## Setting up of a Public Sector Project in Punjab

2338. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of Planning and Social Welfare be pleased to state:
(a) whether any major public sector undertaking is proposed to be estabtished in Punjab during the next five vears;
(b) if so, the nature thereof; and
(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) to (c). The location of major Central industrial undertakings is decided mainly on techno-economic considerations. Of the Central industrial projects on which locational decisions have so far been taken, it is not envisaged to set up any in Punjab during the Fourth Plan period. The locational decisions on other projects are yet to be taken. So far as the projects to be included in the Fourth Plan of the State are concerned, these are at present being discussed with the State representatives along with other Plan proposals.

## Non-Registered Doctors in West Bengal

2339. Shrimati Renu Chakravartty: Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state:
(a) whether Government have rereived any resolution from the West Bengal Non-Registered Doctors' Association urging recognition of the certificates issued to them by nonaffiliated Schools and Colleges; and
(c) if so, the reaction of Government thereto, in view of the shortage of doctors in rural areas?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). A resolution was received from the West Bengal Non-Registered Doctors' Association for the registration of persons who had passed examinations from non-affiliated medical

Schools and Colleges. It has not been possible to consider their case apart from the general question of unqualified practitioners.

## पसाध्य रोगों के इलाज के सम्बन्ब में मध्यन करने के लिये विदेशों को भेजे गये विशेष्तों

का घ्यय
2341. श्री हिकाकरे :

धो तुक्तम चन्व कह्धाय :
क्या स्वास्प्य तथा परिबार नियोजन मंत्री "यह बताने की कृपा कर्तेंगी कि :
( क) तया यद सच है कि सरकाग कैन्मर, कोढ़ म्रादि जंसे श्रमाध्य रोगों के उपचार के बारे में श्रह्ययन करने के निये विशेषजों का विदेश भेजने पर प्रतिवर्ष काफी विदेशी मुद्रा व्यय करनी है ;?
" (ख) क्या यन् भी सच है कि जिन लोगों मे इन रोगों के बाने में ग्रायुवॅदीय श्राएकी में झ्रनुसंधान किया है उन्हें काईं ग्रवसर नहीं दिया जाता है ; ग्रोर
(ग) यदि उपरोघन श्ग ( ख) का उत्तर मकारात्मक हो, तो इस वर्ष श्रव तब मरकार ने कंन्सर तथ। कोढ़ से पोड़िन कितने रोगियों का ग्रयुयुव्नाचायों छ।रा इलाज कराया तथा किइने रेंगियों का इलाज श्मस्पनावों में किया गया ?

स्वास्य तथा परिषार नियोजन मंत्री (ठा० सुकीला नायर) : (क) जी नही ।
( $E_{5}$ ) जरि नहीं। । ग्रायुर्वे दिक चिर्कित्सक यदि चाहें नो केसर क्रेर कुष्ट ग्रादि के रोगियों का इलाज कर सकते हैं । कैसर इ्रोर वुष्ड के र्रागियं। को उीक करने के सम्बन्य में ग्रायुवैंदिक चिकित्सकों के 吾ट दाने सग्कार का मिले हैं। ग्रागुर्वॅडिक ग्रनुमंधान की के.ट्र्रोव परिप््य की त्क उप-समिनि इन की जाच कर्गी !

