## Remedies (Objectionable Advertisements) Amendment Bill

## 16-32 hrs.

DRUGS AND MAGIC REMEDIES (OBJECTIONABLE ADVERTISEMENTS) AMENDMENT BILL-contd.

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up further consideration of the motion moved by Dr. D. S. Raju on 27th Nover:ber to amend the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954. Shri Bade will continue his speech.
†श्रो बड़ें (बारगोन) : माननीय उपाघ्यक्ष, महोदय, कल मैं कह गहा था कि इंग्लंड में बहां के समाचारपनों के मालिकों ने स्वयं ही एक ऐसा कोड तैयार किया है, जिस के श्रनुसार वे श्रपने सामाचार पत्नों में इस प्रकार के बोगस ग्रौर एक्स्ट्रंवेगेन्ट एड्नर्टाईजमेंट्म प्रकाशित नहीं करते हैं। इसी प्रकार से यदि हिन्दुस्तान में भी ग्रग़बत्वारों के प्रोप्राइटर यह् निश्चय कर लें कि वे इस प्रकार के उत्ते जनात्मक एड्वग्ऱाइन, मेंट्य नहीं छापेंगे,नो इस से इस संबंध में ज्यादा फ़ायदा होगा ।

लेकिन इस बारे में पट्न्ना प्रश्न यह् है कि जैसे सरकार के पास ऐलोपैयी के एक्सपर्टस् हैं, क्या उसी तग्र् से उस के पास गांत्रों की दवाग्रों श्रौर ग्रायुर्वेदिक तया य्नानी दवाग्रों के भी एक्सपर्ट स हैं। मैं ने देखा कि बहुत से राज्यों में-जेसे महाग़ाए्ट ग्रोर मध्य प्रदेश मेंग्रामों ग्रौर शह्रों में डाकटर होंते ही नहीं। श्रौर वह्ढां पर लोग गांवों की दवायें ले कर श्रपना काम चलाते हैं। ग्रायुर्वेदिक में कई प्रकार की भस्मे ग्रींर मात्रायें हाँतीं हैं। क्या सरकार के पास उनकी जानकारी रखने वाली कोई एक्सपर्ट वाडी हैं, जं कि निर्णय करें कि क्या वह दवा बोगस है या ग्रत्ष्छी है ? उत्तेजनात्मक विज्ञापनों पर रोक लगाना तो ठीक है, लकिन वास्तव में विज्ञापन उत्तेजनात्मक हैं या विज्ञापनदाता केवल एग्ज़ेज़ेरेट कर रहे हैं, इग का निर्णय करने के लिये सरकार के पास ग्रायुवदिक ग्रोर यूनानी के कौन से एक्सपर्ट हैं, कौन सा बोड्ड या बाही है ?

जहां तक विज्ञापनों का संबंध है , मैं ने देखा है कि "पुत्न-दाता गोलियों" के विज्ञापन निकलते रहते हैं, जिन में कहा जाता है कि जिन को पुत्र नहीं होता है, तीन महीने में ये गोलियां खाने के बाद उन को पुत्न की प्राप्ति होगी। सफ़ेद दाग़ के बारे में विज्ञापन निकलते हैं कि ग्रमुक दवा खाने से शरीर के सफ़ेद दाम़ दूर हो जायेंगे। किसी "मदन मस्त मोदक" नामक दवा का विज्ञापन भी निकलता है, जिस के बारे में कहा जाता है कि उस से रिजेवेनेशन हो सकता है ।

मेरा निवेदन यह् है कि जिन दवाग्रों के बारे में इस प्रकार के उत्तेजनात्मक विजापन निकलते हैं, पट्ले उन दवाग्रों को परीक्षण होना चाहिये ग्रैर यदि वे दवायें बोगस या नकऱी पाई जायें , तब उन के च़िलाफ़ एक्शन लिया जाये । इन विजापनों में थांड़ा सा एग्जेजेरेशन हो सकता है लेकिन यह देखना चाहिये कि "पुत्त-दात्ता गंलियों" से क्या वास्तव में पुत्र की प्राप्ति होती है। "मदन मस्त मोदक" के बारे में जो दावा किया जाता है क्या वह् सही है, ग्रादि ग्रादि । इन मेडिमन्ज़ का परीक्षण कर के उन के बोगस प्रमाणित होने पर ही इन के ख़लाफ़ एक्शन लिया जाना चाहिये ।

मैं ने देंग्रा है कि किसी एक" करामाती तावीज़" के बारे में विज्ञापन निकलते हैं, जिन में यह कहा जाता है कि जो काई वह तावीज़ बांधेगा, वह परीक्षा में पास होगा, वह इलैकशन जीतेगा ग्रौर चाहे कोई ग्राफ़िसर कितना भी कुर्रेवाज़ हो, उस को वश में कर देगा । मैं समझता हूं कि इस तार्वीज पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, जब कि दवाग्रों पर रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि ताबीज़ कोई दवाई नहीं है। कल एक कम्यूनिस्ट माननीय सदस्य ने कहा था कि जो पामिस्ट होते हैं, उन के बारे में सरकार क्या करेगी, क्योंकि उन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है । यदि सरकार श्रायुवेंदिक दवाग्रों के संबंध

में उत्तेजनात्मक विज्ञापनों पर रोक लगाना चाहती है, तो पहिले उस को ऐसे़ी वित्जानपाला की व्यवस्था करनी चाहिए, जिस में हैन दवाश्रों का परीक्षण किया जा सके । मौर उन के ग़लत साबित होने पर ही उन पर रोक लगाना ठीक दोगा ।

मेंने एक "पस्ट किलिग स्मीक" का विजापन भी देखा है । लेकिन इन्दोर में इस प्रकार के सात केसिज्ञ हो गए हैं कि जो कोई व्यक्ति प्रेम में ग्रसफल हो जाता है, वह उस दवा $\bar{\circ}$ ती गा है म्रोर मर जाता है । क्या इस मेडिसिन का परीक्षण किया गया है कि क्या वह् वास्तव में पैन्ट किलिग स्मौक' है? लेकिन इन दवाग्रों का श्राज तक कोई परीक्षण नहीं किया गया है ।

शिन्यूल में बीमारित्रों की जो लिस्ट दी गई है, उसमें एक श्राईटम है : "फ़ीवर्ज़ (इन जेनेरल)"। मलेरिया ग्रोर टाइकायड श्रादि कई फ़ीवर होंते हैं, लेकित "फ़ीवर्ज (इन जनग्ल)" क्या होते हैं, यह् मालूम नहीं है। फ़ीवज़ के बारे में चाहे काई भी मेडिसिन मिलती हो, क्या उन सत्र पर सरकार रोंक लगाना चाहीं है ? एक श्रोर ग्राइटम है : "फीमेल डिज़ीजिज (इन जेनेरल)" फ़ीमेल डिज्जीजिज तो कई हाती हैं, लेकिन फ़ीमेल डिज़ीज़ (इन जेनेरल) का क्या मतलः है ?

इस शिड्यूल में पागलपन को भी शामिल किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पागलपन की एक ऐदी दवा मिलती है कि जो जन्मजात पागल नहीं होगा, जो किसी शाक या धवके से पागल हो गया होगा, वह उससे बराबर म्रच्ठा हो जाता है भोर मेंने ऐसे बहुत से केसिज देखे हैं ।

जहां तक नामूर का सम्बन्ध है, सांप की केंचुली को भट्टी लगा कर उसकी एक भर्म बनाई जाती है, जिससे नापूर विल्कुल प्रच्छा हो जाता है। मेंने इस बारे में बम्बई के

हैफ़किन इंस्टीड्रूट भ्रार टूमरे कई डाक्टरों को लिख्व कि क्या उन्हृंने परीक्षग करके देखा है कि इस भस्म से नामूर का इताज हो सकता है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया ग्रोर उसका कोई विश्लेषण नहीं किया गया है ।

इसलिए में निवेदन करना चाह्ता हूं कि शासन पर बड़ी जवाबदारी ग्याती है। जब तक उनके पास इन दवगग्रों का परीक्षग करने की व्यवस्या नहीं हैंगी, इसके लिए हाक्टर नहीं होंगे, तब नक इन दवाग्रों पर रोक लगाना ठीक नहीं हीगा । हमारे देश की जनता गरीव है ग्रोर वहु साध रण गांदों की दवाग्रों तथा ग्रायृॅ्रॅदिक दवाग्रों पर निर्नर करती हैं। यदि सब दवाग्रों पर इस प्रकार रोक लगा दी गई, तो वह इन दवाग्रों से वंच्चित हो जायेगी। इस लिए ग्रानश्यक है कि हर एक मेडिम्तिन का विश्लेषग कर लेने के बाद ही उस पर रोंक लगाई जाये शिड्ग्रल में जो डिज़़जिज़, डिस-प्राडर या कन्डीशन की जो लिस्ट दी गई हैं, उस में सभी बीमारियां लिबी हुई हैं ग्रोर जग़ं कोई शंका है, वहां पर "(इन जेनेरल)" लिख दिया गया है ।
"हाई ग्रीर लों ब्लड प्रेशर" के लिए भी कई देशी दवागें मिलती हैं। इस शिड्यूल में दमे को भी शामिल किया गया है। लेकिन हम जानते हैं वि. मध्य प्रदेश में वित्रूट के पहाड़ पर कार्ातक पूनगना के रोज़ जो भी दमे के मरीज ग्राते है, एॅ साधू किसी जड़ीबूडी को दूत्र में डाल कर उनको पिला देते हैं उनरें से कुछ ग्रच्छे हो। जाते हैं ग्रोर कुछ श्रच्छे नहीं होते हैं। क्या उस दवाई का विश्लेषण किया गया है ?

में ग्रपने साय ब्रुज से एह्वरटाइजनैंट्स्स लेकर श्राया हूं, लेकि.न उनका यक्षां पर पढ़ना ठीक नहीं मालूम होता है। कई दवायें ऐडी हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको खाने या प्रथंग करने से जवानी प्रा जाती है। ऐसी बहुत सी बातें कही जाती हैं। प्रश्न

## NOVEMBER 28, 1963 Remedies (Objection- 2102 able Advertisements) Amendment Bill

## [श्रें बढ़े]

यह है कि क्या उन दवाप्र्रों का विश्लेषण कराया गया है। ग्रिगैर वर्गैर परीक्षण कराये ही दवाप्रों कं रोकं लगा दीं जायेगी, तो सर कार जितने ज्तादा लाज़ वगातेगी, कर्श्शन उतनी ही ज्यादा दड़ेनां, दयंकि चिल्ञापनदाता इंस्पेक्टर साहृब का पैसा दे देंगे श्रोर कह्रेंगे कि उनकी दवा में वही गुण हैं, जो कि विजापन मैं बनाए गए हैं। इस्यिए ता के माय ही उन ददाग्रों का विएलेषण करने के लिए विजानशाला ग्रथवा विश्लेजगशाला भी दनाई जारी चसहिए, जो कि उन दवाप्रों का विश्लेषण करे ग्रीर वाद में कानश्यकता पड़ने पर उन पर रोक लगाई जाशे । श्रगर फेसा नहीं किया जाएगा, तो गांवों के लोग देशी दवाम्रों ग्रौर ग्रायुजैदिक तथः यूनाना श्रोषधिवों से भी बंचित हों जानेंगे। एनोपेथी श्रोर डानटरों से तो वे पहले हैं से बंचित हैं । घ्राज गांवों में डाक्टर, लेडी डाक्टर प्रोंर नरिज नहीं है। जहां दवाखाने हैं, वहुं डा尹टर नहीं हैं, जहीं डाक्टर हैं वह्टा दवाजाने नहीं हैं स्रीर जहा丁 डाक्टर ग्रोर दता जाने हैं, वहा दत्रायें नहों है। इस तुऱक भीं शासन को ध्यान देना चाहिए ग्रांर उसंक नाद दनाग्रों पर रंक लगाने की हनवस्यं बन्नी चर्विए।

Shri A. T. Sarma (Chatrapur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I want to give the House an idea of why the original Bill was introduced in 1954. In the statement of objects and reasons it was stated that certain advertiseinents should be chtcked because those advertisements created havoc in the public. On the strength of those advertisements, certain people used certain medicines which prodiced very dangerous results. That is why this measure was enaeted. But there was a great agitation not to include the Ayurvedic medicin. s. Even the Act does not specifically say either Alopatnic or Ayurvedic or Unani mericines. So, under the general term, the Ayurvedic medicines are included here. But from the day it was put into operation, we see that it has not bern working satis-
factorily because it is defective in many respects.
First of all, the provisions have been made to control the advertisements and punishme:ats have been prescribed therefore. But the contiolling authority has nut been mentioned in the Bill. That is the gre:t defect and that is why we aro not getting any resuls. Even now, if you gat this Act into operation, I think, all the daily papers, all the journals, all the reviews and all the advertisements, would be booked up. There is no doubt about that. Even row we see sich advertisements in dialies, in revicws, in journals, everyw!ere, but no checi has been exercised on tho.e things. Even this Act provides for not on:y a check on the advertiser but on the publisher and the printer also. I think, till now not even one published or printer has been booked under this Act. We have not provided the control $\cdot$ ng authority in the Bill. We have only provided that certain auyertisements showid be checked and cert:in purishniunts would be given. That is why the Bill is useless so far as the practical side of it is concerned.
There is another point also. The hon. Minister has stated that there were certain cases and the Supreme Ccurt has given its iindings on certain points. That is why, in order to rectify those defects, this amending Bill has been brought forward. But I doubt in view of the findings of the Supreme Court, whether the defects could be rectified even by bringing forward this amending Bill. I may tell you one thing. One of the findings of the Supreme Court was that the measure had been enacted without having any controlling authority and that the man who is to seize and examine these advertisements is rot qualified. That was the first point made. The cases were against the Ayurvedic and Unani dealers and there was no controlling authority. The man who could seize those documents and could find out faults with those things was not qualified to do so.

### 16.39 hrs .

## [Mr. Speaker in the Chair]

That was the main point because there was no controlling authority. The man who was entrusted with such things did not know the A. B. C. of the advertisements, but he was allowed to handle those cases. That is why there were certain remarks of the Supreme Court and those remarks $_{s}$ still, I think, remain as they are. With this amending Bill, those defects cannot be rectified. In the original Act there was a provision like this-I draw your attention to Section 8:
"Any person authorised by the State Government in this behalf

- may at any time seize and detain any document, article or thing which such person has reason to believe contains any advertisement which contravenes any of the provisions of this Act and the court trying such contravention may direct that such document (including all copies thereof), article or thing shall be forfeited to the Government."

Here, instead of the word 'person' the words 'gazetted officer' have been used; that much of change has been made, no doubt, but that was not the intention of the Supreme Court. The Supreme Court wants qualified persons to examine the validity or otherwise of the advertisements.

Sections 2, 3, 4 and 5 of the Act deal with the prohibition of advertisement of such drugs for treatment of certain diseases and disorders, and therein we find specific mention of drugs advertised for procurement of a miscarriage in woman or the prevention of conception in woman, the maintenance or improvement of the capacity of human beings for sexual pleasure, the correction of menstrual disorder in woman, their diagnosis. cure etc. An ordinary gazetted offcer is not expected to examine these things and find out the mistakes in the advertisements.

Moreover, in section 4 we find the words:
> "directly or indirectiy gives a false impression regarding the true character of the drug, makes a false claim for the drug and is otherwise false or misleading in any material particular.".

How can an ordinary man distinguish whether a drug is pure or consists of certain other things or has not been prepared according to the formula which it is claimed to have, or whether the properties of the drug have been stated in an exaggerated manner in the advertisement?

So, my point is that by bringing forward this amending Bill, the purpose has not been served. So, I submit that a comprehensive Bill which will rectify all the defects found out by the Supreme Court may be brought forward.

Here, a schedule has been given in which various diseases have been included. But our aim while introducing the parent enactment was to check the exaggerated or false advertisements of drugs for certain diseases, which produced dangerous restults if used on the strength of the advertisement, and not to check drugs adjertised for various diseases mentioned here. In the schedule attached to this Bill, even fever has been included. It is even now in vogue that there are certain persons who give certain drugs which are very efficacious in the case of epilepsy, fits, fevers, hydrocele, cataract etc. So, think that the schedule requires a thorough modification. Only those diseases, where if a ?rug for which a false or exaggerated advertisement is made is used, it will produce dangerous effects, must be mentioned here.

Then, there are certain other diseases mentioned here, such as diseases and disorders of the brain, diseases and disorders of the optical system, blindness, cataract etc. I think that blindness and cataract are included

## [Shri A. T. Sarma]

in the description diseases and disorders of the optical system', and, therefore, a special mention of them is not required. So, in my opinion, the schedule must be modified.

श्री क्छवाय : इस बिल का में ग्रर्ध समर्थन कर्ता हुं। में स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान कुछ विशेष बातों की प्रोर दिलाना चाहुता हुं। ये भिन्न-भिन्न प्रकार के विज्ञापन जो निकलते हैं इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ना है, इससे कैसा वातावरण पैदा होता है, क्या स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में भी कुछ विचार किया है? देखने में ऐसा मालूम होना है कि दवाप्रों के एेडवर्टाइजमेंट सच्चे होने हैं, परन्तु में कहना चाह्ता हूं कि ह्मारे शासन की श्रार से उस विज्ञापन की तरफ ठीक प्रकार की दृ ष्टि न हिंने के कारण से उन्? दबा दिया जाता そं जैसे कि स्वास्थ्य के मम्बन्ध्र में मैं कुज्ञ उदाहुग़ण बतला सकता हां। ग्राज से लगभग $9>$ माल पहाने मैं ने एक मिनेमा द्वेत्रा था, ग्रौर उम मिनेमा के ग्रन्दर एक फिल्म दिग्ज ई गई था कि एर ग्रक्नि सांड से कुशी लड़ता है प्रोर सांड कं: गिणना है। जब उसमे पूछा गया कि यह् इनगा बनचान क्यों बना तो बगलःया गया कि चूंक यहु शेर् छाप बंड़ी पीता है इर्गलिये उसमें इनी ता त ग्राई़। मेर्रा समझ में नहीं श्राता कि फिर्मों के श्रन्दर ऐसी बातें बतलाना कहां तक उचित है। इसका ग्रसर लं गों पर ग्रौर ह्मारे देश के नवयुवकों पर. किनना पड़ता है। उनके मन पर सीधा श्रसर पड़ना हैं कि शेर छाप बीड़ो पोने से श्रादमी इनना बलवान बन जाता है कि सांड को पछाड़ सकता है।

इसी तरह से डाल्डा के सम्बन्ध में प्रचार होता है। इसका ग्रसर भी स्वस्थ्य पर कितना पड़ता है। बड़ी-बड़ी सिनेमा की रीलें दिखा कर बतलाया जाता है कि डाल्डा घी खाने से ही ग्रादमी बहुत बलवान

बन सकता है, उससे बहुत फुर्नी श्राती है ग्रौर वह् हर प्रकार के खेल डालडा घो खाने के बाद हो जीतता है। डाल्डा तो कुछ वर्षों से ही चला है। मेरी समझ में नहीं श्राता कि उसके पहले क्या हामारे भारत के लोगों का स्वास्थ्य श्रच्छा नहीं था, वह्त ग्रसली घी नहीं खाने थे। क्या उन्होंने खेल नहीं खेले होंगे, क्या दूध, घी श्रौर बादाम खा कर सांडों को नहीं पछाड़ा होगा। स्रखत्रारों में जो प्रचार हैतना है उसके ग्रालावा सिनेमाग्रों के द्वारा भी प्रचार किया जाता है। उसके सम्बन्ध में मंत्रो महोदय को ध्यान देना चाहिये ग्रौर जो गलन प्रचार होता है उसको बन्द करना चाहिये। यह्ंांतक तो मैं इसबिल से सह्मत हूं।

दूमरी बात यह् है कि जो सही ऐडवर्टाईजमेंटन: निकलते हैं, जसे बिच्छू काटे हुए मरीज के सम्बन्ध में, उनकी ग्रोर ध्यान नहीं दिया जाता । विच्छू द्वारा काटा गया मरीज तड़पता है ग्रौर रोता है, बड़ा भगानक दर्द होता है लेकिन हमारे देश में Џेमे लोग मौजूद हैं जो झाड़ फूक कर्ते हैं ग्रीर विच्ठू का दर्द बन्द हो जाता है।

धी बड़े : रोते ग्राग्रो ग्रौरहसते जाग्रो।
श्री कछवाय : रोते हुए ग्राग्रो प्रोर हैंसते हुए जाग्रो। मुझे बिच्छू ने काटा था 1 मैंने बहुत सी दवा लगवाई, लेकिन कोई श्रन्तर नहीं हुग्रा, मगर जब कह झाड़ा गया जादू मंत्र से वहु श्रच्छा हो गया। एसे श्रोर भी बहुत से जानवरों के काटने के विज्ञापन निकलते हैं, लेकिन क्या हमारी सरकार ने उनके सम्बन्ध में कोई खोज की कि वैसा हो सकता है या नहीं।

शासन की श्रोर से प्रचार किया जाता है कि देश की बढ़ती हुई श्राबादी में ग्रत्न का संकट है, छसलिये लोगों को फंमिली प्लानिग

करवाना चाहिये। इसका बड़ा विज्ञापन निकलता है। समाचारपत्नों में निकलता है श्रोर सिनेमाग्रों द्वारा भी इसके बारे में बतलाय। जाता है। में पूछना चाहता हुं क्या सरकार ने इस पर भी विचार किया कि इसका श्रोर क्या उपाय हो सकता है। जहां तक मुझे ज्ञान है शासन की ग्रोर से 50 करोड़ रुपये इसके लिये ख्र्र्च होने वाले हैं। ऐसी खबर मिली है, मुझे मालृम नहृं कि इसमें कह्नां तक सच्चाई है, लेकि.न क्या हमारी सरकार ने इस बात की कोई खीज की है कि क्या कोई ऐमी देशी दवा हो सकती हैं, ग्रायुर्वेदिक दवा हो सकती है जिसका हर व्यक्ति उपयोंग करके लाभ उठा सकता हो। ह्मारे मंत्रालय की ग्रोर हमारी सरकार को श्रायर्त्रेदिक के लंगों ने सलाह् दी थी, इसके लिये सुझाव दिये थे, लेकिन हमारी सरकार की ग्रौग इस मंत्रालय को श्राज पढ़े-लिखे लोगों की, डाक्टरों की, सलाह यह है कि डससे लाभ नहीं होगा ग्रैर इसको नहीं लेना चाहिये । जहां तक मैं समझ पाया हुं इसके ग्रन्दर सीधी बात यह्ट है कि 50 करोड़ रु० को योजना के ग्रन्दर यदि ग्रायुर्वेंदक को लागू कर दिया गया तो बड़े सस्ते में काम होगा, ह्र व्यक्ति उसकी कर सकता है, परन्तु इन 50 करोड़ रुपयो में जो रुपया प्रमुब लोगों को खाने के लिये मिलना चाहिएये घह नहीं मिल पायेगा। इसी लिये ग्रागुर्वेदिक के सम्बन्ध में ग्रनुसन्धान नहीं किया जाता है ग्रौर ग्रायुर्वेदिक पद्धति के द्वारा फैमिली प्लैंनिंग ही दस सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहों है। मैं निवेदन करूंगा कि एलोपैथिक पद्धति के लोगों द्वारा जो ऐडवटाईजमेंट्स किये जाते हैं कि लोगों को फैमली प्लंनिग करना चाहिये उनको बन्द कर देना चाहिये श्रौर श्रायुर्वेदिक पद्धति के सम्बन्ध में ग्रनुसन्धान करके खोज करनी ष्च हियं कि उससे काम निकल सकता है या नहीं। घासन की ग्रोर से भी जो विजापन निकलते हैं उनको बन्द फर

देना चाहिये।
इसके ग्रलावा जो दूसरे श्रावश्यक विज्ञापन हैं, जैसे कि पुत्र दाता, यह सरकार की श्रोग से रजिस्टर किया हुग्रा है ग्रोर यमृनानगर फार्मेर्सी का है, उसके श्रन्दर देखना चाहये कि वह कहिं तक सही है ग्रौर जो प्रचार किया जाता है वह़ कहां तक ठीक है। जिसके द्वारा किज्ञापन निकाला गया है उससे मिल कर हैर पान बीन कर के ग्र्वना चाहिये कि वह् विज्ञापन कहां तक सही है।

इसी तरह से सफेद दाग के सम्बन्घ में है । सफेद दाग के सम्बन्घ में बहुत से समाचारपत्रों में श्राता है, लेकिन देखने में श्राता है कि वह कुछ हद्द तक सही होते हैं श्रोर कुछ हद्द तक गलत होते हैं। मैं जानता चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्घ में कुछ खोज की । इसी तरह से कहा जाता है fक सफेद बाल काले हो जाते हैं, सफेद दाग शरीर के रंग से मिल जाता है । इस तरह के जो विज्ञापन निकलते हैं उनके सम्ब्नन्घ में सरकार को खोज करनी चाहिये श्रौर गम्भीरता से विचार करके निर्णय करना चाहिये कि जो विज्ञापन निकलते हैं उन से समाज में गलतफहमी फैलती है या वह वास्तव में सही चीज हैं। इस पर ठीक ढंग से विचार करके शासन को निर्णय लेना चाहिये ।

साथ ही श्राज जो देशी दवायें हैं, जो जड़ी बूटियों से पैदा होती हैं, इस देश की मिट्टी से बनती हैं, उनके सम्बन्घ में सरकार को ज्यादा से ज्यादा विचार करना चाहिए तारक श्रघिक से श्रघिक लोग उनका उपयोग कर सकें। देहातों के श्रन्दर यह दवायें ठीक छंग से बन नहीं पाती हैं । ऐलोप्रिथक दवायें हमारे देशा की गरीब जनता, देहातों की जनज़ा के लिए बहुत महंगी पड़ती हैं । छसलिए जो यूनानी प्रोर श्रायुर्वेदिक दवायें हैं, होमियोपैथिक दवायें हैं, उन का ज्यादा प्रसार होना चाहिए। शासन को इस घ्रोर पूरा ध्यान देना
[श्री कछवाय]
बाहिए ।
मेरे लिए इतना ही कहना पर्याप्त है । में समझता हूं fक शासन को श्रौर इस मंत्रालय को विशेष रुच के साथ इस पर ध्यान रखना चाहिए श्रोर तब वह इस बिल को पारा करावे । जो सही चीज़ है उसको उसे इस बिल में रखना चाहिये। घ्रोर जो ठीक नहीं है उसको निकाल कर भलग कर देना चाहिए। यदि वह एेसा करे तो मैं इस बिल का समर्थन करूंगा ।

धी यइापाल संह (कैराना) : ग्रध्यक्ष महोदय, जहां तक बिल के श्रन्दर विज्ञापनों का सम्बन्घ है, में इस से सहमत हूं कि जो श्रइलील विज्ञापन हों उन के लिखने वालों मोर उनके बनाने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, उन के हाथ भी कटवा लिये जाने चाहिए जो $f$ क समाज को गन्दा करते हैं । लेकिन जो इस में जंत्र, मंत्र श्रोर तन्त्र की वात कही गई है, इस सेकुलर स्टेट में यह श्रच्छा नहीं लगता कि इन चीजों के खिलाफ कोई वात कही जाय । इसलिए कि जंत्र श्रोर तन्त्र तो सह्री हैं, हां, ज्योतिषी लोग बर्गर पढ़े लिखे, उनका प्रयोग करने लगते हैं ग्रोर इसलिए बात गलत हो जाती है । लेकिन ग्रगर गांशी टोपी बालों में से किसी ने ब्लंक मार्केटिंग कर ली हो तो इस का मतलव यह् नहीं है कक गांधी टोपी को जना दिया जाय । ग्रगर कोई ज्योंतिषी गुमराह हो गया है, कोई तांत्रिक या यांत्रिक गुमराह हो गया है श्रौर उसने जनना को घोखा दिया है तो उससे वह् थ्योरी गलत नहीं हो जाती। हालांकि में इसे नहीं मानता, मैं मानता हूं कि

> "सपर्यंगा च्छ्ह क्रमकाय मव्रणम्"

मैं तो मानता हूं कि भगवान के नाम के सिवा कोई ऐसी चीज नहीं जो सेहत दे सके । मैं जंत्र मंत्र को ज्यादा नहीं मानता, लेकिन जो मानते हैं उन के इंटरेस्ट को वाच करना

हमारा काम है । हम यहां सिविल लिबर्टीज के लिए बैठे हैं ग्रोर श्रगर उन पर कुठाराघात होता है तो हमारा यहां पर बैठना मुरिकल होगा । मैं मानता हूं कि :
"नानक सच्चे नाम तित छिक् सिद्धि घिक करामात"

में मानता हूं कि बगैर भगवान का नाम लिये हुए कोई ग्रोर चीज सेहत नहीं दे सकती, जिन लाखों हिन्दुस्तानियों को इस पर विरवास है ग्रोर जिन के श्रन्दर यह एतकाद घर कर गया है कि इस जंत्र तंत्र से सेहत हासिल होती है, उन के विरवास पर कुठाराघात करना पार्लियामेंट्री परम्परा के विरुद्ध है । इसलिए मंत्री महोदय से मेरा यह ग्राग्रह्ह है कि जंत्र तंत्र की विद्या सही है श्रीर जिस से ह्जारों लाखों लोग फायदा उठाते हैं, इस के खिलाफ इस तरह के लफ्ज लिखना श्रच्छा नहीं मालूम होता । यहां पर श्राप का कीई फ़िज़िकल एक्स्प्लेनेशन काम नहीं कर सकना । यह विशवास की चीज है श्रोर सेह्त एंतकाद से प्राप्त होनी है । वर्गर पेतकाद के वह्र हासिल नी़ं होती । जो ग्रांग्रों वाले हैं उन को भगवान के दर्शन नहीं हो सके, लेकिन जो सूरदास जन्म के अन्चे थे उन को भगवान के दर्शान हो गये। इस के fलए ग्राप कोई किज़िकल एवस्प्लेनेशन नहीं दे सकते, लेकिन सेकुलर स्टेट में यह श्रच्छा नहीं लगता कि जो एक सिद्वान्त है ग्रौर थ्योरी की चीज है, जिस पर लाखों, करांड़ों ग्रादमी ग्राज भी fव₹वास करते हैं, उस के विरुद्ध कुछ लिखा जाय। यह चीज शोभाजनक नहीं है ।

हां, यह बढ़ा दिया जाए $f$ क जो बिना पढ़ें लिखें मंत्र का उपयोग करते हैं, जो बिना विद्या हासिल किये जंत्र का उपयोग करते हैं या जो बिना विद्या पढ़ें तंत्र का उपयोग

करते हैं, उनको सजा दी जाए। लेकिन जंत्र, मंत्र ग्रर तंत्र यं ध्योटिटिकल तरीके हैं, वे श्रोरिजिनल तरीके हैं ग्रौर फांडामेंटली घन का ज्ञान ठीक है। जो लोग पढ़े बगंर उनको करते हैं उनको सजा दी जाए ।

श्रध्यक्ष महोदय : क्या श्राप कल जारी रखेंगे ?

श्री यरापाल सिस : श्राप श्राजा देंगे तो कल जारी रखूंगा ।

## 17 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPOR-ANCE-contd.

Eviction of Displaced Persons from Purana Quila

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshgabad): I find from the statement laid on the Table in the morning that the action taken was not based on the decision of the Ministry alone but a Cabinet decision. May I ask whether it is a fact that this Cabinet and this Government, which displayed its prowess so well against the squatting Chinese last year has now sonducted semi-military operations with bulldozers and tractors outside Purana Quila-my information is that the Minister promised the refugees at election time last year that they would not be disturbed, the actual words used be:ng be fikar raho....

Mr. Speaker: Now he should come to the question.

Shri Hari Vishnu Kamath: Were bull-dozers and tractors used against the hapless refugees squatting at Purana Quila, unarmed refugees? Is is a fact that they were forcibly evicted to places like Madangir where there is no roof over their heads; there are no amenities?

Mr. Speaker: It would not be possible to answer a statement, Mr. Kamath should realise that.

Shri Hari Vishnu Kamath: It is not a statement; it is my fault perhaps. The first part of the question is whether bull-dozers and tractors were used against hapless refugees to forcibly evict them from Purana Quila area. The other part is whether they were forcibly evicted to Madangir Kalkajiffll forget the other placeswhere Government did not provide them with any alternative accommodation as they are bound to provide under the Bill passed in the last Parliament. All this was done at a time when in Jaipur much hypocritical verbiage was poured about providing housing, clothing and food to the poor. Was it not done at the same time?

Mr. Speaker: If so many questions are put together, it becomes difficult for the Minister to answer all of them. The two questions may be answered.

The Minister of Works, Housing and Rehabilitation (Shri Mehr Chand Khanna): What is the question, Sir?

Shri Hari Vishnu Kamath: The Minister knows how to evict hapless refugees but does not know how to understand questions. He is expert in that.

Mr. Speaker: The first question is: whether Purana Quila refugees were evicted by using bull-dozers and other equipment in a violent manner. The second part is whether they have been taken to some places where there is no shelter though they were promised that alternative accommodation would be provided.

Shri Hari Vishnu Kamath: The other part was about the election promise last year.

Mr. Speaker: I cannot take so many parts together.

Shri Mehr Chand Khanna: About the first part, Sir, I have no knowledge if any bull-dozers were taken. But I can say this. According to my information, this eviction was very peaceful and there were no untoward incidents.

