Ranga, Shri
Sanji Rupji, Shri
Sen, Shri P. G.
Sharma, Shri Narayan Swaroop
Shoo Narain, Shri
Shivappa, Shri N.
Singh, Shri D. N.
Singh, Shri J. B.
Solanki, Shri S. M.
Suraj Bhan, Shri
Thakur, Shri Gunánand
Vidyarthi, Shri Ram Swarup

MR. DEPUTY-SPEAKER : The result* of the division is Ayes : 114; Noes: 43

The motion was adopted.
MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :
"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 2, as amended, was added to the Bill. .

Clasuse 1-(Short Title, extent commencement and application)

## Amendment made :

Page 1, line 4,
for '1968' substitute '1970'. (2)
(Shri Sher Singh)
MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :
"That clause 1 , as amended, stand
part of the Bill."
The motion was adopted.
Clause 1, as amended, was added to the Bill.

JULY 30, 1970
Migration of Hindus
296 from East Pakistan (Dis.)
Enacting Formula Amendment made :-
Page 1, line 1,
for 'Nineteenth' substitute 'Twenty first'. (1)
(Shri Sher Singh)
MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is:
"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill." The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.
SHRI SHER SINGH : I beg to move :
"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is :
"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.
15.59 hrs.

## DISCUSSION RE. MIGRATION OF HINDU MINORITIES FROM EAST PAKISTAN

MR. DEPUTY-SPEAKER : Wo shall now take up discussion under rule 193 on the large-scale migration of Hindu minorities from East Pakistan and the steps taken by the Government to check it.

[^0]श्रो कंवर लास गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाषपक्ष जी. आाप अाज पूर्वी पाकिस्तान से लाखंं की संह्या में हिन्नू रोजाना भारत श्रा रहे हैं। यहु एक गम्भीर समस्या बन कर हमारे सामने बड़ी हो गई है। यह समस्या केवल बंगाल की समस्या नहीं है। सारे देश की यह समस्या है । फिर यह समस्या कोई नई नहीं है। यह् कंटिन्युइंग प्रासेस है और पिद्धले 22 साल से लगातार चलती अा रही है।

16 hrs.
[SHRI K. N. Tiwari in the Chair] मेरा कहना यह है कि यह एक हिस्सा है पाकिस्तान की प्लांड कंस्पिरेसी का । उस कांस्पिरेेसी के जरिये से पाकिस्तान अपने यहां रहने वाले हर एक हिन्दू घ्रोर माद्नारिटी के आदमी को एक प्लान्ड के में निकालना चाहता है और उन लोगों की प्रापर्टी को जठत करना चाहता है। जस्सा कि मैंने कहा है, आज पूर्वी बंगाल में जो कुछ हो रहा है, वह उस कॉस्पीरेसी का एक हिस्सा है।

पाकिस्तान से हिन्दुओं को 1947 में निकाला गया और उस के वाद 1948, 1950 1954,1960 प्रोर 1965 में निकाला गया । हर एक घकके में कभी पांच लाख लोगों को निकाल दिया गया, फभी पचास लाख लोगों को और कमी दस लोगों को निकाल दिया गया। इस के अलाबा हर बार कुछ लोगों को मार दिया गया और कुछ का धर्म परिवर्तन कर दिया गया। इस तरह से एक प्लान्ड वे में यह काम घल रहा है। मेरा कहना यह्ह है कि यह्द भाकिस्तान गवनंमेंट की पालिसी का एक हिस्सा है। उस देश का चाहे कोई भी प्रधान मंती या राष्ट्रपति हो, छत मामले में सब की नीति एक प्रकार की रही है। पाकिस्तान की एरफ से एक मोर तो भ्रपने यहां की माइनारिटीज को निकाला जाता है और दूसरी ओर काइमीर और आसाम में इनफिल्ट्रेशन किया बता है 1

इतनी बड़ी संख्या में हिन्दुओं के पाकिस्तान से आने के मंत्री महोदय ने जो कारण बताए हैं, में उन से सहमत हूँ। वग़ां पर माइनारिटेज की कोई सिक्युरिटी नहीं है। उन की बहु-बेटियों की इजजत आबरू सुरक्षित नहीं है । वही पर सरकार की मदद से जानबूभ कर इस तरह की योजनायें बनाई जाती हैं कि हिन्दू पाकिस्तान को छोड़ कर चले अ।यें।

सवाल यह है कि पिद्छले बाइस साल से जो कुछ हो रहा है. उस का हलाज क्या है । मन्री महोदय ने कहा है कि कानून के लिह्दाज से दोनों देशों की माइनारिटीज की जिम्मेदारी उन देशों की सरकारों की है। टेकनिकल दृषिट से वह्त बात ठीक है कि हमारे देश में जो माइनारिटीज हैं, उन की जिम्मेदारी हम पर हैं ओर जो माइनारिटीज पाकिस्तान में हैं, उन की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार पर है।

मंत्री महोदय ने कल कहा कि हम पाकिस्तान सरकार को रिमाइंडर्ज भेज सकते हैं, उस को याद दिला सकते हैं, उस को पर्सवे उ कर सकते हैं, उस को अपील कर सकते हैं, उस से ज्यादा हैम क्या कर सकते हैं ? उस से ज्यादा हम हुस नहीं फर सकते हैं। मुभे यह ब।त सुन कर बहुत हुस हुआ । में समभता हूं हर एक देशावासी को यह्ह बत सुन कर दुस होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम कुछ पग उठा रहे हैं। मैं उन से पूघ्घना चाहाता है कि पिछ्छले दो, तीन, चार साल में, या पिद्घले 区: महीने में, उन्होंने कौन से . पग उठाये हैं। उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिमत हप से वहां के मंन्री को चिट्ठी हिली हैं बोर उस ने यह्ह विशवास दिलाया है हि वह् इस सम्बन्ष में कुस्य कार्यवाही करेंगे।

इस बारे में मेरी पहली मांग यह् है कि इस सम्बन्ष में मंत्री महोदय ने जो पत्र पाकिस्तान को लिखे हैं घोर पाकिस्तान की तरफ से जो जबाव काया है, उन को वह इस सबन
[भी कंवर लाल गुप्त]
के टेवल पर रखे ताक्क हमें मालूम हो कि बास्तव में कितनी ईमानदारी, कितनी चुस्ती घोर कितनी मजबूती के साथ मंत्री महोगय पाकिस्जान को लिख रहे हैं और पाकिस्तान का इस बारे में बया रीएक्शन है। इस समय तो पाकिस्तान का रीएक्शान यही है कि लोग बहुत बड़ी संख्या में नहीं अा रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा हैं कि अाप बार्डर सील कर दीजिये, इस में हमारी जिम्मेदारो या गरती नहीं है। उस ने हमारे किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं किया है। इस लिए यह देश मंत्री महंद्नय से यह्म मांग करता है कि पाकिस्तान के साथ जो कारेसपांडेस हुई है, वह उस को सदन के टेबल पर रखें । मंत्री महोदय ने यह् भी कहा है कि हम दूसरे देशों को भी इस fिथित से भ्रवगत कराते रहते हैं। वह यह भी बताये कि उन्होंने इस बारे में किन किन दूसरे देशों को लिखा है, ताकि हमें इस समस्या पर विचार करने में भासानी हो।

मंत्री महोधय ने कहा हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। क्या यद् उन की हेल्पलेसनेस का अट्टर कनफेशन नहीं है ? वह अपनी मजबूरी बाहिर करते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकते हैं। वह यहु भी कहते हैं कि इस में हमारी क्या जिम्मेदारी है, जिन्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है। यह वात नहीं है। में समभता हूं कि पाकिस्तान में जो हिन्दू रहते हैं, उन के प्रति हमारी विशोष जिम्मेदारी है। अपप को याद होगा कि जब पाकिस्तान बना था, तो देश के सामेने दो सवाल थे। एक तो यह्ट था कि पापुलेशन का एक्सचेंज हो जाये। उस वक्त के हमारे वेश के नेताओं ने इस को ठीक नहीं समभा। उन्होंने कहा कि हम जिन्ना की ह्र-नेशान घ्यूरी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने यह रास्ता बताया कि दोनों देशों में रहने बाली माइनारिटीज की जिम्मेदारी उन वेशों की सरकारों पर होगी और हस बात का

ध्यान गखा जाएगा कि दोनों देशों में माइनारिटीज ठीक प्रकान से रहें । दोनों देशों की सरकारों के बीच में डसी टिसिट अं ठ₹स्टंडिंग पर पाटौशन का समक्षोता हुआ। आारत सरकार ने पारकस्तान से कहा कि वह श्रपने यदां के हिन्नुओं को ठीक तरह से रखे और हम ने अपने यहां की माइनागिटीज, मुसलमानों, की सुग्क्षा की जिम्मेदारी ली। यह पार्टीशन का आध।र था, कारालोरी थी। हम ने इस आधार को माना है। थोड़ी बहुत इघर उघर कुछ गड़वड़ हो सकती है, लेकिन मोटे तोर पर हम ने इस को माना है।

इस सरकार ने पाकिस्तान के साथ जितने भी एर्रीमेंट किये हैं नेद्रु लियाकत एमीमेंट, नेहरु नून एप्रीमेंट, पन्त fिजा एर्रंमेंट घ्रोर भाखिरमें ताशकंद एपीमेंट, उस में सरकार ने क्यों बार बार माइनारिटिज की रक्षा की बात को शामिल किया है ? इस का साफ मतलब यह है कि सरकार भी यह समझती है कि पाकिल्तान के हिन्दुओं के प्रति उस की विशेष जिम्मेदारी है ।

हमें यह भी देखना चाहिए कि भाखिर उन लोगों को पाकिस्तान से क्यों निकाला जा रहा है इस लिए कि वे हिन्द्र हैं। उन का और कोई कुसूर नही है। हमें यह बात मान लेनी चाहिए।

मैं देश के एक बहुत बढ़े व्यकित को क्वोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है :

[^1]security for their lives．Otherwise， the whole structure which we have built up collapses，loses its basis．＂

यद्र किस का कहना है ？किसी जनसंघी का नहीं। यह्द बात हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री，श्री जवाहरलाल नेहरू，ने कही है। उम्होंने कहा है कि अगर माद्रनारिटीज को प्रोटेकशान नहीं दी जाती है．तो पार्टीशान का आधार खंतम हो जाएगा। चूंकि पाकिस्तान ने अपने वहाँ की माइनारिटीज को प्राटेषशान नहीं दी है，इस लिए पार्टीशन का यह आधार खत्म हो गया है। लेकिन हमारे मंत्रीं अपनी मजबूरी जाहिर कर के देश का अपमान कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम सिवाये रिमाइंडर्ज भेजने के कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या हिन्दुस्तान में इस तरह की इम्पोटेंट सरकार बने रहने लायक है， जो देश，जाति और समाज का श्रवमान करती है ？हथारे देश के नेताओं ने पार्टीशान के समय जो कुछ कहा था，उन को तरफ से आखें मूंद कर वह भपने ढंग की कहानियां कहने लगती है। मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान में रहने वालो माइनारिटीज का आाप वाकी और इं डियन भ्रोरिजिन के जो दूसरे देशों में लोग रहते हैं उन के साथ मुकाबिला नहीं कर सकते । इतना ही नहीं，हमारे नेताओं ने， जवाहर लाल नेहएँ ने，सरदार पटेल ने उस समय जो हिन्दू वहां रह ？हे थे पाकिस्तान में या ईस्ट बंगाल में उन के लिए कहा कि वह वहां बेंे रहें हम उन की जिम्मेबारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि में जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं फिर कोट कर रहा हूं पंडित जवाहरलाल जी को ：

> "Therefore, it comes to this. We owe it to these people in East Bengal who may be endangered to give them protection in their territory, if there is no other alternative in their own territory, if circumstance demand it."

जबाहर लाल जी ने कहा कि अगर उन की प्रोटेक्रान नहीं होगी तों हम बहां जा कर के

उन को प्रोटकशन करेंगे । यह जवाहर लाल जी का कहना है। आज वह लोग，वह माताएं， वह बहृने जिन की वेइज्जती हो रही है，जो आज नंगे बगैर कपड़े के लाखों की तादाद में वहां से आा रहे हैं．वह मांग कर रहे हैं कि जवाहर लाल जी ने यह्ह कहा था 20 वर्ष पह्हले । क्या यह सरकार，उन की बेटी की सरकार भाज सी रही है और उस के मंत्री यह कहते हैं कि सिवाय इस के कि हम रिमझ। दे दें और क्या कर सकते हैं ？क्या आप ने जो वादे किये थे उस से विपरीत काम नहीं कर रहे हैं ？मेरा कहना यह है कि भ्राज जो पार्टी－ इान का आषार है वह खंत्म हो गया है और सरकार की जिम्मेदारी है，उसे कुछ्छ कबम उठाना चाहिये । क्या कदम उठाने चाहिए，मैं यह कहता नहीं हूं । मंत्री महोदय कहेंगे कि यह् तो जंगी लोग हैं，लड़ाकू खोग हैं．．．．．．

वेदेशिक कार्य मंत्री（सी स्वर्ण ससह）： आप कहिये，खुलकर जो कहना है।

धी कंबर लाल गुप्त ：हां，मैं सुलकर कहूंगा । में आपको याद दिला रहा हूं जवाहर हाल जी की बात कि जिस समय यह भगढ़ा पहले भी हुआा 1950 में हो जवाहर लाल जी ने कहा या कि हमें दूसरे रास्ते भी अक्त्यार करने पड़ेंगे और जब उन्होंने कहा कि दूसरे रास्ते अस्रयार करने प⿳亠़丶刀ंगे तो तब लियाकत अली बां बहीँ से दोड़ कर थाया：सात दिन यहाँ रहा और किर उसने पंक्ट किया। अापके अन्दर कुष्द दम होना चाहिए। म्रावकी पालिसी की जो इन्कासिसटेंसी है，सेल्फ－कोंट्रेखिक्शन है， क्या 22 साल में आपने उन्हें पहाचाना नहीं ？ क्या आप नई प्रसेसमेंट करने चले हैं ？क्या आवकी इंटेलिजेंस，वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने सब ले ली，लेकिन जो कुछ मी बथी है，क्या उसके द्वारा अप दोबारा असेसमेंट करना चाहते हैं ？आज तक 22 साल में तीन प्रषान मंक्रियों में बसेसमेंड कर लिया । क्या एक
[भी कंबरलाल गुप्त]
ऐप्रोमेंट को भी पाकिस्तान ने माना है पूरी तरह से ? 22 साल में कोई ऐग्रीमेंट भी उसने पूरे तोर से नहीं माना ओर प्राज आप कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि वह मानेंगे या नहीं मानेंगे। वह तो मानने वाले नहीं हैं। अब हम यह देखन: घाहते हैं कि वह नहीं मानते तो भ्राप क्या करते हैं ? जवाहर लाल जी ने कहा कि दूसरे रास्ते अख्यार करने पड़ेंगे। आप पूछ्छेगे वह दूसरे रास्ते कौन हैं तो मैं तो उनकी बात कहुगा। ऐेकिन वह रास्ते कब आयेंगे ? भया क्षाप कोई एकोनामिक ऐकशन करेंगे ? क्या कोई डिट्लोमेटिक ... (उयवधाव) ... में यह मानता हूं कि रड़ाई अच्छी चौज नहीं है। में यह मानता हू कि आअस की बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता हो तो बहुत पच्छी बाते है। में उसका स्वागत करता है। कोई भी घांति प्रिय उ्यकित इसका ख्वांगत करेगा कि कान्फेंस टेबल पर बंठ कर बातनीत होनी चाहिए। लेकिन यह एकतरफा बात नहीं हो सकती। जब तक दोनों पार्टी इसके लिए तैयार नहीं होगी आप तब तक बातचीत नहीं कर सकते। पाकिस्तान आपके साय बातचीत करने के लिए तंयार नहीं है ओर वाकिस्तान ने सो कहा कि हमारी तो गलती ही नहीं है। पाकिस्तान सरक्रार से आप बात कर गहे हैं फरकका पर। मेरा घह कहना है कि आाप पीसमील टाक मत करिए। जो पाकिस्तान को ठीक लगे वहीं तो वह़ कानफेस टेबल पर आ कर बैठे और जो उसके विपरीत पड़ने की भाशंका हो बहां वह बात न करे और आप वह कह कर के जितने भाषे़े निपटते हैं वह अष्छी बत है, जो उनको देना है वह देते चले जालें थोर जहां आपको लेने की बात अए वहां बहा बत करने को तंयार नहीं है तो पहले तो यहा स्पष्टीकरण हेना चाहिए कि आप एक वेकेज हील करेंगे। मेरा पहला कहना यह है कि आप वोसमील प्रेप्रीमेंट मत करिए। एक वेकेज डोल होना चाहिए और सारी जो

समस्याएं हैं उन समस्याश्रों पर या तो पाषिस्तान बात करना चाहुा है तो करे ओर नहीं करना चाहता है तो आप कदिए कि हम भी बात करने के लिए तियार नहीं हैं। यह नही कि आप परकका पर तो बात करेंगे और जी हमारे भाई शरणार्थी आтए हैं उनके वारे में बात नहीं करेंगे । यह बात्त नहीं चल सकती।

एक छन्कान्सस्टेंसी घ्रोर है। मिं प्रछना चाहता हहे कि पाकिस्तान हमारा दोर्त है या दुरमन है ? आप कहेंगे कि दोसत तो नहीं है लेकिन दुइम्म भी नहीं कह सकते ? क्यों नहीं जब बह इस प्रकार का व्यच्हार करता है, हमारीं अरबों रुपये की जायदाद जब्त कर के उस ने नीलाम कर दिया हृमारे जितने ऐग्रीमेंट है, किसी चीज को माना नहीं, वहाँ के लोगो को वह घकेल रहा है प्रोर इस के बाद भी यह सरकार कहती है कि हिम उनसे बात करने के लिय तैयार हैं, वहृ द्वमारे दोस्त हैं या दुइमन हैं यह हमें मालूम नहीं, अ्राखिर इस वेश को मालूम होना च, हिए कि हमारा दोस्त कोन है, दुछमन कोन है। तो यह आप उन कोवता दीजिए कि अगर वह हम से बात करना चाहते हैं तो हम उन का स्वागत करने के लिय तंयार हैं। यह अप के लेवेल पर बात नही हो सकती। यह हतनी बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, प्रषान मंत्री को सोना नहीं चाहिए। सुबह और साम बेकार की कहानियां कहीं चौदनी घोक में, कहीं बंगल में, कहीं दुसरी जगह तोता मेना की तग्ह रटती रहती हैं घोर जो सम₹्या सामने है उस की तरफ उन षा ध्यान ही नहीं हैं। उन के पास क्कम्प में जाने के लिय समय नहीं है ओर कहती है कि में नहीं जा सकती। मेरा कह्ना यद्ह है कि सारी बातों को घोड़े कर इस बात को प्रायरिटी देना चाहिए । वह नेघानल शाषलम है। प्रधान मंत्र को लिबना चारिए कि आप बाइए बात करने के लिए या मैं जाती हूं बात करने के लिए। अगर यह बात करने के लिए तैयार नहीं है

विदिन एव वोक तो उन से कहिए कि हम घ्राप से बात नहीं करेंगे, न फरकका पर बात करेंगे, न और किसी चीज पर बात करेंगे ग्रोर यह बता देना च।हिए कि यह हमारा फंडली कंट्री नहीं है, यह होस्टाइल कंट्री है ताfक देश को यह पता लगे कि यह होस्टाइल कंट्री है, दुनिया को पता लगे कि हिन्दुस्तान का यह मत है। लेकिन कहीं दोसत है, कहीं दुरमन है, यद्ह जो गरम सरद चीज चलती रहती है इस से न देश में कोई महारत पंदा होती है और न आप में कोई जान पड़ती है। तो मेरा कहना यह है कि कोई एक कांसिस्टेंसी पंदा कीजिए। मैं यह कहता हू कि आप यह करिए कि आप प्रेशर डालिए एकोनोमिक और किप्लोमेटिक और दूसरी चीज-मेरा कहना यह है कि आव इस समस्या को अन्डर-प्ले मत करिए। भाप इस समस्या को अन्डर-प्ले कर रहे हैं, उस को बहुत छोटा कर रहे हैं। यह समस्या बहुत बड़ी है । यह दुख की बात है कि प्रषान मंत्री जी ने आज तक इस का कभी जिक्र भी नहीं किया। मुभे आप कहेंगे और अभी आप ने कहा कि आप तो लड़ाई की बात कहते हैं तो कहिए......

भी स्वर्गां fंत् : यह मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि सुल कर बात करिए।

श्री कंवर हास गुप्त : में लड़ाई की बात नहीं करता। लेकिम में एक बात कहना चाहता हूं । ......(घ्यवषान).... . में एक और मह।पुरुष को कोट कर रहा हूं। जब इसी प्रकार से पूर्वी बंगाल का सवाल आया तो उन्होंने यह कहा :
"He said in one of his prayer speeches a few weeks before his death quite clearly that he hated war. But he said that these minorities are protected in India and they have been generally protected during the last two and a half years after the Delhi traged!es were over, and if tho
minorities in East Bengal are not protected, he said, 'Let the Government of India take oction." He hated individual retaliation. He said that if the Government of India declares war on Pakistan, on that basis only he would not take part, but he would certainly bless such a step."

सभापनि जी, यह महात्मा जी ने कहा था। किस के लिये कहा था? पूर्वी बंगाल से जो हमारे भाई जा रहे थे, उनके लिये कहा था। अगर पाकिस्तान बाले उन हिन्दुओं की रक्षा नहीं कर सकते, तो उन के लिये अगर गर्वनमेंट आफ़ इण्डिता को लड़ाई भी करमी पड़े, तो मेरा अार्शीवाद होगा......

ध्री स्वर्ण संसह : अपका धार्शीवाद भी होगा।

श्री कंबर लाल गुप्त : मेरा तो है ही । ......

धी प्रकाइावीर ज्ञात्र्री (हापुड़) : सभापति महोदय, मेरी राय है कि मंत्री महोदय को इतना लाईटली नहीं लेना चाहिये। गांधी जी ने कहा था कि मेरा आर्शीवाद होगा-मंत्री महोदय हस को इतना हल्के रूप में ले रहे हैं, गांधी जी को गुप्ता जी के साथ तराजू में तोल रहे हैं ।

श्री स्वर्यां नसह्: यह बिलकुल ठीक है, मुभ से गलती हो गई है कि मैंने आप को उन के साथ मिलाया।

ध्रो बंबर लाल गुप्त : ठीक है, इस बात को हतना लाछटली नहीं लेना चाहिये। में तो गांधी जो को कोट कर रहा था ।

में कह रहा था कि आज की पीढ़ी के सब से बड़े विद्वान और महापुरुष ने जब इस समस्या को हल करने के fलये यह रास्ता निकाला कि उस के लिये वे प्रार्शीवाद देने के फिये तैयार ये, तो अ:ज की सरकार मह कहती
[श्री कंवर लाल गुप्त]
है कि हम सिवाय fरमाइन्डर्ज के और क्या कर सकते हैं। घ्राप उन को कहिये कि हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बात कीजिये घ्रोर अगर वह बात नहीं करना चाहते हैं तो आप कहिये ..... में इस बात को मानता हूं कि हमारे देशा में जो माइनोरिटीज रहती हैं उन की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, बगैर किसी र।जनीतिक भेदभाव के, बंगर किसी जातीय भेदभाव के हर एक व्यक्ति का यह धर्म है कि हमारे देशा में रहने वाले किसी भी माहनोरिटी के ठ्यक्ति का, चाहे उस का कुछ भी धर्म हो, बाल भी बांका नहीं होना घाहिये। अगर हम यह उ्यवस्था कर लें तो उस के बाद हमारे यहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का-चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमानयह फर्ज हो जाता है कि पकिस्तान को बता दे कि श्राप जिन लाखों लोगों को खदेढ़ रहे हैं, इस का हमारे देश की छकानमी पर असर पड़ेगा, एा-एण्ड-अवंर पर भी इस का असर हो सकता है, आप को उस के लिये पंसा देना होगा, आप को उस के लिये जमीन देनी पड़ेगी।

फल मंत्री महोदय ने कहा कि हम जमीन मांगने के हक में नहीं हैं, द्रस से कम्पलीकीशन्ज़ पैदा होगी। कम्पलीकेशन्ज तो हमेशा पैदा होगी, आप जितना लड़ाई से डरते हैं, लड़ाई उतनी ही नजदीक आती जाती है, लेकिन जितनी दृढ़ता से बात करेंगे, लड़ाई उतनी दूर भागेगी। अाप हमेशा हाथ जोढ़ते रहे, पिछ्छले 20 सालों में दो बार पाकिस्तान ने आप पर घ्राक्रमगा किया। में पूछ्छना चाहता हूं क्या कोई ओर भी ऐसा देश है जिस पर 22 सालों में हतनी बार आक्रमण हुआ हो, जितना हिन्दुस्तान पर हुप्रा है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि घ्राप मजबूती से चरिये और कहिये कि जमीन मागेंगे, जो पैसा खर्च होगा वह पैसा प।किस्तान कों देना होग। ।

सभापति जी, धापको याद होगा चैबीस

परगने के अन्दर अभी हमारे माननीय मंत्रीधी संजीवंया जी गये थे और जन्होंने 13 जुलाई को प्रेस कान्फैस की। उन्होंने उस प्रंस कान्फैस में यह कहा कि हमारी कैबिनैट के घ्रन्दर यह फंसला किया जायगा कि पाकिस्तान के खिलाफ़ हम को क्या कार्यवाही करनी चाहिये। मेंे पास प्रेस कटिंग्ज़ मोज़ूद हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि जमीन लेने के मामले पर भी उस में विचार होगा। में जानना चाहता हूं—जब आपकी की बिनेट का एक मंत्री पह्ह बात कहता है और दूसरी तरफ अभप के दूसरे मंत्री यह कहते हैं कि यह एबसर्ड बात है—दोनों का मेल कहां है ।

मेरा एक सुभाव यह है कि आाप ने कोसीजिन साहब के दबाव से ताशाकन्द समश्नोता किया था । शास्त्री जी उस समभौते को नहीं करना चाहते थे, लेकिन रूस के दबाव में आकर हमने कहा कि हम को समझ्मोता करना चाहिये । अब कोसीजिन साहब कहां हैं ? आज रूस ओर पाकिस्तान के अन्दर ज्यादा नजदीक का सम्बन्ध दिखाई देता है—क्या उन को हम इस के बारे में नहीं कह सकते । इस सगब्बन्ष में आप ने ऐसा कोन सा साहितिय छापा है। आज हिन्दुस्तान में जरा सी घटना होती है, पाकिस्तान सारी दुनिया में बावेला मचाता है उस का प्रचार करता है। अप की करतूतों का प्रचार सारी दुनिया में चल $\urcorner$ हा है, लेकिन हमारे दूतावास सो रहे हैं, हमारी संरकार सो रही है। मूँ जानता हूं कि अप ने ऐसा कोन सा मंटीरियल ख्वापा है, कोन से आंकड़े दिये हैं, कोन सी तस्वीरें छापी हैं-जरा पालियामेंट के मेम्बरों को भी बता दीजिये। में चाहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इस प्रकार का पूरा साहित्य छ्वाप कर सारे देश के लोगों को भ्रवत कराये कि हमारे देश में बया हो रहा है।

सभापति महोदय, में एक्सचेन्ज अफ पापुलेशन के हक में नहीं हूं। कई लोगों ने

कहा है कि एस्सनेन्ज ध्राफ पापुलेछन होना चाहिये। में इस का कट्टर \{वरोषी हूं उ्योंकि मिं यह मानता हूं कि जब हमारे देश ने इस एग्रीमेन्ट को मान लिया कि यहां की माइनोरिटी की जिम्मेदारी भारत सरकार की है तो उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से हमें निभाना होगा। इस लिये उस का यह हल नहीं होगा कि हम उन को यहां से खदेड़ दें, मेरी पार्टी द्स विचारषारा की विरोधी है। माइनोरिटीज को ठोक तरह से रखने में ही हमारे हाथ मजबूत हो सकते हैं ओर हम दुनिया के सामने ओर यू० एन० ओ० के सामने सिर उठा कर खड़े हो सकते हैं। इस लिये, सभापति जी, मेरारा यह कहना है कि सरकार को मजबूत होना चाहियें, इस के लिये जो कुछ भी कार्यवाही की जरूरत १ढ़े, उसे सरकार को करना चाहिये। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो हमें दिल्लोमेटिक fिलेशन्ज भी हटा देने चाहिये। आप कहते हैं कि बात करने का कोई राध्ता होना चाहिये। क्या रास्ता है ? वहां श्राप के दूतावास को तो वह भी मानूम नहीं है कि पाकिस्तान ने दो आद्दमयों को फांसी पर लटका दिया है। अगर दूतावास बन्द हो जायगा तो उस से कोई लम्बा चोढ़ा नुकसान होने वाला नहीं है, कम से कम पाकिस्तानी द्रूतावास यहां पर जो स्पाइंग करता है. वह तो बन्द हो जायगा-इस लिये जहरी है कि आप कोई कड़ा स्टेप उठायें ।

सभापति महोदग, इस सरकार ने उन आने वाले विस्षाfितों को बसाने के लिये केवल 34 लाख रपया रखा है। हेढ़ लाब के लगभग हमारे भाई अब तक आा चुके हैं और ठेढ़ लाल ओर भाने वाले हैं बारिघों के बाद। इस तरह से आप देलंगे कि एक आदमी के पीछे केवल 8 रुपये आते हैं। हमारे कुछ साधी-धी बेनी घांकर शार्मी और धी जगन्नाथ राब जोशी अभी हाल में वहां गये थे। उन्होंने हमें बताया कि

वहां पर लोगों के रहने के बासते तम्बू भी महीं हैं। जो तम्बू हैं उन के नीचे पान? बह रहा है, मिलेरिया फेल रहा है, उन के पास कपड़े नहीं है। में मांग करता हैं कि पालियामेन्ट के मेम्बरों की एक कमेटी वहां देखने के लिये जाय, उन से बातचीत करे, वहां की fिर्यित का जायजा लेकर बताये कि सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिये। में यह भी चाहता हूं किे वार-कूटिंग पर उन की रिहेबिलेटेशन का काम होना चाहिये। सब पाटियों के सहयोग से भगर यह काम होगा तो मैं समभता हूं कि प्रच्छा होगा। में यह मांग भो करूंगा कि प्रधान मंत्री स्वयं भी जल्द से जल्व वहां जा कर देलें। मंश्री महोदय ने जो रवैया अभी दिखलाया है—जससे उन्होंने कहा है हि हम क्या कर सकते हैं-अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो कर सकते हैं उन के लिये जगह खाली कर दीजिये। में मांग करता हूं कि जो कर सकते हैं, उन के लिये जगह खाली कर दीजिये । इस तरह के नाअहल और बेकार के स्टेटमेन्ट दे कर उन गरीब लोगों के जखमों पर, जो हमारे देश में आा रहे हैं, नमक मत छछछ़क़िये। आप को जो कुछ जबाहर लाल नेहरू जी ने कहा, सरदार पटेल ने कहा, महात्मा गांषी जी ने कहा, उस को मिट्टी में मिला रहे हैं, क्योंकि आप के अन्दर दम नहीं है, अाप कुछ कर नहीं सकते हैं और जानिन्त-रान्ति के नाम पर अपने देका को हड़ाई के मुंह में धकेल रहे हैं। जितना धान्ति शान्ति करते जायेगें उतना लड़ाई की तरफ जाते जायेंगे। मेश कहना है कि हिम्मत कीजिये, फां कीजिये, सरदार प टेल की बात को याद कीजिये, महात्मा गांधी को याद कीजिये पोर देका के लोगों को साथ लेकर भागे बढिये। अाप की एक श्रावाज के साथ देक खड़ा होगा, तब किर हस हमारे साष रहता है या नहीं, धुमरीका हमारे साथ रहता है या नहीं, हिंदुस्तान की 50 करोः़ जनता अपनी किस्मत का

## [श्री कंवर लाल गुप्त]

खुद फँसला कर सकती और उस हालत में पाकिस्तन बगंर लड़ाई के ठीक हो जायगा।

हन शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव रखता हूं

सभाप कि महोदय : इस पर 2 घन्टे का समय है, आधा घन्टा भ्रापने ले लिया है। इस लिये प्रार्थंना है कि जिन पाfटयों का जो भी समय है, उस में ही खत्म करें ।

भी कंवर लाल गुप्त : बिजनेस एडदाज़ी कमेटी में स्पीकर साहब ने कहा था कि इस का समय बढ़ाया जायगा ।

धीमती सुचेता छृपालानी (गोंडा) : सभापति महोदय, में आपसे विनती करूंगी कि यह विषय ऐसा महत्वपूर्यां है कि अगर जरुरत होगी तो भ्राप थोड़ा समय बढ़ा दीजिएगा। इस सदन में बैठकर हम लोग बहुत सं बातें करते हैं, हतना समय बर्वद जाता है लेकिन यह विषय ऐसा है कि इस पर अगर ठीक से बहस होगी तो देश का फायदा होगा। हम लोग इसके लिए ज्यादा देर तक बैठने के लिए तैयार数 1

यहा पर जो बातें कंवर लाल जी ने कही हैं उनको दोहः ₹ंगी नहीं लेकिन मैं कापके द्वारा सदन का हयान दिलाना चाहती हूं लि पूर्व बंगाल से यहां पर 55 लाख रेक्यूजीज आ गये हैं, वे अगर एक दफा अाते जैसे कि पशिचम पाकिस्तान से धाये हैं तो उनका एक पक्रा इन्तजाम होता और वे बस जाते लेकिन बीस पच्चीस सालों से लगातार थोड़े थोड़े करके वे लोग घरा रहे हैं। हमने समभा था कि किसी बक्त उनका आना बन्द होगा लेकिन हर वक्त बोई न कोई बहाना उनके आने का लगा रहता है। इस समय आज हम क्यों चर्चा कर रहे 彔? इस लिए चर्चा कर रहे हैं कि

पिद्धले साल अवतूबर महीने या उस से पहले से यह सिलसिला शुरु होता है। धीरे धीरे थोडे थोड़े रिफ्यूजी आ रहे हैं। 1958 तक कफी रिष्यूजोज़ आये थे, फिर थोड़े दिन बन्द हुए। उस के बाद सन 1964 से आने शुरु हुए श्रोर थोड़े थोड़े आने लगे । सन 1969 से और बढ़े। में अप का ह्यान दिलाना चाहती हूँ कि इस का काररा क्या है ? यस कोई मामूली कारएा नहीं है। पाकिस्तान में जो पोलिटिकल प्रेशर्स है उनमें हिन्दू बिकार बनाये जा रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। अन्तूबर 1969 में क्या हुआ ? हिन्दुओं को शो काज नोटिस भेजी गई कि उनकी जायदाद कयों न अटेच की जाये । यह क्यों भेजी गई ? वहां पर जो बड़े बड़े हिन्दू हैं उनको चार चार साल के लिए जेल भेजा गया और उनकी सारी की सारी जायदाद फीज की गई। अभी जो वहां से बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी नेता चंलोक्य महाराज जी अाये हैं वे कहते दे कि वहां पर नीयर एनानिक कन्डीशान्स प्रवेल कर रही हैं। जब से उन्होंने हिन्दुओं की जायदाद लेनी हुरु की है और हिन्दुओं की जायदाद लेने के लिए नया कानून बना है, वहां पर नीयर एनार्किक कन्डीशान्स हो रही हैं जिसमें हिन्दुओं का रहना नामुमकिन हो रहा है। यह वह लोग तो कर ही रहे हैं जोकि मुस्लिम जमाअतें हैं, कम्युनल टाइप के प्रुप्त हैं लेकिन गवर्नमेंट भी कर रही है। जब से वहां पर fिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़। भारी मोर्च हिन्दुओं को निकालने का शुरू किया है तब से यह् बात बढ़ गई है। में फोगसं देकर आप का समय नहीं लेना चाहती। अगर आप अांकड़े देखेंगे तो म।लूम होगा कि हर महीने पहले सो से शुरु हुए घोर फिर हजारों से शुरू हुए। धीरे धीरे बढ़ ते गए। प्रक्तूबर, 1969 से मास, एग्जाउस जुरू होता है बुद्धिस्ट्स म्रोर हिन्दुपों का बुलना से। वनगांष जोक्क बार्डंर पर है और बसीरहाट तथा हसनाबाद में जिस हालत में रेफ्यूजीज हैं वह बदतर है जंसे कि जानवर रहते । उस हालत में न उमके रहने के लिए, न

साने के लिए और न सेनिटेशन का कोई प्रबन्ष है। मिनिस्टर साहृब जाकर देख आये है, उनको मालूम है। 24 परगना में घ्रप्रेठ की रिपोटं है कि बीस हजार रेषयूजीज भ्रा चुके हैं भोर इस तरह उनका हर महीने नम्बर बद़ता चला जा रहा है। मई के महीने में जब यहां पर लोगों की परेशानी की रिपोटे श्राई पालंमेंट में इस पर काफी बहस चलों म्रोर मेम्बरान परेजानी का इजहार करने लगे तो उसके जबाब में एक्सटनंल अफेगसं fिनिस्टर, श्री दिनेश सिह ने कहा कि बिल्कुल लाचर्री है। जहालतपने का इजहार किया। उन्होंने कहा :

Despite repeated attempts wo have not been able to persuade the Pakistan Government to meet.

पाकिस्तान तो हमारा नेबर्वरग कन्ट्री है और हृम ड़ तना बड़ा कन्ट्री है, प्राइम भिनिस्टर यहां पर शेर जससी गऱजती हैं, मालूम होता है दिंदुस्तान हो नहीं दुनिया की बड़ी भारो ताकत बनी हुई हैं लेकिन नेबर्राग कन्ट्री पाकिस्तान से इतना भी नाता नहीं है कि एक मेज पर बैठ कर रेष्यूजीज के बारे में बात चीत हो सके। हम लोग तो उनसे fिम्नत करें बात करने के लिए और वे हमको धकका दे रहे हैं। हालत यह है कि अब ओर छेढ़ लाख रेक्यूजीज आ चुके हैं भोर एक लाब 80 हैंतार आने के लिए तंयार बैंे हे बाडंर पर 1 चूंकि घनधोर बारिश हो रही है दसलिए उस तकलीफ़ में वे आ नहीं सकते हैं पोर जंसे ही बारिश बत्म हो जाएगी वे प्रा जायेंगे। दो हजार करके रोज बा रहे हैं मुजरेबिल हालत हैं।

लेकिन इसका कारया क्या है ? कारा यह है कि वहां पर चुनाव होने वाला है ओर राजनीतिक उथल पुयल सल रही है। वहां पर मुजी तुरंहमान की पाट्टी प्रोप्रेसिव पार्टी मानी जाती है और लोग समभ रहे हैं कि ईस्ट बंगाल के हिंद्दु उस पार्टी को वोट देगे इसलिए

हिन्दुओं को यहां से निकाल दो ताकि मुजीबुरं हमान की पार्टीं की ताकत कम हो जाये बोर वह न आा सके ।

दूसरी बात यह है कि वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले में ईस्ट पाकिस्तान की पापुलेघान ज्यादा है। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, दोनों की भ्रापस में लड़ाई चलती हैवेस्ट पाकिस्तान चाहता है कि ईस्ट पाकिस्तान पर हुक्ममत रखे और उसको ऊपर न अाने दें लेकिन अगर चुनाव होगा तो चूंकि ईंट्ट पाकिस्तान की पापुलेशन ज्यादा है हसलिए के उ.पर आ सकते हैं तो किर क्या किया जाये ? इसीलिए पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि ईस्ट पाकिस्तान से हिन्दुओं को निकाल दो ताकि ईस्ट पाकिस्तान की पापुलेशन वेस्ट पाकिस्तान की पापुलेबन के मुकाबले में घट जाये। इसीलिए हिन्दुओं को बहां से भगाया जा रहा है।

इसके अलाषा वहां पर उदूँ घोर बंगला जबार पर बड़ा भगड़ा चलता है। जो लोग पाकिस्तान में डामिनेट करते हैं उन्होंने पहले समभा था कि उदूं जबान हम उन पर धोप दंगे लेकिन बंगालियों ने, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, अपनी मादरी जबान के प्रति प्रॅम रलकर बड़ी धमासान लड़ाई लड़ी। इन सब काराों से आज वहां पर बड़ी राजनीतिक उधल पुथल हो रही है। मुसिलम लीग ओर जमायत उल उलमा जेसी जो कट्टर जमाबतें हैं उनके कारा वहां से हिन्दू निकाले जा रहे हैं। और यहां पर हमारी एवसटनंल बफेयसं मिनिस्ट्री जेब में हाथ उाल कर बैठी हैई है। ये कहते है कि हम क्या कर सकते हैं।

What can we do ? We have repeatedly requested but we cannot bring them round.

जहां तक रिहैबिलटटेशन का सवाल है, मैं मानती हूं कि. छतने सालों में कुष काम बच्चे

## [भीमती सुचेता कृपलानी]

भी हुए हैं। अगर वे बार बार आते जाये तो क्या किया जाए। एक बार अगर पता चल जाये कि घतने लोगों को बसाना है तो उसका इन्तजाम कर दिया जाये लेकिन अगर रोज आाते जायें तो उनके लिए पैसा ओर दूसरे साधन जुटाना मुरिकल होता है। लेकिन उसके बाबजूद्य मैं मानती हूं कि काम हुआा है लेकिन में यह भी कहिना चाहृती हूं कि जितना गवर्मेंट को गीयर अप होना चाहिए था, जिस तरह से इस रेषवांसिबिलिटी को मीट करना चाहिये था धोर जितना इन्तजाम करना चाहिए था, जिस तरह से बहां से हृाकर दूसरी जगह ले जाना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। स्टेट्स को मदद करने के लिए कहा है लेकिन वह किस किर्म की मदद है वह मालूम नहीं है ।

मे आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जिसमें कि मेरा निजी तर्जु बा है। 25 तररोख को में बनारस में एक श्रनअटंच्ड भोल्ठ वीमेंन के 5 F देखने गई थी। वहां की एक बहन वर्कर हैं जोकि हमारी पाटीं की नहीं हैं, मेरी पुरानी साथी थीं लेकिन आजकल इन्दिरा गांधी की पार्टी की हैं। वह मुभे ले गई। मिं बता नहीं सकती, में वहां की हालत देखकर धरा गई। उस तरह के मकान में न्युनिसिपेसिटी किसी कुत्ते को भी नहीं रहने देगी। दीवारें टूटो हुई हैं कोर पत्पर छत से fगरने लोे हैं और उसके नीचे बुढ़ियायें पह़ी हुई हैं जमीन पर। खाना पकाने के लिए बर्तन देने के लिए सरकार ने कुछ पेसा मंजूर्र किया है। लेकिन उसको लोग चोरी करके खा जाते हैं। उनके पास लोटे जैसे छोटे छोटे बरंतन हैं जिनमें चाबल भी नहीं पकाये जा स₹ते। मिट्टी के बतंनों में पका कर खाते हैं। इसी तरह से खुराक के लिए जो 22 या 23 रुपये दिये जाते हैं उसमें नोकर का पैसा काट लिया जाता है बर दो दो नीकर इंस्पेष्टर वरंगह के घरों में काम करते हैं। जो बीमार हैं उनके लिए दबाई

का पूरा इन्तजाम नहीं है। यह देखकर मुंभसे रहा नहीं गया। मेरी जेन में सी रुपये थे, मैंने बह निकाल कर दे दिए भर कहा कि जिनके लिए दवाई की जरूरत है उनको दीजिए ओर में दिल्ली जाकर और पंसा भेजूंगी। पहले मैंने यहां पर धीमती कूलरेणु गुह से कहा था कि इसका कुष्ब इन्तज्राम होना चाहिए तो उन्होंने कहा कि में क्या कर सकती हूं. स्टेट गबनंमेंट करती हैं। मैंने स्टेट गबनंमेंट कों लिखा था और में कहूंगी कि मेरे कहने पर fमिन्टटर साहब ने किसी को इन्सपेकट करने के लिए बहां पर भेजा। लेकिन अज़ भी हाल्त वही है। अव जो नये होग आये हैं उन के सिलसिले में में कहना चाहती है कि माना केस्व में जो लोग हैं उनको इस छत के नीचे मरने के लिए भेज दिया गया है । भाज कुत्तों की भी जिन्दगी उतनी खराब नहीं होगी जितनी खराब जिन्दगी उन लोगों की हैं 1 में भ्रीमती इन्दिरा गांधी को चंलेन्ज करती हूं, जिनके घर के सामने गरीबों का तांत। रहता है, जो आज गरीबों की लीडर वनी हुई हैं, कि जरा वहां जा कर देलें कि उन के रज्य में किस तरीके से उन लागों को र्वसा गया है। 'किसी छ्न्सान को वहां नहीं रक्षा जा सकता हैं, लेकिन बूढ़े से बूढ़े लोगों को वहां पर २क्षा गया है जिन पर तरह तरह के अर्य!चार होते हैं । ऐसी हालत में वे लोग पड़े हुए हैं। इस लिए हम को फोरन हस का प्रबन्ष करना चाहिए । घ्रगर प्रधान मंत्री उन की मदद न कर सके तो हम लोग इस के लिए चन्दा कर के इन्तजाम करें।

जंसा मैंने कहा यह काम केवल रिरहिबलिटेशन fिनिस्ट्री से नहीं होगा, एवसटनंल अफेअसं मिनिस्ट्री का भी पैतलेंत्डाइसक है। जैसा ध्री गुप्त ने अभी कहा पाकिस्तान पर जोर डाल कर नेहरु लियाक्ता पंष्ट पर अमल कराने की कोशिश करनी चाहिये। जब तक हम कुष्ब इस तरह की बात नहीं करेंगे तब तक वह लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। पाकिस्तान वालों ने डांट कर एक नोट भेजा भोर कहा कि

आप लोग भूठ बोल रहे हैं, मैंलिघन प्रोपेगेन्डा कर रहे हैं, जो लोग वहां से बाये हैं उन के बारे में एगजेजरेट कर रहे हैं। यह तो उल्टा घोर कोतवाल को हाटे वाली बात हो गई। बहां से लोग आा रहे हैं उन का कोई प्रबन्ष वह लोग करते नहीं मीर हम से कहते हैं कि हम भूठा प्रोपेगेंड्डा करते हैं। हमारी सरकार इस पर भी चुप बंठो है । उन को कोई किक्र नहीं हैं, जो घाहे हम को गाली दे, लेकिन हम इतनी बड़ी स्टेट होने के फस में मर रहे हैं ओर अपनी हिभाजत भी नहीं कर सकते।

आज या कल जवाब देते वक्त धी स्वणं सिहृ ने कहा था कि हम देश के लोगों को प्रोटेषट्ट करेगे । लेकिन मंडम बिन के घहां आने का नतोजा आप ने देख लिया। अखबार में आया है कि संगान में यहां के लोगों की क्या हाल. हो रही है.। आप ने देब लिया कि एक बड़े बिजिनेसमेंन ने हांगकांग में क्या स्टेटमेंट किया है अप उनका स्टेटमेंट प/ढ़्गे। घह कहते हैं, हरी लाला वहां के बड़े भारी मचंटं हैं जो सारे fिन्दुस्तान के मर्चेटस के प्रेजडेंट्र हैं, वह कहते हैं कि हिन्दुस्तानियों का वहाँ रहना नामुपकिन है, नहीं तो इस का कोई हल निकाला जाये । आज हिन्दुस्तानियों को सीलोन से निकाला जा रहा है। सीलोन वाले यहां भाये हुए हैं, उन से बात की जाये। आाज पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, बर्मा से निकाला जा रहा है। हमारा देश बढ़ा पार्तिशाली है, लेकिन हमारी फारेन पालिसी का नतीजा यह है कि we have no friands. Nobody is trying to help us. Nobody is trying to support us.

अपने धमणड के कारण इनने आाइसोलेश्रन में पड़े हुए हैं कि कोई काम कर नहीं सकते, किसी को मबद नहीं दे सकते । मैं कहना चहती हृं $\hat{\sigma}_{6}$ माप लोग मेंहरबानो कर के जरा इस पर ध्वान बीजिये।

आज हम को उन हिन्दुस्तानियों के लिए कोजिएा करनी चाहिये जिन की मुसीबतों के

लिए हम जिम्मेदार हैं। आज उन की जो हालत है उस के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर हम मुल्क का पारिघान कबूल न करते तो वह्द लोग अपने घरों में अमन चैन से बेठे होते । घ्राज वह लोग मिखारियों की तरह से दर दर घूम रहे हैं। उन को रखना, उन को सुरक्षा देना, उनको खिलाना पिलनना हमारा काम है । में भी उन के साथ छिमान्ड करती हूं कि एक कमेटी पारलयामेंट मेग्बरों की खबाई जाय जो बसीरहाट जाय, हसनाबाद जाये और उन कंम्पों को देखे कि वह लोग किस ह्रालत में हैं । फोरन ओर खचों का पंता काटे फरेन ट्रिप्स से पंसा काटे भोर उन को दे जो लोग हमारे पास आाये हैं। हम उन को प्रोटेकान दे ओर वह जिस तरह से रहना चाहें, वेसे रह सकें ऐसा प्रबन्ध करें।

भो रणधोर fिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, जो मोशान 193 की तहत हाउस के सामने भ्वाया है और जो हर रोज के हालात हम अखबारों में पढ़ते हैं उन से म लूम होता है कि यह एक बड़ी गम्भोर समस्या है बोर हम को इस पर निहायत संजीदगी से सोचना है। यह् बात नहीं है कि हाउस के सामने कोई प्रस्ताव आये तो हम उस को लाहट-हाटेंड की लेते हैं।

जब हिन्दुस्तान का बटवारा हुआा तब उस वक्त भी कई बुनियादी बाते तय हुई थीं। यह कहा गया कि तुम लोग अलग नेघन हो। महात्मा गांधी ने उसे नहीं माना, लेकिन पाकिस्तान बना श्र्रल । कहा गया कि हिन्दुस्तान के लोग श्रलग हैं। वह अलग रहें और हम अलग रहे । लेकिन बुनियादी बात यही तह हुई थी कि पाकिस्तान में जो अकलयते हैं उन को कोई तकलीफ नहीं होगी। हिन्दुस्तान में भी यह करार पाया गया कि यहां भी जितनी अकलियते हैं उन भाइयों को कोई तकलोफ नहीं होगी।
[श्री रााधीर संस्द]
दोनों देशों के दर्म्यन बुनियादो तोर पर आपस में नफत रही, ज्ञाड़े रहे। कई पाकिस्तान से भगड़े हुए। कभी पानी का भगढ़ा कभी असम पर झगड़ा हुम्रा। दूसरी बातों में भी भगक़ें हुए। बहुत से लोग उधर से इधर आये और इधर से उधर गये । बजाय इस के उन भगज़ों का खाहमा होता मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। जहां तक हमारा सवाल है हमें फर्न है इस बात का कि हिन्दुस्वान की गवर्नमेंट और सभी हिन्दुस्तान के वासी यहां पर जितनी भी अकलियतें हैं उन के बारे में नेहरू लियक्कते ऐक्ट जो हुआ उस के पाबन्द हैं।

यह बात ठीक है कि यहां भो कुछ इक्के दुक्के ऐसी बातें हुई जजन से हम खुण नहीं हैं। उन से हम।रे मुल्क का नाम बाहर बदनाम हुआा, हम पर हर्फ आया और हमारे माथे पर धढबा लगा, लेकिन पाकिस्ताने में जो कुछ हो रहा है वह निनायत इर्मनाक है, और इस के लिये पाकिसडान जिम्मेदार है। इंटरनेशनल जिम्मेदारी पाकिस्तान की है बतोर एक मुलक के बतोर एक क़ोम है। वह सुर्खरु हो कर निकले इस बात से कि अगर हम कोई बात कहें तो वह सटपिटाये नहीं बतिक अपनी जिम्मेदारी महसूस करे । पंडित जी ने यह बात कही थी, गांधी जी ने यह बात कही थी। लेकिन अगर आपस में हालत यहो रहती है और उस मुल्क में जितनी प्रकलियतें हैं वह पाकिस्तान से निकाल दी जाये तो यह सहो बात है कि तकसीम की बुनियाद ही नहीं रहती। इस में कोई शक नहीं है कि हमारी भी जिन्मेदारी है कि हम अपनी अकलियतों को बचायें, लेकिन छस नाते से नहीं कि हम हिन्दू हैं इस लिए हिन्दुओं को बच।र्यें। पाकिस्तान में जो लोग बसते हैं अकरियतों के, उन में हिन्दुओं के श्रलावा ईसाई भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, जिन के साथ कभी ह्मारा खून का रिरता हुआा करता था। अभी भी वहां के हुषकाम अळग हैं लेकिन वहां की जनता जोर

हिन्दुनतान की जनता में व्यार होना चाहिये। प्वार था, अभी भी प्यार है और आगे हो कर रहेगा । लेकिन वहां नफत पंदा की जती है, एक तबके का जेनेसाइड किया जा रहा है, इस में कोई शक की बात नहीं है ।

यह् बात नहीं है कि हम अपनी डफक्रो पीटना चाहते है जिसमें यह समभा जाय कि यह कोई पार्टी की चीज है, यह नेशान का सवाल है, मुतक का सवाल है। अगर कोई कांटा लगता है इधर से उन भाइयों के जो बीस साल पहले हमारा हिस्सा थे और अब भी हैं, अगर कोई रंजिश होती है तो हमें उन के साथ हमदर्दी होती है। में कतअन इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि कोई ऐसी बात कही जाय जिस से पाकिस्तान का होसला बढ़े 1 हमें डिल्लोमिंटिक तोर पर भी और उससे आगे और जो फोरम हों उन में मजबूनी से इस मसले को हल करना चाहि, ये। मैं उन आदमियों में से हूं जो महसूस करते हैं कि पाकिस्तान कतअन डडप्लोमंसी ओर आम नेगोशिएशन्स की बातों को नहीं मानेगा। अगर प।किस्तान से डिसेंट तरीके मे, शराफत से बात की जाय तो वहां की हृकूमत सुनती नहीं है, हम बीस साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी बात नहीं मानता। अगर उस से थोड़ा सा दूसरे तरीके से कहा जाय कि यह खुद्दार आादमी हैं ग्रोर तुम इन को बहका नहीं सकते और जो तुम्हारे यह तरीके हैं हन के नतायज खराब हो सकते हैं, तो वह उस को समर्भेगे।

में आप की माफंत सरदार साहब से कहना चाहूंगा, वह मजबूत आदमी हैं, मजबूत तबके से ताललुक रखते हैं, मजबूत स्टेट से आये हैं, इस लिये कहना चारूंगा कि वह थोड़ा सा मजबूत बनें। हर जगह पर कमजोरी से बात तय नहीं हुआ करती। यह कोई 100,200 या 400 भादमियों का सवएच नहीं है, यह तादाद लाखों में बढ़ती जा रही है और अगर

यही पालिसी रही तो भर भी बढ़ती जायेगी। अाप कहेंगे कि हम करें क्या ? यह बात में आाप पर छोड़ता हूं। में कोई जंगवास नहीं हूं कि आपस में लड़ाने की बात कहूं, लेकिन जो जैसा मरीज हो उस का वैसा ही इलाज होना चाहिये। पाकिस्तान के कान घ्राप को खोलने चाहिये, श्रोर अगर उस के कान नहीं खुलते तो पाकिस्तान के दोस्तों की मार्फत उस के कान खोलें जायें। अगर उस तरह से भी नहीं खुलते तो फिर काफरेंस के जरिये उस के कान खोलें। क्या घट जायेगा, कोन सी बेइज्जती होती है अगर आप वहृं के फारेन fिनिस्टर को यहां बुलायें या अप वहां तशारीफ ले जायें या डित्लो मैटिक तोर पे सेक्क ट्रीज की कांफरेंस हो। में मानता हूं कि दूसरी डिस्प्यूट्त भी हैं जिन को हल करना है, लेकिन यह एक ऐसी चीज हैं जो दोनों मुल्कों के लोगों के दिलों पर नासूर का काम करती है। जिन बततों को आदमी इतना महसूस करते हैं उन को हम छोड़ते जायें और छोटी बातों को जो उन को मीठी लगें पूरा करते जायें तो फिर हमारे मसले कमी हल नहीं होंगे। अगर हम कारमीर का सवाल अघूरा रखते हैं तो यह एक कमजोर पालिसी है । यह कमजोरी की पालिसी है। इसको छोड़ना होगा। में पूरे जोर से कहना चाहता हूं कि इस सवाल को ह्यूमन राइट्स कमिशन में उठाया जासकता है, यू०एन०आो० में उठाया जा सकता है। में जानता हूं कि इसके इम्लीके ाज हो सकते हैं। आप उनको अच्छ्बी तरह से जानते भी होंगे। लेकिन अाप देखँ कि क्या पाकिस्तान हमें कभी किसी भी मामलेपर बस्शता है जहां कोई बात होती है, वहां काइमीर की बात को उठा देता है। इस्लामी सम्मिट में इस बात को वह ले जाता है। वहां पर इसको उठा देता है। ओर भी कोई मंच होता है तो वहां सवाल को वह उठा हेता है। यू० एन० आो० में इसको ले जा कर वहां इसको उठा लेता है। इस तरहु की कई बातँ वहु करता है।

यह देश बहादुरों का देशा है। में बाहता हूं कि मजबूती के साथ, बहादुरी के साथ इस देशा के साथ इस देशा के 55 करोड़ लोगों को आवाज़ उठननी चाहिये । मुभे खुरी है कि इस मामले में वे एक हैं। इस मसले को लेकर एक पार्fलमंटरी डिलीगे हान भी सरकार को पाकिस् तान मेजना चाहिये जो वहां जा कर फस्ट्ट हैंड नालेज लें। अगर पाकिरतान इससे इक्कार करता है तो फिर उसी सतह्ह पर उन से सरकार को डील करना चाहिये, उसी भाषा में उसके साथ बात होनी चाहिये। मैं बिला दरेग कहना चाहृता हूं कि अाने वाले जो लोग हैं, उन पर आप किसी तरह की रोक न लगाएं । लेकिन अप देख़ें कि एक तरफ तो भ्रसम की श्र।बादी तेज़ी से बढ़ती ज्म रही है, वहां ज्यादा से ज्यादा लोग अा कर रह रहे हैं और अा कर वहां के रेशों प्रोपोर्शान को बिगाड़ रहे हैं, असम आबादी बिगएढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इन लोगों को हिन्दुस्तान में घकेला जा रहा है। यह जो सब चीज़ है इस में दाल में काला जरूर है। इसको बरदाशत नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे कोई साजिश है। डिप्लोमेसी का यह् तकाज़ा है कि नहले पर दहला हम मारें । ऐसा नहीं होना चाहिये कि वे लोग तो ऊट पटांग करते रहें और हम भेड़ बकरियों की तरह्ह बंठे देखते रहें और हर चीज को बरदाशत करते रहें। सिभासत में शुजाअत्त से, बहादुरी से, हिम्मत से काम होता है। है जानकत मर्दे मंदाने सियासत की प्रसा। बाप तकड़ेपन से कहेंगे तब वह आपकी बात को सुनेगा। तकड़ेचन से मेरा मतलब यहु नहीं है कि धाप उसके खिलाफ लड़ाई छेढ़े दें। लड़ाई की वात मैं नहीं कहता हूं। लेकिन राजनीति में भगर अाप तकड़े हो कर, स叉्ती से कोई बात कहते हैं तो उसका असर सारे देशों पर होता है। पाकिस्तान के और हमारे भी बो दोस्त मुल्क हैं, उन के जरिये आप बात उसके सामने ररें। मलेशिया भापका दोस्त है, नासर आपका दोस्त है, अफगानिसतान हमारा बेट्तरीन दोसत है.
[श्री रणघोर सिसह]
ईरान हमारा दोस्त है, उनमें से किसी की मार्फंत इस मामले को उठाया जा सक.ता है। अगर उसको किसी एक मामले में एक फीसदी भी तुक्सान होता है तो उस नुकसान को ले कर वह हमें सारी दुनिया में बदनाम करत। फिरता है लेकिन दूस री तरफ हम हैं कि लखों जानों का सवाल भी होता है तो उसकी बाब़त भो हम टस से मस नहीं हीते हैं। हम कुछ करते तो हैं लेकिन घोड़ा करते हैं। हम को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिये डस मानले में।

एक और बात हमारी बहन धीमतो कृपलानी ने कही है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक इमेज पेशा करें। लेकिन क्या वजह है कि हर जगह जहां कहीं हिन्दुस्तानी गए हैं, ठोकरें खाते फिरते हैं, उनको ठोकरें मारी जाती हैं। अफीका में, केनिया में, हमारे लोगों की यही हालत है। बर्म में भी कोई उनकी सुइगवार हालत नहीं है। लंका में भी होसला अफज़ा बात नहीं है। जहां कहीं हमारे लोग जाते हैं ठोकरे खाते हैं। इस सब का क्या मतलब है ? छृमारी कोम एक बड़ी मजबूत कोम है। दुनियां में हमारे देश की आबादी दूसरे नम्बर पर है । किस बात की कमी है हम में ? कोई कमी नहीं है। में नहीं चाह्ता हूं कि हिन्दुसतानी नस्ल के श्रादमी चाहे दुनियां के किसी देश में हों, वहां उनके साथ इस तरह का सलूक हो। हिन्दुस्त।नी इस्लामी मुल्कों में हैं। दूसरे मुलकों में हैं। बे ईराक में हैं, बड़ी अच्छी इज्जत उनकी वहां होती है। मिश्र में उनको बड़ी इज्जत होती है। ईरान में होती है। अफगानिसतान में होती है। बजह क्या है कि अकेले पाकिस्तान में हिन्दुस्तानी डीसेट के होगों को फांसी चढ़ाया जाता है ? हो सकता है कि पाकिस्तान की डिगलोमेसी यह् हो कि हम को बदनाम किया जाए और अपना उल्लू सीधा किया जाए। यह भी हो सकता है ज्सा कि घीमती कृपालानी ने कह्टा है कि वहां जो ई़सट और वंस्ट पाकिस्तान में भगके चल रहे हैं उस

सिलसिले में इन लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा हो। यह भी हो सकता है कि अपने अन्दरूनी मसलों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा हो। इस वास्ते में कहना चाहता हूं कि इस मामले में आपको सख्त कदम उठाने चाहिये ।

अब सवाल पैदा होता है कि यह समस्या हल कैसे हो । में नहीं समभता हूं कि तबादला इसका कोई हल हो सकता है। बलकान में लाख के करीब आदमी इधर से उधर श्राना चान्ते थे, वह नहीं हुआा। तबादला कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बीस लाड इजराइल के यहूंदियों ने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया है। यहां तो डेढ़ करोड़ आदमियों का सब।ल है। कोई छोटी बात नहीं है। में इसको फिरकापरस्ती के नजरियें से नहीं कहता हूं। बीस लाख लोगों ने पबिलक ओपिनियन दुनिया में पंदा की। क्या डेढ़ करोड़ आदमी दर बदर की ठोकरें खाते फिरेंगे ? क्या उन के व।स्ते कोई सिलसिला नहीं वनेगा ? एक भाई ने कहा कि उनके लिए् टेरिटरी की मांग की जाए। मैं समक्षता हूं कि एक वक्त आएग। जब दोनों टैरिटरीज एक होंगी। आपस में हाकिम लोग आपस में लड़ते हैं जनता नहीं लड़ती है। जनता एक है। संकड़ों सालों से एक चलती आा रही हैं, बाप दादों के जमाने से एक चलती आ रही है। किसी को हक हासिल नहीं है कि कोमों में रंजिश पैदा की जाए। लेकन में चाहता हूं कि मजबूती के साथ इस मामनें को हल किया जाए। पाकिस्तान हम से कोई चंज कराना चहता है वह कराए लेकिन हमारे जो मसले हैं उन पर भी तो ध्यान दे, उनका हल भी तो ढूंडे। डिप्लोमंटिक लंवेल पर इसको लिया जा सकता है। यह् मसला इतना मुईिकल नहीं है कि हल ही न हो सकता हो या लड़ाई से ही हल हो सकता हो। मैं समझ्षता हूं कि बातचीत से हल हो सकता है। ड़ंटरनैशनल लेवेल पर भी इसको लिया जा स₹ता है 1 जरूरत हो तो यू०एन० ओ० में इसको उठाया जा सकता है। वह.भी

# गलत नहीं होगा । यह हयूमिनिटी का सवाल है । करोड़ों अादfियों का मसला है । 

जहां तक रिहैविलिटेशन का सवाल है, मुभे पता है गवर्नमेंट बहुत कुस्त्र कर रही है और उसको करना चाहिये। बे हमारा ग्नून हैं, हडिडयां हैं, लोथड़े हैं। रिहैबिलिटेशान के मामले में कोई शिकायत की बात नहीं भ्रानी चाहिये। ऐसर अगर हुआ तो हमारी गवर्नमेंट भी बदनाम होगीं और पंट्टी भी बदनाम होगी।

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur) : I would not like to go into the po!itical reasons for which this mass exodus has begun because that ground has been adequately covered by Shrimati Sucheta Kripalani. I would like, however, to say that in spite of the fa.t that this unending trail of human misery has been going on for quite sometime, although the Ministry of External Affairs' intelligence department as well as our Deputy High Commissioner in East Pakistan have failed to send adequate precautionary notice to this Government, when people in thousands and lakhs arrive on our soil, after the event on the part of this Government as wall as the Govennment of West Bengal, there has bsen not only laxity in the matter of handling this human problem of this magnitude but corruption and nepotism has been allowed to reign among various authorities in the matter of rehabilitation and seitlement of these refugees. I think this is a great unfortunate pity. I am to'd that as long as these unfortunate people do not cross the border of East Pakistan there are goondas and raiders there who are prepaied to strip them of the last iota of their belongings, but as soon as they cress into India, there are touts who not only make between these people and various sections of the rehabilitation department but lead them into one camp or another, depending upon how much money is passed through their hands and also whether a particular group of people is allowed to go into Dandak rinya or not or is allowed to rot in other parts of West Bengal. If in human misery and the woes that have been described in this House and in the press before in regard to this affair, we have allowed corrup-
tion, nepotism and bribery to prevail, it is a very unfortunate state to affairs. When stark misery is being traded in where unfortunate people in such numbers are involved, it really becomes a matter of great regret.

Here is what the Bengal newspapers have to say. There is a brief report :
> '"This whole atmosphere as far as the camps are concerned is stinking. The sight of half nacked men and women with sunken cheeks and hollow eyes is demoralising. A woman of 40 , Shrimati Radha Rani, with her baby sucking her dry breast broke down as she narrated her woes."

These woes related to her trip after she had arrived in Indi $\perp$ and not while she was in Pakis$\tan$. We have, therefore, got to see' that for whatever reasons, political, economic or social, these people have been thrown out of the: $r$ ancient land, once they are here in India, once we have accepted them, then the utmost has to be done on a war footing, as Kanwarlalji has suggested, to settle them. In this aspcct of the matter, I would like to say that the Ministry of External Affairs is the least involved or the most inappropriate to deal with it. I would like that the Ministries of Rehabilitation and Labour, Finance, Industry and other concerned Ministries of the Government of India will have to function in unison so that the problems which have arisen due to this mass exodus are tackled.

## 17 hrs.

There are two reasons why a survey, and a quick survey, should be held about the kind of people who are coming to India. One is the kind of skills that they have inherited, the kind of livelihood that they have been used to, so that we can easily transform them into equivalent channels if they are available. Another is the kind of potential that these pcople have, because the greatest help that you will receive in the matter of rehabilitating these people quickly would be a mass transference of skills. Otherwise, if we allow them to rot and do not provide any further training to help them to rehabilitale themselves and earn a livelihood,
[Shri N. K. Somani]
this will continue to cause misery and poverty which has alieady become the of other millions of refugees who have come to India so far. Therefore, for these reasons this particular qu:ck, not only sampling but, screening of the type of people who are coming into our country is necessary.

There is another reason that has beeen given by the Government of Assam, and that is that as a result of the mass exodus, certain u ndesirable people, taking advantage of this particular upheaval, go to Assam for purposes of espionage and other such activitics. This is the contention of the Government of Assam, and the Government of India should certainly be a little more careful and vigilant against allowing a handful of undesirable people taking advantage of the situation. All these aspects should ce carefully looked into.

A few months back the Chairman of the Board of Rehabilitation, Shri Manubhai Shah, had brought to the attention of the Government of India that there is one major obstacle in the way of the various States of India like Rajasthan, Madhya Pradesh and Orissa which, fortunately, have a little more land and whose pgpfutifion density is not as high as that of Werigal or other part of India, and that is thit the States have to bear 50 per cent of the loss due to non-recovery of loans from these repatriates and refugees. This particular recommendation that the Central Government should bear 100 per cent of these losses on the non-recovery of such loans so that the State Governments do not take it as an unnecessary burden was made by Mr. Shah in the beginning of this year and I would like to know from the hon. Minister whether the Government of India have taken a decision about it.

It was also suggested at that time that a special Development Corporation should be formed for the speedy development of Andaman and Nicobar Islands because there is a tremendous potential for maintaining and improving the various plantations, fisheries, forestry and cther industries in that particular area. The asiest transition that can take place from an agricultural economy are
these particular fields for which a remendous wealth and potential exists in Andamans and Nicobar and the population statistics there also should pursuade the Government of India, if they have not yet energised this particular Board, if they have not authorised this Board for Andamans and Nicobar, to do so without further delay.

There are several incentives in our fiscal system allowed by the Income-tax law and Finance Act from year to year where, if certain kinds of activities are done by employers, a loaded income-tax exemption is given in the sense that if Rs. 100 or Rs. 1,000 are spent by a company or an employer for a preferred activity so declared by the Government of India, 125 or 150 per cent of that expenditure is allowed to be written off or claimed against income-tax. Because the employment situation is so difficult in this country, a special incentive should be given to empoyers both in the public and private sectors so that not only during the training period but also when these people are absorbed in normal industrial and economic activity a little later, such incentive should be allowed to these employers so that we can absorb these unfo:tunate people in our economic system.

The Government of India, after nationalising banks for the last one year, have been claiming that they have opened credit channels to the needy people, small people, farmers, students and the self-employed. I would very r:spectfully like to pursuade the Finance Ministry through the Minister of External Affairs to see that some of the lead banks, especially those located in West Bengal, come out with special loans and credit facilitics for the refugees so that on the one side one agency of the Government should transfer skills as I said through a massive training programme. On the other side, adequate finances by way of loans and credit should be made available so that as many of them as possible can become self-employed and do not continue to remain a burden on the Indian economy ...(An Hon. Member : Security? ) They say that the security aspect is no longer important and I belive them. It is a question of early implementation of this parti, cular scheme...(Interruptions.)

You will agree with me, $\mathrm{Mi}_{\mathrm{i}}$. Chairman, that whenever there were national calamities in our country, whether it was famine in Bihar or floods in Assam or sumething else somewhere the rest of the citizens of our country used to rise to the occasion. For the lost few years unfortunately because people-it is my surmise-have lost faith in the policies of this Government no amount of human misery misery seems to move those who can afford to be philonthrophic to raise private efforts. I am surprised that a matter of this improtance has not moved the rest of the Indian society becauss I for one belive that although a lion's share of responsibility for rehabilitating these people lies squarely in the household of this Government independent citizens, businessmen and others also owe a duty to themselves to make private efforts to rehabilitate these people and open the gates of their factories and workshops so that these persons can be taken in. I think the Government should appeal and also discuss this problem with representatives of business and industry and ascertain why they have lost faith in public and philonthropic causes. If it is not too late they should persuade those persons also to join hands in contributing with the Central Government and the West Bengal Government so that the refugees can receive timely succour.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : It is unfortunate and every Indian feels pained at what is happening in Pakistan since partition, almost continuously. Every intelligent Indian has got to make this assessment that good neighbourly relations with Pakis$\tan$ is an imperative for India to maintain its international image as well as to have peaceful development in our own country. Still we seem to be helpless spectators of what is happening in a neighbouring country. We cannot think of any passible methods of retaliation because that will only worsen the situation. I do not think that anybody. in this House would suggest that we have got to retliate in the same manner as it is happening there and create communal problems in our country. Nor can we think of warfare; we should shudder at it. What is left? Is it only the reminders that the Government of India send repeatedly to Pakistan that will solve the problem? I was shocked to hear the hon. Minister say-
ing yesterday or the day befoic in answer to a question on this exdous that there was no need for further publicity of our ciiplomatic efforts more than what we are doing at present. The Government are complacent about it. What they have done in international circles is pretty little. Bscause of their bungling they are not able to mobilise international public opınion as to what is happening in Pakistan. What is happening in Pakistan is, I should say, worse than aparthied. At least in Africa, we know that the people continue to live there in spite of the difficulties, but here it is a continuous trickle of people coming to India, and you have totally failed. I do not want to speak on the question of rehabilitation because that really does not pertain to the Minister here and that has also been dealt with at lenght by my friends. Also, I do not want to go into the deails of what is happening in Pakistan. We all know it by and large. There may be a little exaggeration here and there ; we all know the tortuous experience that the minoritios are going through in Pakistan. I want to concentrate on one aspect, particularly on our failure to mobilise the international public opinion and to bring pressure on Pakistan to reaiise the hard facts of international life.

I may have to speak about certain harsh truths and 1 hope the Minisier of External Affairs will have an open mind to apprec:ate my points. I happened to be in one of the delegations which went to the middle east in February last. To my utter dismay and shock, I found that even in Egypt which is considered to be our best friend, the public by and large, are not so well disposed towards us as they are towards Pakistan. If you compare the feeling that exists in the minds of the populace there, as to how they react towards the Pakistanis and how they react towards Indians, you will find that they have got a better appreciation and affection towards the Pakistanis than towards us, Indians. I do not mean to say that they do not have any affection towards us. But if you take it in relative terms, you will ifind it so. When our embassy gave a party and when we happened to meet the housewives of our embassy people there, we learnt this. The diplomats, of course, were clever people, and that is so because they are trained for

## [Shri S. Kandappan]

it. When I asked them how those people in that country reacted to us, they said "we are all friendly." But when we talked to the housewives, every one of them, told us in no uncertain terms, very clearly and categorically, that it is their experience-whnenver they go shopping or when they meet other womenfolk-that they are more fond of Pakistanand well-disposed towards the Pakistanis than towards us. 1 tried to find out as to how it happens. It is definitely not tecause it is in the middle cast and they are all Muslims countries; it is not deliberately because of their religious affinity or because of their attachment to religion. It is n nt as if they hate us deliberately because of that. It is far from that. Actually, it is bocause of the propaganda that Pakistan carries on through the radio and through the press and her diplomatic efforts ageinst our country. Not only that. We do not do anything to counter that propaganda at all. In some of the places, in fact, in Sudan and elsewhere, when we asked some of our people who should know these things, they are in the dark about certain basic facts. They are not even aware of the fact ---even the people working in our embassies -that India has got the third largest Muslim population in the world. They do not know that. When they themselves do not know it, how are they going to carry the impression to the country in which they are serving? There is no uss of your claiming that you secular. In the outside world, particularly in the Muslim countries, if you cannot make these people carry this impression and put across these facts to the people in those countries, how can you succeed? You should let them know that India has got a sizeable section of Mushms; $\mathbf{l t}$ is not a small number ; and they enjoy equal rights with other people along with the Hindus and other. If you cannot carry this impression to the countries abroad, how are you going to succeed in countering the pernicious prapaganda that Pakistan is indulging in?

MR. CHAIRMAN : Your time is up.
SHRI S. KANDAPPAN: Sir, I have two or three more minutes. I hope I am making some useful points. If the hon. Minister of External Affairs has got an open mind, it will help him.

MR. CHAIRMAN : Please listen ; my difficulty is the limited time; the time allotted is only two hours, and if every speaker exceeds his time, then it will become very difficult.

SHIRI S. KANDAPPAN : Nobody can finish his speech in two or three minutes.

MR. CHAIRMAN : It is the Spcaker's orders.

SHRI S. KANDAPPAN : In that case, let us extend the time for this. (Interruption).

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East) : At least the spokesman of the parties should speak, and then you can think of the other speakers. You cannot compel a Member to finish his speech in just two or three minutes.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh : In the other House - Rajya Sabhathis was discusied for a whole day.

MR. CHAIRMAN : You have spoken for six minutes already.

SHRI S. KANDAPPAN : Now, Sir, we had onother experience in Algeria when we were supplicd with an interpreter from our Indian embassy, when we went to meet the Foreign Minister there. In most of the middle-eat countries - there are about a dozen of them - the Arabic language is the official language and is predominantly spoken. Within a few minutes we found that the interpreter we took with us was not upto the mark in translating our questions and the Minister's answers. It was very embarrassing for us and after a few minutes the Foreign Minister of Algiers asked one of his men to be the interpreter and our interpreter was brushed aside. It may be a small incident, but you imagine it. The Indian sducents go to Cairo and other places to study the Arabic language and the Islamic culture which is identified with their language. Such a poor performance on our part exposes our inability and inefficiency and is bound to create a bad impression. Our claim of interest in Island and its culture when we are not even able to master that language and speak fluently in it would naturally be suspected. It a is not a small thing.

Our Foreign Minister seems to think that diplomacy means communication to our Ambassadors and vice-versa. Of course I am a novice in international politics, but my common sense tells me that all over the world diplomacy is more than that. Every country tries to reach the people across. During the 1965 Indo-Pak conflict, without any provocation, the late Dr. Sukarno said that he was even prepard to send his navy in favour of Pakistan. Why ? It was because of the public mentality there and psychology that prevailed in Indonesia. We have miserably and criminally failed to counteract the propaganda of Pakistanis. Nothing reached the people of other countries from our stations. Ouly after that, from Tiruchi and some other stations they have started broadcasting in Malay language to reach the maximum number of people in South-East Asian countries. If we make a little effort, I am sure we can counteract the Pakistani propaganda. It is simply by diplomatic manoeuvring that they are able to succeed against us. It is not that everywhere in every country they think that Indians are by and large brutal, cruel and barbarous and only Pakistanis are noble people. I do not blame any country if they have that impression because they have ne other way of knowing what is happening in India. You do not provide them with enough media to appreciate the Indian position.

Somebody referred to Ceylon. I am actually conscious of the bungling of the Government of India. The Indian problem is the problem of Tamils in Ceylon. Sentiment, religion and language are involved. The present Prime Minister of Ceylon unfortunately has got an impression that Tamils in India, particularly the DMK, have got sinister motives in Ceylon. When sometime back the previous Prime Minister of Ceylon was invited to India, when there was protocol arrangement, I suggested that he should be brought to Madras, so that he may have contact with the Tamils there and see for himself what an amount of goodwill Indian people have for Ceylon. But we have missed that opportunity. During the 1965 conflict, there was a dangerous pamphiet circulated by the Pakistan High Commission in Ceylon distorting historical facts. None of our embassy people bothered to counter
it. Unfortunately I 'do not have that pampllet with me now, but in that th:y said that Tamils from India are always enemies of Sinhalese. The historic truth is far from it There is enough evidence in Sinhalese history itself to show that they have been living like brothers for centuries. But the Indian Embassy there did not bother about it. These are very vital things to my mind and unless they wake up to the realities, I am afraid, the situation is going to continu India cannot afford this luxury of taking numbers people from all sides. No country throughout the world faces such an exodus problem as India is faciug today It seem. to be a continous problem and the way we act seems to tempt other countries create such a situation. Even where there is no problem suddenly one find morning problems are cropping up. Other countries seem to think that wherever Indians are living India would be prepared to take them back. Is there no international law? Can't we take it to the forum of the United Nations? Can't we do something about it? Problems of this magnitude faced by an under-developed country like ours should draw the attenion of the international community. We should tiy to create a forum at the United Notions. I do not think it is an impossible task. I am sorry to say that the diplomacy of the External Affairs Minister in this field is a total and complete failure.

## SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI

 (Krishnagar) : Mr. Chairman, Sir, today in the month of Bhadra we are discussing the p:oblem of the refugees coming over to Bengal from East Pakistan. The dark rain clouds have been made darker by the sight of the lakhs of homeless peoplo. At this time of heavy rains in Bengal the tears shed by the refugees have made the heavy rains heavier. It is on such sad circumstances that we are discussing this problem. The storm clouds are indeed dark ever Bengal.I would like to say that there has been some effort perhaps from the side of the Govenment of India to solve this problem. I do not think that the Indian Government is doing nothing. But there are certain

## [Shrimati Ila Palchaudhuri]

thiga which it is absolutely imminent for them to do. I must say that there is one ray of hope. I understand our External Affairs Minister has contacted the External Affairs Minister of Pakistan. What the correspondence has been, what the answer has been, I do not know. We are told that they are encouraging. . Encouraging to what extent? Has the influx stopped in any way? We would like to know that.

Secondly, when we sit down to a conference table we are always browbeaten by Pakistan who says; let us discuss Farraka, let us discuss Kashmir and thrash them out before we can solve other problems. Let us insist that this live human problem be solved first before we can discuss anything else. The problem of the waters of the Farraka or the Kashmir question can be solved later but this human proklem brooks no delay.

You will see from the figures that out of the total number of $1,45,595$ refugees who have come from Pakistan 1,35,950 have come to West Bengal. So, you can imagine the stress and strain on the economy of West Bengal. If you take the figure from 1964 onwards it will come to over six lakhs. So, the economy of West Bengal as it is today has been strained to the utmost. Therefore, the whole problem has to be looked at from the national angle and all the refugees must be properly rehabilitated. What is still more depressing is that political capital is being made out of human misery. My hon. friend opposite has suggested that businessmen should try their best to absorb the refugees from East Pakistan. The businessmen would be quite ready to do that. I have myself talked to some businessmen and I know that they will do it. If politics is kept out from refugees, if the refugees are not induced to hold all kinds of demonstrations in front of business establishments, 1 am sure businessmen would come forward not only in hundreds but in thousands to absorb these refugees from East Pakistan. But the political parties must realise that human suffering is not a thing from which they should make political capital. But there are many parties which are making it today......(interruptions) Ask the $r$ fugees themselves if the CPM is not doing
it. Secondly, I would like to stress the point, that Pakistan makes the most pernicious propaganda about India. Every little incident that happens in India is magnified a thousandfold and we hear of all kinds of tales of genocide, this and that. Of course, communal trouble sometimes flares up here and there but India has declared herself to be a secular state and we take full responsibility for our Muslim brethren. There are more Muslims in India than in either part of Pakistan, East or West, and they are residing in India in peace except sometimes when some trouble flares up. But pro-, paganda is carried on by Pakistan and we hear of genocide in India. But where is our propaganda ? What have we been doing? Our propaganda machine does nat say what is happening in Pakistan.

Let me come to the human problem. Let this problem be taken to every international forum to the UN, the Human Rights Commission and everywhere to mobilise world opinion. The Minister has said time and again in the Hous that we have "nothing to gain by taking it to the UN." but I certainly feel that if we can mobilise world opinion the UN is one of the forums where we can usefully do this. I hope that it will be taken to the Human Rights Commission and to the UN and our propaganda is made stronger so that the world knows what is exactly happening in Pakistan which has declared itself to be an Islamic state and wants to squeeze out people of all other religions.

Lastly, what is happening in the Hasnabad and Basirhat areas? It is a sad state of affairs even today. Out of the refugees that have come there, how many have been dispersed up to date? I find from the figures that up to date the total number of dispersals is 84,573 whereas lakhs have come. I have been round to Hasnabad and Basirhat. In this month of Bhadra, as you know in Bengal it is either terribly hot or it is raining heavily. I have already written to the Prime Minister that the tent supplies are inadequate. About the bashas that have been made, there is very little to say. Human excreta is so horrible that pollution is something unheard of; 'you will refuse to believe it. 15 to 20 children die every day
owing to this infection. Of course, the Government is making efforts in that direction to innoculate people and so forth, but it is inadequate.

From the list we have been given, I find that some 700 tents have been supplied and another 600 tarpaulins have been asked for. This is absolutely insufficient and will serve a few hundred people The Rs. 34 lakhs given 'on account' to West Bengal Gavernment is also entirely inadequate to rehabilitate these displaced persons. West Bengal, Sir, will ultimately need anything up to Rs. $100-200-300$ to 400 crores if they have to be rehabilitated. They constitute the people who are feeling frustrated. They have left all that they had behind and here they have not found anything.

As to what is happening to the women while they cross over the border, even as they come into India, it is really shamefull. Some of them have been degraded, misused and all kinds of things have been done to them. Even after they have come to India there is no safety for the younger women. I think, they must be well guarded and the women must be made to feel that at least they have come into a society whero womanhood is honoured. I will appeal to the Minister to put better vigilance there to see that they are taken over the border safely and what little belongings and jewellery they may have been able to bring over are not snatched away from them from the other side of the border. This is happening daily.

Also in many cases, their visas and pasports are not in order. Let us not be technical about it. There has been the case of a wonan who had to leave her child behind because his name was not included in a hurry in the slip. If there is a child whose name is not there, let the mother not suffer more with all the suffering she already has. The mother should be helped to bring over her child. Of course, in this case she was able to get her child across the border ultimately. But the agony of the mother during all that time can be very well imagined.

The medical facilities are also meagre. Various voluntary organisations that are working encouraged. The idea that if we let the Congress organisation work, then
wo will have to let other parties work should not be the consideration. The Bharat Sewak Samaj, Ramakrishna Mission the women's Coordinating Council etc. are doing very good work and they should be encouraged. We can supplement the Government work.

The first and foremost thing that remains to be done is about our attitude. Wo do not want war. But we want every kind of discussion between the two countrics. Let the two Ministers, Shri Swaran Shingh and his counterpart in Pakistan meet, if possible, and discuss the problems across the table. Let us insist that we discuss this human proplem first before we take up any other question so that human misery can be stopped. It is piontless makingrehabilitation plans, putting them here and putting them there.

I would also particularly emphasize that when you rehabilitate them, very often they come away from the camps. They are huddled together and sent back like cattle. They are asked, why have they come ? We never think of the reason, why they have come! They are the people who used to have enough water and they used to have beside the beautiful rivers of East Pakistan, the Padma Dhaleshwari and Maghna. And they are being put in dry places. They cannot live without water. You rehabilitate them where they can get water, where there is some work to do and where they can live. Let India accept them. At the same time, let us do some thing to see that this influx is stopped which is unfair, barbarous, Communal and absolutely inhuman.

SHRI H. N. MUKERJEE (CalcuttaNorth East) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I shall try to speak telegraphically because there is very little time.

About $\mathbf{1 5 0 , 0 0 0}$ frosh migrants have come in the last six months and the Minister of Rehabilitation tells us that he expects about 180,000 more who are waiting to come across. The first job is, if they come and when they come, to give them relief that is necessary, to disperse them wherever we want to send them and then to rehabilitate them. These are the three jobs to be done.

## [Shri S. H. Mukerjee]

As regards rehabilitation, 1 am afraid, it is still pending in the case of 8 lakhs of old migrants who had come after 1964 and now we have this addition of numbers. It will be very heavy job. In regard to immediate relief, whatever reports we have been received are very disquieting. Harrowing conditions have been reported by everybody and I do not want to add to the sentimentalism in the House by giving instances of distress. But the fact is that harrowing conditions have prevailed. One instance which I was given was that at Hasnabad till the other day at least there were 60,000 refugees while rations were being supplied to only about 13,000 refugees, and that where the people wore living, there was no cover and no place to live a human life.

The hon. Minister told the Rajya Sabha the ather day that the principle responsibility for the administration of relief was with the West Bengal Government. The West Bengal Government and the Central Government are today, more or less, the same kttle of fish. But I fear in West Bengal some superannuated officers are in-charge who are utterly unfit by temperament and by training for this kind of job. It requires a human approach. I would suggest that at least one of the two Ministers, Shri Sanjivayya himself or Shri Bhagwat Jha Azad should go and settle down in West Bengal for a short while at least till the crisis is over.

We have been told by the hon. Minister that he agroes that in so far as West Bengal, Assam and Tripura are concerned, the saturation point has been reached and, therefore, the other Staies must help in a big way.

Shri Sanjivaya has told us that nearly one lakh refugees are going to be taken charge of by several States which have already offered. The only difficulty is that a State like Madhya Pradesh has offered land in the Chambal ravines which might be rather a difficult proposition. It is exactly here that I would like to remind our freinds of different persuasions who talk so much about all India being one and that sort of thing. Here is an acid test that all the other States really and truly come farward to assist people in distress who happen to
be Bengalees. Let all of them come and do it. Till the other day the West Bengal Government has been saying that they will go as far as possibly can but it is not physicaily possible to settle every body inside West Bengal. Therefore, you must all come and do something about it. Government must do something about ancillary occupation apart from agriculture to which most of these people are accustomed and for that purpose whatever confabulations are necessarry in government before execution of progammes should beg in, they should start. And this reminds me of what the Chief Commissioner of the Andamans had expressed again't the settlement of the refugees in his part of the country, in Nicobar in particular and the argument given was that these Bengalees cannot be settled and should not be settled in strategic areas. This is a very strange proposition.

SOME HON MEMBERS : Shame, Shame.
SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Call him back. Send him out.

SHRI H. N. MUKERJEE : It has been reported repeatedly that the Cheif Commissioner of Andamans said it and the ground given was that for strsategic reasons you cannot rely on Bengalees and they may not be a stable and reliable factor. This is a dangerous and defamatory notion and Government must do something about it.

I come to the other factors in regard to the causes that have brought about this bussiness. This is a continuing sore in our body politic which leaves everything in tense and distressful condition to all of us in this country as well as to a certain extent in Pakistan. There is no doubt about it that perhaps the main reason is economic distress particularly in the contiguous areas of Jessore and Khulna districts of Pakistan where the distress is more acute and possibly the idea that perhaps in India conditions might be better might have gripped the minds of some people. Apart from the causes listed, namely, the insecure conditions there and economic distress and discrimination against the minorities we must remember that the main cause has been something which somehow is being sought to be low-lighted. Even when Shrimati Kripalani was speaking, I noticed that sho
did not stress that factor which is the most important of all. We have to remind ourselves that our record being what it is ... it is bad enough ... we should be very carcful that on no account must communal passion be roused over this issue in our country. I am not going into that aspect of the matter. I am referring to what is a shining new phenomenon in East Pakistan to-day to which testimony has been brought by no less a person than Maharaj Chakravarti. He was mentioned by Shrimati Kripalani. But I am sorry she did not go on to say that repeatedly specch after spceeh Maharaj Chakravarti who has spent 30 years of his life in jail and who has come over here as an honoured guest of this country ... he has chosen to live whith his people in Pakistan and not come over here and he has lived 30 years in British jail and Pakistani jail... he repeatedly said in speech that the atmosphere in East Pakistan is one of the utterest friendliness for India, that among the students, among the youth, among the surg!ng masses of the people who are trying to have a new life, there is an idea that we must have friendship with this country and I am sure he has appealed to our people here not to be led by reports of whatever is happening there and not to be misled by this migration which is a distressing proposition enough to-day and do anything which might damage this perspective, this developing perspective of a possible friendship between India and Pakistan. This is something which is terribly important.

I got from the External Affairs Ministry Which brings out the Wor!d Press Review from time to time, an extract from a foreign paper ... we prefer things foreign on many odcasions...the Scotsman of the 13th of June, which talks about this right-left clash which is coming in Pakistan and it says that " $i$ i is a bewildering transformation.' I am quoting its exact words. It says :
"Looming over everything else in East Pakistan is the clash betwoen right and left, between parties of the status quo and parties that want a change."

This is the position. So many other things I could quote, but it is not necessary.

It is on account of this that Yahya Khan and company who want to perpetuate their position that they are using certain mechanisms in order to bring about some sort of distrurbance in the minds of the people of Pakistan and feeling of hostility against India and also to make India hostile towards Pakistan so that it is casier for them to continue their position.

So, there is in Pakistan a conspiracy which is certainly conducted by those people who are in power there...the conspiracy to shift some people from Pakistan into India. It is on account of this that such a thing has happeded.

Recently in Pakistan, over the Tagore Annivensary and Nazrul Islam Birth Anniversary there was such demonstration of affection and goodwill for India and for Bengal in particular which has been shown that we share the same feelings in the east and west in my part of the country. It is a magnificant ph nomenon of which if we do not take advantage we should be trying the interest not only of India but of the cause of peace in our part of the country. This is therefore, Sir, something which is terribly i mportant.

I am afraid I did not quite understand this. I came a little late yesterday to listen to the External Affairs Minister answoring certain questions. Did dot our Denuty High Commissioner and his office have intimation about these matters? Did they not know about these things ? Don't they give advance intimation about the kind of atmosphere in the country and don't they give some kind of advice? Has not the Government of West Bengal been instructed by the Government of India to do something to take advantage of this feeling of friendship? Could not we send Writers' delegation to East Pakistan at this point of time, when in East Pakisian in particular the democratic upsurge is so very much in evidence so that steps could be taken in order to stop the kind of distrossful happening which have taken place when they did not inform the Government in regard to the possibility of doing something important about this posltion? Was Government unaware of this sea-change, so to speak, in the atmosyhere of East Pakistan? And,
if Government did know, why was it caught so dismally happening ?

Sir, that is the position to which I hope the Government would give us some sort of response.

Now, Sir, I know that there are some people and Mr. Kanwar Lat Gupta while opening the Debate, give a particular twist to the entire discussion which was unfortunate.

We should not huff, a huff which is deliberately fanned by some people in the Houso as well as in the country, and we know who they are. We should not be in hufl and take a negative stand regarding the solution of our outstanding problems.

Wo do happen to have outstanding problems, whether it is trade with each other or Kashmir or river waters or minorities. It is a fact whether we like it or notthat wo do have outstanding problems and these outstanding problems have got to bo settled.

It is an irresponsible and in the circumstances of today a criminally resprehensible demand if we ask for territory from Pakistan to sottle the refugees. Such talks hit the hoadlines in the Press tomorrow but they do the greatest injury to the cause of our country as well as the cause of peace in our part of the world.

It was a small mercy that Shri Kanwar Lal Gupta conceded when he said that he did not like the idea of exchange of population. I am very greatful that he has that he does not like exchange of population. But he wants this business, of some land from Pakistan. Sir, if it was so easily had, nobody would have any objection. But, let us not do this kind of thing. We cannot even give land in the Andamans to the refugees but we are asking for land from Pakistan.

Sir, I am reminded of what has been said by so many Members here. Why it is that our image is so bad ? (Interruption) I will conclude in a cuple of minutes. I know my time is up.

This is essentially a bilateral problem which we have to solve. I do not want this matter to be raised in the United Nations as so many people have asked for because we know that the United Nations Organisation is like. For a variety of reasons, we have never been for given our freedom by the imperialist and the neoimperialist powers of today, and they will take a certain attitude against us. Besides, we live in a glasshouse, and we cannot do very much about it. Going to the UN or to any comparable organisation might rebound us in a bad way. It is not necessary for us to go to the United Nations, but the worid should be kept informed of the fact but not in a captious way or in a fractious way, that India has a terrific and overwhelming and stupendous refugee problem. We do not even tell them about it. We tell them more about what we do to the Tibetan refugees, but we do not tell the world that we have no our hands so many million refugees who have had to be rechabilitated; ws do not even tell them that. But we have to tell them in a self-respecting way.

Do not go with begging bowl before the UN or any comparable organisation, becauso they will give you the order of the boot; there is no doubt about it. If Jan Sangh goes and argues the case, they will know what to accept, and in view of the image of India being as bad as it is on account of a variety of factors which cannot be discussed now, we cannot except anything happening on account of that.

So why sbould we not continue a policy of bilateral discussion, really and truly? Even if we have provocations, we should come forward, offer the hand of friendship and ask for talks in regard to the trade restrictions being remoyed, in regard to the river waters problem, in regard to common tackling of the problems of the eastern rivers, in regard also to the other problems which are agitating the relations botween our two countries. There are the two methods. Do something for God's sake in order to really and truly have relief and rehabilitation properly, and from the long-range point of view, do follow policies of friedship for which in East Pakistan, a climate has boen created, and if we do not take advantage of it, it would be a terrible crime for which we shall have to bo answer-
able to history.

SHRI JYOTIRMOY BASU : (Diamand Horbour) : While speaking on this, we can not ignore the fact that the refugee problem is an outcome of the Partition of the country which took place due to the impatience of certain national leaders and the present party in power. (Interruptions). At that time, the national leaders and the people in Government gave certain assurances which sound so hollow today particularly in West Bengal. Today, it is a mere lip-service. We had the Prime Minister in Calcutta on the 17 th, and the whole area is within about 35 miles from here. We have heard about helicopter flights quite often about her, but in this case, she had not had any time because she was busy politicking and intriguing and planning repression in West Bengal. They are anxious even to co-operate with East Pakistan in the matter of giving overflying opportunities to the troops to supress the agitations of students in East Pakistan. We know that our Government are anxious that progressive movements should not gain ground in East Pakistan. So, it is no use hiding that fact from us. Today, in both the countries, you have the same pattern of Government, namely the landlord bourgeois class ruling both the countries. So, a permanent solution is not an easy task. But at least we must be sincere in trying to normalise the relations. I am quite confident that Delhi has really not tried to normalise relations, the relations of trade, travel and culture. What we see today is that people in West Bengal are suffering in the same manner in the hands of Delhi as the East Pakistani people are suffering in the hands of Pindi. There has been recently an article in the Pakistan Observer advocating normalising of trade. We are very grateful and very thankful to the writers of that article that they are trying to get things straightened out so that those miscreants cannot play mischief for very long.

This is a fresh influx. Why is this happening ? It is happening because it is being done by reactionary forces, backed by Pindi. Scores of agent provocateurs are roaming about in the villages trying to terrorise people and pushing them out. They are even telling them 'if you go to India, you would be getting money and land and your miseries will be over'. There had
been some partial crop failure in certain districts, and they have taken the opportunity. I had been to the border areas, and I have spoken to the refugees. Let me cite to you just one instance. I saw a man and asked him 'Why did you leave your country'? 'He said 'it is very difficult to live. The Muslims are making things difficult for us.' I said, 'Tell us why you left.' Ho said: 'A man came to my house one ovening. He had a biri. He wanted to light it and ask for fire. So he went to the veranda. The woman in the House got frightened. She pulled her veil and ran away from the place. So the man with the biri went near the kitchen and lit his biri on the oven. That was bad enough. There has been no communal riot there, there has been no cause for trouble, no provocation.........

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : All absurd. There have been enough provocations. He can say that there has been no communal riot. But we know what has been happening (Interruptions).

SHRI JYOTIRMOY BASU : I am speaking on my own responsibility. He can say what he wants when his turn comes.

SHRI SAMAR GUHA: I have noted 500 case histories. I know what has been happening. (Interruptions)

SHRI JYOTIRMOY BASU : We know that the students' the progressive forces are not doing anything wròng. These men have also been given a threat by these agents provocateur that if in the October 1970 elections they voted for Mujibur Rehman's Progressive party, the Awami League, they may have to pay the price for it. All these things have been spread. But there has been no immediate riot, there had been no basic cause for provocotion. I have meet and talked to 50 people in two days and spent no less than 20 hours with thom.

- SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) : Then why are they coming in such large numbers?

SHRI JYOTIRMOY BASU : We know his colour; let him keep it to himsolf.

Daily we are having 1,500 to 2,000 migrants. They all belong to the Namasudra
class, the Sheduled Castes who have been trying to stay in their land of birth. But here this Government has failed the country and the migrants wholly and miserably. I am making this charge against Shri Swarn Singh, the External Affairs Minister. He has no right to remain in the chair because he has utterly failed to caution the Ministry of Rehabilitation in advance about this influx. Why is he maintaining a High Commission office in Dacça? Why is he having his establishments in East Pakistan ? Was it not their duty to caution Government that this sort of thing was going to take place? Because that duty was not discharged, we see more miseries.

Today we see in the machinery of Government, as Prof. Mukerjee has very rightly said, an old superannuated variety of civil servants in West Bengal looking after the refugee problem. They have shown no trace of human compassion. I am ashamed at the way the migrants are being treated in respect of their basic needs of food, shelter, medical care and other human needs. One has to hang his head in shame before any civilised person at this treatment meted out to the migrants.

On the other hand, we see communal, reactionary forces making hay while the sun shines; They are shedding enough crocodile tears.

There are three different jobs to he done. Shri Sanjivayya may make a note of this, though $I$ believe he knows it. One is reception at the border. The second is dispersal and the third is rehabilitation. In regard to the first, I have seen the most glaring instances of failure. I have seen families exposed to Bengal's torrential monsoon rain and the scorching sun for days. Shri Swarn Singh and Shri Sanjivayya have beautiful air-conditioned hunglows in Delhi to maintain each of which the country pays at least Rs. 30,000 p.m. But one has to go over to the barder and look at the way in which our flesh and blood, kith and kin, are being treated. I have seen them exposed to torrential rains for three consecutive days. I have seen them exposed to the scorching sun. Then what happened afterwards? They were provided with some sort of half covers plastic sheets of a very thin variety. You can crawl into it, but when
the big showers came evcrything was flooded. There are no latrines, sanitary arrangements are unknown, water supp]y is very inadequate, and as a result they are rushing to the cities, and in Scaldah Station the whole floor space is covered by these unfortunate refugees, men, women and children, tottering old men huddled together like rotten pieces of sardines. You ought to be ashamed of yourself that you belong to a Government that has traeted humanity in this manner to day in the twentieth century. You talk about socialism, you talk about welfare state, all humbug, just to get votes and give stunts to the people of the country.

What is being given to them? Not all of them are given, but those who are given get only a portion of it. Those who cook their meals are given 300 grams of rice, 30 grams of lentil and two pieces of oniens. Mr. Swaran Singh's dogs are given better meals I can assure you, if he has any. Where they are given cooked meals, as in Bongaon, it is one meal in 24 hours to a 300 gram of rice. Nothing special for the children. If some big man wants to get rid of sub-standard, bacteria-infested, old, outdated milk powder, that is given there. There is milk for the children, no fucl for cooking. And to find fuel, they arc entering local gardens and there are minor clashes quite often. You have a big number of Muslims in that area, very law-abiding, peaccful, 'loyal muslims and they are being vexed. I am sure a day will come when this will pose a problem for us. How do the Government expect a man to cook his food without fuel, without vegetables, without soap to maintain himself, kerosene for little light in the evening, cloths and personal needs? This is what is happening to-day.

But you see the vigorous foreign agencies functioning there like CARE which has been thrown out of Ceylon, because it is a subsidiary of the CIA by Mrs. Bandarnaik I congratulate her, and CASA. It is border area, very sensitive, but they are all there, and the Government of India dares not touch them because their grand-fathers are sitting in Delhi, they will give a twist and thes people will start crying. Are they coming here for charity with American church money? They want to create trou-
ble. Why is it that you require these foreign agencies to distribute and ga in the midst of the refugees when you by the Food Corporation of India? Because your rice is given them to fish in troubled waters in Bengal.

Look at the dispersal programme, how miserably they are failing. If we say that $1 \frac{1}{2}$ lakhs was the total arrival till 10th July, they have not been able to get rid of more than 50 per cent. They are all huddled together, and that is going to create tension, and that will create trouble for all of us. There will be more arrivals, and they must do something.

What is happening ? They are sending some of these people to Bettiah and one or two other camps. The arrangement there are very poor; no walls, no latrines, the officials are rude, and they are coming back to the big cities of. West Bengal, and that will create problems for all of us. For Cachar, North Bengal and Tripura we are not awere of any arrangement, I am told the arrangements are not there.

The Prime Minister must call a Chief Minister's Conference at the national level and demand of the Chief Ministers to take their quota for rehabilitation, and nobody should be allowed to give any pretext. If you talk about national integration, how is it that you have sacrificed this part of the country and the people? When you have taken the power, what right have you got today to refuse place and shelter for the refugees?

## 18. hrs.

We had been to Andamans last year. There is very good scope there for resettlement, but if you listen, to the bureaucratic ghosts of the Home Ministry, they have been posing the security problem saying that if you allow these Bengali refugees there, they may not be hundred per cent loyal. This is what the Britishers used to say : Bengalis are non-martial people, unrealiable; keep an eye on them; do not allow them to go to sensitive areas. There seems to be the same thinking. How do you expect things to move ? The Andaman development programme must be taken in hand with great hurry. We must take immediate steps to shift refugees straight from the 'dispersal
camps to Andamans where the climatic conditions are suitable for a person coming from East Pakistan. Mr. Vajpayee, as Prof. Hiren Mukerjee pointed out, talked about Butalia; who said, "we want strongly built good Indians to go to the border areas". Mr. Vajpayce agreed to that; and he is of the opinion, I take it, that the Bengali refugee should not be sent to Andamans, particularly to certain islands. May I say to the Jan Sangh which sheds crocodile tears...(Interruptions.)

SHRI KANWAR LAL GUPTA : It is absolutely false. He is misguiding the House and I deny his allegation on the floor of this House.

SHRI JOYTIRMOY BASU : Views were expressed that, because of the condition in East Pakistan, a large number of migrants would not find it convenient to obtain travel documents and were, therefore, coming over to India wilhout such documents and that they should a.lso be registered. We should like people not to be harassed under any pretext.

About the old refugees, we heard that there were 507,000 applications from West Pakistan refugees and they were paid Rs. 192 crores by way of compensation and we were happy that it was done. But in the case of East Pakistan refugees it was almost next to nothing. Ont of a total of 46,55,030 refugees, $25,99,000$ have got no benefit at all. West Bengal noeds nothing short of Rs. 250 crores for the resetlement of the refugees. According to the existing order of the Government of India, they are not willing to regularise the squatters' colonies formed after 31 December 1950. It is most unfortunate. It should not bo done. May I suggest as my last point that a parliamentary delegation should visit the border are as so that they can see things for themselves and come back with the correct impression. If necessary they, the MPs' should also be taken to the dispersal camps and made to understand what specific arrangements the Government are making. Mr. Sanjivayya should either go himself or his State Minister should have an office in Calcutta or near about Basirhat of Hasanabad so that these things could be supervised directly. Decisions should be taken on the spot so that human misery could be reduced to the minimum.

SOME HON. MEMBERS rose-

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is a question on which Members are so much agitared and there is a long list of Members who want to speak. We shall have to continue this debate on the next occasion which will be decided by the Business Ad-
visory Committee.
18.05 hrs .

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, July 31, 1970/Sravana 9, 1892 (Saka).


[^0]:    The following members also recorded their votes:
    AYES : Shri Chandoolal Chandrakar.
    NOES : Sarvshri Yajna Datt Sharma, J. Mohamed Imam, Kanwar Lal Gupta and V. Narasimha Rao.

[^1]:    "We agreed to the constitution of Pakistan by the partition of India because of a variety of things that had happened proviously. We did not accept it at any time on the basis of a two nation theory. It was clearly understood that those communities which became the minority communities on this side or that must have the fullost protection and fullest

