श्री सभापति: सिटिंग्स भी होनी चाहिए और डिस्कशन भी होना चाहिए, यह अच्छा है। There is a Private Members Bill on the same subject, we can utilize that. श्री महेश पोद्दार।

## Outdated forensic medicine curriculum

SHRI MAHESH PODDAR (Jharkhand): Sir, an autopsy or post mortem report is an invaluable and essential tool in investigating the probable cause and manner of time in the event of unnatural death. For the police, the- autopsy report forms the backbone of the investigation. For the judiciary, it is critical evidence that can with a single conclusive expert statement, determine the outcome of a case. However, a vast majority of the autopsies are done incompetently and lead to justice being denied. Sir, with Safai Karamcharies performing autopsies in mortuaries, lacking even basic facilities, forensic investigations are riddled with many problems. However, the most important thing being that the forensic post-mortem is the only clinical discipline that does not have a prescribed practical teaching schedule and practical examinations or a clinical posting for internship. Sir, the only thing mandatory in the forensic studies is that you write a theoretical exam. I request the Government to look into this pressing issue and make the practical exam mandatory. Thank you.

SHRIMATI ROOPA GANGULY (Nominated): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. VIKAS MAHATME (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SURESH GOPI (Nominated): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI AHAMED HASSAN (Karnataka): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

## Breaking of Himalayas and hindrance in the flow of river Ganges

श्री रेवती रमन सिंह : माननीय चेयरमैन साहब, मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब से यह सेशन चल रहा है, तब से लेकर आज बड़ी मुश्किल से मुझे इसके लिए मौका मिला है। सर, जब से यह सेशन चल रहा है, तब से हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माननीय गडकरी जी, जो इसके मंत्री हैं, वे इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हैं।

मान्यवर, हिमालय और गंगा हमारी यानी भारत की संस्कृति और पहचान है। आज उसके साथ जो काम हो रहा है, उसके लिए स्वामी सदानन्द जी, जो कि आईआईटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने 111 दिन तक अनशन करके प्राण त्याग दिए। उनकी केवल एक मांग थी कि गंगा अविरल होनी चाहिए।

