ment, informing us about the sifuation. Becaluse, we are feetuing very alarming news; plople have been attuclued; they have been wounded. They are on their death-bed. The Minister in charge should make a statement so that we can at least know the latest poaition.
MR. SPRAKUR: You please write to me. I will ask the Minister to come with a statement.

SHRI SYED AHMED AGA (Baramulla). The agreement which has been entered into between India and Pakistan is a historic achievement The Lok Sabha will not be doing justice to it if it does not discuss it. There may be other issues before us, but they are not so very important As regards the no-confidence motion, this has been coming all these years and I have seen the fate of these motions That can wait, but this can not It is a historic achievement and we should discuss it

SHRI PILOO MODY Achievement? Thev should have done it a year ago Why did they not do it a year ago?

RE ALLEGED PRINTING OF POSTERS BY DAVP FOR DELHI UNIVERSITY STUDENTS UNIUN ELECTIONS

भी फूल चद वर्ण (उजजेन) श्रध्यक्ष महोदय, मै श्यापका झ्राभारी हू कि भापने मुझे बोलने की ग्रनुमति दी है। विजिनेम ए्डत्राइजरी कमेटी के निर्णप के श्रनुसार श्राप कालिम एऐ्नेन नोटिम एक्सप्ट नही करते हैं। इसतिए मैने इम मामले के सम्बन्च्र मे नियम 377 के मानहत नोटिम दिया था।

हाल हो मे दिल्ली विश्वविद्यालय मे छत्र यूनियनो के जो चुनाव हT है, उन मे उायदेक्टर श्राफ ग्राडितो-निजुम्रल पबिलम्टि के काप्रेस के उम्मीत्र ररो के लिग पाच लात्र रुसये के पोस्टर छातये। यह बडा गम्भीर 1791 LS-7
 ते च्ञाबो के क्षायरेक्ट हस्तक्षेप कर रही है। कात्रेस के लोग साहते थे कि ये चूनाव निष्पक्ष न हो उनके इभारे पर इस ठायरेषट्रेट ने छतना क्पया कर्ग कर के, प्रजातांन्रिक उग से जो चुनाव हो रों चे, उन मे बाष्षा खाली ह 1 (EMain)

कल 31 घ्रगस्त को शिक्षक सघ के चुनाव होने जा रहे हैं । उस के सबध्र मे भी डायरेक्टर श्राफ श्राडियो-विजुम्भल पहिलमिटि के द्वाग इसी प्रकार के पोस्टर छपवा कर काफी मात्रा मे वितर्ति किये जा र है। मैं निवेदन कग्ना चाहता हु बि द्रस तरह की परम्पग को रोक्ना चाहिए। इम से प्रजातब को ग्तनरा है । जहा एक सरवार वा मवाल है वहा ाक निवत्मी भोर भृर्ट मरवार के। बद अपने राजमैतिक उद्देश्यो की पूर्त के लिए हर प्रकार के गनत हथकडे श्रपना गही है। मेरी माग है कि इस मागे काड की जाच होनी चाहित। (वयचषन)

भी भ्रटल बिहारी वाउपेयी (ग्वालियर) श्रध्यक्ष महोदय, जो मामला मे उठाना चाहता हू, वह इस सदन की कार्यवाही से भी सबधित है घ्रोर बाहर से भी। भारत भौर पाकिस्तान मे जो समझ्षौता हुपा है, उस की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई, लेकिन उसके हिन्दी घ्रनुवाद के कापी नही रबी गई । इस के प्रहिरिक्त देश मे हिन्दी के जो इनने प्रबवार निकलते है, उन्हे भी सम्भीते का हिन्दी प्रनुवाद उपलะध नही कराया गया । सरकार के बास चौबीस घटे थे। इस रुमय मे वह समझौते का हिन्दी च्रन्वाद करा सकती थी। उस को समझीते का हिन्दी भनुबाद कल छ बजे हिन्दी के मखबारो को देना चाहिए था ।

## 

## Van

 नाल किषा सर किनिस्टरे साएप्रो ऐते हिन्दी म्रोर भ्रमे जी दोनों हमारी राज्य भाषाए है । जा भी कागज़ सदन की मेज पर रबा जाए है, उम के ीिन्दी ग्रोग म्रमेजो दोनो स सकरण रज जाते है। कन मतो महोदय ने समझ्नोते का हिन्दो सम्करण मेज़ पर नही गखा । हिन्दी के त्रैस को भी ममझ्ञौत का हिन्दो श्रनुवाद नही दिया गया। इस का पण्णिाम यह होना है कि हिन्दी प्रैस fिछड जाता है प्रौर भ्रयेजी के श्रख़ार पहले ममाचार दे देते है । (व्यवबान) हिन्दी की यह उेक्षा ठीक नही है ।

MR SPEAKERR: Order please. I am passing on to the next item. No more interruptions.

थी बीनेन महा गर्य (सीरमपुर) बाली हिन्दी मे नही एर्रोमेट का बगला श्रौर उदूश्रनुजाद भी देना चाहिए, जिममे बगला देश श्रोग पाकिम्नान के लोग भी उस को पढ मके (ठयबसान) मब भाषाश्रो मे देना चाहिए।

धी घटल बिहृारी गाजपेयो : श्रोग भाषाश्रो मे भी दिया जान हमे एनराज नही दे तोनकन जब तक यदा तिन्द्धां का बान नही श्राई तब नक भार्तीय भाषझ्रो के य प्रेमी चुप बैंटे ने। (द्यक्षान)
 एगल। झ्रान दूपग नापार्र। : मी गु ।ा
 है। उकित कि द्धी ग्रनुनाद ग्रनक्य किगा - ता चाहिव। वह दश की पयम गजभाप्वा। (वयवषान)

श्री विनेत भट्टाचापं बगला देश की रागभाषा बगला है। बगला मे उमका श्रनुवाद जहर होना चाहिए। (ध्यबनान)
 क्रणती पलियो में यी उस्ता जुवाद
 होना बाहिए ।

MR. SPEAKTRR: Please sit down. We must have the proceedings televised ! The people must see what you are doing; how are you behaving in this Parliament People should also see; the whole country should see it.

मै चाहता हृ कि हा उन की वार्यवाही नो टेतीवाइज किया जाए नावक बाहन लेंग यह जज कर सके की हम वंम छम हाउस का वाम चनाते है।

श्री मघु लिमपे ग्रध्यक्ष महोदग नालनः मे श्री लालबहादुर शास्त्री ने प्रंजिडट श्रयूब से हिन्दुस्तानी उर्द मे बातचीत की थी। इस लिए समझोऩ के हिन्दी श्रनु गद की माग बिन्दुन जाइज है ।

## 13 his

SHRI P G MAVALANKAR (Ahmedabad) I want to rase a point of order on what has been going on for the last half an hour

MR SPEAKER You are making a submision If you wint to milks a submission, it is all right But if you want to rase a point of order, I must know on what business

SHRI P G MAVALANKAR
I want to make a most respectful submission to you regaiding the order or the House For the 'ast several morths I have been finding that some of us give notices under rule 377 and strictly go by procedure and when We are not permitted we abide by your ruling; we do not get up even once.

MR. SPEAKER. 377 is not a right. I am not going to allow 377 all the


#### Abstract

tmote. Please th met mille is pate of  ant I allow. $D_{9}$ not ank for it as a matter of right.


SHRI P. G. MAVALANKAR: I am on' a different point. We abide by your ruling. But several Members of the House, inspite of your ruling on a particular matter, take it up and are even supported by their leaders. Eiven when you are not permitting some Members, they get up and defy your authority and ultimately you give them permission.

MR. SPEAKER: You are also domg the same.

SHRI P. G. MAVALANKAR: Their leaders also plead for them and ultimately you give in. But what happens to people like us? We are not supported by any party. If you disallow something, you should not allow anybody to bring up that matter. Otherwise, people who defy your authority on the floor of the House, who shout and defy you get permission ultimately, while we git gilent, abiding by your ruling.

MR. SPEAKER: May I know you are doing now? I find only two solutions to your point of order. One is: I shall call you every morning and I will place all the 377s, call attention, etc. before you and accept your advice, which of them to admit. Secondly, I will nominate you on the Panel of Charrmen and see how you behave differently from me; then I will learn from you new stardards. That will give me a barometer as to how far you are able to keep up the great traditions set up by your tllustriotis father I will have to nominate you and put you in the Chair. I wonder if you yourself wall be able to do it or not; I shall stand to learn from you.

SHRI PILOO MODY: On the point made by Shri Vajpayee, he wanted a translation of the Treaty or quccord or whatever it is that we have adigned. Last time when the Indo-Soviet
 tina wa mane ta grepeen by Rut sfink, and net in Dolld by Indian.
 payee Thether he weats a truaciatica thif time trom Ialamabad or from Delhit

SHRI ATAL BLHARI VAJPAYKH: Shall I reply to it?

MR. SPEAKKER: I think we thould not go into this controversy. Leave it to me. I will do it.

SHRI PILOO MODY: We want it in Hindi, not in Gurmukhi.

MR. SPEAKER: I am going to buy that dictionary whichever Madhu Limaye uses.

### 13.05 hrs

CODE OF CRIMINALL PROCEDURE BILL-Contd.

MR. SPEAKER: We shall now take up further consideration: of the Code of Criminal Procedure Bill.

Shri M. C. Daga.

की मूल चन्ब उागा (पाली): म्रध्यक्ष महोदय, 1973 के श्रन्दर सी० श्रार ०पी ०सी० मे श्रापने जो सशोधन किये हैं, उनके बाद भी श्राज पुलिस श्रधिकारी किसी भी श्रादमी का पकड सकना है, कितने घन्टो तक श्रपनी पुलिस 7 म्टडी म ग्र्र मवता है, मैवणन 109 ग्राज भी ट्न मे मौजृ है । उम भैस्मन के ग्न्नर्गन निर्मा भी झ्राढमी कों मस्पीयम सर्कम्स्तान्मंज में पबडने वा गधिकार पुतिम श्रधिकारी को दिया गया है ।

श्राप इस बात के लिए दावा करेगे कि सी०भ्रार०पी०सी मे भाप ने सशोधन कर लिये हैं, लेकिन मैं इस मे कुछ ऐसी बात, बुनियादी बातें चाहता हूं जिससे गरीब

