[Bhy M. C. Daga]
to the Joint Committee on the Bill further to amend the Code of civil Procedure, 1908, and the Limitation Act, 1963 in the vacancy caused by the death of Shri Nawal Kishore and do communicate to this House the name of the member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Commiltee."

MR. SPEAKIAR: The question is:
"That this House do recommend to Rajya Sabha that R'ajya Sabha do appoint a member of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Bill turther to amend the Code of Civil Procedure, 1908, and the Limitation Act, 1963 in the vacancy caused by the death of Shri Nawal Kishore and do communicate to this House the namp of the member so appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

The motion uras adopted.
12.57 hrs.

RULES COMMITTEE
Sixth Report
THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARY AFTAIRS (SHRI K. RAGHU GiAMATAF): I beg to move.
"That this House do agree with the Sixth Report of the Rules Com. mittee faid on the Table on the $2 n d$ May, 1975."

MR. SPEAKMR: This question is:
"That this House do agree with the Sixth Report of the Rules Committee laid on the Table on the 2nd May, 1975."

The mation was adopted.

### 12.57-1/8 hrs

MATTER UNDER RULE 377
Rapomied Disbatrsyaction amonachet Univarsity and Conimge trachirs of Mapirya Pahdian
 यूनिर्यसिटी ग्रांन्ट्स कमीयन की सिपंट्ट के घ्राधार पर अनेक राज्यों ने, जिनों महाराष्ट्र मीर हरयाणा भी सम्मिलित हैं विश्वविद्यालयों घ्रोर महाषिध्रालयो के चिक्षकों के नये वेतन-मनों को लगू कर दिया है तथा श्रन्यान्य मांगों को बी स्वीकार कर लिया है । गुजरात राज्य ने उन मिफारिशों का नासिद्ध। न्ततः स्वीकाए किया है लेकिन घ्रभी तक उनक। अ्रम T में नही लाये है । किन्तु मध्य प्रदेश द्वारा यू० जी० सी० के वेतनमानों क स्वीकार करने में प्रसमर्थता प्रकट करने से मध्रप्रदेश में स्थिति भयकरतम हैंती जा रही है। वहा पर शशक्षकों ने हडताल कर दी है और परीक्षाक। का बहिष्कार कर दिया है, परं क्षाएं ध्रनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी है जिसके कारण विशवविद्यालयों थर महाविद्यालयों में पढ़ने बाले विध्धाथयों का भविष्य श्रन्ध ररमय हुंने जा रहा है। प्रदेश सरकार ह्वारा उकन मिक्षकों के साष जिग प्रकार का ब्यवहार किया जा रहा है घह् क्रत्यन्त्र खेदजनक है। क्या। गतिर ष्र से इंजीनिय户िंग घोर मैडिकल में जाने वाले विद्यार्थी, नीषे की परीक्षाएं न होने के कारण धागे जाने में घ्रसमथ रहेगे। मामला भ्रत्यधिक शंभीर है भतः केन्द्रीय सरफार हस मामले में चस्तक्षेप करे। विस्वषिखासरीं के जियकों ने भी छस बारे में केन्द्रीय सरफार से हस्तनेप करने का मनुरोष किया है हाता



