorder and absence of rule of law, the Constitution does not function and, on the other, the more damaging situation is that there is a complete scare prevailing in the economic, trading and industrial field. I had been hearing with interest yesterday the various speeches made by various Members with regard to the weight that should be given to West Bengal for economic growth. Many have said with regard to the neglect that has been shown by the Central Govarameat for the economic progress of

West Bengal. It is very true. I do agree with them. West Bengal was neglected. But at this stage even if the Central Government came forward with a lot of amount to be invested there and even if at this stage private enterprise or public enterprise came forward to invest money. what is going to happen? Are we going to put our capital or is the Central Government going to put in their capital so as to be wasted in the manner in which it is being wasted in Durgapur and all other places? Is the national money to be wasted like this?

The first and the prime necsssity in West Bengal is to see that the rule of law is established, that the scare prevailing in the minds of the people is removed, that the Cunstitution starts functioning and that the people are premitted to work freely, to think freely, to act freely and to take decisions independently without coercion.

This virus disease that germinated in Naxalbari after 1967 is no more confined to West Bengal alone. It has been admitted by the Central Government in reply to various questions that it has spread all over the country, righ from Jammu and Kashmir in the north to Andhra Pradesh in the south and fiom Assam in the east to Maharashtra and other places in the west. This is the position with reg.rd to the increasing actiyity of Naxalites and anti-social elements all over the country.

At this stage, I am reminded of the sad tragedy of Sardar Basant Singh who was done to death a few days back. He was the one peasant leader in Punjab who was capable of resisting the onslaught of Naxalities in Punjab. The Naxalities found him a formidable onponent and ultimately. they eleminated him. I hope, he will be remembered as one of the martyrs who sacrificed his life for the noble cause. This shows how the Naxalites are increasing their activities.

West Beagal cannot be treated in isolation. If West Bengal is dead, India cannot be alive. It will be wrong for the Government of India to treat the case of West Bengal on a separate level, and to say that it will be taken care of. That will be the biggest mistake.

The problem of West Bengal is no more a mere problem of law and order. It is $n_{0}$
more a mere problem of growing indiscipline. It is a much more serious problem. The lard of West Bengal has become the chesstoard of international politics in which China is greatly involved. Gradually, the entire land of West Bengal and its people are being indoctrinated and are being shifted touards Chinese sphere of influence.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Member thay conclude now.

SHRI D. N PATODIA : Only 2 minutes more.

It has been admitted by the Government that Chinese arms are being supplied regularly to the Naxalites in West Bengal and to other places. What is the strategy? The strategy is very clear. The strategy is to prevent economic growth, to see that the administration fails, to see that the Constitution cracks, to see that there is uidespread frustration, to see that the miseries of the people in We,t Bengal increase and to see that a feeling of discontent prevails there. Having created a good ground for 3 years, from 1967 onwards, now a stage has come when they have come out openly in explaining their strategies which they have been very able explained by my hon, friend Shri Nath Pai by quoting same of the passages which were published in Liberation. I would repeat only a few salient fcatures. Thire are three important strategics mentioned by the Naxstites in their muuthpiece Liberation. One is that they have a close link with the Communist Party of Last Pakistan and China. The other is that China s Chairman is their Chairmnn and that Chinese path is their path. The third is that they disapprove of the fact that China had been an aggressor on the soil of India and they, on the other hand, believe that India was an aggressor on China's land. Evidently, this is the voice not of Bengal, not of India; this is the voice not of a patriot, not of a true son of the soil of India ; this is the voice not of a revolutionary. This is the voice of a traitor. This is the voice of those elements who are out to create misery and who are out to take away freedom and liberty of the people of India. These are the elements which have got to be treated in the manner as they deserve.

Is the Government of India alive to the
situation? Is the Government of India prepared to act in an urgency as it is required to act? Is the Government of India prepared to change the Governor who has proved to be an utter failure, who has proved to be a partisen and who is not worth the salt to act as the Governor? Is the Central Guvernment prepared to ban those elements who are proved to be antisocial and who are dete, mined to see that in West Bengal Chinese influence increases and, ultimately, West Bengal goes to China?

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member should try to conclude now.

SHRI D. N, PATODIA: Here is a case for the Government of India to rise to the occasion. In the course of the last one week: there have been one or two illustrations which show that the Govcrament is becoming somewhat alive to the situation. But those one or two inlustrations are not enough to prove their intentiuns. They will have $t 0$ prove their intentions by becoming more effective so that those anti-social elements are thoroughly uprosted from the soil of India.

श्रो बीरमत्र सिह (महासू) : उपाह्यक्ष महोदय में श्री नाथ पाई को घन्यवाद देना चाहता हू कि उन्होने अपने रेजोलूशन के द्वारा एक बहुत ही महव्वपूर्यं विषय की भोर इस देश का औ्रोर इस माननोख सदन का ध्यान दिलापा है श्रौर इस माननीय सदन को मोका दिया है कि वह दस महृव्वूर्या विषय पर चर्चा कर सकें

इस में कोई शक नहीं है कि प्राज परिचम बंगाल बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहा है। वहां पर कानून प्रोर व्यवस्षा का मजाक उड़ाया जा रहा है। यही नहीं, भ्राज जो वहां हो रहा है वह हमारे यहां जो प्रजातन्त्र प्रलाली है उम के लिये भी एक जबर्दंस्त खतरा है।

इस में कोई सन्देह नहीं कि प्राज से 22.23 बर्ष पहले जब हमारा देश प्राजाद हुग्रा, उस वक्त पंजाब ओर परिचम बंगाल को बटवारे से काफी नुक्सान हुग्रा। बटवारे की बजह से वहां एक घलग स्थिति पंदा हुई प्रोर जो स्थिति

## [शी वीरभद्र सिंह]

वहां पैदा हुई उस से परिचम बंगाल में कुछ्र श्रपनी समस्यायें भी पैदा हुई हैं। ॠाज बेगाल में जो कुछ हो रहा है उस का मुखुय कारा यह है कि वटवारे के बाट परिचम बंगाल में जो स्थिति पैदा हुई, चाहे वह एकानमिक हो, चाहे सोशल हो चाहे वह पोलिटिकल हो, उस का समाधान हम ग्राज तक नहीं कर पाये । यह कारां चाहे जो कुंछ भी हों, ग्राज बंगाल की स्थिथि यह है कि वहां न कोई कानून है, न व्यवस्था है श्रोर नहीं वहा पर कोई रूल श्राफ ला है। मैं जो यह् समभता हूँ कि आज वहाँ पर जो कुछ हो रहा है, वह न केवल बंगाल के लिये खतरनाक है बल्कि उस से सारे देश के लिये खतरा पैदा हो रहा है। अगर समय के ऊपर हम इस का समाधान नही करते तो यह केवल जैगाल का मसला बन कर नहीं रह जायेगा बलिक मुभे कोई शक नहीं है कि हम ग्रपने नएथं ईस्ट में वियट नाम ज़ैसी स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। मैं तो समभ.ता हूं कि आज जो नक्सलपन्थियों द्वारा बंगाल में किया जा रहा है वह बंगाल तक सीमित योजना नहीं है। उन की तो यह योजना है जो भारत का संविधान हैं उस को तोड़े, देशा में गड़बड़ पैंदा करे श्रोर कानून घ्रौर ध्वस्था को तोड़े तया बंगाल, असम, नाग मडिपुर श्रोर fंत्रुुगा ग्रादि का जितना हमारा नार्थ ई₹ट में इलाका है उस में ऐसी स्थिति तंदा करे कि देश में विद्रोह्ट हो ग्रैर वियत नाम जसी सिथिति पैदा हो। इसलिचे जब ह्म बंगाल की स्थिति के बारे में विचार करते हैं तव हम को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये ग्रौर इसको सिर्फ बंगाल की समस्या न समभते हुए सारे देश की सुरक्षा से सम्बन्धित समस्या समभना चाहिये

बंगाल में जो कुछ हुग्रा उस के व'रे में सदनमें बहुत चर्चा हुई है ; में उस राब को दोहुग़्रा नहीं चाहता। इस में कोई सत्देह वहीं कि दूस में बहुत से सोशियो-एकानमिक कारा है, नेविन क्रगर हम यह वह दे कि जो दुछ हो रहा

है वह केवल सोदि;यो-एकानदिक कारएा से हो रहा है तो हम समस्या के पास नही जा रहे हैं। भारत जैसे गरीब देशा में बहुत सी समस्यायें है ज़िन का कारएा एवनि.मिक हो सकती है, लेकिन इस का यह मतलब नहीं है कि हम न की ग्राड़ ले कर कानून को हाथ में ले, कांनून कोतोड़े श्रोर जो व्यवस्धा है उस को खतम करें।

हम को सोचना च.हित्रे कि दरग्रस्त हम इस स्थिति का समाधान कंसे करें। इस स्थिति का समाधान इस प्रकार से हो सकता है कि जो भो वहां पर कानून को तोड़ते हैं, जो हमारे संविधान का मजाक उड़ाते हैं, उन के साथ हम को सरूती के साथ पेश ग्राना चाहिये इस को एक आर्डिनरीं ला पेड ग्राडंर प्राव्लेम समभना चाहिये ग्रोर उन के साथ वहो व्यवहार करना चाल्यि जो हूसरे कानून तोड़ने वालो के साथ होता है साथ-साथ जो सादोइकोनोमिक काररा हैं उनको भी हमें दूर करने की कोशिशा करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले हम सोशो-इकोनोमिक कारएां को टूंढं ग्रैर उनको दूर करने की कोशिशा करें श्रौर फिर श्राशा करे कि श्रपने श्रपप यह जो ला एंड भ्रार्डर् का प्राक्लंम है, वह सात्व हो जाएगा। जहूरत इस बात है कि पहले हम ला एण्ड ग्रार्डर प्राबलम को समभें श्रौर समभकर इसको सरुती से दवाएं ग्रोर साश्र-साथ उन कारराों को भी दूर करें जिनकी वजह से यह चीज पनगती है।

वहां ज末 मिनिस्ट्री ने र्यागपश्र दे दिगा श्रोर जब वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागु हुग्रा तब हमें ग्राशा थी कि अब बंगाल की समस्या में कुछ सुघार होगा। बंगाल में कानून की जो हालत बिगड़ धुकी है, उसमें अच कुत्र सुवार होगा। लेकिन हम देखते हैं ग्रीर रोज ग्र्बबारों में पढ़ते हैं ग्रोर जों बंगाल गए हैं उन्होंने भी जःकर इसको देग्र लिया है कि वहां की कानून श्रींटं व्यवस्था में दोई सुधार नही

हुप्रा ने बहिक इसमें औरे भी विगाड़ आया है। वहां पर ग्राजे न कानून है आंर न ह्यवस्था। जो कानूंग कों तोड़ते हैं उनका वह़ां बोलभला है और जो कानून मानते हैं उसकें म्रन्दर रह कर काम कर्ना चाहते हैं, उनके जान व माल ब.) खतरा है। हर सिविलाइज्ड सरकार का सअसे पह्ना बाम यदृ होता है कि लोगों की जांन व मलल की हिफाजत करे। इस फर्ज्ज को वह़ां की सरवार घ्रदा नहीं कर पा री है। श्यमर राष्ट्रपति बा शासन होते हुए वहां हस चीज का आप समाधान नहीं कर सकते हैं तो मेरा हढ़ विरवास है कि आगे जो कोई भी द्वतरो सरकार श्भाएनी छह कभी भी इस मसले का समावान नहृं कर पाएगी। राँ्र्पति सासन होते हुए भी ग्राज हम वहां का ला ए़०ड ग्रार्डर को शेटेन नहीं न₹ पा रहे हैं। इगका मैंसमभना हूं सबसे बड़ा क रा वहां के राजुपान -। उनके बारे में कई माननीय सदस्यों ने जिक किया है। इससे पहते भी इगकी चर्चा हो चुकी है । अ्रखबारों में भी यह ग्रा चुका है। वहो पर जो कर्षेस पार्टी है उसने भी रेजोल्यूशान पास कर रखा हैं। द्सर्मी जो नेगनलिस्ट फोनिस हैं Еच्द्रोंने भी इस बारे में अपने विचार प्रæट fकए हुए हैं। पता नहीं भारत सरकार का घवन साहब के प्रति इतना क्या प्रेम है कि जव उनको हगाने की बात कही जाती है ग्रोर इसकी मांग की जाती है तो उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती हैं। इस बात पर वहृ विचार करने के लिए भी तैयार नहीं है। घगर भाप चाहते हैं कि वहां कानून ग्योर उपवस्था की स्थिति सुघरे तो वह बहुत जरूरी है कि ग्राप सबसे पहृते वहां के वर्तमान गवर्नंर साहब को श्रपने पद से हृटायें घौर दूसते गवनंर को नियुक्त करें...

## एक माननोय सबस्य : धर्मंवीर को भेजा जाए। <br> धी बोर मत्र संह् : किसी को मी भेजें, मुभे इससे हर नहीं है। व्यक्तिगत रूप में श्री

घवन के खिलाफ मुभे कोई धिकायन नहीं है : लेकिन निस तरद्ध के वे भापया देते रहे हैं, वक्तन फवक्तन विभिन्न विषओं पर वे श्रपने विचार प्रकट करते रहते हैं उनके कारगग वह शासन में इम्पाशंलटी नहीं कर स से हैं ग्रौर ऐोला वातावराा पैदा नहीं कर सके जिससे शासन पर विश्वास पैदा हो । मेरी प्रार्थना है कि ध्री धवन को जल्दी से जल्दी वह्टां से छुट्टी पर भेज दिया जाये। उनको इससे भी बड़ा रतवा दे दिया जाये, मुऐे वोईे एतराज नहीं है। लेकिन वह बंगाल के काधिल नहीं है। ग्राणर ग्राप नहते हैं कि वहां की सनहगत गों का समाधान हो तो पहृना जो मूल काररा है, वहृं की स्थिति पर काबू न पा सकने का उताो ग्राप दूर करें ग्रोर ऐमा म्रगर ग्रायने किया तभी समस्या का समाघान हो सकेगा। बहां ऐेया गवर्नर नियुक्त होना चाहिए जिसका पजातन्न में ग्रोर जो हमारी धासन प्र्याली है, उत्तने विशवास हो। ॠगर ग्राप ऐसा भ्रादमी भेजने हैं जितके बारे में दिल में गक पैदा होता है, जो हमागी साम्सन प्रयाली के बारे में शक पंदा करता है, जो देश के पोलिटिकल रीय अ्रुप के बारे में घक पैद्रा करता है, तो कैसे लोगों के श्रन्दर विश्वाय की भावना पैदा करने में वह सफल हो सनता है। इस वाएते मेरो प्राथंन। है कि ध्री धवन को वहां से हटा कर किसी दूसरे व्यक्ति को, मजबूत ग्रादमी क.ो वहां भ्राप भेजे, ऐसे श्रादमी को भेजें जो इस मसले का समाघान कर सकता हो।

पहिचम बंगाल के शासन में यू०. एफ० की सरकार के वश्त बहुत ज्यादा पैमाने पर श्रपने समथंकों का विशेषतः एक पार्टी ने सरिविज में हनफिलट्रेशान कराया है खास कर पुलिस में। मुभे व्पकितगंत रूप से मालूम है कि आ्राज बंगाल की पुलिस में ऐसे लोगों की भरमार है जो उस पार्टी से सम्बन्चित हैं वह लोग भ्रब भी उस पार्ीी विशोष के दबाव में, प्रभाव में हैं। वह कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे उस पार्टी को कोई नुकसान पन्तु । वहुग से लोग ग
[श्री बीरभद्र सिह]
श्राज सर्वसिस में इनफिलट्रेट करके भाये हैं वे चाहे उस पार्टी के मेंग्बर न हों लेकिन उनको यह उर है कि कहीं कल वह पार्टी इलंकरान जीत कर भा गई घोर सत्ता उसके हाथ में घा गई तो हमारा क्या हाल होगा। कई लोगों का तो यह विखवास है कि वह पार्टी जहर कामयाब होगी घ्रोर वफादारी का द्दनाम मिलेगा। हन दोनों बातों को \& गर श्राप ध्यान में रखें और रख कर चलें तो आपको पता चलेगा कि पुलिस नाकामयाब हो गई है श्रोर नक्सलाइट श्रोर दूसरे समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ वह कोई कार्यंवाही करना नहीं चाहती है या नहीं कर सकती है। इस वक्त इस बारे में भी कदम उठाने की जहरत है। पुलिस में तथा सर्विसिस में इस तरह के लोगों ने जो इनक्लिल्र्रेट किया है उनकी छानबीन की जाय घ्रोर उनवो नोकरी से घ्भलग किया जाय या क.म से व.म जिन्मेदारी के जो स्थान हैं, उनसे तो उनको दृटाया ही जाय। साथ ही ऐसे कमंचारियों को जिन की वफादारी के ऊवर कोई घा नहीं है, द्म्पाघंलटी के उपर कोई शः नहीं हैं, उन्हें जिभ्मेवरी के पदनों पर लगाये। ऐसा भ्भापने किया तब जाकर इस मासले का समाधान हो संकगा। मैं श्राशा करता हैं कि जो चन्द बातें मैंने कही हैं उनके ऊपर सरकार घ्यान देगी।

भी भरस विहारी बाजयेयी (बलरामपुर) : हस वाद विवाद के लिए कितना समय रखा गया है ? हम चाहते हैं कि डा० राम सुभग सिंह का संकत्प श्राज पेका हो जाय। परिचम बंगाल के बारे में काफी ₹र्चा हो धुकी है। बजट पर चर्चा श्रभी जारी है। इससे पहले क्षी दंद्रजीत गुप्ता के प्रश्ताव पर चर्चा हो चुकी है। श्री नाध पाई के प्रस्ताव पर चर्चा हो रड़ी है। भाप समय तय कर दें भ्रोर उसके बीच में सब बक्ता बांल लें श्रोर ऐसी कोषिशा करें ताकि डा० राम सुभग सिंह का प्रस्ताव पेश हो जाये । वह मरिापुर को राज्य का दर्जा देने के बारे में है।

हम इस सदन में उस पर भपने विचार ख्यक्त करना चाहते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Atal B:hari Vajpayec has enquired how much time has been allotted for this resolution. The answer is very clear, It is $2 \frac{1}{2}$ hours. But then, it depends on the House. Many parties have not spoken. In the past, the experience has been that although we fix $2 \frac{1}{2}$ hours, each party wants to have its say and it is not fair to shut out anybody. I shall be the happiest person if it can be concluded within $2 \frac{1}{2}$ hours and the other resolution can be taken up. But I am absolutely in the hands of the House.

Now, Shri Om Prakash Tyagi. Let us $g 0$ on with the debate and then we shall come to that question.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : You may fix a time-limit for the specches.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That has been fixed and I have it here before me.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : That is not being adhered to.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member is a very responsible leader of a big party. Tune has been fixed, but very often, the Chair cannot compel the Members to confine themselves to the time allotted. For example, Shri Nath Pai, the Mover of the resolution has been allotted 30 minutes, but he has taken about 45 minutes. What can I do ? l cannot go on pressing the bell and asking the Member to stop.

SHRI NATH PAI: Had you pressed the bell, I would have sat down. The bell is given to you only to remind us of the timelimit.

SHRI SHRI CHAND GOYAL: When the discussion on this resolution commenced, most of the parties were in a mood to finish it in time, and the Mover of the resolution himself had expressed a desire that this should conclude today. But today, strangely enough, we have not found you ringing the bell even once in the case of even a single speaker.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): Let him not cast any reflections on the Chair.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let him leave it to me. I think Shri Shri Chand Goyal has been very unfair to me. When Shri Mrityunjaya Prasad was speaking, I rang the bell a number of times. When Shri D. N Tiwary spoke, I rang the bell a number of times.

When Shri Patodia was speaking, I was going to ring the bell, but he said 'give me two minutes more'. This is on record. Therefore, why this uncharitable remark against the Chair-I do not understand.
17.00 hrs.

SHRI SAMAR GUHA : You have been pleasantly lite al today and we hope you will contiune to be so in future also. My submission is that either you should conclude the debate by 520 or the half hour discussion should be postponed to the next week, as was done in the case oue such discussion the other day. I am sure Dr. Sushila Nayar will agree to it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let us come to that stage. I am entirely in the hands of the House.

भी शिव चन्त्र भा (मधुबनी) : उपाव्यक्ष महोदय, अभी श्रापने कहा है कि श्री नाथपाई ने 30 मिनट की जगह 45 मिनट ले लिये । भाप जानते हैं कि सारा सदन यह चाहता है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा को पूरा करके दूसरे प्रस्ताव को ले लिया जाये। इस लिए उसके बाद जो समय बचा, भ्रगर उसमें सब दलों के प्रतिनिधियों को थोड़ा थोड़ा सस्येकर चर्चा को खत्म कर दिया जाता, तो दूसरा प्रस्ताव भी लिया जा सकता था। लेकिन ऐसा नही कि.या गया है। घापक सामने विभिन्न दलों के लिए निर्धारित समय की सूची है। घ्राप को उसमें कुछ कमी करने का भी प्रघिकार है। घब ऐसा मातूम होता है कि केचल दो तीन सदम्य बोल पायेंगे और कुछ दलों के सदस्य भी नहीं बोल सकंगे घोर दूसरा प्रस्ताब भी नहीं लिया जा

सकेगा। जहां तक ह्राफ-ऐन-माबर डिसकमान का सम्बन्घ है, उसको जरूर लिया जाना चाहिए । हम देखते हैं कि बार-बार हाफ-ऐन-आवर डिसकशान्ज को पोस्टपोन कर दिया जाता है। ऐसा नहीं किया जाना चरहिए।

SHRIS. M. BANERJEE: We want that Manipur, Tripura and Delhi should get statehood We all support the proposition. It is an important subject. But the point is that everyone wants his pound of flesh, and wants to speak for 10,12 and 15 minutes. If they cooperate with the Chair, we can get this done. I suggest that the half hour discussion be postponed What is the urgency about it?

MR. DEPUTY-SPEAKER: That we sball see at that stage.

SHRI NATH PAI: Why cannot the next Resolution be introdaced $n$ w?

SHRI S. R. DAMANI (Sh lapur) : This is a very important subject. The matter has to be thrashed out. Many of us want to speak. So this discussion should not be curtailed.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let us complete it.

ब्री श्रोम प्रकाइा त्यागी (मुरादाबाॅ): उपाध्यक्ष महोदय में समभता हूं कि मरिापुर को भान्तीय स्तर देने का विषय बहुत ही महृख्वपूर्या है। अगर इस समय इस प्रशन के बारे में निर्गां नहीं किया गया, तो देश की सीमा पर एक दूसरा नागालंड उत्पन्न हो जायेगा। इसलिए माशिपुर के लोगों की भावनाग्रों को ध्यान में रखते हुए में श्रवना भाषएा नहीं करता हैं। में दूसरी पर्टियों से भी कहूंगा कि मशिापुर की जनता की भावनाओं का श्रादर करते हुए वे अपने भाषएा न दें, इस चर्च को ख़रम हैंने दें घौर मरिापुर को घ्यगल राज्य का वर्जा देने सम्बन्धी घ्रगले प्रस्ताष को पेश करने का मोका दें 1

में श्री नाथपाई के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री बिं० प्र० मंडल (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदसय, श्री न।थपाई का भाष्या सुनने के बाद किरी के मन में यह दांका नहीं रह गई होगी कि नवसलाडटेस का डेंजर केवल वैरट बंगाल में ही नेंदो है, चदिक वद्र सारे देश के लिए एक बड़ा खनरा बन गया है। श्रभी ह्राल ही की बात है कि चीन के द्वारा ह्मारी मातृभूमि का श्रपमान हुग्रा। उस समय हमें जो घाव लगे, श्रभी वे भर नहीं सके कि कलकता की सड़कों पर हम देख़ते हैं कि नक्सलाडट्स ज़ोर-ज़ोर से घह नारा लगते हैं, "आमार चेयरमैन माश्रो-ट्से-तुंग जिःदाबाद"। किसी देश के नागरिक ग्रपने दुमञन्न देश के चेयरमैन को अनना चेयरमंन घोपिन करें, उस की तस्वीर लेकर सड़कों पर घूमें ग्रोर अपने देश़ के नेतश्रों-रा पिता गंघी जी श्रीर जवाहर लाल नेहरु—की मूनित्रों को तोड़े, दुनिया का कोई भी देशा दसको बर्दाशत नहीं करेगा। लकिन हम बहुत दुग्न के साथ यह देख रहे हैं कि कलकत्ता की सड़कों पर कुद्य लोग माओ-त्से-तुंग की तस्वीर लेकर "माओ-ट्रो-तुंग जिंदाबाद" के नारे लगा रहे हैं, जबकि चीन हमारे देशा का बड़ा दुरमन है, जिसने हमारा श्रपमान कि.या है, हमारे साथ बदमाशी की है, हमारी बे-दज्ञाओ की है, जो हमारी बारहु हजार खक्वेयर माइल की टेरीटरी को दबाये बैठा है ।

श्राज से दो बरस पहले बिहार में नक्सलाइट्स को कोई नहीं जानता था। लेकि.न श्राज पटना में हर जगह दीवारों पर न₹सलाइट्स स्लोगन्ज लिखे हुए हैं। उन्होंने गांधी घाट पर गांधी जी के वाक्यों को मिटा दिया है भोर जायद गांधी जी की मूनि को भी तोड़ डाला हैं। मुजफकरपुर में एक राजनैतिक कार्यकत्ता का खन कर दिया गया, जिन के बारे में जनसंघ वाले कहते हैं कि उनके दल के सदस्य थे । समस्तीपुर में, जो कि एक सब-डिवीजनल टाउन है, एक सिनेमा के मेंनेजर को मार दिया गया। बिहार में इन दो सालों में नक्सलाइट मूaमेंट विजली की तरह फैल गया है। उड़ीसा में भी

शायद यही हालत हो रही है। में कह सकता हु कि यह सिफं बंगाल तक सीमित रहने बाला नहीं है, वलिक सारे हिन्दुसनान में यह बहुत जोर से फैलने वाला है।

थी स० मो० बनर्जी : यू० पी० में नहीं श्राया है।

झी बि० प्र० मंडल : वहां भी ग्रांगे।
शंी स० मो० ॠनज़ी : नहीं श्रायेगा।
श्री वि० प्र० मंडल : यु० पी० में इन जैसे लोगों के रहॉने की वजह् से जहरु आयेगा।

हमारे देग के नागा गर्यर मिनो विद्रोहियों का जो डेंजर ग्रोर मैनेस है, उससे भी बड़ा डंजर नवगालाइट्म का है। नागा ग्रौर मिजो विद्रोही केवल जंगलों में उचय्रव कर रहे हैं। लेनिन न न尹मनाडट्म तो हिन्दुस्तान के सव मे बड़े शहहर कलकत्ता में ग्रोर अन्य शहरों में खुले ग्राम, दिन-दहाड़े. लूट-मार, मार-पीट, खून खराबी, रेप, श्रार्सन वगैरह् कर रहे हैं। नक्सलाइट्स का डेंजर नागा श्रोर मिजो विद्रोहियों के डेंजर से क.ई गुना ज्यादा है।

इसलिए श्रावरयकता इस बात की है कि जितनी मुग्तंदी के साथ सरकार नागा ग्रोर मिजो विद्रोहियों के उपद्रवों को दबा रही है, हालांकि वह उन को दबा नहीं पाई है,—उससे कहीं ज्यादा मुस्तैदी से नक्सलाइट्स की कार्यंवाहियों को दबाया जाना चाहिये । इसका कार या यह है कि नागा विद्रोहियों के उपद्रव भपने क्षेत्र तक ही सीमित है श्रोर उनसे केवल नागालड को डेंजर हो सक.ता है। लेकिन नक्सलाइट तो हिन्दुस्तान को चीन का गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए में गवर्न मेंट को सजेग्ट करूंगा कि नवसलाइट्स को दबाने के लिए उसको सत्र माकूल कदम उठाने चाहिये ।

शी विप्र मंडल : उपाधयक्ष महोदय, हमारे यहां का जो घाई० पी० सी० घ्रोर सी० भार०

पी० सी० है उसको भी अमेंउ करना पड़े तो वह भी करने की प्रावश्यकता है ग्रोर नक्सलाइट्स को दबाने के लिए मैं यह नहीं सम भता हूं कि $\mathrm{f}_{\mathrm{c}: \text { नुस्सान की पुलिस या ग्रार्मी }}$ हतनी क्मजोर है कि उन को दबा न सके। लेकिन उनको की हैंड श्राप को देना होगा ग्रोर कानून में तरमीम करनी होगी जिस से कि नक्सॠाइटस जो कि fिस्दुस्तान की डेमोकेसी के लिए एक डंजर हैं उन को जल्दो से जल्दी द्वार्या जाय। गवर्नर के बारें में नाथपाई साहब ने जिन गताों को कहा उसमे ज्यादा और क्या कह सकते हैं ? ऐसी बातें उन्हृंने कहीं, वैसे पहने में भी ग्रहबबारों में देख़ता धा लेकिन गवनंर के सारे श्रटरेंेजे को एक जगह् कलेकट कर市 नाथपाई जी ने रखा तो में तो यह समभ,ता हूं कि तेसे आदमी का सथान गबनंमेंट हाउस में नहीं होना चाहिए वलिक किसी मेंटल होस्तिटल में होना चाहिए या दिल्ली के जू में रखें तो घहृं हो सकता है । में फिर अ्राप को यह कहतना चाहता हूं कि जो नझसलाट्रट्स का डेंजर है यहु रारे हिन्दुस्रान के लिए डेजर है घ्रोर इसलिए हमारी सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर कांू पाना च।हिए।

एक बात च्रोर में कहना चाहता हूँ। सदन में बराबर बातें श्राती हैं कि जल्दी से बंगाल में चुनाइ करा दिया जाय या नयसलाइट्प का जहां हमला हो तो यह उस की एक दवा है, तो में यह समभता हूं कि जब तऋ इन लोगों का बोलवाला वहां है तब तक शायद वहां फी ऍं 3 फेयर एलेकशन होने भी नहीं देंगे। अ्रणर हमाऐे बिहार में या कहीं भी लालेसनेस की हालत पैदा हो जाय तो वहां चुनाव कराना चुनाव का फार्स है। जब तक ज्ञन नवसलाइट्म को दबा न दें घौर पूरा-पूरा ला एण्ड श्रार्डर एस्टंक्लि़ान हो जाय तब तक ऐमी जल्दबाजी कर्न। कि चुनात्र करा दिये जायं इससे कोई फायदा नहीं होगा कयोंक किडटम एलेकशन जो विद्धार में भी हुम्रा है में जानता हूं कि जो यह चल रहा है हमारे

देश में कि सारे देश में दो दिन में एलेक्शन करा दें इसका नतीजा होता है कि एलेक्गन फार्स हो जाना है । न ही बहां पुलिस रहती है, न सिपाही रहता है, प्रिसाईंडंग ग्राफिसर कोई टीचर होना है, उसके पास लोग गए, कहा कि सत बैलट फेगर दे दीजिए नहीं तो मारपीट करेंगे प्रोर दे दोगे तो खूच्र खने पीने को देंगे, तो वह बे वारा डर कर दे देता है। नो मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में की ऐंड फेगर पलेकान कराने के तिए जहूरी हैं कि ला ऐंड प्राडंर पहों मेंट्टंन हो जाय ग्रोर इसमंभ कोई ज्यादा समय लग नहीं सकता है। वासततंन में सरकार चाहे तो नयसलाइट्स को दताया जा सकता है मौर ला ऐंड अंडंर मेन्टेन किया जा सकता है । मैं सदन का अभिक समय नहीं लूगा क्यों कि में जानता हूं एक वक्तुत जहरो रेजोश्धूशन उा० राम सुभग ससहे का माने वारा' है, इसीवए भैं समाॅं करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE ministry of home affairs, and MINISTER OF STATE, DEPARTMENTS of ElECTRONICS AND SCIENTIFIC and industrial research (Shir K. (. PANT): I did not want to interrupt my hon. friet:d when he was speaking. Be-fore you proceed to call the next speaker I want to submit to you this matter. If I heared him right he spoke of the Governur in very disparaging terms and that he should be sent to the zoo or mental asylum and so on. I hardiy think that thie kind of a language sho ald be used for the Head of a State Government. I would appeal to him to with draw those words.

SHRI K. NARAYANA RAO (Babblii) : $\mathrm{H}_{\mathrm{c}}$ is a creature of the Constitution himsol? but he has not spared even the constitution. or the judiciary. He has made such derogatory refercences to the judiciary which is also to the product of tho Constitution as the Governor...(Interruptions) I ain noi defending what he said but I only wanted to say that the Governor did not pare the Constitution for the judiciary.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think as long as a person is the Head of a State appointed under the Constitution, he deserves to be spoken of with due regard. We can demand his withdrawal or ask for anything, but then, I do not think it is good to use disparaging terms as he has used. I would, therefore, appeal to Shri Mandal to kindly withdraw those words.

क्री वि० प्र० मंडल : उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे प्रोसीडिंग्स में, जो कुछ भी मेंने कहा है वह कंडीशानल है कि यदि नाथवाई जी ने जो बातें कहीं हैं वह सही हैं तो ऐसे आदमी का स्थान गवर्नमेंट हाउस में नहीं होना चाहिए, ऐसे श्रादमी का स्थान मेंटल होस्पिटल में होना चाहिए ।

I said that if what Mr. Nath Pai had said is correct, then the proper place for that man is a meotal asylum rather than the Government House. That is what I have said.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think the words "mental asylum" sloould be withdrawn.

SHRI K. C. PANT : The word "zoo" may also be withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Both these expressions-zoo and mental asylum-may kindly be withdrawn.

की वि० प्र० मंडल : अगर श्राप कहते हैं तो हम तो चेयर की बात को मानते हैं। में उनको विधड्रा करता हूं।

भी रसाधीर नेंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत अहम बहस हाउस के सामने है बंगाल प्रान्त के बारे में जो देश भक्तों की जन्मभूमि है, जो इन्वलाबियों की पविन्र भूमि है जिससे सारा देशा प्रेरखा लेता रहा 1 मुभे कई दफा भ्रफसोस भी होता है घोर छार्म भी भाती है कि उस पवित्र भूमि में ऐसे भनासिर पं दा हो रहे हैं कि जिस से देश को खतरा है, हमारी कोमियत को बतररा है । हिन्दुस्तान के एक इतने बढ़े हिस्से बंगाल में जो पाकिस्तान की

सरहद से लगा हुग्रा है वहां कुछ लोग आकर चीन के इशारों पर ऐसे-ऐसे काम करते हैं, निस्सा करते हैं, हमारे कांस्टीट्यू्रान की धजिजयां उड़ाने हैं, हमारे भंडे को जलाते हैं ग्रोर वहां की पारियां उन का साथ देती हैं, केरल से लेकर वहां तक मुत्तहा मुहाज़ की बात करती हैं ग्रोर यह कह़ती हैं कि पाितयामेंट्री सिस्टम आफ गवर्नमेंट को तो हम एक वेस समभते हैं हस देशा की हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए ग्रोर डेमोकेसी को खर्म करने के लिए तो में खास तोर पर हाजस की तवज्जह् दिलाना चाहता हूँ कि जो नाथपाई जी ने रेजोल्यूरान पेश किया हालां कि में उससे ऐग्री नहीं करता कि मैं उसकी हिमायत करू लेकिन कम से कम जो सिपरिट उस में है उस की में दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। तमाम एक बड़ा भारी मंसूबा घ्रो $\tau$ प्लानिंग है। इस र्लानंनंग के तहत इस देश में ला लंसनेस श्रोर कंम्रास कायम करने के लिए एक मंसूत्रा तंयार किया जा रहा है ग्रोर उसमें विदेशी हाय है तण्ग हमारे ही भाई उन विदेशियां के एजेंट बन कर श्रवनी भूमि के साथ यह गद्दारी करते हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात । उसमें में चाहूंगा कि जितनी ताकत लगे, सारी पार्fटयों की जितनी ताकत लगे, 55 करोड़ भाइयों की ताकत लगे, वह हमें लगानी चाहिए भ्रोर इस किस्म के जो घ्रनसिर हैं उनका सिर हमें तोड़ना चाहिए। यह् सही बात है श्रोर इस से हमें इनकार नहीं करना चाहिए कि वहां हालत नामेंल नहीं है। जहां हाई कोई का छेराव किया जाय, जहाँ जजों का घेराव किया जाय, बार रूम का घेराव किया जाय, जहां घ्रसेम्बली चैम्बर में वृुलिस धुस जाय श्रोर जाकर पातंक पैदा करे, जहां का थीफ मिनिस्टर भूल हड़ताल करे, तो यह एक छार्म की बात है। म्रोर वहां का क्या हाल होगा जहां रवीन्द्र सरोषर जैसी घटनाएं हों जिसमें हमारी स्त्रियों की छज्जत, उनकी हुरमत न बचे, अगर ये कहें कि यह घभी हुआ है, भरे

यह बीमारी तो पहले से थी। हमें सब मालूम है-

इबतदाये ईशक है, रोता है क्या, ग्रागे भागे देखिये होता है क्या।
भभी तो द्रक्तिदा है...(ध्यषषान)...भभी तो इन को विदा किया है... (ब्पवषान)...

अरे, क्या चिल्लाते हो, देशा भक्त चिल्लाते नहीं हैं, हम देका मक्त हैं।

एक बात जसर कहना चाहूंगा-मपने बहादुर बंगाली भाइयों से, जिन्होंने घंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में अपनी जार्ने दाव पर लगा दीं थीं, लासों की तादाद में कुरबान हो गये थे, जो माइ०एन०ए० में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भण्डे के तले हुजारों की तादाब में देश के लिए ध्योछ्छावर हो गये थे, वही रहह इन के घन्दर काम करती है, लेकिन कुष आप जससे लोगों ने उनको बहका रखा है। मिं चाहता हू कि वह श्राप जसे सियासी-चुरकापोशों के दांव-पेष्ष में न आयें। डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं घ्राप की मारफत बंगाल के भाइयों से, देशभक्कों से, इन्कलाबियों से कहना चाहता हूँ कि ये-जो इँ्कलाब की बातें करते हैं, किसान को मारना, दुकानों पर कछजा कर लेना, लोलंसनेस फौलाना, माश्रों की जय बोलना, जलूस निकालना, जंसे माओ तुम्हारा चाचा-ताऊदादा लगता है, उसके साथ रिइतेदारी बनानायह हिन्दुस्तान की सभ्यता की बात नहीं है, हिन्दुस्तान के कोमी इखलाक की बात नहीं है. बंगाल के सारे किये कराये को खो रहे हो... (घ्यषषान) $\ldots$ हमारी सरकार को खास तोर से छस तरफ ध्यान देना चाहिये। फोंज को तगड़ा करना चाहिये, सी॰आर०पी०को तगड़ा करना चाहिये, पुलिस को ज्यादा तादाद में भेजना चाहिये मोर ऐसे घनासिर की गर्षन पकढ़ कर, मरोड़ देनी बाहिये। देशा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता, भगर करेगा तो उसकी जगह जेल में होगी, उस की जगह qाललयामेंट में नहीं होगी, उसकी जगह्ह बेल में

होगी। घपने कानून को मी हमें घोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, ग्रनलाफुल एक्टीविटीज एक्ट में तरमीम करनी पड़ेगी घंग्रेजों के वक्त में भी ज्यादा सजा थी...(उ्यवषान) ...घम्रेजों के वक में भी दफा 120 (बी) कहीं ज्यादा मजन्यूत थी । हमारे कानून में खामी है, कानून की इस कमी को दूर करना होगा 1 देषा के लिये जो गद्दारी करे, उससे बढ़ा कोई उुर्म नहीं है। जर्मनी में हो या हस में हो या चीन में होऐसे मादमियों को शूट कर विया जाता है, लेकिन हमारे यहां भ्षव्वल तो पकड़ा ही नहीं जाता घोर पकड़ा जाता है तो वे बरी हो जाते हैं, गद्वारी करें तो भी बरी हो जाते हैं। हमारे अनलाफुल एक्टीविटीज एक्ट में 7 साल की सजा रखी गई है, हमें उसमें तरमीम करनी पड़ेगी, देश की यूनिटी के लिये इन्टीम्रिटी के किये, सोत्रं निटी के लिये, ऐसे गट्टारों का छलाज फांसी का तस्ता है। छिट्टी स्पीकर महोदय, एक दुर्गापुर नहीं है, ये पचासों दुर्गापुर बंगाल में बनायेगे। इनका नारा है कि हिन्दुस्तान में कम्यूनिज्म कलकसे के रास्ते मायेगा-यह् बात भुलनी नहीं है—यह मामो की किताब में मिखा है घौर इन के परदादा माक्सं ने भी इस बात को लिख दिया है कि हिन्दुस्तान में इन्कलाब भायेगा घौर वह कलकते के रास्ते भायेगा, पैिरस के रास्ते नहीं आयेगा। में भाप की मारफतर लबरदार करना चाहता हूं-सारे भाइयों को और सारे नेशम को-ये लोग पार्टे अदा करते है-षाइना का ये लोग पार्ट घदा करते हैं-मुल्क के साथ गद्धारी का मोर में कहना चाहता हूं देशा की भूमि, एक एक घंब जमीन-चाहे बंगाल की है. नेफा की है, घासाम की है, काषमीर की है, पंजाष घौर हरियाएा की है, एक एक चप्पा जमीन के लिए हम मर मिटेंगे भ्रोर जो ऐसे प्रनासिर हैं उन की ऐसी सरकोवी करेंगे जमीन में ऐसा गाड़ देगे कि सेंकड़ों साल तक उमर नहीं पार्येग ।
fिव्टी स्पीकर मह्रोबय, देश से ज्याब बड़ी

## [श्री रााधीर संह]

चीज या तो मातृ-भूमि है या वह मां है जो पिदा करती है-या तो जमीन माता है या पेदा करने वाली मांता है, लेकिन उस पंदा करने वालीं मत़ा से मी ज्यादा बड़ी राष्ट्र मतात है। इसी राष्ट्र माता के लिये भगत fिह, मुखदेव, राजगुरु प्रोंर उधम fिह फांसी के तस्तों पर मूल गये। ये उत्टे नमूने यहां दनदनाते फिरते हैं, क्या हनका कोई इलाज नहीं दे ? छन उल्टे नमूनों का, हन सियासी बहसुपयों का इलाज करनाए पड़ेगा। ये लोग सियासत का नाम लेकर मांपो का म"च्च पब़़ कर, उस की जय बोलते हैं-जंसे वहु हून का चाचा-ताऊ लगता है। उस का नांम लेकर गाँधी जी की बेहुररमर्ती करें, उनकी बेड्ज्जती करें, नेहर्ज जी के बुत को तोड़ें - जार्म मानो चाहिये ऐन श्रन्नसिर को।

में उनकी छस बात को मानता हूं कि हमारी सरकार को मजबूती से, मुन्तंदी से, दबंगवन से, हिम्मत से, चुर्रत से, तकड़ेपन से काम लेना चाहिपे फोर फोसं का पूरा इस्तेमाल करना चाहिये। कहते हैं कि सी०्रार०पी० को न लापो-तुम्हारा मुल्क है कि सी०भ्रार०पी० को न लाम्रो, क्यों न लाओ, सी०भ्रार०पी० को दुगना करो, पुलिस को दुगना करो, फोज को लगा दो...(व्यकषान) ...में कहना घाहता है कि गवन्नर को पोर तगड़ा करो। चोर की पकड़़ेने के लिये उसका चाचा चाहिये, इनका इलाज घवन ही करेगा। घवन का श्रघिकार दो, उसको मजबूत करो ताकि वह हमका इलाज कर सके । इन भलकाज के साथ में इस रेजोल्यूशन की मुखालफज करता हैं।

SHRI SAMAR GUHA (Contai): Sir, you are deliberately allowiag the fillibustering to kill the next resslution, It is not fair on the part of the Chair.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Sir, I have given notice ..

MR. DEPUTY-SPEARER:I am coming to it. I have before me two notices about $\left.\right|^{\text {this debate. One is from Shri Yajpayee. He }}$
says : under rule 362 , I seek your permission to move "That the question be put now". I will now read out rule 362 . It says :
"At any time after a motion has been made, any member may move: "That the question be now put", and, unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasonable debate, the Spcaker shall then put the motion : "That the question be now put".
Now many parties have not spokn. UnleIs those parties who have sent their names for participation in this discussion come and tell me clearly that they waive their right to speak, I think it will be an abuse of the rules If 1 shut them out So, 1 cannot admit it.

SHRI SAMAR GUHA : The cat is out of the bag. The conspiracy to kill the next resolution is very obvious.

DR. RANEN SEN : There is a half-anhour discussion. It is without your diseretion and right to cancel it or postpone it. The importance of Statehood for Manipur is realised by everybody. At the same time, members who have come from West Bengal have not spoken on this resolution. Therefore, both these points can be met if you exercise your discretion and postpone the half-an hour discussion.

SHRI NATH PAI : we are having a very tricky situation with which we are not very familiar. I beg to sumit that I want to take recourse to rule 388 . There is a general desire that the resolution on Manipur should be introduced in the House. There is, of course, an ejual keenness that the resolution I have moved should be thoroughly discussed. We can get over the diff culty by making a small modification. If you read rule 388, Dr. Ram Subhag Singh may be permitted to move his motion, while this discussion is going on.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please read out that rule.

## SHRI NATH PAI: It says :-

"Any member may. with the consent
of the Speaker. move that any rule may be sespended in its application to a particular motion before the House and if the motion is conried the rule in question shall be suspended for the time being:"
The rule, which says that unless the debate on my Resolution is concluded Dr. Ram Subhag is precluded fiom moving his Resolution rega:ding the creation of a separate State of Manipur, may be suspended and Dr, Ram Subhag be allowed to move his. Resolution. Atter he moves bis Resolution, we shall continue the debate on my Resolution.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please read out the rule that you want to suspend. You bave been in this House much longer than I am. You kriow the rules better than Ido. Rule 388 only enables a Member to move a motion to suspend a particular rule. My question to you is : Which rule do you want to suspend?

## SHRI NATH PAI : Rule 26.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai) : Manipur is a vely important matter. People have come from Manipur just to place their demand for a separate State.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Professor Hem Barua is a very famous professor. 1 know that Menipur is important. Everybody says that it is important. But my question to you is which rule you want to guspend.

SHRI HEM BARUA: Rule 26 can be suspended and this Manipur debate can be allowed because Manipur is a very inportant matter. The impression given in this House is that that has been deliberately pushed out. There is a conspiracy. I tell yuu, to kill Manipur.

SHRI S AMAR GUHA : Their concern for West Bengal is nothing but a political consplacy on the side of the ruling party to kill that Resolution. They will not fnish that Resolutian but the people of Manipur. They are indulging in this conspiracy and are taking resort to filibustering and many other things (Intcrruption.)

SHRI HEM BARUA : Nobody wants Shri Nath Par's Resolution to be shut out.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will read out letter that Shri Samar Guha wrote to me when Shri Nath Pai was speaking. If was going out of my way to give hum also a chance.

This is what he wrote :-
II shall speak on the Recolution on behalf of the PSP group. I hope, you will remember, Professor Hiren Mukerjee, as CDI spokesman, also spoke on the Resolution moved by Shri Indrajit. Gupta."

SHRI SAMAR GUHA : I would have immediately foregone my right if you bad asked me to speak and would have immediately said, "I will not speak."

श्री क्रटल विहारी बाजपेयी : उपाष्पक्ष महोदय, 362 के घ्नल्तरंत मेंने जो मोशन दिया है, आपने उस्ये स्वीकार नहीं किया यह कह कर कि इसपर रीजनेबिल डिबेट ध्रभी नहीं हुई है। भ्राप सभी पार्टीज को मोका देना चाहते हैं। आप एस बात को स्वीकार करेगे कि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने श्री नाय पाई के मोशान के लिए समय निर्घंरित किया था श्रौर हाउस ने उस समय को स्वीकार किया था, क्या यह समय घब समात्त होने नहीं जा ऱद्वा है ? क्या उस समयं को निर्धनित् करते समय यह सोचा नहीं था कि सब दल बने बोल लेंगे या जहीं बोल सेंगे । रुज़नेकिल त्रिब़ेट़ का यद्ह मतलब है कि पहिचम बंगाल की स्थिथि पर चर्च हो चुकी हैं या नुहीं ही चुकी है, प्रगर कोई एक आ्राध सवस्य घोलना चाएसे है तो उनको मीका दे सकते हैं लेकिन जब सदन का यद्ह भाव है नि दूसरा प्रस्तर्भ. भी ले :ललया जाये तो उसपर भापत्ति नहीं होनी धाहिए लेकिन भापने उसको रेजैक्ट कर दिया है। तो में रूल 340 के घन्तगंत यह प्रस्ताव करतम हू कि श्री ऩाय पाई के मोसान पर ज्रो धर्वा हो रही है उसको एव्जन कर किया जाये । :

SHRI NATH PAI: There are several ways tor you, Sir. The specific rule which you wanted is not thore, in that form But
[Shri Nath Pai]
it is a mandatorv thing that the House does not take the next item on the agenda till the earlier one is disposed of. This is appearing in Erskine May's book, not in your rules. Here, the only rule relevant is the latter part of rule 25 , the proviso, and rule 26 . What I want to submit is that under rule 388. you have got the discretion to suspend it and allow Dr. Ram Subhag Sing half a minute to move his resolution.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta-North-East ) : As far as I can make out, you have already decided that the time allotted for the half-an hour discussion will be taken by the Private Members' business...

MR. DEPUTY-SPEAKER : We have not come to that yet. If the Member in whose name the half-an-hour discussion stands does not insist, I have no objection. That is what I said.

SHRI H. N. MUKERJEE : If that is so, we can continue the Private Members' business till 6 O'clock and allow half a minute to Dr. Ram Subhag Singh to move his resolution. The House has got the original jurisdiction to extend the time allottod for the Private Members' busines from $2 \frac{1}{2}$ to 3 hours. We can continue upto 6 O'Clock $^{\prime}$ and at 1 minute to $60^{\prime}$ ' Jock, Dr. Ram Subhag Singh can move his resolution.

SHRI S. M. BANERJEE : Kindly read the order paper of today. Against item No. 15, the balfan-hour discussion, it is stated that is is to be taken up at 5.30 P. M. or as soon as the precoding items of busipess aro disposed of.

MR. DBPUTY-SPEAKER : 1 agree thore.

SHRI S. M. BANERJEE : Then, let us continue this.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, in the first place, I have not been able to entertain the motion of Shri Atal Bihari Vajpayee under rule 362 because other parties have not indicated that they do not want their right to spoak. Tha, you want to move a motion under rule 340......

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: On every Private Members' Resolution, each and every party cannot be accommodated.

MR. DEPUTY-SPEAKER ; I fully agree with you. But then you will kindly remember this. There have been occasions in the recent past when we have extended the time. For example 1 remember the case of Mr . Nath Pai's Coustitution Amendmend Bill. The time allotted was $2 \frac{1}{2}$ hours but then it went on for days together. Then, I remember Mr. Madhu Limaye's Bill in the last session for wuich $2 \frac{1}{2}$ hours were allotted and it went on for days together. This has been the experience. I am guided by the will of the House. I do not want to do one thing on one occasion and another thing on another occasion.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Kindly ascertain the will of the House.

## MR. DEPUTY-SPEAKER : I will do.

Now, I come to Mr. Nath Pai's contention. He says that proviso to rule 25 should be suspended.

SHRI NATH PAI : There is no specific rule in your rules. You can consult your advisers Only Erskine May says that. Till the preceding business before the House is disposed of, other business cannot be taken up. I may submit that this be suspended under Rule 338 and Dr. Ram Subhag Singh enabled to introduce his resolution. Then we may take up the business.

MR. DEPUTY-SPEAKER : 1 am guided by the Rules. The only Rule that I cad think of as being relevant here is proviso to Rule 25 which reads as follows :

SHRI HEM BARUA : What about Rule 26 ?

MR. DEPUTY SPEAKER :
"Provided that such order of business......"
The order of business is fixed by the Secretary under direction of the Speaker :
"Provided that such order of business shall not be varied on the day that busi-

329 Law and Order sttuation SRAVANA 30, 1892 (SAKA; in W. Bengal (Resn.) 330
ness is set down for disposal unless the Speaker is satisfied that there is sufficient ground for such variaticn."
Now 1 am not satisfied because the other Parties insist on their right to speak. (Interruptions.)

SHRI NATH PAI : How does I)r. Ram Subhag Singh taking a minute to introduce his resulution deprive Dr. Ranen Sen of his right to speak ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is another motion that I have received. Mr. Prem Chand Verma has sent another motion that the time allotted for Mr. Nath Pai's resolution on the law and order situation in West Bengal be extended by three hours.

SHRI S. M. BANERJEE: It may be rejected.

SHRI NATH PAI : This is the Minister of Parliamentary Affairs speaking.

SHRI BAL RAJ MADHOK : When we started discussion on Mr. Nath Pai's resolution, Dr. Ram Subhag Singh and myself made a submission to you. Since we consider that the resolution of Dr. Ram Subhag Singh is vitally important - it refers to granting of statehood to Manipur I think all sections of the House are in favour of it and because there is no other Private Members' day left in this session, we may manage the debate in such a way that the time is found for him to move it. It is also the general concensus of the House that the resolution..... (Interruptions.) Should we assume that these people are deliberately opposed to granting of statehood to Manipur ? They are opposed to it. Therefore, for that purpose, they are not prepared to go by the unanimous will of the Opposition. Let the Government make its position clear. Otherwise, it is the unanimous wish of the Opposition Partics and 1 appeal to the ruling Party that they should concede the request of the Oppositinn Parties to see that time is found to-day for Dr. Ram Subhag Singh to move his resolution.

भभी शिव चन्द्र भा : यह जो प्रस्ताव डस समय विचाराधीन है यह श्रब नहीं तीन बजे आया या। तीन बंज सभी बंटे हुए थे, वाजपेयी जी भी तथा दूसरे सभी लोग बंचं

हुए चे पगर नाथपाई जी ने 45 मिनट लिए तो उनको कहना चाहिये था कि बह खं्म करें ताकि डा० राम सुभग सिह् का प्रस्ताव श्रा जाए। तेसा नहीं किया गया। म्रब ये दूसरों के हक को खत्म करना चाहते हैं। चाहते हैं कि वहस बत्म कर दी जाए। यह जो तरीका है यह श््धा नहीं है घंर्न न ही यह कोई अ््ध्छा प्रेसीडट होगा। इसलिए जो बोलने वाले हैं उनको बोलने दीजिये। बीच में दूसरी बातें न लाये। इसको ग्राप खत्म करें श्रौर उसके बाद डा० राम बुभग fिंह जी के प्रत्ताव को भी लें। इस बहस को श्राप चलएएं ग्रौर बाद में भाप इजाजत दें ताकि वह श्रपना प्रस्ताव पेश कर सकें।

DR. RANEN SEN : I view of the difficulty that has arisen in the House, though I consider the West Bengal debate is not full and complete-my personal opinion and the opinion of my Party is that an one sided version of Bengal or ly has been given and the other part is not properly emphasized here and only a venomous attack against Naxalbari has been stressed but the real problem has not been touched therefore, I ho'd that the debate has not been completed. But, in view of the fact that Manipur debate is also important, and since my party is committed to the demand of Manipuris for their State. hood, therefore, on behalf of mv party, I waive my right.

SHRI R. D. BHANDARE : I am on a point of order. So far as the problem of Manipur is conserned, or the sentiments and the interests of the Manipur people are concerned. ve are all equally in sympathy with them. There were accusations mide by Shri Samar Guha and by Shri Madhok against the party in power. They are quite irrelevant. We are also equally anxious to safeguard the interest of the Manipuri people. But the whole pioblem is this. (Interruption) I can suggest to Mr. Nath Pai to withdraw his Resolution .....

SHRI NATH PAI : After you pass it ..

SHRI R. D. BHANDARE : Since it cannot be done, and more so, since the Naxalites must be put down and more especially those of Naxalite way of thinking must be put down, I think this subject matter of the discussion moved by Mr. Nath Pai must be discussed thoroughly. So far as the problem of Manipur is concerned, we are not against it. We are also equally anxious to safeguard their interests and to concede also, but today isnot the proper time. Today ue have to discuss the Naxalite problem.

SHRI NATH PAI : I am prepared to press my Resolution to vote at this stage.

SHRI R.D. BHANDARE : No. It is not left to him till the discussion is over...

SHRI NATH PAI : Why not ? Dr. Ranen Sen has been good enough to waive his right. I can do so.

घं प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : समय बढ़ाने के लिए मैंने प्रस्ताव रग्खा है । यह कहा गया है कि यह एक साजिश का नतीजा है । में इसका खंडन करना चाहता हूं। किसी प्रकार की साजिषा नहीं की गई है। यह कहा गया है कि मएिपुर के बारे में उनको ज्यादा हमदर्दी है, उस में ज्यादा दिलचस्पी है। मैं समभता हू कि उन से ज्यादा हम और हमारी पार्टी उसके प्रति हमदर्दी रखती है...

कुछ्व माननोय सवस्प : बिल्कुल गलत ।
बी प्रेम घन्द बर्मा : मैं यूनियन टैरिटरी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मुभे पता है कि उनकी स्वाहिशात क्या हैं। हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है।

बंगाल के बजट पर जो बहस हुई है, उस पर हमारी पार्टी के लोग बहुत कम बोले हैं। उस पर भी हमें मौका नहीं मिला है। लिस्ट आपके परात है । इस प्रस्ताव पर भी मोका नहों मिला है । हमारी पार्टी के जो विचार है इस बारे में वे पेश नहीं हो सके हैं। इस गास्ते मैंने समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्रापं पा पास भेजा है...

SHRI NATH PAI : I would like to make one constructive suggesticn. We may sit as long as necessary thll that is intioduced. Shall we sit as long as it is necessary till Dr. Ram Subhag Singh's Resolution is introduced ? (latermpilion) What is wrong about it ? Let me know the Government's view from the Minister of Parliamentary Affairs. I want to know the reaction of the Goverament.

भी प्रेम घन्द धर्मा : मुभे खत्म करने नहीं दिया गया है । नक्सलाईटस के बारे में हमारी. पार्टी का पक्ष सदन के सामने जन्र तक नहों ग्रा जाता है तब तक हम इसको छोड़ने के लिए तंयार नहों हैं। जञ्ं तक मरिएपुर को स्टेटढुड देने का सम्बत्व है, हमारी हमदर्दी पूरी पूरी उनके साथ है घ्रोर हून से भी ज्यादा हमदर्दी हमारी है। लेकिन इस प्रझ्ताव पर हमारे जो विचार हैं, वे भी सामने आने चाहियें। इस वास्ते मैंने मोरान मूव किया है कि छसके लिए जो समय रखा गया है, वह तीन घंटे बढ़ा दिया जाए । हाउस की राय घ्राप इसके बारे में जान लें।

SHRI BALRAJ MADHOK : What about the suggestion of Mr. Nath Pai ?

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : From the ruling party, Mr. Bhandare has said that they are also equally adxious about the question of grant of Statehood for Manipur. I think he will have no objection to my proposal if his party is genuinely interested in this question of Manipur. My proposal is that we shall continue this resolution today

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS. AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): No, no

SHRI UMANATH : .. because they think that the subject of Naxalites is very important and the Naxalites must be put dows and all that. All right ; we shall continue the discussion on this resolution, and we snall sit as long as it is necessary. (Inter, uptions)

My proposal will accommodate both
their yearnings as well as the yearnings of the Manipur people. My proposal is that we shall sit as long as it is necessary to complete the discussion on this resolution, and we shall give one minute to permit Dr. Ram Subhag Singh to introduce his resolution on Manipur.

If this proposal is not accepted by them, then it comes to this that my apprehension is confirmed that the Congress Party (Ruling) bas taken a decision to som how shut out the resolution on Manipur. That is being confirmed. Otherwise, let them accept my proposal.

SHRI NATH PAI : Why does he not accept that proposil?

श्री प्रकाइवीर शासत्री (हापुड़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रब तक की यह परम्परा रही है कि भ्रगर सदन में किसी विवेयक पर, प्रथवा सरकारी या गैर-सरकारी प्रस्ताव पर चर्वा समाप्त न हो पाये घौर उस के बाद हूसरा विधेयक इस प्रकार का हो जो आवइयक हो, तो उस को ले लिया जाता है ताकि उस का जो क्रम है वह समाप्त न हो जाये। इस के लिये घ्रच्छा यह है श्री नाय पाई का जो प्रस्ताव है वह चलता रहेगा लेकिन डा० राम सुभग सिह को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत क.रने के लिये एक मिनट दे दिया जाये ताकि उस का क्रम उस से समाप्त न हो जाये। में समभात हूँ कि इस से उन लोगों की श्रास्था का पता भी चल जापेगा जो मरिाुर से सहानुभूति दिबा रहे हैं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have now two motions before me, buth of which, I think, are in order. I shall $p$ it them to the House in the order in whi.h I have received them in point of time. The first one is by Shri Prem Chand Verma, which he had sent long before the other one...

SHRI NATH PAI: 'Long before' means when?

MR. DEPU TY-SPEAKER : Before the second one. The second one is by Shri Atal Bihari Vajpayee under rule 340 . I
find both in order. And I shall put them now to vote.

SHRI NATH PAI : Why not sit as long as it is necessary?

SHRI UMANATH : Mine is also a motion.

भी अंबरलाल गुफ्त (दिस्ली सदर) : उपाघ्यक्ष महोष्य, में एक नया मोशन करना चाहता हूं कि यद हाउस तब तक बैठा रहे जब तक यह प्रस्ताव पास न हो और उस के बाद डा० सुभग मिंह के प्रस्ताव के इंट्रोड्यूस होने के बाद समाज हो। प्राप मुभ को यह प्रत्ताव रसने दीजिये कि जब तक वह प्रस्ताव समाप्त न हो जाये तब तक सदन बैंगा और उसके बाद उा० राम सुभा सिह का मोषान इंट्रोह्यूस होगा। उसके बाद हाउस ऐजउर्नं होगा।

SHRI NATH PAI: We have already done that.

SHRI SAMAR GUHA : On a point of order. There are two motions before the House, contradictory to each other. Onc demands the immediate closure of this debare so as to enable Dr. Ram Subhag Singh to move the second resolution ..

MR. DEPUTY-SPEAKER : That has not bien admitted.

SHRI SAMAR GUHA : The other motion is to the effect that it should be continued for 3 hours more.

A third suggestion has been made to resoncile the two views and to see that the aspirations of the Manipur people find not only support but a confirmation in this House.

If the sympathy and also assertion of feelings for the people of Manipur is not a lip service, then it is up to them to support the third suggestion that has been placed b:fore you. Otherwise, it will go out to the people and to the country that by this flibustering, they want to kill and scuttle the resolution on Manipur; that seems to be their whote design behiad the parliameatary trickery.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The Motion I have given notice of and that given notice of by Shri P. C. Verma are not contradictory. He wants that the time for the debate on Shri Nath Pai's Resolution be extended by one hour to 3 hours. I want that the debate should be adjourned. Let the House accept Shri Varma's motion, then let us accept my motion that the debate on it be adjourned to the next day and in the meantime let us give permission Dr. Ram Subhag Singh to introduce his Resolution.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am concerned with the observance of the rules and procedure and regulation of business. There are three motions - I have accepted the third also because I think it is quite in order.

SHRI H. N. MUKERJEE : May I point out that a closure motion always has first priority?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have not admitted it.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Even after members have forgone their right to speak.

SHRI NATH PAI : I waive my right of reply. This is not being fair.

SHRI SHEO NARAIN : You should respect the Chair you are sitting on.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Nath Pai has forfeited his right of reply.

SHRI NATH PAI : There is a tremendous difference between the two words. Foifeiture is a penalty. Here I voluntarily waive my right. You are a professor. You know your language.

MR DEPUTY-SPEAKER : Thank you.
SHRI S. M. BANERJEE : Let Shri Nath Pai withdraw everything.

MR. DEPUTY-SPEKER : I shall now put Shiv P. C. Verma's motion to vote.

The question is :
"That the motion moved by Sbri
P. C. Verma that the debate on Shri Nath Pai's Resolution be extended by three hours be accepted by the House."

The Motion was adopted.

SHRI NATH PAI: What about our motion, an amendment, that at the end of three hours Dr. Ram Subhag Singh's Resolution shall be taken up ? It is jointly by Shri Umanath and I.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That has to be seen at the end of three hours.

SHRI NATH PAI : We shall sit three hours.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : What about my motion? It has not been negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are three motions in the order I have before me. When the first is carried, 1 do not see any reason for putting the others.

SHRI UMANATH : That is what I wanted to explain. The first motion to extend the debate having been carried, our joint motion saying that this House will sit for 3 hours and at the end Dr. Ram Subhag Singh's Resolution will be allowed to introduce his Resolution can be pur.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It does not need to be put. Let this be finished and then the other can be taken up.

SHRI NATH PAI : Let us have an understanding.

SHRI BALRAJ MADHOK : Please do not bamboozle the House. At 6 P. M. you will say that 'the House stands adjourned'. We want that the House should keep sitting till Shri Nath Pai's Resolution is disposed of and then next Resolution moved.
'MR. DEPUTY-SPEAKER : No objection.

SHRI BALRAJ MADHOK : I think they agree to that.

SHRI NATH PAI : Do you agree that we shall continue sitting?

SHRI SAMAR GUHA : We should continue sitting for three hours and at the end Dr. Singh's Resolution should be moved.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is the pleasure of the House. If the House wants to sit, I have no objection. Does the House want to sit?

SOME HON. MEMBERS : Yes.
SEVERAL HON. MEMBERS : No.
SHRI NATH PAI : I insist on a division on my motion.
18.00 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall put the question that the House sits after 6 today for three hours.

The question is :
"That the House sits on after 6 for three hours more."

Let the Lobbies be cleared....The Lobbies have been cleared.

The question is :
"That the House do continue to sit for three hours after 6 P. M. today."

The Lok Sabha dlvided :

Division No. 10]
Agadi, Shri S. A.
Baperjee, Shri S. M.
Dar, Shri Abdul Ghani
Dass, Shri C.
Ghosh, Shri Bimalkanti
Goyal, Shri Shri Chand
Gudadinni, Shri B. K.
Guha, Shri Samar
Gupta, Sbri Indrajit
Gupta, Shri Kanwar Lal
Halder, Shri K.
Hararika, Shri J. N.
Himatsingka, Shri
Jha, Shri Shiva Chandra
Kapoor, Shri Lakhan Lal
Katham, Shri B. N.
Kripalani, Shri J. B.
Kripalani, Shrimati Sucheta
Kunte, Shri Dattatraya
Madhok, Shri Balraj
Mandal, Sbri B. P.
Meghachandra, Shri M.
Misra, Shri Janeshwar
Misra, Sbri Srinibas
Mohammad Ismail, Shri

AYES
[18.04 hrs.
Mohinder Kaur, Shrimati
Mrityunjay Prasad, Shri
Mukerjec, Shri H. N.
Mukerjee, Shrimati Sharda
Naidu, Shri Chengalraya
Nambiar, Shri
Nath Pai, Shri
Nayar, Dr. Sushila
Parmar, Shri Bhaljibhai
Pramanik, Shri J. N.
Rajasekharan, Shri
Ram Subhag Singh, Dr.
Rampur, Shri Mahadevappa
Sen, Shri P. G.
Sen, Dr. Ranen
Shashi Rajan, Shri
Shastri, Shri Prakash Vir
Shastri, Shri Ramavatar
Sheo Narain, Shri
Singh, Shri D. N.
Tyagi, Shri Om Prakash
Umanath, Shri
Vajpayee, Shri Atal Bihari
Vidyarthi, Shri Ram Swarup

## NOES

Bhanu Prakash Singh, Shrl
Bhargava, Shri B N.
Chandrakar, Shri Chandoolal
Chandrika Prasad, Shri
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Chavan, Shri Y. B.
Chaudhury, Shri J. K.
Damani, Stri S. R.
Deoghare, Shri N. R.
Deebmukh, Shri Shivajirso S.
Aga, Shri Ahmed
Abirwar, Shri Nathu Ram
Ankineedu, Shri
Azad, Shri Bhagwat Jha
Babunath Singh, Shri
Bajpai, Shri Vidya Dhar
Barua, Shri Bedabrata
Barua, Shri R.
Barupal, Shri P. L.
Bhandare, Shri R. D.

Dinesh Singh, Shri
Gadesh, Shri K. R.
Garcha, Shri Devindra Singh
Gautam," Shri C. D.
Ghosh, Shri Parimal
Govind Das, Dr.
Gupta, Shri Lakhan Lal
Henumanthaiya, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Jadhav, Shri V. N.
Jagjiwan Ram, Shri
Karan Singh, Dr.
Kavade, Shri B. R.
Kesti, Shri Sitaram
Khadilkar, Shri
Khan, Shri M. A.
Khan, Shri Zulfiquar Ali
Khan, Shri P K.
Kisku, Shri A. K.
Krishna, Shri G. Y.
Lakshmikanthamma, Shrimati
Laskar, Shri N. R.
Laxmi Bai, Shrimati
Lutfal Haque, Shri
Maharaj Singh, Shri
Mahida, Shrı Narendra Singh
Mahishi, Dr. Sarojini
Master, Shri Bhola Nath
Minimata Agam Dass Guru, Shrimati
Mishra, Shri Bibhutl
Oraon, Shri Karijk
Pahadia, Shri Jagannath
Pant, Shri K. C.
Paokai Haokip, Shri
Partap Singh, Shri
Parthasaraihy, Shri P.
Patil, Shri Deorao
Prasad, Shii Y. A.
Qureshi, Shri Mohd. Shaff

Raghu Ramaiah, Shri
Raj Deo Singh, Shri
Ram Seala, Shi
Rana, Shri M. B.
Randhir Singh, Shri
Rao, Shri Jaganath
Rao, Shri K. Narayana
Rao, Shri J. Ramadathi
Rao, Shri Thirumala
Raut, Shri Bhola
Sadhu Ram. Shri
Salve. Shri N. K. P.
Sayyad Ali, Shri
Shambhu Nath, Shri
Sharma, Shri Naval Kishore
Shastri, Shri Biswanarayan
Sher Singh Shri
Sinha, Shri R. K.
Sunar Dr. A. G.
Sunder Lal, Shii
Surendra Pal Singh, Shri
Swaran Singh, Shri
Tiwary, Shri D. N.
Uikey, Shri M. G.
Venkatswamy, Shri G.
Verma, Shri Prem Chand
Virthadra Singh, Shri
Yadav, Sbri Chandra Jeet
MR DEPUTY-SPEAKER : The resalt* of the division is: Ayes: 49 ; Noes. 88 :

The Motion was negatived.
18.07 brs.

The Lok Sabha then adjowrned $\mathbf{t}$ ll Eliven
of the Clock on Tuesday. Ausust 25, 19701 Bhadra 3, 1892 (Sakaj.

[^0]
[^0]:    *The following Members also recorded their votes for Ayes : Sarwashri Hem Barua, Hardayal Devgun and Dhireswar Kalita.

