 वफ़्रांगे। सोमवार को उसको भापसे सुनेंगे। धष इस हूसरा हिस्कघन लेते है ।

### 14.21 hrra

COMMITTEXE ON PRIVATE MEMGBWRS BILLS AND RISSOLUTIONS

## Forty-thitid Rerpory

Shri Jhulan Sinha (Stwan): Sir, I beg to move:
"That this House agrees with the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 22nd April, 1959 "

Mr. Depraty-Speaker: The question is:
"That this House agrees with the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 22nd April, 1959"

Those in tavour may kindly say 'Aye'.
धी ममत्र बर्शान (गढ़वाल) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि र्री फेक एल्यनी के प्रस्ताव पर जो ३ घंटे का समय रहा गया है उसको बढा कर कम से कम $x, y$ घंटे कर दिया जाय व्योकि उस पर बहुत से लोग बोलना बाहेंगे ।

शी बसयेयी (बलरामपुर) मै समकता这 कि चूंकि संसद् के वर्तमान सत्र में संसद् की राजभाषा समिति ढ्वारा भाषा सम्बन्धी रिपोर्ट पर शायद् विषार न हो सकेगा भ्रोर समी सदस्य इस प्रस्ताव पर बोलना षाहेंगे तो इस रेजोलूहाम के समय में कुष्छ वृद्धि कर सेली कानिषे ।

जी नरोप नातक (भलीगठ-रकित-पनुर्भूषित जातिया) इम पर उमय जलर बवना काहिये।

ज्ञाज्ता महोप्य : $\gamma$ घंटे मैसिस्सिमम प्रमण है बोकि सस्स में प्रोबाद्ये है हीर उसके ज्याता समय नही दिया जा सकत्त

अब तक कि हम सस्त को न बबले या उनफो अस्यें न न करे।
 (किबपुरी) जितनी भी क्षा कर सकते हों कर दी जाय ।

उपाप्पष्न महोबय : इस रेतोतूधान पर ३ घंटे दे दिये गये हैं। लेकिन हसमें एक चीज यह है कि जिन का रेजोलूघन इससे भागे होगा उनको धगर धपना रेजोलूघान मूव करने का वक्त नही मिलेगा भौर चूकि द्रेशन क्यत्म हो रहा है इसलिए उनका रेज्ञलूून जाता रहेगा थीर फिर भगले सेबान में उसके लिए नया नोटिस देना पडेगा लेकिन भार वह मान जायं भौर भाष ही घंटा लें तो मुक्षे कोई ऐतराज़ नही होगा। बैसे नेकरममन को २०, २४ मिनट तक टार्ईम एक्सटँठ करने का श्रधिकार है प्रोर वह ऐसा कर सकते है इसलिए इसको ऐें ही रहने दिया जाय ।

घो नरोष्व स्नातक : समव एक घटा ज्यादा बढा दिया जाय।

उपाप्पल महोबय : भापने मुमे ठीक से बुना नही वर्ना क्षान शायद यह न कहते ।
The question is:
"That this House agrees with the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 22nd April, 1959."

The motion was adopted

### 14.33 hrs.

RESOLUTION RE. EXPORT OF MONKEYS-contd.

Mr. Deputy-Spenker: The House will now resume further discusaion of the Resolution moved by Shri Moban Swarup on the 11th April, 1838 regarding Export of Monkeys.
Out of 2 hours allotted for the discussion of the Resolution 24 minutien
have already been taken up and 1 hour and 25 minutes are left for ttis further discussion today.

Shari Ranbir Singh Chauchuri may continue his speech.

बी० रजीर नँच्ह (रोहतक) : उपाध्यक्न महोबय, में इस प्रस्ताव का विरोष कर रहा था। घगर की मोहन स्वस्प की प्रस्ताब को लाने से य्ही मंधा थी कि उनको जब हिन्दुस्तान से बाहर भेजा जाता है या रास्ते में बंदरों को जो तकलीफ़ होती है उस तकलीफ़ से बचाया जाय तो मै समक्षता हूं कि उनकी बात के भन्दर कुछ्ब बत्रन है। इसके घलावा जो कुष कम्पनियां फ़ायवा उठाती है और $₹ 0$, १ $\%$ रुपये में एक बंदर खरीद कर उसको 800 रुपथे में बे घती है, धगर इस मुनाफ़े के खिलाफ़ भावाज उठाना उनकी भशा थी तो में उनसे सहमत हो सकता हूं लेकिन क्रगर उनकी मंशा यह है कि इस देशा के भ्रन्दर भ्रषिक से घ्रधिक बदरों की पैदावार की जाय घ्रौर उनको पनपने दिया जाय तो मै उनसे इसमें मह़मत नही हो सकता।
(सदन में हंसी)

श्री मोहन स्वरूप चूं कि एक कारतकार के घर मे पैदा हुए है तो मुक्षे तो यह देख कर हैरानी होती है कि उन्हें बदरो के साय छतनी हमदर्दी कैसे ध्रा गई . . . .

ची बी० षं० क्षर्मा : (गुरदासपुर). ध्रजी वह दयावान किसान है।

उपाष्पक्ष महोदय : भार्डर, श्रार्ठर ।
बौ० इणवीर लिंह्ह : मै तो समक्षता हूं कि जिस भादमी ने भपनी फ़स़ल को बदरों ठारा खराब क्षरते बेखा होगा उसके विस में कभी भी बंदरों के लिए प्रेम मौर हृदद्दी की भावना पैबा नही हो सकवी काहे बही किसना ही थरिहातावी कबों न हो ।

मी मानता हू कि दू देश के घन्दर महात्मा कृ पैदा हैए, दस देश के घम्दर

महार्मा गाषी हैए घौर इस देश ने राष्ट्रपिता के बतलाये हुए रास्ते पर छल कर बग्रैर कोई लड़ाई मयवा हिंसा करे घीर बूनखुराबी किये बय़रे देषा को भाजादी प्राप्त करें ली मौर पिछ्छले बस वर्षों में भी इस देश ने पीिंसाड्मक मारं का धनुसरण करते हुए भूमि सुषार सम्बल्धी कान्ति कर उाली । जिस कान्ति को करने के लिए हमारे पद़ोसी देशों में लाखों धादमियों को मारा गया, उस कन्ति को हस देश ने धहिसा के मार्ग का धनुसरण करते हुए पूरा किया । एस देशा के घ्रन्दर जो बड़े बह़े कारखानेदार है उनका इंतजाम भी किसी डंड्डे या गोली से नहीं किया जाता है वल्कि बड़ी शान्त्ति से कौर समका युक्ता कर किया जाता है।

उपाष्यक्ष महोदय, भंब बंदर भगर इस देश का नुकसान करते है तो उनका भी हमें इंतजाम करना होगा जिस तरह कि प्रगर कुष भाई देश प्यार के नाम से क्रथबा लोगों के नामो की दुहाई दे करके इस देश का नुकसान करे तो उनका भी इंतजाम करना इस सबन का काम हो जाता है मोर उनका भी इंतजाम किया जाता है ।

उपाप्पक्ष माोषय : भार्डर, क्षार्डर। भ्राज जिस चीज़ के इंतजाम की फ़िक की जा रही है उसके ही घंतजाम के बारे में कह्ता जाय। बंदरो के बारे में ही भाज माप कहिये।

चौ० रणबीर fंतह : चूकि यहा इस सदन में कहा गया था इसलिए मुश्रे यह कहना पड़ा कि ध्रगर कुछ व्यक्ति देश का नुकसान करेगे चाहे मंत्री ही बयों न हो तो उनका मी इंतबाम किया जायगा। एक भाई ने कहा कि क्या उस हालत में उनको भी बाहर भेजा जायगा मो स यह बताना घाहता हूं कि यह मंन्री महोदयों का सबाल नही है बल्कि प्रोर भी दूसरे भाई है जो कभी किसान के नाम से तो कमी मखदूर के नाम से तो कमी हिन्दी के नाम से, पंजाबी के नाम से घौर कभी सूले के नाम से इस देश का नुक्रसान करना
[सो० ₹फकीर सिंद]
चाइते है होर उन नुकसान कहुखाने बालों का भी हमँं छंतजाम करना होगा ।

इस देश के घन्दर अब से हैम भाजाद
 करोड़ रुये का घनाज हमें बाहर से मंगाना क़़ा घौर बहीं नहीं उस भनाज को गरीब ध्रावमियों तक पहुजाने के लिए २६? करोह रुये की सहुायता देनी पड़ी ताकि गरीब लोगों तक धनाज पहुंच सके मौर लोग भूख ते न मरे ।

इस चीजा के म्नन्दर केवल बंदरों की रका की ही भावना नही है बल्कि छसके पीषे नाजायज फ़ायदा उठाने की बात है। मुसे बह चौर्ष बड़े दु:स के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे देश के घन्दर कुछ भाई ऐसे है जो कि इस देक्श के दबे हुए हरिजनो भूखे घौर नंगे किसानों के नाम पर नही भपनी स्वारं पूर्ति के लिए बड़ी-बड़ी कितानें छापते है बन्दरों घोर टूसरे जानवरो के नाम पर तस्वीरे धापी जाती है-पता नही बे सच्ची है या हू贝ठी है कि श्रमरीका में बन्दरों को किस बंग से मारा जाता हैं। लेकिन क्या वे भाई, जो इस किस्म की तस्वीरो को छापते है, बतायेंगे कि उन के तहत इन्तानो की क्या ह्रालत होती है, उन के तहत जो छन्सान काम करते है, उन के साथ वे क्या सलूक करते है। जो भाई बन्दरो को सबेरे ध्रनाज डालने के लिए आते है, क्या वे बतायँगे कि बे किस तरह से रेया कमाते है, किस तरह से किसान घोर मडदूर की सून घौर पसीने की कमाई को उन से बीन कर ऐयाशी करते है। उपाष्पक्ष महोष्य, हूरे भ्य सोबनः होणा कि इस देश को धारे ले जाने के लिए बहुत सारी भाबनामों का मुकाबला किया जाय घोर बहुत सारी भाबनाभो के बारे में लोगो को समक्षाना की होगा । मै जानता हूं कि इस बेब्य के लाबों किसानो की किस्मत बदल नही सकती, उण तक कि इस देश में धाज जो क्षेती करने का बंग है, वह न बदले। हमारे देश ले

सिएक्ष बन्दर ही नही, जमौन के ऊपर जितने यौर टंगर है, पाया यह देशा उन का पेट भर सकता है या नही, यहा भी एक सवाल है सोबने का । इस देश में जो इम्तान हैं, उन के लिए हम ने सुस्ष पैदा करना है। ये जो बन्दर बाहर भेजे जाते है, वे इस लिए नही भेजे जाते है कि हम उन को मरखायें, बल्कि बे छस लिए सेजे जाते है कि संसार में विशान की तरकी हो, संसार मागे बढ़े भौर घहहसा की भी तरक्री हो, इन्सान की घायु-उस का जीवन- ज्यादा मे ज्यादा बरे 1 . (Interruption.)

उपाज्यक महोष्य : भार्टर, मांरं।
जो० एलयार जित् : मेरी समझ में नही घ्वाता कि जो भाई छस में एतराज़ करते हैं, वे ऐसा क्यो करते है। क्या वे हस बात मे घनभिश है कि इस देशा में तजुर्षें के लिए बहुत से जानवरो के ऊपर तजुर्बो किए जाते है ? क्या उन्हें मालूम है कि जो भाई डाक्टर बनते है, जिन से हमारे वे बड़े-घडे भाई, जो कि भलबारे घौर कितानें छापते है, रोजाना दवरई लेते है, डाक्टर बनने से पहले पता नही वे कितने मॅडक काटते है, कितने खरगोश काटते हैं घौग दूसरे जानवर काटते है मोर उन पर तजुर्वा कर के वेखते है ? भ्रजीब हालत है कि बन्दर के जीवन से साइस जो तरक्री करती है, उस से तो बे फ़ायदा उठाना चाहते है, लेकिन वे बम्दरों को हिन्दुस्तान के किसान के. . . (Interruption.)
Mr. Deputy-Speaker: Even when the subject be monkeys, there ought to be some seriousness about it. We are discussing a Resolution. At least we are sitting in Parliament. Some decorum should be kept.
 कायदा उटाता है, उस विभाम के रिसर्ष का हो बे फ्रायदा उठाना काहते है, लेकिन वे बन्तर वो fंक्रान के कान्बों पर दिठाए राला काहते हैं। ऐते दोस्तों को मी कंखणा कि से

जरा धानित्ति से सोषें दोर इस देष की तरकणी होने वें। इस क्षेश को भनाए की भजहद जस्रत है-दूसरी बेती की पैदावार की बहात जल्रत हैं। मुलें मानूम है कि भागर कोई किसान गषे की सेती करता है, तो बन्दर षुरिकल से माषा गष्बा चूसता है मीर क्स गम्न करात्र करता है। घगर कोई जानबर ऐसा है, जो धपना केट भरने के मुकाबल में ज्यादा बराब करता है- चाहे वहृ भनाज हो या कोर्ट दूसरी गीज हो-सो वह्ह बन्दर है। तोता भी हतना कराब नही करता है। तोते की बराबी की किसान परबाह नही करता है लेकिन बन्वर जो सराती करता है, उससे किसान सबसे ज्यादा परेशान होता है। में चाहूगा कि जो भाई ये किताबे छुपते है, भागर ब उम रूप से इन तमाम बन्दरो को पकउवा कर दूसरे देशो का भिजबा दे-भाज देश को बिदेशी मुदा की जहरूत है-रीग उस स्पए से मोर कुछ नही तो यहा के भूले लोगो के लिए भनाज मगवा दें तो मुन इममें काई एतराज नही होगा।

Shri Easwara Iyer (Tuivand um) Mr Deputy-Speaker, probably it may be the monkey instinct in man

Mr. Deputy-Speaker. I requect the hon Member to be very brief because I find there are a large number of Members who want to speak

Shri Easwara Iyer. I shall not take more than five minutes

Probably, as I submitted, beforc this House, it may be the monkey instunct in man to tear up useful institutions By this I do not mean that I have no sympathy towards the siman famsly But, I would respectfully submit before the House that reason and logic shall not be allowed to be overridden by simple sentument

We must examine the postion as to why thece monkeys, more often than not a nuisance to the Indian villagers, takung away the crope which arc necensary for the teeming miluons of
our country, are being exported to foreign countries Probably one cync sad, I would make a gift of all the monkeys to foreign countries provided they remove them from there, so that our crops may be saved I am not going to that extent We must examine why these monkeys are necessary and these monkeys are pxported It has now come out to a number of questions asked in this House that these monkeys which are being exported, are not for any experiments of space rockets or otherwise, but they are necessary for the preparation of a life-saving drug luke polio vaccine, which is necessary for the prevention of polymyelitus, otherwise $m$ common parlance known as Infantile paralysis If this vaccine which is prepared out of the kudneys of monkeys is able to save millions o! young children from this horrible disease of infantile paralysis by the export of these monkeys, we save not only villagers from the nuisance that has been created, but we are also savmg India as well as the whole humanity from the attack of infantile paralysis which is now raging throughout the world

We have now come to the decision and it has been found, by a lot of examination and reports gathered from various sources very authentic sources, that there is no inhuman treatment of these monkeys which are being exported of course, my friend might plead for monkeys I am saying there 2 always a sense of quid pro quo feeling in me to appreciate his point of view though in some matters I am not perfectly in agreement with hum if his plea in this Resolution is that these monkeys are to be treated humanly or that these monkeys are subjected to cruel treatment if they are exported, I would respectfully submit befora this House, that in Indra, these mon-keys-I know from my place, 1 nom speak for my constituency-are nut only inhumanly trented, but are more often than not shot down because they are a nuisance to the cropa. II these monkeys are to be exported
[Shri Elaswara Iyer]
and it they bring foreign exchange to us, I would respectfully say that it is only a welcome ugn that the export should not be banned I am not saying that we should revel in the fact that by exporting monkeys, we are earning foreign exchange When it is absolutely necessary for the purpose of manufacture of hifesaving drugs like polio vaccine and for also conducting researches in other branches of medical science, I would say, it is more than necessary that the export of monkeys should not be banned

I would only say that we must put in regulations and restrictions on the export of monkeys, so that there is no depletion of the stock I would also say that in making this export possible, there must be rules and regulations for ther humane treatment both during tiansit, before export and also after exporting them, where they are handed over to the institutions which are conducting medical research, for keeping them in ideal conditions

I may, with your permission, refer to the report of the Committee for the Prevention of Cruelty of Animals submitted after a moving speech made by Shrimatı Rukminı Arundale in the other House In pursuance of that, they have submitted a report Here, on page 110 of that report,-I am reading from para 271 -they say

> "One section hold the view that every rencouragement should be given to the export of monkeys from India for the advancement of knowledge and relief of suffering The result of research conducted on monkeys in one part of the world are avallable for use lor the welfare of man as well as nimmals all the world over" They furthex on say in their recommendation as follows
"After considering carefully both sudes of the question the

Committee makes the following recommendations on the quention of the export of monkeys -
The Commuttee feels convinced that the end-use of the monkeys exported from India is screntific and medical research and the production of vaccines, sera and other medicines for the relief of the suffering of humanity as well as of animals While dealing with animal experimentation in an earlier Chapter, it has been recommended that experimentation on animals should be allowed in Indra under strictly controlled conditions under which pain and suffering resulting from it are reduced to the minimum"

Even the Committee for the preven$t_{10 n}$ of cruelty to animals have considered this subject and they have come to that conclusion Since these monkeys are exported for certan research purposes, their export shou'd not be banned. Even if we could give a gift of some of our monkeys causing nuisance to our agriculturists for making vaccines and other drugs which are helpful in removing infanthe paralysis, I would weicome that

I oppose this Resolution, not because I have no sympathy for monkeys but because it is absolutely necessary that these experments should be carried on for progreasive humanity
Mr. Deputy-Speaker: Men must have greater sympathy for human beings'

Shri Easwara LJor: Yes, rather selfish, Sir
Shri Assar (Ratnagin) Sir. I beg to move

## "That for the orignal Resalution, the following be substatuted, namely

This House is of opinion that a
members of Parliament be appointed to examine the question of the export of monkey: Arom India.' "

उस्स संखोषन का बही उद्देश्य है कि क्षाज बन्दरों के बारे में जो गढ़बत़ी चल रही हैं, वहा समिति उस पर विचार करे भौर हस बारे में घपना निण्णय दे मौर उस निर्णय के भनसार ही बन्दरों को एवसपोटे करने के विषय पर निश्चय किया जावे मौर वह उस निणंय पर निर्मर रहे। यह बात प्रच्छी है कि ओो प्रस्ताब भाज सदन के सामने है, वह एक प्रणा समाजबादी सदस्य भी मोहन स्वल्प की घोर से लाया गया हैं। उससे यह ब्वात स्पष्ट हो जाती हैं कि यह कोई भाबना का प्रश्न नही है।

बो० रणबीर लंतह : उन्होने तो भावना ही कहा हैं ।

बी मोहन स्वल्य (वीलीभीत) : ट्रिंी़ान कहा है।

शी धासर : यदि यह प्रत्ताव हिन्दू महासभा की ओ्रोर से लाया जाना, तो यह मान कर कि ये जडबादी प्रोर पुराणवादी मत बाले हैं, इस प्रश्न पर गम्भीरता से बिचार किए जाने की क्राशा भी न होती। नेकिन यह स्षष्ट हो गया हैं कि यह भावना का प्रश्न नही हैं, बत्कि देश की दृष्टि से भौर हम ने जो तत्वज्ञान घ्रपनाया है, उसकी दृष्टि मे इस पर भिछ्दी तरह्ह से विष्षार करने की प्रावश्यकता हैं। इसका कारण यह हैं कि हमारी सरकार ने बोद धर्म का तत्वन्नान स्वीकार किया है। हम ने भशोक-कक को मान निया है धोर उसके तत्व्बत्वान के प्रनुसार घलने का निण्यय किया है। हमारे भाई शो० रणवीर सिह ने महात्मा गारी जी का उल्लेब किया। राष्ट्रपिता में हस बारे में जो कुद कहा मीर जो कुष वह करन चाहते लें, उस सब को थोठ कर हम जो कुष कर रहे है, उसको देष्श कर ही वह प्रस्ताष हस सबन में लाया गया है। भणर कम्मूमिस्टों का राज्य होता, तो वह

प्रस्ताब सबन में न ला सकते बे मोर न लाने की धाबतयकता होती। सेकिन भाज कायेस की सरकार हैं। उसने र्थहिसा को भाना है। इसमिये यह प्रस्ताब लाने का प्रयल हुपा है। इसमा उद्देश्य यह विसाना है कि कार्येस सरकार पपने तत्वक्षान से गिर षली है, अवरक बह बन्दरो का निर्यात करती है, हस विषय में वहू कहा जाता हैं कि बन्द्रो का निर्यात उन पर प्रयोग करने के लिए किया आता है होर उन प्रयोगो से जो पोलियो-पैस्सीन बनती है, उससे संसार में भनेक लोगो के लिए बढ़ा घ्रच्या परिणाम होता हैं । लेकिन मुमें यह मी पता हैं कि केवल बन्दरो पर ही प्रयोग नही किए जाते है, कई भन्य प्राणियो पर भी प्रवोग किए जाते हैं। संसार में कई ऐसे देश है, जिनमें बन्दरो का इस बारे में उपवोग नही किया जाता। जिन प्राणियो का सास उवपोग नही है, उन पर प्रयोग किया जाता है ।

एक माननीय सबस्य : कोन प्राणी है ?
भी भागर : ऐमे बहृन है।
दूसरी बात यह है कि जैमे हमारी क्षात्मा है, बैंसे ही बन्दरो में भी भात्मा है। भ्रगर भात्मा का विचार किया जाये, तो हर एक की प्रात्मा का योग्य दृष्टि से विबार करना भ्रावश्यक हैं । इसका कारण यह हैं कि भपने जीवन के लिये निबंल पशुपो का उपयोग करना प्रयोग्य हैं। यह तो सरबाइूल क्षाफ fि फिटेस्ट का तत्वजान है। भगर मह तत्वज्ञान बठता गया, तो भदानिन्ति भ्रोर घसन्तोष बढँगे। प्रगर यह मनोवृत्ति बढेगी कि निर्बल कां मार कर सबल भ्रपने जीवन को मुली करें, तो भाज तो पहुप्रक्षियो का कल्ल किया जाता हैं, लेकिन कल ऐसा समय था जायगा कि ममुष्प मनुष्य को ह्षोड़ेगा नही, उसको कतल करेगा । प्राज तिव्वत के बारे में हम चीन के विछ्य क्वा fिल्लाते हैं ? पगर हम सरताजस क्षाफ कि किसेट्ट को मानते है, तो चीन बढ़ा सामर्यंशाली है, वह तिक्बत पर हमला करता है, इस पर पापति क्यो की जाये ? जो दे समर्ष होगा बहु दूसरे केश पर हमला करेगा,
[शी भासर]
ऐेसा हम मानते नही है । हमने तो पच叉ीय के तात्वमान को भपनाया है, जिसमें बिन्दा रहो और जिन्दा रहने दो के सिबान्त को माना -गया है । भ्रगर हम इसको मानते है, तो किर भर्भर हमारे पास ताकत म्रोर बुद्धिमता है, उसका उपयोग घपने जीवन तो सुख के लिये निर्बल प्राणियो को प्रयोग में लाना ठीक नही है ।

तीसरी बात बह्र है कि हम जो हिन्दूबर्मवादी लोग है, वे तो मानते है कि हमारा पूर्षज मनु है। लेकिन डार्विन की थ्योरी को मानने वाले लोगो मे मेरा कहना यह है कि ज्रावन ने कहा है कि बन्दर हमारा पूर्वज का। जो लोग डार्ावन को मानते है, उनसे मेरी भ्रार्यना है कि इस बात का ध्यान रसना भ्रावचयक है कि धगर बन्दर हमारा पूर्वंज है, सो भपने पूर्बज को मारना ठीक नही है। इस बर भी विचार किया जाए।

यहा पर कारेन एक्सचेज की विशोष तोर पर घर्षा की गई है। फारेन एक्सचेज के बारे में में यह कहना चाहता हू कि पैसे के लिए किसी काम को करना, चाहे यह ठीक ही क्यो म हो, ठीक नही है। किसी काम को हमलिए करना कि उससे पैसा मिलता है ठीक नही हैं। भगर कोई दारू पीने वाला है, प्रगर उसको दाए हमेशा ही मिलता रहे, तो यह उसका व्यसनी बन जाता है भौर उसके लिए इस तरह से ख्यसनी बनना किसी भी तरह से ठीक नही कहा आा सकता है। धगर हमारा ध्येय पैसा ही है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि भाज तो हम बन्दर बाहर मेजते हैं घौर कल हमारे ेेचा में जो जनसख्या बढ रही है, उसको वेसते हुए हम भादमियो को घगर गुलाम बना कर बाहर मेजने की जल्रत वरी तो उसमे भी सकोष नही कर्ंगे प्रोर इसका भी यही कारण होगा कि हमं कारेन एबस्ेंज मिलता है। इस वास्ते मे समझता हू कि क्षेत्न कारेन एक्सषेंज की वृष्टि से किसी ीीज को बाहर भेजना ठीक नही है ।

यह्र भी कहा जाता हैं कि बन्दर कसलो को बराब करते है। मे इस बात्त को भामता हु। भापकी तरफ से कहा जाता है कि मषर इन को दूसरे देशो मे भेजा गया तो फसलो का नुक्कसान कम होगा । लेकिन ध्राप कितने बन्दर भाज बाहर भेज रहे हैं ? च्वाप ज्यादा से ज्यादा लाख दो लाख ही भेजते हैं। सरकार को यहु पता भी नही है कि कितने बन्दर हिन्दुस्तान मे है थौर न ही इसकी कोई सैसस ली गई हैं मौर घगर ली जाए तो पता चल सकेगा कि कितने है । लाख या दो लाख साल मे ही बाहर भेजे जाते है मौर करोठो बन्दर इस देशा में पीष्षे बच जाते : । मि जानना चाहत हू कि उनके बारे मे सरकार क्या करन का विचार रबती है ? क्या वे फसलो को सराब नही करते है ? उनसे कैसे फसलो को बचाया जाएगा ${ }^{?}$ भगर ये दो लाख बन्दर बाहर न भेजे जाये, तो फसलो को छतना भारी नुकसान नही हो सकता है जितने का कि घन्दाजा लगाया जाता है। इस वास्ते मैं चाहता हू कि भाप बन्दर बाहर भेजने के बाने मे डस दृषिट से भी विघार करे।

मै यह भी कहना चाहता हु कि बम्दरो को भेजे जाने की जो व्यवस्था की जाती है बह भी सन्तोषजनक नही है, वह भी ठीक नही है । हमारे पास बन्दरो के मेजे जाने के बारे मे रेव्युलेशस है, लेकिन ह्नके होने के बावजूद भी बही परेशानी का सामना करना पडता है । मैने बुद भ्रपनी भासो से देबा है कि कितने ही बन्दर केस्टिनेशन पर पहुखने से पहले ही मर जाते है । इसके बारे में में थोडा सा प्राषको पठ कर सुनाना काहता था लेकिन चूकि समय नही है, इस वास्ते पढ़ नही सकता। यह कहा जाता है कि इू बन्द्रो को कैरियेजिस मे भेजा जाता है। लेकिन मैं मापको बतलाना चाहता हू कि भणर एक कैरियेज मे स सौ बन्दर भेजे जाते हैं, तो बो तीन सो बन्बर रास्ते में ही मर जाते है। मच्धी ख्वबस्षा उनके ले जाने की न होना, वह भी बहुत खराए बता है।

स बास्ते अहरत इ्इस बात की है कि द्नके भेजे जाने की भी घच्छी घ्यबस्था हो।

## 15 hrs

पहले यह कहा यया था कि साउ पा के कपर के बैन्दर ही बाहर भेजे जा सकते है थार इहसे कम के बन्दरो को बाहर भेजने पर रोक बी। लेकिस माज देलने में घाता है कि चोटे छोटे बक्ते घौर ऐसी बदरिया बाहर मेजी आनी है, जिन के पेट में बच्चे होते हैं। इसका परिणाम यह् होता है कि इनका कोई उपयोग नही होता । जो बन्दर बाहर भेजे जायें, बे तन्दक्त हों, निरोगी हों, जिससे कि उनका ठीक से उपयोग हो सके।

द्न सब चीज़ो को देसते हुए मैने एक सइोषन रखा है पौर मैने चाहा है कि इल सब जतो की जाष करने के लिये पालियायेट के सदस्यो की एक कमेटी बना दी जाय मोर बह जिन निर्णयो पर पहुके, उनका पालन सरकार की घोर से हो । मैं भाशा करता हू कि मेरा यह सशोषन सरकार को स्वीकार्य होगा।

सेठ $\begin{aligned} & \text { सलल सिह (मागरा) उपाष्पक्ष }\end{aligned}$ महोदय, जो श्रस्ताव हमारे सामने है, उसके सम्बन्ष में सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हृ कि भारत की राजनीति श्राहसा और सल्य पर भाषारित है घोर वह बही कामयाब साबित हुई है। महात्मा गाषी ने भारत-वर्ष को ध्रहिसा कोर सत्य का भाश्रय लेकर ही भाजादी दिलाई हैं।

भाज से दो हागर वर्ष पहले या उससे यौर भी बहुत पहले हमारे देष्क में हिसा का बहुत प्रवार था । उस बक्त नरमेष यक्त, योमेष यक, घवसमेष यक इल्यादि यक हुमा करते बे घौर इन घोो में काकी हिसा होती थी। जब भगवान् महावीर औौर मगवान् खुद्य ने जन्म लिया तो उन दोनो ने इस घीक्ष के सिसाक ध्राबत उठाई थौर केशिच्य की कि मनुष्बो घोर पशुयो की जो हलगयें ह्ञ क्यो में होती है, जो पाहुतिया

वी कती हैं वे बन्द हों घीर इसमें के सफल भी हुए है। उसके बाद काफी चहिता का प्रफ्षार कृष्रा । लोगो ने तब महसूस किया कि जितना मी प्राणी ससार है, उस सब मे प्रात्रा एक सी है । हायी हो, घोगा हो, बन्दर हो या कोई भी पचु पकी हो, सब में भात्मा एक सी है । भगर हमारे चरीर मे कोई सुई चुभोता है, तो जिस तरह से हुमें तकलीक होती हैं, उसी वरहु से घगर किसी पशु पकी के सुई चुभोई जाती है, उसको भी तकलीफ होती है। जितने भी जीब हैं, जितने भी परिन्दे घ्रोर चग्न्दे है, उन सब को एक सी तकलीफ होती है।

क्या हम घ्राज हतने स्वर्यी हो गये है, इतने भन्बे हो गये है, कि सिवाय हमको भपने स्वार्य के कुछ्ष मौर सूलता ही नही हैं। यह कहा जाता है कि बन्दर बहुत नुकसान करते हैं, भनाज की बहुत बरबादी करते है, इसलिये उनको एक्सपोटं किया जाए घोर इनको बर्म किया जाए। यह् बात ठीक है कि ये श्रनाज हत्पादि की बहुता बरबादी करते है । लेकिन धगर हम छनको सरम करन जा रहे है, तो क्यम उनको मी बत्म करें, जो कि कोई काम नही करते है, जो भ्रपाहिज हैं, जो बीमार है, जो दूळे है, जो हमारे वुजुर्ग है ? उनको भी हमें खाने को देना पउता है, छस वास्ते इसी बिना पर उनको भी खत्म कर देना चाहिये। मै समक्सता हू कि यह ध्यूरी कम से कम भारतवर्ष मे लागू नही हो सकती है । हम घ्राष्पात्रिक बतातो को प्रषिक महत्व देते है ।

हमारे प्रषान मन्त्री महोदय ने पचशील का नारा लगाया हैं द्रोर कहा है कि जियो कौर जीने दो। वह् कहते हैं कि हर एक को जीने का श्रषिकार है, कोई किसी को गुलाम बना कर नही रस सकता है।

भ्रब क्राप देले कि जब बन्दरो का निर्यात होता है किस तरह से उनको बन्द किया जाता है, किस तरह से उनफो जकर कर रहा जता है। बहुत से बन्दर तो राल्ते में ही मर बाते हैं घौर तेस्टिनेष्वन तक पहुण नही पाते हैं ; उनके साष बहुत सराष बरताष किया जवा

## [षेठ भव⿻ हैंत्र]

है, थैन तो उनकी बांघ दिया जता है, थोड़ा बरो़ा करके उनको काटा आता है मौर तजुर्दं किये जाते हैं। इस तरह से बेरहमी से उनके साय पेक घ्राया जता है कि बरदाषत नहीं किया जा सकता है। समी देषों ने प्रिवेंषन घाफ ऊरूपल्टी टू एनीमल्स एष्ट बनाये है घौर उनकी कोघिएा यह रहती है कि इन जानबरों के साय जुल्म न हो, बेरहमी नहीं होनी काहिये । यह्ह सभी सम्य देखों में है पौर हमारे देश में भी इस तरह का कानून है । इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव , पेषा किया गया है, वह बहुत ही घच्छा प्रस्ताव है, कूल ही उषित है मर को कन्दरो का पहां से निर्यात होता है, वह्ट बन्द होना काहिये।

इन शब्दों ते साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्यन करता हूं धौर चाहता हूं कि सारा हाउस भी इसका समर्थन करे।

घी रार्भाँत् भाई बर्मा (निमाड्ड) : उपाध्यक्ष महोदय, मै मूल प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खडा हुम्रा हू ।

श्रीमान्, एक बात इसमे घ्रापको देखनी होगी क्रोर वह वह कि हम किस देश मे रहते है, उसका क्षेत्रफल क्या है, वह कितना उत्वादन करता है, उसकी जनसंख्या क्या है घौर किस प्रकार से बह् लगातार बह रही है। इन बातों को देखते हुए सबसे त्रिय श्रगर हमे कोई चीज़ हो सकती है तो वह शपना देश ही हो सकता है श्रोर देश के बाद देश की जनता हमे सबसे प्रिय हो सकती है। इस वास्ते देशा की हिफ़ाबांत भौर जनता की जल्रतो की पूति करना पालियामेंट का सर्वप्रथम कर्त्तव्य हो जाता है।

जो लोग .मयने भाप को उारिन का धनुयायी मानते है दौर बन्दरो को धपना मित्रा षानते है, घौर उनकी उन पर जो भवा है, किर बह कारे बितनी हो, मुसे उसके बीच


लहा है कि घाज हमारे केष की हालत वह हो रही है कि जो लोग बिदेषों में जाते है ौर बहां के लोगों से बत्वीव करते है तो बे कहते हैं कि हिन्दुस्त्वान में जगनवरों की संब्या बे घुम्मार बढ़ती बा सही है मोर वहलं市 लोग छतने ध्रन्बविशवासी हो गये है छन जनबवरों के प्रति कि ये जानवर ही एक दिन हिन्दुस्तान की जनता को हिन्दुस्त्तान से बहार निकाल कर रख देंगे। क्योंकि दरभस्ल क्रण देशा की हालत है हम भाज भपने बाल बक्बों को वो सम्भाल नही सकते, ध्रपनी बीवी को सम्भाल नही सकते, माता पिता
 हो रही हैं। मे माननीय सदस्यों से निबेदन कलंगा कि घाप जाकर गरीब मोहल्लों में देलिये कि वहां क्या हो रहा है । पति बे रोजगार हो जाता है तो थौरत को धर से निकाल देता है। माता पिता बुड्ढे हो गये है तो उनको मौर घपने बन्चो को घर बिठला कर खिलाने के मिये कोई तैयार नही है । बे बूढे मां बाप के लिए ईंश्र से प्रार्थना करते है कि किसी तरह से इन्हें उठा लो मौर यह सकट काटो, जबकि भाप को बन्दरो से इतना मोह हो गशा है कि उनके लिए कोई राम की दुहाई देता है कोई कुष्ण की दुहाई देता है, कोई हनुमान की दुहाई देता है मोर देवता मानता है । कोई कहता है कि हम तो बन्दरों से पैदा हुए है । लेकिन यहा पर तो प्रथम सवाल इन्सानियत का हैं। सबसे पहले हमारे लिए इन्सान को जिन्दा रखने का सवाल है। ध्राप जरा देहातों के घन्दर जा कर देखिये कि वहां बन्दरो के कारण किसान लोग कितने चस्त हो रहे हैं। गरीब के घर के घन्दर से पकी पकाई रोटी निकाल कर ले जाते है थोर बच्चे भक्ता से रोया करते है, उन को रोटी मिल नही पाती ع 1 हम बीवी बच्षों को ले कर देश मे वे बर्गनो को जाया करते है, जिन की धसबाब की पोटली को बम्बर उठा कर ले जाते है ऐसी हालत में उन का घर ष्दुंजना वक नुमिक्ष हो कातर हैं। तोषारों को किराया रक ते किजे

भीज भाग कर पपना काम बलना होता है। पापको हल खातो को की रेख्या घालिये । प्राप भाहता की भाए में यहा कहते हैं कि महावीर ने ऐसा किया, डुद ने ऐसा किया। सेकिन हम महापीर नही हैं, हे बुद नही हैं। हम गाषीजी वही है। हम साषारण अक्ति हैं मीर बिन्दा रहना षाहते हैं । इन्तानियत का फर्ज हो जाता है कि प्रषम ध्रपने बच्चो को दोनो टाइस साना दे। किन्डु जो लोग मानव के बजाये बन्दर पालन की ऐसी बाते करते हैं उनको विषार करणा चाहिये कि वे यहा पर किनके प्रतिनिषि होकर बैंे है । वे उनके प्रतिनिषि हैं जो देश के भन्द्रर गरीब है, जिन के पास दोनो टाइूम लाने के लिये क्ष नही है । इसलिये हमारा फजं हैं कि हम वहले उनके स्लाने का प्रबन्ध कें। भाज बन्दरो से उन गरीब किसानो का कितना नुकसान होता है इसको भी तो प्राप सोषिये । जो लोग भ्षाज गरीब है, उन गरीब किसानो भोर गरीब तीर्थ यात्रियो का जो बन्दरो के कारण बराबर नुकसान हो रहा है पहले हम को उसका घन्तजाम करना चाहिये किन्तु भ्राज जो लोग यहा पर मानव के बलाय बन्दरो की हमदर्दी करते हैं, वे कम से कम २ख-२ऐ बन्दर सोप दिये जाबे बो भपने पर पाल कर देबे कि ब्या मामला है पोर भ्राप की हमदद्दी कितनी किस के साथ है । मेरे पास इसमे कहने को बहुत बात है, प्राप मुक्र मोंका दे तो मे सारा दिन इस पर बोलने में नुजार दू। (Interruptions)

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. In spite of my repeated requests, I find that tallizing is going on on every side of the House. I would request hon Members to Listen patiently Even those hon. Members who had got a chance to mpeak and have utilised the epportunity are atill contunuing to talik I am vers morry to note that.

[^0]Mr Depoky-Speaker: Then, should I go out?

बी रालहांह भाई बर्मा : निन्द्रुस्तान के म्राजाद हो जाने के बाद बहुत सी प्रान्तीय करकारो ने विषार किया कि प्रपने वाल वल्षो की रका के नाम पर देवतामो के हामने जो जो पशु बलिदान किया जाता है वह एक क्रश्वविश्वास है। देश मे भपने बन्चो की रूा के लिये कोई भैरोगी पोर कोई बालाजी या किसी दूस्तरी जगह ले आकर ध्रगर कोई बकरे को काट दे तो यह ठीक नही है । वह किस्सा घर घर बलता था। प्रान्तीय सरकारो ने सोषा कि यह प्रल्बविश्वास बन्व किया जाना चाहिए। प्रपने बन्चे की रका के लिये दूसरे के बन्मे का बलिदान होना ठीक नही है । जब प्रान्तीय सरकारो ने ऐसे कानून बमाने घुल कर बिये तो इन बन्दरो के एक्सपोट्ट बन्दी की बात्त करने वालो ने ही उनका विरोष करना घुए कर दिया । कहने लगे कि सरकार हमारी धर्मांम मावनामो को ठेस वृुणा उभारती है, वह् देवतामो पर होने वाले बलिबान को क्यो बन्द कर रही है ? एक पोर तो सरकार जो भन्छा काम करने लगती है यानी यह कि हर गाव गांव मे देडी देवतामो पर नो बकरे वगेरहह काट कर बलिदान किया जाता है, उसे रोका जाता है चकि सरकार ने यह विधार किया कि यह पर्पविवबस्त है, उसका तो बिरोष करना घोर दूसरी मोर भगर बन्द्रो का एस्सपोट्ट किया जाता है तो कहते है कि एक्सपोटं क्यो किया जाता है? केबल वैसा कमाने के लिये ऐसा नही किया जाना काहिये लेकिन सारी नीजो मोर सारी परिस्थितियो पर विष्षार करके में तो यह मानता हू कि बन्दर ही नही ऐसे मॉर मी भाणी चो देषा मे है जिनके कारण देश को नुक्सान पहुभता है उन्हें एकसपोर्ट करना काहिये हती में कि देश का भी भला है ।

यहा पर दूसरे लोण मी है जो कि इस पर बोलना चहते हैं, मैं उनका समय नही लेना थाहता। हालांकि चस पर काकी क्रा
[थी रार्माँहा काई बर्मा]
जा सक्ता हैं लेकिन मै छतना ही फहुगा कि मै इस प्रस्ताब का विरोष करता हूं हौर इस सवन से निबेष्न करता हूं कि जितने ज्यादा से ज्यादा बन्दरो को, कौर जो दूसरे प्राणी हमारे देश को नुकसान पहुकाने बाले है, उन्हें उल्दी से जल्दी बह्रा से बिदा कर दिया आय । जब भाज हमारे किसान के लिये रहने की जगह नहीं हैं तो फिर उनको कैसे यहा रक्षा जाय ?

यी चारीषाल (इन्दौर) : उपाष्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताब रक्षा गया है, मै उसके समर्षन में बोलने के लिये सडा हुभा हू 1 बन्दर इस देष में काफी महत्व रखता है। हमारे हिन्दुस्तान की हमेशा से यह पर्म्परा रही है कि हम प्राणी मान्र से, जीव मात्र से प्रेम करे। मेरे कहृने का यह मतलब नही कि घगर कोई जानबर हमाग नुकसान करता है मोर उससे हमे कोई तकलीफ होती है तो उसके लिये भी हम इस तरह से समरंन करे। मेरा कतई यह मतलव नही है। लेकिन जिस तरह से बन्दरो की पकह कर ले जाया जाता है, उसे मिने क्नासी स्टेशन के कपर देखा । एक जगह पर हतने ज्यादा बन्दर भरे हुए थे कि उनफे लिये जगह्ह भी नही थी, उनके खाने का मी इन्तजाम वहा नही था 1 काफी गन्दरी उन से केल रही थी। जिस तरह से उनको पकड पक्ड कर रक्ला जाता है उसे देख कर प्रफसोस होता है श्रौर यह्ह चीज ठीक नही है ।

जो भी जीव अन्तु पैषा होते है वे प्रकृति के द्रारा होते हैं। सब को प्रकृति ने पैदा किया है। उन को द्रस तरह्न से नष्ट करने के में बिल्कुल जिलाफ़ हु मौर जो प्रस्ताव रक्या गया हैं वहा विल्दुल ठीक है मौर मैं तो कहूपा कि इस का पूरी तरह से समर्थन करना काहिये। बन्वरो को पकह का ले आने, मारने मौर उन के व्वारा पैसा हिन्दुस्तान में लाने की जो नीति है में उसे ठीक नही मानता । द्रगर इम को क्पया चाहिवे, पैसा काहिये तो उष्ष के

सिये बहुव से दूसरे तरीके सम्मष है जिन के ब्वारा हम विदेशो ते भपने यक्षा पर बन ला सकते है । लेकिन बन्दरो को हम पकरें घोर उन के पात्र मेलें, बे उन को मारे या उन पर किसी तरह का प्रयोग करे, यह ठीक बात नहीं देश की धारमकता के लिये भी हमारे गाव गाब मॅं जो रामायण का पाठ होता है उन में बन्दरो का बहुत महत्ब है, बम्बरो से ही मनुष्य बने है। प्रगर हम देलें कि मनुष्य केसे बना, मगर हम घपनी शाक्ल से बन्दरो को थोषा मिलायें तो देलेंगे कि बन्दर भी बरी बुद्विमसा से काम करता है घौर बन्दर के ही भागे जा कर पूरा मतुष्य बनता है। इस लिये मैं बन्दरो को इस तरह से मारने का जो तरीका है उसे पसन्द नही करता । पृष्वी पर रहने बाले जो भी प्राणी है उन सब के लिये यहा साषन बने हुए है। हमारे यहा जितने भीं अषि घोर महाषि हुए उन्होने भी यही कहा कि "जियो भौर जीने दो"। उन के इस कहने के सिलाफ भी यह् तरीका मत्ता है। इस लिये मं कहृता हू कि बन्दरो का इस तरह से पकह कर भेजना बिल्कुल ठीक नही है मौर मै उस के सक्त विरुद्ध हू ।

Shri M. B. Thakore (Patna). I fully support the resolution of my learnel friend Shri Mohan Swarup regarding the ban on the export of monkeys

I patiently heard my learned friends Ch. Ranbir Singh and Shri Easwara lyer from that side. I find that we have become very selfish, we always think of ourselves, we forgot about others and what they feel.

We say we are civilised-un what way I do not understand. Our friends talk of ahtmsa, but as far as msects and this kind of animals are concerned, they forget about ahtimes. They talk selffishness and nothing else. They are so gelif-centred that they have no eyes to see. They tall of no hearta to feel, and no ears to
hear. I really wonder that the followers of Mahatma Gandhi talk about the usefulness of exporting monkoys for slow killing and eamaing some foreign exchange out of it.

It is extraordinary that there are very few monkeys left now and the export earned by the Government will not be more than Rs. 1 crore or $s 0$ in all, even then they create too much fuss about it! The number of monkeys exported in 1988 is about 20,700, in 1954 it was 66,700 in 1955 it was 88,000 and in 1956 it was about $1,20,600$. It is too many.

I support this resolution on two grounds-religious and humanitarian. When we come here, we forget our constituency people, what they feel about these things.

Ch. Ranbir Singh: We remember.
Sbri M. B. Thakore: I also do, that is why....

Ch. Ranbir Singh: We remember, that is why we oppose it.

Mr. Deputy-Spenker: Order, order. Is it going to be settled just now?

Shri M. B. Thakore: In Gujerat the so-called monkey is worshipped as Hanuman everywhere, and if my hon. friend, Ch. Ranbir Singh, goes there and talks about exporting them, he will be beaten to death.

Mr. Deppity-Speaker: Would they Lke all monkeys from other parts to be exported to that region?

Shri M. B. Thakose: They will.
Shel D. C. Sharmat The hon. Member should be sent there as a test case!

Shi M. B. Thakore: Whenever I go to my village, I stay there. I do know the minds of the villagers. Nobody has any serious complaint about the monkeys, and they are not ruin1ag the crops as Ch. Ranbir Singh puts it. I do not believe in it. I do not think they ruin so much, because they only like bananas, fruits
and gram to eat, and sometimes some other things.

Mr. Depraty-Epeaker: If they like bananas, fruits, grams and other things, what then do they want?

Sher M. B. Thakore: They do not take rice, bajra, jawar and wheat or pulses. So the question of fear on the part my hon. friend, Ch. Ranbir Singh. does not arise.

The second point I want to make is on the point of humanty.

जीजतो सहोरी बाई रल : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा ममय छनके बाद मुसे भी दिया जाय ।

Shat M. B. Thakore: A reliable eyewitness has told us:

> "Trappers bring in all sorts of monkeys, and those which are babies, or pregnant, or unhealthy are rejected by the buyers. I have watched the unloading of monkeys from the Lucknow train. After hours spent in.... cages on railway platiorms and a long journey with blackness and the terrifying vibrations and noises of the luggage vans in which the large bamboo cages are stacked up to the ceiling, the monkeys.. are unloaded by one or two attendants. They drop the cages from the luggage van and then turn them end over end along the platform.... the screaming monkeys, already thoroughly frightened by the first drop, cling to the sides and top of the cage".

Not only that, many monkeys. when they reach London, die on account of the arduous conditions of travel. Then they are thrown somewhere. Even if some diease is spread among the monkeys, nobody cares, They are after momey. The Government also are after money. They do not think anything else.

So I would agtain request the hon. Members who do not support tho
[Shri M B. Thakur]
Resolution on the ground that they dentroy and ruin crops and an the ground that their export earns foreign exchange, to support this Resolution on the ground of humanity and not be so selish as to thinix that they are the only persons living on the earth
'सीमती सहोबरा बाई राय(सागर-रक्षतमहोबय, हमारे कई भाइयो ने जो बदरो का विरोष किया है बह बिल्कुल गलत है । हमारे देय में दो तरह के बदर है। एक तो काले बदर है धौर दूससे लाल गोरे बदर अभ्रेजो के मुमाफिक है (सदन में हती)

उपाप्यक्ष महोलय : भाउंर, भाठंर, ₹ंलिये भापने वक्त मागा था सो क्षापको दे दिया गया है लेकिन प्राप कोई ऐसी बान न कहुँ जो कि उचित न हो।

भीकती सहोताता वाई राय : मे पाच fिनिट के घ्रन्दर ही भ्रपनी बात समाप्त कर दूरी।

उआष्यक महोषय : वह तो ठीक है सेकिन यहा पर बही बात कहनी है जो कि उचित हो, कोई भनुचित बान नही कहनी है 1

अंलिी सरोगरा बाई राय : मैं तरीके से ही कह रही हू। दो तरह के बदर भ्रपने देश में है

उ्याप्पक्न म्लोषय : मगर इसके बताने के लिए बाहर जाने की क्या जासरत है ?

चिमती सहोकरी बाई राप : एक तो काले बदर हैं मोर दूसरे लाल बदर हैं । चक्र काले बदरो तारा तो धा यद सेती को योढ़ा बहुत नुकसान मी पहुखता हो लेकिन साल बंषरों से तो कोई नुकसान नही होता ।


तीर्ष यानी क्हा तीषं पर पहुफता है तो बह रास्से पर मुटूती भर कने की भास सणाये केंे रहते हैं भोर माप यदि उन्हें मुट्ठी भर का दे देते हैं तो बे कुष्ष नही बोलते भौर प्रेम से उसको चबाते रहते हैं लेकिन भार कही भापने उनके सामने मुट्टी भर बना नही फंका तो फिर वे बदर भापकी पोटली सीष कर भाग जाते है मोर जब तक घाप उनको थोहा षना साने के लिए नही दे देगे तब तक वे भापका fिंड नही छोडते, पोडली नही देगे । मै ने भौर मै समघती हू कि मेरे बहुत से माननीय सबस्यो ने भी यह के बला होगा कि हूलाहाबाद, जगभाय जी मौर भ्रन्य तीर्य स्थानो पर यह बदर रास्ते पर केंे हुए मिलते है प्रोर वे किमी का नुकसान नही करते है ।

में ममझती हू कि जिन भाइयो ने बदरो का विरोष किया है वे शायद नास्तिक विचार के होगे क्योकि यह भ्राप क्यो भूल जाते है कि हमागे जामबन्त, बाली प्रोर सुपीव हनुमान भादि का स्वस्प बदरो का ही था иौर जिनको कि हम लोग भ्रादर की दृष्टि से देलते है । श्री रामचन्र्र के जमाने में हन बानरो ने रावण के खिलाफ उनकी कितनी मदद की यी। मं नो कहुगी कि बदरो को बाहर न भेजा जाय ।

पव बदरो की महिमा के बारे मे मे भापको बताक कि एक बार महात्मा तुलसीबास बादशाह प्रकबर के दरवार में भाये। बादश्राह ने कहा कि महात्मा जी हमें ससार की कोई नई थीज़ बताइये। महाल्मा जी ने उत्तर बिया कि राजन् मे कुष् नहीं जानता । बस इसनी सी बात पर कुष होजर भकतर बादशाह ने तुलसीदास को जेल में बद कर विया। भ्रब जब तुलहीदास की केल में से हो गये तो उन्होने हनुमान की की सुति की भौर मगबान की लीला देकिये कि लाजों बंबर बहा पर इकट्ठा हो गये षोर पकार की माक में बम फा गया। अककर की परेशानी

को वेल फर कीरवल ने कहा कि हे राजन् तुमले वह श्रच्छा नहीं किया जो एक साषू को तुम वे प्रकारण ओेल में बंब कर दिया । धगर उस साहु को तुम बेल से बाहर निकाल दो तो यह जो बंबरों का कोप तुम पर जाप्रत हुमा है बहा समाप्त हो जायगा पौर ऐसा ही हुपा मी। इसलिए मेरा कहा है कि हम यहां पर राम राज्य की बात सुनते है थौर हमारे पूज्य बापू जी मी इस देक्ष में रामराज्य फिर से स्थापित होते देबना घाहूे षे तो मै उन लोगो को जो कि बंदरों के विरोषी है फोर उनको यहा से बाहर मेजना चाहते है, चेताबनी देना चाहती हुं कि कही धापकी इस बात से हनुमान जी नाराज न हो जायें थोर कही भापकी यह नई बिल्ली बी नींब ही न हिल जाय। मै तो पषने उन मिनो से कहना क्राूूंगी कि भार बंबगें के कारण उनको तक़लीक होती हो या इदर भार उनका कोई नुक़सान करते हों तो बड़ी बुडी से हमारे मछ्प्रयेक्षा में ले जाकर उनको ब्षोड़ दीजिये । (सबन में हैंती) हम उनका पालन कर लँगे । हमें उनसे कोई नुक़सान नही है । भापको यदि घढ़्षन पढ़ती हो तो भाप हमारे प्रदेश में उनको छ्रोट्टीजिये। हमारे यहा पर बड़े बह़े अगल है, वे मले से वहा पर फल फूल भोर बेर इत्यादि लायेगे। हमारे बिल में बदटरों के लिए प्रेम पोर ज्रादर है क्योकि हनुमान जी जिनको कि हम देवता स्वस्प मानते है उनका - सलत्प भी बंदर का ही था। हमारे हिन्दुस्तान के भाबीन काल से जो परम्परा चली का रही है, हमारा जो सनातन षर्म है, उस के विस्य जा कर क्या हम पमरीका में बन्दरों को भेज कर उन का गला कटतये ? षे जगहु जगह भिजदो में रोते है, चीसते है होर रास्ते में उन को पानी नही मिस्त्ता है । - क्या उन का श्राप भारता पर नहीं पड़ सकला है ? मेरी प्रार्षना दु कि बंबतों को बाहर मेजना बन्द करने के बारे में जो प्रस्ताब भाया है, वहा ज़सर स्तीकार करना थाहिए। भर्बिप्यू में हस से नुकहोन ऐोगा-बले चल कर नुक्कुनन होगा। ओो भाई बजरों से नुफसाल होगे की बात करते है 75 LSD-6

जौर हस कारण इस प्रस्ताव का विरोष करते है, वे धा बन्दर हमारे मष्य प्रदेश में छोड़ा दें। हमें उन से कोई नुकसान नहीं है। हल उन की रक्षा करेंगे। लेंकिन बन्दरों को वाहर भेजे जाने की हमारी सम्मति नही है । जो नास्तिक विचार के है, वे उन को देवता का सूप नहीं मानते है। एक तो रामषन्द जी का राभ-राज्स था, जिस में बन्दतों ने उन की हतनी सहायता भोर सेवा की थी मोर मब महाल्मा जी ने जो राम-राज्प बनबाया है, क्या उस में हम बन्दरों को घमरीका भेज कर उन का गला कटवायें ? मे बाहर बन्दर भेजे जनने का वितोष करती हूं मोर मेरी प्राषंना है कि बन्दरों का निर्यात बन्द किया जाये।

Ehiri V. R. Nayar (Quilon): I believe those who support this Resolution do so on account of various misconceptions about the uses of monkeys. I cannot agree with this Resolution because it will have an effect not merely in our country but in the whole world against the determined fight which scientists are putting up in the matter of eradication of diseases.

It is not new that living animals have been experimented upon to find how the living tissues inside them react when various diseases have to be studied. There are several pamphlets distributed to us, some of which have been very kindly given to me by the hon. Mover himself, in which I find that objection is now taken primarily because these mon-keys-Macacus rhesus-are sent out of India more for purposes of vivisection than for anything else. We also know what is vivisection. It is also necessary; if you follow recent trends in medical research, you will find that today a special emphasis has been laid on doing research on living animals, and the purpose for which the rhesus monkey has been exported in such a large number in the recent past has been to find out how best to control poliomyelitis. We know
[Shri V. P Nayar]
that this is a disease which affects tjesues of the brain and also of the spinal cord It has eluded ary solution by constant research from 1909 onwards First of all, the problem was to identify the varus which caused the disease, and subsequently although it was known even from 1910 or 1911 that a strain of th s irus could be injected into the bodies of other animals to producing something smilar to * pohomyelitis, research showed that only the macacus rhesus monkevs and the chimpanzees could be used for this purpose We all know that the chimpanzees are not available anywhere in the world in such large numbers and pohomyelitis, fortunately, is not a pressing sspue for us, although it is a very very serious disease $m$ several other countries Therefore, it is idle for us to say-although we may be sald to be sentumental to some ex-tent-that monkeys should not be sent out.

After all, research has established zuccess in this and more successes are in vew Because we have a gentument and because we have some kind of fascination for the monkey, to say that we should not send monkeys would be to say something rumous to the cause of fighting disease It is not a question primarily of earning foreign exchange alone It may not be calculated m lakhs as is sought to be made out. It may be Rs. 25 lakhs or Re 28 lakhs That 18 not the point it is absolutely necessary, aince we in Indua do not have the wherewithal to do research in suct diseases that we must send them out for purposes of research, whether it is for medical reasarch or for other reseqrches

But, then, the question arises whether, when our people have a sentimental weakness for the monkeys, the present regulations which govern the export of monkeys are adequate 1 ramember some time ago the hon. Minister telling us that monkeys
below 8 lbs or 4 lbs , or whatever it was, were not being allowed to be exported

An Einn. Member. Now, it is $4 \underset{f}{\mathrm{l}} \mathrm{b}$
Shrt V. P. Nayar: It means that they are very very young monkeys because the normal weight of a ftillgrown rhesus monkey will be anything between 15 to 20 lbs

I have myself seen how they are being loaded and unloaded here in the stations it is open to the Minister to have some restrictions But, speaking, on the resolution generally, I think that instead of banning export, the export of more monkeys should be thought of only, that should be put under some more control.

I do not like to go into the question of destruction of crops or the destruction of other property by the monkeys I am not in possession of facts and I do not think the Government of Indra have a survey report on that, except that I know that sometimes very secret files from the Minustries are missing and the monkey finds a convenient excuse.

Arr Bon. Member Now do you know of secret. flass?

## Shri V. P Nayar: The monkeys take them I will leave it at that:

Therefore, I earnestly request the hon Mover not to be swayed by sentuments m view of the tremendous progress made it is not the case of the monkey alone We know that very recently, after 1950, there has been a sumular attempt made for combding another disease which is known as Addison's disease It was the cat which was used A living cat is necessary because the adrenal cortex has to be taken away from 12 living cat and the reaction has to be watched. Ultimately, it proved that in such a dreaded disease which emaciated tive victim and remulted in his depta ultimpatels. the arst penliative
could be provided only by preparations made out of the living adrenal cortex of the cat Therefore this vivi-section is, nothing new, it has been there and it has to be there, and we should do every thing to encourage the export of monkeys if we are satisfied that the purpose for which they are exported is bona fide
I do not propose to go into the details of how this may be used for supersonic flights and also for finding out the effects of radio-activity because the time at my disposal will not permit me I therefore sil down with the request to the hon Member that he should withdraw the resolution in view of the fact that monkeys are sent out of India not so much for foreign exchange which we may earn as for purposes for which no other animal can be substituted

The Minister of Commerce (Shrt Kanango): Sir, it has seen my misfortune to be associatt $d$ with this monkey busmess for quite a long tume

Shri V. P. Nayar: It is your good fortune

Shri Kanungo: But today my task has been made very easy by the many speakers who have participated in the debate In fact, I feel I do not have to add much more to what has been mentioned by the several hon Members who have opposed this resolution

In the arst instance I will take up the amendment which Shri Assar has untroduced This matter has been discussed in this House and the other House on several occasions And, today we have evolved a series of regulations which ensures the humane treatment of these animals during their transit not only out of India but also in India.

I will not waste the time of the House in reading out the regulations
(Interruptions) They have been laid on the Table of the House on several occasions and they are avalable in the Library for consultation All I would emphasiec is that the regulations are such that regarding storage, transport and feeding, they are very carefully drawn up and we are making our best efforts to see that the regulations are enforced

To start with, the number of exporters is atrictly licensed They have to undertake on pain of severe penalty, to observe all the regulations I believe the total number of exporters will not be more than half a dozen

One of the regulations requires these exporters to maintain sanitary. monkey farms at the point of embarkation The monkey farms are supervised by competent veterinary men

Dr. Sushila Nayar (Thane:) Sir, instead of handing it through half a dozen exporters and keeping supervisors and so on why do they not handle it themselves" Why don't they have State trading

Shri Kanungo: I do not understand what difference it will make.

Dr Sushilla Nayar: Yoil then can enforce these regulations without any dıfficulty

- Shri Kanango: The regulations are working I suppose there 18 nothing wrong about them Whoever is trading, these regulations will have to be observed.

Dr Suchila Nayar: They are not observed
Shri Kinunge: I do nut know what justification the hon Member who interrupted me has about the State stepping into this trade. (Interruptions).
ghri Ferose Gandhl (Rae Bareli): The tuggestion is that it should be

## [Shri Feroze Gandhi]

taken in the public sector and hould be taken away from the private sector.
Shri Kanungo: I do not know what argument the hon. Member has. I suppose, on another occasion-(Interruptions)-on another occasion she can do that; but in thir debate she has not participate und I am unable to know her arguments which, possibly, may be very valid. But I do not know them here. (Interruptions).
Mr. Depenty-Speaker: Order, order.
An Hon. Member: So that the country can be proud of it.
Shri Kanungo: I can understand the arguments of those hon. Members who have had an opportunity of apeaking on this. I will give some examples of the regulations. Before embarkation, all the animals have got to be examined by a competent veterinary surgeon; and the customs man as right on the apot when they are transferred to the cages, the dimensions of which are specified All these specifications have been drawn in consultation with medical authorities and competent sanitary authorities The anmals can be transported out of India only by alrcraft They are taken care of on clught and they are taken care of at transhipment also. And, above all, the Government of India has seen to it that perıodically the end uses of the animals in the different laboratories are also inspected. Much was made of an incident, a very sad incident, which occurred in 1955. That showed us that our regulations were inadequate at that tume. It did shock sensitive people who knew about the incident and particularly the Prime Minister was keen about avoiding possible hardships. In 1955 March, for the time being, the export of monkeys was banned. Thereafter, scientific institutions from all the world over, supported by their meapective Governments approached the Government of India to luft this prohibition because accor-
ding to them, justiflably, as some hon. Members have mentioned, this particular varrety of animal is necessary for scientific production of vaccines for diseases such as infantile paralysis. Thereafter, these elaborate regulations have been framed in consultation with the laboratories who undertook-their respective Governments supported that under-taking-that these regulations will be observed not only $m$ India but outside also. The question of money does not enter at all; it is insignincant as far as money value is concerned where our export earnings are of the order of 000 crores rupees. As a matter of fact, I would remind the House that this was stopped at one time in 1955. But some of the non Members have already mentioned that it should not be stopped in the interest of scientufic progress and cradication of the disease which hat been very much common in the world. Severe regulations are there.

I would refer to Shri Assar's amendment. I do not know what more anybody can suggest 1 would ask Shri Assar to read the regulations and would like to know what more safeguards can be' suggested by anybody, what more safeguards can be provided for Today regulations cover the operations right from the point of catching to the point of disembarkation, and also their use in the laboratories is regulated These regulations are supervised in their enforcement by competent bodies. The animals are not sent to anybody except those authorised by reputed laboratories $m$ the world. Recentig, we tried to find out the number of animals which would be required by our own scientific institutes in Indra and their estimate comes to a little more than a lakh. If the House thinks that the export should be stopped, would it like to go on the same principle and say that the scientific work in our country should also be stopped? I fully realise that sensitive people do feel and ought to
feel about the capture, caging and tramport of anumals. We are rightly proun of our heritage where large sections of population are sensative. Tumes being what they are and the urgent necessities of mankind bemg what they are, I suppose that we cannot accept the Resolution and the House would not like to put a ban on the export of animals limited to scientific use only

As far as the other factors are concerned, I would say that hon Members may calculate as to how much money and how much effort are spent by various municipalities and Giovernments on getting and of the nuisance of the monkeys in various places At least I was connected for sometime with a State Government and I knew that the annual budget for the destruction of monkeys at the rate of Rs 2 per monkey was Rs 60,000 That was done on the insistent pressure of the legislature and the population there Therefore, I would join Shri Nayar in requesting the Mover not to press this motion but to drop it

Shri M. S. Aney (Nagpur) May I ask if this export has in any way helped to reduce the nussance $m$ those places which are infested with monkeys?

Shri Kanungo: The nuisance is so heavy Somebody mentioned whether we have any apprehension about this particular fauna becoming extinct I suppose the number 18 too many and competent authorities have said that we can safely export 250,000 monkeys per year We have not reached that figure yet

Mr. Deputy-Speaker: There is an invitation from Madhya Pradesh

ची मोलेल समस्ष : उपाध्यक्ष महोदय, काफी वेर से बन्दरो को बाहर भेजने के भुताल्लिक सोमो के स्यालास मैं सुन रक्त ?

बहुत से बोस्तो ने क्रा कि बन्दर लेती को. नुमास पतुकाते है । लेंकिन में कहता है कि बहुत से केसेज में सेती को नुकसान पहुषाने बाले धाबमी है । धाबमी चुराते हैं, फसलें काटते है, संतो को नुकसान पहुकाते हैं । मेरे दोस्त चोषरी साहष जानते है, हौर जिन का क्षेती से तल्लुक है वे जानते है, कि जानवरो के मुकाबले इन्सान लेती को ज्यादा नुक्सान पहुचातें है। तरह तरह्ह की चोरिया होती हैं। घोर जहा तक बन्दरो का ताल्लुक हैं, उन से कही ज्याबा दूसरे जगली जानवर, जसे बारे है, ทतल हैं, कार है, तोते हैं, दूसरी चिंिया हैं, ₹न्सेक्ट्स हैं, यह नुक्सान पहुष्षते है। लेकिन मुषे ताज्जु होता है कि जं कभी खेती को नुम्तान पहुखाने की बात घाती है तो सिफं बन्दरो के ऊपर सारा छुसूर लाद दिया जाता है । यह चीज्ञ मेरी समक्ष मे नही भाती।

दूसरी बात यह् कही गई कि साइटिकिक रिसनं के लिये बन्दरो का बाहर भेजना मुनांसिब है । मे देखता हू कि साइटिफिक रिसमं तो कम होती है, लेंकिन, जैसा नायर साहा ने कहा, आहर हबा में बन्दरो को भेजा जाते है भौर उन के जगिये से एक्स्पेरिमेंट्स होते है । तरह तरह के न्यूक्लिभ्र वेपन्स को ज्यादा एफेषिटव बनाने के लिये बन्दरो के ऊपर तजुर्वात होते है, कमरो में वे बन्द कर दिये जाते हैं।

Shy Kanungo: May I interrupt We have made enquiries and we have been assured and we are satisfled that the anmals are not used for any rescarch connected with neuckar fallout athd all that

भी मोहन स्वस्प्य : मै समझ्नता हू कि मिनिस्टर साहब को शायद इन्फार्मेशन कम है 1 छस बारे मे मेरे पास जो १सेंट पेपसं भाये है, वे साबित करते हैं कि हस किस्म के तज़्बाव हो रहही न्यूक्लिभर वेग स से यतर्गल्लक। जहा द़क हिन्दुस्तान के नररिएे का ताल्लुक है, हिद्धुस्तान न्यूाक्लप्र वंपन्स की मुखालिफत
[भी मोहन स्रल्प]
हरता है। मीं नही समक्षता कि जर हम ग्यूकिलक्रर बेपन्त की मुलालिफत करते है तो लन्दरो को उन का भालाकार क्यो बनाया जाता है तजुर्वात करनें के लिये ।

दूसरी शीज मै यह देखता हू कि घाज हिन्दुस्तान की हालत यह है कि कई गावो पर पाकिस्तान का कब्जा है । तुकेरत्राम पर पाकिस्तान का कब्जा है, वस्ट बगास घौर प्रासाम के भास पास के सग्हदो पर पाकिस्तान की फेजे मोजूद हैं। क्रभी गोप्रा के मसले में हम ने देबा कि पोषंगीज हमारे प्रादमियो को ले गये। जब हस तरह के मसले सामने ग्राते है तो हम सत्य घ्रौर धर्मिसा की बात करते है। हम कहते है कि हम तो घ्रमन से रहना काहते है । दृर्यन हमारे मुल्क पर कब्जा कर ले तो हम घमन की बात करते है, लेकिन जब गरीब बन्दरो की बात घाती है, भरी हमारे मिनिस्टर साहष ने कहा कि उन की तादाद बहुत इनसिग्निफिकेट है, जब इस तरह की बात कही जाती है तो सत्य भौर भौहलया की पालिसी की बता क्यो की जाती है ? उस के साथ यह मजाक बयो किया जाता है ? मे कहता हू कि ह्रमारी सरकार सत्य ग्रोर पहिसा की पालिमी का मखोल उडाना चाहती है तो वह या तो उस कीड को छोड्ड दे या फिर उस का मसौल उडाना बन्द कर वे । वह कह दे कि उस का ईमान इस चीज़ पर नही है। लेकिन उस का ईमान इस के उपर है, तो उस को इस द्वि्टिकोण से सोचना होगा । पभी हमारे मिनिस्टर साहव ने कहा कि उस से जो घामदनी होती है वह बहुत ही उ1सिस्निकिकेट है। भगर बह इनसिग्निफिकेंट हैं तो यह्टकौन ती ऐसी षीज्यह है जिस से होने बाली भामबनी दूसरी कीज़ से नही हो सकती ? मिनिस्टर साहब ने कहा कि बन्दरो के साथ बगा घच्बा हुलूक किया जाता है। मेरे पास एक कटिग है उस में यह लिखा है

[^1]trol at the various stager of export trade in monkeys, so that humane treatment could be effectively ensured to them during their catching, transportation to the port of dispatch and their onward an journey"

यह निद्योटं जो सन् शहर७ की है उस में बताया गया है
'The cages, it was alleged, were not of the proper size and did not conform to specification Customs officials spent the whole day measuring them They would not disclose the result"

Shri Kanango: This is about 1957 The regulations have bene changed in July, 1958

घी मोहलन हपस्व : मे देखता हू कि वह्र भाज भी चल रहा है। जैयी उन के साय ज्यादती हा रही थी उम वक्त, वनी मे काज भी देखता हू । म्रागे लिखा गया है
"Still another complication was that some of the monkeys were pregnant and one of them delivered at the arpport itself"

यह सन् $\{₹ Y ७$ की कटिग है लेकिन जो सूरते हाल सन् १९Y७ में थी बही प्राज भी मैं देलता हू। जिन पिजरो में १०० बन्दरो की जगह है उन में $q \times 0$ बन्दर भरे जान है, उन के खाने पीने का कोई ईन्तजाम नही होना। यहू तो भाज उन की हालत है । हम ने एक ऐनिमत बेलफयर बोहं बनाया है, उस के बेभरमैन पहले ता श्री बी० के० कुष्ण मेनन थे श्रोर प्रत्त घ्री वी० बी० याधी हैं। घ्रभी मे ने एक्स्पोट्ट भाफ सकीज के मुताल्लिक उस कोपोनियन का इ्रहार किया है जो फि कमेटी ने पेष्य की है। हम इस तरह्ध की कीजें तो करते है लेकिन उन का इस्लिमेंटे घान सही तोर पर नही करते । मी वेकता हो कि घाज भी बहुत सी विडिया और परिन्दे हिन्दुस्तान से गामब होते का


बीचन्त को हम बाहर केज दे हैं, बही मो गायब होते जाते है कौर जमय हम देबते है कि बन्दर भी गायब हांते जा रहे है क्योणिए घाप उन के बक्चे पकड़ कर बाहर भज, वेते है। मी देखता हू किं हमारे यहा से तरह तरह की नस्ले गायष होंती जात। है। मं समक्षता हू कि हर देश पारन्दो मौग जानवरो : की रक्षा का इन्तजाम कर्ता है, लेकिम हमारे यहा तो नबरिया ही दूसरीं है । मेरे छस रेजोल्पूशन को लागे का जा मकमद था वह टू फोल्ड था। tक्र तो जो ज्यार्दती या बेरहमी जानबरो के साथ होती है उस बर्ताव को दूर करने का था मोर दूसरे यह कि जो हमारा नजर्यिा सन्य थीर प्रॉ्रिमा $\frac{\text { a }}{}$ है उंस क्ष हर तरह से कायम रहना चानिए। । लंकिल मै देखता हु कि इम वक्त लंग उसे नहो रखना चाहुते है 4 मं चाहता हू कि बन्दरों के ऊपर जो सेग्धमी हो र्ही है उस मे उनको बचाया जाय म्रोर दू मरे जो फज्ल्य के तनुर्बात के लिए हम बन्बरां का इस्नेमाल कग्तं है जां कि नाजायज योर बंजा है, उसे रोका जाय । लेनिन्न मी देखता हू कि मिर्निम्टर साहब की गय यह है कि इस रेजोन्यृशान को वापस ले लिया जाय । मं तो इस को प्रम करना चाहृता था लेकिन मेरी वार्टी की तरफ मे भी हुकम हुअा है में इस को वापस ले ग्नु । इम लिए में इसे वापस ले ग्हा हू। ऐेकिन फिर भी चाहत्ता हू कि गवनंमेंट इस पर तबज्जह दे मोर इम किस्म के चे ग्हमाभा बर्ताब पर रोक लगाये ताकि बाहर के जो लोग है बे हमे शर्रांददा न करे । मेरे पास टेलिग्राम मौजूद है बहुत से इसके मुताल्लिक। मै जानता र्दे कि गबर्नंमेट की राय इस तरफ नही है कि इस को पास किया जाय, किर भी मैं चाहूंगा कि गवर्नलैट इस चीज पर त्रवज्जहा दे ।

- Atari Thanames Any breach of repurIation which will be reported to us will be looked into seriously, and any change in the regulation will be considered savourably.

Ghri Anear: I press my amendment.

Mr. Dopurty-finaakeks Then I have to put it to the voted of the House.

Shri Kanumge: But the main resolution has been withirawn.

Mr. Deputy-Epeaker: Even then I have to put the amendment to the vote of the House:'

जी म० सा० निवेतो (हमीरपुर) : जबकि प्रस्ताव बापस ले लिया गया है तो धमेंउमेंट कीसे घावेगा ?

उपाध्मक्न महोवय : क्रब मुले यह सोचमा है कि हल्स क्या इयाजन देते है। चूकि हल्स यह कहृते है कि मक्ट्टट्यूट रेजाल्यूपान पेश किया जाये इसीलए मूझे कैग्ना है हागा।

घो मूस्त उर्शंन : उपाध्यक्ष महोटय, जब पेड की जड ही नहो ग्हेगी तो उस की शावें कहा रहेंगी ?
-उपाध्यक्न महोबय : भव मे कोई नया रेजाल्यूशन तो बनाने नही लगा। उस पेढ़ की जगह एक दूसरा पेड भी लगा दिया गया था। पहला तो नहा रहा लेकिन दूसरा मीजूद है।

The question is:
That for the original Resolution, the following be substituted, namely:-
"This House is of opinion that a Committee comprising of members of Parliament be appointed to examine the question of the export of monkeys from India."

The motion was negatived.
The Resolution was, by leave, withdravon.


[^0]:    Star murmilataitan Dwivelly (Kendrapara): It is so intereating that they are retectint.

[^1]:    The Government acoording to it, should exercuse stricter con-

