weep, Dadra and Nagar Haveli and Chandigarh Repeal) Bill, 1983.
(ii) The Oil Fields (Regulation and Development) Amendment Bill, 1983.

भी विगम्बर सिसह (मथुरा) : सभापति जी, मैं अगले सप्ताह विचार के लिये दो सुभाष देना चाहता हूं-

1. उत्तर प्रदेश में वृन्दावन देश का प्रमुख तीर्थ स्थान है। जितने मंदिर अकेले वृन्दावन में हैं उसने देशा के सब तीर्थ स्थानों में नहीं हैं । हजारों मन्दिर हैं। लाखों तीर्थ यात्री देशा विदेशा से यहां दर्शान करने आते हैं वहां यमुना नदी पर पुल नहीं है उसकी विशेष भाषइयकता है । भारत सरकार और प्रदेशीय सरकारों के मंत्री ओर नेता जब कभी वहां जाते हैं तो शीघ्र पुल बनने का आारवासन देते हैं। प्रदेशा की सरकार कहती है कि भारत सरकार इसके लिये अनुदान नहीं देती ।
2. मथुरा वृन्दावन और गोकुल के पास यमुना नदी बहती है। उसका पानी बहुत गंदा है। उसमें तमाम गन्दे पानी के नाले और नालियाँ गिरती हैं। इसके कारण बीमारी फैल रही है। उस समस्या के हल करने के लिये भारत सरकार के मंत्री निरीक्षण भी कर आये थे । छन्होंने एक नई दिल्ली में बंठक बुलाई थी और 31 अक्टूबर, 83 को पुनः बैठक करमे वाले थे । किंतु अभी तक बैठक नहीं बुलाई।

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE (Bombay North Central) : I would like the following items to be included in the List of Business for next week :
(1) Lok Sabha has passed the Criminal Law (Amendment) Bill Yesterday. However even the draft of the ficomprehensive Bill on amended Dowry Prohibition Act is not circulated.

Both the Joint Committee on Criminal Law and Dowry Prohibition Act have recommended setting up of faimly courts and special courts. The Home Minister has
assured the House that the family courts would be set up.

I would request that the comprehensive Dowry Prohibition Bill and the concrete proposal of family courts be taken up for discussion next week.
(2) Our country is proud of the performance of our cricketers and the number of cricket fans is increasing daily.

Has the Government taken into consideration the total number of people who watch criket matches either in the stadium or on TV and listen to the radio commentary, resulting in the loss of man-hours which could have been fruitful for productive work?

I would request the Government to come forward with a proposal to declare Saturday and Sunday as holidays for cricket matches, and reduce the period of the cricket matches from five to one or two days only.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : I would like the following two items to be included in the List of Business for next week :
(1) Government should take adequate steps to ensure that the growing politiciancriminal nexus is broken. At the level of representation in the Assemblies, there are many MLAs with criminal records. Government should publish a list of all MLAs with party affiliation who have been charged by the Police with criminal [breaches of law, or convicted in criminal cases. (Interruptions)

The National Slums Policy was promi. sed to Parliament by the then Minister for Works, Mr. P.C. Sethi in 1980. Now 'almost four years are over, and the policy of slums amenities on Central Government lands is yet to be formulated.

श्रो मनीराम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, आने वाले सप्ताह की कार्यसूचा में नीचे लिखे विषयों को चर्चा के लिए जोड़ा जाए-
(1) '‘हिसार टेक्सटाईल मिल में लंबे अरसे से हड़ताल चल रही है, मजदूर

भूखे मर रहे हैं, मिल चालू किया जाए तथा मजनूरों की उचित मांगें मनवाई जाएं।"
"हरियाणा में अनगिनत लोगों को आंखों के गलत ढंग के आपरेशान से अंधे और काणे कर दिये गये । यह एक जुर्म हैं, निसकी चर्च सदन में जरूरी है।"
PROF. SAIFUDDIN SOZ (Baramulla): I want the following issue to be included in the next week business in the Lok Sabha commencing from 5.12.1983.

The Jammu \& Kashmir State is, an integral part of India and the Constitution of India accorded a special status to this State through Article 370. The said Article envisaged obviously political and economic advancement of the State. It was expected that pursuant to the State's constitutional relationship, special attention would be paid to its overall development. This has not unfortunately happened over the years. Since independence the State had not come on the industrial map at all. One cannot imagine that, there has been a deliberate attempt at that but one cannot escape to notice the lapse. Otherwise, how can the Union Government justify a share for the $\mathrm{J} \& \mathrm{~K}$ State being as abysmally low as 0.06 per cent of the total investment of Rs. 25504.43 crores having been invested in the country's public sector industries during the post-independence period.

A discussion on this problem could clarify issues and the Central Government would be in a better position to appreciate the State's aspirations for progress.

भी विजय कुमार यादव (नालंदा) : सभापति महोदय, मैं 2.12 .83 की कार्यसूची के मद सं० 7 में निम्नलिखित विषयों को शामिल कर आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं :-

## 1. नालंदा (बिहार) विशवविद्यालय प्राची-

 नतम ऐतहासिक अंतर्रष्ट्रीय विशवविद्यालय था जहां विदेशोों से छात्र-अध्ययन के लिये आते थे । इसके खंडहर अभी भी उस प्राचीन गोरव की याद दिलाते हैं ।इस क्षेत्र एवं बिहारवासियों की एक लंबे अरसे से मांग है कि इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये नालंदा में केन्द्रीय विशवविद्यालय की स्थापना की जाये ।
2. यूं तो बिहार राज्य का पिछड़ापन देश में एक समस्या है जिसकी घोर उपेक्षा हो रही है। पर नालंदा जिला एवं इसके निकटवर्ती क्षेत्र और भी पिछड़े हुए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वे के अनुसार यह क्षेत्र रैन शोडो क्षेत्र में पड़ता है। सिंचाई के लिये कोई निऱंतर बहने वाली नदी नहीं है तथा जमीन के भीतर का जल भी लगातार सुखाड़ के कारण समाप्त हो रहा है । नालंदा जिले के सामने कृषि चौपट हो जाने तथा भूमि मरु भूमि बन जाने का खतरा पैदा हो गया है।

गंगा नदी से नहर निकालकर सोन नदी के नहर का विस्तार कर तथा ढाढर-विलैया योजना के द्वारा नालंदा जिला में "िंचाई की व्यवस्था की गारंटी की जा सकती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ही संभव हो सकता है।

इन दोनों विषयों को आगामी सप्ताह के अजेंडा में जोड़ना चाहता हूं।

SHRI ABDUL RASHID KABULI (Srinagar) : India has been consistent in supporting the cause of Palestinian people and it has been its honest and sincere endeavour to see that areas subjugated after 1956 by Isreal revacated by it and that freedom with self-respect is ensured to the people of Palestine wtth which lies the security, safety and peace of the entire Middle-East and the world. Under the Chairmanship of Prime Minister of India, the Non-Aligned Summit is exploring the goal of long cherished solution to this problem. Unfortunately growth in belligerency and communal and sectarian enmities fomented by Israeli invasion in Lebanon compounded with internal feud and factional fights in P.L.O. have inflicted untold miseries on the people of Lebanon and Palestinians. The ceasefire in Tripoli between rival groups of P.L.O. have given a ray of hope, but who knows it may prove a short ived experience.

India as the Chairperson of Non-Aligned Summit has a great role to play for the restoration of peace and unity in the PLO ranks and building a cordial relationship between the PLO leader Yassar Arafat and President Hafix Assed of Syria. India with its commanding position in the community of nations must see to it that peace loving forces Israel to vacate its aggression from Lebanon and occupied territories of Palestine and rank and file of PLO short of any differences moves forward to the ultimate goal of freedom to its people, the Palestinians.

श्री सत्पनारायण जटिया (उज्जैन) : मध्य प्रदेश में सहकारिता के सम्पन्न होने जा रहे चुनावों में मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को मताषिकार दिया है जिन्होंने सहकारी समितियों के ऋणों की अदायगी नहीं की है। रिजर्व बंक के निर्दे हों का पालन न करते हुए जिसमें रिजर्व बैंक ने कहा है कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव में डिफाल्टरों को खड़े होने का अधिकार नहीं है। किन्तु देशा में मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां सहकारी संस्थाओं में "डिफल्टर" सदस्यों को मताधिकार दिया गया है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मध्य प्रदेशा सरकार को अववशयक निर्देश दे जिससे सहकारिता को दिगभ्रमित होने से बचाया जा सके ।
2. विगत कई महीनों से इन्दौर का होप टेक्सटाइल मिल बंद कर दिया गया है। जिसके कारण कई-कई हजार मजदूर बेकार और बेरोजगार हैं ।

होप टैक्सटाइल मिल को प्रारम्भ करने के लिये राज्य सरकार के प्रयास अपर्याप्त हैं जिसके कारण श्रमिकों में रोष और असंतोष है।

ऐसी स्थिति में होप टेक्सटाइल इन्दोर को रीप्र प्रारम्भ करने हेतु केन्द्र सरकार पयप्ति सहायता दे तथा देश में टेक्सटाइल मिलों के कार्यकरण में सुधार का विषय आगामी सप्ताह की सूची में सम्मिलित किया जाये ।

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : I
want the following two issues to be included for discussion for next week :
(i) According to a study, fas 'many as 195 ordinances were promulgated in one day in 1976 and 225 at one go in 1977 in Bihar.

There cannot be any doubt that the manner in which the Bihar Government, since 1971 have sought to keep hundreds of Ordinances alive year after year, has made a mockery of the intention of these who framed the basic law since they provided for promulgation of ordinances only as extraordinary measures with a limited life.

This is a subversion of the due process of law making. It is a matter of great regret that the Central Government have too accorded sanction for the repromulgated ordinances, whenever this has been necessary.
(ii) The Government of West Bengal have been urging upon the Government to enact a law to ban private financing and investment firms and thereby empower the State Governments to attaeh the property of such firms. This plea was made in March, 1982 following the State's action against Sanchaita Investment.

In the absence of such legislation numerous other unscrupulous financing and investment agencies continue to carry on their business. The urgency of the matter is underlined by the fact that the State Government could not fattach the 'benami' property bought by the owners of the Sanchaita Investments with the depositors' money.

It is therefore necessary for the House to know if such legislation is in the offing.

भी जगपाल सिसह (हरिद्वार) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में मैं निम्नलिखित मामला सम्मिलित कराना चाहता हूं । कृपया सम्मिलित करने का कष्ट करें।

जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में भट्टा मालिकों ने मजदूरों की कुछ मांगों को ले कर हड़ताल कर रखी है। ईंटों की कमी के कारण ईंट उपभोक्ताओं को तीन सी रुपये हजार की जगह 450 रुपये हजार ईंट खरीदनी पड़ रही है। यही नहीं, लाखों भट्टा मजदूर हाथ पर

हाथ रसे बेकार पड़े हुए हैं। उनके बच्चे रोटियों के लिये. तरस रहे हैं।

अगर इस वर्ष भट्टा मालिकों की हड़ताल रही तो देशा का विकास भी रक जाएगा। ई टें और ज्यादा महंग़ी हो जाएंगी। भट्टा मजदूर भूखे मर नाएंगे $\uparrow$ इसलिए इस पर विचार होना जरूरी है।

भी बूटासिस्ह - मान्यवर, माननीय सदस्य जो सुभाव देते हैं उनको हाउस की जो बिजिनैस एडवाइजी कमेटी ही उसके सामने रखा जाता है और वहां बैठ कर फैसला होता है और उसके बाद समय दिया जाता है। बहुत सी बातें जो माननीय सदस्यों ने कही हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उन में से कुछ तो ऐसी है जो कि आगामी सप्ताह. सें डिंसकरान के लिये आ सकती है और उस में भ्यामिल हैं। कुछ ऐसी हैं जिन को उस समिति के सामने ले जाना जरूरी है। मैं उनको उसके सTमने रखने की कोशिश करूंगा और उनके ऊपर भी चर्चा हो सकेगी तो करवाने की को श्रिशा करूगा। ।

एक बात्त सोज साहब ने कही है। मैं समभता हूं कि राजनीतिक लाम उठाने के लिये उन्होंदेत्वह कही है। यह कहना कि 35 त्रर्ष में जम्मू काइमीर में इण्डस्ट्रिज के लिये, डिवेलेप मेंट के लिये कुछु नहीं हुआा और जिस के लिये केन्द्रीय सरकाए को जिम्मेवार उन्होंने ठहरायम है, मैं समभती हू कि इसके बारे में तथ्य जो है उसको में स्सदन के सामने रखूं। उन्होंने बिल्कुल उलटी "बात कही है। 35 बरस तक वहां किस पार्टी का राज्य रहा है, किस ने वहां हकूमत की है ओर उस हकूमतन ने क्या जम्मू काइमीर के लोगों की वहबूदी के लिये किया यह तो वहां के लोग या वहां की सरकार ही बता सकती है। वहां के लोगे अचछी तर से जानते हैं कि क्या कुछ्छ चहाँ हुणनऔरंक्या कुछ्छ नहीं हुआः। इसके बारे में किस ढंग से यहा चर्चा हो सकती है इसको अाप देखें । मुभे ऐतराज नहीं है । सदस्य चाहें तो हम इस विष्प पर या जो जम्मू

काइमीर में डिवेलेपमेंट के काम हुए हैं, उन पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन फाइव ईअर प्लान का मिड टमं एप्रेजल सदन के सामने आ रहा है। माननीय सदस्य इसके बारे में कुछ कहना चाहें छो उसमें यह सब कुछ कह् सकते हैं। लेकिन एक चीज जरुर है। यह कहना गलत है कि जम्मू काइमीर का डिवेलेपमेंट नहीं हुआ है। कितना होना चाहिये था और जितना होना चाहिये था हुबा या नहीं हुआा, इस में अन्तर हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखना होगा कि वहाँ के इनफ्लुएन्राल पोलिटिक्ल परसंज ने अपनी जायदादें कितनी बढ़ाई हैं और गरीबों की क्या हालत है।

श्री श्राचारं भगवान बेव (अजमेर) : उसकी जांच होनी चाहिये ।

शी बूटासिसह : मंत्रियों के महल बन गये हैं (घ्यवधान) उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से यह बात कही है इसलिये मुभे यह कहना पड़ा है ।

प्रो० संफूद्दोन सोज : मंत्री जी की में बड़ी, इज्जत करता हूं । लेकिन उन्होंने एक लफ्ज बहुत ही गलत बोला है। उन्होंने कहा है कि सदन में मैंने जो तजवीज रखी है यह मैंने इसलिये रखी है कि उसका पोलिटिक्ल एडवांटेज में लेना चाहता हूं, इस में मेरी पोलिटिकल गर्ज है। जो फिगर मैंने बताई है यह फाइनेंस : मिनिस्टर की कोट की हुई है। उन्होंने खुक बताया है कि हमारे मुल्क में 25,500 करोड़-


311 Discussion on St. Re. DECEMBER 2, 1983 reptd. training of extre. 312 of Pb. in States' neigh. areas

MR. CHAIRMAN : This cannot be discussed here. Why do you not give a motion for discussion ?

श्री जगवाल fिसह : भट्टों की जो स्ट्राक्षक चल रही है उसमें कई लाख मजदूर भूखों मर रहे हैं और सात दिसम्बर को वे लोग वोट क्लब पर प्रदर्शंन भी करने जा रहे हैं -

भी बूटा fिंह : माननीय सदस्य ने इसके बारे में पिछली बार भी कहा था। वर्क्स और हार्उसंग मिनिस्ट्री का भट्टों के साथ बहुत ज्यादा सम्बन्ध है। मैंने ख्वयं फैड्रेर्रान के लोगों को, पदाधिकारियों को बुलाया अपने आफिस में, लेबर मिनिस्ट्री के पदाधिकारियों को बुलाया । हमने ट्राइपाटाइट मीटिंग करने का फैसला किया है जो कि में समभता हूं जल्दी हो जाएगी जिस में जो भी भ्रम भट्टा ओनर्ज के मन में हैं, उनका हम स्पष्टीकरण कर देंगे त। कि भट्टा उद्योग बंद न हो ।
14.30 hrs .

DISCUSSION ION THE STATEMENT RE SITUATION ARISING OUT OF REPOR-
TED TRAINING CAMPS FOR TRAIN-
ING OF EXTREMISTS OF PUNJAB IN THE NEIGHBOURING AREAS OF THE STATE

MR. CHAIRMAN : Now the House will take up discussion under Rule 193. Shri Sudhir Giri.

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : Mr. Chairman, Sir, the Punjab situation has assumed tremendous importance in the present perspective of India. On the one side, the Akalis stand to get their demands fulfilled but they have not yet been able to do so, and on the other hand, the Central Government is adopting delaying tactics to thwart all the efforts made by the Akalis and the opposition Members. In this situation, thousands of lives have been affected, high police officials have been kılled, innocent passengers have been brought down from the buses and shot down to death. Not only that, shops have been looted and all these terrorist activities have been let
loose there. In this situation, all the Opposition parties have thrown their support to the Government as well as to the Akalis to come to an amicable and reasonable settlement. But in spite of that, the Central Government, led by Mrs. Gandhi, has been accusing the Opposition parties that they are not devoting their proper attention towards the solution of the Punjab problem. The Punjab problem is no doubt a very complicated problem. It has to be solved on the negotiating table and it has to be solved by all amicable means. Territorist activities or any sort of coercion will not go towards the solution of the problem.

The demands of the Akali Dal are very clear-some demands are economic, some are religious, some are political and some are territorial. Some demands are not new at all, they were posed as early as in 1960 when late Tara Singh led the Akali movement to form Punjabi Suba on the basis of Punjabi language. Those demands still remain unfulfilled and should also be fulfilled but I am not going into the details of the demands. The violence has been let loose in such a proportion that not only the people of Punjab are gravely concerned about it, the whole nation has been very much alarmed. So, the situation demands concerned efforts on the part of the Central Government as well as the law seek people of the whole nation. No patriot in India can remain silent when he finds the statement made by Mrs. Gandhi, the Prime Minister of India, that they are in foremg hands working behind the terrorist activities in Punjab. Again, our Home Minister the other day made a statement on the Floor of this House that some sort of training camps have been established in the areas bordering Punjab. So, we have to take it very seriously. What has been said in this regard, I am quoting from one newspaper.

In THE TRIBUNE date 13.11 .83 there is a news report :
"The Congress (I) General Secretary, Mr Rajiv Gandhi, today alleged that extremists in Punjab were being trained in Pakistan and Srinagar."
Again he says:
"Recalling the harassment and arrest Congress (I) workers in connec-

