"Dear comirade Pavduman Singh ji,
Thave nead ifoun anticle in New Rge (Han
$\left.(6+2.00)^{10} \mathrm{How}\right)$ the $8 /$ sel ciastempered:. Pleose allowme to matre sane oleservations.
10 ${ }^{36}$ We organised Praphat Phens and Mohalla. Meetings in vavious pants of the eity. The committer including CPI (M), Cingress. BJP. Jouts Dal and Atralis was formed at my mitiatives and as the secretany of the aty commiliee of the CPI Sacted as the canvever of this camitiee.s

In the situdin then prowouling all these mattens used to be dis cussed in the city cammitter and it comula be mave cerrest to say that the entiative was of the CPI who made what singuestion 9 would not vomanbea of that in any car would be immaterial.
2. In sam folaces, you use che tind we instead of "g'". Whing not the world wand "PI"
(3) You ivnite: 9 xall these 5 ) elections (tr D ringali) A A's suibly), was the chisef organizen of the Parly

Swould line to pout that ine Amuntsow West A ceembly seat was the only seat in Puriale which was uevbous as weel as runal. I thirth thas were 23 irllages in cluding some veryluig vill äge, in this canstitueney Hhe eleotion fight in we thex $23 \ldots$ villags with abent $1 / 4 H_{1}$ to $1 / 3$ rd number of ciaters was led and ov ganised by Lale caunade fyundel singh twadalo ( of cocens helfoed
by a mumber of other squrvader bran these villages esperially. Connen de ixadala was abso our rlectom Agent. A His node was veny impartant in sane olhar nespects aho. How arow, youn anticle does not ewo mention his nanie.
4. You fow ther isnite: "I aid sommendable work in there abave mentioned hodies hy for dopel oforment of poer abaches and (in) all stums au Pullioh row, Havi hiva, chlohata, and Pavanijail areas. Achievemants of oher in duseospment of other avees was impressive. CA "abeve multince bodies" niean Distriet Grievances Caumittee and District Plauning Boand."
S have no ententios to undesrestimate you continbution but there is alxo the fact a CPI Desoloferrent Mimaster for $9 / 10$ minths and CPT
$M L A(s)$ Loo blamed MLA(S) too blayed quite sifinicant vole un the Navelopment that took ploce in' Amnitseas * especially in the Anisitear West anstibuency. And whatchut the vole of the mass mavement? 4) Youn unito:" We organised caubeens bo the far the Army hari innol
goug tow ouds the hivder. goung tow ands the hindon.

9 chinh there wre tino cauteres - are in Putlighan hy the thionor the Parly aud ve in chlef ehater ovgaursee awe veen by Prujale 9stax Salha. Both dil good warh but the latter on a much ligger scale.
Supplie for the cantean ware molili sed
foon and brought to the Canteen also frem

- At many neishbouving villages. 9 thinth thin feature mentioned by a special mention and also the fact that it was $r$ rum by Prijale I stri Saline o not just "we" The fact that at got sone suppler from Pulignar also, does not change its full character 4 lugger / wide der mobilisation. ( In your previous article, it was not oven mentioned that that the procession to the Golden Temple after the Blare slaw
1 operation did at lon al use procession urelucled a navy large number of women - a very signifreant fact - Which was noted by berry one.

Last portion of yow article is about your catribution in the question of Social Security you bunas that we have always not andy recognised but applauded it. When a delegation of Nehru Memorial, New Delhi cameto Annitsor specially to mat me \& take my records for their Museum, I told them about your worth as are of top me
top social securiting experts in India" and suggested to then that they should merit you. They readily agreed and you were food enough to present them you booths on the sulyect as suggested by me.

I have written this note moly bo
covey to you my feelings, my aim being to improve mutual the
$-4-$
understanding. You aho mnow thar 9 had tahnen a docisia thal after 70 I would not hold any offee \& 9 have stuch to
it. Regarding whaterer wath 9 may he doing and als my disive to theep in close touch wisth the wash of the panty in $A S S$, all my effovorts 1 requats to clo Dis H. Seey have not beondoil. of any avail.theush he doen see me oecasianaly.

9 hope thew is nishing in this letter which may bunt on aunoy you- 9 hope aho that this lead lo save sood vesults.

Th a tring you 4
with vegands,
Youns smuvely,
Satyapal Dany
$11-8-200$
Copy lo Cannade J afroop singh
copy lo Curnde Shamemn Frizi +
Cawad A B. Barahaw,
Genaral searetrany.

## ${ }^{6}$ HOW

1 was born on June 7, 1924 at Jehlum (now in Pakistan). I was educated at various district headquarters in Punjab due to regular transfers of my father. I graduated from the prestigious Government College Lahore (Capital of West Pakistan) in 1944. During my student days, I was active in the student movement as also in the freedom movement. While I was in 10th class, I organized a strike in my School (Balmukand Khatri High School) in Amritsar on January 26, 1940, which is now celebrated as Republic Day. Further I took part in various strikes in College days at Layalpur (now in West Punjab) on students' demands. 1 was very active during great Bengal Famine in 1943-44 in collecting funds for ren $\downarrow$ dering help to the distressed people.

After completing my studies, 1 joined the Sarvodya Programme of Gandhi Ji alongwith a friend by going to a village and cleaning the streets and by dispensing medicines for elementary dis eases to poor people in a village near Amritsar.

During the days of partition in 1947, I worked actively for amelioration of sufferings of refugees from and to Pakistan and saved the lives of many innocent victims. After this, both of us were offered Officer's jobs by the Government but I declined because Congress had accepted partition of the Country. My friend accepted the job and retired as DPI in Punjab Government.

I joined the Communist Party of India and became a whole timer of the party. The life of party whole timers was very hard. alongwith other whole timers in the CPI/AITUC used to get monthly wage at the rate of Rs. 20 per month during the fifties. Any of us who got monetary help from family members or friends had to deposit it in the party fund.

To live in a monthly wage of Rs. 20 was quite difficult even in those days when we were young. What I did was to eat four chapatis with free dal at Dhaba at 10 AM and eat
four chapatis at 6 PM . There was no money for tea or break fast. Rs. 5 was spent on other necessary items. This went on for many years. The wage was raised to Rs. 30 per month which the minimum wage for unskilled workers fixed by the State Government. None of us was satisfied because we had dedicated our lives for the revolution to bring socialism in the country. It was a question of dedication to the cause of socialism.

I was elected secretary of the Punjab State Committee of A.I.T.U.C. during that period. I was electe a member of All India General Council in 1953 and its/all India Vice president in 1994. I wrote my first book on History of Trade Union Movement in Amritsar in 1980.

In the Communist party I was elected the secretary of Amritsar City Commit tee of CPI and subsequently of state council and state Executives of the party. The Amritsar Unit of the party took part in elections to the state Assembly and Municipal Corporation. I also took up all national and International issues.

During the period $1980-$ 1992, when terrorism held sway in punjab, I was among those who mobilised and involved not only the workers but all the people against terrorism and separation inspite of all the dangers involved. An all party committee was formed for this purpose.

We organised Prabhat Pheris and Mohalla Meetings in various parts of the city. The committee including CPl(M), Congress. BJP. Janta Dal and Akalis was formed at my initiatives, and as the secretary of the acted as convener of this Committee.

During eighties and beginning on nineties Amritsar was the epicenter of terrorist activities in Punjab. The Communists took on their activities very bravely without caring about their own safety. I give below a few instances:

On the day Puniab police DIG Atwal was shot dead at the steps of Golden Temple Complex, we were having a previously fixed

## Parduman Singh

general meeting of textile workers. One of our Comrades was having meetings of Brick Kiln workers. We heard the news of Atwal's murder. We consulted the leaders and the workers of both groups and decided to take out a protest march in the city. With Red flags and about two hundred fifty workers and their leaders raised the slogan of "ATTWAD WAKH AND MURDA NO HINDU RAJ KHALISTAN JUG JUG JIVE HINDUSTAN." We marched to the Hall Bazaar upto Kotwali and returned to Katra Jaimal Singh and then to Pink plaza Hall Bazaar, the shopkeepers got up from their seats and praised the bravery of communists and Fruit venders distributed their fruits freely amongst the processionists and praised the bravery of the Communists.
destroyed the model of Golden Temple situated at the Railway Station and a crude bomb was exploded by terrorists near Shiwala Bhaian. We organised a" Keertan Darbaar in the presence of Guru Grantr SaЋib at the Railway Station. We invited the leaders of other parties to come añ address the gathering. From there we organised a procession upto Shivala Bhaian. The Parbhandhak Committee of Shivala Bhaian arranged the Langer and sweets for the processionists.

Some Terrorist tried to muddle in Trade Union work. The AITUC and the CITU Left Trade Unions gave a call for General

May, 1984, we- requested the workers to bring sticks, hockeys, kirpans alongwith them. Thousands of workers came from Chheharta, Haripura, Batala Road, came in processions to Putlighar Chowk where a big rally was organised. Afterwards we came to know that some young terrorists had collected in the Gurdwara Pipli Sahib, Putlighar with an intention to attack the workers. One religious minded person who was also sympathetic towards the workers told
them that you are a few people whereas there were thousands of armed workers in the Putlighar Chowk. Hearing this the terrorists ran away. Another aspect of this strike and rally was that the then S.S.P was inimical towards the communists. Although previously he was informed about the strike and the rally, he sent only two constables and a head constable with sticks to guard the rally. Actually he wanted a clash.

After that the rally took out a procession to the Hall Bazaar and Kotwali and Jallianwala Bagh, to the Golden Temple complex and returned via Katra Jaimal Singh to Pink Plaza.

We brought out thousands of hand bills and posters. We held Prabhat Pheries and Mohalla meetings, throughout the city and organised rallies and processions at different places. The result was that inspite of throwing cow's
before the temples and Gurdwaras theb was no communal incident in Amritsar throughout the ten years of terrorism in Punjab.

It was announced from Darbar Sahib that Ekta Bhawan Putlighar which was the Headquarter of Communists should be attacked and destroyed. Some sympathisers told us. (1) asked the whole timers and some other close Comrades to come and guard Ekta Bhawan. About 15 Comrades collected and stayed for about 15-20 days. One illegal Pistol and a few Kirpans were procured and stones and bricks were collected at the top of Ekta Bhawan. Com-
duty. Food for them
brought from their homes and houses of other Comrades living nearby.

As per decision of the All Parties Committee, many public meetings and processions were organised in which the leaders of all parties participated. The result of all these activities was that the people of Amritsar got involved in the fight against terrorism. The proof is that inspite of throwing of Cows' tales and heads of pigs by commu
nalists, no Hindu. Sikh clash took place during the entire period.

During this period CPI contested Punjab Assembly elections from Amritsar west constituency. In 967 CPI candidate, Comrade Satya Pal Dang won byll more than ten thousand $/$ votes by defeating the then Chief Minister of Punjab Giani Gurmukh Singh Musafir. In 1969, he defeated veteran Congress leader Jai Inder Singh. CPI won this seat (ive)times. In ? all the se elections, 1 was the chief organiser of the party. J was elected a memp
ber or Amritsar Municipaly Committee in 1967 Subsequently I was nominated trict Grievance Committee and District Planning Board. I did Commendable work in these above mentioned bodies for develop ment of poor abadis and $/$ all aslums in Putlighar, 7 Haripura, Chheharta and Purani Jail area. Achičue-f ments in dexelopment of $\mathcal{N}$ ather areas was impressive The CPI in Amritsar also too part in all national and international events. Du ing wars with Pakistan, (ve organised canteens for the Army personal go
wards the border.
During Vietnam war we organised processions against imperialism

During the American inspired attack on Chief and murder of its president, we organised a two hours strike in all factories and took out a procession.

During trade union activities, I got interested in the field of social which was a neglected field at that time in the country. This interest was heightened
participated in various ILO National and International seminars, in one which was elected chairman of the drafting committee. I was also made Chairman of a group of social security experts which drafted a comprehensive law on social security Experts Labour Law Association and Friedrich Ebert Stiftung Project. I was nominated by AITUC to the Regional Board of Employees State Insurance Cor-

On Page 12

## ${ }^{\text {CHOW}}$

poration and remained a member for nearly 20 years. I was nominated by AITUC as a Trustee in Central Board of Trustees of Employees' Provident Fund in 1977 and continues to be a Trustee of that all Indiatrigh level body till date. The entire corpus of nearly over Rs. 166,000 crores of rupees, vestes in this Board and it manages the Employees Provident Fund Organisation throughout the country. This fund has a membership of 42.74 crore workers- being one of the biggest social security organisations of the an old age, disability and survivor's pension scheme for industrial workers who are members of Fund. I put my proposal before the Central Board of Trustees and eventually the Government of India promiulgated such a pension scheme for nearly 40 th crore private and public sector employees on 16.11.1995. In India apart from Government employees in the other employees in industry or in-Public Sector could dream of getting pension after retirement. This pattern was subsequently adapted by Bank and Insurance employees, Journalists and University Teachers.

In a function held on
23.11 .95 on completion of one year of the scheme, I was hailed as Father of Pension Scheme by Sangma, the then Labour Minister, Dr. L. Mishra, Secretary to Government of India, Department of India and at that time Secretary General, Lok Sabha said that I should be awarded a Golden Scroll of Honour for my contribution in evolving the Pension Scheme and making it acceptable to the workers.

At present nearly 35 lakh retired workers or in case of death during employment their widows and children are getting pension.

I felt that not enough was being done for development and extension of Social Security in India, even by the Trade Unions as well as by the Govt. I mooted the idea of forming the Non-Government Organisation (NGO) which was to be a non partisan organisation. At my initiative and with the active help of R. K. A. Subramania, former Chairman of the Central Board of Trustees of Employees Provident Fund and Addl. Secretary Kabour, Social Security Association of India was formed in 1991 and was inaugurated by Dr. Manmohan Singh, the then Finance Minister, government of India.

I continued to be
founder President of this organisation. I gave up this office of my own $2-3$ years back. The governing body elected me as Emeritus President of life. This organisation, is a body of high level social security experts academics, Labour economics, former functionaries of International Social Securities Association and International Labour Organisation, Officers of Social Security Organisation.

The two biggest Social Security Organisation i.e. Employees Provident Fund Organisation and Employees State Insurance Corporation are its interna-? tional members. This association is devoted to research, study, training and development and extension of Social Security in India. It has already held many seminars, workshops, training camps, round tables in all parts of the country as well as an Asian seminar and has brought out many publication. The association has won Na tional and international recognition in a short period of ten years.

I have authored many books on Social Security in India. Asia Pacific and in developing countries of Asia, Africa and South Africa. These publications include: -Social Security and struggle for human dignity in the developing
countries, published in 1988 in English and French by world federation of Trade Unions. -A report on exempted Provident Funds as Chairman of a Committee of CBT. A manual of Social Security in India. -Social Security in Asia and Pacific.

- New approach to minimum wages as measure of social protection in three volumes. (Co-authored with R. K. A. Subramanya, Secretary General, Social Security Association of India.
- A monumental comparative study of Social Security System in 36 developing countries of Asia, Africa and South Africa.
- Protection for the elderly, the disabled and the survivor's in India at the threshold of 21 st century
- Two booklets on Employees Pension Scheme in English and Hindi as well as in many regional languages.
- UN year for the elderly 1999 -towards a society for all ages. (as Editor) -Health protection in India in the year 2000
- Unemployment Benefit schemes in Developing Countries. A case for unemployment scheme in India.

Five of the above mentioned books have been published by the German
foundation Friendship Ebort Stiffling, copies of these books were sent to ILO and ISSA and these both level organisations have praised my research work in Social Security. Some of the books have world wide circulations.

I used to send two copies publication to International Labour Organisation (ILO) and International Security Association (ISSA). Dalmer D. Hoskins, Secretary General of IS SA wrote to me:
"I should like to extend to my sincerest congratulations on this comprehensive volume which constitutes an excellent compendium on the historical background and features of the wide range of old age, invalidity, and survivor's schemes existing in India at the National, State and Enterprise levels. It also pin points some of the crucial issues being faced in this field of Social Security. This publication will therefore be an important addition to our library and I am sure will be widely consulted by those wishing to have a complete picture of the various types of Social protection in India for the elderly, the disabled and the survivors."

With my renewed thanks and wishing you continued success in your excellent efforts at disseminating information of Social Security in India, I remain.

#  












 च- हैमीट भडे यंतहाग्ट मविड











Satyopal Dang
Ex-MLA (Pb)
Vimla Dang
Ex-MLA (Pb)
勏 Dear BKandariji,
(1)Ne ceem to hav for sottar ou internation al taif s serce

B whame places lhe Calcalla big I masine demonstr a tions
\& Es toot blace-but what is the posibion ve che counting of
E E as a urole? sthum-vory sald.
§ S has been goverivisitance in ireq against the US ADocupation
$\xi$ has been gaingon. Dis couteutmut in the USA aloo has beon

D Canonot CPI ov CPI $+C P I M$ ete. que. mon troops, etc ete.
Caunot CPI or CPI +CPIM ete. gue a C all fro
F one (ainnauverd) bay for of Solidavity inth the
Fif herore prople of $9 r a q$ - of aho tahe sleps to
E evisure that the callo proves a suceoss
© The was a time whan we wed be be
"K accused of being too mueh "nternationakots". Now

- C ${ }^{-}$cue at best pay aveu less chan lip sympathy it the

के cause of internationeli som.
i pleax docousider a solidarty campaign with
Irea 9 thinth it in our most impartant duffy on
等 the intermatronal fravt now.
leaderthip
(2) Had the CPIA in Pnyale cleavance fran the
contricl leadashp to 80 in for electoval hobmobbing even with Simwan git Sinish Mann's thath Dal. Samusuve coutral leadnsupcannot be unawave of it becaun the electoval line pursued by pt.

Parly wasbeing guded hy a membor of the. national excerentive of the fonty.
3. Some dealy papars espeerally 2 Indian lauquase papetan( 'Hinou efe) ave spreading lot of relgosity o all sats of suparstitlous betiofsede \& Q encluse ove Hinct cutting prim Damak
I Bharhar - A Cngias Chief Minata is aho
令葛 a party 10 the show. Should not the deft tahe mote of it? and the lifne.

Fn mstance: Astamany Astronomy is a scecice
T) but astrolagy, is a proved hoax. Ne. Host nawspapas

O have Jyotish columins y hein fovecants have
3) ofton proved the hollowness of the claims I An instance is the forecant made thet BJP
Stalwait Promiode Nahapu inald lucome Pnime
N Minustor but he got mudened nithim a wain
of of chis y ytoish the friecast of murdw, I Thinith,
\&. was wade by a repuled "firm of Mum bay or
F Was carried by Puiable Nesari group of Papers.
ह\% \& gsppase by some others.
E Shecod not the CPI th foft an a whole
§ thimh of courtaing alllis. Dossnat it
ois ha: m the progressive morement a thoughto -
$\approx$ haveltulift? with Rigands SPD.

## 2aimah Bhanhow 1F-2-2007 (AMRTSAR)



## पुलिस प्रोटेवशन में लाए जाते हैं कमरूनाग

मंड़. शिवरात्रि महोत्सव में खास महत्व रखेने वाले देव कमरूनाग को मंडी पहुंचने तंक विशेष पुलिस प्रोटेव्शन दी जाती है। मेले का प्रमुख देव आतिथि होने के नाते प्रशासन, खासतार से देवता उप समिति के आर्षिारी पल पल की खवर रखते है। शहर से फ्रीव दो किलोमीटर दूर पुलघराट के समी० परास्न की तरफ से मुजिस्ट्रेट ( लहसीलबर) को उनके स्विमत के लिए तैनात किया जाता है और पलिस की तरफ से दो कास्ट्टेल भी उनकी सुर्ना की लिए उक्त स्थान जर
 है और सम्मान देने के लिए खढ़े हो जाते हैं। वीरवार को नए सेकती पूल छ चौराहे पर वहां से ग़जर रहे अन्यं छेवाआओ ने खड़े होबर कमरूनाग को सल।म कि या और उनके कारिदों ने भी शीष द़ुकाषर उनषा अभिवादन किया।
 संडी शिवरात्रि मेले में भाग लेने के लिए प्रुख देवता कषि कमरूनाग वीरवार को मंडी पहुंचे। पुलघयाट के समीप प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी अगवानी की जबकि राजमाधव मंदिर पहुंचने पर डीसी सुभाशीष पांडा ने उनकी पूजा अर्चना की। राजमाधव में शीष झुकाने के बाद देव कमरूनाग टारना मंदिर स्थित अपने विशेष निवास के लिए खाना हो गए। इस प्रक्रिया के साथ ही शिवरात्रि महोत्सव के लिए मंडी में देवी-देवताओं का विधिवत आगमन शुरू हो गया। देव कमरूनाग सात दिन पहले अपने मूल निवास (कमरूनाग घाटी) से मंडी के लिए पैदल रवाना हुए थे।

इस बीच जगह-जगह श्रद्ञालुओं ने उनका स्वागत और पूजा की। मंडी शहर में वीरवार करीब साढ़े तीन बजे कमरूनाग और उनके कार-करिदों ने प्रवेश किया और पौने चार बजे डीसी कार्यालय परिसर के समीप स्थित राजमाधव मंदिर में प्रवेश किया इस दौरान वहां अन्य देवी-देवता और सैकड़ों श्रद्बालुओं की भीड़ थी देवताओं के दर्शनार्थ मौजूद थी। डीसी ने फूल मालाएं अर्पित कर कमरूनाग का स्वागत किया और उनकी पूजा की। इस बीच एसडीएम बीएस दैहल, नप अध्यक्ष हेमेतराज वैद्य, पार्षद अनिल कपूर, गगन कश्यप, नप उपपध्यक्ष योगराज और शहर के विश्टि लोग उपस्थित थे। जोरदार स्वागत
कमरूनाग ने राजमाधव की पूज़ा के बाद तीन अन्य विशेष देवताओं ने मी पंपरागतत बाद्यो यंतों और अपने कार-करिदों के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश किया। यहां उनका जोरेरार स्वागत हुआ। डीसी ने इनकी आगवानी की और देवताओ ने राजमाधव के समक्ष शीष ड़काकर आशीर्वाद लिया।

Respected Shor Phushwant sinsh himy
Dated $25 / 2 / 20.7$
shope you werld iotesall me t, hewing met you once at youns, since long apo diving the days of ternovism.

Iread yow colimin quite of ton th oush nut always. shat is because being $86+$. 9 caunot real as much as seould in my younger days of course, lithe manyohr pers ons 9 a a mive your mental activeness at this vi be age Froukly epeating 9 have been prompted to whte this lettew by yoin piece: "He struck the Rishtchord" in the Tribume of Felenvary 1924:9 diyfer with your formulation. "No one deny that the BJP and othir right wing hes Hindu partie raequived the status they enjry to day be calise of furu Golwalhar".
noverhelming (at leart B1E majority of Hindus have bem blatratby difinikely
Seculon-minded. Jrewn Eoleoal har had, writtin in his batk "We oew Nation hood dyfiner.' tha anyouliving in India is a Hindu'i those whi donot recignise that would be treated as secard Class utisens - on words to this effect-Sam 100 per cent sure of this this the is of Glewn fol waik ar. Whis cmed not -

Go down the throats of bigmajority of 2udians -and it chid not. C Persmaly, 3 was bown. in a Hindu family bit 9 am antheist 9 became one much tiffare 9 becanve a Caunnunist]
ocredit" for spread of BJP amangst the Hinaus, 9 thinth, goes to "6 libaval" Vijpayee many of whome, 9 ain suve wald not wen be aware of "S ann a Hindn". poeem of his. (He nowar write a poem letue "Gain an Indion"; wel then he made a grealer gn. Ni. impact because of his "lbevalism" \& not being an a cvecde antiMustim.
pleare erceuse we far enaoaching ubon your precious time.

Nith kind vegards,
Youn sincerely
Satyrpal Dack

Dear Prem Sinshiji,
Hape both is yeu ave fito fime.
vinula has brought tomynitice a news ittan in "Ajet of taday ou $p \|$. Whichomes to ASR). It is a report abont releare if "a new book by foumnalist Dalbir Sinsh ahat Saut Bhind vanwale. Acorvang of tho repat "Naxxist thinher Prem Sush was abro present." obaciosly o thirita of yen. So abo foel seve che autiond albin sinsh is fryu villagg ly anme dist" JLD- once upara CPI member who whit mabely a great a dminor "followery Bhindrauciala. you ave discibed as one a mongse "Lhose present."
of you haul the ne cusary informator and detaits, Svald requat you to let nu hunow:

1. Nawory publishers of the bookt the price?
2. Ehe brotrshop in ASR from which ft is elindy: be avair able. Is any Public hbrary in AsR hhalyt have it?
3 whicher it is in Enslish? Sivould be chourfiful.
II Has the inslish vevion of your? of not, when is it hhely to? Or, has the idea been dxupped? 9 am che llat the dea has not been dreptied *-I it have abready come out-?

We are as usual Vimila is vecooring. steochlybut slowly. She is $80+$ lesides the after effects of her probanged ittress gam as woll $n$ theravise at me can be $86+$

With Regands to both of: you SPD.

$\bigcirc$HIS year the RSS centenary centenary of Golwalkar, known to as the second in line. He was the second in line after edgewar, who founded the rganisation in 1925 an undoubtedly, the principal formulator of its creed. He remained its head and chief spokesman for 33 years till he died in June 1973 at 67. Amongst others in paying homage to him will be leaders of the Vishwa Hindu Parishad, Bajrang Dal and the BJP
Not many of the tribute-payers will bother to read what Guruji had to say about India's ast and future but will never past and fie with each other heless vie with each other in praising him. No one can deny that the BJP and other rightwing Hindu parties acquired the status they enjoy today because of Guru Golwalkar. We owe it to ourselves to know more about him.
Madhav Sadashiv Golwalkar was born in 1906 at Ramtek
near Nagpur in a Brahmin family. Brahmin is importan because Brahminism forms as important aspect of his views, leadership of the RSS as well leader fundamentalist Hindu as other fundamentalist Hindu
parties. All have been Brahminically top-heavy. He was educated a Banaras Hindu University where he came under the influence of its founder Pandit Madan Mohan Malaviya (Brahmin) who was nominally a member of the Congress Party but effectively a rightwing Hindu.
For a while, Golwalkar toyed with the idea of becoming a sanyasi-scholar but was persuaded to take active part in tackling societal problems. He joined the RSS in 1940 . He was later nominated by Hedgewar as his successor and second sarsangchalak.
Golwalkar's thinking was much influenced by Veer Savarkar (also a Brahmin) Both supported the caste system, asserting the superiority


THIS ABOVE ALL
KHUSHWANT SINGH
of the Brahmins over other castes and the need to keep their lineage free of contamination by inter-marriages with other castes. Both regarded Islam and Christianity as nonIndian because they originated outside India and believed that unless they recognised India as their fatherland and holy iand, they were to be treated as second-class citizens.
Both believed in the superirity of the Aryan race and Brity of the Aryan race and approved of Adolf Hitler Jews in gas millions of Jews in gas chambers. Nevertheles they supported Zionism and Jewish State of Israel for no other reason than it was forever waging wars against its Arab neighbours who were Muslims. Istamophobia became an integral part of Hindutva.
L.K. Advani calls it a "nobl concept". He named the Por Blair airport after Savarka They have a life-size portrait of him in Parliament. Najma Heptullah paid a floral tribute to him; Mukhtar Abbas Naqvi Shah and Nawaz Hussain are active members of the BJP. We are never short of opportunists.
Returning to Golwalkar, had read his Bunch of Letters earlier and put it out of my mind. I didn't know of his We Or Our Nationheod Defined. It was published in 1939 and carried by the RSS journal Organiser.
It has been republished with the full text and $A$ Critique by Shamsul Islam by Pharos Press It substantiates all of what have said. Golwalkar's concept of a nation is as fellow: ". thus
applying the modern understanding of 'Nation' to our present conditions, the conclusion is unquestionably forced upon us that in this country, Hindusthan, the Hindi Race with its Hindu Religion, Hindu Culture and Hindu language (the natural family of Sanskrit and her offsprings) complete the Nation concept...
Sanskrit was never the spoken language of the people who used their regional languages, some of them like Tamil and Malayalam claim to be older than it.
Sanskrit remained largely a monopoly of the Brahmins. There are other assertions of the Indian Aryans glorious past which are more fanciful past which are more fanciful than historically factual. To me they appear to be fabrications. You make your own judgment.

## Nature's miracle

## On the morning of February 6

 was sitting in my back garden watching birds. It had suddenlygot warmer. The day before 1 was looking for a sunny spot to bask in; this morning I was sitting under the shade of a mango ree. The chrysanthemums which were in full glory a week arlier looked bedraggled and earlier looked bedraggled and woebeg. A few jellow jas-
was amazed to see over a dozen blossoms on different branches of the peach tree.
creeper covering my back verandah. They looked spectacular heir pristine gold The peach heir pristine gold. The peach fortight in spring, was still forvigh in spring, was still for three tor three hours before I decided to turn in for my mid-day meal. I took a round of my garden. As I came to the peach tree I was amazed to see over a dozen blossoms on different branch es. It had performed the mira-
cle in less than 80 minutes.

## Jamboree in

 LucknowThe BJP in its Lucknow ses sion, planned to take out a mar riage procession,
To wed a Sundari - the Delh gaddi.
But what about the groom? In the BJP grooms grow like mushrooms
Though underage. resident declared in rage
"Who else, but I and I alone?" Last time Advani was Vajpayee's sarvala
So this time he is ipso facto deserving varmalo
And manohar's murli sang a different vani
Never! never! Advani."
Their ally Nitish Kumar
Being a born Bihari
Says "None else than Atal Bihari." Says "None eise than Atal Binarr.
But Vajpayee in this battle of aar paar
Will definitely favour his lan gotiya yaar
(Courtesy: M.G. Kapahy, Delhi)

Rececived
．Mnt jomeme sune comen थिक्नाघ मटेट वेंमष，उा्ठडी रभिछितिमट यम्वटी


 एँची वथ धिए टेनो।
के दुवx रो
 mind m 3 an
（2）

（4）a a3os nैं in हे Address＇s phone
（5）m＂xat？






$30 v y$

$$
\begin{aligned}
& 98142-13317 \\
& 098718-12907
\end{aligned}
$$

Mattens to be princued.
Tel : 0183-258631
jear Cminade Arnavad II
Ifrat guitty to (but 9 must write to you arrochor teitior)

Thady ; $12(31-3-200\rangle)$ canvies an arvicke abeut a rivy scimdal akian 12 MLAS und AA ex HLAS of PMingab who oninted croves. Matur oporaveti is described: The aricle $l$ scems firrst-appoarned in Pringali Tribeuras

Pextaps grodorit lruw thal ghave defective eyesarualrmant antrely "iselors. (cannut read ewan one tovid nith al ne she otha is trure ov lcess a not fuely oK. I thoreafter cawnot alviays read Priyalis in Guvanumbtir mulous tue have lest of time to gead 9 leant seabung in Gavmentur) only to be able 10

Emming bich to my saligett today - the list of MLLHAs*
"ex ML-As" wichate ovey 2 cif the CP.I. CY 9have 1. Ajaibe Sinsh Rounta not ruisiel some
(He wiss exprebed, gam sure. I am equally suxe
mal for thes scaudal-but for some thing 9 dait Ternamber. Heroorew, 9 do seen 10 vemanber thal he was not whit 0 . Com munis't shule be be.
2. Secend mame (Havdes Hiviler Shoctredime:) He wartwice ML As shais times again, fie contested 9 lost as he and on Lar 7

He invisht hauchad sam weedernacses behn hawingsime chvintaing oft o ori But than wovse thas bean thare in We पF I- to the exteid of berng deveminad.

Anshi figuoving in tho Rist is crayficult to believe
 2. Why mut arke cave Jogrop). Seig
3. Why nut tryy togige a che full texit of the Repart. You chu suvely manage. of you succed, g jo hed vequata enfy




Dear Comenad: Guvn Des
Dress Exfloj",
fong laik 9 wrote to yai abact very bad conchisar of the road passing thern the main bazaan of chhehantsie Partap Bazoav. She road is in fout has become a parta of a NATIONLHIEHLAY Stanting faur \&T R Rad, passing thraush Bazaar, furth upte beyoud tho Rail iney line.

Since 9 tovite to you, the candition of the Bazcourx
of C. even llu Rird Beyond has wrsened ant the draujev of a cirdents has ineveesed

Retructaling of this Road disenves top parimity. findly see if you can send a neminder anil aren vaise the matter in the dotn Saliva - throush a Question Nony ottw form you may emisidriable suitable.

Witt Regand,
Comuride Gurubas iacs Eupto M:?
c|o All Inde Trade unvim
Yours Sincervely, Congress (A.I.T.uc),

Satyapal Dang
24 carining Lane
NEW DELHT \|0001

Ne ( pallie heve) is another probleme cenorminy the Rydipatneet an on the one hand and the Municpal corpovation on the ochor.
$\rightarrow$ Iust Beynd the Scibecsh Roade, chlohato, eheve is 20 open lave of the Rainals-beftow tho Ry live itseef
2\% othisidenthe Riadsie SuluehRood is
I $\frac{3}{s}$ thichly popilated
Allhwish ur Railiay authorlties have \& cou Stucled a vile, lhis wall has (has lo $f$ frave, If perhaps nvery cpewings cuto tho Ry lawd. In thi alesence of any awarge maits by the

* AMumapor conportar pesple have no bether oplra bist titavien ch swapings fram their hanus juit begand the Raluady wall the opeivings. As a rep result of that there ave small "hils" of the savepings. - emiting feul
or smell.
§ Cingress-coutricled corpratore in ASR is tokelly iverspreve to sach pradlams aven th aush Mayer tri mself belays to chheharaSivandin if youcan witn write to the Ry auttorities to take upthe matter liith o the Munapal cimpovatou \& areu give ttrem
a notice Thautiuns lon \% Wh fratenual regards,


## 

## सैट मागप त्र भाषे 

की होगान








 के संबीवनान काल लँचाऐे लिंड व＇मए ही नमीत बें हटी，नर वंगतम
 वस्लुतम्टीत्तर मौष यमग्ट，महतोल मेटो लके हििंटव इुलाग हिमें केषद टी धिंक्याया वहते से से गेठ लेल दिंच हैं देंदे चैं मता

 बंगतम स उाठ सिपाहित मंतुटा

 दी हिम टै मेंघन उहा घममश्चिटी हैं

 भुजर्णिटी 2000 निंच घटगपी नारी मी। द्रमर्मिट्टी हे रागिले पपण्र दी मी




 निमात वक，रूखात गिसे fिpmeो，
 चर्ला，गमू क्रमव वारिल，उडन



 निये वेग＇इ，आसनीव मिंय निएले，
 चीसर，उग्गा मिय मैल्ना，घल घण，घलघीन मिय सेंहम，वहलंड
 उठतनीड म्निय भटहाल，ठोषिंट


 किय नीग ，ग्मॉगिएग मियु पवएत，
 नोग，लबाटीम फिैur चाठछए，नコतीठ
 नरभुक्रा मिंय मेषें，नाड़रव मिभिय वगोग，वंबलमीब निंथ्न म्रमली，

 मतडा निंये घवगज तिम्मल़ मिये वगगसे，यमभनीड मिंथ，यगभिरठ मिंय होंदर＇，पेल मिंय लगल्थगग，
 अन्ता कीिएक निल，वटमीज हिये



 ममय हंगणन，भुधटेय फिये हीवनए प्रधिंटक मिभ्य काल又，उग्वा मिय


 साभ वेइत，चिक्नी सरह गतना， चठत्राब मियद，चुती लाल वबाइ， हाटिय निंय मिछी，सवानीम मरणतो， भरत मेगट fिैंड़，मरेすैनर लग्बिभा，मभर्त मेंट लंल，हैट लॉर，ठुमठड मालो सात，जुयवप्ष
 वामृधीं，मउपाल मेटो，मिमिगांग fििय मगूगाइ，मिंर टंठ प्रिभ मलूरा， कवसौड कभणन निलग्रो，इडक्ण

 नाटवाम उसके fिए दी टॅमरं
 हैं तुप्टेंडिे पत सते हेटे मेंते उम हैम है मनस्तुत कीजा fिाMए वि fिम



 तढे सें मंटे लूटी fuधि－दिधजी गेटे

चड़तो पवान मिय सनीठ्रा，


 त्वम्टा，समाटौय चेठ सिंह，सहिसत बँठ ज्ञा ，रैंड़म डेपवी，मउहंड सेंत मेप भड़े मरादिटन वेंग पर्होदाल टैंम नांटे उर्ट।
$\checkmark$ हैमापिटी से नाटवर्व गलके
 निग्रिसी वालेंती टाटा गन्धित




 उे केपरी उवेव मेघद के 2200 दगना ढैट दिच मुपव गोल कम ढलेट डिभगत


 17 लैष हो विसड सा प्राउप्र

उलल＇उे लैंाट दाला टेवस दी हिं （केपती）डी उठे। हिम बग्वर्त वैपती 75 लॉष सी खम 82 हैष कास कौया

 दिैंव प्रमर्णिटो वचीहै，निम ः

 ［हुण रो उस सिवरंजेता ईे वि के पेटक भमनिसक ममिय के पथथवटी छोलब सम मेश माव्दोहि सा उप्वैकम एट एरे भवार्ली निपर्णिया कडे मिमए भैंत ते दी टिमे प्राप्वर फूँध मंडवे के बुओ
 दामडे भायटा पुठग भमठ－उमुध हर्गडभर्। किवनजैंग ने कि पैन्ताष ही
 भाम्भ－थाम चर धेउतं टिंच नसीत
 उस हलिट कही द्थिब मानडोरेम नागी वीडग मो，हित मत्वप्व एँ भयदे तो गूकता वागत दित

भग्तडोंकैम fिटो โिंच उुल निला। हिम कभीटी ते fिकाने से fिंश Qर्ये fिंड से माघवा मतर्युष क्जीं

 एदी। हिम निच वरी दिपसिता के से－है भहाट दी हटे भडे वरी，मे मेमठ रचँ मत，जहाट केंट वें गिए वादे।

संताप्र टी वांगातम मृबग्र ₹ँल्यु ＇चेत्र मेग हैंड पून＇हो भानिका


 संन में गान से है पलाट $30-35$ एँष हैं हैठ टिंडे। हिम पलगट ही ममल
 मी

यैज्नां मुववान सैल वांमल हें

 नमीत हग्गीजिता उं गोन－दग्गीजना
 ही ऑध हिम＇डे पे वाही।

मुउत हिय दो लँमसं उत वि


 मलट लंँा अटे। पमाश्टिती ते हिम लही रेम से वटो बेटो है विस्यव रुस
 रे भाषठी हं मरीतिभा हैंगत पमर्रष्टि टाट बंभरो हाल चँघ निलाजिट बिंच वस्साम ने कालो।

भ्रमर्गपटी सं स्टिर माघरा भगर्राग से टॅमट मठताग मुमाधिटी ने हि नमीट लटा वावँध सो वैपती


90 मेंघग भडे वँचती द्धिराण 25 हठद्यो है लिधडी मभहंड ग विलना
 क्षेखन सी विटटडो भुज सब हमेट घटा के घंवी सचली सीतठ के मायटे दृभडे बहेट घटाप्टेठी । मुपवं टी गिटडी उे घागठे पार्ती घचटं हलेंट वेपरो ठुआयटी सन्नो है मैल्य ＇डे दे चट रा Јैक टिंडर fिाभ गै।

सिँव उठ नाट्वागी भरमग ममर्मिटी हे मथन हीलवम हसेट 2200 स्वा हैंटा उं घटापिट सा वैंग रूसा भम किसाब कीता है। पम पर्टिदो ही चिम जैसता उणिड 25
 वही में इलप हलेट किलाठ कौडे नगटगों। प्रमाष्टिी ह मेषत भड़े छमीत सी ₹च－हैंट हे भागव हा वागट्टा उे कि कंभही म्रमर्गटटी है भुघगं के भुण भरंग थेमें से वे टी चैंै



 भमल फैल कहो नभा रठपे हे हैं कचल शिंव सतिक्त है मेल ला प्रथन ठोलकम इलेट फडे मग्हे 82 रूष उुथहे ठबल किस दिय गे। बिते है

fिते ऐेवा पड्र अँचा मे वि


 गिनिस वरकतो न्रें पलपसे हT




-Sátyapal Dang
Ex-MLA (Pb)
Vimla Dang
Ex-MLA (Pb)

Tel. : 0183-2258631 (O) 0183-2258023 (R) EKTA BHAWAN, G. T. Road, Chheharta (Amritsar). Pin-143105
sear Shri thurh want Bargavij,
Thourh you for you lelter dated 06-3-200 7 9 aun sfraid 9 cannut winte in Puigale (Yurmahh soipt) Wheng joined school, we were tanght with uevau as our medium of mstruction. Jama Prijali- aborn one speah Puyalu quitewed. I cavalo vonte Pujale in Parcian
QC (womu) scinpt bint not nu Gewnahha.
Shave thereffere Dritlen the avticle in Angederer Engl. 9 am enclosing the same herewsith. Pleax get it translaled $y$ ux it; if you thinh $t s$ it is it sood evouch for youn profeet othourse you may bindly return the same to me. However, 9 hope you will be able to use it.

As regaids Vimul requating, she has bed ridden for mare than a year. She's much better now of does wah of Puijal 9stri Saliha Rilief Truit. she has ashed nue bo requat you on her lhalf, $t$ pleax excux hav. pleelx achnavledge veciüpt.

- Ence: Asabare(oneartich) hith Bent Wishons Shri Khushwant Bargair qo Poplés Forum, BARGARI (Pb.),
(Faridhot:) Pin 151208

People's Forum
Bargari, Punjab
(R)
www peoples forum punjab org
Ref. No PFFloy for


frưी जग्ट














लिधठां बेसह लप्टी थउा:
पौयकक्ष बेंगभ
fिंड के इ व. प्रुगाइड,


94170-09913 हगुएवेट, पंताष-151208


## थीบถग़ ढెचभ

घठठाग्री. भैक्षम्य - 151208
www peoplesforumpunjab.org
Ph. +91-1635-244053, Fax. +91-1635-244053

## माल्लारा वियैगट

## 2005-06 भंश चैंघा


 fिदले 6 हतुभां लंगग मालदे fिंडे हिस मग्रघिव वानलां मरवा यौथलक्त


 fिलवे चॅठ वैडले मा्तीप्टे



घटगार्री, थंत्षा
www.peoplesforumpunjab.org



## * माल्लाता विधैठट 2005-2006

 \%. हिटिमागठी मेला - $27,28,29$ ठहैघं 2005 , घठताज्नी


 1400 अं द्येते हिस्भावर्पीभां के 14 हैठठीभां से हिसिभर भडे



 घठाइ मैभे. टिरम पूटग वीडे गाटे। 28 रहैघठ त्रू दिसिभग्री मेस्ड से











 तौमट भान भाहत भडे म. उठठेव fिैय पैंती (ममामेटी) हे ट्टिताभ















- ट्रिमटी मथङग 16 3ें 21 सहहठी 2006, घलाव वेटवयूठ ใीरमत्र ढ़वम हैंलें मवूल टिटिभागपीभां सी भॅषां सी ठत्तन हैव वउर लद्री 16 सहहठी 2006 अें 21 सहहती 2006 उँव द्दूम्नटी


 मवुष. घटगानी टिथे लठाउता 900 घँचिमां टीभां भॅषां टी चैवफॅय रीडी

 वाट्टीभां भड भैधां टी मांड मैडाष्ड मरंयी नाट्टवग्ठी यूटार वीडी ठाटी ।













 वैटवयूठ दिधे भाज्जेतिउ वीउा निभा। भाप्टी दिमाधी 2006 मेसे टंतग्ठ





















 मेले से बिटेम्न है प्रठ वीउा $~-~$

पा्टी टी टिते टिर पैटा चे बगी खाट फडे पट्रिमट पुडी






 हिषम्टी।











 सिद्यम है सभवरिड 'हितिभाण जग्डठ' हा भुजेत्रत वीडा तिाभा ।
 भडे भायिभापरं हा ट्टठ 2 घूमां 'डे पासया वानत्ल मर्शिंम मिटी.






$\%$ दिमद्न नठमिषिभा टिद्दम - 11 त्रष्डा्टी 2006, घठिघष्ड धुठट दूय वरी भघन्टी से वाठर पैरा चे वटीभां मभॅमिभाटां भुडी





 मठ'छिट टी माबविषडा मघंयी साहवग्वी टिँुी।
 भवामउ भवीठे टिँच భी廿लत्त ढ़ठर हैलें टिटिभागवीभां हिँ




 भडे గहें टवॅ廿उ लाप्टे ठाप्टे ।





















## मतगातमीभां

* टमैघट 2005 - थैक्षाप्र टी यूर्पिभवी मिधिभा टे झिता ठठे


 भ4घ्वग्ठं हे मीय
* नहटती 2006 - ढीीटवैट निस्ठे टे वटरू़ मडे तैड
 भयर्गठड निथेगट भभघ्वग्ठं है़्टा लग्री कीडी ठाप्टी।



 ठाटी।
* मसी 2006-11 मदी 2006 ते




 वठमषगती टी हिज़वडी बीडी वाष्टी।
 मीचेटाप्ड हैल मूल्डउतरूठ लैपी (वधुठषल्डा) दिधे भगण्जिति मेला याटी से
 निमम लिभा।







भगामउ 2006 - भैत्षाघ्दी मर्गठड से छिठवेटी से मर्टितां टीभां

 यूमीम्न गैटी।



 विभा।

भवड्छघठ 2006 - वमषे घवताइी टे जैभसल भडे मैम्टा मभें ऊँव $167 / 9 \mathrm{~L}$, किस्र मागीद्याल. थैक्षाप्र (थाविमउग्र) दिसे गठं वठे नूी






 बीडी।







 वीडी ठाट्री भडे घेठट लटी ढठतीषत सा पूघंय वीउा ।




78 मतमां 2e 8\%

 उे टिम द्वे सा वम्न प̆यवी Chief Minister Award for Innovative Farmer in Agriculture राल्ड मरूभाहिड वीउग विभा। उगठड मठवा से




## यौरलन्न हैंभ लिटतेठी वलॅॅ












## यौयलक्त ढनउस एर्मपघवेठी

18








## सानी वणडा

管
.... घप्ती मैंघव ...

अभैस्ल्ल fिंभ्य, घटगाउ्री
ड्रणिथटत मिंथ्य, घटगाइ्री
उठटीय fिभ मैय, घतगार्डी
भीभूउपम्ल दितव. घटगाग्री गविसतयम्ल मवमं. घटताइ्री


उन्मीड fिपू. वैलठाठी
वर्गिएवत्तीड. लैटत
ठश्तिंटत जैमल, वैटवप्लग
भीभिउल्ल नोमी, वेटवप्छठ
गात्यूंड मिभ्य, दिधीय बाप्टी
गाणधिंटन घताइ. हिभगीद्याू्डा
.... मप्लप्रा मैंघठ ....
नमीधिंटर ीमिय; घटठाए्डी भैठाउ मत्भां, तैड
वीधिटत टतभा. घठताज्जी
भभवत्तीड fियु हिँले, घतगाड्री
वीठडी विपाल. सेडे
टिलघग्वा चविल, हाहरमव
.... घैवइ भपढ़ अஜिवैवटठस़ ....

हिते बुभग्त, घ्वतठान्डी
छा. लษโहिंटठ, घठवाइ्री

उग्सयएल fिभा. वैटवपूठ


| पूपण | सहतल मरॅउठ | , |
| :---: | :---: | :---: |
| घ |  | नमहिंटत विॅल |
| 94 | तिभ | ¢10 |

Satyapal Dang
Ex-MLA (Pb)
Vimla Dang
Ex-MLA (Pb)

Tel. : 0183-2258631 (O) 0183-2258023 (R)
EKTA BHAWAN,
G. T. Road,

Chheharta (Amritsar).
Pin-143105
sear Comrade Bardhanji,
Dated. 7 - 5 - 2007
A maras has appeaved in the media on 615107 the PM. Shri Manmohan binsh mid bal file hes nomination papas soon for being elected to the Raja Salk for the Second time from Assam. election is scheduled to tare place on 24-5-200\%.

You may monaly rectal that when shan Manmohan Singh, a Rajes Sakha Member became the Rhine Minister of India, it oohed the Criticism that the affect on the ground that the Prime Minister of the country shined he an M.P who has the direct mandate of the perpleie. the V otters ie. steal meant that she he should lie a manger of the Lots Salk:

Sha Marmot an Singh has lea PM far a lang period nous. It would have bear more correct and approphate for him to content for furs Salina. He coned have dale from ASR - the coy to which he belongs. 9 think he wearied have soon too. of course, he could have cartested fro save other constituency of his choice +2 mm . In stead, he dianne a depot then course. And mow he has de cidil to get re-elected to Raj ya Sakha from Assam.
constitutimaly, there is nolear to a Ray Salina Member for lecaning PM. But it was not a sod precedent and should not have been cardin sought have been sousht to be continued, Prime Minister shoved have been and should be so advised ken now. In any car, CPI should ta the a view paaficly.
Couvade A.B. Bardhar.
General Secretary,
com monist Party of Indra, Airy chawan 15, Comrade Inderjet lepta Marg,
New Delhi $l l o 0 . g$

Satyapal Dang
Tel. : 0183-2258631 (O)
Ex-MLA (Pb)

- Vimla Dang

Ex-MLA (Pb)
To:- I he Secretary,
ASR DISH Counnal CPI(UNban)
\% Efta Bhowan.
Puthghav, Amritsar.
Bear Couvade,
During his visit to Annritsan, chis Minister Bodal on $5=5-200 \%$, made some aumauncements and is reported to have cane out "with an a cion plan for industry."

From the repast of his speech in The Tribune of 6/5/2007, it seanstome that he did not announce any concrete steps which would help revive the in dusty in CWheharta and other parts of the city. I have specifically mentived chhehart a becaux chueharta so as the in dustrial hubble of not only Amritsar. It had came to be regarded as an important industrial centre in A mnsitear, in fact in the entire state of Priycile.

All that he promised was "o multt-product Economic $Z$ ore (SEZ)<compat>... in the city with the consent of farmers besides a product-speafic SEZ, at Goindwal Sahib industrial complex." "

Ne know the bitter ex-peri-nce of the SEZS all or Indra, already- in INes Bung West Bengal as well as els where in the country. SER don't lead to industrialisation but save the purpose to en able some ter industrialists to enjoy freeware from paying some lases and also to mouldge in ruthless exploitation of labour by exempting these SE2s from all l alow lavas Las also same other laws to benefit the emplorgens at the cast of the cannon people. As regards the claim chat the L100 SE2S cornea be sat up with the can sent of the formers", there is no explanation as to how exactly it would he dove, $Y$ on fino the experience already of SE Zs. AS bar as 9 thine, the Party has already come out against SE2S. she AI SH. Pa ry may carsider the matter \& tare a stand may be in consultation with the state Party leadership 4 may be withe the ASR Rival wist t. Party Satyapae Daunt leadership.

> Chow.

Tribune News Service
Amritsar; May 5
In a move aimed at turning 434-year-old city into a business hub and a worldclass tourist destination of North India, the Punjab government today approved Rs 3,150 crore master plan for developing this holy city.
While announcing this, Chief Minister Parkash Singh Badal declared that a separate Amritsar Development Authority would be set up to put development of infrastructure in and around the city on the fast track.
The Chief Minister felt that the city's infrastructure had not kept pace with its glory. But, now the government was committed to provide best possible facilities to match its importance. He described the holy city as the spiritual, religious, economic and political capital of the state and felt that the government would make all round efforts to make it as the best city in the world.
The Amritsar Development Authority would plan, execute and oversee all developmental activities in the city while preserving its historic character. Speaking at a session on 'Vision Punt jab-2012: Towards Build ing Amritsar', organised bs the Confederation of Indian) Industry (CII), Badal also came out with an action


Chlef Minister Parkash Singh Badal inaugurates the subsidy distribution function at Guru Nanak Bhawan in Amritsar on Saturday. Industries minister Manoranjan Kalia and BJP MP Navjot Singh Sidhu were also present on the occasion. Photo: Rajiv Sharma
plan for industry and invited participation from entrepreneurs and industrialists to put the state as the front runner on industrial map of the country.
Badal also announced to complete the much-talkedabout elevated road to the Golden Temple by December 2008. Unfolding development bonanza for the holy city, he said the ambitious projects envisage.an investment of Rs 2, 567 crore for the urban transportation and road netwark, including the elevated road
project. Besides, Rs 312 crore had also been earmarked for strengthening the water supply system, solid waste management and setting up of a sewerage treatment plan. Keeping in view ample scope for tourism in the city, Rs 105 crore had been set aside for its promotion.
The Chief Minister declared that the pristine glory of the local medical college would be restared and upgraded besides constructing the district administrative complex at a cost
of Rs 40 crore within one-and- a-half year. The government also plans to set up three thermal plants in tho state out of which the first. one would be set up in be city, he added.
He declared that a multiproduct Special Economic Zone (SEZ) would be set up in the city with the consent of farmers besides a prod-uct-specific SEZ at Goind-T wal Sahib industrial com. plex. Moreover, the no power cut period' for the complex had been extended from 2010 to 2015.


sear Commende Bardhanji,
Dated. $7-5-200 \%$
A nevis has appeaved in the media on 615107 the P.M. Shri Manmoh an binsh midl bal file hes nomination papays soon for being elected to the Rajya Salha foo the seroud time from Assam. slection is scheduled to tathe place on 24-5-200\%

You may monaly veccall that when Shu Nanmohan Sinsh, a Rajya Salha Membor became the Prime Mimister of India, it owhed the ciriticm that the affict on the ground that the Prome Mi.nister of the comitry should he an M.P who has the direct mandate of the peipleie. the $v$ otterss ie. sthal meant that she he should lee a manber of the Lohsabha.

Shri Manmoh an Sinsh has lea PM fav a lang peviod nou. It would have leen more correct ard appro friato for kim to eontent for fop Saliha. He coved have dale from ASR. the cety to which he belargs. 9 think he wewld have con too. of colnse, he could have cartested from save other constitenery of his chooce +10 m . Im stead, he did not a dopt thin ceeusse. And nno he has decided to get re-elected to Raj ya Salha from Assam.
constitutimaly, thare is nolear to a Rajya Sahha Meuber for lecaming PM. But it was not a sood precedent and should not foave been cardinued she have been sousht to be continued, frimu Minister shoved have been and should bi adoised bven now. In any cas, CPI shemed t athe a vtew paldicly,
Convade A.B. Bardhar.
ejeneval Secrelany,
com munist Paty of India, Ajry chawan 15, C cuurade Inderjet loupta Mavg,

Youns sincerely, Satyapal Dang
New Deth 11000 g


# मिलेगी वर्किंग विमन को राहत 



अंतिम चरण में है सेक्सुअल हरेस्मेंट एट वर्कप्लेस बिल-2007, इस बिल में न सिर्फ गवर्नमेंट व प्राइवेट डिपाटमेंट बल्कि

सिटी ट्रैफिक पुलिस के लिए आसान नहीं मंजिल
ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल!

संसाधन, मैनपावर की कमी और अन्य मुश्किलों के बावजूद ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी निभाती है। कम संसाधनों और अन्य तथ्यों के मद्देनजर कुछ कमियां भी रह जाती हैं, लेकिन इन कमियों को दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने क्या रणनीति निधारित की है, इन हालात को टटोलने का एक प्रयास सिटी भास्कर ने किया।
विकास शमां. अमृतसर
12 घंटे तक सड़क पर रहना और लगातार शरीर और दिमाग को निचोड़ डालने वाली डेली रूटीन ट्रैफिक पुलिस के जवानों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। अफसरशाही के दवाब और लगातार लगने वाली वीआईपी ड्यटीज (हालिया चुनाव के दौरान और
उसके बाद भी जारी) के दौर उसके बाद भी जारी) के दौर से उनके शरीर व मन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। धूल औ धुआं जवानों की सेहत तेजी से बिगाड रहा है।
मैनपावर की कमी से जझते शहर की निरंतर बढ़ रहे ट्रैफिक को संचालित करना अपने आप में मायने रखता है। इस पर भी उनको अपनी ड्यूटी निभाने से रोकने वाले उनका अपनी ड्यूटी निभाने स रोकने वाले
तथाकथित प्रभावशाली लोग कोई मौका तथाकथित प्रभावशालो लोग काई मोका
नहीं चूते।
कानून तोडने वाले रौब डाल कर उन्हें
कान् सिखाने की बान करते है. और
कानून तोडने वाले रौब डाल कर उन्हें
कान् सिखाने की बान करते है. और

सवारों पर अंकुश लगाने के लिए स्सीड राडार नहीं हैं। रात के वक्त चैक नाका दूर से ही नजर आए और सिपाही भी इसके लिए लाइट स्टिक्स और रिफलैक्टर्ज की कमी है। बैरीकेड्स की हालत भी कुछ ऐसी ही है। सड़क पर घायल हुए पुलिस ऐसी हों है। सड़क पर घायल हुए पुलिस की सुविधा नहीं है।
जोन वन : श्री हरिमंदिर साहिब के इदरिर्दे का इलाका, कटड़ा जैमल सिंह, हाल बाजार, हुसैनपुरा, बस स्टैंड, शहर के अंदरूनी भाग और जीटी रोड जालंधर तक के इलाके जोन वन के अंतर्गत आते हैं। इस जोन में 45 चैक नाके हैं। जहां ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। जोन वन पुलिस के जवान तनात रहते है। जोन वन
में 54 कास्टेबल, 24 हैडकांट्टेबल, चार असिस्टैंट सब इंस्पैक्टर और एक इचार्ज रहता है। प्राप्त जानकारी के अुनसार इस वक्त जोन वन को सही तरह से संचालित करने के लिए पचास और जवानों की दरकार है
ट्रैफिक
कंट्रोल
इस कमेटी में चेयरपर्सन उस ऑफिस की या सेक्टर के एम्लॉइज में से सबसे सीनियर लेवल की विमन होगी। यदि इस लेवल पर कोई विमन नहीं होगी तो उसकी सिस्टर ऑर्गानाइजेशन या किसी नॉन गवनमेंट ऑंग्गाइजेशन की सीनियर विमन हो सकेगी। इसके अलावा वहीं काम करने वाले एप्लाइज में से कम से कम दो मेम्बर्स होंगे जिन्हें विमन और सोशियल वर्क का अनुभवं हो। कमेटी में एक मेम्बर विमंस से जुड़े किसी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। पूरी


अनआर्गनाइज्ड सेक्टर जहां विमन काम करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा। सिटी भास्कर ने वर्क प्लेस पर हो रहे इंसीडेंट्स， वर्किंग विमन को बिल में क्या प्रावधान चाहिए तथा नए बिल में विमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्या लाने जा रही है，इसकी पड़ताल की।

## सिटी रिपोर्टर．अमृतसर

केस－1
कपड़ों की दुकान में काम रही एक युवती ने बताया कि उनका मालिक अश्लील हरकतें करता था，जिस वजह से उसे बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ी। पहले वह अपना काम इसलिए नहीं छोड़ पाई， क्वांकि उसे पैसो की जरूरत थी। वह उसे दिन में लेट आने के लिए कहता था और रात में लेट रुकने के लिए कहता था। इससे उसे कई मुश्किलें झेलनी पड़ी।

## केस－2

एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रही यवती ने बताया कि ऐसा तो बहुत बार होता है कि उनका बौंस उन्हें देर रात तक रुकने के लिए कहता था। जब उसने नई－नई जॉब ज्वाइन की थी，उस समय तो उसका बॉस रात में उसे रोक कर पास आकर बैठ जाता था और काम करता था। बात－बात में वह उसे हूे की कोशिश करता，जिससे उसे बहुत परेशानी होती थी। फिर कुछ समय के बाद उसने अपने बॉस की गलत हरकतें सहना कम कर दी और जॉब को जवाब दे दिया। शहर में ऐसे चर्चित मामले है，जिसमें प्राइवेट व सरकारी ऑफिसस में काम करने वाली विमन का किसी न किसी रूप में हरेस्मेंट हुआ। वर्कप्लेस पर बढ़ते इन केसेज के कारण विमन को काम का सुरक्षित माहौल देने तथा उनके सेक्सुअल हरेस्मेंट को रोकने के उद्देश्य से सेक्सुअल हरेस्मेंट एट वर्कप्लेस बिल－2007 शीघ्र आने वाला है। विमन एंड चाइल्ड क्री रहे इस बिल का ड्राफ्ट अंतिम चरण में है।
संभवत संसद के आगामी सत्र में इसे पेश संभवत संसद के आगामी सत्र में इसे पेश
किया जाएगा। इस बिल में वर्कप्लेस पर

विमन मेंटल，फिजिकल और सोशियल हरेस्मेंट को रोकने तथा ऐसे केसेज के विरुद्ध कड़ी कारवाई का प्रावधान होगा। डोमेस्टिक वाइलेंस एक्ट पर कोर्ट के कमेट्स को देखते हुए मिनिस्ट्री ने 31 माच्च तक संस्थाओं，लोगों व विशेषज्ञों से उनके बिल पर रिएक्शन मांग थे। बाद में उसे पालियामेंट में पेश किया जाएगा।

गवर्नमेंट व प्राइवेट बॉडीज के बाहर के क्षेत्र हांस्पिटेलिटी इंडस्ट्री，जहां तक कि केटरिग सरिंस，रेस्टोरेंट，प्रोफेशनल जैसे के त्थ एनजीओ，हेल्थ पालस और
अनआर्गेनाइज सेकटर को भी इसमें शामिल अनआयनाइज
किया गया है।
बिल की पेनल्टी का भी प्रावधान किया जाएगा। यह पेनल्टी विमन की लाइ़फ स्टाइल，उसके मेंटेल हरेस्पेंट，इनकम， फाइनेशियल स्टेद्स，मेडिकल खर्च और घटना के कारण खोई करियर अपार्च्युनिटी को देखते हुए आरोपी पर लगाई जाएगी। 50 परसेंट आफिस में नहीं है

## जीएस केस

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में निद्देश दिए थे कि प्राइवेट व सरकारी ऑंफिसेज में जेंडर संसटाइजेशन कमेटी अगंस्ट सेक्सुअ हरेस्मेंट（जीएससीएएसएच）बनाई जाए। लेकिन 50 प्रतिशत से भी अधिक आफिसेज में यह कमेटियां बनी ही नहीं है। अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी लागू होगा एक्ट

यह एक्ट एग्रीकल्चर，कंस्ट्रेक्शन，हैंडलूम और पॉवरलूम，डाइंग，पोलट्री व एनीमल हसबेंड्री，चाय，कॉफी，रबर，प्लांटेशन， प्रोसेसिंग，फिस，स्मॉल स्केल और काटेज इंडसेट्री，वेंडस्सं आदि हर सेक्टर में लागू किया जाएगा।

## होनी चाहिए।

－इसके साथ ही एक डिस्ट्रिक लेवल पर लोकल कमेटी भी बनाने का प्रावधान किया जाएगा। गवर्नमेंट को डीएम या एडीएम，कलेक्टर या जिले का प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी लोकल कमेटी बनाने की।

## कहां करें कपलेन

－कोई भी विमन कम्प्लेंट राइटिंग में वर्कप्लेस पर बनी कमेटी को अथवा लोकल कमेटी को दे सकेगी।
यदि कोई विमन कम्प्लेंट लिख नही सकेगी तो उसके लिए कमेटी के चेयरपर्सन की जिम्मेदारी होगी कि वह उसे लिखने के लिए सहायक उपलब्ध कराए।

वर्किंग विमन की राय
इस वर्कप्लेस बिल 2007 के बारे में हमने वर्किंग विमन के विचार जाने। मनिंदर कौर ने कहा कि यह बहुत खुभी की बात है कि महिलाओं के हळ के लिए ऐसे कोई कानून भी बनने जा रहा है। परमजीत ने कहा कि एक औरत की इज्जत ही सबसे बड़ी चीज है，उस पर कोई कीचड़ डाले उस व्यात्ति का तो जान से मार देना चाहिए।
गुरजीत ने कहा कि एक तो औरत काम करती है। अपने पैरों पर खड़ी होती है और दूसरे इस समाज के लोग उन्हें जीने नहीं देते। इस बिल स समाज का बहुत सुधर होगा। जसपीत ने कहा कि इससे औरत की इज्जत सेफ एंड साउंड रहेगी दलबीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे एक लड़की या औरत सिर उठा कर काम कर सकती है।
रणजीत का कहना है कि इस बिल से वर्कप्लेस स्वंग बन जाएगा और सभी अपनी सीमाओं में रह कर काम करेंगे।

\＄शी दुर्याणा मंदिर में भजन पेश करती आनिता।

## डेनमार्क की अनिता ने गाए श्री दुर्ग्याणा मंदिर में भजन

सिटी रियारर．अमृतसर
रविवार को श्री दुर्यांणा मंदि में एक＇विदेशी＇ने देशी भजनों का गायन कर समां बांध दिया। डेनमार्क से आई अनिता ने रविवार शाम श्री राम जय राम，जय－जय राम के गायन से शुरुआत की। शरीर से भले ही अनिता विदेशी लग रही थी，लैकिन उनके हिंदी में गाए भजनों से लोग झूमे बिना न रह सके।
उठ जाग मुसाफिर भोर भई．．．．，के भजन ने साबित कर दिया कि वह विदेश में भी रहते हुए कितनी गहाई तक भारतीय संस्कृति से रू－ब－रू हैं। उनके मंदिर पहुंचने पर कमेटी के प्रधान हरनाम दास अरोड़ा，महासचिव सतपाल महाजन，वित्त सचिव रमेश इंजीनियर，विनोद सहदेव सहित कई लोग उपस्थित थे। मंदिर कमेटी ने अनीता को सम्मानित भी किया।

रेआम चैक नाकों को गलत तर्रीके से कास कर जाते हैं। इस आपाधापी में कई बार ट्रैफिक पुलिस के जवान चोटिल भी हो जाते हैं।
135 वर्ग किलोमीटर तक फैले अमृतसर महानगर की ट्रैफिक को दो जोन में बांटा गया है। इन दोनों ही जौन्स में मैनपावर कम है। चैक नाकों पर घटिया ड्राइव करने वाले धूम मार्का मोटरसाइकिल


जेब्रा लाइन पर रुके वाहन। 3．नियम न तोडने 3．नियम न तोडने
की ताकीद करता का ताकीद करता
टैफिक पललस का ट्रेफिक पुलस क
जवन और उसे जवान और उसे अपना तर्क देता एक शहरी।

## फीस 20 रुपए और तीन रुपए एक्सट्रा <br> सिटी रिपोटर．अमृतसर

नाम ：गुरु तेग बहादुर अस्पताल सुविधा ：कुछ नहीं，त्रस्त मरीज सरकारी अस्पतालों में शुमार गुरु तेग बहादुर अस्पताल बस नाम कर ही है। क्योंकि यहां सुविधा कम असुविधा ज्यादा दिखती है। जहां पर अगर मरीज को अपना शुगर चैकअप पर अगर मरीज को अपना शुगर चैकअप
करवाना है，तो उसे पूरी फीस अदा करने के करवाना है，तो उसे पूरी फीस अदा करने के
बावजूद सीरिज बाहर से ही लानी पड़ती है। बावजूद सीरिज बाहर से ही लानी पड़ती
यानी फीस पर तीन रुपाए एक्सट्रा चार्ज।

कोई दवाई नहीं मिलती ：－अस्पताल में
दाखिल मरीजों को किसी तरह की दवाई नहीं दी जाती है，फिर चाहे वह सिरदर्द की ही क्यों न हो？आने वाले मरीजों को हर दवाई अस्पताल के बाहर स्थित दुकानों से ही खरीदनी पड़ती है। के बाहर स्थित दूकानों से ही खरीदनी पड़ती है।
20 रुपए फीस 23 रुपए में टैस्ट：－शुगर भी चैक करवानी हो，तों मरीजों को सीरिज तक खरीदकर लानी पड़ती है，जो तीन रूपए में ही मिलती है। 20 रुपए फीस के अदा करने पड़ते

हैं यदि कोई उम्रदराज मरीज अकेले आता है，तो उसकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। पहले वो रूम नंबर एक में जाएगा फिर उसे सीरिंज लाने के लिए वापस भेजा जाएगा। इसके साथ ही अस्पताल की लैब में शारर टेस्ट के लिए यूरिन स्टिक तक मौजुद नहीं है

बाहर से भी महंगा ：－मरीज जरूरत पड़ने पर दवाइयां，सीरिज，ग्लुकोज की बोतल या ड्रिप अस्पताल के बाहर मौजूद कैमिस्ट की दुकानों से खरीदते हैं और वह भी महंगा।
65 अस्पताल में हर तरह की सुविषा हो इस तरफ ध्यान दिया जाता है। लैब में शीशे की सीरिज दी गई हैं，लंकिन स्टाफ को उसे धो कर इस्तेमाल करना पडता है। शायद इसलिए मरोज को सीरिज बाहर से लाने के लिए कह दिया जाता है। फिर भी वहां की स्थिति का जायजा लेंग। इसके अलावा
अस्पताल की मेन लींटी अस्सताल की मेन लंघोटरी तो गुर नागक
अस्पताल में है वहा हर वरह का अस्पताल में है，वहां हर तरह का सामान मौजूद है। 一डा．एएस पड्ठा，मेडिकल सुपरिटिडेंट


दो पहियों पर अमन

का पैगाम
भारत，पाकिस्तान और बांग्लादेश को दोबारा एक देश अर्थात अखंड भारत के रूप में सपना संजोकर निकल पड़े साईकिल से भ्रमण पर
शिवक्षमार．अमृतसर
एक देश तीन टुकड़े，लह की नदियां， एक देश तीन टुकड़，लहू की नदिया，
लाशों के अबार और फिर बारूदी गंध，एक दूसरे के प्रति नफरत फिर गरीबी，बेरोजगारी और ज़ार－ज़ार सिसकती जिंदगी। यही तस्वीर रही है， आज के खंड－खंड होते अखंड भारत की।
आजादी मिली देश आजाद हुआ और वजूद में आए तीन टुकड़े भारत， पाकिस्तान व बांग्लादेश। इसके बाद एक दूसरे के प्रति नफरत，हिंसा और फसाद। ऐसे में खो गया अतीत के भारत का वजूद। इसी को दोबारा जीवंत करने के लिए निकल पड़े हैं फिरोजपर के मदन लाल नरूला। हुसैनी वाला स्थित शहीद भगत सिंह， राजगुरु और सुखदेव की समाधि से भारत，पाकिस्तान और बांग्लादेश एकीकरण का संकल्प लेकर साईकिल से निकले नरूला का सपना भले ही कल्पना मात्र हो，लेकिन यह वक्त की जरूरत जरूर है। वह कहते है कि जिए तरीके से अमीका जैसा बाहुबली देश अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है，ऐसे में तीनों देशों को एकजुट


होकर अपना पुराना वजूद कायम करना होगा। वह कहते हैं कि अरबों－ खरबों रुपए हम लोग एक－दूसरे के डर से सुरक्षा पर खर्च कर देते हैं। अगर एकता और आपसी प्यार हो तो इसे बचा कर विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकता है। वह कहते हैं कि हमारे इन देशों की अवाम को आज सेहत，शिक्षा，रोजगार की जरूरत है， जबकि हम इस पर आने वाले धन को नफरत में उड़ा रहे हैं।

बह कहते हैं कि एकीकरण सपना नहीं जो रात को देखा और साकार हो गया। एकीकरण एक प्रक्रिया है，जो लगातार चलती है। अपना संघर्ष के बारे में बताते हुए उन्होने कहा कि वह दूसरी बार स।ईकिल पर यात्रा कर रहे है। ताउम्र अविवाहित रहकर अखंड भारत का संदेश देने वाले नरूल्ला का कहा है कि वह कहा है कि वह अपना संदेश लेकर
उक्त दोनों मल्कों की जनता के समक्ष उक्त दोनो मुल्क
भी पोंगे।

DASHMESH ACADEMY
2ロロロ SELECTIDNS SINCE 1996 PMT AIEEE CET NURSING

## ＋1 MEDICAL，NON MEDI．＋ 2

GIRLS MBA MCA LLB Bunc तe HOSTEL UGC CDS NDA U WITHIN INSTITUTE［B．Ed．JET SSC．S EACMLUY



एग्जाम्स के करण स्टूडेंटस मस्ती छोड़ पढ़ाई में बिजी है, जिस कारण हरदम युवाओं से भरा रहने वाला यूनिवर्सिटी कैंपस बे-रौनक हो गया है। रही सही कसर गर्मी ने निकाल दी है।

पेज-3

## मिशन टीबी कंट्रोल...



मीटिंग को प्रिजाइड करते डीसी केएस पन्न और हेल्थ अधिकारी।

शहर में जनवरी से अप्रैल तक टीबी का इलाज करवाने वाले मरीजों की संख्या लगभग 1500 है। पिछले साल टीबी के कुल 4854 मरीज सामने आए
रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोगाम के तहत 21 माइक्रोस्कोपिक सेंटर्स में टीबी मरीज का फ्री टैस्ट और इलाज हो रहा है

## सिटी रिपोर्टर. अमृतसर

डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सोसायटी और टीबी-एचआईवी कोआर्डिनेशन कमेटी लोगों में अवेयरनेस लाने में लगी हुई है। मिशन शुरू हो चुका है और 2015 तक आधा टरगेट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2050 तक टीबी को देश से निकाल बाहर फैंकने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। टीबी अवेयरनेस के लिए विभाग की ओर से सेमिनार की प्लानिंग की गई है। शहर में 158 डॉट सेंटर : सकिंट हाउस में बुधवार को कमेटी की

मीटिंग को प्रिजाइड करते हुए डीसी काहन सिंह पन्न ने बताया कि सिविल, रेलवे, ईएसआई और टीबी हास्पिटल सहित शहर में 7 माइक्रोस्कोपिक सेंटर हैं। यहां पर टीबी मरीज का फ्री टैस्ट और इलाज हो रहा है। शहर में 158 डॉट सेंटर खोले गए हैं। जो टीबी मरीज अस्पताल में आकर इलाज नहीं करवा सकता, वे पास पड़ते डॉट सेंटर में इलाज करवा सकते हैं। एक लाख में 275 टीबी मरीज डिस्ट्रिक्ट टीबी आफिसर डॉ. नरेश चावला का कहना है कि एक लाख की आबादी के पीछे लगभग 25 टीबी मरीज आते हैं। अमृतसर की आबादी 15 लाख माने तो टीबी के लगभग 3855 मरीज बनते हैं। एनजीओज भी तैयार : टीबी के खातमे के लिए एनजीओज भी तैयार बैठे हैं। माता कौलां भलाई केंद्र स्वामी विवेकानंद मिशन डिस्ट्रिक्ट हैल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी मदद कर रहे हैं।
आर्मी हास्पिटल में खुलेगा डॉट सेंटर : आर्मी हास्पिटल में जल्द टीबी के मरीजों के लिए डॉट सेंटर खोला जाएगा। इस बारे में आर्मी आफिसर्स से बात की जाएगी

डावांटटाज
डिजीझ की सभावनाएं ज्यादा होती हैं।
100 ओबीस इम्लाइज पर एवरेज खर्व लगभग 21 लाख आता है उबकि दूसरों पर यह खर्व लगभग 3.07 लाख आता है।

- कस रुता

वेट आड़े नहीं आता : विनीत पार्क होटल के शैफ विनीत भी नहीं मानते कि मोटे लोग अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते। वह कहते हैं कि उनका वेट थोड़ा ज्यादा हैं पर वह उनकी वर्क एकिशिएंसी के आड़े नहीं आता। उन्हें होटल में होने वाले सारे फंक्शंस और पार्टीज अरेंज करनी होती है। कभी भी मोटापा उनके काम में रुकावट नहों बना।

कंपनियों की नजर पर्सनेलिटी पर मोटे लोगों को काम पर न रखने के पीछे एक वजह यह भी है कि मल्टी नेशनल कंपनियों में काम के साथसाथ इम्लाई की ओवरऑल लुक और पर्सनेलिटी पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। कुपनियां चाहती हैं
कि उनके इम्लाइज वैल ग्रम्ड हों, क्योंकि उन्होंने कंपनी को रिप्रेजेंट

रहे हैं। सिर्फ फिजिकल फिटनेस ही काफीं नहीं
अगर इम्लाईं अपनी हेल्थ को पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर रहा तो इसका असर उसके काम पर भी देखने को मिलता है। हेल्थ के तीन मेन कंपोनेट हैं फिजीकल, मेंटल और स्पिरीच्युल। फिजीकल फिटनेस को ही हैल्थ का पैमाना


सेल्ज मैनेजर, रिलांयस
विटमेंट के समय ज्यादातर क्पनिया तीटन ममंडकल घकअप
कखाध खादा इसस बह पता चलता है
के म्प्लाइ पूरी तरह फिट है और वह म्प्लाइ पूरो तरह फिट हैं और वह
तिशिएली काम करेगा। ओवरवेट सिशिएटली काम करेगा। ओवरवेट
निटस को करनियां कम ही मौके डुड़स को कर्पनिया कम ही मौके
का है। इसलिए वंयुस्टर्म को अपनी नiां। इसालिए वंग्र्टस को अपनी
नि की तरफ ध्यान देना चाहिए। नि की तरफ ध्यान देना चाहिए।

- आशिमा बक इम्लाई

यह ठीक है कि आप अच्छी मॉडल तभी बन सकती हैं जब आप पूरी तरह से फिट हों। पर इसका मतलब यह् नहों कि आप बेवजह डार्यटिंग शुरू कर दें या खाना-पीना बिल्कुल छोड़ दें। मेंरे ख्याल से बॉडी मास इंडैंक्स सही होना चाहिए।

- सोनी सिद्धू, माइल

Exin $11{ }^{2}$





 बे यलाजे होंसष्तन

## NEW SUPDR STAR

Queen's Road, Amritsar. Mob.: 94174-31799



|बढ़ते कंपीटिशन ने इसे लग्जरी की बजाय एक जरूरत में बदल दिया ||
Cली विस्टिएशन : पमसीलव, इसासस नहीं
कम्प्यूटर के जरिये आज यहां बैठे-बैठे हामफई टेली कम्युनकेशन टेक्नोलॉजी मात खा विदेषों में आसानी से आमने-सामने बात हो जाती आसानी से विदेशों में आमने-सामने रही है। कम्यूटर के जरिये आज यहां बैठे-बैठे है। इटटनेट ने आफिम से लेकर किचन तक घुयुपे बात हो जाती हैं, लेकिन इमोशंस का ल है। आज छोट-छाटे ब्यो का आसानी से
कम्पूट पर चैटिंग करते हुए देखा जा सकता है, अभाव रहता है सिति खियाटर. अनुनसर संचर क्रोंतन ने भले ही अपनों में दूरीयां कम कर दी हो, लेकिन भावातालक रूप से लोंगों में जुड़ाव नहीं आया। इमोशनल तरर पर यह

## एजुकेन में

 क्रांति टेली कलमीकीकरणन $\overrightarrow{ }$ एवक्केशन कें क्त सेंक्रोती लो दो है। एलक्रेश की को सम टिकोलीजो ने सु आयाम लिए क्वाज जि भी में कोटे-बोटे बच्चां कोंजेट पर सफ करते ड़े
 हैत तो
अभिभूत हो
ता जाता हूं। यह इंडिया के उकलप
कंटी बनने की दिशा में
 डूली कृमनकेशरन के कें में जांब की काफी आपषम्युनटरजज होंग। — संजय महाजन, प्राभसर ऑपरच्युनिटीज बढ़ीं ट्ली कम्युकिशन से पुवाओं के लिए है क्षेच में आपर्युतितज बकी हैं। इस दिनों में हैन बाले बढ़ी है। इससे दिनों मोन वाले काम मिनटो में हो जाते हैं। अन काम मिनटो में हो जाते है। अन
हम्लॉयमेंट कम हो रही है। देश हस्स्लॉयमेट कम हो रही है। देश
तेजी से तरक्की की गा पर घा त्जि से तरक्की की राह पर बनु
रहा है।
-राजकमार

राजकमार,
इंजीनियर

## Get the JEWELLERY Checked on GOLD CHECK MACHINE (Karet-meter)

True

Mr. Guljar Singh Ranike Minister for Animal Husbandry, Fishery, Dairy Dev.,
Wellare of SC/BC, Sports \& Youth Services, Punjiab

You are cordialy invited at the Opening Ceremony of Amritsar's First IGI Certified Jewellery Showroom \& Punjab's first 100\% Hallmark Jewellery Showroom
on Friday 18th May, 2007
0:00 AM onwards
at 32-A Ceetee Mall, Mall Road,(Near Ebony), Amritsar. Tel.: 5011222-333-444
e-mail: pssethsons@yahoo.com
Formerly Hira Lal Premnath


## $100 \%$ buy Back on certified Solitiair $100 \%$ buy Back on cerld Jewellery

 $100 \%$ Buy Back on cold on every purchase of above 500001 Free Diamond Pendant on every purchase of above 1000001 - Dimectax Free Diamond Sel onl $\begin{array}{ll}\text { As much as you buy as much as you ger } & \text { Pardeep Seth (098763-99550) } \\ \text { Sandeep Seth (098157-08406) }\end{array}$

## डांस-मस्ती......

## पर कहां जनाब?

शहर में जिम, माल्स, साइबर कैफे और बहुत से होटल हैं, लेकिन कोई डिस्कोथेक नहीं। इस कारण यंगस्टर्स इंजॉय नहीं कर पाते। सिटी रिपोटरर. अमृतसर बर्थ डे पार्टी हो या कोई अन्य सैलिब्रेशन शहर का यंगस्टर्स सिर्फ सालव्रेशन शहर का यंगस्टसे सिफ
खा-पीकर ही इसे एंज्वॉय करते हैं। खा-पीकर ही इसे एंज्वॉय करते हैं।
डांस के लिए शहर में कोई डिस्कोथेक डांस के लिए शहर में कोई डिस्कोथेक ही नहीं है। यंगस्टर्स को अकसर कहते हैए सुना जाता है कि डांस करने का दल कर रहा है, मगर कहां करें। शहर को माडर्नाइज बनाने के लिए जिम, मॉल्स, साइबर कैफे और बहुत से होटल हैं, लेकिन किसी भी होटल में डिस्कोथेक नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि डिस्कोथेक या डांस क्लब खोलने के डिस्कोथेक या डास क्लब खालने
के लिए कोई खास रजिस्टेशन या मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी शहर में कोई भी डिस्कोथेक नहीं है। डिस्को में अगर बार खोलना हो तो ववर्नमेंट से परमीशन की जरू रत है। डिस्को जरूरी
इस बारे में राजीव ने कहा कि अगर कोई बर्थ डे पार्टी करनी हो तो सिर्फ कहीं जाकर खा ही सकते है। हर पार्टी में डीजे का अरेंज करना बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए शहर में कोई डिस्को जरूर होना चाहिए। जहा एंज्वॉयमेट के साथ-साथ डांस और खाना भी खा संकें। माना की शहर एक रिलीजीयस सेंटर है, मगर एंटरेनेमेंट के लिए भी सोर्सेज होने चाहिए। यंगस्टर्स को चाहिए डिस्को

गरिदर ने बताया कि वैसे तो अमृतसर को मिनी मैट्रोपोलिटन सिटो कहते हैं

स्वतंत्रता संग्राम की दास्तां 'गदर'


हर मैट्रो में कई डिस्को होते हैं मगर यहां कोई भी नहों। यूथ को एंटरटेनमेंट के लिए अच्छे साधन चाहिए होते हैं। जिसे यूथ अच्छी तरह एंज्वॉयमेंट कर सके।
सब मिक्स न करें
अर्जन ने कहा कि रिलीजन और एंज्वायमेंट दोनों अलग-अलग विषय हैं। दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। रिलीजियस सेंटीमेट्स अपनी जगह पर है और एंटरटेनमेंट अपनी जगह। यंगस्टर्स डांस करना चाहते है, लेकिन डांस क्लब ही नहीं है।
बेरैनक होती है बर्थ डे पार्टी
मनजिंदर ने कहा कि सबसे ज्यादा बेरैनक बर्थ डे पार्याज होती हैं। जब कहीं जा कर डांस करने का मन होता है, लेकिन कोई जगह नहीं मिलती। हर बार पार्टी खाने- पीने वाली ही रना पड़ती है।
डिस्को गलत नहीं
दंदरजीत ने कहा कि जितनी जरूटी पढाई होती है, उतनी ही जरूरत एंटरेनेमेंट की होती है। डिस्को कोई गलत जगह नहीं है। गलत यूथ होता है जा लिमिट के बाहर जाते हैं। यू को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। पढ़ाई के साथ मस्ती भी हो

सौरव महाजन ने कहा कि हमें एक डिस्कोथेक चाहिए। एंटरटेनमेंट की भी पूरो फैसिलिटी होनी चाहिए। डांस करने के लिए डिस्कोथेक जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई ही जरूरी नहीं हैख लेकिन उसके साथ मस्ती भी आवयश्क है।

## इच्छ शवित ने दिया जीवनदान

फाउडशन की ओर से प्रीत भवन में 'गदर' नाटक का मंचन किया गया
सिटी रिपोर्टर. अमृतसर 1857 में मंगल पांडे ने जो आजादी की अलख जगाईं उसी के बल ही देश स्वतंत्र हो पाया है। उन्हीं की प्रेरणा से कई वीरों ने अपनी कुर्बांनियां दीं। इसी का नतीजा है कि आज हम आजाद देश के नागरिक हैं। यही कुछ दिखाया गया बुधवार को मंच रंगमंच की ओर से प्रौत नगर में खेले गए नाटक 'गदर' में। जब आजादी की इसी कहानी को दोहराया गया तो एक बार फिर सबकी आंखें नम हो गई और लोग देश-भक्ति की उसी लहर में ड्रब गए, जिसे भगत सिंह, राज गुरु और सुखदेव ने शुरू किया था। गुरबख्श सिंह नानक सिंह फाउंडेशन की ओर से प्रीत भवन में इस नाटक का मंचन किया गया। मच रंगमच की टीम की
ओर से खेले गए इस नाटक का
फ्री हैंड हेयर कट
हॉट समर्स का कूल लुक
हेयर
एक्सपर्ट का
कहना है कि
इंटरनेशनल
स्टाइल में
फ्री हैंड कट
आपको
फंकी
और
स्टाइलिश
लुक देगा

## जानवरों पर जुल्म न करें

रिपोर्ट में यह कहना चाहता हूं कि लोग जानवरों पर बहत जुल्म 3115 द इसान की तरह दर्द होता है। किसी भी व्यक्ति को जानवर पर का बहुत मददगार है। जैसे जानवर घर की रखवाली करता है और दूध देने वाले पशुओं से दूष भी प्राप्त होता है। जहां एक करफ इसान जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। भी जा रहा है। यह इसान की फितरत ही बन गई है कि पहले राजन, सर्विसमैन उन्हें सड़कों पर छोड़ दो। इंसान को जानवरीं से प्यार करना चाहिए और उनके प्रति किसी प्रकार की कोई कठोरता नहीं दिखानी चाहिए।

## सटटी रिपोटर. अमृतसर

 हॉट समर्स में अगर कुछ कूल लुक चाहिए तो ट्राइ कीजिए फ्री हैंड कट। इटरनेशनल स्टाइल का यह कट आपको काफी फंकी और स्टाइलिश लुक देगा। हेयर एक्सपर्ट राजेश काकरान ने बताया कि इन दिनों यह कट काफी टेंड में है। इस कट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एकदम फ्री कट है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है इसमें बालों को ज्यादा सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बालों की किसी भी तरह से खुला छोड़ सकते हैं। इससे काफी क्यूट लुक आती है। इसके अलावा आजकल यस भी काफी चलन में है। हैयर ड्रसर संजय का कहना हि पहले जहां रेजर कट और फैदर कट ट्रेंड में थे, अब ज्यादा मीडियम लेंथ में लेयर्स को पसंद किया जा रहा है। अगर इस हेयर कट पर स्ट्राइकिंग की जाए तो यह और भी अच्छा लगता हैस अवसर पर जीएनडीय के वीयी ा.जय रूप सिंह कमिश्नर काहन सिंह पन्नू भी मौजूद थे। नाटक में 1857 से लेकर 1947 तक की आजादी की लड़ाई के साथसाथ उसके बाद के महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर को जीवंत रूप में मंचित किया गया। केवल धालीवाल ने बताया कि इसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी को संक्षेप रूप में दिखाने की कोशिश की है। नाटक में मुख्य भूमिकाएं प्रीतपाल पाली, दावेल संध्र रजिदर नागी, गुरतेज मान, सबजीत, कुवर गुरप्रताप,
विनीत, राजविंदर राजा, सुखविंदर विर्क, भरत, योगेश और विकास सोनू ने निभाई। संगीत विक्रमजीत रांझा और टहलग्रीत का रहा। नाटक की कहानो तो अच्छी थी ही, कलाकारों के जीवंत अभिनय ने उसे और भी शसनीय बना दिया। इस अवसर पर ारी संख्या में दर्शक उपस्थित थे।


- भारतीय योग संस्थान द्वारा कंपनी बाग में आयोजित योग शिविर में भाग लेते योगी।


## योगा से दूर करें रीढ़ की प्राब्लम्स

सटी रिपोट्टर. अमृतसर
भारतीय योग संस्थान द्वारा रीढ़ दोष निवारण शिविर कंपनी काग, रोज गाड्डन में शुरू हुआ। यह शिविर 20 मई तक चलेगा। इस शिविर में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हड्डियों के विशेषज डा. राकेश मदान ने लोगों को रीढ़ एवं

रीढ़ के रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। लोगों को व्यायाम, विभिन्न आसन और प्राणायाम के बारे में जानकारो दी गई और अभ्यास करवाया गया। इसके अलावा सोने-जागने

च्छा शक्ति से वह भी आय बच्चो की तरह से चल फिर सकते हैं। इस्टीच्यूट के डायरेक्टर डा. शक्ति सिंह ने बताया कि सेरिक्रल पालिसी एक तरह से दिमागी लकवा है। अधिकतर नवजात शिश इस बीमारी का शिकार होते हैं। इनमें से कछेक बच्चे तो 18 साल की उम के हैं। सेंटर में फिजियोथैरेपी, आकूपेशनल और स्पीर थैरेपी से बच्चों का इलाज किया जाता है। इससे बच्चे कुछ महीनों के इलाज से ही चलना शुरू कर देते हैं। इंस्टीच्यूट में सेरिब्रल पोलिसी बीमारी से ग्रस्त 21 के करीब बच्चे उपचार अधीन है। डा. शक्ति ने बताया कि जन्म के समय बच्चों का न रो पाना, सही तरीके से देखभाल न हो पाना इस बीमारी के मुख्य कारण होते हैं। उन्होंने बताया कि आम तौर पहले इस बीमारी को असाध्य समझा जाता था लेकिन वर्तमान में चल रही यह उपचार प्रणाली सफल है।

## दिल से एग्जाम में कैसे लेते हैं रिलीफ

यूनिवर्सिटी में
आजकल
स्टूडंट्स के
पास इतना
समय नहीं कि
वह अपने
दोस्तों से बात
कर सके।
एग्जाम के
कारण पढ़ाई
की टैशन ही
इतनी है कि
उन्हें कुछ और
नहीं सूझ रहा
है। लेकिन
पढ़ाई के साथ
बाडी को
रिलीफ देना भी
जरूरी है।
आखिर कैसे
खुद को
रिलाफ दे रहे
हैं एग्जाम्स देने
वाले स्टूडेंट्स।
चलिए जानते
हैं।
जि e


