### 14.30 hra

## SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1981-82—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We go to the next iteme-further discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1981-82.

Dr. Roy was on his legs. He had taken twelve minutes. The total time allotted is two hours. Therefore, he will conclude now.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): The time allotted was 2-1/2 hours. It was decided in Business Advisory Committee.

DR. SARADISH ROY (Bolpur) : I have to request for transformation of narrow gauge lines to broad gauge lines.

I want to press that several narrow gauge lines which are managed by the Railways should be nationalised.

Bills are coming, two N.G. Railways in Assam are to be nationalised.

In West Bengal Almedpur Katwa, Bankura Damodar these two N.G. Railways should also be nationalised. There are three narrow gauge railways in our StateAhmedpur Katwa, Burdwan Katwa and Bankura Damodar River Railway_these should be converted into broad gauge lines. If it is not done no investment is made, there will be further deterioration of Service Even to-day the service is deteriorating. The bogies are very old. They are not keing replaced though I have written etters and spoken many times, nothing has been done. The condition of these bogies is the worst possible. If it is not nationalised and proper steps are not taken, it will be difficult for the passengers. The Minister had assured that the Purulia-Katish!la narrow gauge would be converted into broad gauge. But adequate funds have not been provided. As such the progress in work is very slow. I would request that sufficient funds should be provided so that the work can be expedited.

Purulia is very backward district. Our Chief Minister has written several times that direct train from Howrah to Purulia with terminal facilities at Purulia be afranged. There is sufficient space to transform the existing narrow gauge platform for terminal facilities. If the terminal facilities are there, express train from Calcutta to Howrah and to Purulia can be introduced.

There are old lines-Howrah Amta and H owrah Sheikh Ali. In 1972 election, Prime Minister Smt. Indira Gandhi assured there
that it will be converted into broad gauge. Only Howrah Amta has been taken up. But adequate funds have not been provided for conversion to broad gauge.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is only Supplementary Dcmands for Grants. Time allotted is two hours only. You have already taken fifteen minutes. Everybody feels thet he should only speak, his party should only speak. That is not correct. Everybody should speak. Everybody should participate. That should be our aim. It is not that I should take more time and other should not.

DR. SARADISH ROY: I shall mention only the points.

For Howrah-Sheakhalla section some amount was allotted three years back. But the funds have been diverted for some other purposes. Howrah Amta will give very good service. Tamluk to Digha, new line be consfructed.

North Bengal-Jalpaiguri : Previously from Calcutta to Jalpaiguri before partition there were two fast trains. After Independence, after 34 years, we are having only one fast train. So, we press for another fast train between Howrah and Jalpaiguri. It is a very important railway Station. It serves Darjeeling, Jalpaiguri, Sikkim and Bhutan. $\mathrm{S}_{\mathrm{o}}$, a fast train should be introduced.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You must conclude now.

DR. SARADISH Roy: Then there was a diesel repairing shed. It has been shifted from Jalpaiguri to Ajmer.

MR. DEPUTY-SPEAKAR: I will have to call the next speaker. Shri Jamilur Rahman. I must do justice to all.

I cannot do justice to you only.
DR. SARADISH ROY: I am concluding.
MR.DEPUTY-SPEAKER: I am not permitting. I must see that everybody gets a chance. You have already taken 16 minut You please take your seat.

DR. SARADISH ROY: Only one minute.
MR. DEPUTY-SPEAKER : I will not allow you. I have already called another member Shri Jamilur Rahman.

## (Interruptions)

If you want to waste the time of the House, you can do it I will not allow you. If I am not strict, the people at the end will not be able to speak. They hav a complaint. This is not the way. I have to conduct the proceedings in a proper way. Everybody has to stick to the e

खत्म हो गया है क्योंकि रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि बीच में दीवार बना दी जाय । इस फैसले से सारी श्रकलियत के लोगों पर अच्छा ग्रसर पड़ा है घौर ऐसे फैसलों से हिन्दुस्तान में सेक्यूलरिजम की जड़ें मज़बूत होती जा रही हैं।

श्रब मैं रेलवे की मांगों पर श्राता हूं । भांग बहुत कम है वक्त की श्रहमियत को देखते हुए श्रोर लोगों की जरूरियात को मद्देनज़र रखते हुए श्रौर बढ़ती। हुई अ्रावादी को देखते हुए । इतना हैंनहीं जो यातायात में सुविधायें बढ़ाने के लिए रेलों की जितनी जहुरत है उसके मुताविक मांग कुछ कम नजर ग्रा रही, हैं। जो सप्ल्लिमेंटरी? डिभाण्ड्स की किताब मिलिध है इसके झ्रन्दर 12 श्राइटम्म पर खर्च दिखाया गया है । तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि श्रापने एन० एफ० रेलवे को जो छोड़ दिया है यह श्रफ़सोस की बात है, ग्रौर कोई वजह नजर नहीं श्रा रही है । क्या मैं यह समझू कि यहृ नेग्लेक्टेड फ़ण्टियर रेलवे है ? घंर्र घ्रगर ऐसा नहीं है तो उसको बताने के लिए श्रब तक श्रापने कोई खास योजना सदन में क्यों नहीं रखी ? श्रगर श्राप योजना रखते तो हम ध्रपने सजेसन्स देते कि क्या क्या सुधार होना चाहिए । में तो ऐसा समझता हूं किं नौदर्न रेलवे का हैडक्वार्टर दिल्ली में है, मंत्नालय भी यहीं है श्रोर रेलवे बोर्ड भीं दिल्ली में है इसलिए श्रगर नादन्नं रेलवे के श्रगर मामलाजात ठीक रहें तो समझा जाता हैं कि सब जगह के मामलाजात ठठक हैं । तो ऐसी बात नहीं है । श्रगर नंदर्न रेलवे में बढ़ेत्तरी हो तो श्रच्छी बतत है, लेकिन ऐसा दूसरीं रेलवेज़ की कोस्ट पर नहीं हैना चाहिए । ग्रभीत ऐो ऐसा मालूम होता है कि एन० एफ० रेलवे में खटमलों का राज है, चोरी, गन्दर्गी, बे टिकट सफर करने वालों श्रीर इण्रिंसिप्लिन का राज है। श्रौर वहां ऐसे म्रफ़सर भेजे जाते हैं जो हिस्फेडिटेड होते हैं। वह लोग इस रेलवे

## [श्रो जमीलुरंहमाब]

को पुराने जमाने का कालापानी समझते हैं घोर घ्रपना टाइम पूरा करके चले जाते हैं। कोई तरक्की वहां नहीं होरीं।

एक दूसरी बात यह है कि भ्रापके मंब्नलये ने क्लास 3 भौर क्लास 4 के लोगों का ट्रोसफ़र बन्द कर दिया है । इससे इंडिसिष्लिन बढ़़ है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Your time is over. There are other Members also who have to speak. I will give you only two minutes more. You must finish soon. This is only Supplementary Demands Don't exhaust everything.

श्रो जमोलुरंहमान : लोग सोचते हैं कि हमको कोई ट्रांसफर करने वाला नहीं है । मेरी गुजारिश है कि इस हूल को श्राप बदल दें ।

एक बात और है ईस्टनं जोन बहुत सेंसिटिव जगह है जहां श्रापका खास ध्यान जाना चाहिए। अभी खास तवज्जह न देने की वजह से मुल्क को काफ़ी नुक्सान हुश्रा है, तबारीख इस बात की शाहिद है । श्रब फिर हालात नाजुक होते जा रहे हैं । इसलिए इस पर खास तबज्जह दी जानी जाहिए।

यह सही है कि ऐक्सीडेंट्स हुए हैं। लेकिन ऐसे ऐक्सीड亏ँटस हुए हैं जो कfयोण्ड कगप्ट्रोल उयू मन थे। मसलन पुल पर गाड़ी का उलट जाना हबा को वजह से। तो हवा पर, झ्रांधी पर तो रेल मंत्री जी का कोई जोर नहीं है । श्रौर इतना हीं नहीं भरी तमिलनाडु की बात श्राई है । . .

MR. DFPUTY-SPEAKER : Please conclude. These are only Supplementary Demands. Please Keep all these things in stock for the General Railway Budget. You are exhausting everything.

[^0]MR. DEPUTY-SPEAKER : You may not have material to speak on that day.

धी जमीलुर्रहमान : 800 किलोमीटर ट्रेन बहुत झ्रच्छे ढंग से भ्राई भ्रोर एक पर्टीकुलर छोटे से स्टेशन पर ट्रेत उलट गईं। यह रिपोटं है, कहा जाता है कि एक सज्जन जो हमारे हाउस के सदस्य हैं वह इस ऐंक्सीडेंट से तीनि दिन पहले वहां गए थे जिनका दावा ऐसा भी है कि उन्होंने 52 ट्रेनें उलटवायी हैं और वह खुद फ़ख महसूस करते हैं इस बात में कि उन्होंने ट्रेन्स उलटाई हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस में कोई सच्चाई है कि वह वहां गए थे ? भ्रगर सन्वाई है तो म्राप ने ऐसी बातों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

एक बत्त मैं यह कहूं कि मैंने श्राप की सप्लिमेंट्री डिमांड के पेज 4 में जो लिखा है उसे पढ़ा। उस में श्राप ने यह लिखा है :

> "The decision to undertake these works during the current year has been taken after the preparation of the Railway Budget for the year 198 r -8a.
> The opening up of Sunderbans area by providing a rail link is neeessary as besides serving the development needs it will also improve the accessibility of this area to enable better surveillance of the international border."

यह श्रगर श्राप की रीज्जिंग है तो क्या मै यह कह सकता हूं कि जोग बनी कोन से इंटरनेशनल बोर्डर पर नहों हैं ? जोगबनो तो बिलकुल नैपाल के बार्डर पर है ग्रोर नेपाल बिलकुल लंडलावड एरिया है तो जोगवर्नी से कटिहार तक श्राप ब्राडगेज में कन्वटं कीजिए । नंगल तलवाड़ा रेलवे लाइन जो 100 माइल्म की है उस के लिए बात कही जाती है, वह बने, श्रोर जल्दीं बने, यह् बहुत श्रच्छी बात है । लेकिन जोगवनी से कटिहार ब्राडगेज लाइन बनाना निहायत जहूरी है क्योंकि वह्ह इंटरनेशनल बोर्डर पर पड़ता है भौर उस के लिए ग्राप ने खुद रीर्जानिग दी है इसलिए मेरी ग्राप से गुजारिश हैं कि इस काम को श्राप करें ।

डाल्टन गंज से पटना कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है । भ्राप जानते हैं कि वह

मिनरल्स का इलाका है मीर वहां के लोगों को उस के बिना कितनी दिक्तत है । किस जामाने से इस चीज़ की मांग चली श्रा रही हैं। तो श्राप श्राज यहां कमिट कीजिए कि डाल्टन गंज ने पटना एक एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी तारि वहां के जो मिनरल फोल्ड में काम करने वाले लोग हैं उनकी बहुत दिनों से चली श्रा रही डिमांड पूर्रीं हो।

एक बतत एम्लारयमँटंट के मुताल्लिक कहना चाहूंगा । इस सदन में इस समय श्री एस०एन० मिश्र नहीं हैं, वह जब फारेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक इप्टरण्यू नं का था कि मुसलमान इस देश में सदर हो सकता है, वाइस-प्रेसीड़ेंट ही सकझा है, एयर चीफ़ हो सकता है ेेकिन नहो हो सकता है तो एक प्यून नहीं हों सकता है, कलास ध्रों का एम्प्लाई नहीं हो सक़ा हैं, क्रास फोर का नहीं हो सकता है, एक खलार्सी नहीं हो सकता है । में स्पष्ट तरीके से जानना चाहता हूं कि 1979-80 ग्रीर 1980-81 में एन ई झ्यार घौर एन एक भ्रार में टोटल कितनी बहालियां झ्राप ने की है श्रोर उस में कितने मुसलमान हैं, कितने हरिजन हैं, कितने श्रादिवासी हैं, कितने बैकबर्ड क्लास के लोग हैं। यह जों श्राजकल हवा चली है उस पर मैं ज्दादा रोशनी नहीं डालूंगा, लेकिन यह कहूंगा कि यह बात हमारे मैनिफेस्टो में है कि ₹ंद्दुस्तान के सारे लोग बराबर हैं ग्रौर सबको बराबर का मौका मिलेगा। सब को बराबर ग्रपनी रोजो-रोटी कमने का है हासिल है । इसलिए में गुजारिश करता हूं कि इन बातों को ग्राप ख्याल में रखिए । ललित बाबू ने कमिट किया था कि इस हाउस के छन्दर, मैं उस वक्त इस हाउस का मेम्बर था, उन्होंने कहा था कि में जोनल कमेटो बनाकंगा भोर उस में ग्राफिससं होंगे जो इस बात की रिपोर्ट करेंगे कि क्लास ध्री, क्लास फोर में कितने मुसलमान, कितने हरिजन भौर कितने भादिवसी बहाल हुए, शर

उन्होंने कहा था कि पार्लयामेंट में हर ซ: महीने में मैं उस की रिपोर्टं रबूंगा। इसलिए ग्राप इस चीज को रखिए ।

श्राप ने सेंटर का एक टाइम टेबल उर्दू में निकाला है । मैं चाहूंगा कि श्रोर रेलबेज़ के टाइम टेबल भी श्राप उर्दू में निकालिए ताकि उर्दू का तबका जस से फ़ायदा उठा सके । यह श्राप का निहायत श्रच्छा कदम है ।

इन्हीं बातों को कहते हुए में ग्रन्त में माननीय उपाध्यक्ष महोदय का शुक्रिया श्रदा करता हूं कि उन्होंने इतनरी बातें रखने क: मौका मुद्झे दिया ।







 ك
 اردو جان


 31 U كتر"ا
 ارجن (يلُو>

## ［

之

 كى وجه
 －2










 اتسا سورو

居 （1）





 （Neglected Frontier Railwy）

S左loys خام




路





 لالهكن اليسا دوسا



政 إ
 （Discredited）


 －

和

 －Q

MR．DEPUTY SPEAKER ：Your time is over．There are other Members also who have to speak．I will give you only two minutes more．You must finish soon．This is only Supplementary demands for Grants．Don＇t exhaust everything． Keep

2）no
 اس رول كو أب بدل دين－
إ
 جها آب 6 خاص




 －جانى
س

 －$d^{3}$（beyond human control） on ك 3）تو（Ar نث تامل ناهر sc بات آ＂
MR．DEPUTY－SPEAKER ：Please conclude．These are only Supplementary Demands．Please keep all these things in stock for the General Railway Budget．
You are exhausting everything．
SHRI JAMILUR REHMAN ：I am just concluding．

MR．DEPUTY－SPEAKER：You may not have material to speak on that day．

－浣 \＆टै
－

 UD，d
 －在

 y ك朝多 oo
S أهِ
K $\log$ el a l al － 2 ا إل
＂That decision to undertake these works during the current year has br $n$ taken after the preparation of the Railway Budget for the year 1981－82．

The opening up of Sunderbans area by providing a rail link is necessary as besides serving the development needs it will also improve the accessibility of this area to＂noble better surveillance of the international border．＂
尾
隹

 $<$（area



共 er Lt
［路 برآ كه
艮 （يزنت آب آب كريّ
كا
 جانتِ ها
 ＜
 －
 ج



 －إم


 ن




相

 ＜



 LES－ها
 كلاس

有



 －
 － كها تها－اس هلؤوس ع الندر مهن
 النهو
 آفيسرس هاونع－جو اسع بات كى
號


 كى إمورت ，كهو





 － 4 م

إت之

［－40

329 Supply. Demands BHADRA 17, 1903 (SAKA) for Grants (Rlys.),

ओमेटो कृष्णा साही : (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो मैं यह गुज्चारिश करुगी कि ग्राप जरा महिला-सदस्यों की घोर विशेष ब्यान दीजिए और उन्हें श्रपनी बात कहने के लिए समय दीजिये ।

मि रेल विभाग के तीनों मंत्री महोदयों को ध्यन्यवाद देती हूं कि उन्होने बह्टुत श्रच्छा काम किया है । पहले रेलवे को मुनाफ़ा नहीं हुखा था । श्रब पहले-पहल उसको इतना मुनाफ़्रा हुग्रा है । अप्रेल 1981 से लेकर जून 1981 तक श्रीजिञ 52.08 करोड़ रुपए हुई, जो कि बजट प्रोपोर्शन से श्रधिक है । लोडिंग का काम 69.02 मिलियन टन हुश्रा है , जो कि पिछले साल से 9.49 मिर्लयन टन श्रधिक है । इसके लिए भी वे बधाई के पान हैं । 5 लाख वैगनों में से 40,000 बैगन बेकार पड़े हुए में, उहै दुरूस्त किया गया है भ्रोर माल ढ़लाई का काम मुस्तैदी से हुछ्रा है। इसके घ्रतिरक्त एशेशल कमोहिटीज को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्सें तक पहुचाया गया है। जजसकी भ्राज ससत जरुरत है। 10,000 टन कोयला, श्रोर दूसरा कचचा माल प्रंत-टन एक जगह से दूसरी जगह वहुंचाया जा रहा है । यदि हमारे देश में साम्मन की ढुलाई नहीं होगी, कच्चा माल, सीमेंट घ्रोर चूना धादि जगह जगह नहीं पहुंचाया जायेगा, तो घ्रौद्योगिक विकास नहीं होगा । घंगर खेतीहार किसानों के पास सामान न पहुंचे, तो वे कैसी खेती। करेगे ? मे बहुत ग्रदब के साथ कहना

चाहती हां कि देश का इनफा-स्ट्र्च रेलवे पर fिर्भर करता है ।

रेलेके की ध्रामदनी सवारीं गाड़ियों से कम होती है-तकरीवब 25,30 प्रतिश्न होती है, जबकि 75 प्रतिशत ग्रामदनी माल ढुलाई से होतीर है । लेकिं जो घटा है, वह उससे तो पाटा नहीं जा सकता। दिछले तीस वर्षों में मारी भ्राबादी बढ़ी है, लोगों की श्राकक्षाएं श्रोर उम्मादे बढ़ी हैं है। लोग ज्यादा यान्वा करना पसंद करने लगे हैं, चाहे वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए हो या श्राएंक विकास के लिए हो । बिना यातायात के उनका काम नहीं चलता है । लेकिन जिस श्रनुपात में हमारीं बादी बढ़ी है, उस श्रनुपात में रेलों का विकास नहीं हुग्रा है । 128 वर्ष पहले ग्रंग्रेजों ने रेलवे की स्यापना की। हमारे देश में 62,000 किलोर्माटर शेवे लाइन छोड़ कर गए । तब से श्राज तक केवल 8,000 किलोर्मीटर रेलके लाइन बनी है। इस कारण हम लोगों को काफ़ी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं । रेल राष्ट्रीय यातायात का स्नायुन्तंत्र है चाहे शिक्षा का प्रचार हो, सांस्कृतिक श्रादान * प्रदान हो या राष्ट्राय एकता को मजबूत करना हो, उसके लिए रेलों का बहुत महाँव बे है । लेकिन हमारा रेलवे का बजट वहुत कम है । उसमें श्रोर रुपया देना चाहिए? ताकि रेल विभाग में घ्रधिक काम हो सके।

मैं कहना चहिती हूं कि रेलवे ने बहुत भच्छा काम किया है, सब कुछ बहुत श्रच्छा है, जनता भी इसको महसूस करती हैं, लेकिन जनता को इस बात से तकलीफ होता है कि रेल-दुर्घटनामों की संख्या कुछ बढ़ी है ।
[भोमती कृष्णा साह्दो]
मंती महोदय को उस पर कुछ ध्यान देना चाहिए 1 रेल विभाग में जो 17 लाख्ब कर्मचारी काम कर रहेहैं, उनको श्रनुशासन में बांधने की जरूरत हैं, उनको सही रास्ते पर लाने की जलरत है, ताकि रेल-दुर्घटनाएं न हों ।

हमारे यहां रेल की पटरियां पुरानी हो चुकी हैं। उनकी मेनटेनेन्स बहुत श्रावश्यक है, जो नहीं हो रही है। स्लीपज़ं पुराने हो गए हैं, डब्बे पुराने हो गए हैं, माल-गाड़ियों के वैगन्ज पुराने हो गए हैं। इन सब जहूरतों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए । इसलिए रेलवे विभाग की ये मांगें बिल्कुल जायज हैं।

रेल-दुर्घटनाश्यों के जो कारण हैं, उनकी जड़ में जाना चाहिए श्रोर उनकी रोकथाम होनी चाहिए । तकनीकी विशेषज्ञ जांच करने के बाद कहते हैं कि रेल की पटरियां काम के लायक नहीं हैं, उन पर रेलनाड़ियां 万हीं चलनो चाहिए। इसके ग्रनुसार कार्यवाही करन्नो चाहिए । यह भी देबना चर्मिए कि जिस जुमीन पर पटरियां बिछो हैं, वह खांखली म्रीर कमजोर होती जा रही हैं । इन सब बातों को विशेष रूप से छान-बीन करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जिन्दनीt की कीमत बहुत है, दुनिया में इन्सान की ज़िन्दगी से ऊपर कोई चीज़ नहीं है ।

### 14.55 hrs.

[SHRI HARINATH MISRA in the Chair]

सभापति महोदय, इस के बानृ में माननंग मंत्रीं महोदय सें भाग्रह करना चाहतं हूं कि इन सब कामों के बावजूद भो हम लोगों के क्षेत्र में विकास का काम होना चाहिए, जिसकीं कि गति थोड़ो मन्दी हो गई है । मैंने पहले भी ग्रनु रोध किया है श्रोर

में श्रभी भी कह रही हूं कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं, जिनका कुछ विकास होना चाहिए। जहां पर रेल गाड़ियां जाती हैं, वहां पर पेसेंजर्स के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हैं ग्रोर वे जह्रा पर उतरते हैं, वहां पर कोई शेड भी नहीं है । इसलिए बहुत श्रावश्यक है कि रेलवे स्टेशन का विकास होना चाहिए ।

दूसरी बात मैंटेनेंस के बारे में है । हम गाड़ियों में ग्रमुमन देखते है कि कभी बाथ-रूम से पानी श्रा जाता है, जहां पर यानी बैंठे होते हैं ध्रौर वहुते से डिब्बे तो पुराने हो चुके हैं, जिसके कारण हम लोगों को तकलीफ होती हैं । दूसरी बात रेल गडड़ियों के समय पर चलने की है, जिसकी वजह से पैंस्तन्जस को कठिनाई का सामना करना पड़ता है । मुझे उम्मीद है वे इस पर विचार करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं ग्रापको धन्यवाद देते हुए मंती महोदय से कहना चाहती हू कि वे रेल दुर्घटनाग्रों पर भी विशेष ध्यान देंगे, ताकि इतनी दुर्घटनायें न हो । सभापति जी कों भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

धर्रान्द्र देव प्रसाद वर्मा (ग्रारा) : सभाप्पत महोदय, रेल बजट के सम्बन्ध में श्रनुदानों की पूरक मांगें, नई लाइनों, सड़क पुलों, माल डिब्बो, छेक यानों, दो मंजिली डिब्बों के निर्माण तथा विदेशी पर्यटकों को ग्राकषषत करने के लिए "रेल यात्रा वैकेज योजना" का विदेशों में प्रचार करने के लिए खर्चें की हैं।

इन की मांगों का विरोध मैं इसलिए कर रहा हूं, चूंकि इन्होंने ग्रधिकांश कार्य, जो बहुत आव्राव्यक है, छोड़ दिया है। इन्हें दूसरों को भौ प्रार्थमकता देनी चाहिए थी। सबसे घ्रावश्यक यह है कि हमारी

6000 किलोमीटर रेल लाइन बहुत पुरानौ हो गई है। इसके पुनर्नार्माण को सर्वोंच प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। ये लाइनें रेल चलाने योग्य नहीं हैं। तेज़, बहुत तेज और फिर दो मंजिल रेल डिब्बे इन लाइनों पर नहीं चलएए जा सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सब से पहले इन लाइनों को ठीक किषा जाए।

झ्राए दिन रेल दुर्घटनायें हो रही हैं । भारतीय रेलों का कार्यभार वहुत ग्रधिक बढ़ता चला जा रहा है । घ्रधिकांश रेल दुर्धटनायें रेल फाटकों पर हो रही हैं, वहां कोई कर्मचारी दे $\frac{1}{}$ भाल के लिए नहीं है । यहाँ का फाटक बुला रहने के कारण जब वहां कोई गाड़ि? पहुँचती है तो दुर्घटनायें हो जाती है। यह श्राप को ग्रपने घ्रांकड़ों से पता लगेगा । हर बजट सत्र में मैंने सरकार का ध्यान इस ग्रोर दिलाया है, लेकिन सरकार ने इस ग्रोर ध्यान नहीं दिया है । ड्राइबरों। को 18-18 घण्टे काम करना पड़ रहा है, जब कि 8-10 घण्टे से श्रधिक काम नहीं लेना चाहिए।

धारा-सासाराम लाइट रेलवे की बड़ी लाइन में परिणत होना श्रावश्यक है । इसमें देर करने से काफ़ो क्षति हो रहीं है । जिन छोटीं लाइनों को बड़ी लाइन में परिणत किया गया है, वे उतनी ग्रावश्यक नहीं यो, जितनो कि ग्रारा-सासाराम लाइट रेलवे झ्यावश्यक्र है ।

इसी प्रकार दानपुर मंडल में फतुहाइस्लामपुर लाइट रेलवे जिसे एक प्राइवेट कम्पनो चला रहो है, का राष्ट्रीयकरण अ्रावश्यक है । सरकार इस कम्पनो को न जाने क्यों हर वर्ष $10-12$ लाख रु० देती हैं, जब कि यह रेलवे लादून बन्द्द है, चलती नहीं है । मजदूरों को पांच-पांच, छ:-छ: माह तक बेतन नहीं मिलंता है। मंतीं जी ने मुझे श्राश्वासन भीं दिया है, लेकिन

सब बेकार है । मंत्री जी इस सम्बन्ध में बहुत बोलते हैं, लेकिन करते बहुत कम हैं। पटना में राजन्द्र नगर

बो जार्ज फर्नान्हीज (मुजफ्फरपुर) : एक्सीडेंट तो करते हैं ।

समापति महोवय : ग्राश्वासन की पूर्ति हो सके, इसलिए फाइनेन्स निनिस्टर से बातें कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : पटना में राजेन्द्र नगर के पास सड़क पुल का निर्माण बहुत ग्रावश्यक है ।

### 15.00 hrs .

राजेन्द्र नगर के पास एक सड़क पुल का निर्माण ग्रावश्यक है । मंत्री जी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया है कि इस को स्वीकृति मिल ग्राई है, लेकिन मैं देखता हूं कि इस पूरक बजट में उस के लिए कोई प्रावधान नहीं है ।

भारा से छपरा ग्रौर बिहृटा से अ्रनुत्रहुनारायण रोड काया पालीगंज के लिए एक नई रेलवे लाइन का होना बहुत ग्रावश्यक है । लेकिन इस पूरक बजट में इस की जाँच का जिएक भी नहीं है । इनरी शीघ्र जांच करारीं चाहिए ।

दानापुर मंडल के बिहटा श्रोर झारा में सड़क पुल के निर्माण की आ्रावश्यकता है । इन की स्वीकृति भी मिली हुई है लेकिन पता नहीं इस पूरक बजट में इनको क्यों नहीं लाया गया है।

20 लाख रुपये की राशि रेलवे सुधार समिति के कार्यालय की स्थापना के लिए रखी गई है लेकिन कहीं मीं यह नहीं बतलाया गया है कि इस समिति का काम क्या होता । क्या यह ख्वाने ग्रीर डकारने वाली। समिति होगी ? स्पष्ट रूप सें यह्ह बतेलाहए कि इतना
[श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा]
पैसा कहां खर्च होगा घ्योर इस समिति का क्या काम होगा ?

रेल यान्ना पैकेज योजना में विदेशी पर्यटकों की श्रार्कर्षित करने के लिए प्रचार पर विदेशों में 25 लाख रुपये खर्च होंगे । इस की कौन सी ग्रावश्यकता है । देश भर में रेलों में भ्राये दिन रेल दुर्घटनायें, चोरी, इकतती, लूट, हत्यायें हो रही हैं । यात्री भातंकित हैं, रेल में चढ़ने पर डर लगता है कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाय । पता नहीं श्राप -विदेशों में क्या प्रचार करेंगे, उनके लिए क्या श्राकर्षण का केन्द्र होंगा ?

सभापति महोदय, एक बहुत ही श्राश्चर्यं की बात रेलवे में होने लगी है । वह बात यह है —म्राप हर बड़े स्टेशन पर चले जायँ, क्रापने देखा होगा, घ्राप ने पटना में कभी गाड़ियों का इन्तजजार किया होगा । वहां माइक से एनाउन्समेण्ट होता है कि सिगनल डाउन है, ड्राइवर चले श्रावें भौर गाड़ी जल्दो खोलें। इसी तरह से गार्ड के लिए भी किया जाता है । यह सब क्या तमाशा है ?

य्राचार्य भगषान देब (श्रजमेर) : यह सब भ्राप लोगों का तमाशा है।

धो चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : इसको बन्द करावाइए श्रौर स्पष्ट रूप से झ्रादेश दोजिए कि: गाड़ियां समD से बुलेंगो, ड्राइवर घ्रोर गार्ड पहले से पहुंच जायँ ।

सभापति जो, यह सब बड़े दुखद विषय है । हमारे पांड्डे बी बहुत ही शच्छ श्रौर नेकदिल व्वक्ति हैं, बातों का श्रासानी से भुन लेते हैं, चमझते भी हैं, करना भी चाहते हैं, लेकित प्ता नहीं वह् बाते क्यों नहीं हो पाती । हमको ऐसा लगता है ....

सभापति महोबय : जरहरत से ज्यादा रहमदिल हैं ।

श्रो चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : श्राप ने, सभापति महोदय, ठीक ही कहा है-ज़रूरत से ज्यादा रहमदिल हैं। इन सब बातों में सुधार की घावश्यकता है ग्रौर इन्हे झ्याप कररा सक्ते हैं, बहुत झ्रासानी से करा सकते हैं। गंगा नदी पर रेल के पुल के काम के लिए पिछले दिनों श्राप ने सदन में बत्तलाया था कि: उसकी स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन श्रभी लवः उस का फंता नहीं है । में चाहता हूं किं क्राप इन सब बातों कें बारे में स्पष्ट रूप से इस सदन में कह दे कि: ग्राप क्या करनंग चाहते हैं ....

श्रम गंवालय कंत राज्य चंबी (धोमसी राम दुलारो fसन्हा) : धोड़ा तररीफ़. कीजिए, बिहार के: हैं ।

सभार्पति महोदय : लेकर पाबलम के बारे में कह दें।

क्षो चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : सभापतित जी, श्राप भी जानते होंगे कि पटना से कलकत्ता जाने में कितनी क.ठिनाई होती है । कोई भी तेज श्रौर सीधी गाड़ी नहीं है. जिस के कारण यह कठिनाई बढ़ती जा रही है। पटना से रोज हजारों गत्री हावड़ा के लिए श्रातेजाते हैं ।

सभापति महोदय : बोलने वाले बहुत हैं, इसलिए श्रब अ्राप समाप्त कीजिए।

औो मूल चन्ब डागा (पाली) : हम लोगों कों भी थोड़ा समय दीजिए। बिहार के मंत्री जो हैं ग्रोर संभापति जी, श्राप भी बिहार के हैं ।

शी चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : बिहार मी भाप के देश में ही है । याप तो बिहार
complete and an alternate route from Ambala via Chandigarh to Pathankot and Mukerian. This would be providing a much needed relief for the present hard pressed and traffic saturated line between Ambala and Pathankot via Jullundur and Ludhiana. The new proposal for connecting Chandigarh to Morinda is also a welcome proposal as it will give Punjab an outway and also provide an alternate line to Pathankot and Morinda connecting Chandigarh. This is also a very important route for the defence preparedness, because it is a principle of defence preparedness that the line of communication must be perpendicular to the border line with the other country. Pakistan is there on that side and this line is exactly perpendicular towards Amritsar and Pathankot side. This will provide not only means for development of Himachal Pradesh, Northern Punjab and Jammu and Kashmir, but on very important occasions, it will provide the quickest and the shortest route between Chandigarh, Simla, Ambala side because distance between Mukerian and Chandigarh would be shortened by 40 to 50 kilometres. Similarly, if ultimately Mukerian is connected to Kadian and is linked with Amritsar, then you would not only have a direct route for Amritsar, but also for other towns. This is the most important item for defence preparedness in the Supplementary List and I congratulate the Hon. Railway Minister for this.

Sir, the Himachal Pradesh Government on this score has also provided Rs. 8 crores as contribution from the State side to a. total cost of Rs. 33/- crores.

In answer to one of the questions tabled by me in the Lok Sabha-Question No. 276 on 3rd September, 1981-tthe hon. Minister has given us a list of these new railway lines, as also four other new railway lines in other states, and the amount that he proposes to provide during the 6th Plan. Rs. 12. 50 crores have been provided for the Nangal-Talwara railway line in tैe 6th five-year Plan, in addition to Rs. 1 crore being provided in this Supplementary Demand. In this connection, I recall that this line was inaugurated by the late Shri L.N. Mishra in December 1974. We are extremely grateful to the Prime Minister Shrimati Indira Gandhi for having helped us to get this line.

This is a welcome step; and I would suggest that in view of the total estimated cost of these new lines being Rs 357.61 crores, it is clear that they would not be completed in the 6th Plan The provision made in the Supplementary Demands is only a token amount. In the 6th Plan, only Rs, $226 \cdot 22$ crores are being provided. It means that during the 6th Plan these

## [Prof. Narain Chand Parashar]

lines will not be completed, but that they will spill over to the next Plant. The hon. Minister should take up this with the Finance Minister and get more money. This House should approve the Railway Ministry's demands for larger funds for newer railway lines, because they alone can bring development to backward areas. There is also a great urgency for renovating the track and improving the wagon position. These are very important. But unless money is given to the Railway Ministry nothing can be done. So, I would suggest that when the Planning Commission considers proposals for allocation of funds to Railways, especially for new lines and for replacement of the track they should be more liberal

One more important thing in which our Minister has shown his mastery of the subject is goods traffic, from which he has been able to earn more money. Till this day, this sector of the railway economy was neglected, and much attention was not paid. I am happy to know that during these months, the performance has been quite fine. I am also sure that when the next budget is presented to the House, the earlier figure of 215 million tonnes would be surpassed, and the Railway Minister would be able to wipe out all the deficits, and present a surplus budget, so that ultimately the country benefits thereby,

On this occasion, I would also bring to the notice of the Minister that the Railway Convention Committee is examining at present the track expansion programme of railways in various States, as submitted by the State Governments and the representatives of the people. The Committee has already toured Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and a part of Punjab. It would now be going to Bihar and other States. As we go to different States, we get more and more demands. From Himachal Pradesh alone, there are demands for 12 new railway linee The demands from some other States are equally important. The demands from Himachal Pradesh include the Kalka-Prawanoo-extension of broad gauge line. This is our most important need, for the purpose of carrying industrial development into Himachal Pradesh, and the track sought to be converted is only 6 or 8 Kms in length.

Similarly, there is a very important demand for constructing a new borad gauge line between Jagadhri and Paonta Sahib, and its extension upto Dehra Dun. It will connect the three States of Himachal Pradesh, Punjab and Haryana. There is also need for extending the broad gauge line from Hoshiarpur to Amb and then to Nadaun and later to Hamirpur and then to Mandi.

I would impress upon the Minister another Point. I know he has a very soft heart and a very kind corner for the safety of passengers. Sometimes the factors are beyond his control. But just as he has earned more money from goods traffic, I am sure that if he applies his mind to this side also-the safety of passengersthe accidents would also be eliminated.

I would plead with him for one railway line in Bihar, because there is a pilgrim tourist centre, Rajgir. Another is Gaya. Nalanda is on the way. If Rajgir is connected to Gaya, it would increase the tourist potential to Bihar and also provide facilitics to the pilgrims from South-East Asian countries, who are mainly Buddhists.

1 would also refer to Mr. Jamilur Rahman's suggestion about the line from Jogabani to Katihar, and provision of such missing links which can turn the railway infrastructure into a useful instrument for the development of the country's econom y.

I must thank the Railways Minister Shri Pandy on behalf of Jammu and Kashmir, because he has provided link from Jammu to Udhampur which is the headquarters of our Northern Command. Simla is the headquarters of our Western Command. In this way, not only are you providing for the development of our country, but also for defence prefaredness against any attack. You are also ensuring the proper economic development of these regions and bringing a ray of hope to these hitherto neglected areas.

On this occasion, I want to pay tribute to Shri L.N. Mishra who on 22nd December, 1974, inaugurated the construction work of this railway line in Unna District of Himachal Pradesh. The blessings have always been there from Prime Minister Shrimati Indira Gandhi. Later, Shri Kamlapati Tripathi, also helped us during his ministership. Now that the scheme has been included in the budget, I once again thank you, Mr. Pandey, on behalf of 40 lakh people of Himachal Pradesh for including this railway line in the supplementary budget.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): Mr. Chairman, recently the country had seen that the Tamilnadu Express met with an unparalleled and unprecedented accident on 31st August, 1981 in the South. I want to know from the hon. Minister, Mr. Kedar Pandy how many persons died actually ? I want to know the actual facts from the officials, not bogus or some wrong facts or mistaken or created facts or superficial or arificial figures.

I know the two Members of Parliament who were travelling in the same train They were the eye withnesses for the death of so many hundreds of people. So far, we have got no official data, facts and figures of death. More than 100 persons died as per the reasonable information which I could collect from the two eye witnesses whose status is not less than ours. Apart from this, it is said that more than 200 were injured. I want to know how many persons were infured. Thirdly I want to know who were the officials responsible for the accident. I am not ready to blame you, because you are not directly responsible for this accident: you are not driving the trains; you are not checking them. It is not our duty also. It is the duty of the concrened official to check the train before its departure from the Central Madras Station will its arrival safely at the New Delhi Railway Station.

We do not know how many bogies were damaged very badly resulting into crores of rupees of loss in the accident. As per the paper news, there were 21 bogies. Ony 4 bogies were following the engine, running with the engine; 17 bogies were derailed and detached. Among 17 bogies I am told by the members of Rajya Sabha, some 10 minutes back, one bogie in which 72 persons were travelling including women and children, dashed against something and crashed into the mud, and that bogie was not redoverd, the persons who were crushed in that bogie were not recovered even at the end of the second day.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): The same member of Rajya Sabha has also spoken tome 1t is true that they were held up in the compartment, but efforts were made to remove them. None of them died. All of them are alive.

SHRI K. MAYATHEVAR : The same member told me that they could not recover them even at the end of the second day.
SHRI G.K. JAFFER SHARIEF : When all of them are alive there is no question of dead bodies.

SHRI K. MAYATHEVAR : Therefore, there is some controversy. You are speaking on the official information. I am speaking on the political information, some MPs's information. Therefore, we are now conflicting with each other. There is some controversy between the racts and figures. Therefore, I do not have any faith in the departmental enquiry. Is it not possible and feasible to find out the real truth ? Can you not come forward and appoint a person not less than the rank of a serving judge either of the Madras High Court or the Hyderabad High Court or the Madhya Pradesh High Court to enquire into the matter,
to prove into the matter and find out the truth and locate the real culprit who was responsible for this accident? Can you do it ? Because, you cannot find out the truth through the departmental enquiries. We are stating this on the basis of the previous experience of a very long period. -Therefore, I call upon the Government to appoint a judicial enquiry to find out the truth. because we are not able to find out the truth otherwise.

Then, what is the compensation you are going to pay to the seriously injured and to the families of the deceansed ? I understand that the compensation paid so far is not at all sufficient. I request the hon. Minister to pay more, in proportion to the earning capacity of the deceaseg to safeguard the interests of their legal heirs.

I am told that the Tamil Nadu Express was not properly checked, at the time of its departure from the Central Station. Madras. This is reported by all the South Indian English newspapers including the Hindu and the Indian Express. It is understood that the bogies as well as the tracks were defective. I am told by some railwaymen that some Railway employees had demanded some repairs but the higher authorities in the south, that is Southern Railway were not looking into the demands made by the lowest cadre of the employees who are working actually on the spot and were trying to locate the defects and get them repaired. But they were not cared for or looked into by the department.

Then, I am told that the driver who was driving the train went on for six to seven kilometres without rooking back towards the detached bigies (Interruption.)

MR. CHALRMAN : Let him complete.
SHRI K. MAYATHEVAR : I do not know. I was not travelling. I was told by the Member who was travelling.

MR. CHAIRMAN: Do not address him. Address the chair.

SHRI K. MAYATHEVAR: There fore, I request the hon. Ministerknow that all the Ministers are very able and efficient - to look into thes matters. They have helped Tamil Nad by including Karur-Dindigul line in the Sixth Plan. Over and above this, I request the hon. Minister to Lake serious action against the erring officials who are responsible -whether they are from the Southern or the Central Rzilway or any other zonat Railway for this very bad accident which caused so many deaths.

I am happy that the new line KarufDind gul BG line has been included in the Sixth-Plan by the orders of hon. Prime
[Shri K. Mayatheiar]
Minister and it is under implementation by the Government of India. But I am sorry to see in the Demands for Grants in this Supplementary Budget that he has provided only Rs. 50 lakhs towards expenditure for this financial year: Therefore, I request the hon. Minister to grant at least some crores of rupees to meet the expenditure.

Another point is, the inaugural work for the Karur Dindigul BG line should be made from Karur-Dindigul side. I am told that the Chief Minister of Tamil Nadu Government has misrepresented to the Centre that the inaugural work should start from Tutiorin to Tirunelveli via Trivandrum. That is not proper. I request the Government to reconsider the matter and not to be led by the mischief done by the Chief Minister of Tamil Nadu Government but to justifiably start the inaugural work from Karur-DindigulMadurai and Tuticorin.

With these words, I support the Supplementary Demands for Grants and I appreciate the good work done by the Ministers. But I am acusing the Ministers in the Railway Ministry of not inspecting the site of the accident to the Tamilnadu Express. There are three Ministers and none of them visited the accident site. Shri Jaffer Sharief is a very able man, I know and he always used to fly to such places. But only in the case of this accident, he was held up here and he did not visit the place.

MR. CHAIRMAN: Now, after listening to your speech, he will rush to the place.

SH. K. MAYATHEVAR : He should not fail to do it in future.

SHRI C. K. JAFFER SHARIEF: For the information of the hon. member, I may mention that just a week before, myself and Pof. Ranga travelled by the same train.

भी शिव कुमार सिंहु ठाकुर (खंडar) : सभापति जो, में 1981-82 की रेलवे की घनुपुरक मांगों का समर्थन करता हूं। इन मांगों में जो कि 7.29 करोड़ की हैं 7 नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए पैसा मांगा गया है श्रीर साथही बंगलौर में वतंमान मिलसं रोड लेबिल कौसिग की जगह एक नए रोड झ्रण्डर ब्रिज के निम्माण के लिए ग्रनु मति चाही है। इसी तरह घहमदाबाद में इूण्लंड कंटेनर डिपो घोर 250 बो०

ओ्यो० एक्त० सी० वैगन्स की मांग है ओर 430 बो० वो० जेड० सो० टाइप ब्रेक बनस को मांग है तथा 50 दो मंजिले सवारी डिब्बों कें निर्माण के लिए भी पैसा मांगा गया है। इस्के घ्रलावे 20 लाख रु० रेलवे रिफीर्म्स कमेटी सैट ग्रप बररने के लिए श्रौर 25 लगख रु० विदेशे पर्यटकों को श्रावर्षष्षत करने कें लिए मांगा गया है ; इं मांगों के लिए मंत्री जी का ध्राभार मांत्वा हूं । परन्तु कहना चाहता हूं कि जिस गFति दे हमारे देश में नई रेलवे लाइनों की मांग है श्रांर पुल बनाने की मांग है, रेलों को व्यवस्था सुधारने की मांग है उसके अनुपते में जो सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स में क्रागने राशि मांगी है वह् बहुत कम है । मैं शापेें म,ध्यम से वित्त मंत्री जो, प्लार्नाग बंमीशन से निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे को और ज्रदिक वित्तीय सम्हापत̄ा दें जिसये वि: श्राज जो देश के लोगों की मांग है, उसकी पूर्ति की जाए सके ।

सभापति जो, बहुत दिनों से हमारे संदन में 15 साल से यह मांग उठाई जा रही है कि खंडका शे दोहद श्रीर खंडव, ते घ्रामला को नई रेलवे लाइन डाली जाय । श्रभी बहुत से बिहार के माननीय सदस्यों ने मांग की है कि: डाल्टनगंज से पटना के लिए रेलबे लाइन होगनी चTहिए। में चाहूंगा कि छठों पंचवर्षी $;$ योजनना में इन तीनों नई रेलवे लाइनों के लिए ह्यान रखा जाय श्रोर हमारी मांग को श्राप पूरा करें ।

सभापति जो, हमारे बरहानपुर से 14 करोड़ रुपये कात वेला जो किसान पैदा करतें है. दिल्ली म्रौर यू० पी० को भेजा जाता है । यह एक पर रिशेबिल भाइटम है, कभी कभी रेलवे वंगन्स न मिलने की समस्या श्रा जाती है। मे चहहंगां कि किसानों को म्रपना केला जंल्दो भेजने के लिए भ्राप वैगन्स उपलब्ध करायें तांकि उनको नुकसान न हो। सथथ ही अभी दो, तीन महीने से

बहात ही गम्भीर शिकायन किसानों की तर रफ़ से अ्रा रही है कि जों रेलने वैंग्त केला ले कर चलते हैं वद दिल्ली काफ़ी देर से पहुंचते
 है। इस को ग्रांप जांच करें छौर श्रावश्यक: निर्देश म्रंध्धारियों को दें ताकि किसानों को नु尹सान न हो।

सम पदिति जी मैं यह भी मांग करता हूं किनिबोला रेलबे कौfिंग जो खंडदा-बरह्टानपुर संकशन में क्राता है वेहां पर ग्रोंबर ब्रिज बागया जाव क्रोंकि: सहैंगरता क्षेत्न में वहां पर एऋ नवल fिह चीनी का कारखाना खुलने जा रहा है जिससे यातायात काफ़ी बढ़ जायेगा अैर जों विए जान क्रंत्वा गन्ना ले वःर फ़ैक्ट़ी को जाययेंगे तो जो स्टेट हाई वे से खंड़ा आर्य बरहानेंपुर कः उस दर काफ़ी ट्रिपिं₹ बढ़़ जाध़ागा। उस ब्रिज का बतागा जाना बहुत ग्राॅश्यकः है । इसके ग्रलावा खंडचा शहर में जो ग्रोवरंब्रिज है. वृद्ट बहुत छोटा पंड़ूता है और अभंवना तथा भोपाल अनेन-ज़ने वेला ट्रेफिक उसमे प्रभावित होता है। उस ब्रिज को चौड़ा कि:वा जाए 1

श्रमेर-ााचिगुड़ा ट्रेन जो बलती है, उसमें सूबाईगुड़ा स्टेशन पर टिकट नहीं दिए जंते ह। मैं मंत्रो महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसं स्टेशन दर यात्रियों को टिंट्र इस्यू किए जार्ये ।

मैं यह भी कहतन चाहता हूं कि भी के द्वर पाड़े एक बैद्वुत ही लायक, वह्तुत ही योगด श्रौर ईमतन दार मंत्री हमम रेलवे मंबीं के रूप में मित्रे हैं। मैं उनसे निवेदत करना चाहना हूं कि एलले जो यात्री काशी एक्सप्रेस से बन्मूई दे बरहानपुर झाते थे इटारसी से, उन्हें दिल्ली अाने के लिए जी टी एक्सप्र स मित्री यी। परन्तु उस टाइमन्टेबल का बह₹त्र दि गा गान है और म्रद उन यावियों को जी टो एक्नलेक निहीं मिलती है घ्रोर जो

सुविधा उन्हे पहले से उदलब्ध थी, वह खतम हो गई है । मुझे झ्राशा है कि मंत्रों महोदय इस श्रोर धमान ढेंगे

मेरी इहर्भी मोगं है विं जेहलम एकसप्रैस जों जम्म्न्रवंकी से चलता है कौर महानंगरी एक्सप्रेस जों बम्बर्ई के दंकराणसी श्राती है, उनका हाल्ट स्टे शन बरहानपुर् में ब.नाया जाए। इसके: भ्रलावा हरपुर में बम्बई-तखनक एक्दर्रेस का हल्ट दिया जाए।

जेहलम एक्सप्रेस को बरहानपुर में रोकने की मांग बढ़त समयं से चल रही है 1 माननीय श्री केदारे पांडे ने हस बारे में उंश्वास्त भी विंया था 1 मै चाहूंग़ कि इस बैहल का उत्तर देते समव वृह्ट घोषणा वरें कि जेहलम एक्सप्रेस ग्रैर महानगरी एकड्रेस को बरहानपुरू में रोका जाएगा।

बडुुु दिनों से बरहानपुर में रेलके रिज़्वेशन काउंटर की मांतंकीजा रही है । मैं प्रार्थना करता हूं कि बरहानपुर में रेलने रिजर्वनेन-कम-पृनकदायरी ग्राफिसं बनांया जाए, ताकि यात्रियों को बरहानपुर सं तानं मींल दूर रेलवे स्टेशन तक ॠ्रान-जाने में जो कीकनाई होती है, वंहु न हो।

रेल मंत्री जी ने रेलवे की इनकम को बढ़ाया है, मालनुलाई में बदुतु वृद्धि की है, जो बढ़ुत से डिब्बे टूट-फूट की स्थिरित में दड़े थे, उनको सुधारा है। इसके लिए हम उनको धन्ग बादे देते है । हमें उनसे ग्रोर भी ग्रफेक्षाएं हैं। मंत्री महोदय़ ने जो सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्ज रखा हैं, मै उन का हर्मिक समर्यन क:रते हुए निबेदन करना चाहता हूं कि हममरे देश के रेलसुविधाआ्रों को जो मांग दढ़ रही है, उसके श्रनहूप रेलवे का श्रोर ज्दादा विकारु किया जाए और जनता की मागों की पूर्ति की जाए 1

शी सत्पनारायण जटिया（उजजनन）： तभाजति महोदम，जिस स्रकार जिन्दगी का सफ़र जहूरी है，उसी प्रवार रेल का सफ़रभी जरूरी है। एह एक ऊुनिदृर्षंता है । किन्तु यानी घ्रफनी मंजिल तैक एहुंच जाए，और बहां दहुंचने से फहले उसे कोई दूकरा मंज़र न देना देखना 〔ंड़े，इस：की गारण्टी रेल दिभाग कों देनी चाहिए। जो व्यकित जिन्दनी से निंराश हैं，चह रें；दे： नीचे सफ़र बार के क्रिद्नी ज़िन्दगी ब：I सफर समाप्र कर सकःता है। लेवि：न जों रेल गाड़ी के क्रन्दर बैठ कर जाता है，यदि हम उसकी सुरक्षा की गारप्टी न दे सके， ती वह्त ठेक नहीं होंा। रेल कें बैठ वर वह इस लोक से परलोक：सिधार काता है । तीसरी किःस्म का याल्नी रेलनडिबने की छः फर वैट कर लावारिक की हररह ंत्वा बंरःा है । उसकेकारे कंकाई चिन्दा क：रनेदाला नहीं है कि वह क．द गिर जंगएका，क：ट जाएगा ।

इस मे प्रकさ होڤँ है कि म्याज रेल गाड़ि यों में बहुう भौड़ होतो है अौर किंजनें स्थान हमें जुटाना चाहिए，हंह्ं ह्म नंहीं जुटा पाए हैं। मे रेल मंब्री मे कहना चाहुग्रा वि．दह इन आवश्य्यकतम्यों को देबते है उचित क्वस्था वरें।

नीच－चितौड़एनढ－कोटा ब्राडगे：रेलवे लाइन के सवेक्षण वंT काम शुरू हुग्रा है， यहु गुशी की दात है । लेकिन हूस कान में जितनी तेज़ी झानी चाहिए，बह नजर नहीं आ्राती। नीमच－चित्तोड़मढ़－कोटा क्षेत्र में सीमेंट के दहुत से बःएरखाने हैं। नयालंव में सी सी ग्राई का सीमेंट का कारख़ाना है । निम्बाहेड़ा श्रौर चित्तोड़गढ़ में भी सीमेंट कारख़ाने हैं। इस सारी बंल्ट में सीमेंट के काररखाने स्थाफित करने की बहुत सर्भादना है। इसलिए इस लाइन के काम को दथा संभव एक्षपिडाइड किया जाए। नीमच श्रोर चित्ताड़िगढ़ के बीच

में इस समय मीटर गेज लाइन है। चितोड़－ गढ़ ग्रौर कोटा के बीच ब्राडगेज लाइन के साथ साथ नीमच ग्रोर चित्तोड़गढ़ को बाडगेज： लाइन से भी जोड़नाँ होगा । इस काम को जल्दीं से जल्दी पूरा क．र देना चाहिए।

इन्दीर को उज्जैन，ग्रागर，सुसनेर， झालादाड़ और रामगंजंमंडी हो कर कोटा के साथ जोड़ने की मांग की जातती रहीं है । पहले उज्जैन ग्रांर ग्राकर के बीच में नैंरोगेज लाइन थी। उस लाइन को डिसमेंटल कर दिया गया । इस स्थिति में उस क्षेत्न के दिकास की कोई सम्भावना नहीं है। मैंने मंत्रीं महोदय से गाग्रह्ट किया था कि．इन्दौर से उज्जैन，ग्रागर， सुसनेर，झालावाड़ ग्रोर रामगंजमंडीं हो कर कोंटा तक 213 किलोमीटर का जो टुकड़ा है，यदि उसका सर्वेक्षण करा के काम शुरू कर दिया जाए，तों उस पूरं इलाके को， जिंस से मीधधवाड़ का इल्शकाका भी है，दिकास के लिए काफ़ं ग्रवपर मिलंगे । उस क्षेत्र में नदियां हैं गौने उद्योग स्थापितं करने की काफी मम्भादन्ता है，उस में वृद्धि हो सकेगी। इसी प्रकार से श्राजं रेल गाड़यों की जों स्थिति है，वह बहुत हो खराब है । मथुरा－बड़ोदा लोकल गाड़ी बन्द है । यह गाड़ी़ डत्तर प्रदेश राजस्थथान，मध्य प्रदेश ग्यौर गुज，रात प्रदेशों को जोड़ती है । कारी लंम्बे समय सें बन्द है। छोटे छोटे स्टेशनों से यात्ना करने वाले यात्वियों के लिए यात्ता का क्या साधन हो सकेगा， इस पर मंत्नं महोदद को बिचार करना चाहिए ।

इसी प्रकार एक गाड़ी मई चित्त＂ड़गढ़ जो कि मध्द्य पदेश श्रौर राजंस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों सें जोड़ती है，मह गाड़ी भी कोयले की कर्मी के का रण बन्द है। ऊर्जा मंत्नालय की तरफ से कहा जाता है，कोयला काफी है ग्रौर रेल मंत्री भी कहते है कि ढ़ुलाई के लिए रेल के डिब्बे काफी हैं，तो रेल गाड़ियां बन्द क्यों हो जाती हैं ？इसलिए मैं रेल मंती जी से ग्राग्रह करुंगा कि जनता की

सुदिधा कें लिए ज्दादा से ज्यादा रेब काड़ियां चलाई जानiं चाहिएं ग्रौर जो रेल गाड़ियां बन्द । कर दीं जातीं हैं, उन के बारे में मंती महोदय को दिजार करना चाहिए । इसी प्रकार सें श्रजंमेर काचर्चुग़ा की एक लंध्रीi दूर्रीं की ट्रेन, है, जो कि जनता की सुदिधा के लिiए चलाई है ग्रीर बहुत अन्छें ट्रेन है। लेकिन वंह भी कोयले कीं क.मीं के का राण बन्द कर दें गई है है। इसलिए मेरा मंत्नी महेंदद से: कहॅना है किं दह गाडी उत्तर सें दक्षिण को जोड़ने दालीं गाड़ी है तथा ग्रन्य गाड़ियों से जों छंटे छोटे स्टे शनों के बिंच यात्रा करने दाले दात्वी हैं, उत गाड़ियों को कोदले की कम्मीं के कारण बन्द न कर्रेए। क्योंकि इस के कारण ऐरें, लोगों को काफी मुश्किल हो जिंतिं है ।

इसी प्रकार एक गंड़िं स्वोद्य एक्सप्रैस है । बहुत अच्छा नाम है सर्वोदम । उज्जैन से जो संत्रिं यात्रा करना चाहैंतi है जस में 20 सीटों का झ्रारक्षण है अ्रंर दो संंटें सैकेंड क्रान में ए० सीं० सीं० कीं हैं, इस प्रकार से कुल 22 संटंें हैं । लेकिन ददि किस्सें दार्बं को यदत्रा करना हैं तों दह गाड़ें नागंदा जंक्शन पर रक्तों नहीं है। मैं ने मंक्रीं जों से निवेदन भीi किया था अ्यैंर उन्हों ने इस बादं को सिद्धान्त रूप में स्वंकार भीं कर लिंदि था। लेकिन सर्वोदद एक्सप्रेस हमारे दहीं नहीं रुकी। मैं घाग्रह करना चाहता हूं कि सर्वोदय एक्सप्रेस को दों मिंमेट के लिए नागदा स्टेशन पर रोका जाये , जिन सतत्वियों को रतलाम हो क.र जानT पड़ता है, उस में समय ग्रौर धन बर्बाद होता है। ख़ने पर दहां कीं जंभता को काफी सुदिधर हो र्ति केगि।

सभापति जेi, इसीं प्रकार में इन्दीर श्रोर उज्जैन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । इन्दोर मध्य प्रदेश का सब सें बड़ा नगर ग्रौर श्रोध्योगिक क्षेल है , वहां उद्रसाय शिक्षा की सारी गतिदिधियां हैं, दिश्वदिद्यालय है, उज्जैन एक सर्टछतिक nगर है । इस्दौर हाई कोटं के काम के लिए भी उज्जैन से जाना होता

है । उज्जनन-इंद्दौर के बीच एक फास्ट ट्रेन चलाई जएए, ताकि डंढ़ घंटे मै 63 किलोमीटर का सफर किया जंT सके । फास्ट ट्रेन चलंययेंगे, तो दहां की जनता कें कारी मुदिधा वहुंच सकेगी। इस समंस्दा हे: मैं भीं चिन्तित हूं और मंन्नीं महलंदय कों भीं इस बारे में स्रदगतः करादा है, लेकिज ग्रभ्भं हंक कोई प्रगति नहीं हुई है। ददि दहें गाड़िं चलाई उ, एएगी, तो इन्दॉर सें उज्जैन जाने दाले हजारों यात्वियों को जों ज्यादा किरादा देना पड़ता है श्रौर बसों में सफर करना पड़ता है, काठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक्सप्रेस गाड़ी चलने से जनना को काफी सुदिधा हो सुकेगी। इसी प्रकार से इन्दौर कों दिल्ली। वम्बई हैं. जोड़ना काकी, जहुर्रi है। बींच में हम नें सुना था कि ग्राप कोई गाड़ो भेपाल हें दिल्लं के बीचत कें; शुरू कर रहे हैं, इस पर भं: ग्राप को गीध्र विचार करना चाहिए । मैं चाहूंगा कि एक नईई गाड़िं इन्दीर मे दिल्लीं श्रौर इन्दौर से बम्बई के लिए चल्लानं चाहिए। एक गाड़ी घ्रहमदाबाद सें: हालंड़ा के बीच में चलेने दाली। थीं। मह गाड़ि़ रतक्षम दा उज्जैन रें: होकर भोपाल हों कर जानें दार्लं थी, लेकिन पता नहीं दह बाहर हीं बाहर चर्लं गई, उस ने मध्द प्रदेश को नहीं छुग्रा । मैं चाहृता हूं कि
 जिंस सें म्रहमं तंबाद, बड़ैदा, रतलाम, उज्जैन, इन्दौर के मारे लोगों को उस काल लाभ मिले, सके ओ्रौर वे श्रासार्नं के दाव्वा कर सकें। महिद्वपुर रोड पर रेलवे-फुट-झ्रादर-विज: बनाने के लिए स्वंध्टिति मिल चुक; है, लेकिन श्रभी तक कुछ्छ नहीं हुग्रा है। कहां यह जादा है कि सामान नहीं है, इसलिये नहीं हो पा रहा हैइस तरफ तुरन्त ध्यान दीजिए ए ।

नागदा मंडीं को बिड़ला ग्राम से जोड़ने के लिये श्रोदर त्रिज की जं:लरतं है। ग्राप जानते है बिड़इन ग्राम एक ग्रैद्योगिक बस्ती है, ग्रोवर-ब्रिज; के न होने सें घ्यक्मर वहां एक्सीडेटट होते रहते हैं, लोग रेलवे-लाइन को कास करते हुए मर जाते हैं । मध्य प्रदेश सरकार की
[धी सर्यनारायण जांटिया]
श्रोर से वह्ह प्रस्ताव श्राप के पास है, इस पर तुरन्त स्वीकृति देंजिये ताकि यह श्रोवरक्रिज बनाया जां सके ।

नाम ब-मूहरोड दिशेष मार्ग है। रतलाम जंक्शन पर रेलबे क्रांसंग होने के का कण गाड़ियों को बहुत समय तक रकना पड़ता है जिंस से यात्वियों को बहुत श्रसुदिवा होतों है। वहों पर श्रोवर-ब्बिज बनाने के बारे में बडुतन पुराना प्रस्रत्व है, मेरा ग्रनुरोध है कि ड़स को जल्द से जल्द बनवने की कृपा करें।

इन्द्धरर-भोपाल के बोन में जो हाई-मे है, ड़स में दो स्थानों पर, सिहोर श्रीर बंरागढ़ के बंच में, रेलवे काॅसग है। वहां पर गाड़ियों खड़ी रहली है ओरोर चालू हालत में गाडियों के बड़ा रहेने सें काफी डीजिन जल जाता है। इन दोनों स्थनों पर ग्रोनेर-ब्रिज बनाने से काफी सुधिवा होगी ।
'इकान।मी-ड्राइक' का मतजन यह न नहीं है कि मेन्टेनेन्स के काम को हैं बन्द कर दिदा जाय। मेरा ग्रनुरोध है कि मेन्टेनेन्स कां। पूरी तरह से चालू रखा जाय। जहां त币 रेल कर्मचारियों का सम्बन्ध है मेरा निबेदन है कि उन के लिये एक घलेहदा वेतेन श्रायं।ग गठित्रिदा जाएये। उन के बोनत के सवाल को सही तरीके नें हल कीजिये। रेलवे में शान्ति बनाये रखने के लिये सर्भं रेल कर्मचरियों के साथ बात करने के लिये स्रवत्तर उपलग्ध कराने के लिये तथथा तैमाम रजिंस्टई यूनियन्ज्ं के साथ बात् कर के श्राम सहमति के श्राधार पर ग्रौद्योंगिक शर्गन्ति बनाये रखने का प्रयास किया जाना चाहिये, जिस से कि सब लोग रेलते प्रश़ासन की मदद करें क्रोर रेलों में म्राप जो गति लाना चहते हैं, उसे भाप प्राप्त कर सकें।

[^1]Sir, many of my colleagues have described in detail about the railway system that is existing in India. We can say that this is the only transport system which is responsible for the socio-economic growth of our country. This is the biggest public sector undertaiking in India and in this context I need not go into the details. A few days back Prof. Mahu Dandavate gave detailed suggestions to bring the railway system in India in a more feasible manner and to bring it into the track. So, I need not repeat all the details and also I need not go into the details of the data and statistics in thi regard. But I would urge upon the Minister that he should look into the different reports of the Committees. As far as my fiew is concerned, though the Minister is very much anxious to solve the problems posed by the Committee on social burdens which has been formed previously to help the backward areas to help the Adviasi tribal areas, still there is a gap between the political will of the Minister and the departmental attitude.

The second point is that the National Transport Commiıtee which was formed previsouly had recommended to the Government in regard to different ca tegories. But to my surprise and to the surprise of the backward States like Madhya Pradesh, Orissa and other backward States, those areas are still neglected. Time and again the Prime Minister has asked the State Governments and the Cientral Guvernment to mobilise internal resounces. How can the internal resources be mobilised. Our natural resources should be explored and exploited. The finished products should be exported. Unless and until these life lines are connected to the hinterland, it is impossible and impracticable to mobilise the internal resources of the State. So, in this context I wlll again remind the Minister. When we Members of Parliament met Shri Kamlapati Tripathi he promised to give the railway line by which the emotional dis-integration which exists between the coastal and western Orissa will be done away with, with railway line between Sambalpur and Thalchi. It will not only serve the purpose of emotional integration but it will also connect the big internal industrial hinterland of Chatisgarh which is also a backward area in Madhya Pradesh to Pradeep port by which the industrial products and export goods, the mineral wealth which could have been developed, can be exported.
B. D. Pande Committee, which I was mentioning previously, had recommended to have a line on humanicarian grounds and social grounds. Ineed not repeat that time and again. Tae then Railwa'

Minister Shri Kamalapati Tripathi also promised and Shri Kedar Pandey promised several times. We got assurance that it will be locluded in the Supplementary Budget and the main Budget. We met him personally and the Chief Minister also requested him several times butnothing has come out. The TechnoEconomic Survey conduccted by the Railway Engineering Depatment say that the return will be 5.61 . That is cart before the horse. You have to imrove the infrastructure. Wherever you go in Orissa, you stand over the mineral bank. It is said in the review of steel and Mines Department it is rural India. The Report also says that in Orissa the maximum percentage of people are below the poverty line. Shrimati Indira Gandhi is very much sympathetic towards the project of Orissa. NELCO has already been given. She is giving another Steel Plant. It is all right. But unless and until infrastructural facilities are developed, the State as a whole cannot be developed. If you take what is the perentage, what is the kilometre of railway line, all these things, definitely it will come to many halts. In this context I wculd request again the Minister that as he has ordered for the re-survey, well it may not come to $10 \%$. But thev have got obligation to the people of Orissa. It should come up early. My second point is........

MR. CHAIRMAN: Wi'h this point you kindly clisc.

DR. KRUPASINDHU BHOI : I am giving points only.

MR. CHAIRMAN I am trying to accommodate as many Hon. Members as pessible.

DR. KRUPASINDHU BHOI: I am concluding within 2-3 minutes. About the functioning of the South-Eastern Retilways, it is giving the maximum profit to the Railway Department. But if you will comprie and contrast, the people of Orissa get the minimum facilities. The South-Eastern Railway covers the whole part of Orissa. Orissa is the only State which is wholly covered by it. Other State have got only a frac--ion of it. There was a demand previously to shift the South-Eastern Railway headquarters from Calcutta to Orissa. Unless and until the headquartes is located in Orissa, we will go on harping upon the same matter. I would urge upon the hon. Minister to see that the decision is taken to locate the headquarters in Orissa.

[^2]than three-fourths of Orissa area. Our percentage of employmeut in the SouthEastern Railway is only $4-5$ per cent. So, I would request the hon. Minister to have a Railway Service Commission in Orissa itself before leaving the decision to any other committeo.

I have written to the South-Eastern Railway headquarters to examine certain small requests which are very much necessary in the day-to-day affairs. But they always reply that due to economic constraints and un-viability, they are not going to accede. So, these small requests of mine $I$ am again going to repeat to the hon. Minister here.

There are seven railway Divisions of the South-Eastern Railway. Only one railway Division is in Orissa. Another railway Division which has been given by the State Government should be agreed to by the hon. Minister.

Then, there should be extension of Howrah-Rourkela Express upto Titilagarh and also the extension of Hatia-Jharsuguda Passenger upto Titilagarh. Also, there should be increasing frequency of running of Kalinga Express to 3 days in a week. There is no luxury coach in the Kalinga Express, the Utkal Express and the Chhatisgarh Express. At least, 2 -Tier coach should be attached to these trains so that the people of Orissa can travel confortably by all thse trains.

The hon. Minister was very much sympathetic when we met him. He heard us with rapt attention. I hope, he will keep his word. We are very much disappointed with these Sup. plementery Demands. Next year, at least, I hope, the demands of the people of Orissa who are very much disciplined-they are not shouting; they are not creating any trouble will be fulfilled with utmost prioity, to save the people of Orissa from disaster and, at the same time, for internal mobilisation of resources, the Department will give impetus to the development of back-ward States like Orissa and Madhya Prədesh.

की मनी रेम बागड़ी (हिसार): सदर साहब, मुझे केदार पांडे जीं क्षे कोई द्वेष नहीं है। ये श्रच्छे श्रौर भले श्रादमी हैं। लेकिन सबाल देश का है। म्राज रेल गांधीं की रेल नहीं है। यह् रेल साहब, बीवी भर गुलाम की है । कहीं एयर कंडीशंड है तो कहीं फस्ट्टं क्लास है। भाज गांधी जी की रेल नहीं है ।

## [शी मनी राम बागड़र]]

भाज रेलों में जो दुषंटनाएं होती हैं, चोरियां होती हैं उन से कोई रका नहीं है। रेलों की पटरियों की चोरियां हो जाती हैं। उन की कोई रक्षा नहीं है। इतना बड़ा देश है। यहां पर इतने कर्मचारी नहीं हैं जो उन की रक्षा कर सकें। रेलों में जो उकैतियां होती है श्रौर बहनों की हजजजत लूटी जाती है और रेलों में कस्ल होते हैं, इन सब चीजों के बचाव के लिये फोर्स कीं पूरी व्यवस्था नहीं है। फोर्सं की पूर्री ख्यवस्था होनी चर्टिए। नीकरियों में न्यूनतम भौर अप्रिकतम के बीच का फर्ष कम होना चटिए, प्यंतर में कमी कानी चाहिए।

सभापति महोदय, में यह बत कहे बगरर भी नहीं रहूंगा कि केदार पांडे जी बड़े लायक मंबी हैं, लेकिन इस के बावजूद उन्हें वरिष्ठ सदस्य श्री कमलापति जी श्रोर मधु दण्डवते जी की भी कर्भी कभी सलनह ले लेनी चाहिए, इससे उन्हें कुछ मार्ग-दर्शन ही मिलेगा ।

एक बत ग्रौर है, ग्राज देश में सत्ता की भूख कितनी बढ गई है, इसके लिए पाटियों की म्रदला-बदली भो हैरी़ी है। कुछ भी हो, लेकिं कमलापति जो जसे वरिष्ठ नेता की गद्दी पर केदार पाण्डे जो को नहीं बैठना चर्णिए था घ्रीर काई महकमा ले लेते । कमलापति जी भी बनारस के हैं, वे भी बनारस के हैं । मैं यह नहीं कह रहा कि कमलापति जी को मंत्रालय की भूख है, लेकिन वे बुजुर्ग हैं श्रोर संत श्रेणी के श्रादमी हैं, छसलिए कम से कम उन की गद्दो पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए था।

### 25.57 hrs .

## [Shri Gulsher Ahmed in the Chair]

एक बत में ग्रोर कह्रना चा ड्डा हूं कि दुधंटना में जब $25,20,15$ या और कोई मरने वालों की एक सीमा घ्राप बांध लीजिए कि घ्रगर इतने लोगों की दुघंटना में मृत्यु होगी तो लोक सभा कम से कम खड़ुर हो कर उन के प्रतिं शोक-प्रस्ताव पास करेगी ।

हजार-्हजार श्रादमी मर जाए श्रौर यहां पर घोक-प्रस्ताव भी पास न ही । इस से रेल दुर्धटनांप्रों को बढ़ादा मिसते रहा है ।

तीसरी कात में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम मंत्रियों पर पह्ह पाबंदी लगा दो जानी चाहिए कि वे हजाई-जहाज में याता न कर के रेल में याना करें। इस से एक काम हो जाएगा, या तो दुर्घटनाएं अप्रहीं हो जाएंगी भौर या ग्राधे मंत्री खटम हो जायूंगे। बस मुझे इतनता ही कहना है ।

Shri K.T. KOSALRAM (Tiruchendur) i Mr. Chairman, I wholeheartedly support this demand as well as this motion moved by my Hon. friend Mr. Pandayji.

First of all, the people of Tamilnadu ; and I are beholden to our Hon. Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, and are grateful to the Railway Minister Mr. Panday for giving Karur-Dindigul-Tirunelveli BG Line. You will agree with me that a sum of Rs. 2 crores is too small and more money should be provided.

My other suggestion is that the work on Tuticorin-Tirunelveli Via Maniachi should start and simultaneously the work in KarurDindigul also should continue.

An accident to Tamil Nadu Express took place very recently. My feeling is that above 2,000 KM New Delhi Madras track renewal work has not been taken up so far. The carriages are not periodically examined. Whether it is a human being's mistake or it is a technical mistake it should be examined. This track renewal work is most important. You will agree with me that this is a major cause for derailment I suggest that hereafter the fitness certificate should be pasted on each coach.
The concerned psople should test and paste the certificate on the train. Sir, we are giving compensation to the passengars but what about the victims in the Dining Cir ? They don't get any compensation. They are cooks and bearers and are very poor people. Compensation should be given to those people also.

## $16 . \mathrm{hrs}$.

Sir, in every big and s.mall indastery the Goverament is insisting up 32 th $=m$ to provide first-aid box bat uafortuaxtely the Railways do not even provids first-aid boxes. There is no provision for minimam first aid. First aid boies should b: piosided imm-diately.

Sis, ng provision han been made for rapid transit system at Madras. Hon. Minister had promised that from Beach to Luz they will provide transit system. I will request the hon. Minister to consider this demand.

Sir, when late Shri L.N. Mishra was the Railway Minister he had given permission for installing the statue of Vanchu Iyer who is a freedona fighter at the Maniachi railway station where he shot dead an European Collector who was harassing the people. Later on Vanchu Iyer shot himself dead at that very railway station. When already permission had been given by Shri L.N. Mishra in 1973. I do not know why the railway officials are now just hesitating. Kindly instruct your officials to intend all assistance in the installation of the statue which is almost ready.

धी मली राम बगगड़ी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एनेक्सी की छतसे एक श्रादमी गिर कर मर गया है। उसकी लाश नहीं उठाई गई है। एनेक्सी पर्गलयवमेंट हाउस का हिस्सा है। केदार नाथ नाम का कोई चांकीदार छत पर से छरांग मार कर मर गया है। उस को लाश को उठवाने का प्रबन्ध किया जएए।

शी सूरज भान (ग्रम्बाल।) : उस ने खुदकशी क्यों की है, इस की भी इन्ववायरी की जाए ।

SHRI K.T. KOSALRAM : Sir, people of Madurai wanted to erect the statue of Panditji, our great leader, in froat of the Madurai reilway station. For two years this matter has been pending with you. Kindly see to it that permiscion is given.

PROF, MADHU DANDAYATE (Rajapur): Sin, the hon. Minister has come with two Demands. Demand No. 2 is for Rs. 45 lakhs to be used for setting up a railway reforms committee and also for the expenditure on publicity in the foreign countries and Demand No. 16 for Rs. 7.29 crores mainly for the construction of seven railway lines and also for the manufacture of rolling stock. Normally when such Demands come forward before the House one would not grudge to extend one's support to the Dhmands. But, if one finds that the finances are not properly managed, there is no streamalining of men and material management in the Railways, then, one does think twice before extending one's support to the Demand that is brought forward. While finance is already allocated in the main Budget
already presented by the Minister, if they were proparly utilised and sp:nt, if there were no extravagance at all, oze would nor have hesitated in lending support to the $D=-$ mands. But, Sir, I submit that it is not so. D=mand No. 2 refersto the setting up of a new Railway Reform3 Committee. I dare say that such a Railway Reforms Committee was set up earlier and they have given a Report and your setting up a new Comnittee just now is only sheer duplication of wark. Tas Sikri Com nittee oz Accidents preseated its Report oa the varions aspects and it whs an elaborate typ: of Repart. Tn: san: Chairman of the present G) n nittee, MPande, hat haded another Con nittee: hat was called 'National Transport Committee.; Sir, they tried to bring forward vario is aspects of the different modes of transport and tried to suggest ways and manas by which there can be streamlining of the At ninistration, and also coordination betw: ga these modes of transport. . After this R=pjrt and the Report of the Sikri Gonnittea, we find that they have set up yet another Committee. They should have implem sated the recommendations already made by the Pande Committee, that is called, Nacional Transport Committee. They should have implemented the Sikri Comnittee Report. Instead of that, what they are now doing is only sheer duplication of work. And when this separate Committee is set up, it cones up with a demand of Rs. 45 lakhs, which is quite avoidable. Therefore, I do not feel morally justified in extending my support to this lavish derand of Rs. 45 lakhs.

The hon. Minister in his Budget spsech announced the decision of the GJver in:at to set up a separate Directorate of Tosris nis the Railways. I submit bumbly that it is basically the Department of Touris no bid Civil Aviation waich should lonk after tourism. It is nat the job of the Indisa Railw yys to cater to the needs of the tourists. Yas already have a separate Department, full-f $>-$ dged Department of Tourism and Civil Aviation, to cater to the needs of tourists. 「n=y have got officers who have got specislised training; they know how many more tourists are going to $b=$ there, how to cater to the needs of the foreign tourists and os 3 . They know about all these aspects and they are technically trained. Therefore, this particular Directorate which is bsing set up is mere duplication of work. Unnecsssary expenditure is incurred by creation of this Directorate.

There is another instance, "Palace on Wheels". It is a new scheone proposed by the Railway Minister. You wan' this 'Palace on Whecls' in your socialist pattern of societyl 'Palace are buried; Maharajas are dead and goael Now the Railway Ministry wants to re-enact the age of regal splendour in the age of 'dynamic rule! Why should we cater

## Prof. Madhu Dandavate]

to the needs of some affluent class of people only? We should cater to the needs of middle-class, lower middle-class and the poor strata of society. Group of tourists come to this country. Pilgrims come to this country. Kisan Yatras can be organised throughout the country. There are student groups going round the country. There are groups of rescarch scientists going round the country. Proper accommodation should be provided for them, rather than have a new scheme 'Palace on Wheels'. Sir, the palaces were already put on the wheels of the super-fast trains which had taken them away !

Why should they be brought back again in this new era and try to create the royal splendour? Therefore, I feel that the expenditure that is going to be incurred on this particular department is going to be a waste. I consider this as a conspicuous expenditure which could be avoided. In fact, I intervened in the debate only to focus the attention of the House and the Railway Minister on 3 or 4 points.

Now, my last point is this. We are going to have a big loan from the World Bank, that is. of the order of 700 million dollars. The World Bank is supposed to have put very humiliating conditions and I will close my observations with a remark only by reading out about what had appeared already in one of the newspapers. I do not take it for granted that everything that appears in the newspapers is correct. But it is the responsibility of the Administration that whenever any important report appears in a very important section of the press, if that is not correct, they must immediately contradict before some confusion is created in the public minds. Now, on the 1st of September, 1981, the Business Standard of Calcutta has come out with a big story on the front page giving the information as to how the World Bank is imposing humaliating conditions on India. If these conditions are accepted by the Indian Railways, in that case, the entire structure of the railways, the activities of the railways, the freight structure of the railways, in fact the entire corporate atructure of the Railways will have to be completely changed. Therefore, I would like the Railway Minister either confirm or contradict the issues that I am raising. I will be the happiest person if the news turns out to be incorrect. My patriotism to the country does not allow these humiliating conditions bring imposed on India. If the Railway Minister comes forward with a categorical denial to this report, I will be the happiest person. Therefore, I would request him carnestly to come forward with a categorical statement regarding this newspaper report.

I will read out the conditions imposed on India.
"The World Bank has set several conditions to the release of a $\$ 700$-million loan for the Indian Railways. A complete list of the conditions is given below :

1. Purchase of an IBM or IBMI compatible computer including software. from abroad;
2. Annual increase in freight
charges;
3. A sharp increase in passenger fares, including second class Eares, in order to cover the full cost of these services;
4. Higher prices for suburban season tickets;
5. The corporate structure of the railways should be modified.
6. The railways' zonal and devisional structure should be changed, and the criteria for drawing up a new structure spelt out;
7. The commercial aspect of railway operations should be given more importance;
8. A new post of a Railway Board Member (Commercial) should be created.
9. Every railway service should pay for the direct costs involved, including the dividend to be paid for capital-atcharge.
10. Senior railway officers and members of the Railway Board should have longer tenures;
II. Reclassification of all freight;
11. Freight tariffs should include an escalation clause to cover the major items of inputs, the implication being that freight rate escalation will be automatic;
12. Tariffs should be at levels that will ensure a $10 \%$ return on capital;

[^3]15. Depreciation should be computed at 4.7 per cent of asset values;
16. There should be increased allocation to the development reserved fund;
17. More use will be made of costing information, and the management of the costing function should be expanded; and lastly;
18. The level of efficiency achieved by the Railways will be restored to that achieved in 1976-77.

These are the terms that have appeared in the Press. I would very much like the Hon. Railway Minister to come forward either with the confirmation of this or categorical denial of this so that all controversy is laid to rest. I have no more to add. These are the clarifications I have sought from the Hon. Railway Minister with best of intentions and I hope the clarifications will be given.

घोरामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महादय, रेलवे प्रशसन के इस दावे के बावजूद कि उन्हों ने माल की गुलाई में काफी बढ़ोतरी को है--रेलवे को स्थिति घ्रत्यन्त्त ही दगनोय है । मंती जी ने दोन्तोन दिं पहले बतलाया कि इस वर्ष जुलाई तक 960.2 लगख टन माल को म्लिलाई हुई। ठीक इन्त्री दिनों में पिछले बर्ष 595.7 लाख टन माल ढ़ोया गया था यानी इस साल 364.5 लाख टन अ्रधिक माल की ढुलाई को गई। भगर वहद्रदाजा रेल प्रशाशन का है, तो मैं यह जानना चहूंगा कि रेल म उँद्रों की इस साल वे बोनस कितना देना चह्ते हैं प्रोर कबत तक देना चाहते हैं अंर का यह संभ₹ हो सकेगा कि 17 नाख्य रेल मजन्हरों को दुर्गा पूजा के पहले बोनस को झ्रद्यायो कर दो जाय ? जब प्राप के मलन को मुलाई बढ़ो है तो निश्चय ही रेल मजदूर इस बतत को श्राशा करते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्गदा बोनस इस साल दिया जाय । इसी के साथ साथ मैं यह मी भ्राप से निवेदन करना चाहना हूं कि रेल म जदूरों को बोनस 1977-78 को कमाई के श्राधार पर दिया जाता है, तो 1979 में जो रेल मजदूर सेवा-निवृत्त हो, गए, उन्हें बोनस नहीं दिया

गया। में पूछना चाहता हूं कि उन के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों ? इसलिए में चाहूंगा कि जो लोग 1979 में रिटायर हुए थौर जिन्हें बोनस मिलना चाहिए था, ग्राप उन को बोनस देने की ब्यवल्था करें।

दूसरी घात, ग्रभी की दंडवते जी ने वल्डंन्बैक की बात कही म्रीर 18 प्वाइंटस का जिक किषा । में कहता चाहता हूं कि श्राप मेहरंबानी कर के इन सब शत्तों को स्वीकार नहीं कीजिएगा, नहीं तो हमारा देश फिर गुलार्मी के चंगुल में फंस जाएगा । घ्रत: श्राप हमें इस वर्ल्ड बैंक के चंगुल से बचाइए।

तीसरी बात, रेल गाड़ियों के विलम्ब से चलने की है। बार-बार हम लोग कह चुके हैं, सदन के बाहर घ्रौर भीतर हम लोग ग्राप से बात करते हैं, ग्राप सजायें भी कर्मचरियों को देते हैं-मैं ग्राप से यह जानना चहहता हूं कि क्या कमो ग्राप ने पह सोचा कि विलम्ब से गाड़ियों के चलने को जअनदे हो रेलवे बोर्ड के किसो श्रधिकारो पर भी हो सकतो है। जनरल मैने जरों को हो सकती है, डी० प्रा० एम० को हो सकतो है, क्या उन लोगों को ग्राप ने कभो पकड़ने को कीशिश की है ? श्रगर नहीं को है, तो मेंदरवानो कर के पक्षड़ कर देखिये, फिर देशिये कि स्थिथित में सुधार श्राता है या नहीं । केचल साधारण से ज्यादा काम कर्मचारियों को दण्डित करने. उन से ज्यादा में लेने, उन्में सुचिधाएं न देने से, काम नहीं चलेगा ।

चोथी बात-—मंत्री जो बिहार से झ्राते च मोर पटना बिहार को राजधनान है। पटना मे बहुत जभहों से हैजारों कमंचरो, सरकारी श्रौर गैर-सरकारो, दफारों में कान करने के
 को मबबर्न क्षेत्र घीविन करने ओर सबर्ंत गाड़ियां चलने में प्राप के सामने क्या कहिनाइयां

मंजी जी, जरा मेरी बात सुनिये

रेल मंबी (घं केवार द⿺辶ं) : माप की बात बराबर सुजता हूं।

धी रामाचतार शास्ती : मैं सबर्बन गाड़ियां चलाने के बारे में निवेदन कर रहा हूं। घ्याप से बाहर भी बात हो चुकी है ।

बिहार में कई ऐसे इलाके है-क्षारा से सासाराम, फ.तुभ्रा से इस्लामपुर जहां बड़ी लाइन की जरूरत है । ोेते साथी श्रीं चन्द्र देव प्रसाद वर्मा ज ने कई सुझाद इस सम्बन्ध में घ्राप के साकने रखे हैं, मै उन सब सुझावों का समर्थन करता हूं।

रेल दुर्घटनामों की चर्चा हम यहां पर पहले ही विस्तार से कर चृके हैं। मै सिफे इतना हीं कहना चाहता हूं कि सीकरी सर्मित ने 1968 के बाद सें जां लेखा-जं, खा दुर्घटनाभों का लिया है श्रोर श्रपन्ती रिपाटं श्राप के सामने पेश की है, जन की रिपोंट्ट दों भागों में हैं । कुल मिला कर 412 सिफारिशें उस समिति ने की हैं, जिन में सें 244 सिफारारशों को श्राप ने स्वीकार कि, हा है, वाकी सिफारिशों को स्वीकार करने में हीलानवाला या ढ़िलाई क्यों बरती जा रही है ? सीकरी समिति की रिपोर्ट पर बड़ी संजीगदी के साथ बिचार करना चाहिये । यदि श्राप ऐसा करेंगे तो बड़ीबड़ी दुर्षटनाएं हो रही हैं श्रोर इन की संख्या बढ़ती जा रही है, उन में कमी श्रायेगी ।

श्राखिरी बात, रेल कमंचारियों को दण्डित करने की नीति को छोड़ दीजिये । 10 हजार रांनि स्टाफ के लोग भाज भी विभिन्न रूपों में दण्दित हैं। विभिस्न रूपों में आप ने उन को नौकरियों से घ्रलग कर रखा है। मेरा निबेदन है कि डनको बहाल कीजिये । इसी सिलसिले में में साज्य-ईस्टने रेलवे बर्शंज यूनियन की बात कहना चाहता हूं । वह रिकगनाइएज्ड यूनियन हैं, उस के प्रेजीडेंट श्री एन० सी० राय चोधरी हैं । क्षाप का यो जानिवायं सेवा रक्षा भप्यादेश निकला,

धस का उन्होंने बयान दे कर्र विरोष किया । जो रेल दुर्घटना हुई उस के लिये भी उन्हों ने बयान दिया । इस भाधार पर उन के पास चार्जंशीट श्राया है, कोई ए0 सेन, चीफ पर्सोनल घ्राफिसर हैं, जिन्होंने कहा हैं कि घ्राप ने श्रनिवार्य सेवा रक्षा श्रध्यादेश के खिलाफ मीटिंग क्यों की, उस में कटटेगरी यूनियन बाले क्यों गये पौर श्राप ने एक्सीढेंट के बारे में बयान क्यों दिया। इस तरह दो लैटसं उन को दिये गये हैं । उन्होंने एक चिट्ठा उस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी को लिख कर उन से शनुरीध किया है कि भाप इन के खिलाफ कार्यवाही कीजिये, भ्रन्यया हम कार्यवाही करेंगे ? क्या यह् रेल मजदूरों का सहर्यंग्य लेने का तरीका है ? में श्राप से कहना चाहता हूं कि श्राप मजदूरों का सहृयोग हासिल कीजिये, श्राप में जो तुटियां हैं उन को सुनिये । भरभी श्राप ने दो रिकानाइण्ड यूनियनों से बात की कि कंसे सुधार होगा, छसी वरह श्रौरों से भी बात कीजिये । श्राप को बात करने से घबराना नहीं चाहिये । हमारी बात भी सुनिये ।

भीमती ऊषा फ्रकाश वोधरी (भमरावती )। सभापति जी, में रेल मंत्रालय के श्रनुदान की पूरक मांगों का समर्थन करती हूं, क्योंकि रेलवे हमारे देश की जीवन में हमारे भविष्य की प्रर्गति के लिये एक महत्वपूर्ण साधन है, घ्रॉर इसी लिये उस के सुधार के लिये, प्रगति के लिये, नई योजनायें बनाने के लिये जो कुछ भी योजनायें हमारे सामने श्राती हैं उन का हम सब लोगों को समर्यत्त करना चाहिये

फिर भी में एक दो बातें श्राप के माष्यम से सदन के सम्बने उठाना चाहती हूं । हमारी लोक शाही, हमारे घासन की तरफ से अब कोई योजना या प्लान बनता है तो रीजनल इम्बेलेंस को दूर करने की कोशिश उस में जहुर होनी चाहिये ।

हर एक प्रान्त के बारे में, हर एक स्टेट के बारे में हमें सोचने की जहरत है। हम习भी यह देखते हैं कि न सिक रेल लाइनों के लिए बलिक श्रोंर सभी चीजों के लिए जग्ह जगह से, देष्र के कौने कौने से बहुत सासी मांगें घ्राती हैं । रेलों के बारे में भी वही हालत है झ्योर कई जगहों से नई लतइनं बिछाने, नई रेलें चलनने, ज्यादा गाड़िदां बढ़ाने भर गाडियों की रफ्तार तेज करने की भांगे होती है घौर हमारे महाराष्ट्र से भी श्राती हैं. लेकिन सभी मांगें घाप प्रा नहीं कंर सकते लेकिंन मेरा कहना यह है कि फिर भी कुछ न कुछ हर एक स्टंट के लिए किया जाए, हर एक प्लान में श्रौर हर बजट में किया जाए, तो इस से सभी जगहों की कुछ समस्थाश्यों का समाधान हो सकेगा घ्रैर लोगों को कुछ राहत किल सकेषीf ।

इसलिए मैं कुछ बातें ग्राप कें सामते रखना चाहती हूं । रेलबे वैगन के कारखाने के लिए एक यंजना इस में बनाई गई है घह्मदाबाद में 1 मैं चह्र कह्ना चहलती हूं कि दिदर्भ में भी एक रेलवे वैग्न की फैंक्टरी खोलने की बात श्राप को करनी चाहिए । घ्रभी श्रभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से श्री केदार पांडे की बत हुई है आ्रोर मुझे माल्म है क्योंकि महाराष्ट्र गढन्नमेंट की घ्रोंर से एक सर्कूलर निकला है, जिस में उन्होंने यह बताया है कि विदर्भ में एक रेलवे वैगन की फैक्टरी बोलने की बात हुई है, लेकिन मुझे दुख है, मुझे आफसोस है कि इस बजट में, घन घन पूरक मांगों में कहीं उस का कोई उल्लेख्र नहीं है। सिफं एक वैगन फैक्टरी की बात नहीं है, महाराष्ट्र की श्रौर भी कई मांगें हैं, जैसे घमरावती से नरषेढ़ा तक रेलबे लाइन बनाने की जात हम 22-23 साल से करते घा रहे हैं लेकिन वह्ह घ्रभी तक नहीं

बनी है । संतरा हमारे देश से बाहर जाता है श्रौर हमारे शासम को बहुत काफी फारेन एक्सचेंज उस हो प्राप्त होता है लेकिन वंगनों की कमी के कारण बहुत सा संतरा सड़ जाला है भर क्त करह से करोड़ों रुपयों का नुकहाने होता है । इसलिए मेरा कहता यह है कि बहां पर एक वैगन फैक्टरी खोलने की बात घाप को सोचनी चाहिए भ्रोर घ्रगर विद में में यह फैक्टरी खूल जाती है, तो इस से वहां का आ्रोद्योगिक विकास री काफी होगा ।

एक बात औौर कहना घाहती ह्वें। दरियापुर से घच्रपुर तक जों रेलवे ला़ने है, वह श्रभी भी ईंस्ट इणिडया कष्पनी के क्जे में है श्रोर उस पर ईस्ट इणिज्डया कम्पनी की मिलकियत है। सैकड़ों देहातों को वह रेलबे लाइन राहत देती है श्रोर उस पत्गवर्ममेंट का कब्ना लेने के लिए क्षाई सालों से मांग की जा रही है लेकित घ्रभी तक किसी बजट में हमारे मंं्री महोक्षय ने उस को घपने हाथ में लेने के लिए कुछ्छ नहीं किया है। हम लोग बार बार उस को सरकार के हाथ में लेने की मांग करते भा रहे हैं।

इस के साथ-साथ जो घ्रनुपूरक मांगें हैं, इस पुस्तिका में हम ने देखा है कि बंगलौर में घाप ने एक ऊपरी पुल बनाने की बात मानी है। हमें इस बात की खुशी है कि वहां दर यह पुल बनेगा लेकिन हम्मारे यहाँ बड़नेरा में भी ऊपरी पुल की बहुत जरूरत है, उस के पुननिर्माण की बहुत जरूरन है क्योंकि वहां पर बहुत से एक्सीहैंटस हो जाते हैं, दुछटनाएं हो जाती हैं घौर ठीक तरह से वहा परट्रेफिक नहीं चल सकता है। महाराष्ट्र पासन ने बहुत्त समय से यह मांण की है कि इस का पुर्नर्निर्माण होना घाहिए तीर उस के सिए जो कुछ की कन्द्रीव्यूटरान
[श्री ऊषा प्रकाश चोधरी]
श्राप महाराष्ट्र गवर्नंमेंट से चाहेंगे, वह देने के लिए तैयार है, उर के लिए उस की मंजू री हैं । फिर भी झस बजट में, इस मलान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इसलिए मुक्षे श्राज इस बात की आ्रावश्यकता महरूस हुई कि इस बजट का समर्थन करते हुए, मैं घ्रपं फुछ बात्तं कहूं । हमारे देश में रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए घाप को कुछ सोचना चाहिए । ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस ने बहुत ऊंची श्रावाज में बोल दिंदाए, वह ग्रपना काम करवा ले। होना यह चाहिए कि जहां जहूरत ज्यादा है, जरुरत के मुलाबिक रेलवे मंत्री महोदय को काम करना चाहिए । में थोड़ा जोर से इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं चाहती हुं कि हमारे यहां विदर्म० में एक रेलवे वैगन की फैक्टरी बने घ्रोर बडनेरा में, जो कामदारों का क्षेत्र है श्रोर जहां पर 30 हजार कामदार मिल बन्द होने के कारण बेकार बैठे हुए हैं, वहां रेलवे वैगन की फैक्टरी बने । उस के लिए महाराष्ट्र गवनेमेंट ने भी कहा है श्रोर विदभं iें खोलने की बात हमने कही है। खास कर के मिने बडनेरा के लिए मंती महोदय को लिखा भी है। इसीलिए मैं यदि दिलाना चाहती हूं।

भापने रेल सुधार के लिए जो प्रावधान किया है आर्रोर जो राशि बढ़ायो है, उसका मैं समथंन करती हूं।

एक बात मैं बोम्बे सबरबन रेलवे के बारे में कहना चाहती हूं। दण्डवते साहब में भी उसके बारे में कहा हैं। बोम्बे सबरबन रेलवे का एक कमेटी बना कर सवें कराना चाहिए भोर उसके लिए कोई ल्लान बनाना चाहिए। यह भी एक रेल सुषार का काम होगा। बोम्बे सबरबन

रेलवे की तरफ में इसलिए म्रापका डयान दिलंना चहहती हूं कि बोम्बे महाराष्ट्र की राजधानी ही नहीं है, बलिक वहंं पूरे देश से लोग श्रा रहे हैं। पूरी दुनियों से लोग वहां ग्रोद्योगिक, सास्कृतिक, साहित्यिक ग्रीर सामाजिक कामकाज के लिए प्राते हैं। इसलिए बोम्बे की हालत जो कि बहुत खराब है, सुधारना बहुत जरूरी है।

बोम्बे में जो मजदूर ग्रोर कर्वचारी काम करते हैं उनकी ग्राधी जिदग्गो रेलवे में जत्ती है घ्रौर श्राधो जिन्दगी ग्रपने श्रवने ग्राफिसिज या घरों में जती है इस लिए मैं यह कहना चहतोो हूं कि घ्रगर श्रर्तथक दृष्टि से हमारा घासन हतना सक्षम नहीं है कि एकदम से बहु सुधार ला सके तो भी इसका मतलब यद्द नहीं है कि हम वहां थोड़ा-सा भो सुधार न लi सकें। जितको ज्यादा भूख लगी हो तों उसको ग्राप पूरा भोजन न दे सकें तो भी थोड़ा तो श्रापका देना चरहिए। वहां की रेलों में हर महोने मर्डर होते हैं। उन में गुनहगारी बढ़तो जा रही है। वहां पर कम से कम चारछ. नयी रेल लएइनें बननी चाहिए। एक लाइन श्रन्धेरी घटकर का मैं प्रस्ताव रखना चाहती हूं। बौम्बे इलके के लिए दादर पर काफी लोड रहता है। इसलिए ग्रन्धेरी घटकपार रेलवे लГइन जल्दी बननी चाहिए। यह रेल लाइन बहुत जरूरी है। में पैसा खर्च करने वार्ली बात नहीं कर रही हूं बह्कि सुधार के लिए कह रहो हूं। यह्ट वहां के लोगों की बहुत जहरी मांग है।

इस तरफ मैं सदत्त का हमां विलाते हुए भनुपूरक मांगों का समर्थन्न करती हंत्रें भोर भपनी वात समाप्त करती है।

SHRI UTTAM RATHOD (Hingoli) : Last time when I spoke on the Railways Demands, I should say, I was overpowered by the splendid speech made by hon. Shri Kedar Panday, that time I had also said that he should have given a report of 12 months, not only for three months. I also heard him replying to some of the questions in this House. When a question was put about the shortage of wagons, he said that an order was placed for 36,000 wagons. I do not know when we are going to get these. He also claimed that he would see that corruption is done away with. I do not want to comment. But any way, there is a saying in Roger's Quotations, "as you grow old, you know your limitations." It is most unfortunate that the hon. Minister has completely neglected the Maharashtra State in the new lines in the list, which have been sanctioned in this Supplementary Demand. I do not find a single line from Maharashtra included in this book. May I tell him that we had urged for the ManmadParbhani line be extended up to Adilabad and Ghugus via Mudkhed ? The survey charges were to be borne by Maharashtra State. I am speaking to you about a project which is I think, five or six years old Prof. Madhu Dandavate will bear me out. But I find that there is no mention about. it.

MR. CHAIRMAN : He did not do anything when he was a Minister.

SHRI UTTAM RATHOD : We poor Maharashtrians, we feel neglected, three Members from Maharashtra have spoken on the subject for a new line. What about Manmad-Aurangabad-Parbhani-Parlivaijnath line ?

Last time when I spoke, I said, only Rs. 1000 had been given. May be it was a token grant. Along with other MPs, I met the Minister, Mr. Kedar Pandey and he assured us that one crore more would be given. But I do not find any mention about it in this. Let me know the progress of this conversion of this line. We would be very happy if he gives a gond picture about it. For the Manmad-Parli line, the estimated amount is Rs. 1398 lakhs. Amount spent upto April, 1980 is Rs. 93 lakhs. Provision last year was Rs. 1000. Balance is Rs. 1304 lakhs. I want to know how much more time Mr. Kedar Pandev, with all his efficiency will take to complete this work. This is a backward region and we want that this line should converted into $B G$ as early as possible. I hope he would not drop it because Mr. Dandavate had inaugurated it during Janata regime.

Coming to Mr. Jaffer, also called Sharief, when I spoke about the Sirli-Choadhi level crossing last time, he said, "Why, don't you see that the amount is paid ?" Sir, I have a letter from the sarpanch of the village which says that the amount of Re.

2000 has already been paid by the Executive Engineer, P.W.D., Parbhani. The chaque number is 19877/993833 dated 16-6-81. But so far that level crossing has not been constructed. I feel very sorry about it. This road was constructed 16 years ago. Last time when I grumbled, Mr. Jaffer Sharief said, "Pay the amount!" We paid the amount more than three months back but nothing has been done. This is the efficiency I

I do not know how, but the railways have proved their efficiency in one way. Whenever there is an accident, they do show their eficiency. I think that has given them ample scope to show their eficieacy. But that is not the way. People are now afraid; they ask whether they shoald travel by this train or not. Do something about it. Do not run away. Not a siggle Minister could go to the site of the accident to the Tamilnadu Express. I quite understand Mr. Mallikarjun going from Place to Place. He has been doing it. How is that nobody did go there? After all, the people fecl about it. You must realise that by reaching there, you inspire the peonle who are working there and at the sans tins, the oeoole who have suffered also feel a sense of relief Please in future do not do such things. Do. not run away.

In conclusion, I would naly like to say that I hope the Mi iister will pay more attention to the developnent of the $\mathrm{Mar}_{3}$ athwada region, esoecially the project which was promised by our leader, Shrimati Indira Gandhi and that the conversion of the Manmad-Aurangabad-Parbhani-Parli line will be taken up, for which the Maharashtra Goverament did its best. Most, of the work was done durine scarcity time. In spite of that, you have not been able to deliver the goods. Please keep it in mind. माननोग पभारीक महोचव, माननोय
 प्रस्तुन को गई हैं, उनता मे समर्यंन करणi हुं समर्गंत करते के पाय-साथ रोजन7 इंइेतेंचेंज के दोष को तरक ग्रापका हानन ग्रांचाँचत करना चाहूंगा।

कोटा, चित्तौड़, नीमच लाइन का कार्य इउनी घोमो गति से चल रहा है, जिते में बरनन नहीं कर सकला।
[श्री निरधारी लाल ब्यास]
भीलवाड़ा डिस्टिर्टि में, इंदौर में, संदसौर भादि में कोई सर्वे नहीं हुभा है । इस तर्टह से केसे यह काम तीन साल में पूरा हो सकता है । 45 करोड़ घ्रापने खर्च करना मंजूर किया है । इस लाइन पर श्रभी तक शायद पचास लाख भीं खर्च नहीं किया गया है । बहुत ही धीमी गति से यह्ह काम चल रहा है । कितने सालों में इस गति से यह रेलबे लाइन पूरी होगी, क्या ध्यापने इसका अनुमान लगाया है ? यह बहुत महन्वपूर्ण लाइन है। कोटा बूंदी, भीलबाड़ा, चित्तोड़ भ्रोर मंदसोर के लिए यह लाइन लाभदायक सिद्ध हो सकती है । यहां पर लाइम स्टोन के विशाल मंडार मिले हैं। भ्राने वाले पांच सालीं में वहां कई सींचेन्ट फैंब्ट्रियां लरेंगी। झ्रापको चाहिए कि यहां रेलवं की सुविधा जल्दी से जल्दीं प्रदान कर दें। भीलवाड़ा चिन्ताड़, मंदसीर जिलों में दो तीन महीनों में श्राप काम शुरह कीजिए ताकितीन साल में यह जो योजना है वह पूरी हो जाए।

कोटा से देवगढ़ घोर डोहा से नाथद्वारा लाइन के सर्वे को मंजूरी दिए हुए छ: महीने गुजर गए हैं। पचास लरख रुपया दोनो के लिए स्वीकृत मी हुप्रा था। लेकिन उसका नाम लेवा कोई नहीं है । उस पर भ्रापने कोई तबज्जह नहीं दी है । भापके भधिकारीगण सर्वें के सम्बनध में उघर गए नहीं हैं। कित कारणो से यह काम रका हुमा है पता नहीं। इस को भी जल्दी श्राप पूरा कराएं।

राजस्थान में बहृत ही कम रेलवे लाइनें हैं जिस की वजह से उसकी प्रथ्गति रकी हुई है। इस वास्ते बार-बार में इस बात पर जोर दे रहा हूं । भोगोलिक दृष्टि से जो कुछ भी जांच पड़ताल करके सबं कार्यों के लिए भापने मंजूरी की हैं, उनको भाष जल्दी पूरा कराएं। कोटा से देवगक घोर डोषा से नाभक्करा हैन दो

लाइनों का सर्वे कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करें, पप्रिम स्वीकृति उसके लिए जल्दी से जल्दी देने की कृपा करें ताकि लोगों को लाभ मिल सके :

बड़ी छोटी पांच छ: लाइनें घापने राजस्थान के लिए मंजूर की हैं। लेकिन काम श्रभी तक पूरा नहीं हुश्रा है । श्याप श्यलवर जहर पए हें । लेकिन कोई सर्वे कार्य पूरा नहीं हो पाया है । जिन लाइनों के लिए श्रापने स्वीकृति दी है, उनका सर्वं कार्य जल्द्री से जल्दी पूरा हो जाता चाहिए।

मीनाक्षी के सम्बनध में का हो बरस से बराबर कह रहा हूं। जदाब ग्रा जाता है उसको रोज नह़ीं चलाया जा सकता है। सप्ताह में दो ही दिन चलाया जा सकता है चूंकि श्रोवर काउडंडग बहुत है । श्रगर श्राप सत्ताह में उसको दो दिन चला सकते हैं तो रोज़ भी चला सकते हैं। एक हो वहां पर फास्ट ट्रेन है श्रजमेर से काचीगुड़ा तै।

सभाप्वति महोदय : लाइन श्रोर कोई रह गई है?

ओ गिरधररी लाल ब्यास : बहुत से नाम नहीं बताए हैं क्योंकि श्रधिक टाइम लग जाता। मीनाष्षी को श्राप रोज चलाएं। उस में पैंटरी कार नहीं है, उसकी भी एक बोगी लगाएं। प्रजमेर से चित्तोड़ मोर रतलाम से चित्तोड़ दो शटल चलती थी। हनको भापने बन्द कर दिया है। इसकी बजह से लोगों को बहुत तकलीफ है । उनकी इस तकलीफ को भी दूर करें भ्रौर इन गाड़ियों को दुबारा शुरू करें ।

> गुलाबपुरा रायला ल्टेशनों के बारे मे भाप से कई बार निवेदन किया हैं लैकिन मापने कुछ नहीं किया है ।

वैस्टन्न रेलवे का हैडक्वर्टर जो है उसके बारे में भी हम ने श्राप सें कई बार 1निवेदन किया है । घ्यजमेर बीच में पड़ता है । बम्बई में मापते उसको रखा हुमा है । बम्बई विशाल समुद के समान है । भगर इसको वहों से हाटा किया जाता है तो बम्बई को कोई फ़र्ं नहीं पड़ता है । भजमेर हसके लिए उपयुक्त स्थान है ।

जयपुर, जोधपुर, उद्दयपुर, भ्रमेर पौर बकानेग ऐसे स्थान हैं जहां जब रियासतें होती थीं तो बहाँ लोको शैड श्रादि हुझ्षा करते थे। बड़े बड़े कारखाने रेलों के लिए हुए थे। मेरा निबेदन है कि वहां पर डिब्बे बनाेे का या कोई श्रोर कारबाना मी श्राप लगाने की च्यवस्था करें ।

पुष्कर के काम को श्रापने स्वीक्षति दी है उसके लिए मैं भापको धन्यवाद देता हूं 1

रूभाषति महोदय : माननीय राम लाल राही, भाप 3 मिनट लें। माननीय दण्डवते जी ने शोड़े में ही सब कुछ कहृ दिया ।

भी राम लाल रही (मिसरिख्ब) : ज्यादा शादमी हैं हमारे दल में और अ्यगर बंटवारा होगा समय का तो 15 मिनट से कम हमारा नहीं पड़ेगा। नाम देता है ह्व्वप। मेरा समय कंसे कट जायेगा ।

सभापति महोदय : चलिए भाप 5 मिनट में बोल लीजिए।

भी राम लाल राही : घ्रविष्ठाता महोसय, जो घनुपूरक भांग मंत्री जी ने पेश की है उस सम्बल्ब में में श्रपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। कई माननीय सदस्यों ने छस अनुपूरक श्रनुदान के पेश किये जाने के सम्बन्घ में जो इसमें इन्होंने काम दिखए

हैं कि झ्रमुक-श्रमुक काम के जिए पैसा मांग रहेहें तो उसके हम श्रपना अरंतोष जाह्रिर करते हैं। उसका कारण है । में भी महसूस करता हूं कि इस हाउस में जिसकी आवाज्त तेज होती है, या मंत्नो जी के सेए पर ज्यादा जोर से बोल लेता है इनके यहां जा कर या कोई भारी भरकम सदस्य होता है तो उसके यहां काम हो ज़ाता है, उसकी मांग स्वीकार हो जाती हैं । लेकिन जंहां ग्रावश्यकता है, कहां रेलवे लाइन बढ़ाई जाय, कहां बदली जाय, कहां सुधार किया जाय उसकी तरफ़ कं!ई विशेष घ्यान नहीं है । ओंर यही कारण है कि रेलi सेदामों में निरन्तर गिराबट ग्रा रही है क्योंकि इसके नियंतण में विभाग के कर्मचारी नहीं हैं। छौर कारण यह है कि जब एक मंन्री स्वयं एक काम गलत ले लेगा किसी श्रधिकारी से तो फिर निमिचत रूप से वह सही काम एस ग्रधिकारी से वहीं ले सक्रेगाँ। दबाव डाल कर काम लेने की पद्धति ही गिरावट का कारण बनी है। यहां सदन में बहस होडी है कि ऐंक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गारड़ये! में उकंतियां पड़ रही हैं, इन सब पर बहस हो जाती हैं, लेकिन परिणाम दूसरे दिन फिर ऐक्सीडॅट और उकंतियां शुरू हो जाती हैं। कोई रकावट नही हो रही है । मँंने एक सुझाव दिया थाए, यह सुधाव मेरा 1977 से चला श्रा रहा हैं, हमारे यहां एक मीटर गेज लाईन है सीतापुर से गुढ़वल 1 झ्रगर इसको ब्राड गेज में कर दिया जाय तो डायरेक्ट लाइन गुढ़बल से ले कर शाहजहांपुर तक हो जायगी। इसके पूरे पर्चम श्रोर ूूर्वी भारत की दोनों ट्रेनें जो चलती हैं जो वाया लबनक निकलती हैं, वह यहां से निकलने लगेंगी । यह 70 किलोमीटर का पैच है । लेकिन इस वैच को क्रमी तक नहीं बदला जा सका है। मैं कई बार लिख चुका हूं, जवाब में मिला कि इसको बदलने का काम शुरु किया जा रहा है, जांच हो दही है । सारी चीज फाइनल हो गई, श्यब यह्त, तय होना है कि स्टेशन

## [स्री राम लाल राहं]

कहां पर बने । छसी फागड़े में श्रभी तक बह लाइन नहीं बदली जा रही है। मुके जबाव मिला कि गोहाटी श्रोर लबनऊ मार्ग जब ब्रोड गेंज में परिवर्वतत हो जायगा तो दूसरी लाइनों पर काम शुरु होगा। वह मी हो गया, लेकिन ग्रमी तक हस लाइन पर काम शुरू नहीं हुग्रा है। इसलिए मंती जी बवान दें ग्रगर इस पैच को ब्रोड गे में बदल देते हैं तो सीधे कलकत्ते से ले कर गोरबपुर, गोहाटी, से गाड़ियों को सीधे दिल्ली, देहरादून घ्रौर पर्चिम भारत को जाने के लिए सीधा रास्ता मिलेगा। इससे उत्तर भारत के लोगों को सुविषा मिल जाएगी ।

द्वसरे यह कि हमारे सीतपुर जनपद के पास हो बाराबंकी, बहराइच, लबीपुक्र हरदोई श्रोर शाहजहापुर जिले हैं। बहराइच की दूरी करीब-करीब 110 किलोमीटर हैं सीतापुर से। बहराइच से सीतापुर को डायरेक्ट नहीं जोड़ा है । बड़ा विछक्षा इलाका हैं । माननीय दब्डवते जो जब रेल मंनी थे तो मैंने दबांस्त दी। प्रापदे जांच पड़ताल कर के जबाब दिया कि 25 करोड़ रु० इस पर खर्च होगा क्योंकि पुरानी योजनायें बर्चोली हैं।

सभार्पति कहोदय : पुरानी बात छोड़ए । नए मंज्रा जी से पृछिए ।

धो राम लाल राही : ग्रभी हम इसको नहीं ले सकते । उसके बाद नई सरकार भाई, उनको भी मैने लिबा, लेकिन वही जबाब मुषे मिला।

इतने बड़े देश की हतनी बड़ी सरकार, जहां संकड़ों, करोड़ों सपया खर्च होता है, बहां 25 करोड़ प्रगर प्राप बचं कर दें तो मह पिछश़ा इलाका, जिसको णांजरी हलाका कहते हैं, जहां के लोगों ने घभी तक बस

मी नहीं देबी है, बहां रेल यातायात की सुविधा उन को मिल सकती है ।

दूसरी बात मैं चह कहना चाहता हैं कि रेल विभाग में जो हरिजन प्रधिकारी काम करते हैं, उनके साथ न्याय भोर तकेंसंगत कार्यंवाही नहीं की जाती। पदोर्नति में भी उनके साथ धांघली होती है भोर ट्रांस्फर वर्गरह में भी बेहद धांघली भ्रोर प्रन्याय होता है । मैं इसकी जिकायत करना चाहता हूं श्रोर एक मामला उदाहरण के तोर पर ग्रापके सामने रखना चाहता हूं। एक शीरी पी० एल० भूगु हैं जो कि डी० टो० भ्राई० हैं लबनऊ में । रुभी 1977 में उनकी पदोन्नति हुई च्रोर जन वह वहां गये तो उनको बंगला श्रलटट होना चाहिए था, क्योंकि उनसे पहले के श्रधिकारो बंगले में रहते घे, लेकिन इनको बंगला नहीं दिया गया ; 3 साल तक इन्हें परेश्रान किया गया, इनका करखंटर रोल बराब कर दिया गया। 3 साल पहले तक तो उन्हें पुरसकार मिले हैं ।

सम पति महोदय : भ्रापने वह केस लिख्र कर मंन्री जff को भेजा क्या ?

भी राम लल राही : जी हों। 3 वार भेजा। 3 बार लिख कर मंनो जो को भेजा, लेकिन उन्होने थ्यान नहीं दिया, यहो तो जिकायत में यहां पर कर रहा है कि हरिजन अ्रधिकारी जो रेलवे डिपाटंमेंट में काम करते हैं, उनके साथ न्याय नहीं होता । जब मंत्रो जो का जिकायत की जाती है तो मंबो जी भी नहीं मुनते हैं। यह में एक उदाहरण बता रहा हूं, हस तरह के संकड़ों मामले हैं। में मंती जी से क्षाग्रह करना चाहंग कि वह्र्रपपने विमाल में काम करने वाले हरिजन श्थधिकर्करियों के साथ न्याय करें, उनको सुरका प्रदान करें, नहीं तो उनकी सेवाएं बतरे में色 1


#### Abstract

इसी तरह् से समपारों के बारे में, रेलवे कासिग के बारे में घ्रनेक बार जब मंती जी को लिखा जाता है तो मंत्री जी यह जवाब दे देते हैं कि श्राप अ्रपने प्रदेश की सरकार से निवेदन करें । मैं कहना चाहूंगा कि जब हम मंत्री जी को लिख देते हैं घौर वह्ट जांच कराते हैं, तो हम क्यों प्रदेश की सरकार को लिखें, मंनी जी को चाहिए कि वह प्रदेश की सरकारों को लिखें कि यह सुझाव श्राये हैं, इस की कार्यवाही करें ।


SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Sir, I want to draw the attention of the Minister to a very important point taking advantage of this debate today.

Sir, the Railway Board or the Railways have taken a decision of computerising on a very large scale the railway freight movement of our country and there is a condition which has been suggested by the World Bank that unless this computerisation is there and unless these computers are bought from the IBM, a Company of American multinational status, the loan or the assistance which the Indian Railways want from the World Bank is not going to be given. This is one point.

1 do not want to elaborate the points which have already becen elaborated by Prof. Madhu Dandavate. But the whole question is, whether computerisation is needed or not is also to fbe discussed by the Railway Ministry. As or as I am aware, the Ministry has already decided that computerisation is necessary for this purpose. But another dispute has arisen which the hon. Minister is requested to answer. That is, the Electronics Department of our Government is of the opinion that if there is at all computerisation, the computerisation should be on the basis of a different system which they call the distributive system, whereas the IBM is a centralised system.

Dr. A.N. Sethna, Chairman, Atomic Energy Commission.

Dr. P.P. Gupta, Secretary, Atomic Energy Commission.

Shri Asok Parthasarthi, Department of Electronics.

1 quote "Business Standard" of September 1. They are of the view :

1. The computer system being suggeated for import was 10 years old and
therefore, could certainly be improved upon.
2. It was more difficult to adopt an existing system from abroad than to develop a fresh system designed for one's own need.
3. For Bombay High, the Titan system used on the North Sea was imported lock stock and barrel. But ONGC's experience showed that adopting an existing system from abroad was three times more expensive than developing a fresh one."

The Department of Elcetronics suggested that we should develop our own system for computerisation if at all there is any need for computerisation. But unfortunately, the Railway Board is committed, appears to be committed, to import IBM computers which is detrimental and prejudicial to the interest of the country as a whole and for our national objective of attaining self reliance in science and technology.

I would only ask the hon. Minister to make this point clear and assure the House that this kind of agreement is not going to be signed by the Railway Board and to see that the preatige, honour and goal of self-reliance of our coun try is properly achieved. That principle is adhered to.

शी राजेग्र्र्र्रसाद यादवे (मघेपुरा) : सभापरत महोदय, जंब जब इस सदन में, रेलवे पर चचा हुई, हमें केबल तरस श्राया मंत्रो महोदय पर-इच निए नहीं कि गाड़ियां देर से चलतो हैं, इनलिए भी नहीं कि प्राय- हर राज़ दुर्घटनाए हांती हैं, बल्कि इसनिए कि एसा अच्छा मंवर्ण होने के बावजूद उँहीं के सममय में एक संसदीय परम्परा टुट रही है। मे 1971 में इस सदन में चुन कर झ्राया था। हमने देखा कि कोई मंतो यहां पर जो कुछ भी घोषणा करता था, उसको इम्ल्लीमेंट किया जाता था 1 बदकिस्मती से मंती महोदय जो कुछ कहृते हैं, ठीक उससे उल्ट काम होता है । मुझें वह कहते हुए भफ़सोस होता है कि शायद उसके पीछे कोंई साजिश हो। भ्रापको याद होगा कि इस सदन में मंत्री महोदय ने कहा था कि दो महीनों में गाड़ियो समय पर चलने लगेंगी। लेकिन श्राज भारतीय रेलवे की एक भी गाड़ी़ समय पर नहीं चलती है।
[श्री राजेन्द्र प्रसाद यादब]
इसी वरह्म मंत्ती महोदय ने कहा कि हम एक्सिहृट्स्स को रोकेंगे। लेकिन प्राय: हर रोज एक्सिडेंट हो रहे हैं । में चाहता इं कि इन दोनों बातों के कारणों में जाया जए और किस तरह से सुछार हो, इस तरफ घ्यान दिया जाए-प्रोर केवल कहा ही न जाए, वस्तव में उसको इम्लीमेंट किया जाए, मंत्री महोदय जो कुछ कहें, उसका भक्षरक्रः पालन हो। यह संसदीय परम्परा इस देश में कायम होनी चाहिए। (क्यवघान)

### 17.00

दूसरी बात यह है कि श्राज मजदूरों में काफी श्यसंतोष है । उसके भी कई कारण हो सकते हैं ; श्रफसरों में बेतहाशा बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन कर्मचारियों में कोई बढ़ोतरी नहीं है । इस मुल्क में भ्यषोषित भापात स्थिति लागू है । तीसरी बात है, रेल गाड़ियों में खराब कोयला दिया जाता है, श्रौर ऐसा सामान लगाया जाता है, जिसके चलते गाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं।

जहां तक रेल दुर्घटनाग्रों की बात है । .. (ठवधान) दुनिया की सब से बड़ी रेल दुर्ष्टना 6 जून को हुई। जो गाड़ी बागमती नदी में गिरी, उसके कारण बहुत से बताए जतिे हैं । कोई कहता है कि कि हवा के चलते भौर ब्रेक के बराबहो जाने की वजह से वह्ग गड़ी नदो में गिरी। में भाप को बतना चाहता हूं कि वह एरिया नगलैंक्टेंड हैं । बहां पर बराब डिब्बे दिए जाते हैं मौर क्षेक ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से वह गाड़ी नीचे गई । मैं कहना चाहता हूं कि उस गाड़ी के म्भाठ डिब्बे पानी में गिरे भोर उनमें से केवल एक डिब्बा निकाल पाए हैं घोर कहते हैं कि सारी लाघों निकाल ली हैं, लेकिन में साछ तोर पर भापसे पूछना चाहता हूं कि जो नीचे डिब्बे

गिरे हैं, भ्राप उनको निकालना चाहते हैं या नहीं ? ... (व्यवधान)

सभापति जी, हस मुल्क सें रेल यानी श्रत्यन्त झ्रुरक्षित हैं। परी रेल विभाग ने बाहर से पर्यटकों को लाने के लिए पर्यटन विभाग बोला है। में पूछना चाहता ूू कि क्या बाहर के देशों से पर्यंटकों को ला कर उनकी भी जानें लेंगे भौर जो प्रतिष्ठा हमारी भारतीय रेलों को प्राप्त हैं; वह सब समाप्त हो जाएगी।

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एयर में सफर करने वालों का इन्शोरेंस होता है, उसी प्रकार इनका भी इन्योरेंस किया जाए- क्या मंन्वी जी इस पर विचार करेंगे, ताकि वह कम से कम क्लेम तो कर सके? जिन्दरी में बराबरी का स्थान श्राप नहीं दे सकते हैं। तो कम से कम मरने के बाद बराबरी का स्थान ग्राप दीजिए। उपध्यक्ष जी, केवल यही एक ऐसा मुल्क है जहां पर मरने के बाद एयर में भ्रलग तरह का मुग्रावजा, रेल में म्रलग तरह का मुग्रावजा धर रोड एक्सीडेंट में भलग तरह का मुग्रावजा दिया जाता है । मैं उन से श्राग्रह कहलंगा कि कम से कम जिन्दगी में नहीं तो मरने के वाद लोगों को जान की बराबर कीमत दें । मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि 1971 के दोरान मघेपुरा . स्टेशन से सिधेश्वरा जो कि 9 किलोमीटर है, लाइन को शहामियत तो की जाती हैं, लेकिन उसको नहीं बनाया जाता है। वहां पर लगे मेले का उद्धाटन मंनी महोदय ढारा किया गया था श्रोर सर्बें तथा एस्टीमेंट्त के कागज सब इनके पास पड़े हुए हैं, मैं श्राग्रहृ करना चाहूंगा कि उस लाइन को मान लें और जल्दी से जल्दी उस भर घ्यान दें।

[^4]
## एनीतेडेंट हुपा है, क्या घाप्र उसकी

 जुंडिशियल इन्व干चवरो करायेंगे, कमोंक इस देश की जनता को प्रापके जियार्टमेंट की इन्चचयरीं पर भरोसा नहीं है ?
### 17.05 hrs.

## [Mr. Deputy-Spgarer in the Chair]

Shri narayan choubey (Midnapore) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to submit three points. I hope that the Hon. Minister would kindly look into them and would do the needful.

Firstly, I have to submit that the fares for the tourists have been raised recently. It will be counterproductive. I suggest that you may please restore the old rates. Please don't raise the fares on the tourists.

Secondly, during the last loco-running staff strike, although the employees were not loco-running staff, they were taken to court and they wers prosecuted. But the Railways lost the case. Although it was promised that if the employees win the case in the court, they would be taken back to duty, these people are not taken back. They are Shri Tilak Raj, Fitter Khalasi, Shri Pritam Singh Blacksmith and Shri Gujjar Mal, Khalasi, all of Bhatinda Loco Shed. I would request that because you have given the assurance, that if the Railway would be unable to prove the case in the court these cmployecs would be taken back and since the prosecution has failed, the employees should be taken back immediately.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have been pursuing this case from a very long time. I have heard on some other occasions also.

SHRI NARAYAN CHOUBEY : The last point is that the Hon. Railway Minister and everybody are worried that so many accidents are taking place. I do not blame anybody. There are many reasons. Railways need enough money, enough stock, enough bogies and rails but Railways have no money. This is the problem. I would, therefore, suggest what can be done at present.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have to cooperate.

SHRI NARAYAN CHOUBEY: Our Hon. Ministers are only debatiny and talking and have meetings with the oftizers. They say that is the only thing for thein to do. That is the prablem. I suggest that you please sit anorgst the lealers
of the workers. You please hear what they want to say. You please dont bring any officers of the Railway at that time. Keep thom aloof. Let the employees open their mouths. You take notes of what they say and then you enquire. Please do not believe only the officials of the Railway Board. The time has come when we would say "Railway Board, good, bye." You have soen what is happening. You are responsible. Shri S.K. Patil used to say "Men may come and men may go, but the Railway Board remains.'. Ministers may come and Ministers may go, but the Railway Board continues for ever.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have made very valuable point.

SHRI NARAIAN CHOUBEY : This was demanded. The Railway Board should be scrapped. We should bid good bye to Railway Board. Please hear what the employees say. Make a Plan as early as possible. Har the railway men, hear what they have got to say. Hear their point. This is my suggestion.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, the Minister will reply.

SHRI RA M PYARE PANIKA(Robertagaij) : We should be given more time.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Every Member has beea recommented 5 minutes. You have to cooperate. Minister has got to reply. Now, the Minister will reply. You belong to be the ruling party. You please hear the Minister also. I will give you time on some other occasion. Better luck next time.

## भीं के दार पांडे : मान्यवर, ग्रभी ग्राज

 जो बह्हतहुई है, वद्ट तो पुरानो सी है। मोलूम हुईबो रामावार शासत्री : कुछ नई भो है।

भौं केदार पोहे : योंकि पहते हो निन एनझोडेष्ट्व के बरिे में एड्धार्नमेण्ट मोगन पर बहीत हुई ग्रोर उह नरोच सा ढ़े तोन घण्टे चलो। जो चातें उस दिन कहो गई थीं, उन्हीं को ग्राज फिर रबा गया है, कोई नई बतन उब में नहीं है घौर मैंने जो जशब पहले दिया था, घ दूसरा जबाब

क्या

## भी नारायण चौबे (मिदनापुर) क्या मेरी बात नई नहीं है ? <br> बी केबार पारे : उस में तो यह है ..

SHRI K. MAYATHEVAR: I rise on a poins of order. At that time Tamil Nadu Express did not meet with the accident.

भीं के दार पांडे : एवसीडेंट्स की बात मैं कहता हूं। दो, तीन बड़े बड़े एक्सीडेट्स हुए हैं। एक बदलाघाट की बात है, जिस का जिक्र हुभा, दूसरा एक्सीडेंट हुग्रा है तमिलनाडू एक्सप्रेस का श्रौर तीसरा एक्सीडेंट घहमदाबाद के नज़ीक हुश्या । ये तीन बही बड़ी घटनाएं घटी श्रौर उस वक्त मैंने जवाब दिया था कि जहां तक बदलाघाट के एक्सीडेंट का सवाल है, वास्तव में वह भ्रनप्रिसीडीटेटे है । मैंने इस को कबूल किया है और उसमें जो कमिश्नर, रेलवे (सेफ्टी) को रिपोर्ट भाई है, उस के बारे में मैंने बताया कि वह रिपोर्ट है नेचुरल एण्ड ह्मूमन, जोरों का श्रंधड़ आया, साइक्लोन भ्राया भौर ब्रेक भी फेल हो गये। यही रिपोटंट है कि उसमें नेचुरल एण्ड ह्यूमन दोनों फैक्टर्स हैं, उसमें किसी का दोष नहीं है ।
An Hon. MEMBER : What is natural?
धी केदार पॉडें : नेचुरल के माइनें हैं भंधड़ भाया, साइक्लोन भ्राया, जिस पर किसी का कण्ट्रोल नहीं था, न हमारा कण्ट्रोल था और न घ्राप का . .. ( ठ्यवधान) ..... भगवान, भाप न कहिए, भाप 'भगवान' कहते भी नहीं हैं। इसीलिए मैंने जानबूझ कर नेचुरल कहा ताकि उस में काई ऐसी बात न हो। इसलिए उस पर रेलवे विभाग के किसी मंत्री का या किसी वर्यक्ति का कष्ट्रोल नहीं था। इसी से उसको नेचुरल बहते है भौर यह मी मैंने कबूल किया है कि इससे तमाम लोगों को तकलीफ है लेकिन इस में हम कुछ

कर भी नहीं सकते थे । में यह भी बताना चाहता हूं कि उस के कुछ ही दिनों बाद चीन में भी इसी तरह की घटना घटी श्रोर उस में भी 216 ग्रादमी मरे भर इस में 270 मरे लेकिन चीन में कोई एडजोर्नमेंट मोशन नहीं हो सकता । मैंने इसीलिए जानबूझ्ञ कर कहा कि नेचर पर किसी का कष्ट्रोल नहीं श्रोर साइक्लोन पर किसी का कण्ट्रोल नहीं । यह मैंने बदलाषाट के बारे में कहा । दूसरी बात यह है कि दो डिब्बे निकाले जा सकते थे भौर पांच डिब्बे नीचे नदी में चले गये थे । उन को निकालने के लिए नेवी के जितने बड़े श्रफ़सर थे, कमांडर थे, उन्होंने डाइवर्स के द्वारा काफ़ी कोशिएए की कि डिब्बे निकल सकें लेकिन वे नहीं निकल सके लेकिन एक भ्रपरेट्स से, जिस को फ़ोग कहते हैं, डिब्बों के भीतर देखा गया, तो उनमें कोई लाश नहों पाई गई । बागमती का पानी 50 फीट नीचे था ग्रोर कोशिश काफ़ी की गई कि उन को निकाला जा सके । तो यह इस एक्सीडेंट के बारे में मैंने बताया ।

दूसरी बात बदलाघाट एक्सीडेंट के बारे में यह कहना चाहता हूं कि वहां ट्रेक बिल्कुल ठीक था, वहां का पुल बिल्कुल साउंड पोजीशन में था, डिब्बे ठीक थे श्रौर इंजन भी ठीक था श्रोर रोलिग स्टाक में भी कोई गड़बड़ी नहीं थी। (ठ्यवधान ) . .

MR. DEPUTY SPEAKER: Order, order. Let us hear the Minister.

धी केदार पाहे : मुझे कहने दीजिये। भाप कहलंगे कि मैंने जबाब नहीं दिया । श्रब तमिलनाडू एक्सप्रेस की जो बात है, उस के लिए हम लोगों को, हम सष को भ्रफ़सोस है । ग्राप को भी श्रफ़सोस है भोर हम को भी है, क्योंकि तमिलनाइू एक्सप्रेस एक प्रेसटीजस ट्रेन है, $2 \mathbf{1}^{\circ}$

कोचें वाली डबल-हेडेड प्रेसर्टींजस ट्रेन है । कभी कोई दुर्घटना उस की वहां पर नहीं हुई लेंकिन यल दुर्घटना हो गई । मद्रास से गाड़़ी चलीं ग्रोर 800 किलोमीटर चलने के बाद एक फ्लेग स्टेशन के नजर्दाक वह ग्रस्त दुर्घटना हो गई ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Pandey Ji , it was actually inaugurated by hon. Kamalapati Tripathi.

श्रो केदार पादे - हों, वह तो है हैं। वे बधाई के पात्न हैं। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है रेलवे में। वे हमारे बुजुर्ग नेता हैं। तो यह बात है। उस में कभी कोई घटना नहीं घर्टं। घाठ सी किलोमीटर चलतें के बाद 17 डिब्बे बीच में गिर गये बताते हैं । ग्रभी जांच हो रहीं है । इंक्वायरीं चल रही है 尹ंर इसीलिए हम किसी सही नर्ताजे पर ग्रभी तक नंहीं पहुंच सके हैं ।

इसके ट्रेक की जांच तीन दिन पहले हुई थी। जिस ट्रेक पर तमिलनाड़ एक्स्रेस चलती है, उसकी जांच तीन दिन पहले हुई थी। वह साउण्ड पोजिशन में था। डिब्बे घ्रच्छे थे, इंजिन घ्रच्छे थे, ट्रेक म्रच्छा था । (ठपवधान ) मैं भूल की बात नहीं कहता । हो सकता है कि वह हो। लेकिन भ्रभी जांच हो रहीं है । वहां एक ऐसी ग्रावाज हुई म्रौर ट्रंक के कोपलर में कुछ हो गया। 17 डिब्बे गिर गये । पेण्टरी कार की हालत बहुत बवतर है । यह सारी घटना अ्रफसोस की बाते है । लेकिन जब तक जांच की रिपोटं नहीं श्राये, मैं कुछ नहीं कह सकता । दो मेम्बर हमारे वहां गये थे, उन्होने भी मुझे बताया कि हम पभी इस पोजिशन में नहीं हैं कि घता सकें कि इस दुर्घटना के पीछे क्या कारण हैं ।

लोग कहते हैं कि इसमें संकड़ों प्रादमी मारे गये । यह गलते है । घ्रर्भी तक

जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक 16 मादमी मरे हैं। श्रभी तक जो रिपोर्ट भार्यं है उसके मुताबिक मैं कह रहा हुं कि 16 मादर्मीं मरे हैं।

गुजरातंके नजर्दाक जो घटना घटी
... (8घयधान)
SHRI K. MAYATHEVAR : Why cannot the enquiry be made by a High Court judge? Even now he does not tell us the truth at all; he will not get the truth from the officials. (Interruptions)

भी केदार पाडे : रेलवे सेफ्टी कमिश्नर उसकी जांच करेंगे । हाई कोर्ट के जज तक-म्रभी हम नहीं गए है रेलवे सेष्टी कमिश्नर सिविल एवियेशन घ्रोर टूरिज्म एक बहुत बड़े ग्राफिशियल हैं, उन्हीं के द्वारा जांच हो रही है । इसमें कोई छिपाने वाली बात हमें नहीं करती है रेलवे सेष्टी कमिश्नर उसकी जांच कर रहे। हैं ।

इस तरह से ये तीम घटनाएं हैं। पटना की घटना के बारे में शास्ती जी कह सकते हैं कि वह मिकेनिकल डिफेक्ट की बजह से हुई, मेष्टीनेन्स में फेल्योर की वजह से हुई । उसमें मैंेने एकशन लिया है । (ठयवधास) सहीं रिपोर्ट बाद में श्रायी तो पता चला कि मिकेनिकल डिफेक्ट था, ह्युमन फेल्योर था । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो बात मुझे मालूम होगी वह सब कह दूंगा, उसमें कुछ छिपाकंगा नहीं। जो बात सच्ची होगी वही कहूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है ? सदन के सामने सच्चीं बात कहनी चाहिए, श्रौर सदन को कांफिडेंस में लेना चाहिए क्योंकि सदन सुरीक बाडी है । यहां पर कोई बात छिपान्नं नहीं है।

यह तो मैने एक्सीडेंट के बारे में कहा। दूसरी बातं माननीय बंडबते जी ने कही। हमने रेलवे ट्रांसपोट्ट पालिसी कमेटी श्री बी० पी० पांडे की प्रध्यक्षता में बनाई है ।

## ［ श्री केदार पांडे ］

यह हमने इसलिए बनाई है कि रेलवे का जो स्टेट अ्यफ ग्रफेयर्स है，इसमें हम सुधार करना चहतते हैं । क्योंकि इतने दिनों घ्रोर इतने बबों के बाद रेलवे में क्या क्या सुधार होने चाहिए इस सब पर हमें फैसला लेना है । इसके बारे में हमें भित्न भिन्न पह्ललुग्रों से सोचना है । इसे अप टू डेट कंसे बनाया जा सकता है， इस पर भी हमें सोचना है，इसमें कार कवा डिफेक्टस हैं，इसका भो हमें पता लगाना है। अन जो इत्र कमेटों की टर्स्स श्याफ रेफरेंस हैं वे बतुत कम्प्रीहैंसिव हैं। मानतीय सदस्र शएयद इनको जानते होंगे लेकिन मैं बजनना चाहाता हूँ－
＇1．To examine the existing methods of finding resources for investment on Railways and to suggest improve－ ments in them or alternative methods for raising the required financial re－ sources of a massive order for investing in new lines，strengthening，up－grad－ ing and modernising the existing facili－ ties and creating additional facilities．

2．To examine the organisational struc－ ture of the management at various levels including the apex body of the Railway 13 oard and suggest changes as necessary．＂

MR．DEPUTY－SPEAKER ：You can place it on the Table of the House．

PROF．MADHU DANDAVATE ：That was already read out in the House during Question Hour．

MR．DEPUTY－SPEAKER ：Mr． Pandey，how long will you take to reply to the debate？

SHRI KEDAR PANDEY ：I will finish it in 10 minutes．

## मैं जानती हूंकिकमी माननीय सदस्प

 झन ज्ञातों को जानते हैं ।यह जो नेगरन ट्रांसपोर्ट पालिसो कमेटों है，इसमें कंत्रोहैंसिव रूप से विबार कि 3 T जएएगा मोर इसो लिए 20 लाख रुपा


खर्चा है। झ्राज के संदर्म में छंडियन रेलवे सिस्टम में कार－₹मा परिवर्तन होने चाहिएं，कितने नए डिवीजन बनाए जनने चाहिएं，कितने जोन बनाए जाने चाहिएं， ये सब बातें इस कमेटी में श्रह्ययन की जाएंगी। घाप कहते हैं कि हमारे यहां अ्राफिप नहीं है，कोई कहतन हैं उड़ीसा बहुत 千िछछड़ा हुग्रा है，ऐसी बहुत सी बातें हैं，जिन पर किचार किया जाएगा ग्रोर इसके सम्नन्ध में सिफारिशें दी जाएएंगी। इर्णियन रेलवे का क्या स्ट्रक्चर हो，इसके बारे में कम्री हैंसिव रिपोर्टं घानी चाहिए।

इस कमेटी के सम्ञन्ध में हमारी कीशिश यह हैं कि इसकी दोन्तीन इंटे रिम रिपोर्ट क्र भों श्रानी चाहिएं，जिन पर साथ－दाध इंम्लीमेंट होता रहे। इस कमेटी का दो साल का समथ है ग्रौर हम चाहते हैं कि इसकी रिपोर्ट हर 6 या 9 महीने बाद अणए और उद को लाँगू किया जाए। हमें यह् जाॅकारी प्राष्ज करनी हैं कि ग्राज के संदमरं में इणडिघन रेलवव ख्यार्येनाइजेशन कीज होनने चाहिए। पापूलेशन इननी बढ़ गई है，उसके म्रनूतार कितने डिबीजन होने चहिएँ，किस प्रकार विकेन्द्र्रीकरण हौना चाहिए，कग़ा रेलवे कारपोरेशन习习习才 से ज़ाया जाना चाहिए，इस तरह की समो वतनों पर इम कमेटी में विचार किदा जाएगा ग्रौर जेंदे－जैसे इसकी रिपोर्ट ग्राती जाएगी，बैंदु－व्वैसे हम इंध्लाभेंट करेंगे । बड़ी हाई पावर कमेटी है，इसमें हाई्द्रोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं，इकनामिस्ट भी हैं， भी़ बों० डो० पाण्डे जो कि बड़े मशहर प्रादमी हैं और जिनकी सेवाग्रों से ग्राप सब परिचित हैं，वे भी इस कमेटो में हैं ।

इसी प्रकार कई माननीये सदस्यों ते कहा कि रेल यावा पं केज योजना के लिए 25 लाख रुपया क्यों रखा गया हैं। डसके भ्रन्तर्गत हम एक श्राफीसर बहाल करके विदेशी यात्नियों को घ्राकर्काषत कंरने के

लिए विदेशों में रेलों में बढ़ाई, जां रही सुविधाश्रों का प्रचार करना चाहते हैं । डागरेकटरेट ग्राफ टूरिज्म बना कर हम इसको डेबलन करनां चाहते हैं। हमें तो यह् देबना है कि जियदा से ज्यादा पैसा कैसे प्राॅन हो सकात है श्रौर फ रेरेन एक्सर्चेज हम केंदे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए घगर कुछ रुपया फारेन कंट्रीज़ में प्रचार पर खर्च होता है तो कोई गलत नहीं है। इंडियन एयर लाहंस कां कोग्र्रार्मिने शनें रेलवे के साथ हो म्रौर हमारी टिकटें विदेशों में ज्यादा बिके श्रोर वहां के लोग जानें कि: हम रेलवें में क्या-क्या सुधार करने जां रहे हैं, यह सब प्रचार करके हम भारती। रे लबे को झ्रट्रेक्टिव बनाना चांहते हैं, जिस ज्यादां से ज्वादा पंसां हमें मिले। फारेन टूरिस्टों की 2-3 दिन उसमें बिंका कर पूरे देश में घुमाया जाएँचT, होटल में रहने के जिंगए वे उसी में रहेंगे, द्न सब कातों का प्रचार किस्या जाएएiा, जिस से हमारी ग्रमदनीं बढ़ सके। ... (व्यव्वधान) ...

पैलेस की बाते सुनकर पाप घबराते क्यों हैं। ऐसी बहुतुत्ती चीजे बेकार पड़ी हैं जो कि हमको सस्ते में मिल जाएंगी भ्रौर बिजंनेस प्राइंट छ्राफ व्यू से इससे फायदा होगा। रेलवे तो व्यापारिक संस्था है श्रौर पैसा कमाएंगे नहीं तो लगगएंगे कहां से ? .. ( वैंचधान) ... एक अ्रादमीं की भी जानन न जाएए, लोग सुधिधानुसरि यंन्ना कर सके मर कोई दुर्घटना न हो, यही हमांरा प्रदन है । में कोशिश कर रहा हैं। मै यही जाहता हूं कि कोई एक्सीडेंटन नो।

[^5]श्रो केंबार पाड़े : मे स्वयं ट्रेढ यूनियनिस्ट हूं। यूनियंज को झाप रिप्रिजेट करते हैं। अ्राप से तो भिलता ही रहता हूं। जब कहैंगे ग्राप के इलाकें में श्राप के साथ चल दूंगा।

बराबर शिकायत होती है कि हिल्ली एरियाज़ में रेल कम्युनिकेशन नहीं है ।

शी वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : डैजर्ट्ड़्ज में भी नहीं हैं।

की केषार पाँके : दिल्ली एरियाज्ञ में कुछ तो किया है मंने। नंगल तलवाड़ा हैं। इधर हिमाचल की हराबर शिकायत थी 1

अ्रंब धंपदेखे कि एक ट्रेन हम ले जाते हैं कालका से शिमला तिक। उस ट्रेन से हर साल एक करोड़ का घाटा होता है।

> SHRI M. RAM GOPAL. REDDY (Nizamabad) : If there are accident, there should be no bonus.
(Inter ution)
MR. DEPUTY-SPEAKER : It is not a statement by the Government, why do you worry. It is the opinion of another Member. It is not a statement by the Government.
SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): But it is from a Member of the ruling Party.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Halder, can you expect anything else from Ram Gopal Reddy ?

श्रंं के वार भाडे : जहां तक; रेल कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनको बोनस देने के बारे में हम ने तद कार दिया है। जो फार्मुला है उसके मुताविक विछले साल का बोनस इस साल फहली ग्रक्तृ६ंरें के ५हले 24 दिन कт मिलेका । दिछले हाल 23 दिन का मिला था, इस साल 24 दिंन कार मिलेगा। यह प्राउक्टकिरी लिखड बोनस है, प्राफिट घोयर्यरग बोंनस न हीं हैं। जो
[भी केदार पांड़] फामूला है उसको घाप जानते ही हैं। उसको हम स्ट्रिक्टली फालो करते है । अ्राप समझक रुकते हैं कि श्रमिक वर्ग के प्रति हमारे मझ में कितनी हमदर्दी है, क्षोण की भावना कतई नहीं है।

वल्ड बंक की बात मघु दंडक्ते जी ने कही है। बिजनस स्ट उडडं में यह सारी बात जो घाई है उस में रेलबे टै रिफ इनक्रांयरो कमेटी की रिपोटं को प्राजैंक्ट कियागयाहै। यह्ह कमेटी उन्होंने ही बनाई थी जब वह रेल मंतो थे। इसको वहृ भी जानते हैं। सब जानते हैं। इसके बरें में कोई कमिटमेट हम लोगों का नहीं है । इस कमेटी की रिपोर्ट में जो कुछ है उसको ही वर्लं बैंक ने प्रोजिक्ट किया है पौर यद चोज़ बिजनैस स्रहैंडर्ड में छाईई है । हम इसको एर्जैमिन कर रहे हैं।

प्रो० मधु वंखघते : एक सितम्नर के इशू में वेल्ड बैंक ने जो शत้ लगाई हैं ग्रौर जो जिजनैं स्टैंडर्डं में श्रया है, उस प्रकार का कोई खतो झ्रापके पास झiयi है, यह झ्राप बतेएं। मंजूर हैं यं नहीं हैं, यह सबाल नहीं हैं । शते लगाई हैं या नहीं, इसका सीधा जनाब दीजिए।

धी केदार पंडे यह जिंनी सिकारिश्ञा हैं क्व टैरिक इंकॠटरो कःेटो को रिकमगडेश्रंज हैं, जो बिज़नँस स्टैण्डर्ड में दिया गया है ।

SHRI CHITTA BASU : The question is simple : the World Bank has suggested certain conditions for financial assistance for the modernization of Indian Railways. What are those conditions, and what is the Government's point of view regarding. The Tariff Committee's recommendations are not connected with this.



यहु जो टी रिक कमेटी की रिपोट्ट हैं, उसकी जो सिफारिशें हैं उसी को हम्पलीमेंट करने के लिए वर्ल बैंक ने पर्त लगाई है, जो "बिजनंस स्टैण्ड़्ड" में परोजेक्टेउ है। उसको हम कंसीडर कर रहे हैं।

PROF. MADHU DANDAVATE : That means you agree that these were the conditions suggested by the World Bank while giving the loan.
 ने उसी बाते को उसमें प्रोजेक्ट कियर्है हौर शतें रबो है, जो कि टेरिफ़ हेनक्षायरी कमेटो की रिणोट है। बल्ड बैंक का घपना नहीं है ।

PROF. MADHU DANDAVATE: They have insisted that this should be done.

श्रो केदार पॉंे : इन्सिस्ट वह करते हैं, ठोक बात है। इसीलिए मैंने कहाँ इसकी हम जांच करेंगे, देबेंगे । लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है हमारां ।

PROF. MADHU DANDAVATE : It is very clear from the declaration of the Railway Minister that the World Bank's loan is with strings, and not without strings as far as they are concerned.

SHRI KEDAR PANDEY: You may interpret it any way you like.

को हरोशा कुमार गंगवार (पोलीभीत) एक ₹ चक्टोकरण चाहता हूं मंती जी से।

श्रो केदार पॉड़े : दूसरी बात श्रापने कही करंश्यूटराइजेशन के लिए . . .

श्रो हृरोता कूमार गंनवार : 4, 5 दिभ दहले 尹्रम्य "हिन्दुस्तान टाइम्ब" में छाए है कोई श्रोश शुकल हैं जो रेलवे डिदाटे-
 को समाध करने के लिए कोई घ्राविबकार किया है । आौर वह मांग रहे हैं उसको प्रद्दाशज करने की इजजज़ जो अावका

विशग नहीं दे रहा है । कारापाप उनको प्रदर्शंन के लिए इजाजत देंगे ?

NR. DEPUTY-SPEAKER : The Minister will reply fo all the points.

आवार्य भगबान देब (मजमेर) अभपने कहा विदेशी टूरिस्टस घ्रते हैं पुष्क्रे मौर शाप म्रौरमनिनीय जाफ़रश शीफ सेब वैहां हों म्याये हैं। तो विदेयी प्यंटकों की सुविधा का घान हगान रब रहे हैं। तो
 तक को रेज लाइन के षारे में और्प क्रा कर रहे हैं ? श्रौर दूधरे हाल्टनगंज से पटना तक एँकपप्रेस ट्रेन चलने के बारे में री घमप कुछ कहें।

शी केतार पाड़े : पटना से डाल्टनगंज ट्रेन चलेगो, साभ्मवैं : नवम्बर के महीने में। एक ऐक्दप्रेसट्रेन चलेगी, यहहमने कमिट मेंट कर लिया है। में श्रजमेर गया था; 尹जमेर मे पुष्कर 13 किलोमौटर है । वहां के लोंगों की मांग रही है रेलवे लाइन को। 13 किलोमीटर का फ़ासल। है, ग्रौर वहृ नएर्यं कंसीडरेशन है। मिंने वहां पर कहा $f$ क इअको कंसीडरंर करेंगे. स्र भर उद पर 13 करोड़रु० खर्च होगा। तो उदका ड़ंतजांम करनंपड़ेगा। हृ।लांकि वह सॅलंमेंटरी बजट में नहीं है, लेकिन जहूर हम सोच रहे हैं। कफ़ी टूरिस्ट्स भाते हैं बहां। एक त तरफ़ श्रजमेर घ्रौर दूसरी तरफ़ पुषकर। सेन्यू लरिज्म का वेह एक जोता जागतो नंमूनं है इसलिए वहां पर इस तरह को ट्रेन चनाना भेंय-कर है। वह काम करना चाहिए ।

कम्नटटराइज़ेगन के और में में च्रापने कहा, इसमे एक बतन डौक है कि बल्ड बैंक ने
 इज्ञेशन कोनिए ड त्रौर प्राई० वों० ए१० सि स्टम को लाग किया जाये । इसके कन्टूटराइजेगयको जब्रुज है, हन इत को कचून

करते हैं। घगर इसका छन्तजाम नीश्रर पपूचर में नी ही होगा तो जै से देश की दापूलेगन बढती जां रही है, वंसे ही रेल का हन्तजाम थी कागे बद़ता जायेगा तो इसको घ्रागे चलाना मुर्किल है। यह कम्पलंक्स सबजेकट हो रहा है। हमें यह्ह हिसाइड करना है कि जो सिस्टम दुनिया में है सब को एग्जामिन कर के हम सोचेंमे । यह की बिसाइं करना है को टंक्नोलाजी है, हृं वें वर है, सीक्ट षेयर है जो केंट्री में मौजूद है, उसने कहा तक काम कर सकतें हैं घोर उसके बाद कोई जरूरी नहीं है कि घंई० वी० एम० सिस्टम को हम लें, इसकी जगह ग्रोर कोई सिस्टम की हो सकता है, लेक्षिन द्रमी इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि इंडियन रेलवेज़ के कम्पदटराईजेशन करना चाहिए इसके बिना काम नहीं चलेगा।

एक माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र के बारे में जिक्र किया, मनमाड की जो स्रीम है, उसके लिए 1 करोड़ रुपयं हमने पहले से ही बजेट में रखा है, उसक, इन्जज़ाम कर दिय। है, इसलिए उसे सप्लीमेंटरी बजट में नहीं लिया है । इसलिए महारराष्ट्र के लोगों को इससे कन्प्यूज़ नहीं होने। चाहिए ।

हर स्टेट की बात है, लेकिन हर स्टेट की बतन करते-करते कंट्ट्रीज एज होल की बति हम करते हैं। हम केवल बिहारी ही नहीं हैं, हम हिन्दुस्नानी हैं, इसको रुयाल रखनेग चाहिए। इसी तरह से म्रीर भी तरह-अरह के सवाल है, सब का म्रलगभलग जबाबदूं, यह कैसे संभव हो सकता है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think the Minster has completed his reply.

धी के दार पौड़े : एक्सीडंटस के बारे में में लेटेस्ट श्रापको बता देता हं कि तमिलनाड़ एक्सप्रेस में कितने मरे घर कितने जरुमी हुए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have also again gone to Tamilnadu.

भी कदार पाँहे : तमिलनाडु एक्सप्रेत के एक्सीडैट में 16 श्रामदमी मरे हैं घर 84 इंजडं हुए हैं जिसममें 26 सीरियसली इंज़ह हैं और 58 को सिम्फल इंजरों लरा हैं

मैं एक बात श्रोर बताना चाहता हूं । यह सेल्लीमेंटरी बजट है सब सदस्यों के माइण्टस को मंने लिखा है सब का नौट हुभा है, संब का जबत देना मूपिकल है । एक बतन जैसे बिहार के बारे में लोगों ने कही । सबसे बड़ा काम है बिहाए में गंगा पर पुल बनाने का, मैं यद्ध कहाना चाहता हुं कि इस पर पुल बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

इन्हीं शब्दों के साथ में श्रवनी बात समाप्त करता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : No clarification. If you have got any point to be clarified, you meet him in his chamber and get the reply. If the House agrees, I am going to put all the cut motions to the vote of the House.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.
MR. DEPUTY-SPEAKER : Now I shall put all the cut motions to the vote of the House.

Cut Motions Nos. 1 to 16, 21 to 23, 30 to 33, 41 to 48, and 50 to 53 . were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now I shall put Supplementary Demands for grants (Railways) for 1981-82 to the vote of the House. The question is :
"That the respective supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1982, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereofDemand Nos. 2 and ${ }^{\prime \prime} 6^{\prime \prime}$.

The Motion was adopted

Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1981-82 voted by Lok Sabha
No. of

Demand $\quad$ Name of Demand $\quad$| Amount of Demand |
| :---: |
| for Grant voted by |
| the House |

12

3

2 Miscellaneous Expenditure (General)
45,00,000
16 Assets-Acquisition, Construction and Replacement Other Expenditure

7,29,00,000

### 17.40 hrs.

| APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. |
| :--- |
| 5 BILL, |
| 1981. |

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KEDAR PANDEY) : I beg to move
for leave to introduce a Bill to authorise payment and approriation of certain further sums from and out of the Consolidated Funds of India for the services of the financial year 1981-82 for the purposes of Railways.

[^6]
[^0]:    SHRI JAMILUR RAHMAN : I am just concluding.

[^1]:    DR. KRUPASENDHU BHOF (Sambalpur) : Hon. Chairm3n, Sir, I rise to support the Supplementary Demands tabled by our honourable dynamic Minister of Railways. Mr. Kedar Pande.

[^2]:    Also, I would urge upan the hon. Minister to give justice to the Orissa people in the matter of employment. The South-Eastern Railway covers more

[^3]:    14. The railway should contribute $40 \%$ of the capital development costs out of its own revenues;
[^4]:    श्रन्त में, सभापति जी, मे एक्सीउँट के बारे में कहना चाहता हूं । जो बायमती का और धभी तमिलनाडू एक्सप्रेस गाडी का

[^5]:    श्री नाराषण चौबे : ट्रेड यूनियंज से मिलें।

[^6]:    ${ }^{*}$ Published in Gaxette of India-Extra-ordinary, Part II, section 2, dated 8-9-1981.

