Shri Humayun Kabir: I have already stated that we have increased it by 11,000 tons in the last two months. That is by diverting supplies.

Shri Jedhe: May I know from the Minister as to why the scarcity of oil is there?

Shrl Humayun Kabir: I have already explained in the statement that the scarcity arose because suddenly the demand went up. We were not given any advance notice. For the first time, only on the 12th November, the Maharashtra Government informed us that they were short of Light Diesel Oil and we immediately rushed supplies.

Shrl Hem Raj (Kangra): May I know whether it is a fact that due to the shortage of Light Diesel Oil, the kisans have to purchase it in the black market?

Shri Humayun Kabir: I am not aware of that. I can guarantee the supply of the allocations for every State. But within the State, the State Government will have to make the arrangements for distribution.

बी भा० वा० बेत्ञमूल ! (पोरंगाबाद ) : क्या मंत्रो महोदय को पता है कि महाराष्ट्र मि लाइट छोजत्र प्रायल न मिलने के कारण हजारों ग्राजन दंजन काम में नहीं क्रा गेे हैं, जिससे देदावार का प्रोग्राम क्रसफल हों रहा है प्रोर घाइंदा सफन होने की कोई उम्मीद नहीं है ?

Shri Humayua Kabir: I have already informed that as soon as an intimation was given to us, we rushed the supplies there. But the hon. Members must also realise one thing. Light Diesel Oil has to be produced and there has to be a programme and. therefore, unless an advance intimation is given, it takes time to make the supplies. Here, suddenly the demand increased almost two-fold. As I gave the figures, the consumption in Maharashtra was of the order of 9,217 Hans in October, 1986 and this time
we have given 17,133 tons, that A almost double the quantity.

बी तु० प० पाटिस (उस्मानाबाद) : महाराष्ट्र में वर्षा न होने के कारण ब्बाधाधों की जो कमी हूई है, उस को दूर करने के लिए महाराद्र गबनंमेंन ने पांच ह्वार प्रायल इंजन किसानों को दिये हैं कोर तकरीबन उतने ही प्रायल छजनन लोगों ने बरीदे हैं। मैं यद जानना बाहता हुं कि क्या भारत सरकार बढ़तो हुई डिमांड को पूरा करने के लिए हीजबल प्राबल सप्लाई करने वाली तेल कम्पनियों को वह हिद्वायत क गी कि वे फोरन जरुरी बवोटा पहुंचा दे मोर किसानों को उसका वितरण भी फ़ोरन हो जाये ?
Mr. Deputy-Speaker: He has already answered.

Shri Humayun Kabir: In a sense, I have already answered this question because we have increased the quota. I may also add here that we have also told the Maharashtra Government to take steps to see that this light diesel oil does not go into the black market for use in motors, as is sometimes the case.

An hon. Member: That will ge more into the black market.

Shri Dighe (Kolaba): What are the actual demands for the month of November, 1965, of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan?

Shri Humayun Kabir: Certain dermands had been made and they were examined. Ultimately it was settled that Maharashtra would get in the month of November, 1965, 15,500 tonnes. For December, it is under examination.

## 16:42 hrs.

## BANARAS HINDU UNIVERSITY (AMENDMENT) BILI-contd.

बी मझु लिमये (मोंघिर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मुझे बह जिकायत करनी हैं कि घहां पर शिक्षा मंबी या उनका कोई नायब मंवी बगंय्ह मोजूद नहीं है। बिचेयक उनके हारा प्रस्तुत किया मया है...

Ghri Dajl: The Minister probably thought that the matter was over.

Mr. Deputy-Speaker: The Minister has come now.

धी मषू लिमये : उपाध्यक्न महोदय, बहां तक घ्रहमियत का सबास है मैं समझता हुं कि जिस बात को लेकर इतनी गरम बहस हो नही है, बही मामूली तीसरे घौर चंचे दन्जे की है। दूसरे बहुत से सबाल हैं इस वक्त देश्न के सामने, जैंत गरीबो मिटाना या सुरक्षा का सवाल। लेबि.न सूंकि इस पर बहस बर पढ़ी है, इसलिये मै समझता हूं कि उससे माग जाना घच्छा नहीं है, संसा कि सरकार कर रही है।

यह विधेयक सरकार व्वारा देचा किया कया ग्रॉर राज्य सभा में यह जो तरमीम वेत्र की गई टह स्डयं चागला साहब ने वेश्र की है, घ्रौर उन्होने घपने माष्ष में राज्य सभा में यह़ कह़ा कि हिन्दुस्तान का जो संविध्रान है उसके मुप्रार्किंक यह् वरमीम है, इसलिये एसको ₹fाछँत करना बाहिये।

जब यहां पर हिन्दू श्रोर मुससमानों के बीच में पुषकता घंर पलगाव को बत्म करने की बाद चल रही है मीर एक पाहस पूंक करम उठया गया है, एक हिम्मत का काम किदा गया है, तो मेरी समक्ष में नहीं घाता है कि प्रब सरकार एसके बारे में घ्रपनी ठोस नीति क्यों नहीं षताती है। उन्होंने कहा कि लोक-समा के सदस्यों के लिये छूट है मiर बे बाहे जिस सुझाव के हक में बोट दे सकतें हैं। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, सेकिन सरकार की घोर से उनकी भपनी जो नीति है वह सदन के सामने साफधाफ पानी चाहिये। लोकनमा के कांती प्रष यों को जो उन्होंने पाजादे दी है, उसका क्षेवक हतना ही मतसव होगा कि जो यहा पर सुक्ताव पास होगा उसके

काष्कर पर सरकार का गिरना न fितना निर्मर नहीं करेगा। एसके पसाबा घोर कोई निरकष्ष नहीं निकंल सकता है।

इस सरकार की नीति ऐसी हो गयी है कि मुदुदई सुस्त गवाह चुसत। बो तरकी बात यह् सरकार हमेशा करती है। प्रात्वीयता को उभारने का काम इस सरकार के किया। एक घरसे तक सरदार पटेस्ष ने मौर पंडित नेहए ने कहा कि माषिक राज्यों का निर्माण राष्ट्रोय एकता के लिये घच्छा नहीं है। फिर माणिक राज्यों का निर्माण करने के लिये कमीघान बैठ:या गया । कमीशन की रपट भाने के बाद भाषिक राज्यों के सिद्यान्त पर प्रमल नहीं किया जिस के फलस्वह्प हमारे छेग में प्रान्तीयता मीर फूट की प्रवृतिषां फेसने लगी ।

उसके बाद माषायी वित्वेब को मए़काया गया, हिन्दी बनाम दूसरी म. ल. बों का झगड़ा यहां पर सगाया गया हौर देश की एकता की एक-एक दो उख्षाड़ कर फॅँने का काम इस सरकार ने चलाया घौर वह्म मंत्र अपती रही राध्द्रीय एकता का। इसी तरह से नागा प्रदेश के संबंध में किया गया षैंर काषमीर के मामले में किया गया, बहां घलगाब वाली प्रवृतियों को इस षरकार ने प्रंतष्षाहन दिया घौर भाज की दे रही है थीर साथ साथ यह् सरकार राष्ट्रीय एकता की बात मी करती है।

पब धर्मंनिरपेक्षता के नाम पर इए तरमीम को स्बीक्षृत किया गया है । बागला साहब ने इसको गस्बा, पच्छ काम किया, प्रलगाव दूर करने का काम किया । सेकिन भाज घर्रामकता को उमारमे का काम मी प्ररकार कर रही है।

वो मैं जानना जाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा समझती बी fक विल्बविधालय के नाम नें 'हिन्दू' सब्द ग बता बो धमंनिरपेक्षता का सिद्वाग्त दूटता ? मैं उमक्षता हैं कि पह
[^्री मघु लिमेये]
कोर्ई जझरी बात नहीं है। लेकिन जब सरकार ने द्र बात को कूूल किता कि जने 1 fिरोपात का सिद्धन्त टूटता है, प्रोर हिंदू प्रोर मुसलमान्नों के बाँच में पनगाए खर्न करने के लिये उन्होंने कहा कि मलीगछ विएविव्द्यालय के नान से मो 'मूटिशन' एक्द हटे मीर काशी विएववियलेय में से मो 'रिन्दू' खब्द हहे, तो मैं समझंतों है पब मुस्तेदी के साष क्ररकांर को हेस पर घलना काििये।

धोर जो घामिका़ को उमारने का चाम किता जा रहा है, भान्दोंलन किया बा रहा है, उसके बारे में मैं करूंता कि लाठी घीर गोलियों ते काम लना पच्का नहीं है। यह हम सनो लोगों को राय है। प्रगर यह सदन फंज़ता करता है कि काशो विश्वविध्यास ही नाम रहमा बाहिये। न कितो वर्वक्त का नाम जारी रहना बहििये, न हिन्दू घब्द रहना बाहिये, तो मैं समझ्ञा हुं कि बत्र सदन के सदस्गों का भोर सरकार का यह फर्रं होगा कि ते कायो जायें, बनारस जाएं घोर छातों को समसाँ कि ऐता काम घच्ठा है। लेकिन सूंक कुछ लाग पान्दोलन कर रहे हैं, बिता पर फें.ले से भागना है समझना हुं कि कायरता होगी मोर इसके बड़े बगरनाक नर्तजे निकलें ? और बहटर पन्य हमारे देश में फे रेगा ।

घ गोग का माम रा भी घाने वाला है, मोर एका लाजिमी नतीजा होगा कि उसकें मो 'नुस्लिम' एक्द रह आयेगा। घगर ऐका हुप्रा तो श्री रागला ने तो घठ्ठा घोर बड़ा काम जुलू किया उस काम का क्या होगा ? भ्रगर इस म्सते को छेढ़ा नहीं जाता तो कोई बात नहीं थी। बब इस को छेड़ा गया है, मोर राज्य उ्रमा में स्को स्वीकृत किया गया है, हो मैं समक्षता दूं कि हमारा यह फर्ग हो

जाता है कि हम काषी विख्वविद्यापय है नानं पर मी प्रपनी स्षं.ृृत की मृहर लगा - 1

नोग कह्ते हैं कि यहु पुराना नाम है । की जानना जाहता हूं कि क्या "काशी विर्वविद्यालय" वह नाम पुराना नहीं है ? क्या कागी झम्द की परम्परा बहृत पुरानी परम्परा नंहीं है ? क्या मोगों की मावनाएं इस घाद्र के साष गुड़ो हुई नहीं हैं। खुद मालवीय जी काहते ये कि इस विएववियालय का नाम्, फाशी विएवविवालय ही रहे, मोर कहा जातें है कि उा० एनी विसेंट के कहने पर यह्ह घब्द "बनारस हिन्द्रु यूनिबरसिटी" मी "काषी विए्ववियालय" के साय-साय रेे गए । भाज मी उनकी जो मुद्रा है उसमें काशी विश्वविद्घालय घम्द मौजूद हैं। बहां की जो हैटे हैं, वहां के जो पत्यर हैं, कई दंटों हौर पत्थरों पर का० वि० वि० यद् घाद्द-जो जुर के पक्षर है-लिबे हुए हैं। तो ऐसी हालत में यह कहना कि हम परम्परा से दूर भाग रहे हैं मै समझता हूं कि भष्छा नहीं है धौर इसलिए मैंने जो यहां पर संशोधन रखा है मुक्षे उम्मीद है कि चागला साह्र मोर सरकार घोर धुसरे लोग मी उसका समरंन करेंगे।

एक घौर बात है कि घगर छस मामले में सरकार दब गयी तो कट्टर पन्य हमारे देश में फैलगा मीर में केबल हिन्द्रू समाज की बातं नहीं कह रहा हूं, धुसरे समाजों में मी कट्टरे पन्य फैलेंगा, घोर राष्ट्रीय एकता का जो हमारा बाब है वह शूर-पूर हो जाएगा । इसलिए इस पर भंब उट कर हमें चलना चाहिए ।

रस विधेयक के बारे में बो, तीन ऐसे भुद्धे हैं जिनके कि विषय में मे कुछ कहना बहिता हूं। जो संशोधित 5 (ए) हैं उसमें जो वहां से जो विधार्यी छात्र पास होते हैं उमकी उित्री को, दिप्मोमा को वापिस लेने का धानाबाही पधिकार दिया गया है। मैं समकता
－कि हर हालत में ऐसा तानाशाही पधिकार नहीं देना चाहिए। कुछ सीमा के थन्दर，कुछ मर्यादा के घन्दर यद्र भिधकार होना चाहिए।

घसरी बात यहु है कि जहां तक चांसलर साताब को बात है उनका चुनाब तो वहा का कोटे करेगा लेकिन जो वाइस चांसलर हैं उनके बारे में यह्ह कहा गया है कि उनको नियुक्त किगा अयूंगा घोर उसको प्रकिता इसमें में बताई गई है। मै हर हालत में नामउदगी का जो सिद्धान्त है उसके विलाफ़ हूं घोर इसलिए मै समक्षता हू कि यह जो उपकु लपति हैं उनका हानाव पूर्ण ₹स से चुनाव की पद्यति से होना काहिए। उसमें नामडंधगी कौ बात बिल्दुले नहीं भानी चाहिए।

उसी तरह जो बहा का कोटे बंनेंग़ उसके सम्बन्ध में स्टेट्यूट को 10 （1） H मीर I यह् जो उपघारा है उसमें विजिटर को यहु भधिकार दिया गया है कि वेंद कोटं के सधस्यों को नामजद करेंगे । नामज़दगी का यंह जो सुमाँ है उसको बिल्कुज ठुकरा देना का़िए क्योंकि जहां नामजंदगी घायेगी बहां माई－मड़ोजावाद भायेगा，प्रजातन्त्र ख़तम होगा मीर विश्रविद्युलय विस्चविषालय नहीं द्शेग बहिक यह एक सरकारी विश्वविध्यालय बन जायेगा प्रोर उसमें से विधा चम्द बिहतुतु हट जायेगा । इतिए में चाहता हूं कि यह जो काशो विश्चविद्यालय है उसका बांवा पूर्ण कन से प्रजातांधिक उंचा होना चाहिए भौर नामत्रगो के सिद्धान्त को उसमें के बिल्कुन दटा देना बाहिए ।

उसी तरीके से उब क्षंगढ़ा होता है वही के प्राष्यापकों में भोर विसंविद्धालय में तो उसका फैसता कराने के लिए सबाष （दिव्पूनल）की जो योजना की गद है，वहे एक भव्छी योजना है। सकिन उसमें यह्ट बतलाया गया है कि उसके की़से के बिलाफ्र धगर घदालत में उकर कोई उस पर घक्षले करना षाहे तो उखके लिए उसमें छूट नहीं है ।

मेरी यहु राय है कि इस तरह की रोष लगाना हर हालत में घच्छा नहीं है।

एकं बोत और रह जाती है। ओं स्टे चूंट 60 नम्बर का है उसकी पोर मै ध्यान दिलाना चहता हू। उसमें कहा गया है कि जो विर्ष－ विच्णलयय के छात्र हैं उनका जो संथ होगा उस की सदस्यता लाजिमी नहीं होगी । मै यह फंबां कि धांप उसमें यह⿱ह口卄 तरमीम कीजियें कि बो छाब लिख कर देगा उपहुलप्पति को कि वही सदस्प नहीं बनना बाहता है तो वह्ड हैट अयव，जिसको कि＇बीप्ट माउेट＇कहते हैं। मे बागला साहब से कहना बाहता हूं कि यद्र पौप्ट षाउट करने का भधिकार तो रखना बींदिए，लेकिन बिस ₹च में यह्ह स्टनूट भापने रक्षा है उसको नहीं रखना थारिए।

घाय़िर में में एक ब्वत कहू कर समाप्त करता है। वह्र राज्य सभा से विद्धेपक पास होकर हमारे सामने पाया है। उसमें वेत्त मुदन मोहन मालबोप जो का नाम है। उनका मै भादर करता हू । वहा एक पूर्यनीय वयक्ति हैं लेकिन मेरी यह मान्यता है कि किसी मो विसशवियालय के साष किसी की व्यकित विंशेष का नाम नहीं जुड़ना चाहिए चाहे वह्ह मालबोप जो हों या महारमा गाधो जो हों। \＄सिए जिंस तंरह मे चाहता हूं कि है बिचः－ विद्यालष के नाम के मालबोव जो यहु णम्द हटाये जांयें उसी तरीके से क्षगर मलोगः विस्वविधालय के बारे में यह सीवा जा रहा है कि सैपद घहमद बां का नाम उसके साष भायेगा तो मे यहु कहांता कि उसमें मी उनका नाम नहीं धानों कािए औौर जवाहरलाल नेहएँ के नाम से जो विर्घविषालय बन रहा है उसमें से मी यह गम्द हटाने खािएयं। घगर उसंमें रहंते है तो में कहुगा कि किर कारो विश्वष्वालय के क्या विगाड़ा है उसमें मी दहना कािए，लेकिन मेरो धपनो राय है कि विश्वविद्धालय के साय किसी मो अ्यक्ति का नाम नहीं बोख़ना षाहिए।

जी विघानखण्र सेड (एटा) : मैं यह्र जानना बाहता हूं कि हम लोगों को कब बोलने का जांस मिलेगा ?

Shri P. R. Chakraverti (Dhanbad): Mr. Deputy-Speaker, it was in 1932 when the whole country was in the midst of the national struggle, when the Congres was declared illegal there came on the scene one of the greatest nationalists who came to challenge the British Government of India at its citadel, who sent us a message, 'I am going to preside over this illegal Congress seision in Delhi before the very nose of the British Government and anybody who is ready to face bullets may come there'. When this name is now being discussed we cannot afford to forget the contribution of that eminent man with a golden voice. An erudite scholar, a savant, a philosopher, he represented the culture of India. So, today when we are discussing his name, we must not forget his contribution to the progres and to the nationalistic urge of the country.

The addition of words to Kashi Vishwa Vilyalaya was a later innovation when the word 'Hindu' was added. If we delete the word Hindu' and propose that Pandit Malaviya's name should be associated, we cannot enhance the prestige and eminence of Pandit Malaviya. The deletion of the word 'Hindu', the coneept of which smacks of something which has been found objectionable, is understandable.

In the same year when the Aligarh Muslim University was started, another university was started in East Bengal, the Dacca University, by the British Government to satisfy the Muslim League people who wanted it when the division of Bengal was annulled. I am the first graduate of that university started in 1921 . We the students did not allow the Syndicate and the Court of that university to change the name of the univeraity
namely Dacca University. It was nicknamed Mecca University because it was a Muslim League sponsored university. We created national atmosphere, an emotional urge, as a result of which that university maintained its high traditions, so much so that after partition, seven Muslim students of that university were shot dead on the language question, and Bengali has been accepted as the State language in East Pakistan over the dead bodies of Muslim stujents of the Dacca University, in which I was the President of the Union at one time.

The word Hindu smacks of many things, it has a historical context. The Aligarh University has got the word 'Muslim' attached to it. When this word 'Hindu' is deleted to be replaced the words Malaviya Kashi Vishwa Vidyalaya, people are apt to feel rather unhappy, but still it has a sig. niffcant association to its own past. Today, if you replace the existing name, immediately the pertinent question comes about Aligarh. Again If we remove the word 'Muslim' and put in the name of Sir Syed Ahmed, it leads to fresh complications. We must understand the difficulty which has been created. We must have a realistic picture.

The students have been made to understand that while it is an attempt to take away the word 'Hindu' from the Banaras Hindu University, the Government will somehow avoid removing the word Muslim' from the Aligarh University. So, the Hindu students today have been provoked. It is a question of their proper understanding. People have been made to understand that this is not an innocent proposal.

The name of Pandit Malaviya, that eminent man, that great man, that incomparable gavant, philosopher who represented the culture of India, should not now be associated with this University for the sake of omitting the word 'Hindu' which obviously gmacks of something against recularism. So, I would oppose very atrongly the Bill as it has been passed

## 3735 Banaras Hindu AGRAHAYANA 3, 1887 (SAKA) High Commission 3736 University (Amdt.) Bill in Karachi

by the Rajya Sabha. I would say you retain the words Kashi Vishwa Vidyalaya. That is an apt word which gives an idea of the pattern of culture which was sought to be promoted by Pandit Malaviya. That is my concrete proposal, but because this question of Aligarh comes in,-it was discused earlier also in this House,it is better for the Government to bring in a Bill simultaneously to deal with all denominational universities or colleges which smack of certain communal, caste or other considerations. There are so many colleges with all sorts of names. The Government must go into the matter, take up this challenge, and place before the House a comprehensive Bill. It can then very well change their names, but the moment it seeks to change the name of the Banaras Hindu University and replace the word 'Hindu' by the name of Pandit Malaviya. The outcome is that people have their own misgivings on the ocore, that the next question regarding Aligarh and other denominational Institutions will be left out. So, it is in the fitness of things that the Government must now come forward with a Bill simultaneously to cover all these things, so that it will be based on a clear concept of what an educational institution should be. So, my definite proposal is this, My hon. friend Mr. Kamath sometimes geta away from us. Yet, now 1 am prompted to support his prowisal. Let us have a committee of both Houses and discuss this, not from any partisan angle but as an educationist and as a student. Let us understand the problem. Nobody should be pressed to do anything. But one should not overlook that the people who are outside may as well be provoked. The young talents have been provoked. It is not unnatural. We have come from the colleges; we know; we left our colleges to challenge the nuthorities. Personally speaking, I had occasion to challenge the Prime Minister of Bengal; I had to do it

## 17 hrs

Mr. Deputy-Speaker: You will take more time. Then you may contunue tomorrow.

Shri U. M. Trivedl (Mandsaur): Before you adjourn the House, 1 want to raise a point of order on what Mr. Chakraverty said now. Can this House again send this Bill to a Select Committee? is there a provision in the rules that once the Select Committeo has made a report, can it be sent back to a Select Committee, after having been passed in the Rajya Sabha? That is the point.

Mr. Deputy-Speaker: It has been decided in the morning. We take up half an hour discuasion.

### 17.01 hrs .

## INDIAN HIGH COMMISSIONER IN KARACHI ${ }^{*}$

F बी प्रकाशयीर क्षान्र्री (fिलनोर) : उपाज्यस महोदय, संसद् में خेसे घबसर प्राय: करम घाते हैं, जब साठ सत्तर सदस्य मिल कर कोई एक प्रश्न उपस्वित करे। परन्तु वाकिसतान स्थित मारताय हाई घमिश्नर हीर उन के सह्योगियों के साथ पाकिस्तान की घोर से जो दुब्यंबह्रार हुप्रा, उस से त केवल संसद् में रोष है, जिसको प्रकट करने के लिये सदस्यों ने बहुत बही़ संक्या में इस प्रण्न को उठाया, पषितु इसक विरोध में सारे देश में मी भयंकर क्षोम व्याप्त है। राजदूत होर गाष्ट्र-ध्वज, ये दोनों, किसी देण के गीरब के प्रत्रीक होते हैं । प्रणन उनंक साद कही दुर्व्यवहार होना है श्रयवा उनषा धपमान किया जाता है, तो उससे देण की संस्् पौर बनता का भुग्र होना म्बार्मविक है।

पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर \& साष पाकिम्तानी भरकार के ज्यारों पर

