

Wedme oday fith Harcit, 19.7/

# hyderabad iegislative assembly DEBATES <br> Official Report 

## PART II-PROCEEDINGS OTHER TIAAN QUESTIONS AND ANSWERS

CONTHNTS


# THE HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY 

Wednesday, the 1\%th March 1954
The House met at Half Past Tow of the Clock
[Mr. Deputy Sieaker in the Chair]

## QUESTIONS AND ANSWERS

(See Part I)

## BUSINESS OF THE HOUSE

شرى ع - ايل - نر سمها راؤ ( يلندو - عام ) - آ (Official Rill) كيسـ (Non Official day)

 - \&



Mr. Deputy Speaker: There is a convention to the effect that on non-official days, official motions can also be moved. It does not take much of the time of the House.

Shri K. Ananth Reddy (Balkonda): According to the rule, when one kind of business is to be taken up, the House cannot take up any other type of business.

Mr. Deputy Speaker: the convention is to allow such official motions.

Shri K. Ananth Reddy: Rules prohibit it.
Mr. Deputy Speaker: Not in this instance.

$$
\text { 位-1 } \quad 977
$$

Resolut on re: F nancial Aid to
Handloom Weavers Adopted
as Amended.

## L.A. BILL NO. IX OF 1954, THE HYDERABAD NURSES, MIDWIVES AND HEALTH VISITORS REGISTRATION AMENDING BILL 1954.

The Mi, ister jor Publir Health, Medical \& Lural Reconstruction (Shi i Mehdi Nazuaz Jung): I beg to introduce :
L. A. Bill No. IX of 1954. he IIyderabud Nurses Midwives a'd Health Yisitors Registration (Ameıding) Bil 1954

Mr. D. puty Speaker: The Bill is introduced.
Resolution Re: Financial Aid to Handloom Weavers.


शी. न्ही. डी. देशपांडे ( जिस्वनुडाड) :-पहले रेजोल्यूशन लिया जाय तो बेहनर होगा।
वित तथा भुद्योग मंग्री (ध्री. वि. के. कोरटकर) :-अभ्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताद बुनकरों के बारे में प्रस्तुत किया गया था, भुसके संबंध मे जो कुष्छ जवाब दिया जा सकता था, वह् मे बहुत कुष्ठ दे चुका हूं। अब सिर्फ बिसके बारे में गवर्नमेट की पॉलिकी क्या हो सकती है जितनाही कहनें के लिये मे खडा हुआ हूं।

जिस प्रस्ताव का पघल क्राज यह हैं कि हर अेक बुनकर को सो सौ रूपये शंटंट के तोर पर दिये जायें । जिस वक्त की हमारी आधिक स्थिति देखते हुझे यह्ट असंभव मालूम ह्रोता है। दूसरा क्लाज यह है कि हर प्रायमिक साखाके मूल घन का चार गुना सेअर कॅपिटल के तौरपर कर्ज दिया जाय। वह भी 今िस बक्त की हाबत्र में नामुयकिन है। तीष्रा काज यह है कि जो कुछ माल बुनकर तय्यार कर रहे हैं बुसका ६० प्रतिशत गवनंमेंट ले हे। यह् अंक नामुमकित सी चीज है, क्योंकि आस्टिर यप्ट साठ फीसद कपडा हेकर गवर्नेंमेंट बुसका क्या करेगी ? वहृ कोली बिजनेस (Business) तो गुरू नही कर सकती, कि अुसको लेकर बेचा जाय। चौथा क्लाज यह है कि यार्न (Yarn) के अूपर जो सेल्स टैक्स है वह माफ किया जाय 1 今िस वक्त हैंडलूम (Handloom) के कप्डे पर जो सेल्स टैक्स है वह्ट तीव सपये की वां की हद्व प्रक पहले से ही माक है। यानी पहले से हीं घह टैक्स बिस पर काफी कम हुआ है 1 पांघषा क्लाज वह है कि बुलकरों से जो मकानका टैक्स पे छेकी बाबत टेक्स वर्गर वर्गरा जितने भी टॅक्सेस लिये जाते हैं अुनको भी माफ कर दिया जाय। यह जरा गैरममामूलो सी चीज हो जाती है। मेय जहां तक स्याल हैं कि हैंद्याषाद में बुनकरों से मी ज्याद भरीब बहुत से खोग है । दे भी कहने लयँगंगे कि हमको भी यह जुमला टॅन्सेस माफ किये जायें। दूसरी पीज बिसमे यह्ह है कि यहृ टॅक्स लोकल सेल्फ गवर्नेंटंट लेती है। स्टेट गवर्नमेंट को बिसका अेंस्तियाए नहीं हं कि खिन टॅक्सेस को अेकदम बंद कर दें, और यहू भी नहीं हो सफला कि यह् बिस्तसना घेक


घटा दी जाय। आज तो सूत कातते हैं वे जिस तरह से चाहें बेच सकते हैं। गवर्नमेंट को अेस्तियार नहीं है कि वह किसी से कह सके कि फलां चीज की किमत कम करो और दूसरों को बेचो। अिसके बाद अेडन्हायजरी कमेटी में टेकनिकल परसोनेल याने माह्हेरफन रखने के लिये कहा गया हैं। यह अंड््हायजरी कमेटी सिर्फ स्किम्स वगैरा बनाने के लिये है, और टेकनिकल अेडवाभिस सिर्फ गवर्नमेंट या आर्टं सेक्शान को दिया जाता है, न कि वीवर्स को या प्रायमरी सोसायटीज को दिया जा सकता है । बिसलिये अंड्हायजरी बोर्डस् में टेकनिकल मेंबर रखने की जरूरत नहीं है। आठवां क्लाज यह् है.। कि टेकनिकल ट्रोंनिंग का जिन्तजाम किया जाय। अिस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से आठ सेंटर्स में टेकनिकल ट्रेंनिंग का अिन्तजाम किया जा रहा है, और अुसको जहां तक हो सके और बढाया जायगा। नौवे क्लाज में कहा गया है कि गवर्नमेंट आफ लिंडिया की तरफ से जो सेस फंड हमको मिल रहा है अुसको जहां तक हो सके बढाया जाय। अिसके लिये में पहले अेक वक्त सवाल के जवाब में कह चुका हूं कि खुद गवर्नमेंट अिसके लिये काफी कोशिश कर रही है, और कर चुकी है। मगर केंद्रीय सरकार ने अपना अंक खास फार्म्यूल बनाया है, और १९४३ और १९४५ के बीच में हर स्टेट में जो यार्त खर्च किया जाता था, अुसके लिहाज से सबको यह् सेसफंड दिया जाता है। औौर भारत सरकारने यह फेसला किया हैं कि अिसमें रद्दोबदल नहीं कर सकते। में ने अुस वक्त हाभुस के सामते यह भी रख दिया था कि हमको जितने डिसअेड्हान्टेजेस है अुससे ज्यादा दूसरे स्टेटों को हैं क्योंकि अुनके प्रां बुनकर और करषे (लूम्स) ज्यादा होते हुझे भी अुनको हम से कम सेत दिया जा रहा है। बहरहाल अेक अुसूल अुन्होंने बना लिया है और अुसी के तहत यह बंटवारा किया जा रहा है। अुसमें ज्यादा रद्दोबदल करने की कोओी गुंजाझिन बिस वक्त नजर नहीं आती।

## (Mr. Spoaker in the Chair)

ङिसी तरह से किस रेजोल्यूशन में जो अेक तरमीम पेश हुआी है अुसमें भी करीब करीब किन्हीं मांगों को कुछ फर्क करके रखा गया है । अुसमें पहल्ती मांग यह है कि जहां तक हो सके चीवर्तर सोसायटीज को लोन (Loan ) दिया जाय । झिसके बारे में मुझे जितना ही कहना है कि मवर्रमेंट ने अिसी वक्त करीब १७ लाख रुपया सेंट्रल वीवर्सं सोसायटी को अपनी गैरेंटी पर, और रास्त लोन के तौर पर, दिया हुआ है। बिस तरमीम में दुसरा क्राज यह है कि शेड़्यूल्ड बैंक्स़ और रिजर्ष बँक की तरफ से कुछ होन देने की कोशिश करे। बिसके बारे में बितना ही कहृता है कि किसी भी सोस्तायटी को या आदमी को लोन दिया जाता हैं तो अुनकी केपेसिटी देखकर दिया ज़ाता दैं। और मेंने जैसा कि अभी कह्ा अिस्त वक्त १७ लाख के झूपर लोन अपनी गैरेंटी पर र्रास्त गवर्नेंमेंट नें दिया है। बिससे ज्यादा अपनी गैरेंटी पर और लोन दिया जा सकता है या नहीं, अिस पर गोर किया जायगा। गोर नहीं किया जायगा अैसी बात नहीं है। और किसके पहले जो गवर्नमेंट ऑफ लिंड्यिय का सेस फें या अयुसमें दूसरी अेक एकीम निकाली गझी है, अुसके आने के बाद अिसमें कौर अिमदाद मिकेगीं अंती मुम्मीब है। बिसलिये बिस् क्लाज के तहत आज कोजी कार्यवाही करोे की जहरत महीं है । तीसरे क्लज में यह् कहा मया हैं कि जहां तक हो सके गवर्तमेंट अपनी

 जमें बिसके सिल्शसिखे में प्रेवीजन मी ज्यादा किया हैं, और गवर्नमेंट की जरूर्यियत के लिये सब से


दया जायगा। और अगर दोनों में मे कोओी कपडा मुहैया न हो सके, तो फिर मिल क्लाय लिया जायगा। अिसमें अेक और तरमीम की गसी है कि गवर्न मेंट लोकल सेल्क, गवर्नमेंट को यह सिफारिश करे कि चीवर्स का हाधुस टॅक्स और प्रोफेगन टैक्स वगैरा माफ कर दिया जाय। बहरहाल मैने पहले ह个 कहा कि यह अंक प्रिन्सिपल की मांग है। वह किमी तरह मे जिक्वीटेबल वेसिस पर नही् ठहर सकती। अेक तबके के लिये कहना कि अुनसे प्रोफेशन टैक्म न लो, ओर दूमरों मे लेते जायेगे, तो यह गंरसही मालूम होता है। लेकिन अगर हाभुस अिस तरमीम को पान करता है नो अुमको लोकल सेल्फ गवर्नमेंटस् की तरफ भेज दिया जा सकता है। अिममे ज्यादा मै कुद्ध आशवासन नही दे सकता। यार्न सप्लाय के बारे में यह् कहा गया है कि वह सस्ता दिया जाय । मंने पहले ही यह कहा था कि यें जो कन्सर्न्स हैं भुनका आपसी संबंध है। और जहां तक हो सके गवर्नमेंट अुममं जब तक कोओी खास. वजह्य पेदा न हो जाय अुस वक्त तक जानबूझ्ञकर दस्तंदाजी नहीं कर सकती। अिस तरमीम के क्लाज सात में कहा गया है कि टेकनिकल परसोनेल अंडब्हायजरी कमेटी में शरीक किये जायें। मेरा कहना है कि अगर अँसी ही मांग हो तो अेडव्हायजरी कमेटी में किसी टेकनिकल आदमी को रखना गवर्नमेंट कबाहत नहीं समझती"। लेकिन कहना लितना ही है कि अेडव्हायजरी बोर्ड में, जैसा कि मेने पहले कहा, किसी टेकनिकल अेडन्हीजिस की जरूरत नहीं होती। अंडव्हायजरी बोर्ड को कौनमी स्कीम में कितने फंड डालनें चाहिये भितना ही देखना पडता है। टेकनिकल अंडव्हायजर्म की जहृं जहूरत है, अुन आठ सेंटरों में वह्ट हैं। वहां वे रखे गये हैं, और अुनसे अिमदाद ली जा सकती हैं। जियके बाद आठने .ष्लाज में यह हु कि ट्रेन्नग के लिये अिन्तजाम किया जाय। fिसके वारे मे मेंने कहा़ कि जितना बिन्तजाम हो सकता है भुतना किया गया है। नोवे क्लाज में यह है कि गवर्नमेंट ऑफ धिंडिया के सेसफंड में से जो कुछ ज्यादा हिस्सा मिल सकता है, अुसके लिये कोशिशा की जाय। मेने बताया कि कोशिरा की गझी है लेकिन अब तक झुन्होंने नहीं माना है। लेकिन कोशिश बराबर जारी रहेगी । दसबीं मांग अिसमें बढाओी गझी है। किसके बारे में मुझें शुब्हा है कि यह तरमीम के तोर पर यहां कैसे आ सकती है। क्योंकि असली रेजोल्यूहान में यह मांग नहीं थी। जिसलिये अुसको अमेंड करने का यह तरीका नहीं हो सकता। लेकिन यह मसल वीवर्सं कॉन्फर्स की तरफ से पहलेक कोलोपरेटिव डिपार्टमेंट के पास गया हुआ है, और अुस पर गौर हो रहा है। जिन चंद जीजों को कहने के बाद में अैवान की तवज्ज और अेक घीज की तरफ हे जाना चाहता हूं कि सेसफंड के जरियें से बुनकरों को बहुत कार्फी मषद बिस वक्त दी जा रही है । साढे बारा लाख रुपये के करीब जुदा जुदा स्कीम्म में ये खर्च किये
 बुनको मिलेगी। यह् जो मदद बुनको मिल रही हैं अुसको देखते हुझे और कोओी खास ज्यादा लोन या ग्रांट वजैरा की जह़रत पडेगी अैसा में नहीं समझ्झा । यह मदद् किस तरह से दी गकी है भुसका ब्योरा में आपके सामने रबना चाहता हूं। घोडक्रान-कम-सेल्स अकटीविटीज के लिये ६ लाख $4 ०$ हजार, मार्कोटंग स्कीम्स के लिये ११ हजार, हूम्स को बदलने के लिये ? लाख २५ हजार, मोबगजिल व्हैन्स के लिये ५२ हजार, पब्लिसिटी के लिये १० हुजार, जिस तरह से दिये गये हैं। जितना देने के षाद कपडे के दामों को घटाने के लिये सबसिडी के तौर पर ३ लाख रुपये और दिये गये हैं। जिस तरह से जुमला साठेबारा लाख होते हैं। बिसी तरह से १२ ल्राख २८ हजार रपये किन स्कीमों के लिये बिस साल के हिये मंजूर हो चुके हैं। और अगले साल मी बिसी तरह की बिमबाद दी जाने की पूरी पूरी सुम्मीद है। गवर्नमेंट का जो दुष्टिकोष बा वह गेंने हाबुस के सामने रस दिया है।
(శయ పెడడం వాసదేవ్-(xజ్వేత్):
అप్యీ మహాశయా,












 జనుక్టిలైలని సవరణ వచ్చింది. ఈ నాడు మన సంస్థానంలో వున్న ప్రిథషిక సంఫాలు














 51 స్ , Wen నo





























 20



 -





 ిిథానాల్లో, ప్రవర్తనలో మార్సు రావాలి. ఈనాడు సహ్కార సంఫాలలో నున్న ిిధానాలు,


 స్బొకార సంఘాన్ని అది 'నాది' ఆన అను కొసేందుకు విలు లేకుండా, స్వార్థ్రుల చచే ఆ ปిధంగం చేయడం జరిగిఁది. కాబట్టి వీటిల్ల ఎంతోమార్పు రావలసివ్రంది. కేవలం



 షూరణ త్చ్చెననారిని కోరుయూన్నాను.










 , ఫి














 కోరుతున్నాను. దీనికి ఒక సవరణ వచ్టింది. సహకార సంఘాలలో వుటున్న హార





























 ఈ సవరణలలో $\omega$ కటిషuఁలు నాలుగువరకు ఉన్న సవరణలు ఉపసంహారంచు కొని ఎఁఁలా సవరణల యf ఈీ నా ఉపన్యాసం మగొస్తన్నాను.

Mr. Speaker: I shall first put the amendment of Shri L. B. Konda to vote.

Mr. Speaker: I shall put it to vote paragraph-by-paragraph. The question is:
"For para 1 of the Resolution, substitute the following, namely-
'1. Financial aid in the form of loans be granted to member weavers of Weavers' Co-operative for increasingtheir share capital to promote production activities;""

The motion was adopted.
Mr. Speaker: The question is:
"For para 2 of the Resolution, substitute the following, namely-

## '2. The Government should arrange for loans to the Weavers' Co-operatives-

(i) by giving guarantees to Scheduled Banks ;
(ii) from Reserve Bank
for yarn dealings and marketing of handioom products; " $\therefore$
The motion was adopted.
Mr. Spsaker: The question is:

[^0]'3. The Government should purchase handloom products from Weavers' Co-operatives and Khadi from certified produc-' ing concerns only to meet all its requiries;'"

The motion was adopted.
Mr. Speaker : The question is :
"For para 4 of the resolution, substitute the following, namely -
'4. Yarn and handloom products handled by the Weavers' Co-operatives be exempted from Sales-tax and arrears be waived;'"

The motion was adopted.
شرى پندُم والسديو- ه هيـ ليكر .

Mr. Speaker : The remaining paragraphs of the amendment, viz-
"For paras 5 to 9 of the resolution,substitute the follow-ing:-
'5. The Government should advise the Local Self Government bodies to exempt the weavers from the imposition of taxes such as House Tax, Profession Tax, etc ;
6. The State Government should arrange yarn supplies to the Weavers' Co-operatives at concessional rates, from local mills as well as from the mills outside the State by approaching the Central Government;
7. The present Advisory Committee may suitably be expanded by associating more technical personnel with it;
8. Preference for training should be given in the Technical Training Centres of Commerce \& Industries Department to the nominees of Weavers' Co-operatives as well as training in dyeing, bleaching and finishing be extended in the Centres;
9. (a) The Central Government be requested to revise the formula applied in determining the quota of each State Wom the Cess Fund and allot full amount due to the Hyder-
(b) Since Hyderabad is an undeveloped area in the Handloom Industry the Central Government be requested to allot amounts from the Special Reserve Cess Fund earmarked for backward areas ;
10. Audit fees payable by Weavers' Co-operatives be waived and the Weavers' Co-operatives be exempted from payment of Audit fees till the end of June 1957."
have been accepted by the Mover of the resolution himself as such they need not be put to vote.

The question is:
"That the resolution as amended be passed."
The motion was adopted.

## L. A. Bill No. VI of 1954, the Hyderabad Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1954.

Mr. Speaker: I would like to know whether the House would like to take up first the Hyderabad Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1954, introduced by Shri V. D. Deshpande or the next non-official resolution.

Shri V.D. Deshpande: I think we should take up the Bill first because we can finish it earlier and then we can take up, the other resolution.

The Minister for Public Works and Labour (Dr. G. S. Met loote) : I have no objection to the Bill being taken up first.

Shri V. D. Deshpande: I beg to move:
"That L.A. Bill No. VI of 1954, the Hyderabad Shops and Establishments (Amendmet) Bill, 1954, be read a fixst time."

Mr. Speaker : Motion moved.
*भीरी. ठही. डो. देशापांडे :-अध्यक्ष माह्होदय, यह जो अमेंडमेंट विल है भुसके लिये लेबर मिनिस्टर का मुझे सब से पहले शुक्किगा अदा करना चाहिये, क्यों कि अुन्होंने कम से कम फर्स्ट रीडिंग तक अिस बिल को हाभुस के सामने आने के लिये मौका दिया है।

I think it will be convenient for the Minister to reply if I speak in English.

This Bill seeks to aneend section 36 of the Shops \& Establishments Act. I shall first place before the House the object with which the Shops \& Establishments Act had keen cnacted. The workers in factorics received protection under the Trade Union Act of 1926 under which they were allowed to organise themselves and certain facilities were given to them. But the employees in shops and establishments, cinemas and other places of employment did not come under the purview of the Factories Act and also had not got the benefit of the provisions of the Act of 1926. So, it was thought necessary that there should be some Act to regulate the conditions of the employees in Shops and other Establishments and with this view the Government of Hyderabad and other State Governments in India promoted legislation under the name of the Shops \& Establishments Act. As the preamble of this Act states, it was thought expedient to provide for the regulation of conditions of work in shops, commercial establishments, restaurants, theatres and other Establishments. After sceing the working of this Act in the last two years, we are feeling that certain sections of this particular Act should be amended. I had brought up a Bill similar to the present one sometime back before the House, but unfortunately, the Members on the Treasury Benches at that time did not allow it to come even to the stage of first reading.

I should like to point out to the House that unless we are of the opinion that the objectives with which this legislation was enacted should ke done away with, we should have absolutely no objection to remove certain lacuna in that particular legislation. The question is, do we want that certain facilities which were intended to be given under this particular Act should be available to the employees or not ? Under the Act we have provided certain restrictions
regarding the hours of work, that no employee shoald be made to work for more than 8 hours. Similarly, certain provisions regarding holidays are there. 'Recently, i.e., about an year or so back, this House had passed an amendment to section 36 of the Act whereby a gratuity has to be given to workers who are removed from service without sufficient cause and it should be our purpose and duty to remove any lacuna that may be found in the Act. The Amending Bill which I have moved for first reading in this House incornorates this view. In the course of our experience during the last year and a half in organizing the employees in hotels, we have found that there is no protection in any section of this Act against dismissal or discharge of the workers for reasons other than misconduct, and we find that invariably the employers are resorting to dismissal of the workers after paying some gratuity. I can point out three such casesone in Hyderabad and two in Secunderabad-where active workers of the Hotel Workers Union were removed by the employers, just because they felt that their presence in the hotel would be detrimental to their interests and feared that if an organised union existed the employers might be compelled to enforce the conditions of work of 8 hours a day and would have to provide other facilities.

Therefore, under the plea that they did not require the services of a particular employee and without giving any reason for his removal, taking shelter under the particular section that if they paid gratuity of 15 days wages per year of service they could dispense with the services of an employee, these employers removed them from service. The instances which I refer to are the cases of the Modern Cafe, Secunderabad and another Cafe-probably City Cafe. I have brought these cases to the notice of the former Labour Minister and even to the present Labour Minister and also to the Deputy Labour Minister. I have pleaded with them that unless certain facilities are given to the workers to organise themselves and unless they are given some protection-there is no protection for them at present as the Trade Union Act of 1926 does not apply to them-it is practically impossible for the small employees to get themselves organised. Let me point out that whether it is in the Rural areas or in the urban areas, howsoever good a legislation may be, unless it is enforced by the organised section of the people, the benefit of
such legislation cannot be derived by the people. For example in the Tenancy Act we have verious provisions aginst eviction, but it has been our experience thoughout the Ilyderabad Slate that where there is an organised Kisan Sabha (Peasants' organisation) there alone we have been able to enforce the provisions of the Tenancy Act. Similarly, unless there is an organised union of workers, it is not possible to see that the provisions of various sections of the Shops \& Establishments Act are enfored and see that the workers get the privileges or the fecilities provided for under the particular legislation. In Nanded, when I was trying to organise hotel workers along with the peassunts and other workers, it had been my experience that the managements and employers had various means at their disposal to thwart all my cfforts to organise them. They could just pay 15 days wages as gratuity and say they did not want the services of a particular employee any more. I went to the Proprietor of a particular Hotel and asked him whether he was going to retrench the workers or whether he was going to dose down the establishment. He was going to do neither ; and he employed certain other people next day. The trade was flourishing, but still the active Union workers were remored. From this particular experience, it is evident that muless we provide in this legislation certain sufeguards against these unwarranted removal of the employces, it will not be possible to implement the Act and afford the facilities provided for under its provisions. I am, therefore, pleading in this House that this particular Section 36 should be amended.

The other day, one of the dignatorics of this House complained to me saying: "Well, an employce may come and slap me on my cheek; you may perhaps like me to go to Court and plead there! Do you want to help an employee in this way and encourage such behaviour?". My reply to him was, and in this House is, that if a particular employee misbehaves, then there are provisions in the Act which go under the name of 'misconduct' whereby certain action can be taken. If we amend the particular section in the way I desire it, it does not mean that the employee will be encouraged to misbehave as such, because there is already provision in the Act to safeguard the employer against it. It is in the interest of the employee that this particular section should be amended, but at the same time it does not go against tine interests of the employer as such.

The amended section 36 of the Act seeks to provide that no employee should be removed or no employer shall dispense with the services of an employee except for a misconduct supported by satisfactory evidence recorded at an enquiry held for the purpose. An employee can be removed for misconduct, but what is the safeguard for the employee against the misuse of this provision; the only thing is that there should be satisfactory evidence to this effect. There should be a regular enquiry and the whole proceedings should be recorded. What I am suggesting is not something new. For example, in Nanded, where I had occasion to be the President of the Union-and I still continue as such-in all cases of misconduct, the worker concerned is called by the management, evidence is taken and recorded, and only after that the services of the employee are dispensed with. What I am asking for is not something which is not provided for the factory workers and I only want that the same benefits should be provided for the employees of the Shops and Establishments. That is why I want section 36 of the Act to be amended thus :-
"No employer shall dispense with the services of an employee except for a misconduct supported by satisfactory, evidence, recorded at an enquiry held for the purpose......." and secondly,
"......or, without a reasonable cause, and without giving such person one month's notice or wages in lieu of such notice and without giving such a person a gratuity amounting to 15 days' average wages for each year of continuous service, subject to a maximum of average wages of 15 months ".

The reason for the removal of the employee should be reasonable. As the Act stands at present, we find that without giving any reason whatsoever an employee can be removed. As I have explained earlier, if there is no necessity for the employer to give any reason, then the active workers of the Union can be removed without any difficulty and in this way victimisation can take place and all possibilities of an organised union in this particular sector will become practically impossible. Therefore, I have provided that without giving a reasonable cause no employee should be removed, Hid secondly there should be a notice of one month. It
is rather peculiar that in the Act, the ection says that the employee shall not leave the service unless he gives one month's notice, and this very obligation is not cast on the employer; it is only the employee who is made to give one nonth's notice and not the employer. The present Bill seeks to make it compulsory on the part of both the employer and the employee to give one munth's notice, whether the cmployer wants to dispense with the service of an employec or the employee wants to leave the service of an employer. Secondly, it should be proved that there is a reasonable cause for the employer to dispense with the service of an employee. Thirdly, if the employee has been in service for a long time, gratuity should be given to him at the rate of 15 days' wages for each year of scrvice of the employee in that particular establishment. The last one is not a new provision ; it has been already provided by the Government.

I know I may be replied to by the hon. Minister for Labour or the Deputy Minister that the Government themselves are going to bring this amendment-as has been the practice of Governments in other States, and probably the Government of Hyderabad will follow their footsteps. Such promises have been held out to us not in respect of one anending Bill, but at least half a dozen.

## Dr. G. S. Melkote : Can the hon. Member mention any ?

Shri V. D. Deshpande: I can mention the Money-lenders Act, the Criminal Procedure Code and one or two more. I am not referring to the Labour Department, but to the Government as a whole. As in other cases, probably the reply may be given that the Government themselves are going to amend the Act in the way they feel proper. But I wish to point out to Government that justice delayed is justice denied. I must say that unless such protection is given to the employers, it is not possible to get over the intransigence of the employers. Not only is this affecting the employees, but it is affecting the law and order position also. The Home Minister, sitting here, himself will be glad, I am sure, to testify how the nonaffording of this facility to employees has affected the law and order situation in the City. Yesterday, there was a lathi-charge on the workers of Modern Cafe. About 4 or 6 months back, a similar situation developed in the City Cafe.

These things are occurring in the City of Hyderabad. The cases have gone to the Industrial Court. When the situation is deteriorating, Government will not be losing anything by accepting the particular Bill which has been brought up before the House, except probably that they might feel that the credit should go to the Treasury Benches and not a Member of the Opposition. I can understand if the hon. Minister for Labour gives a categorical assurance that the Government will issue an ordinance in this respect or they would introduce a similar Bill within a week. But if it is going to be delayed for months together then I will plead with them that it does not matter if a particular amendment is accepted, even if it comes from the opposition.

Yesterday, I was glad to hear an appeal of the hon. Home Minister that our country is going through a crisis and it is necessary for all those who stand for democracy to come and rally together. To create a good situation in India, it is necessary that the working class which occupics a strategic position in the whole order of things should be satisfied and given due protection. I feel that though this particular Bill is coming on behalf of the Opposition the Government should have, in the circumstances, no objection to accept it. I may assure the hon. Members that if any changes or amendments are to be introduced after the first reading and they are proper, absolutely I will have no objection. Even if I should have any objection, the majority is on the other side and they car. carry them through. My only appeal is justice should not be delayed because it might amount to justice denied. Lastly, I shall plead with the hon. Minister that I am not putting anything new. There is nothing new under the sun, as the saying goes. In this particular regard, I am just reproducing, probably with a little change here and there or a phrase here and a phrase there, the same provision in the Madras Act. To refresh the memory of this House, I will just read out the relevant section again, i.e., section 41 of the Madras Act.
" Notice of dismissal :-No employer shall dispense with the services of a person employed continuously for a period of not less than six months except for a reasonable cause and without giving such person at least one month's notice or mages in lieu of such notice, provided, however that such

notice shall not be necessary where the services of such person are dispensed with on the charge of misconduct, supported by satisfactory evidence, recorded at an enquiry held for the purpose."

So if anybody goes through this particular wording, he would find that $I$ have more or less reproduced the same in my amendment. If a Government which is on a border of ours-probably it is not on the border, but one State removed -can enact such legislation, I fail to see any reason why our Government too should not accept it. The other two subsections of section 41 of the Madras Act read thus :
" 2. The person employed shall have a right to appeal to such authorities and within such time as may be prescribed either on the ground that there was no reasonable cause for dispensing with the services or on the ground that he had not been guilty of misconduct as held by the employer.
3. The decision of the appellate authority shall be final and binding on both the employer and the person employed."

As may be seen, the second sub-section was reproduced in verbatim in my amendment. The third sub-section also was physically taken and put in my particular amendment.

Having explained all these points I hope that I shall not have to hear that the hon. Member may kindly withdraw the Bill as the Government itself is thinking to introduce a similar legislation. Before concluding, I will just point out to the House that there have been some printing mistakes and some omissions. In the sub-section which I want to replace, these words have not been printed there:
"No employer shall dispense with the services of a" person employed." These words are not there and they may kindly be added there. Further in sub-section (4), in line 4, for the word 'or', the word 'for' is printed. It may be accordingly corrected.

I hope that this amending Bill will receive the consideration of the hon Minister concerned. I also appeal to the Howse to think over the whole matter, and, allow the Bill

* Dr. G. S. Melkote: Sir, I was extremely pleased to find a peculiarly good effect that the speech of the Home Minister had made on the Members of the Opposition, particularly the Leader of the Opposition himself.

At the outset, he said it was very good that the Treasury Benches permitted him to go through the first reading of the amendment Bill. I thank him for the good sentiments he had expressed. I should also say that to a certain extent he had anticipated possibly what I was going to say.

I wish to remind him a few factors based on actual facts. The situation as it obtains in Hyderabad is different from that obtaining in Madras; where the Madras Act which he has just now read out is administered. Here in Hyderabad, the worker is entitled to a gratuity of 15 days. This is not to be found in Madras. The Leader of the Opposition did not mention this. The other advantages to which he referred were : (1) an enquiry or to cause an enquiry to be made with regard to the dismissal of the employee, and (2) setting up a machinery for adjudication, and (3) to make it obligatory on the part of the employer to give a month's notice or wages in lieu thereof. These were the three things. These were particularly considered in the 1951 Act.

During his speech, the Leader of the Opposition has also mentioned that the Trade Union Act applied only to the factories and not to the Shops and Establishments. I would like to correct him there and tell him that the Trade Union Act applies to both the factories as well as shops and establishments. With regard to dismissals and discharges, even as the Madras Act stands, these are being referred for adjudication and as such, there is absolutely no difficulty. So the only two points that are left for consideration are: (1) month's notice or a month's pay in lieu thereof; This matter is engaging the active consideration of the Government. It is very easy for Members of the Opposition to say that if the Government accepts it and pass an ordinance within a week the members of the Opposition would have no objection to the same. When I was one of the Presidents of a Labour Ohion I had similar occasions to complain to the then GovernWent With regard to the Shops \& Establishments Act, I heryeit that the Government should move very quickly. That
is why when the Leader of the Opposition brought this amendment I thought it should be gone through because I too experienced similar difficulties. But seated as I am on the Treasury Benches. I have got to consider various other aspects about which possibly he is not aware. He did not place........

Shri V.D. Deshpande: The hon. Minister may explain those things.

Dr. G.S. Melkote: Yes, I am doing that. He is possibly not aware that in Madras when such an enactment was na-e these administrative provisions made there, The Madras Shops \& Establishments Act of 1947 extended to the City of Madras, to the municipalities constituted under the Madras District Boards and Municipalities Act of 1920, and all the major Panchayats as classified by the Government. The admin'stration of the Act is enforced by 199 whole-time Inspectors designated as Asst. Inspectors of Labour assisted by a lower division clerk and a peon for each Asst. Inspector. These Asst. Inspectors should work under the control of Gazetted Inspecto's. That shows the amount of establ shment that would be necessary; and if the Government has got to accept any legislation, it has got to consider the administrative aspect of enforcing such a legislation. That is one of our difficulties. The second is before the Government makes up its mind in favour of a Bill of this type, it has got to give sufficient latitude to the proprietors of hotels themselves to ma e representations to the Government. Such time has not been allowed to those people. Government certainly considers this amendment bill very sympathetically, but in order that the Government may consider setting up the necessary administrative machinery and the consequential financial and other implications as well as in view of the time-lag that would be necessary in order to enable the proprietors to place their point of view before the Government, we consider that this Bill as brought before the House should not be pressed for. That is my only objection. With the principle itself, I agree entirely. I myself and my colleague, the Deputy Labour Minister, have been thinking on these lines. What exact shape it would take I am not in a position to foresee at present; but we are certainly considering this amendment Bill Qnd tery shortly tre do not desire to take very long time os

# L̇.A. Bill No. VI of 1954, the Hyderabad Shops and <br> Establishments (Amendment) <br> Bill, 1954. 

17th March, 1954.
997
we also experience such difficulty--we would like to bring before the House the necessary legislation. I therefore request the Leader of the Opposition to withdraw this Bill and help me to bring in a comprehensive legislation as early as possible.
*Shri V. D. Deshpande : Sir, Whether I have misunderstood the hon. Minister or he has misunderstood me, the point is this: The workers are fighting not mainly for gratuity but mainly for security of service. He feels that if he should get 15 days' wages.

Dr. G. S. Melkote : I accept all those conditions.

Shri V. D. Deshpande: But my point is this. I have come to know that the advice given by the Labour Department on this point has been.......

Dr. G. S. Melhote : Whatever that advice might be, I said that the matter would be sympathetically considered.

Shri V. D. Deshpande : Anyway, I will express my views before I express what I want to do in this particular regard. I want that the Madras Act should be amended to provide a gratuity there also; but that should not become a plea for not providing security of service. I have great objection to the Labour Department. I will come to that when we deal with the demands relating to it. The Labour Department has been putting spokes to get this Act amended for the last one year. Previously also, the Minister for Labour, probably without giving any thought to this, refused to amend this Bill, when I had brought in the amending Bill. Today I have got evidence that it is the Labour Department that is coming in the way of putting this amendment through.

Dr. G.S. Melkote: I am sorry, the hon. Leader of the Opposition is entirely wrong.

[^1]moving in the cars of employers, is attending the meetings of hotel owners, is advising them how to dispense with the services of the employees and is trying in every way to help the employers. It is on the advice and guidance of such employees that the hon. Minister is feeling that in Madras gratuity is not given while in Hyderabad something very big has been given to the workers. It is the security of service that the worker wants and not the gratuity. I do not say that the 15 days' gratuity should be removed. Regarding the establishment that may be necessary we on this Side will vote for such establishment if it is in the interests of the workers. When we criticise the Government expenditure it is in that particular aspect where it is not in the interests of the public but where certain machinery is necessary to give facilities to the workers, nobody from this side can have any objection. That should not come as a plea from the Government.

Dr. G. S. Mellkote: That is not a plea. What I said is that the financial aspects have got to be considered. What type of officers are necessary, whether we are having such officers or whether they have got to be trained to suit this particular suit-these are the considerations for which the hon. Leader of the Opposion has to give us time.

Shri V.D. Deshpande: Today some workers of Modern Cafe, City Cafe, etc., are removed. They are being victimised. Eiven if they go to the Industrial Court, the most that they can get is some gratuity for the period of years they have worked. We want their reinstatement. How is the Labour Department going to help? The Industrial Tribunal could not help unless the Act is amended. It can be proved in an Industrial Court that the worker was removed by the employer illegally. But what is the relief? His relief is only gratuity, not ireinstatement. Therefore, I say that if nothing is done by the Government immediately in this respect, this fight of the employees in the city of Hyderabad, Secunderabad and in the district places which is there since this Act has come into vogue will continue without any relief. I want in the circumstances a categorical reply from the hon. Minister for Labour that at least during the course of this Session this particular Bill would be amended and the Bill intreduced in this utrouse during this Session. I thinle it
should be possible. If the Government could have an ordinance exempting the Deputy Ministers for holding offices of profit overnight-or with a delay of one week,-then why is it not possible that during the course of this Session, say before 10th April such a small piece of legislation can be brought into this House, especially when there was a conference of Labour Officers recently, when specially this matter was discussed and when the hon. Minister for Labour was a Trade Union Worker for a long time and President of INTUC and when, as he himself said, he had experienced all these things. In these circumstances, I see no reason why a promise should not be forthcoming from him that during the course of this Session itself he will be in a position to amend this particular Act so as to remove the difficulties the workers are experiencing.

I see no rcason why a promise that during the course of this Session he will be in a position to amend the Shops and Establishments Act should not be forthcoming from the Labour Minister. This would remove the difficulties which the workers are experiencing now. If an assurance is made that during the course of this Session say about 10th April, a legislation of this type will be introduced, I will have no hesitation to withdraw the bill I now propose. Let me state very clearly that the next Session of the House may be called only after six months and in the meanwhile the sufferings of the workers cannot be remedied and. the struggle between the employers and employees would continue. In view of this, I will once again plead with the Minister that it should be possible for the Government to take this matter up within the course of this Session and I request him to give such an assurance. In that case I have no objection to withdraw it.
*Dr. G.S. Melkote: There seems to be certain amount of misunderstandings in the mind of the Leader of the Opposition. He referred to the Madras Act, wherein a provision is made for adjudication. I said that the same type of adjudication is taking place in Hyderabad today and once it is there, it is for the Judge to deplare whether the dismissal is legal or not. Once he says that it is legal naturally Government cannot interfere; if it is not legal, naturally the proprietor of the shop or establishnent has to take the employee back. What other measures the Leader of the Opposition
envisages in the Act, is not clear. The provision is there, as it is.

With regard to his other point that I should categorically mention that I would bring such a legislation before the end of this Session, I will certainly not be able to do this.

The Government has its duty to perform to everyone and it will necessarily see that the conditions of the labour improve. I have seen their difficulties and know them. Such legislation should be brought about as early as possible. Even then, I have to give everybody a chance to represent their point of view. The time is too short and I will definitely not be able to come before the House with a legislation of the type needed. I said that Government is viewing the whole matter very sympathetically and a legislation of an almost similar type will be brought as early as possible.

Mr. Speaker: The Question is:
" That L.A. Bill No. VI of 1954, the Hyderabad Shops and Establishments (Amending) Bill 1953 be read a first time."

The motion was negatived.

## Resolution : Re : Pakistan-U. S. Military Pact.

Mr. Speaker: A resolution is to be moved by Shri V. D. Deshpande. He may move the resolution.

भी. न्ही. डी. देशापांडे :-अध्यक्ष महोदय, में ओेक प्रस्ताव यू. अेस-पाक पॅक्ट के सिलसिले में हालुस के सामने मुष्ह करना चाहता हूं। यह प्रस्ताव जन भेजा गया था अुस वक्त के हालात और आज के हालात में तबदीलियां वाक्या होने की वजह से मंने किस रेजोल्यूशान में कुछ तबदीलियां की हैं। अुन तबदीक्यियों के लिये अगर मुले अिजाजत मिलें तो में झिसको बिस तरह मुन्ह करना चाहता हूं।



 اس یركزئى اعتراض

Resolution re: Pakistan-U. S. 17th March, 1954. 1001 Military Pact.







شرى عبدالرحمن (سلك بيُه) - هان همين منظور هيى -
Shri V. D. Deshpande: I beg to move:
"That this Assembly expresses grave concern at the pact of military alliance and aid between America and Pakistan by virtue of which the American armed forces are expected to build their war bases in Pakistan under the plea of strengthening them. This pact while endangering the freedom and independence of Pakistan, brings the danger of war on the border of India and attempts to coerce India into war camp. It will further involve the whole of South East Asia in the preparation for acts of aggression and brings near the out-break of Third World War.

This Assembly, while expressing solidarity and friendship between the people of India and Pakistan calls upon the Government of India to raise a powerful campaign against this pact and develop Indo-Pakistan friendship, As an solidarity and World Peace.

This Assembly pledges its full support to the Government of India in this respect."

Mr. Speaker: Resolution moved.
Shri L. B. Konda (Asifabad-General): I beg to move;
(1) That for para 1 subtitute the following:
"This Assembly expresses its grave concern at the Miktary Aid Pact between the United States of Awaerica and Pakistan leading to consequences endangering the freedam

Resolution re: Pakistan-U.S. Military Pact.
and peace of India including South-Esst Asıa and even precipitation of third world war."
(ii) For para 2, substitute the following:-
'"This Assembry recommends to the Government of India to take strong security measures to encounter the impending danger to freedom and peace of India; and further recommends to launch effective campaign for Indo-Pakistan friendship, Asian solidarity and world peace."
(iii) In line (1) of para 3, omit the word "also."

Mr. Speaker: Amendment moved.
Shri Ankushrao Ghare (Partur): I beg to move:
(i) That in line 12 of the Resolution, delete the following words, namely:-
"revere all connections with the United States of America*
(ii) Add the following at the end of the Resolution :
" and emphasises the need of extending compulsory military training to all students of high schools and colleges above the age of 18 years."

Shri V. B. Raju (Secunderabad-General) : The first portion of the amendment is not necessary, because it has been accepted by the mover himself in his own amendment.

Mr. Speaker: Part 2 of the amendment moved.
Shri V.D. Deshpande: The discussion may take place after interval. I do not want to be interrupted after two or three minutes by an interval.

Mr. Speaker: I expected the hon. Member would begin his speech immediately. All right we will adjourn, now.

The House then adjourned for recess till Half Past' Five of the Clock.

The House re-assembled after recess at Half Past Five of the Clock.

[Mr. Deputy. Speaker in the Chair].

भीरी. ह्ही. डी. देशपांडे:-अध्यक्ष महोदय, जो बादल अब तक हिंदुस्तान के मशरीक में और मगरीब में मंडरा रहे थे के आज रास्त हिंदुस्तान पर आना चाह रहे हैं।जो खतरा हमारे असपस के मुल्कों को अमेरिकन कार्यवाहियों की वजह से पिछले पांच साल से पैदा हुआ है, वह अज रास्त तौर पर हिंद्स्त्तान पर आ रहा है । और अमेरिका के अुस जारहाना अेकदाम के खिलाफ हमें सोचने का मौका आ गया है। कल ही पंतभधान नेरूू ने पार्लिमेंट में यह् कहा है कि अब हम अमेरिकन फौजी अफसरों को गैरजानिबदार नहीं समझ सकते अुनके अल्फाज ये है।
"We think a situation has arisen when no officer of the U. S. Army can be consiuered ins neutral."

यह भी सुना गया है कि पंडित नेहहने चेंबर ऑफ कामर्त, कलकत्ता, की मीटिंग में यह कहा है कि झेक खास हालत में किस हद तक मआशी अिमदाद हृम बाहर से ⿳े से सते हैं, और कितनी लेनी चाहिये ङिसको भी हमें सोचना पडेगा। यह जो लियालात पंडित नेहरू ने जाहीर किये हैं अुससे हमें पता चलेगा कि कुछ खास दौर से गुजर रहे हैं। अेक जमाना था कि अमेरिका के गुणगान से हमारा मुल्क भरा हुआा था। हम अमेरिका को अपना सबसे बडा दोस्त समझते हुओे भुनका स्वागत किया करते थे। लेकिन पिछछहे अेक साल में जो वाक्यात हमारे सामने अये हैं भुससे जिस गहरी नींद में हम पडे हुओे थे अुससे हम अज़ जाग रहे हैं। हमें जो पहृला तजखा हुआा वह करमी? के अंदर हुआा। शोख्ब अव्दुल्ला पर भरोसा रखते हुओे अाज तक अपनी कौमी जद्दोजहुद की कोशिशा के तौर पर हम झुनकी अिमदाद करते रहे और वहां की अव्वाम जो वहां की जमीनदारी के खिलाफ और वहां के महाराजा के खिल्राफ लड रही थी अुसका साथ देते रहे। हम यह् समझ रहे थे कि जिस जमहूरियत को हम कायम करना चाहते हैं भुसी रास्ते पर हिंदुस्त्तन के अेक हिस्से के तौर पर कामीर आगे बढेगा। लेकिन हमारा यह सुख-सपना झेक दिन टूट गया। हमने देखा कि अमेरेका ने वहां अपनी कार्यवाही गुरूू की और यह कोशिश की कि वहां अपने जंगी मनसूबों के लिये अड्डे कायम कर सके, और जिस हिस्से को हिंदुस्तन से अढका करें। वे चीजें खतम हुओं न हुओं कि हमने सुना कि पाकिस्तान के साय अमेरिका का मुअह्दा हो रहा है। बहुत से लोगों को अुस वक्त अंसा मालूम हुआ कि अससा नहीं हो स़कता, क्योंकि अमेरिका को हम अपना सबसे बडा दोस्त मान्ते हैं और अमेरिका भी समझती है कि ओंशिया में हैंदुस्तान अेक असा मुल्क है जिसको दोस्ताना तोर पर .रसना चाहिये और हमेशा दोस्तना तल्लुकात अुसके साथ बढाने चाहिये । लेकिन पाकिस्तान के साय जो मुझाहदा होने की खबर हमने सुती' और आज जो कुछ हो चुका है अुससे अन हम अपनी गहरी नींद से जाग भुठे हैं और सोच रहे कि यह जो तरीका अमेरिका की तरफ से अखितयार किया जा रहा है अुसके सिलसिले में क्या किया जाय। मैं हाबुस से बताना चाहता हू कि अमेरिका की कर्यवाहियां आज हमें नये तौर पर महसूस हो रही हैं लेकिन असका आगाजः 9 ९४प में ज्रां दूपरा महायुद्ध समाप्त हुआ। अुसी वक्त से हुओा है। और जिस हिटलर को दुनिया की अव्वाम


होनेकी औीर्षसे अगे कदम अुठाती गजी। अप अगर उिस अमेरिका की कार्य वाहियों को जंगे अजीम नंबर दो के खतम होने के बादते देबेंगे तो पता चलेगा कि अुनकी कार्य वाही हमेशा दो तरह की रही है। अेक तरफ दुनिया में जो सोशाल्टिस्ट मुल्क है या जहां जहां अव्वाम की जमहूरियत पसंद हुकूमतें कायन हुओं हैं, मसलन् सोतियट रूक और पीपल्स चायना और दोगर मुमटलिक, अुनके खिल्ल अेक महाज खडा किया जाय। जिसऐ साथ साय अभने बेपार को बढाने के लियेे, ज्यादा मंडियों को हासिल करना, अगने सरमायेदारों कें अेक्सव्रॉयट्येश्रन को अगे बढाने के लिये दुनिया में जितने पिछडे हुये मुल्क है अुनको अपने काबू में लाने की कोशिश करना, यह् भी दूसरी कोशिश
 रही है। हिटटलर ने यही किया था कि अेक तरफ दुनिया में सोवियट रूसके खिलाफ नारा देते हुओे दूसरी तरफ यह अैरान किया कि हमें कॅएलनोज नहीं है, हनारी बढती हुओी अबादी के लिये जगह नहीं है लिहाजा हमें अेक नया मुल्क मिलना चाहिये। अिस तरीके पर हिटलर अगगे बढाँ। अज अमेरिकन सांम्राज्यवादी भो बिल्कुल अुसी तरीके से दुनिया के अंदर अगे बढ रहे हैं। अज पाकिस्तान और अमेरिका का जो मुअंहदा हुआए है अुसे हम अपने लिये अेक गाजिड के तौर पर न देले तो अायंदा जो कुछ होनेवाला है अुसके बारे में हमें आगे जो कईन अुछाना चाहिये वह ठीक तरह्ट से नहों अुठा सकेंगे अमेखिका की तरफ से दूसरे जंग के बाद मिलीटरी मुअाहदा हर जगह करने की कोशिाश की गझी। यूरप के अंदर अेक यूरप अमेरिक। पैकट बनफया गया। अुसके बाद मिडिल औस्ट में मेडो के नाम से अेक पैक्ट बनाने की कोशिश की गओ। अुसके बाद जापान, अस्ट्रेल्खीया और न्यूज़ीलंड के अुस हिस्से में भीससफक वैकट बताने के बारें में कोशिश की गअी। लेकिन छोटीसी कामयाबी से
 थी कि यूरव से लेकर जापान कक अेक जैती पूरी संकर्क.सैयारे की जाय जो कि मौका अाने पर अेशिया के झुन तनाम मुल्कों के खिलाफ खिस्तेमाल की जा संके जो अभी पिछडे हैं जिन में से कुछ्ब अभी अभी अभजाद हुओे हैं या जो अमी अनादन नहीं हुछे हैं औैर अाजादी के लिये क्रड रहे हैं और जो मूल्क ओशिया के मुल्कों को अमे जाने में मद्द दे रहे हैं। अशिया के तमाम मुल्कों को घोखा देने के लिये अुनकको अजादाद नहोने देने के लियेये जो अाजाद हुओे हैं अुनकी अनजादी स्तम करने के लिये अमेरिका ने यह. कोशिबा की। खिसका मक्कद अेकतरफ सोवियट रूस और फिपल्स चायनांके खिलाफ ओेक कार्डन (corlon) तैयार करने का भी शा। लेकिन में हाभुसु को बताना चाहता हूं कि खेक जमाने में हिटलर मे भी अपने दाबे के साथ दुनिया के तमाम मुल्कों को अपने पंजे में लुने की कोसित्री की थी। लेकिन दुनिथा को अध्वाम ने अुसको पहचाना। अाज वही चीज हमारे सामने फिर से आा रही हैं। अमेरिका अपने कदम हर जगह बढाते जा दहा है। किस वक्त हुअुस के सामने किस चोज को रखना गैरमुनासिक न होगा कि ओंक तरफ हुस और चायना. के खिलफ कोचिश की जा सही है और दूसरी तरफ घुद अभेरिका और अिएँैंड में आपस में जंद्दोजहद जारी है। और अुतके फरुस्वरूप अंग्रेजों के रियेये मंडियां हासिक्र करनेके लिये अमेरिकाकी तरफसे जो कोशिश हो रहीहैंसुसको भी हैम नजरखं दाज नहीं कर सकतो। खिन दो त्रीकों से आज अमेरिका दुनिया में आगे बढ रहा है। किस्ट पसमंजर में नअपनी आजादी के खिह्हाज से और अपने मुल्क की कूष्वतों को बढाने के रिह्हाज से अंमेरिका कि कोशिशों की तरफ देखना चाहिये । हमने १५ अनस्त १९४७ में अपनी अब्वाम की नह्दोजह्ध से


किये अनको ज्यादा मजबूत्त करनें के लिये और जो हमारी पस्त मआशी हालत है अुसको खतम करने के लियं आगे कदम अुग्गना शुरू किया। हमारे सामने यह सबाल था कि हमारे मुल्क की आयंदा हन तरक्की केसे कर सकेंगे, जो बर्तानिया के मआही बंधन हमारे अूपर्र है अुनको कैसे तोड सकेंगे और मुल्क के अंदर जो हमारी अव्वाम का स्टैडर्ड अफ लिधिंग है अुसको कैसे बढा सकेंगे। हमने आग बढने की कोशिश की लेकिन हम कामयाब न हो सके। अिसी वक्त fिंदुस्त्तान अेक बहुत बडा सनअती और ताकतवर मुल्क न बने अिस लिये अमेरिका की तरफ से, साम्राज्ययवदी अमेरिका की तरफ से, कोशिशों जारी थी। हिंदुस्तान ताकतवर न हो सके अिसरिये अेक जभाने में अंग्रेजोंने भी कोशिश़ की थी। अुन्हों ने हिदुस्तान की तकसीम की और हर जगह्ट अपने सियासी और मआशी तसल्लुत को कायम रखते हुओे पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को कमजोर रखने की कोशिश की। लेकिन हिंदुस्तान मे जो जमहूरी कूव्वतें हैं, हिदुद्तान की अव्वाम ने अेक जमाने में साम्राज्यावादियों के सित्राफ लड कर जो ताकत हासिल्रकी है, अुसकी वजह से अमेरिका का असा तसल्खूुत fिंदुस्तान के अपर कायम नहीं हो सका जिस तरह वे पाकिस्तान में कायम कर सके हैं। जो अमेरिका पिछले तीन साल में हिंदुस्तान पर अप नी पकड कायम करने । में कामयाब न हो सका, अुसने यह् अंक नया रास्ता आज ढूंढा है और पाकिस्तान अमेरिका का मुआहदा अुसीका नतीजा है । किस मिलोटरी मुआहदे का मकसद जहां अंक तरफ यह है कि दुनिया की अव्वामी जमहूरियतों के खिलफ अेक कॉर्डन तैयार किया जाय, वहांयहह भी मकसद है कि अमेरिका के जो जंगी मनसूबे हैं अुनके अंदर हिंदुस्तान को खींचा जाय। आयसेनह्रोवर से जो पत्र पंडित नेहरु को आया है अुसमें अुन्होंने कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान को हमने अिमदाद दी है अुसी तंरह आपको भी देने के लिये हम तैयार है लेकिन जिस सिल्लिसे में पंडितने ह反 का जवाब बिल्कुल्ड़, साफ साफ है कि किसी भी मुल्क की आजादी बाहरी फौजी अिमदाद पर कायम नहीं रह सकती। हम किसी की अिमदाद लेकर आगे नही बढ़ना चाहते हैं हम असंो अिमदाद नहीं हे सकते और आाज अमेरिका से पाकिस्तान को जो मदद दी जा रही है अुसको भी ठीक नहीं समझते। बहुत से लोग समझते हैं कि जवाब देने की हमें क्या जल्रत थी? अगर हम अुनसे फौजी मदद लें तो क्या हर्ज है ? मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर भी अिसी तरह नमहसूस करनेवाले लोग हों। वे समझते होंगे कि हम अमेरिका से अिमदाद लें तो हम ताकतवर बनेंगे और कामीर का मसला हम हल कर सकेंगे। लेकिन मुझ्ले अिस वक्त वह कहानी याद आ रही है जिसमें बताया गथा है कि किस तरहह घोडे ने ओेक जंगली जानवर को खतम करने के रियये अिनसान की मदद मांगी और हमेशा के लियेयिनसान को अपनी पीठ पर सवार कर लिया। मसले के तमाम पहृलुओं को में हाबुस के सामने नहीं रखना चंह्र रहाँ हूं। दूसरी भी अेक मिसाल [में दे सकता हूं। अेक जमाने में फिलिपिन्स ने स्पेन के खिलाफ अपनी आजादी की रक्षा के लिये अमेरिका की जिमदाद मांगी और बाद में फिलिपिन्स्र अमेरिका की अेक नौलाबादी बन गया। आज पाकिस्तान समझ रहा है कि अमेरिक्斤 की भिमदाद लेकर वह कामयाबी हासिल कर सकेग। मुझूे पाकिस्तान की अव्वाम से अपील करनी हैं कि खिससे पाकिस्तान आगे बढने वाला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान बुनिया के सब से बडे लफकताएँ औौर साग्राज्यदादी हुकूमत अमेरिका के हाथ का ओेक खिलौना बन जायगा, बल्क में कहंगा कि करीब करीब बहृ आाजही अैस़ा सिलौना बन गया है। खिससें पाकिस्तान कीअव्वाम की बह्बुदी होनेनेवाली नही
 Wक्यकादी मिलसकी है वह्ह मी बतम हो जायगी। शायद यह चीज पाकिस्तान की अव्वाम को बी

पसंद नहीं है। औस्ट बंगाल के अिलेक्रान के नतायज यही बता रहे है। पाकिस्तान का हुक्मरान तबका समझ्र रहा है कि अमेरिका की जिमदाद से पाकिस्तान की बहबूदी होगी। लेकिन औस्ट बंगाल ने यह् बतलाया है कि पाक-यू. अेस.झें. दैक्ट के पीछे वह खडा नहीं है। मुस्त्रिम ल्रोग वहां हारी है और मुत्तहादी पार्टी है अुसने अबतक की खबर के मुताबिक $4 ?$ सीटें हासिल की हैं। जिससे जाह्हीर होता है कि पाकिस्तान की अव्वाम समझती हैकि अमेरिका की भिमदाद जो पाकिस्तान हे रहा है वह् अुसकी आजादी के खिलाफ जानेवाली चीज है। वहां की अव्वाम भो यह महमूस करती है कि अिससे पाकिस्तान की बहबूदी नहीं होगी, बल्कि अुनकी आजादी खतम हो जायगी, और अंग्रेजों के पंजेसे निकल कर अमेरिका के पंजे में पाकिस्तान जा रहा है। अिसीलिये पंडित नेहरूने अमेरिका की जिमदाद को लेने से अिनकार किया। भिस असेंब्ली में भी जिस स्याल का अिजहार करता हूं कि जो साम्राज्यवादी अमेरिका अपनी अिमदाद देकर हिंदुस्तान को अपने सियासी कामों की अेक संकल बनाना चाहता है और हमारी आजादी पर जरब लगाना चाहता है अुसकी धिमदाद हम हरणिज नहीं ले सकते और न लेंगे। किसी साहब ने कहा कि हमारा मुल्क गरीब है और हमारे पास सरमांया नहीं है। बगैर सरमाया लिये हम कैसे आगे बढ सकते है ? किस्स प्रश्न के लिये मेरा जवाब यह हैं कि अगर किसी अिमदाद की वजह से ह्मारी आजादी पर असर होता है, हमारी आजादी पर जरब लगता है, तो अैसी अिमदाद न लेने के नतीजे में अगर हमको भूखा भी मरना पडे तो हम भूखे मरेंगे लेकिन आजादी पर असर करनेवालों का डटकर मुकाबला करेंगे। भिसी ख्याल से हम सब को आज आगे बढना है। पंडित नेहर्ने भिस सिल्लसिले में जो पॉलिसी जाहीर की है अुसको. अपनी ताओद जाहीर करने के लिये आज हाधुस के सामने मैने अिस रेजोल्यूइन को लाया है।

दूसरी अेक चीज में हायुस के सामने रखना चाहता हूं। बहुत से लोग यह समझे कि पाक-अमेरिका के जिस पॅक्ट-से हमको धोखा नहीं है बर्कि रुस और चायना को है। हमें अिससे क्या करना है ? जैसा मैंने दूसरी झेक तकरीर के सिल्रसिले में कह्र था कि भिन्सान के खून का अेक दफा होर को चसका लंग जाय तो वह यह नहीं देखता कि अिस गांब का अदमी अन्छा हैं या अुस गांव का । वह किसी को भी अुडाता है। मुझे बहुत बडा शक होता है कि कोरिया की लडाओी में पस्त होने के बाद आंज अमेरिका में जो बेरोजगारी बढ रही है, चीजों की कीमतें गिर रही हैं, जंग का सानान पडा है धुसको मुनाफे से बेचने के लिये श्शायद दुनिया के अंदर और कहीं छोटी मोटी जंग शुरू करदी जाय किस ख्याल से अमेरिका की कोशिरा आगे बढती जा रही है। अंसी हाक्त में हिदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आज जो ताल्टुकात हैं अुनको देखते हुओे अमेरिका के लिये शिन दो देहों के सिव! दूसरी कौनसी जग्रह अच्छी हो सकती हैं जहां वह्त लडाओी शुरू कर दे ? जिस साम्राजियत की यह ट्रेड़ीशात है कि वह दुनिया के लोगों को आपस में लडायें और खुद मुनफा कमा लें अुसके लिये क्या यह संभव नहीं हैं कि वह हिंदुस्त्तान और पाकिस्तान को लडाकर अपने जंगी सामनन के लिये अेक खासा मार्कँट खुला करे? किसीने कहा है कि मौत के बेपारी अभिरिकन साम्मज्यवादी यह् चाहर रहे हैं कि अपने माल को बेचने के लिये हर जगह दुनिया के अंदर जंग को चलाया जाय। जिस चीज को थगर हम नजरअंदाज करें और सिर्फ अिसी स्याल में रहें कि जिससे चीन और रूस को ही बोखा है तो हम बडी भारी गलती करेंगे। आज जो कीरान में हुआा है बंही कल हिंदुस्तन में होने के लिमका-


किये। औीरान की आजादी पर कधी साल से हावी होनेवाले अंग्रेजों को वहां से खतम कियफ् अपनी मुल्क की तरक्की के लिये अुसने तमाम जरायों को अपने हाथ में लिया और अेक जमहूरी दौर वहां कायम कराया। लेकिन हम देखतें हैं कि वहां भी अमेरिका ने मुसाद्दिक को अुखाड ने के लिये वहां कि झेक विरोधी सियासी पाटी को मिल्रीटरी सिमदाद दी और जिस मुसाद्दिक को वहां की अण्वाम कि मेजारिटी ने मुल्क का कारोबार जिस तरह से वह चाहे अुल तरह से चलाने के लिये अधिकार दिया था, भुसको अुखाड फेका गया और पूरे मुल्की के खियालत्रत के सिल्काफ जाकर अमेरिका के तहत अेक दूसरी हुकूनत वहां कायम की जा रही है। अज हिंदुस्त्तन के अंदर जो हालकत है अुसमें वहां जो हुअा वह होना अुतना मुमकिन नही है। हमारी अेक जमहूरी कू व्वत है, जद्दोजहुद है, अँटी अिन्पेरिअेखिस्ट ट्रॅडीशन्स हैं, अिन तभाम का ख्याल करते हुझे अमेरिका के लिये हिदुस्त्तन का औरान बनाना आसान नहीं है। लेकिन जिस तेज रफ्तार से अमेरिका हर जगह अगे बढ रहा है और जो असपास के हालात बदलते हुअे नजर आँ रहे हैं अुससे यह मालूम हो रहा है कि पूरे हिदुस्तान को अेक तरह से बेरा डालते ठुझे अमेरिका जा रहा है । पाकिस्तन के अंदर अुनके हवाओी अड्डे हैं। हमारे मुल्क के अंदर गोवा का भी अिस्तेमाल किया जा रहा है। अुधर जापान के अंदर अंजडोचायना में और आसपास में अमेरिका के अं्डे आज भी कायम हैं। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अतराफ अमेरिका का घेरा पडा हुआा है औैर अगर आंतरराष्ट्रीय हालात जिसी तरह से खतरनाक होते चले जायें तो अमेरिका के लिये हिंदुस्तन पर दबाव लाना मुरिकल नहीं है। अिस तरह से अमेरिका की पकड हमारी आजादी को न सिर्फ बैख्नी तरीके से बट्कि अंदरूनी तरीके से भी खतरा पैदा करती है। जिसीलिये पंडित नेहरू ने कहा हैं कि करमीर के अंदर जो अमेरिकन न्यूट्रूल्स हैं भुनको हम न्यूट्रल्स नहीं समझ्क सकते। वे यहां रहकर हमारे तमाम फौजी कारोबार को देख सकते हैं, हमारें यहां के स्ट्रेटेजिक पोस्टस् को देख सकते हैं, हमारी फौजी कॉन्फ्रीडेन्चिभल चीजों को जान सकते हैं और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्गुकात रख सकते हैं। अुनको हम अपने दोस्त कैसे समझे? अुनसे हमे धोखा नहीं है अिस चीज का भी यकीन हम कैसे रख सकते है ? अयसेनहोवर, वजीरे आजम अमेरिका और मोहम्मद अली बजीरे आजस पाकिस्तान, दोनों ने कहा है कि हम जो अिमदाद दे रहे हैं और⿳े रे रहे हैं, वह किसी मुल्क के खिलाफ लडाओी करने के लिये नही है। अगर अंसा नहीं तो क्या वजह है कि जिस तरह से जब पूरा हैंदुस्तान कह रहा है कि करमीर का मसला तय करने के लियें हमने दुतिया के सामने, यूनो के सामने, खुलेअाम रब दिया है, अुसके बावजूद हुदुस्तान पर दबाव लाने के लिये झिस तरह्ट से फौजी अिमदाद ली और दी जा रही है ? दो साल पहले हिदुस्तान ने अिस चीज को साफ कर दिया है कि यूनों पर भरोसा रखते हुओे वह ङिस मसले का हल पा सकेगा। लेकिन हम देखते हैं कि दो साल से अमेयकिन साम्राज्यवादी करमीर के मसळे को हल करने के रास्ते में मुसलसिल रोडे अटका रहे हैं। ओेक साल पहले हिंदुस्त्तन खुईश था। पाकिस्तान के प्रधान मंन्री मोहमद अली देहली अये और पंडित नेहरू भी कराची गये थे और अैस़ा मौका पैदा हुआा था कि हम आपस्त मे बातर्चीत करके अपने सवालात हृल कर सकें लेकिन असा होना अमेरिका के लिये ठीक नहीं था। अमेरिकाने पाकिस्तान से जो दोस्ताना ताल्टुकात रखे अुनकी वजह् से और अभेरिका की जारहाँना पालिसी की नजह से यह चीज न हो सकी और तब से दिन ब दिन हाल्लात खराब होतेत जा रहे। जिन चीजों को हायुस के सामने रखते हुझे मुझे यह कहता है कि हम अिनडिफरन्ट हो कर सुस्ती से आज के बदलने हुओे हाल्यात की तरफ नहींदें देख सकते। हमें गिस सवाल की तरफ तबज्जेह्ह देनी

पडेगी और अुसकी तरफ देखने का जो हमारा तरीका है अुसको भी साफ करना पडेगा। में यह् बताअूंगा कि आज मुल्क के अूपर सिर्फ बाहर से ही खतरा नहीं है, बल्कि अंदर से भी खतरा है और वह है अुन तमाम फिरकेवारानां अिदारों से जो अिन तमाम हाल्लात में हिदुस्तान का जो सेक्यूलर स्टेट हैं अुसके अंदर रहनेवाले मुख्ललिफ मजहब के होगों में झगडे पैदा कराना चाहते है। हिंदुस्तान का अेक रिपब्लिक कायन हुआ है और जो हमारी कौमी ट्रॅडीशान है अुसने हमको सिखाया हैं की मजह्व के लिहाजा से हम किसी में फर्क नहीं करते। जाति और मजहब को ख्यल में रखते हुझे हमने कभी हिदुस्तान की कौमी जद्दोजहद, में नही सोचा, बल्कि हमेशा यह सोचा है कि जो चूसनेवले हैं अुनके खिल्याफ तमम अव्वाम का सेक महाज खडा होना चाहिये। लेकन अज के हाल्रात का फायदा भुछाते हुये कुछ फिरकेवाराना अनटसिर अगे बढना चहहते हैं। जिन फिरकेवाराना अनासिर से हमें तजर्बा है कि के पाकिस्तान की अव्वाम के खिलाफ हिद्युस्तन की अव्वाम को मजह्व के नाम पर अुठाना चाहते हैं और जिसी बिना पर अन्प्रेजों के जनाने में अुन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और हमारे कोमी जद्दोजहद के खिलफ नारे लगाये थे। भिसलिये अेक तरफ हमारे मुल्क के बाहर से जो खतरा है अुसके खिलक भो हनें तैयारी करना है और दूपरी तरफ मुल्क के अंदर जातोयतावादी और मजहबी नियलात के लोगों के खिलाफ अेक बहुत बडा मुत्तहिदा महाज खडा करना है । असोलिये मैंने अपने रेजोल्यूशन में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्तनात ताल्कुकात पर जोर दिया है। हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुस्तन की हद तक ही खतरा नहीं है, बल्कि साअुथ ओस्ट ओशिाया में जो अदेरेरिका तेजीसे बढता जा रहा है भुसकी

 हम नहीं कर सकेंगे । बेरिया के सब मुल्कों को जिन्होंने पिछले पचास साल से कौमी जद्दोजहुद में हिस्सा लिया है और अजाद हो गये हैं, और अज भी अाजादी के लिये लड रहे हैं भुन
 क्योंकि जिस साम्राजियत का हमें मुकाबला करेना है वह दुनिया के दो सबसे बड़ी ताकतों में से झेक है। अकेले हिंद्नूस्तन को बुसका मुकाबिल्ञ करना मुईिकल है। अरेशेका की तरफ से जो कदम आज भुठ रहा है अुसको रोकने की ताकत आज किसी ओेक मुल्क में नहीं है, बल्लिक चुसके लिये दुनिया की अजाद पसंद अव्वाम का अेक बहुत बडा महाज हहमें खडा करना पड़गां। जिसीजिये मैंने भिस रेजोल्यूशन के अंदर ( $\ldots \ldots .$. . dəvelop Ind)-Pakistan friendship, Asian s.lidarity and World Peacs.) के अल्फाज रखे हैं।

दूसरी चीज मुझे यह रखना है कि दुनिया के अंदर आज जो अमतकायम करने की तहरीक है अुसको आगे बढाना चाहिये। हम चाहते हैं कि हमें अपने मुल्क के अंदर आजादी हो ताकि हम अपने दिल के मुताबिक चाहे जैसी हुकूमत कायम कर सकें। दूसरे मुलकों को जिसमें मदाखलत करने का ओंख्तियार नहीं होना चाहिये और यहां दूसरे मुल्कों को अपना तसल्लुत कायम करने का मोका भी नहीं होना चाहिये। लेकिन साम्राज्यवादी राष्ट्र अपनी मंडियों को कायम रखन के लिये, चूनिया के मुल्कों की आजादीपर जरत्र रखनें के लिये, भुनके अंदहूनी मामलात में हैस्तक्षेप कर रहे हैं आौर अंनको अपने पंजे में लाने की कोरिश कर रहे हैं। में समझ़ता हूं कि ह्ममें से हर झेक,


और जब कमी मुल्क की आजादी पर इमलण होने के बिसकानातैपदा हृंगेंतो विना किसी पार्टी बाजी









 है तो वह टोगों की दोली को ठुकरा सकता है। अंसी हाधत में हमको अेक मुत्रहिदा लैरी पर कदम भुठाना पडेगा। आज हमारे मुल़्क पर किस तरह का संकृ आयेगा ङिसकें बारे में: मेंचुछुछ नहीं कहता चाहता। लेकिन में यह हाबुप को यकीन दिकाना चाहतता हें कि जब हृमारे मुल्क पर किसी भी किस्म का संकट सा जाता है तब हम सर को सेक होल्ररं अग्रे बहनां होगाँ औरों अपने मुल्क का रक्षण करना पडेगा। बिस्त काष में हल सब को साथ रहना चाहिये।
 4 वाजे करना चाहिये कि अपने मुल्क को और मुलक की याजदी को ब天क्युर ख़ले
 .हमारे मुल्क में अमेरिक्न निरीक्षक हैं वे अब-चहां नहीं रह सक़ते। में ने fिस ऐेज़ोल्यूहूतनमें


 -के अंदर हैं, और सनबतों को जानते है-अगर भुनके के केर्तिक्रियन्म हर जापह धूमते हैं, बगुई बुनके

 सकते हैं तो अैसी़ी हालत में हम अमेंरोका का मरोखा कंसे कर सकते हैं? हिंदुस्तन के बिल्यफ










हमारे ही खिल्राफ लिखनें के लिये अुनको मजबूर करें। अिस चीज पर अगर आप गौर करेंगे तो अपको पता चलेगा कि पूरे मुल्क के अंदर अमेरिकन प्रचार जारी है और अिसके लिये यहां अमेरिकन अेजंटस भेज हुअं हैं। यही बात हिटलर ने सन १९३७ में की थी। आपको मालूम हैं कि दूसरा महायुद्ध शुर होते ही किस तरह से यूरप के देश अंक के बाद अेक गिरते गये। अिस की वजह सिर्फ यह् नहीं थी कि ह्टिटलर के पास बहुत अच्छी फौज थी। अच्छी फौज तो थी लेकित वह बहुत कम थी। लेकिन सब से बडी वजह् यह् थी कि हर मुल्क को अंदरूनी तौर पर, नैतिक तौर पर, अुसने अपने हाथ में लिया था। अुसने मुलक के अंदर मुस्तफिल सियासी पार्टियोंको करष्ट किया था, और अपने अंजंटस हर जगह रबे थे और अक पंचमस्तंभ कायम किया था। अिस वजह से वह यू रप के अंदर जल्दी कामयाबी हासिल कर सका। अिस चीज को हमें आज ही सोंचना पडेगा। मुलक के सामनें जो खतरा है अुसका सामना करना है तो पहले फिरकेवाराना जहानियत के लोगों के खिल्ञाफ कदम अुठाना चाहिये और अुनका मुकाबला करने के लिये अन्वाम को तैयार करना चाहिये।

आखिर में अेक बात कहते हुओे में अपनी तकरीर खतम कखंगा। अगर कोधीसाम्राज्यवादी मुल्क हमारी तरफ अंक गीदड दृष्टि से देखने की जो जुर्रत करता हैं भुसर्का वजह क्या है ? यही है कि हमारी माशियत पिछडी हुआ है, हमारे मुल्क के सनअतों की तरक्की नहृं हुओी है, अिसरिय। बाहरी मुल्क हमें यहटं अिस बहाने से वे हमारे मूल्क के अंदर घुसने की कोशिशा करते हैं। नव आबादियों को अंग्रेजों को यहा विरसा है कि वह्म मकारी तार पर अनुके कब्जे में रहें। हम सोचते है कि अगर बर्तानिया हमारे सबाल हल नहीं कर सकता तो हम और किसी देशके पास जायें और भुसकी मदद लें। यह जो हमारा बैकवडँनेस है, वही साम्राज्यवादियों को हमारे मुल्क पर नजर डालने के लिये और अुसको अपने कबर्जे में करने के लिये अच्छा कारण हो जाता है। अेक तरफ पाक यू. अेसए. पॅक्ट के खिल्यफ आवाज अुठतेत्रुअ मुएक के अंदर जो फिरकेवारीता बिदारे है भुनके खिलाफ हमें लडना है और साथ ही साथ अनेरिकन पेनिन्द्रेत का भी मुकाबला करना है। लेकिन अुसके साय साथ में यह्ट भी अपील कहांगा कि जिस बुनियादी बैक्वर्डनेस की वजह से साम्ताज्यवादी लोग हिंदुस्तान को अपना अड्डा बना सकते ह, अुसके खिख्राफ हम सब को मुत्तहद हो कर रड्ना पड़ेगा और आगे कदम बढाना होगा। मुज़ें अिसकी अुन्मीद है। मै मायूस नही हूं। में हिंदुस्तान में देख रहा हूं कि बावजूद अिसके कि हिंदुस्तान के अंदख्नी पॉलिसी के बारे में मतभेद हैं फिर भी जब मुल्क का कौमी सवाल सामने आता है तो मुल्क की तमाम जमहूरियत पसंद पाटटयां अंक जगह्
नने के किये तैयार होती हैं। अेक जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ लडने के लिये अेक मुतहदा महाज बनाते हुऊं तमाम पार्टियों और तमाम तबके जिस तरह्ट से अेक जगह आया करते थे अुसीकी कुछ झलक हम आज भी हिदुस्तान के कोने कोने में पा रहें हैं। देहली में पर्लिमेंट के अंदर जब यह मसला आया तो तमाम पार्टियों ने पंडित नेहए की अिस सिलसिले में जो पॉल्यियासी है अुसका खंरमकदम किया और अुतकी पुरजोर ताओद की। जिसी तरीके से हम हदराबाद और दूसरी रियासतों में भी कदम अुठायें तो मुझे यकीन है कि खिस तरह्त से ज़ो हमारी बढती हुसी ताकत है वह्

सामने आती जायगी, तो अमेरिका को अपने कारस्थानों के बारे में फिर सोचना पडेगा, और अगर वह न मी सोचे तो हम अपनी पूरी ताकती लगाकर अमेरिका के कारस्थानों को खत्रम कर सकते ह। अिस यकीन के साय में अिस रेजोल्यू गून को ह्वाजुस के सामने रखता हूं, और विनंती करता हूं कि ह्वाभुस अिसको पास करें।


 يرستهتى )



 (Interiupt) - نهي كيا جائيKا

پا



 ( Pact )










 ثلخ






Pol.tical Philosoph: ( كَو ليكر T


















 .








隹
 اس لئ

ركهنغ والـع لوگ هين كه.........
 मानों की तरफ किसी तरह्ह का जिगारं नही निला था। जेरा जिशारा खासकर हिंदुमाह सभा की
 मेरा सतलब था कि अुजको अिस चौ： 3 से ऊेनकरेजबेंट किलेगा और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान जमातों में फूट या मतअेद पैदा करने के रियेय fिस नौंज्ड का अुपयोण करेंगे। मेरा कहने का यह करी मंशा नही था कि यहां के मुसल्यान पाकिस्तान की अिनदाद करेंगे।






苑





范 ， وتّا






 -


 " ذسه دارى .











 (Presumption)


 |


 .



 كام هـكا







为















 ( Element ) ) (



居

اور دوسره (Democratic conventions ) ( كر إ




शी. अंकुरारान व्यंकटराव घारे :-अध्पक्ष महोदय, जो रेजोलयूशन बहस के ल्यिये आया है असके अूपर लीडर ऑफ"अपोजिशन की जो अभी तकरीर हुओ है वह काफी मसायल पर रोड़ानी डालती है। हम जानते हैं कि अयेरिका की तरफ़ से जितने पैक्टस होने हैं वह् अुसकी ओक्संपेन्गानिस्ट पालिसी की वजह से होने हैं। अुनकी यह पाँलिसी है कि अशिया के लोगों को ओशिया के लोगों के साथ ही लडा कर अपना व्यापार बहाना, यही पालिसी अुनके तरफ से कोरिया में भी अेख्तियार की गओी थी। पाक-अमेरिकन पैक्ट अुसी का अंक नमुना है। हमारी-बदकिस्मती. से कर्रमीर का मसला ओक असा मसला है जिसकी वजह्र से अमेस्कित को हिंदुस्तान में कोरियां का, रिपीटीरान करनें के लिंये अेक अच्छा बहना मिल गया है। लेकिन यह ज़ानना पडैगा कि अमेरेकन मदद आती हैं तो वह किसी के गले में ज़बर्दस्ती अुतारी नहीं जा सकती। अगर कोओी मुल्क अमेरिकन मदद लेना नहीं चाहता तो अमेरिका बाम्बरों से अुसको भिमदाद नहीं पहूंचाता। सही: मानों में गरुती है अुनलोगों की जो असी़ी अंड बेक्सेप्ट करते हैं। पंडित नेहरू ने ग्रह बयाऩ क्रिया़ है, कि हमारे दिल सें यह्र बात कभी नही आओी कि पाकिस्तान की टेरीटरी पर हम अग्रे ग्रन करें, और आज असा कोओ मुल्क नजर नहीं आंता जो पांकिस्तान पर हमला कर सकेंगा, क्योंकि हिंदुस्त्रन और पाकिस्तान के जो नेचरल जेंरियर्सं हैं अुनको देखते हुअे किरी को बाहर सें खंतरा जहीं दिखाओ देता। अंगर यह कहा जाय कि हैद्संत्ता से धोखा हो सकता है तो सारी दुनिया जानती है कि हमारी पारिसी कितनी साफ है, और हम किसी भी मुल्क पर अंग्रेशन करने परं तुले हुले नहीं हैं। फिरे भी अिन सारे वाक्यात की रोरानी में यह पेक्ट किया गया है, और पाकिस्तान ने. अपनी़िन्सा-
 - यहां अेन्च.औी अंच. दि निजाम के वक्त रेसीजेन्ट रखा जाता था, और विरिचः फौज रखी जाती थी 'और कहा जाता था कि वह निजाम के पोटेक्शान के लिये रखी गऔी है। लेक्रिन दरसस्तल वह् 1 बि्रिटिओों. की खुद की पावस प्रोटेक्शन के लिये रखी जाती थी। लिसी : प्रकार पाकिस्तान में जो 6. अमेरिकन मदद आयेगी वह दरअसल अमेरिका के मूनाफे के लिये ल्राओी जायगी। लेकिष जिमददाद देते हुओ आयसेन'होवरनें यह भी डिक्रेर फिया था कि, अिद उिसदाद का हम अग्रेसिण्ह प्ऱपज्न.. के
 की जा रही हैं। अुनका अनर कुछ नहीं हो सकता। अपर कच ऊँग्रेरान होग़या तो, कल अप्यूसेनहोवर महां आकर अुसको टोक नहीं सकते। जिसरिये जो अमेराकिन अेड ली गआी है, वह कर्रमीर



## Military Pact.

पडेगा। हम चाहें या न चाहें.दोचार साल के अंदर हम अेक लांग ड्रान बैटलमे धुसेंगे। जिसलिये हमको यह समझ्नना चाहिये कि अपोजीहान पार्टी के होग कहते हैं , या पंडत जवाहरलल नेंहर अक सर्क्यूलर भेजते हैं कांग्रेस के ल्रोगों को कि जिसके खिलफ लोगों में राय कायम करना चाहिये वह की जाय तो अुससे कुछ फायदा होनेवाला नहीं है। फिर अिस मसले को किस तरह से सोचना चाहिये। अिसको कम्युनल अभ्रोच से बिलकुल नही सोचना चाहिये। हम को अिस तरीके से सोचना चाहियें और तैयारी करनी चाहिये कि अगर हमारे अूपर कोओी अग्रेशन करता है तो भुसके दांत खट्टे बनजायें। अिसके लिये प्रॅक्टिकल तरीका यह हो सकता है कि हमारे डिफेन्स की फूण्वतें पूरी तरह से मजबूत होने कि जहूरत है। भारत सरकार के डिफेन्स डिपर्टेमेंट के डेप्यूटी मिनिस्टर ने बजेट के डिसकरान का जवाब देते हुओे कहा था कि अिस मसले पर हम अच्छी तरह से सोंच रहे हैं। और ऊिसके लिये सब डिपर्टमेंटस को अच्छी तरह से आर्गननखिज करने की कोशिश' की जा रही है। लेकिन अुसके पहते हमारे डिफेन्स मिनिस्टर श्री बलदेव सिंग ने कहा था कि टेरीटोरियल अर्मी या अेन. सी. सी. कीं तरह्ह अेक ल्राअिन ऑफ डिफेन्स कायम करनेवाले हैं। लेकिन अज तक हमारे मुल्क में अिस दृष्टि से कोओ प्रोग्रेस नहीं किया गया है। प्रैक्टिकल पाझअट ऑफ व्हयू से में कहना चाहता हूं कि हमारे मूल्क को अर्गनाधिज करने के लिये हमारे यंग मेंन को मिलीटरी ट्रेनिंग देने की जहरत है। अिसलिये स्कूल्स और कॅलेजेस के नौजवानों को कम्पलस्सरी मिलीटरो ट्रेनिग देना जरूरी है। बद किस्मती से हमारे नेताओं को सिर्फ तक्रिरें करने की आदत होगभी है। लेकिन अुनकी मुंह की तोपों से यह अेग्रेशान रूकनेवाला नहीं है। पारियायमेंट जवाहरलाल ने हुर ने अेक तकरोर की थी कि अिस पॅक्ट की वजह से हमको जरा मी घबराने की जरूरत नही है। बात सही है लेकिन अिस के बारे में हमको काम्फ्लेयेंट भी रहने की जरुत नहीं है। पंडित नेहरू को मैं कदर की नजर से देखता हूं, लेकिन भुनको प्लन्स्स बनदे की आदत हो गओ है । बडे . बडे प्लान्स करने की अुनको अद्रत होगओी है। और हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में सचमुच जो प्रान कॅरी आभुट करने की ताकत रबनेवाले व्यक्ति सरदार पटेल थे वे अज नहीं रहें हैं। मेरा कहना यही है कि प्रॅक्टिकळ नजुर से अिस सवाल की तरफ देखने की जरूरत है। किसलिये मेंनें यह अमेंडमेंट पेश की है। शायद यह कहा जायगा कि जनरल मास सपोर्ट हुासिल करने के लिये यह रेजल्यूशून लाया गया है। किससे हम जनरल सपोरट जरूर अक्स्रेश कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट के साथ साथ बिस बात पर भी हम अपना अटेन्रान फोकस करना चाहते हैं कि बिस वक्त हमारे देशा को किस किस डायरेक्शन में ले जना जस्री है। अिसलिये मेंनें यह् अमेंडमेंट मुण्ह की है। हम देखते हैं कि आजकल हायस्कूल्स और फॉलेजेस में हमारे स्टूडंटस पढते हैं, हेकिन वे नहीं जानते कि डिसिप्ल्रोन क्या चीज होती है। अाज हमारे स्टूडंटस बिंल्कुलं विन्डिसिफ्लिन्ड हैं। भुनमें सिर्फ डिसिप्पिन लाने के बहाने से नहीं लेकिन हमारे मुल्क का रिजव्हंड फोर्स बिल्ड अप करने के लिये ट्रेंड्ड परसोनेल को किसी भी वक्त फराहन करने के लिये, और फिंजीकल फिटनेस के अंक खास स्टेज पर अुनको लाने के लिये हमें भुनको मिलीटरी ट्रोनिग देने की जरुरत हैं। किसके लिये जिस परह से र्रेयूलर आर्मी के मेंटेन्न्स के लिये खर्ं किया जाता है अुसी तरह से जिस ट्रोनिग के लिये
 खी कंखा पड्डा, तो अुसको हमें बर्दाशत करना पडेगा। में आघा करवा हूं कि मैंरी अमेंडमैंट को द्वायूस तसलीम करेगा।
P-II-6

1018 17th March, 1954. Resolution re: Pakistan-U.S.
Military Pact.
Shri Syed Akhtar Hussain rose in his seat....



رناسب \& -




 .


 آكيا











 هندوستان كمرخ之





























اله




































 و وها











 برطانيه غ جهان جها










伍










 بيدار جنتا اور هندوستان كى ييل|ر قيادت اس تسمم كى باتول كو قبول نيهن كرسكتى-

 هين انكا هنو.وستان








 غتصر يس وتت مين نسائل







 ان





 باكستان



 - طرح استعمال كرنا ها ها هتا









 روب هين افبارات




 هؤكا بلكه









 ك

دوسربـ لوگ اس مسئله .
श्री. व्ही. डी. देशापांड :-मुझे आप से अपील करना है कि करीब $१ ०$ लोगों की जानिब से रेजोल्यूशान हाअुस के सामने आया है, और अभी जिन्होंने तकरीर की है वे अुसमेंसे अेक है। अुनको अपने ख्यालात को रखने का मोका दिया जाय तो बहतर होगा, क्योंकि रेजोल्यूशन आज खतम होने वाला नहीं हैं। अगले नॉन-अँफिशीयल डे पर भी यह चलने वाला है। जिसलिये जिन्होंने रेजोल्यूरान रखा है भुनको ज्यादा वक्त दिया जाय। हालांकि मुहरकीन टाभिम का खयाल रखंगे।

$$
\begin{aligned}
& \text { د دتّت هوتى }
\end{aligned}
$$

श्री. वही. डो. देशांड़े :-्रेकिन सब मुहरकीन आधे घंटे तक तकरीर करने वाले नहीं है

Shri V.B. Raju: Mr. Speaker, Sir, I would like to submit that the Leader of the Opposition and the Leader of the House should hereafter try to draw up a panel of names of Speakers from both sides, so that there miay not be a confusion like this. The Mover of the resolution himself has, in my'opinion, taken about 40 minutes, and if the Members of the Opposition themselves want to speak all the day; the Members on this side will not have an opportunity to speak at all. Let us try to fix the time-limit of 15 minutes for each Member and try to complete the speech.

The Chief Minister (Shri B. Ramkrishna Rao) : I would like to suggest, Sir, that this is a very important matter and I am sure hon. Members on both sides will have a desire to speak and express their views. I would request you to give them consideration and allow them to speak, of course fixing the time-limit. I understand that on this side of the House there are a number of Members who want to speak on this resolution. I feel that probably on the other side also there will be a number of Members who will be wanting to speak. I have absolutely no objection if you give them enough time to express their views.

Mr. Deputy Speaker: I think, if many members derire to speak, it is "better to fix the time limit at' 15 minutes and not more than that.

श्री. नरेंद्र (कारवान) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मुआहदे के संबंध में हाअुस के सामने आया है अुसके जरिये से हैदराबाद की तारीख में और हैदराबाद की असेंब्ली की तारीख में यह पहला मौका हमने बहाल किया है जिसके अूपर हम न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि fिंदुस्तान के बाहर के मुलकों के बारे में अपने खियालात का अिजहार कर सकते हैं। मुझे अिस सवाल की तरफ देखने से वह कहावत याद आती है कि तारीख अपने को दोहराती है और यह मसला भी अुसी मानों में बिल्कुल सहीं मालूम होता है। मुगल बादशाहों के जमाने मे जहांगीर ने अंक बडी तारीखी गलती की थी और वह यह थी कि ब्रिटिशा लोगोंको अुन्होंने हिंदुस्तान में तिजारत करने का मौका दिया। आज पाकिस्तान दूसरी अंक बहुत बडी गलती दोहरा रहा है कि वह अेशिया के अंदर अमेरिका को फौजी अड्डा दे रहा है। अखबारात में जिस मुआहदे के बारे में जो खबरें अआ हैं अुनसे मालूम होता है कि यह दूसरी गलती दुयनिया की तारीक में हो रही है कि अशिया के अंदर साम्राजियन को आगे बढने के लिये मौका दिया जा रहा है। अिस सवाल की तरफ देखनें से बहुत सारी पुरानी बातें याद आती हैं। आप सब पर यह वाजे है कि १९ ९४ के पहले जंग के मौके पर आम तौर पर अमेरिका की पालिसी तिजारती पालिसी रही। अुसका यहीं मकसद रहा कि दुनिया के मार्कटों में अपने कारखाने में बनाओी हुओी चीजें फराहम करें और सरमाया जमा करें। अिस तरह् अमेरिका ने अुस वक्त लाडाओ में अपने आपको शरीक नहीं किया, और अिस पॉलिदी को लेकर पह्ते जंग के मौके पर अुसने बिल्कुल अलह्दा रहना मुनासिब समझा। अुसमें तमाम दुनिया के अंदर अपने कारखानोंसे बनने वाली हथियार सप्लाय कर के दुनिया की लडाओी को अपने आंखों से देखते हुअ अपने मुल्क को दौलत से मालामाल बनाने की पालिसी अंख्तियार की, लेकिन हालात बदलने लगे, जमाने ने करवट बदली, दो भिन्न विचारधाराओं दुनियाके अंदर काम करने लगीं तो अुसका नतीजा यह हुआ कि द्सूसरी बडी लडाओ हमारे सामने आओी। मैं समझता हूं कि दूसरी लडाओ दो खियालात की टक्कर थी। साम्राजियत और डिक्टेटरशिप (D.ctatorship) के दरमियान की -वह्ह अंक बहुत बड़ी लडाओथी। असमें साम्राजियत ने डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया, लेकिन अुस वक्त अेक अव्वाम का मुत्तहिदा महाज कायम हुआ। दुनिया के लोगों ने महसूस किया कि अगर हम सब मुत्तफिक होकर डिक्टेटराशिप का मुकाबला नहीं करते तो बहुत मुमकिन थेा कि सारी दुनिया में हिटलर का फैसीजम (Fascism) और अुसका राज कायम होजाता और अिन्सानियत और जमहूरियतं का जो ओक गहरा ताल्टुक है वह खतम होजाता।' लिस मौके पर अमेरिका बेक साम्राजियत के तौर पर अुनमं शामिल हुआ और अुसने हिटऊर के जंग का मुकाबिला किया। अुसके बाद से अमेरिका की दुनिया के अंदर जो कोशिाों रही अुनकी तरफ सिर्फ जिशारा कर देना मैं अिस वक्त जरूरी समझता हूं। जब लडाओी यूरोप से निकलकर अं श्रिया की तरफ बढ़ी तो जापानी फौजें रंगून तकं आकर पहूँची, और अिस तरह से डिक्टे रटािाप ने ओंक बहुंत बंडे खिलाके पर अपना . केस्तदार जमा क्रिया तों अुसका नतीजा यह निकला कि ह्स, अमेरिका, जिग्लंड़ं और प्गान्द की फैर्जे दुंनिया में कुछ जरंनी की तरफ और कुछछ ओखिया की तरफ बिस तरह्ट से बंट आरीं। सतीे

 अवेक चाल्लबजियों कीं। जापान अुस वक्त दो हिस्सों में बांटा गया। ज़ापान के बंदर असने

काफी कोशिश्र की। जापान असिर अुसके कजल से निकर गया है। कोरिया का भी वही हाल हुआन। अिस तरह से अमरिका का जो अिरादा था कि अेशिया में अवना अड्डा कायम करे वह पूरी तरहे से सफल न हो सका। अमेरिएा का मुकाबला करेवेवाली दृसरी कुवत हुनिया में ल्स की थी जो चाहती थी कि अपती विचारधारा का केशिया के अंदर फेखाव हो । मे यह कहन चाहता था कि पाकिस्तान और अमेरेराका का यह जो मुअाहदा है, वह अमेरिरा की अेशिया में अपने फोजी अड्डे बनाने की कोगिरा का ेंक जुज है। अिन लियालात की ताओद बजीरे अजाम पाकिस्तान के अुस बयान से होती है जो अुन्होने कलकत्ते के उमउम हवाझी अड्डे पर ऊकाके वजीरे अजम से मुलाकात के वक्त अबवारवालो के सामने दिया था। भुन्होने कहा था कि अनेरिका और पाकिस्तान के बीच जो मुअहदा हो रहा है वह तीन बातों को सामने रबकर किया जा रा है। सब से पहली बात कसीर का मसरा है, दृसरी बात हुमारी हिफाजत का सवाल है और तीसरी बात अधिया मे बठती तुआी कम्पुनिस्टो की ताकत है। जिन वातों को पेशेनजर रखते हूले पा किस्तान ने अमेरेरा के साथ मुअाहदा करना जह्री समझ्षा। में कित मुअाद्वे को द्वो गरजमदों के बीच का मुआहदा समझता हूं। अेक तरफ अमेरिका को अंशिया के अदर कदम जभाने के लिये जगह चाहिये और दूतरी तरफ पाकिस्तान का जो मआारो बांचा बुरी तरह भुखड नुका है, अुतको पाकिस्तान सम्हालना चाहता है। पाकिस्तान की अंस्तदार सियासी जसाअत मुस्टिम लोग जो आज कराची में अपना ओे लितयार जमाय हुअ है वह मारोकी पाकिस्तान के अंदर भार खा चुकी है। मशरीकी पाकिस्तान के घंदर जो अभी चुनाव लहे गये वे बिसी बुतियाद पर लंड्ड गये कि अनेरिका और पाकिस्तान के बीच मुआाहदा किवा जाय या न किया जाय ।

Shri B. D. Deshmukh (Chai man) in the Chair
मशरीकी पाकिस्तन की मुस्स्तिन लीग के लिखाफ वहां की अव्वाम ने अेक युनायटेड फरंट कायम किया। अुसका यही नारा था कि यह मुअाहदा लेग्रिया की अजादी और अेशिया की अव्वाभ के लिये बतरा है और जिनसानियत को बहुत बुरो तरहते नीचे गिरानेवाला है। बिन्ज्री जजबात को टेकर मशरीकी पाकिस्तान की अव्वाम ने लिलेक्रान की ल्डाओी हडी और अुतने करानी की बरसरे अेबतेदारार पार्टी के लोगों की आंखे लोल दी। गुन्होंने बताया कि बिस मुआाद्दे के सिलाफ स्वरं पाकिस्तान की जनता है। मेरे कहने का मंशा पह था की अमेरिका ने अपने अेक खास सियासी मकसद को लेकर ओेशिया में आगे बढने की कोशिश्र की है औौर जापान के अंदर जब अुसको पूरी शिकस्त हुआती तो खुसने चायना के अंदर भी अपने कदम बहाये। अभो अभी खेक भॉन्रेबल मेंबर नें अखबारात से कुछ आंक्ड पेक्र करते हुके बताया कि लडाओी के पहले, दरमियान में औौर बाद में अमेरिका के दुनिया में किन जगहों पर कितने अढ्हेंहैं, युटी तरह से में ह्वाला देकर बतल सकता हूं कि दुनिया की दूसररी जंग बतम होने के बाद जायना की सरकार को जो भुस वक्त अंक नेग्नलिस्ट सरकार कहलाती थी, घुमको $\angle \circ$ करोड डालर की मदद दी ग及ी। $\angle \circ$ करोड डालर के हथियार अुस वक्त की चीनी सरकार को अमेरिकाने सष्टाय कियें थे जौर वह भी बिसी बिरादे से कि घुन इचियायों के बल पर चायता जैसे अेशिया की बहुत बडी ताफत पर वह कब्ना ह्रासिल कर सकेंगें। चीच जो अेशिया का दरवाजा कहलाता है भुसको हासिल करके हम आसानी से सेंशिया में अपने पैर फेला सकेंगें। मगर वहां के बदलवते हुजें हालात और वहां की अब्वाम के



यहां पर बहस नहीं हैं लेकिन यह कहने पर में अपनें आपको मजबूर हूं कि अमेरिका के हथियार खुद अनेरिका के मौत के लिये कारण हुझे और आखिर में चायना से भुनके पैर पूरी तरह से अुखड गये। भिसके बाद अमेरिका की सियासी पार्टियों ने समझा कि अेक बहुत बडा मुल्क हमारे हाय से निकल गया। अब हमें अेशिया के दूसरे किसी मुल्क में कोशिश करनी चाहिये और अपने को मजबूत बनाना चाहिये। अिस दृष्टि से अुन्होंने दूसरी कोशिश हिंदुस्तान में करनी चाहि। अुस वक्त मुझे भुस जमाने की याद दिलाने की जहूरत नहीं हैं कि जब हिंदुस्तान में अजनास की हारुत बहुत खराब थी और हमें दूसरे मुल्कों से अनाज लाना पडता था वह्ह भी अिसी झिरादे से कि चाहे रुपया कितना ही लगे लेकिन हम अपने मुल्क के किसी आदमी को अनाज की कमी की बजह से मरने नहीं देंगे। फिर चाहे हमारी तरक्की रूक जाय, यह जो हम में जजबात थे अुनकी वजह से हमें अमेरिका से अनाज मंगवाना पडा। अुस वक्त अमेरिका ने गेहूं बगैरा अनाज देने के बारे में कुछ पाबंदियां आयद करने की कोशिरा की, अुस सिलसिले में पालिमेंट में तकरीर करते हुझे हिंदुस्तान के वजीरे आजम पंडित जवहरलाल ने हरह ने पाबंदियों के साथ अिस तरह की अनाज की अिमदाय् को लेने से अिन्कार किया। भुन्होंने कहा कि पाबंदियों के साथ रोटी खाकर जिंदा रहने के बजाय बिना रोटी के हैंदुद्स्तान में अगर आदमी मरते हैं तो में अुन्हें मरते हुओे देखना ही पसंद कर्हुगा, लेकिन पाबंदियों की रोटी खाकर गुलामी की जिंदगी बसर करना न में खुद चाहता हूं और न मेरा मुल्क चाहता है। हिंदुस्तान की पूरी अव्वाम के जजंबात की यह तकरीर अेक नजीर थी। अुस वक्त अमेरिका ने समझा कि जिस तरह से हिंदुस्तान पर पाबंदियां डालने से काम चलने वाला नहीं है तो अुन्हों ने दूसरी चाल चली। हिंदुस्तान के वजीरे आजम पंडित नेहखू को अमेरिका बुलाकर अुनका शानदार अिस्तकबाल किया। चमकीले और रंगीले तरीकों से अपनी सियासी चालों के अंदरा हिदुस्तान के वजीरे आजम को अपनी तंरफ खींचनें की कोरिश की लेकिन अुसमें भी वह नाकामयाब हुले। यह अमेरिका के लिये दूसरी नाकामयाबी थी। अुसकी तीसरी नाकामयाबी करमीर के अंदर हुदी। करमीर जिस वक्त दो हिस्सों में बांटा गया है और वहां क्या चल रहा है वह आप सब पर वाजे है। करमीर में अुन्होंने बहुत धुम मचाओी। दो तीन महीने पहले मुझे करमीर जाने का मौका हुआ था। वहां की बरसरे अेल्देदार पार्टी के अच्छे से अच्छे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। अुन्होंने बताया कि अमेरिका ने वहां अिस बात की कोरिहा की थी कि करमीर की अव्वाम में हिंदुस्तान के खिलाफ किसी तरह से जजबात पैदा कर के कइमीर के लोग आजाद रहें और अपना अेक अलाहिदा स्टेट बनायें। अुस वक्त के करमीर के वजीरे आजम श़ेख अब्दुल्ला के साथ अुन्होंने अपने संबंध प्रस्यापित किये और अुनके के साथ अिस तरह का अेक मुआहादा तकमील पानवाल्ग ही था कि वह राजफाशा हुआ और वहां की अब्वाम नें रोख अब्दुल्डा को अुनकी जगह से निकाल कर अपने भरोसे के दूसरे लोगों के हाथमें हुकूमत की बांगंडोर सोंपी। अनेरेरिका की यह तीसरी नाकामयाबी थी जो अेशिया के अंदर अुसनें अपने पैर फैल्लाने के लिये की थी। आज करमीर का अेक बडा सवाल दुनिया के सामने है। करमीर में अिस तरह से नाकामयाबी होने के बाद अुन्होंने सोंचा कि किसी न किसी तरह से ओंशिया के अंदर हमारे फौजी अड्ड्डे कायम होने चाहियें। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की अव्वाम में मजहुी ज़जबात का बहुता ज्यादा असर है। मेंने यह पहले ही बताया कि आाज पाकिस्तान का मझ़ाशी ढांचा बुरी तरह से बिंगड नुका है। अनाज मिलने वहां मुश्किल है, बेकारी बढ गंकी है, मकानात का मस़कांअभी हल


फैल रही थी और वहां की हुकूमत के लियें अंक जबर्दंस्त खतरा पैदा हो गया था। अुससे बचनें के लिये पाकिस्तान की अव्वाम के मजह्बी खियालात का फायदा अुठाकर अुसका स्याल हुकूमत की तरफ से हटा कर किसी और चीज की तरफ दिलाने की कोशिश की गओी है, लेकिन अिसका नतीजा क्या हुआ वह पूर्व पाकिस्तान में अभी अभी जो चुनाव हुअ, अुनसे जाहीर होता है। मैं यह कह रहा था कि अमेरिका सोंच रही थी कि किसी तरह् से अंशिया में फौजी अड्डे तैयार करने चाहिये, और पाकिस्तान के अं दर्नी हालात से अुसने फायदा अुठाया। पाकिस्तान को अंक अड्डा बनाया गया और पाकिस्तान ने भी अुसको कुबूल किया। भिसके साथ साय हमको अखबारात के जरिये से मालूम हुआा है कि टर्की (Turkey) और पाकिस्तान के बीच में भी मुआाहदा हुआ है और अमेरिका और टर्की के बीच में अेक मुआहदा हुआ है। अिस तरह से अमेरिका टर्की से ेेकर पाकिस्तान तक अेक लाभिन सींचना चाहता है जिससे अंहिया के अंदर बह अपने फौजी अड्डे कायम कर सके और साम्राजियत को फैला सके। अिसके बाद आपको मालूम है कि पाकिस्तान के बजीरे आजम ने अैलान किया था कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच का मुआहदा अेक अंदरूनी। मामला है, अुसमें हिंदुस्तान या और किसी भी मुल्क को दखल देने का अस्तियार नही है। अिसमें कोओ राक नहीं कि यह्ट पाकिस्तान का अेक अंदरूनी मसलः है और पंडित जवाहरलालजी भी भिसको मानते हैं, लेकिन झेक पडोसी मुल्क की हैसीयत से यह जरूरी हो जाता है कि अुसके अंदरूनी मामले में जों अहम तबदीलियां हो रही हैं अुसका असर हमारे अूपर और दुनिया के अूपर क्या होनेवाला है, क्योंकि आज के विज्ञान के अंदर बढी हुआी दुनिया बहुत छोटी हो गआी है। अपको मालूम होगा कि भेबोसीनिया पर जब झिटल़ी ने हमला किया था तो वह् मसला फौरन लीग ओफ नेशन्स के सामने अगा था। अुसी तरह से जब जापान और मैन्नूरिया के बीच में झगडा चल रहा था तो अेक पडोसी देश के नाते अुस वंक्त हिंदुस्तान की अंग्रेजी हुकूमत ने बर्मा रोड को बंद किया और भिसीलिये कि वहां की लडझी यहां तक न आ जाय। आाज के विज्ञान के कारण दुनिया बहुत छोटी ही गझी है। अेक जाह् कहीं कुछ हुआ तो अुसके असरात सारी दुनिया पर होने लमें हैं। अैसी हालत में दुनिया आज जमहुरियत की तरफ जा रही है । जमहूरिपतं और अिन्तानियत के बीच गहरे ताल्कुकात है। किसरिये जमहूरियत पर मरोसा रखनेवाले दुनिया के लोगों को सज्जग रहना पडता है कि अंगर किसी. मुल्क के अंदरूनी मामले का असर जमहूरियत पर बूरी तरह से होनेवाला है तो अुसकी तरक दुनिया का ख्याल खींचे, और अगर जमहूरियत पर तेज रफ्तार से कहीं हमला होने के अिमकानात मालूम हो रहे होंतो तो अुनको रोकने की कोशिहा करें, अिसी लिह्हाज से अज हिंदुस्तान ने अिस पाक-अमेरिका मुखाहदे की मुखालिफल की है। जिसमें शक्र नहीं कि यहु पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। कोओी भी मुल्क अपने देश की आजादी के लिहाज से किसी दूसते मुल्क के साथ मुऊाह्दा करने के लिये आजाद होता है। लेकिन ओेशिया के बिरादरीन मुल्कों का यह् फर्ज हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदल्ली मामले में अगर किल्कलाबी तबदिशी आ रही हो और भुससे दूसरे मुल्कों को खतरा पैदा होता हो तो अुसकी मुखाएिफत करें क्योंकि यह कह्त जाता है कि पडोसी मुल्क सब से पहला दुष्मन बन सकता है। भिस चीज को मद्देनज़र रखते हुओे हिदुध्तान की हुकूमत ने यह् जरूरी समझा कि पाकिस्तान के अंदर पैदा हुओ अिस बैनूल अव्वामी तबदीलियों के खिल्राफ आवाज बुलंद की जाय़, अपर कोधी मह्ह कहे कि झ्रोंपडी के अंदर की बिजली को बंद करके में अपनी झोंपडी की हिफाजन क्ला चस्हता हूं तो वहु अेक बहुत बड़ी यहती कर रहा है। झोंपडी के अंदर की बिजली बंद करने

के माने झोंपडी की हिफाजत करना नहीं हैं बल्कि अुसको जलाकर खाक करने की तदाबीर अेख्यार करनाहै। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच का यह मुआाहदा अच्छे ख्यालात से बनाया गया होता तो झुसकी मुखालिफत करने की जरूरत नहीं थी, हेकिन असली बात अलग है। जिसीलिये हिंदुस्तान के वजीरे आजम ने जो आज ओंशिया के अमन का पैगम्बर है, दुनियाकी अिन्सानियत जो आज तबाही की तरफ जा रही है अुसको बचानेकी जो कोशिश कर रहा हैं, अुसने अंशियाके लोगोंको तबाही से बचनेंके लियें यह आवाज अुठाओी हैं। अुसका मनरा यहृ नहीं है कि पाकिस्तान की अण्वाम के साथ अच्छे जजबात पैदा न किये जायें, बर्िक मै यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो आंतरराष्ट्रीय हालात पैदा हो गये हैं; अुनके बारे में पाकिस्तान की अव्वामको जागृत करने के लिये हिंदुस्तान अपना अंक सही फर्ज अदा कर रहा है, और अिस फर्ज को अदा करने के लिये ही हिंदुस्तान की हुकुक्त ने हैंदुद्तानकी असेंब्लियों के जरियेसे अिस सवाल को अव्वामके सामने रखा है। मुझे खुरी है कि पंडित जवाहरलाल ने हरू की पालिसी के खिलाफ अिस मुआहदे के होने से दो घंटे पहले तक सियासी जमातों की तरफसे हिंदुस्तनि में बहुत मुखालिफत होती रही। लोग कहते थे कि जवाहरलाल ने हरू की सियासी पालिसी बहुत खराब है, दुनिया के दूसरे मुमालिक से अलग रहकर आज की दुनिया के पालिटिक्स में हम अपनी आजादी को कैसे कायम रब सकते हैं। अभी अभी अंक ऑनरेबल मेंबर ने यह्ह कहा कि fिंदुस्तानके अंदर फौजी ट्रे लिंग का fिन्तजाम किया जाना चाहिये। में कहूंगा कि दुनिया का कोओी भी मुल्क अपनी फौजो ताकत को बढाकर अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकता। हमने देखा हैं कि ८० करोड डालर का सामान चीन को दिया गया लेकिन नेशानलिस्ट सरकार वहां न अपने को कायम रख सकी न अमेरिका अपना भिरादा पूरा कर सका बल्कि अमेरिका ने खु द अपने हाथोंसे वहां अपनी कबर खु दवाली। आज पाकिस्तान को भी अिसी तरहकी अिसदाद दी जा रही है लेकिन अुसका नतीजा वही होनेवाला है जो हमने चायना में देखा । अिसकिये हमको किसी से हथियार की अिमदाद नहीं हेना है। आपको मालूम होगा कि अभी अभी कलकत्तेके चेंबर अफफ कामर्स की मीटिंग में ₹ंडित जवाहरलाल नेहरू ने कम्यूनिटी प्रोजेक्टस और दीगर स्कीम्सके बारे में कहा कि अिसके बाद अगर हमको अमेरिकासे या दूसरे किसी मुल्कसे अिमदाद न मिले तोभी हमें भुसकी परवाह् नहीं, चाहे हमारे तरककी एक जाय लेकिन अिस तरह की अिमदाद लेकर अमेरिकाके जजबतत को हिंदुस्तान में बढने का मौका हम नहीं देंगे और अप़नी आजादी को साम्राजियतके हाय बेचना कभी पसंद नहीं करेंगे। जिसलिये आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातें अिस मौके पर मुत्तफिक हो गझी हैं। जिसरिये बिसी मौके पर अपोजीशान पार्टी के मेंबरों पर में सही तौर पर यह वाजे करना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच अिससे मुत्तफिक हैं और आप समझते हैं कि मूल्क अंक संकट की परिस्थिति से गुजर रहा है तो आपके वह रोजमर्रां के ह्डताल, वह शोरगुल वह नारेवाजी केकदम बतम कर दीजिये और वह अुसं वक्त तंक़ खतम कर दीजिये जिस वक्त तक हम यह् न समझें कि हमारा मुल्क अब खतरे से बाहर हो गया है। - अुसके - बाद फिर हम अपने अपने ख्वाला त को हेकर मैदान में आयंगेंगे और अपना अपना काम करते रहेंगे
 के लोग ही नहीं बल्कि पूरे दुनियाके लोग बिस पाक-अमेरिका मुआहदे के खिल्रफक अपनी आवाज
 जि़स तरहह से चीन और अमेरिका का मुआहादा सतम हुआ और जिस तरह से चीन में अमेरिका ने

अपनी कबर खु दुवा ली अुसी तरह से अेक दिन पाकिस्तान में भी वह भी अपनी कबर खुदवा लेगा। किन चंद अल्फाज के साथ में अपनी तकरीर खत्रम करता हूं।

Shri V. B. Raju: Mr. Speaker, Sir, The purpose of this resolution is not to make.....

$$
\begin{aligned}
& \text { انگريزى هينّ تقرير كرنا اهيا هوكا - }
\end{aligned}
$$

Shri V.B. Raju: Our purpose is not to make any particular nation target of our discussion and create prejudice. We are not discussing on this resolution with a view to make either America or Pakistan the target; but by raising our voice we want to dissuade the Governments of those two countries from doing, what we consider, a wrong thing.

The modern state, as it is constituted, is becoming centralised in its structure and dictatorial in its outlook. It has become very undependable and as such we want to appeal to the democratic elements both in America and Pakistan to compel their Governments to withdraw from the proposed pact or alliance, and, on the other hand, to see that the World Governments would sit around a table and find out a way to prevent any war taking place in the world. That, as I understand, is the main purpose of our resolution.

From this House, I would like to point out to the Peoples of America,-if our message could reach them or if this cry should reach them-that for more than hundred years they have actually adopted the same policy as Pandit Nehru has been adopting during these seven years. It has been said by their respected Ex-Presidents and by the President too that they do not like to entangle themselves into unnecessary cliques or into world confusion. The famous Jefferson, on his assumption of the Presidentship, had said: "Friendship with all nations and entangling alliances with none": Similarly, President Washington had declared "Europe as a set of primary interests which to us have a very remote interest, It must be unwise to ask to implicate ourselves". Todyy Our Pandit Nehru too is saying the same thing:
"Friendship with all nations of the world and no joining with any entangling cliques ". Pandit Nehru's approach is gradually being realised by certain elements in America. The Ex-Administrator of Marshal Plan Administration has said, in connection with the transaction of giving wheat to India wherein the Americans wanted some sort of returns out of that bargain, that only immature Americans would like to make Indian school-children salute the U.S. Flag each day as the price of the wheat to India. Mr. Paul Haffman reiterated the same when he said: "By giving Indians wheat, you cannot expect the Indian Children salute the American Flag. If you want to purchase it like that, you are in a Fool's Paradise ". This is not an Indian's saying; it is an American himself saying this. The present President has said that America should be understood from its history, not from stray pages from History. I would like the President himself to read the American history and know what better America can do in the context than India as placed today. That is all what I would like to appeal to the Americans from the floor of this House.

Indians feel today, and the public opinion as represented by Pandit Nehru is, that India, particularly the Asiatic nations, should not be involved in a war. The anxiety of America, as it appears to us, is to shift the war theatre from Europe to Asia. I have gone through certain books of eminent people wherein it has been recorded that America wants to fight Russia on the Asian soil; that America would prefer to throw the atom bomb on Peiking then on Moscow; and that America is interested in racialism as a home problem. When big people say about America in those terms, we begin to suspect the approach that America has taken towards Pakis$\tan$.

I would ask, what does Pakistan gain by entangling itself in the international confusion? Why is it that Pakistan is cutting adrift from the Asian-African Block? Why is it that America is trying to breck the Arab-League by forming associations with Turkey, Iraq and Pakisthan? What necessity has arisen today for Pakistan to go away from the main current? Certainly I feel and I am even afraid that the people of Pakistan are not fully informed of all these developments; I am further afraid that because of certain unemployment situation in Pakistan and also because of the economic unstability in Pakistan people are
simply made to believe that there are certain elements in India which are not sure of Pakistan's existence. I would like to appeal to the people of Pakistan and impress upon them that we in India,-all the three main political parties in India-believe tarat Pakistan is a reality. If Pakistan wants to join India in a federal way, it is for Pakistan to voluntarily do it and India, on its own accord, will never think of compelling Pakistan to join. India. Pakistan is a making of India with her own hands, whether we liked it or not. Situated as we then were, we had to do it and it was history that compelled us to do it. The three important events that happened after world war II were the division of three countries; Germany, Korea and India. While there was voluntary division in India, Germeny and Korea have been divided against the wishes of the people and that is the reason why those countries are going to be new causes for another World War. The results that emerged from the second. World. War have again become causes for a Third World War. But it shall not be the case with regard to India. Pakistan is the area which we have created : it is not because of America saying so or Russia asking us. We have created Pakistan with our own hands and the people of Pakistan should be convinced of our bona fides. We do not want to compel Pakistan to join us. Pakistan has itself got an economic interest by associating with India, particularly in regard to natural resources and canal waters. Canal waters is a very important problem-More than tanks, jeeps and other equipment, water and wheat are important to Pakistan. Pakistan people are not being educated on these lines. It is a pity.

I will now go a step further and say that mere platitudes or mere appeals or mere shedding of tears are not in themselves going to deter America in its plan for aggression. America is not interested in India; it is not interested in Pakistan : America is interested more in filling a particular vaccum. When we turn the pages of our History we find that in Asis there were three empires: the British the Dutch and the French. The Britishers by leaving India and Pakistan have created waccum and the British losing its hold in the middleeast have ereated a vaccum. The Dutch has left Indonesia and the Frencain spite of 55 per cent of more of war expenses being met by America has not been able to make any headway in 'Indo-China.' That being the case, America wants to gsaune the role or filfthe gap by itself. It is to be taken as
a practical reality. America does not like Asia uniting or the researgent nationalism in Asiatics. The fundamental tussel is between the industrial powers of the world and the powers of backward economy. The industrial powers of Europe had kept America; kept Asia; kept Africa and Australia, under their grip and had prospered so much that America itself had to struggle to come out of the grip of the European powers. What America did earlier, Asia is doin 3 now. Let America recall its own history. Peoples of America had struggled to get out of the grip of the industrial powers: Asiatics are doing the same thing. From Turkey to Japan all the countries in Asia, all the nations of Asia, are struggling to come out of the grip of the European industrial powers. In this process, America is not helping us. America is placing before us a bogey of communism. Whether communism or no communism, whether capitalism or super-capitalism, one thing is certain that no one Nation today can exploit other nations. - We have to believe that national integrity is the only real way of keeping peace in the wrold. How these nations have been created artificially is not a point for consideration now, but we accept certain geographical boundaries or certain Governments as realities and accept their integrity sand Sovereignty. As long as Soviet Russia and America do not respect this national integrity, both will be hated by the peoples of the world. We differ from Soviet also on this point. They also uphold the theory of "peace through strength." Let us not take sides when we argue here. We are Indians first. The signs of a cold war are coming nearer to the boundaries of India. We should speak as Indians with higher objectives that war should be averted once and for all. If we take sides with Soviet or America in this House and begin to argue, we do not have a true picture.

Scientific technology is being applied to war. Whether it is rightly applied or wrongly applied, the fact is- it is being applied. Soviet, America and some others want to take advantage by applying this scientific technology to war and they say "Peace Thr ugh Strength", whereas we say "Peace through Underst nding " It" is through collaboration. Misunderstanding or wrong understaniding creates suspicion; suspicion creates fear ; fear compels to armaments ; armament takes to military action; military action or war brings degeneration. That is haw the process takes placeTherefore, I wish there should be proper understanding between the different' nations of the world and let there be
"Peace Through Understanding." The fundamentals of Pandit Nehru's policy are no entanglements in any cliques of the world and friendship with all nations. But why did America differ with India on this point? America also says that there should be peace; it also says there should be no entanglements in cliques. But then what is her present policy due to? We have to go to the root cause. Firstly, America did not like India speaking in favour of New China. America never expected that Pandit Nehru would be such an independent and firm personality who could call a spade a spade. Indias, speaking in favour of China for its inclusion in the United Nations Organization has not been very happy to America. The second thing is that India did not like that Macarthur should be given power to enter into NorthKorea. Thirdly, Indla did not like signing the Japanese peace treaty as per the draft prepared by America. On these three points, America has become dissatisfied.

We must now go to the root cause and find out what America wants us to do. I think America and India has both misunderstood each other. Without taking much time of the House, in a minute or two I say about a parable in this connection. One person had been to the philosopher Voltaire and said to him :" So and so is a good philospoher." Immedie,tely, Voltaire said ' Yes, I know he is a fine man, a big man." But that person thereupon said: "But when I said to him that you are a good man, he called you a bad man. But how is it you call him a good man." Then Voltaire said: "We might have both misunderstood each other." I do not know if I am clear about the subtlety here. What Voltaire said was that the other person must be a scoundrel and 'I must be a gentleman.' That is how we might have misunderstood each other. America seems to have thought that India in its predicament or in the context of her present economic poverty will surrender its wider interests. We too might have misunderstood that America has good intentions to uphold our Democarcy. Otherwise, 7 years of friendship would not have ended like this. I am glad at least today we have understood each other. Though India does not want leadership of the Asian-African countries, the small nations in Asia and Africa do look to India for succour. America obviously does not like this and it is to remove India from this position that America is trying to set up Pakistan against India. Certainly, America is doing the greatest disservice to the freedom of ours. We do not want any nacion to come and fall on our thoulders. We fought for Indonesia; We raised our voice for

## Resolution re: Pakistan- U.S. 17th March, 1954.

Africa, Tunisia and South Korea and North Korea; wherever there was aggression we raised our voice. If America wants to belittle India or bring down India or coerce India, it is going to do a great mistake.

Lastly, I would say, let us not mix our home politics with the foreign politics. We will be committing a great mistake if we associate our home politics with foreign affairs. Let us see England and learn : whatever be their Home differences, in foreign policy matters, all the political parties come together. That is British Democracy. There is nothing wrong in copying some good elements of the British democracy. Therefore, let us see that we do not mix our home politics with foreign affairs and let us all follow one leader in facing this crisis. It is a great crisis and should our apprehensions come true, it is going to be the greatest disaster to the world.

శీ జె. అనందరాపు, (సెప్సెత్లా-జనరఠ్)
స్పేక్ర్, స్ర,

 2 తీర్తానం జతివాదించివారిడుక్క ఉర్దేశం





 هي - ديشن كى بهالئى


 جب كزثُ .


"Peace Through Understanding." The fundamentals of Pandit Nehru's policy are no entanglements in any cliques of the world and friendship with all nations. But why did America differ with India on this point? America also says that there should be peace; it also says there should be no entanglements in cliques. But then what is her present policy due to? We have to go to the root cause. Firstly, America did not like India speaking in favour of New China. America never expected that Pandit Nehru would be such an independent and firm personality who could call a spade a spade. Indias, speaking in favour of China for its inclusion in the United Nations Organization has not been very happy to America. The second thing is that India did not like that Macarthur should be given power to enter into NorthKorea. Thirdly, Indra did not like signing the Japanese peace treaty as per the draft prepared by America. On these three points, America has become dissatisfied.

We must now go to the root cause and find out what America wants us to do. I think America and India has both misunderstood each other. Without taking much time of the House, in a minute or two I say about a parable in this connection. One person had been to the philosopher Voltaire and said to him :" So and so is a good philospoher." Immedir,tely, Voltaire said ' Yes, I know he is a fine man, a big man." But that person thereupon said: "But when I said to him that you are a good man, he called you a bad man. But how is it you call him a good man." Then Voltaire said: "We might have both misunderstood each other." I do not know if I am clear about the subtlety here. What Voltaire said was that the other person must be a scoundrel and 'I must be a gentleman.' That is how we might have misunderstood each other. America seems to have thought that India in its predicament or in the context of her present economic poverty will surrender its wider interests. We too might have misunderstood that America has good intentions to uphold our Democarcy. Otherwise, 7 years of friendship would not have ended like this. I am glad at least today we have understood each other. Though India does not want leadership of the Asian-African countries, the small nations in Asia and Africa do look to India for succour. America obviously does not like this and it is to remove India from this position that America is trying to set up Pakistan against India. Certainly, America is doing the greatest disservice to the freedom of ours. We do not want any nation to come and fall on our shoulders. We fought for Indonesia; We raised our voice for

Africa, Tunisia and South Korea and North Korea; wherever there was aggression we raised our voice. If America wants to belittle India or bring down India or coerce India, it is going to do a great mistake.

Lastly, I would say, let us not mix our home politics with the foreign politics. We will be committing a great mistake if we associate our home politics with foreign affairs. Let us see England and learn : whatever be their Home differences, in foreign policy matters, all the political parties come together. That is British Democracy. There is nothing wrong in copying some good elements of the British democracy. Therefore, let us see that we do not mix our home politics with foreign affairs and let us all follow one leader in facing this crisis. It is a great crisis and should our apprehensions come true, it is going to be the greatest disaster to the world.

శ్రీ జె. అనందరావు, ( $ల ్$ స్ల్ల్లా--జనరల్ )
స్పీకర్, సర్,

 2 \}్ర్తానం జతిపాదించివారియుక్క ఉద్దే శం
سسيُرهيرين - آپ هندى مين تثرير كرين -





 هين - ديُشي كى بهالئى

 ( Patriot )




آـ هيى تز اختلافات ع







اسريكه كى جو پاليسى حال دينظاهر هرئى وه كوئى انسيوّ يُنظل ( Incidental )





 مال كههيت كرنـغ








 ( ( Economic cricis )








Resolution re : Pakistan- U.S. 17th March, 1954.
伍



 برئش آن













The House then adjourned till Half Past Two of the Clock on Monday, the 22nd March 1954.
$\qquad$

P-IL-9


[^0]:    ver para 3 of the resolution, substitute the following namely-

    P4-2

[^1]:    Shri V. D. Deshpande : I may be corrected. My impression won't go. Today I have got evidence with me that the Lnspector for Shops \& Establishments in Secunderabad is

