peripe the progress made in Hind translation mprik with a viow to datermine whether in the centent of, the present work-load, the existing gheonght of staff noeds to be augmented.

## Retromehment of sausal workers on Southern Railway

3454. SHRI MOHAMMAD ISMAIL : Win the Minister of RAILWAYS be pleased to state:
(a) the number of casual workers employed under the Southern Railway ;
(b) the number of casual Workers recentiy retrenched from Southern Railway ;
(c) whether they have been served with valid retrenchment notices; and
(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI HANUMANTHAIYA) : (a) 30808.
(b) 2724 .
(c) Yes, wherever necessary.
(d) Does not arise.

### 12.05 hrt.

## CAlling attention to matter OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

## Anti-Indian riots in South Nepal

SHRI B. R. SHUKLA (Bahraich): I call the attention of the hon. Minister of Enternal Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:
"The reported recent anti-Indian riots in Sonth Nepal resulting in about 1,000 Indiang leaving Nopal for Purmea district of Bihar."

THE DEPUTY MINISTER OF EXTERNAI AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL Sivati): Government have received reports futh there have recently been riot in Charignaj, District Jhapa, and in some other phocin in Mechi and Kosi Anchals in Nepal.

The trouble started on June 10 whan a clash took place between two rival groups of Pahari and Madhesia studonts, some of whom supported the Headmaster of the Guurimand High School and others supported the Sacretary of the High School.

Later, trouble spread when the Pahari students attacked some shops in the market, and were assisted by some Rais and Limbus from nearby villages. The Nepali police have indicated that they are making effort to bring the situation under control ; our Embassy in Kathmandu is in contact with the Government of Nepal.

Owing to the prevailing tension, a number of persons of Indian origin have taken shelter in Purnea district of Bihar. It is our expectation that normalcy will be restored and these people will return soon to their homes.

SHRI B. R. SHUKLA : This statement made on behalf of the Government is very meagre and sketchy because it has not indicated how many shops have been looted and how many Indians have been subjected to other types of harassment. It has merely contented itself with statıng that some shops in the market were attacked. I want to know the result of this attack, whether the shops attacked belonged to persons of Indian origin or of Nepalese origin.

Secondly, I would like to know whether any arrest by the Nepal Government has been effected in this connection, whether the people responsible for this outbreak of riots against Indians have been taken to task and produced in a court of law.

Thirdly, it has also not been stated in this statement how many persons of Indian origin have actually fled from Nepalese territory and entered India, and the condition of the property left behind by them in Nepal. Sc, a fuller statement is expected from the Government.

Moreover, such an outbrakk is npt a new and isolated pheamenon in the pistory of Nepal. There have been periodical repeated outbreaks in which Indians have beap subjected to harassment and have aho been deprived of their property. Perhaps our poilicy of extreme fibmaliem and tolemumoe has been consistentily mismconatrutd 艮安 the
nelgbtbentring countries of India to mean that we are weak in dealing effectively with them． Therefore，I want a reassurance from the Government as to how normatcy would be affocted because the riots startod as early as June 10th and still they have not stopped． I want to know what steps are being taken to reatore normalcy and how long it will take， and why our Ambassador in Kathmandu has not given an early report about these happenings．

SHRI SURENDRA PAL SINGH：This incident took place not very long ago，and it is a fact that we have not got all the details that we would like to have．We are in touch with our Embassy and have asked them to send details as quickly as possible

It is difficult for me to say how many shops were looted during the riots，but it is a fact that all the shops which were looted on that occasion belonged to people of Indian origin．It is difficult to say how many shops there were．As regards the number of persons who have crossed the Indian boundary，the number is round about 1300 ． Various figures are quoted from 500 to 1300 ； the maximum is about 1300 ，and they are mostly dependents of persons who have remained behind in Nepal．All of them have not come over．Some fearing further rioting， have sent their women and children；the menfolk have remained in Nepal．In my opinion the hon Member has painted a dark and dismal picture and tried to make out as if the poople of Indian origin in Nepal are not secure and some kind of a deliberate policy is being pursued against them．He has blown the problem out of all proportions． It is a very small incident．Such incidents， if 1 may say so，take place in every society and in it we should not try to read too much． The situation is under the control of the Nepalese authorities and our people have been in touch with them．They have been assured that the police authorities are taking vigorous action against the evil doers and they are sure to bring the situation under control very soon．

जी तै० एँन० निष्यारी（बेतिया）：अष्यक्ष महोदय，अभी मंली महीदय ने कहा कि हमने बम्मैसे से कर का क्षान हस ओर भाकीषत किया है और बह्ट सेपाए सरफार से कातीक कर रहे 费।青 जा

सरकार का रिऐलयन क्या है，और कात त्रक बह लोग बापस कले जार्येंगे ？

दूसरी बतत यह्ह है कि इस घटना के पहले ओर भी घटनायें हो बुकी हैं $i$ में जानना याएता हू कि उन घटनाओं के बाद कितने होग वार्ता से आगे थे और वह्ह लोग बापस चले गये या नहीं ？

组 सुरेंग्र पाल निह ：में इस मामले है बारे में पहले ही कह चुका हूं कि जो हमारे काठ－ मांडू में अम्बैसेडर हैं बह नेपाल सरकार दो बाल चीत कर रहे हैं，और नेपाल सरकार ने कहा है कि वह् इस मामले को जल्दी काूू में ले अर्येगे और हम आशा करते हैं कि वहाँ कंडिशन्स जल्दी ही नार्मल हो जायेगी और जितने लोग वहां से उर की वजह् से चले गये हैं वह सव बापस चेै अयंगे।

माननीय सदस्य ने जो दूसरे मामलों के बारे मे कहा वह सही है कि कुछ्ड अर्से पहले कुछ्छ रोग कंचनपुर हलाके से आा गये से और बह्ह बापस नहीं जा सके हैं। हमें नेपाल सरकार ने विएवास दिस्राया है कि उनके डाकुमेंट्स और छस्ताबेज वर्गरह्ह देख रहे है और जब टाइटल डीक्स बगैरह वेरिफाई हो जावेगे और यह मालूम हो जसयेगा कि वह्ह उन्हीं लोगों के हैं लब उनको वापस आने की इजाजत मिल जायेगी।

धी एन० एन० पाडे（गोरब्बपुर）：अघयक्ष महोवय，जिस तरह् से मंत्री महोदय ने जबात दिया है，उसको देखते हुए में ऐसा समक्षता है कि उनको वस्तुस्थिति को जानने की और कोषिक्र करनी चाहिए।

नेपाल में जो इंडियन औरिजिन के कोण हैं， जिनको नेपाए बाले मध्य एकियाई कहते है， जिनकी 50 प्रतियत से अधिक आवाद्धै है，चनकी 1961 से ही नेपाल गवर्नेंट दारा चराबर ह्टाने


 तर度 से मालूम हैं कि बह्हों की स्विति＇क्या है

［नी एन० एन० पौ⿺⿻⿻一㇂㇒丶一口刂土］
एकियाई कहती हैं। छसकिए मंनी महोष्य की अपनी एँक्षी के हारा बोर भी जान नारी वहां से पाएक करनी काहिये।

वद्या पहली बटना नही है। बहुत्ता ऐसी घटनार्ये नेषाल में वहले हो चुकी हैं। मिं उनके fिटेले में नहीं बाना काहता，लेकिन मर्ज क्या ह घह में मंब़ो घहोषय के घ्वान मैं लाना चाहता है। 1 बबले बड़ी बात यह है कि वहां पर बन्दोबस्त ＊ब खा हैं घोर बन्दोबस्त में बो ईंडियन ओरि－ fिन के लोग है उनसे कहा गा रहा है कि वह इस जात का प्रमाण लायें कि वह भारतवासी हैं या नेपाल के रहने वाले हैं। यदि भारतबासी प्रमाण－ पन्ल लेकर जमा करते हैं तो सारी फेमिली में से एक चाबमी को वहां रहते दिया जाता है，बाका लोगों से कहा जाता है कि आप भारत बापस जायें । वहो की असली कंडियान क्या है यह मैं माननीय मंबी महोवय के ध्यान में लाना चाहता है। रस वरह से सारे भारतीय लोगों को वहा से हटाकर उनकी उगह्ं जो गुरखा रिकट हैं या वेष्यर हैं，उनको लाकर बसाया जा रहा है। एक यद़े कै $\frac{1}{}$ के कर सारे तराई क्षेत्न मे ऐसी स्थिति पैबा की जा रही है कि वहां पर मेपालियों की मैषारिटी हो सके। 1961 तक वहां पर जिन जिन लोगों की मैजारटटी रही है उन पर नेपाली कौ्र्रेस का प्रभाव रहा है। में आपको याब दिलाना पाहता हैं कि 1961 मे वहां की जनता नेपाली कॉर्रोस को हुमूमत में के आई，और हमूमत में उनके अाने के धोड़े बिन बाद्य मी वहां पर आांदो－ एर हुषा कौर वहां के लोगों ने अपने राहट्स माँगे पुर्तु किए तथा वहां की गवर्मेंट्ट को तोड़ा गया । वहों वंषायती राज कायम किया गया，और आाजकस सारी नेपाली कांर्रेस के नेता，जो कि

 प्रतान कोई राला भारत में पोे हैे हैं，स्तारी जैकाती फांसेस्त के नेता भारत में पदे हैए हैं। वहां
 －सरम करो बित्रने उनके लोग हैं उनकी आपष्टीं

 उन्हें भिकाल दो। घह् बद्वन्त्र कल रहा है। बिसकी तरफ कै मंबी महोब्य का ष्यान आर्भाषत करना चाहता हैं। । चाहता हैं कि मंती महोवय अपने हन्दियन किस्लोमेट्स के वारा हस बतल को जानने की कोपिश करे ताकि वहह र्सके सम्बन्ब में बागाह हो कि इसकत क्या निराकरण हैं।

मैं चेतावनी देना बाहता है हि आजल वहां पर स्थिति बैसी ही हो रही है जैसी बंगला देश में हो रही है। मंती महोपय ने सब कुछ जानते हुए भी वह् कहा कि मष्य एसियाई और नेपाली लोगों में ज्नगढ़ा हो गया，फमाद हो गया तथा महय एशियाई नेता，जो कि इस आय्दोलन को बला रहे हैं，वह अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते है । जिन लोगों ने अन्दोलन किया，उनको मारा गया，उतको जान से मार डाला गया， इसको मत्नी महोदय को भूलन नही जाहिए। में केषल हतना जानना बाहता हैं कि जनकी स्थिति को मजवूत करने के लिए यह सरकार अपनी एम्बंसी के द्वारा क्या उपाय कर रही है ？

घी हुरेग्र वाल सिह ：अध्यक्ष महोदय， मध्य एशियाइयों ओर पहाड़ियों के हीच जो मत－ भेद है，जो ताल्लुकात ब्राब हो रहे हैं उसके बारे मे हमें काफी तरह से मालूम है। यह मामला हाउस में पहले भी आा चुका हैं। यह सही है कि इस किस्म के छोटे मोटे बाक्यात होते रहते हैं， लेकिन जहां तक इस वाक्ये का सवाल हैं，जांख पड़ताल से मालूम हुजा है कि इसका उस मामले से क्या सम्बन्ध नहीं है । यह्हागत़ा एक स्लूल के मामले में एलेवश्रन के वक्त शुरह हैआ，चैसे घगते़े हमारे यहां भी हो जाया करते हैं। दो भुग्स ये स्टूरेंट्स के，वह आपस में लड़्ने लगे । बदकिस्मती से वह सही है कि बोनो भुप्ष ऐसे वे एक मध्र एपिया बालों का था और एक पहाड़ियों का था।
 पहुंश गया 1 लेकिन में माननीय सबस्य की वह् कात मानने के लिये तैयार है कि जहां तफ मध्य एकिया बालों का सवाल है हसमें घूपद्ध नहों कि ज्लके

 से कहा है，जैंता कि हुमारी ट्रीटी में मी कहा
 यहां के आयमियों के बराबर स्तर पर रव⿵⿸⿻一丿口子乚，और ऐसा उसको कर्गा चाहिए। जैसे नेषाल के नार्गरिक हमारे रहां आाते हैं तो उनको भी अध्र्यार बही होते है चैंसे ह्रमारे अादमियों के यहां पर हैं। इसमें कुछ कमी रही हैं थोर वहाइसको नही कर पाये है उनके रास्ते में विककतें हैं और कई बार हम उनकी नोटिस में यह बात लाये है। उनको विख्वास दिस्राया है कि जहा तक हो सकेगा हल दिकातों को रफा करने की कोशिय होगी और उनकी मुसीबतो को दूर करने की कोरिश्श की जायेगी। हम आशा करते है कि वह ऐमा करेंगे।

बाकी इमके बारे मे ज्यादा कहना उखित नही है क्योंकि वह्ह बही के नागरिक है，वही के रहने वाले है और नेपाल ख्बतन्न देश है। वह अपनी पालिसी अपने आप बनाते है，इर्मलिए ज्यादा कुछ कहना ठीक नही है। लेकिन अपन（ फर्ज पूरा कर रहे है ओर हन मब बातो को हम उनके नोटिस मे लाते रहते है।

ज्रा क्रमल निस मयुकर（केसरिया）．पहली बात म यह फहाना चाहता है कि नेपाल में चाहे कितम महेन्द्ध का राज्य हो या नेपाली कारेस का
 केसी अ्यवस्था हो इससे भी हमें मतलबन नहीं है। मे जाहूँचा कि हमारे और नेपाल के बीच में अच्बे सम्बल्ध हों क्योंकि वह हमारा निकट का पछ़ोसी देश हैं। ऐसी कोई कार्यवाही नही छोरी बाहिए जिससे हमारे आपस के सम्बन्धों में तनाब पैबा हो। लेकिन भाज अपने छेग की हालत ऐसी हो गई है कि जो भी संच्यित झोरिजिन के लोग है， चहे सीलोलन हो，काहे अमीका हो या चाहे कहीं बोर हो，तल कान्टर पर उसकी अवर्पा घहुत बराप है। सब जमदों पर उनकोो परणाययों की तरह ट्रीट किया षाता है । ऐडी अवस्ता हो गई हैं कि ओो कोग बाहर रहते है，मालूम होता है जैसे वही लावारिए हों। क्या स्रकार इस थाल पर गौर कर रती है कि ऐसी अ्यवस्ता की जाव उल

 साप रमसें कोर लावारिस की तरह न रहें ？साम ही क्या आप ने इस बत्रत का कोई प्रयल किसा है कि कोई चेठलाइन बनाये कि हतने धिनों के अन्दर जो मरणार्यी आा गये हैं，चाहे बह बंक्रा क्षेत्र के शरणार्थी हों या नेपाए से आाये परणाष्री हों खद हौट जयूपे क्योंकि उनके त जामे से हमको विपफत्त

 नेपाल ष्षेबने की कोई अ्यख्या कर रहे है दारि हमें विष्वास हो कि यह शरणणार्थी हमारे ऊवर बोल बन कर नही रहेगे ？
 इस भाबना का स्वागत करता है कि हमारे वाल्सु－ कात नेपाल से अन्ले रहने काहिएं और हैें कोई ऐसा काम नहीं करना बाहिए और न ही कोए ऐसी बात कहनी चाहिए जिसदे हमारे ताल्लुकात किसी से बराब हों।

जहा तक इस सम₹पा का सम्बल्ध है भार－ तीयों की समस्पा तब तक हल नही होगी जक तक हमारे मुल्क के आदमी जहां भी जाते हैं या जहां जाकर रहते हैं वे बहीं के परे नागरिक न बन जाए ओर उस मुलक के लोगों में पूरी वरह धुल fिल न जायें । जन तक के अपपनी कलत्वरल टार्ज या रिलिख या द्रूसी किस्म की टाइत दूसरे दे से रे रलेंगे उस बक्त तक स्दमावत．उनको चुव्हे की निगाह से वे वेखा आवया। जहां जहां जाकर वे बस गये हैं उनको कोषिश्र करनी चाहिए कि बहां के जीषन मे घुल मिल बएएं， बहां के नर्गरिक बन जएएं तार्क बहां के जो इन्किजितस आदमी है उन्हें किसी किस्म की किकायत न हो कि ये हमारी लाइक के पाटं एँ पार्सब नही है।

## MR．SPEAKER ：Papers to be ladd．

SHRI S．M．BANERJEE（Kampur）：Sir， may I request you to ask the Forcige Mitulister to make a matement on the atatement of Prosident Yahya Khan accusing Inda？ Yosterday wo discussed it．President Yahya Khan has made such a nasty statement．Whe has satd that the Awami Loague will not be allowed to have any powor．The minister


MR. SPEAKER: It will be conveytd to hipm,

12,29 hri.
'PAPERS LAID ON THE TABLE
Anhudal Report etc. of the Khadi
and Village Industries Commission and annual Report of the I. S 1 , FOR $1969-70$

 निम्नलिखित पन्न रबता है :
(1) (एक) बादी तथा ग्रामोबोग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उप ध्वारा (3) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोशोग आयोग, बम्बई के वर्ष 1969-70 के प्राषिक प्रतियेदन की एक प्रति तथा एक सांर्प्रितीय बिवरण [Placed in Library. See No. LT-546:71]
(दो) उपर्युक्त वस्ताबेजों के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संसकरण भभान्परल पर न रो जा सकने के कारण स्पष्ट करने वालग एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [Placed in Library. See No. LT-547/71.]
(2) भारतीय मानक संस्था के बर्ष 196970 के बार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंभ्रेची संस्करण) की एक प्रति 1 [Placed in Library. See No. 553/71.]

## 2,21 hrs.

FINANCLAL COMMITTEES-1970-71
(A REVIEW)
SECRETARY: Sir, I lay on the Table a mepy of the "Financial Commituces, 1970-71 (A Reviow)".

## MESSAGE FPOM RAJYA SAZHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following mustage rectived from the Secretary of Rajya Sabha :-
"In accordatice with ths provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on tho 25th June, 1971 agreed without any amendment to the maintenance of Internal Security Bill, 1971, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th June, 1971."

## DEMANDS FOR GRANTS*, 1971-72Conid. <br> Ministry of Comminications

MR. SPEAKER : The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 90 to 94144 and 145 relating to the Ministry of Communications for which 4 hours have been allotted.

Hon. Members present in the House who are desirous of moving their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move.

Shri Rattanal Brahman. This th, very interesting. He wants to speak in Nepali. So far as our own languages are concerned, we are allowing them. Now, I put it to the House whether he should be allowsed to speak in Nepall. I am not going to take up the responsibility for it. Tommorrow some member may want to speak in French or in Spanish.

SHRIS. M. BANERJEE (Kanpur): A Bill was moved in this House by Dr. Maitrayi Bose that Nepali should be included in the Eighth Schodule of the Constitution. That Bifi was rejectod. Thousth she was a Bengali, she was elected from parjeeling. Now, Shri Rattanial Brahman has been elected from Derjeeliag. He can speak only in Nopall. The question is whether an indian citizen alected from Darjocling, kzowing only Napali, should be allowed to speak in that laprounge or not in this Hevese.

[^0]
[^0]:    *Moved with the recomanondation of the Provident.

