concemed State Government. There is no direct relationship between this $A c^{4}$. and the price leve! of essential commodities, ats it is only one of a package of measures to maintain the prices.

Sir, one hon. Mcmber suggested that a parliamentary committee should be constitutad. In this respect I may submit that there is alieady a National Advisory Council on Public Distribution. It is headed by Union Minister of Civ:l Supplies and includes, among others, one Member from l.ok Sabha; one Member from Rajya Sabha; all Statc Food and Civil Supplies Ministers and icp:esentatives of Central Ministries connected with public distribution. Hence there should be no apprehension in the mind of the hon. Member that distribution work will suffer. Then there are certain other minor things which have been suggested. I may submit to this House that the whole debate was on the parent Acl; and the amendment which is so small and limited in scope, did not warrant all that discussion which has taken' place. However, I am grateful to the hon. Members that they have made uscful suggestions; and I have tried my level best to reply to those questions.

Now the last point : hon. Member Shri Chitta Basu said that the supply of foodgrains and other things ware short. Essentiad commodities were not made available. I say that West Bengal has got the highest allocation of foodgra:ns.

In the end, I submit that though the bon. Members coming from West Bengal oppose the Bill, they at the same time press the Government that blackmarketing should be eradicated. Now I pose the question : what measures are they proposing to take in West, Bengal, where they have their own Government? If they have evolved any formula, or if they have cvolved any method or if they are taking anly measures which have effectively worked, we can also adopt then. But I think no such measures are being taken to eradicate the evil.

Objections are made; and Government is criticized. But merely criticizing does not pay. In the end. I again thank the hon. Members, and end my speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Question is:
"That the Bill further to amend the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980, : $k=$ passed by Raya Sabha, be taken into consideration."

The Motion was aclopted.
MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. The question is:
"That Clause 2 stand part of the Bill." The Motion was aclopted.
Clause 2 was added to the Bill.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
"That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill." The morion was adopted.
Clause 1, the Enarting Formula and the Title were added to the Bill.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the Minister.

SHRI MOHAMMED USMAN ARIF: I beg to move:
"That the Bill be passed."
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
"That the Bill be passed."
The motion was alopied.

## SUPPLEMENTARY DEMANDS* FOR GRANTS (RAILWAYS), 1982-83.

MR. DEPUTY SPEAKER: Now we take up next item, namely, Discussion and Voting on the Supplementary Demands for Grants for Railways.
Motion Moved :-
"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, 1983, in respect of the heads of Demands entered in the recond column thereof-

Demand Nos. 2 and 16."

[^0]*Supplementary Demands for Grants (Railways), 1982-83 submitted to the Vote of the Lok Sabha

| No. of Demand | Name of Demand | Amount of Demand for Grants submitted to the Vote of the House |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Rs. |
| 2 | Miscellaneous Expenditure (General) | 2,00.000. |
| 16 | Assets-Acquisition Construction and Replacement Other Expenditure | 200,50,00,000 |

MR. DEPUTY SPEAKER: Before I call upon the Members to speak, I find there are notices of Cut Motions.

I find that Shri Chandradeo Prasad Verma, Shri T. R. Shamanna, Shri Ramavatar Shastri, Shri Bhogendra Jha, Shri C. T. Dhandapani, Shri R. P. Das, prof. Ajit Kumar Mehta and Shri R. L. P. Verma are not here. Shri Chaturbhuj is also not here.

Shri Jaipal Singh Kashyap, Dr. Vasant Kumar Pandit, Shri Ajit Kumar Saha and Shri Sudhir Giri are available, and are willing to move their Cut Motions.

## SHRI JAIPAL SINGH KASHYAP (Aoula) : I beg to move-

"That the Demand for a supplementary grant of a sum not exceeding Rs. $200,50,00,000$ in respect of 'AssetsAcquisition construction and replecement' be reduced by Rs. 100 ."
[Need to provide broad gauge rail link between Narora and Chandausi via Shajahanpur, Dataganj, Binawar, Badaun and Vazirganj.](7)

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh): I beg to move.
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 200,50,00,000 in respect of 'AssetsAcquisition, Construction and Replacement' be reduced by Rs. 100 ."

SHRI AJIT KUMAR SAHA (Vishnupur) : I beg to move:
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $200,50,00,000$ in respect of 'Assetsacquisition, construction and replacement' be reduced by Rs. 100 ."
[Need to connect the North-Eastern Region by railways to improve their conditions and to improve their economy.](21)
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 200,50,00,000 in respect of 'Assetsacquisition, construction and replacement' be reduced by Rs. 100 ."
[Need to extend the railway line from Tarakeshwar to Bishnupur and Bankura in West Bengal.](22)
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not excceding Rs. $200,50,00,000$ in respect of 'Assetsacquisition, construction and replacement' be reduced by Rs. 100."
[Need to construct a new rail line from Raniganj to Bankura via Majhia in West Bengal.](23)
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $200,50,00,000$ in respect of 'Assetsacquisition, construction and replacement' be reduced by Rs. 100 ."
\{Need to convert Purulia-Kotshila line into broad guage line.](24)
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs.
$200,50,00,000$ in respect of 'Assetsacquisition, construction and replacement' reduced by Rs. 100 ."
[Need to start a Circular Railway in Calcutta city in West Bengal.] (25)
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $200,50,00,000$ in respect of, 'Assetsacquisition, construction and replacement' be reduced by Rs. 100."
[Need to speed up completion of Howrah-Amta railway line.](26)
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $200,50,00,000$ in respect of 'Assetsacquisition, construction and replacement' be reduced by Rs. 100. ."
[Need to start the work for coaching terminal facilities at Asansol.] (27)

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : I beg to move :
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $200,50,00,000$ in respect of 'AssetsAcquisition, Construction and Replacement' be reduced by Rs. 100 ."

〔Need for constructing a rail line from Tamluk to Digha in the district of Midnapur, West Bengal.] (42)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time allotted is two hours. It is now nearing 1 p.m. so, the Bill must be completed by 3 p.m.

SOME HON. MEMBERS : It should be at least three hours.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The time allotted is two hours. Tomorrow, there is a discussion on drought situation; and we must see that the Supplementary Demands for Railways, and also other Supplementary Demands are passed to-day, so that we will have more time to discuss about the drought conditions. We must be rationale in our approach. Therefore, I want to see that it is completed by 3 O'clock. Now Shri Ajit Kumar Saha. The time allotted is seven minutes for you.

SHRI AJIT KUMAR SAHA: In only seven minutes, how can one speak?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will add three minutes more.

SHRI AJIT KUMAR SAHA: During the discussion on the Railway Budget in the last session several Members including myself drew the attention of the House to tho fact that the programme of replacement of the old, over-aged and worn out rolling stock, renewal of track and bridges requires -immediate attention, if at all the Railway operation has to show any improvement. The Government pleaded at that time that the Planning Commission could not give enough money for this. Now, it appears, as also in the Supplementary Demands, the Planning Commission has sanctioned Rs. 200 crores for the current year. This is welcome. But the question is, can it do justice to the problem?

According to the reports of the Committee on Motive Power Plan, Committee on Coach Augmentation and the Sikri Committee, the programme though augmented, by additional Rs. 200 crores will be far from sati.factory.

Let us take the example of EMU coaches both in Bombay and also in Calcutta. Shri Kamalapati Tripathi, the former Railway Minister is here. He stated in this House that all the EMU coaches in the Bombay suburban area are overaged and need replacement, and sanction of some amount for acquisition of motors was also obtained. But we do not know what happened after that. There are no replacements, because as admitted by the Railway Ministry in the meeting of the Consultative Committee of Members of Parliament, EMU replacement could not be done 'due to production constraints by M/s. Jessops Ltd. The result is that irate passengers had burnt the EMU coaches in Bombay. In the suburban area of Calcutta, every day there is a conflict between the passengers and the railway employees and those who are responsible for this state of affairs like the policy makers in the Government and the Railway Board and their officers who are far away escape the wrath of the people while ordinary railwaymen have to suffer.

Nobody justifies vandalism. At the samo time, how long can the passengers and

## [Shri Ajit Kumar Saha]

commuters hold their patience? That is the question. The number of accidents due to failure of rolling stock in 1980-81 was 146 and it was 144 in 1981-82. Accidents due to failure of track was 27 and 23 respectively in these years and every year one person dies on account of these failures. But what exactly is the position of the Railways? The Sikri Committee has said that in Broad Gauge lines out of 49,522 kilometres of running track, track which requires renewal is 10,781 kilometres, which is over 21 per cent. According to this report, in 1978 frastures have been detected in over 6,000 kilometres of track. Speed restrictions have been imposed on nearly 2000 kms of tracks. And the number of 'distressed bridges' rose from 1247 in 1968 to 3553 in 1978 . But in the Supplementary Demands, not a single paise has been asked for repair and replacement of bridges in spite of the fact that we had witnessed the worst accident on the Bagmati river.

## 13 hrs.

Now coming to the allotment of money, I find that Eastern and North Eastern Railways have been given the lowest amount. What is the reason for this? Is there an element of discrimination? Similarly, it is found that while less than Rs. 3 crores have been given to CLW, Rs. 7 crores bave been given to DLW while the idle capacity in the former is 32 per cent and in the latter 35 per cent. I do not know why there is discrimination.

The people of West Bengal have been demanding new Railway lines for a long time, particularly between Mejhia and Bankura. We have been demanding an express train from Purulia to Howrah since 1971, the first time when I was elected as a Member of Parliament. But the Railway Ministry is not acceding to our request. There is a news report in the 'Ananda Bazar Patrika', the largest circulated daily in West Bengal, which says that Centre is against all the demands of the people of West Bengal in the matter of railways. In the editorial of the same paper of 29th July, it is said that the Central Govern. ment is quite indifferent in providing railway lines and if the people feel that something has got to be done by the Centre, then
they along with their representatives have to fight for that.

In another daily 'Satya Jug' there is a picture of a commuter travelling inside the EMU coach of the suburban railways holding his umbrella over his head as the water is coming inside the coach. This is the position of EMU coaches.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Umbrella provided by the Railways?

SHRI AJIT KUMAR SAHA: No. his own. Since only DC EMU coaches have been provided for, it is certain that none of them would be provided for Eastern Railway where every day the situation becomes explosive. I would like to know whether a political discrimination is being made against the people of West Bengal because they have voted the Left Front Government into power again in the 1982 elections.

What about the trouble in various ra: ways?

So far as Calcutta is concerned. I have already referred to how the daily commuters are being harassed. I would like to know what relief you propose to give to them.

I notice from the Demands that almost 30 per cent of the funds are allotted to the Railway Board, who would be free to utilize this money the way they want. Naturally, they would have more dealings with the private sector, than with the sector, because they would get more commission that way. In this way you are keeping the Railway Board officers happy.

Lastly, I will come to industrial relations. Despite the claims of the Railway Minister, I would like to say that it has not at all improved. The Minister complains that the workers are indulging in stoppage of work. But the real fact is that the railways have gone back on the agreement

- that they had entered into with the railwaymen. While the railways have violated the agreement, the employees find that they are not able to do that. How can you run the railways for lons when the employees are dissatisfied? I would request the Minister to pay attention to this aspect before the situation becomes more serious.

श्रो बमणरी लाल बेरब (टोंक) : मानभीय उपाष्यक्ष महोदय, यह जो रेलक्वे का सप्लीमेंटरी बजट सदन में रखा गया है, उस का समर्थन करने के लिए में खडा हुआ हं।

जब से सेठी माहब ने इस महककमे को संभाला है, इस के. अन्दर बहुत सारे परिखर्मंन देगें गये हैं, जो सराहनीय हैं। मैं मानर्नाय सेठी साहब की छमके लिए सराहना करता हुं कि हिमाेे यहां जयपु० से दिल्ली के लिए गो पिक सिटी उक्सम्र्रस देन आती थी, उसको बढ़ा कर उन्होंने अजमेर से दिल्ली तक कर दिया है । यह बहुत हो सराहनीय काम उन का रहा है। हिन्दुस्तान के आजाद होलेने के बाद रलों पर अरबों रुपया खर्ये किया गया है और वह देश के लिए बहुत ही उपयोगी था, बहुत ही मह्त्वपूर्ण था और आज हूम यह् देखते हैं कि गेलों का एक तरीके से पूरे दक्श दे अन्दर एक जाल सा बिह गया है लेकिन इसके दावजूद मुझ़े बहुत ही दु:ख के साथ इस बात हो कह्ना पड़ता है कि मेरा जिला हैउववार्टर आज तक भी रेलों से जुड़ा हुआ नहीं है । में माननोय सेटी साइूब से निवेदन कहुगा कि ते हुस बारे में वहुत हो गंभीरतापूतंक विचार कर्ट क्यों आज के जमाने में अगर रेलवे से कोर्ई जगह ज़ड़ी हुई न हो, तो उस के विकास की फल्पना करना अपने आप में कोई महत्व नहीं रबती है । हुम बहुस भारी योजनाएं, बनाते हैं लेकिन रेलवे के अभाव में हमारा जिला द्दम मामले में पिछड़ा रह जाता है और आज उस को बहुत दुरी हुंलत है। वहा पर ज्यादातर आबादी अल्पतंख्यक लोगों की और अनुसूचित जातियों के लोगों को है । फिर भो उनके साथ में यह भेदभावपूर्ण व्यवहार हो कि ओर जगहों पर तो रेलवे लाईन बिद्धायो जाए, वह्या नहीं बिछायी जाए तो यह अजोव सा समता है।

अरबों रुपए का रेलवे का बजट पहां से हर साल पास होता है। मेंरे ख्याल से, जो प्रपोजल्स मेंने रेलवे मिनिस्ट्री को दिये हैं, रेलवे कन्वेन्भान कमेटी को दिये हैं और जो दूसरी हमारी कमेटीज़ हैं, उनको दिये हैं उनको मान लेने पर कुल मिलाकर 10 से 20 करोड़ क्पये का खर्च होगा औौर इस प्रकार से हमारत जिला रेलवे से बहुत आसानी से जुड़ सकता है। अभी जो गेलवे कम्वेग्मान कमेटी गयी थी तो मैने उमके सामने की निवेदन किया था, रेलवे किनिस्टी से भी निवेदन क्रिया है, हमारे आदरणोय वंडित जी विराजमान हैं, उनसे मो निवेदन किया था, पार्ठे जी से भी कियो और सेठी साहब से भी निवेदन कर रहा हूं । जै जानसा हूं कि हमाशे सेटी साहल हमारे राजस्थान से अच्छी तरह्र से बाकिफ हैं और हमारे प्रति सहानुमूति का दृष्टिकोण भी रबने हैं। में समसता है है के इस पर विच्तर कंगेंग और हुछ म हुछ इसके लिए़ करेंगे।

जहां तक पूरे राजस्यान का सबाल है, अेलचे के मामले में हम लोगों के माथ में अब तक कोई न्याय नहीं हुआ है। मै आपको आंक़ें हे रहा हू जिनसे आप बूद ही अन्द्वाज लगा लेंगे कि हम लोनों के साथ अब तक. कैसा घ्यवहाए होताता क़्रा है। मैं बाडडोज लार्त की बात आप से कर रहा है कि कितनो-कितनी त्राड गेज लाईन कहां-कहां पर नें :-

राजस्यान में 760.39 किस्लोमीटर
आध प्रदेश में $3,043.72$ किलोमीटर
बिहार में $3,334.10$ कितमीटन
गुजरात में 1,413 किल्लोमीटग
कर्नटक में 570.43 किलोमीट?
केरल में 80.3 किनामीट?
हमारे बिल्दुल पड़ोस में मध्य प्रदेश्र में 4,286 किलोमीटर

महाराष्ट्र भी बिल्दुल हुभा़े पड़ीय में पड़ता है, उसमें 3,140 किलोमीटर

उड़ीसा में 1,837 किलोमीटर,
पंजाब में 1,968 किलंमीटर.
बमिलनाडु में $1,00^{\circ}$ किलोमीटर,
उत्तर प्रदेण में 5,588 किलोमीटर और वेस्ट
बंगान में 2,844 किलोमोटर उाडरेज रेलवे लार्दन हैं ।

बाडगेज रेलवे लार्हन के लिए अव तक जो हमारे सांसः रहे हैं, वे बद्युत जोरदार पेमाने पर यह मांग करते रहें हैं कि दिल्लो में अहुमदावाद की रेलवे लाईन को बाडांज लाईन कर दी जएए। आप हृमें एक लाईन जयपुर से स्वाई माबंपुर तक के लिए दे दोजिए और एक लाईन कोटा से चितोड़गढ़ तक के लिए दे दीजिए 1 क्योंकि सात सीपेंट के का ग्बाने हस क्षेत्र में लनाने के लिए राजस्थान सरका लाइसेंस दे चुकी है ।

एक बात मैं ओर अजं कर देना वाहरा हूँ । राजस्थान का एक बहुत लम्बा चोड़ा एरिया वार्ठर एरिपन है। उसका वार्डर पांकिस्तान से मिला हैका है। हूमेशा उससे खतरा बना उह्ता है। इसलिए भी वहां याठरेज साईन का लिछाना बहुत जस्री है क्योंकि हैम के तारा दहां जल्दी से सप्लाई पहुंच सक्ती है ।

मेरा आप से सुहाव है, वैसे मंवालय से मी कापको बहुत से सुमाप्य आते हांगे कि आप मयाई मतबोपुर से अजमेर तक एक बाहांज लाईन बिन्जा दीजिए ।
 सब उसके आवन्ण में आ जालंगी। बलता से आप राजस्पान के बर्षरे केन्र में भी आमानी मे भप्लाई पहुंचा

## [ः्रंi बनवारं। लाल बंःचi]

सकतं निं जिससे कि वबन आनं पर हमांन मामने कोई ममख्या उत्पन्न न हों ।

कोई ममस्वा ऊँपन्त़ न हों।
माननीय उपध्यक्ष महोदय, आपकां जानकार आश्चयं होगा वि आज इतनी लाहनों का विन्तार किया जा रहा है और इनना पंमा उचं किया जा गहा। है, लेकिन मेंरे क्षत्न में कुल मिलाकर दो लाइंें हैं, जो स्वतन्न्न भारत में नहीं डाली गई है, पहने की उंली हुई हैं। जयपु से मांगाने और मांगाने से टाडाराय-सिह्ह-ये नंरोंगज लाइनें है। नेरोगेज लाइनें आमतोर से पहाड़ी छलाकंं में उलं। जाती हैं, लेकिन आज भी यहां नंतोगेज लाडन काम कर गही है। इसकी पोजीफान यह है कि बहुत से परिवतंन कर दिए गए हैं, बहुत से म्टेशन करटल कर दिए गाए हैं 1 गेल और बस क किराए के अन्दर तक-निताई का फर्क हो गया है । हमसें आम आदमी परेड़़न है। जयपुष से टोड़ारार्यमिह خेलवे में $4-5$ क्पया किगया मगता है। जबकि बस मे 13-14 क्पाए किगयन लग जाता है। इमकं निए विभाग का वह्ना है कि यह अनरकनामिक लाइन है। अगर जंगल में जावा छोड़ दंगे नो अनद्इकनामिक, ही होगी। मेग सुसाव है कि इसकों आगे बढ़ाइए और केकड़ी से याहपुग, गाहगुर्र से मीलवाड़ा, भीनवाड़ा से नायद्वाग़ा क निएँ बढ़ाहता। ब्याम जी भी इसकं बारे में कई बार निवेदन कर चुके हैं, शायद मंत्नालय विचार कर गहा है। दसको तर्काल प्रभावशालो करना बहुत जरूर्री हैं।

हमारा जो टांक जिले में टोडारार्यसह् का इलाका पहाऩ के बराबर-बराबर वलता है । यहां पर माइन्स और मिनरल के छेवलपमेंट के लिए ऐेलवे लाइन को आगे बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। इसंके बर्गर हम लोगों को बहुत असुविधा हो रही है । हमारे यहां एक पट्टी का पत्यर निकलता है जिसमें घम पत्यर के बनिस्पत काफी लर्चीलापन है और अगर इसको पालिण करके तैयार किया जाए तो ऐेसा लगता है कि जंसे चस्दी की छत लगाई हुई है। यह जो हमकंत सुविषा प्राप्त है वह ट्रांसपोटॉरन के अभाव में उपयोग में नहीं आा रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन कलंगा कि मेरे जिले के जो दो सुझाव हैं, जनके बारे में खासतंरे से ध्यान देने का कष्ट करें ।

यह बात तो मैंने अपने जिले को कही, एक बात मैं अपने वर्ग के बारे में कहना चाहता हूं। घंड्यूल कास्ट के जरे में रेलवे मंबालय में बहुत कुछ किया गया है । रिख़वेशान के बाने में काफी कुछ विचार करके दिया गया $k$, लेकिन मु उपपके सामने कुछ आंकड़े रही रहा
 कमी रह् गयो है, उसको प़ुग़ करापं। क्योंकि आपका इस ओर बहुत सहानुभृतिपूर्वक दृष्टिकोण रहा ? ।

ग्लेंदे सेकाओं के अन्दर 31-3-80 तक फस्ट्टं क्लाम की सतिस में 5393 लांग थे, जिसमें होड्यूल कास्ट के 419 अफसर हैं । हनका एवरेज बंठता है 7.9 वर्संट, जर्बाक हिसाव से इनकां ज्यादा मिलना चाहिए। सेकण्ड क्लास में 5098 अफमतों में मे 550 शंड्यूल कास्ट के हैं, इनका पव्योंटंज 109 बैठता है और तीसरो श्रेणी में 7 लाख 7 हजार 34 कमंचारी है, इसमें क्विय्यत कुछ ठीक है. पूग कम्पलोट तो नहै। है, लेंक्र कुष्ट ठोक है ।

आप कौथे दर्जे के लें । हममे मकार्ई कर्मंचारी आते हैं। यहां हनका कोटा पूग है।

ट्राइब्ता की बात मी आप मुन लें। 5393 अफसर प्रथम शंणी में हैं जिनमें इनकी संख्या केवल 77 है जो कि. 1.4 वैठती है। द्व्गरीं श्रेणी में अफसरों की संख्या 5098 है जिनमें से सिफ 114 ट्राद़बज़ ₹ं, हैं और इनका प्रतिग्न 2.3 बैटता है। तीमरे दर्जं में त्रतिशत 2.8 ही है । घह्र किसी भी तरोंक से समीचीन नहीं है । हनके कंटटे की पूति कग्ना बहुत आवश्यक है । मंत्री महोदय को इसके बांट में निशेप प्रयत्न करने होंगे। प्रह टीक है आपका काय क्षेत्र बहुतु लम्बा चांड़ा है, अपकों बहुत ज्यादा का़म करने होते हैं, असुविधाओं का भी सामना कग्ना पड़ना है और सब की सेवा कर्ना मुझिकल होता है। लेकिन इसरार कर्के में हस बात कां कह्ता हूं कि आपसे चूंकि तवककों बहुत ज्यादा की जाती है, बहुत ज्यादा उम्मीद करके हम चलते हैं, इस वास्ते में चाहता हूं कि जो वात कही जग् उसको पूरा कर्ने की कोशिशा आपको तरफ से हो ।

हतना कह कर में समाप्त करता हूं घोर आपको घ्वन्यवाद देता हूं ।

घो सत्य नारायण जटिया (उज्जनन) : ये बनुपूरक मांगें 200.52 करोड़ रु० की हैं । यह जो पैसा लिया जाता है - इससे रेलों का विकास हौ, लेरेलें अधिक सक्षम बने, समंयं बने जनता की अधिक सेवा करें, सदन के समो सदस्यों की यदि यह इच्छा हो तो यह स्खा भाविक बात है । इसके विरोध में कोई मी नहीं हो सकता है । किन्तु जिस परिमाण में और जिस प्रामाणिकता से काम किया जाना चाहिए क्या वंसा हो रहा है ? काम के अभाव में ह्म देखते हैं कि रेलों द्वारा आम जनता को जिस र्परमाण में सेवा होनी चाहिए कर जिस परिमाण में रेलों की जनत्षा के लिए सुविघ्रायें उपतल्ह करनो चाहिए उस परिमाण में उपलन्ध नहीं हों पा रही हैं।

अनेक प्रकार की ससस्याओं का गेलों को मामना कर्ना पड़ रहा है, यह् हो मकता है, । बिन्तु सिर्लमिन्ना तयं करके, प्रार्थमिकता तय करंके यदि हम आगे बत़ने की कोषिश्र करें तो निध्चित रप से छ्रस देग की आम जनता की अधिक अच्छी सेवा हो मकती है, तेसा मेरा विचार है ।

अनेक नई लाइनों के निर्माण कीज बात मदस्यों छं द्वारा बार-बार सदन में उटाई जाती है भरे मदम्यों की मांगे पूरी हों और जनता की अधिक अच्छी मेवा हो, उसको मुविधा मिल मके, द्समके उपाय कर्गा जस्री है । बिहार के अन्दर गिरिडोह से कोड़स्म, हजारीबाग टाउन होते हुए गांची तक 223 किलोमीटर लाड़न के निर्माण की बात सदन में 1977 से कही जा रही है। बजट में ह्र मात्र ह़सक लिए कुष्ठ प्रावघान मी किया जाता है। डमका डिटेल्ड सर्व कराने का आश्वासन भी मदन में दिया गया है लेकिन इस दिशा में कुछ ठोस काम किया गया हो, ोोमा नही दिखाई देता । छन लाईन के बन जाने से हम पिछड़े
 हं ।

मध्य प्रदेश के अन्द्र में पहले भी कई जान कह चुका है कि. कुष्ठ लाइनों की बहुन ज्यादा आवश्यकता है । मंर्ता महो़ोदय कह् भी चुके हैं कि वे सहानुमूतिप्रूवंक बिचार करेगे। मारे मघ्य प्रंश्रें में मालवा, छतीम़गद इलाके कों गेल को सुविधा प्राप्त नढ़ीं है, वह हलाका रेल की मुदिधा से बचित है। बस्तर के छलाके में भी नई लाईन की मांग बहुत लम्बे अर्से से चली आ र्दी है। बिना रेलवे लाइन बिधाए हुए वद्ढां कोई इण्डस्ट्री नही लग सकती है, उद्योग धंधा स्थापित नहीं हो सकता है क्योंकि माल के आवागमन के लिए जब तक सुविधा न हो तब तक कोई उद्योग घंधा लग नह्री सकता है, पनप नहीं सकता है। मैं इस मांग को फिर से दोहराता हूं और वाहता हू कि इन्दोर से कोटा के बोच जो प्रमुब आंघोगिक घाहर हैं मघ्य प्रदेश ओर राजरथान के लाइन बिछाने के लिए सर्वे के काम को मंजूरी दी जाए। इस लाइन का निर्माण करने के लिए हस सर्वे की पुरुआात करना बहुत जहूरी हैं। में आशा करता हूं कि हस ओर ध्यान दिया जएएग ।

संटद्रल रेलवे में बम्बई वी० टी० से पसारा और कर्जन के बीच में पिछले दस माल से नई रेलवे लाइन नहीं बनी है। रेक पुरानी हों गई है। लोगों को जो ससुविधा मिलनों चाहिए, उनकी जो सेवा होनी चाहिए, नहीं हो पा रही है । रेलवे लाइन का बदलना चद्वृत जलूरी है। कब तक रेक बदलने वाले हैं यह देनां बताय। जना चाहिए।

इसकी चिन्ता यदि मंल्री जी लेंगे तो ज्यादा ठीक र्हेगा । हन्दोर, उज्जैन और देवास मध्य पदेग के महत्वपूर्ण नगर हैं, हुनके बीच में जिस गति की 子ेल सेवा चाहिए वह अभी नहीं है। बारवार कहा जाता है कि इन नगरों के बीच काफी बसें चल रही हैं । लोगों को मुविधा मिले यह रेलवे का उद्देप्य होना च"हिए। इस्सलिए मेरा निवेदन है कि दन्दोर, उज्जैन देवास के बीच में फास्ट गाडियां चलायी जायें क्योंकि इन नगरों को काफी यात्नो आते जाते हैं। यदि सवा, हेढ घंटे के अन्दर गाड़ी उजजैन से चल कर छूद्दो? और डन्दोर से चल कर उज्जन अा मके ता मूह वएकी सुविधा-जनक ग्हेगा । मुबह 9 बजे उज्जनन से बल कर 10.30 बजे तक द्द्दौर और शाम कां सढढ़े 5 बजे द्वन्दोर से चलका 7 बजे तक उज्जंन पहुंच ता उपयुक्त हैंगा ।

सवोदय त्क्स्र्रेस नागदा रटेशन पर् नहीं रकती है । यदि इम गाड़ी को नागदा स्टेश़ पर 2 मिनट के लिए रेका जाय तो जनता को कार्फी सुविधा होगी। अभी इस गाडी को पकड़ेने के लिए लोगों को उज्जेन से रतलाम जाना पड़ता है जिससे काफी दिक्वता होती है 12 मिनट का हाल्ट नागदा पऱ दे कर उम टाइम कों आसानी से मेक,अप किया जा सकता है। इर्मी तर्ह् अवध एक्सभ्रैस कोटा तक आती है, इसकां बढा कर रतलाम नक. कर दिया जाए. ताकि जतर प्रदेश के लोग। आसानो से मघ्य प्रदेश आ सकें । 111 अप और 112 डाउन गडियां बडोदा-रतलाम के त्रीच चलती हैं, द्नको बठ़ाकर उज्जैन तक कर दिया जाए, इससे लोगों को काफी सुविधा होगो । इसी प्रकार एक बात कहो थी जिस पर मंब्रो जी ने कहा था कि रेलवे विभाग उस पर विचार कर रहा है, उज्जंन और ग़ना के बीच में जो ट्रेन वलती है यदि इसकों बढ़ाकर नागदा तक कर देते हैं तो सारी सवर्शियां जो साबरमती गाड़ी की हंतजार में पड़ी रहती हैं, इस कठिनाई से यात्नी बच जायेंगे। हसी तरह गुना और भकसी ट्रैव की पूरी उपयोगिता नहीं हो पा गही है, ज्यादा से ज्यादा दो, तीन माल गाड़ियां चल रही हैं। इस ट्रेक का पूरा उपयोग किया जा सकता है तेज गातियां चला कर । इससे यान्नियों को काफी सुविघा बहंचेगी।

रिजर्वेशन के लिये आय चार्जेज लेते हैं और वेटिंग लिस्ट में रिजर्वशन होता है । गाड़ी पर पहुंबने पर जब मालूम होता है कि गाड़ी में जग्ह नहीं किल्ल पायी营 तो रिजर्वेशन चार्जांज का रिक्ण उस यानो कों नहीं मिलता है क्योंकि उसके लिये उसको फिर बहर जाना पड़ता है । पहले ट्रेन कंडक्टर से लिबाना पड्डा है कि गाड़ी में जगह नहीं है, उदसे स्लिप ले कर काउम्टर पर जाना होता है और तब तक या तो गाड़ी चली

## [श्रो बनवारो लाल ब रख।]

जाती है अथवा उसको रिजर्षेपान का पैसा नहीं मिल पाता है । हसलिये वेटंटंग लिस्ट का रिजर्वशन चार्ज है उसमें कमी की जानी चार्टि । रिजबें ग्नन की इस पद्वति में सुधर किया जाना चर्णाए ।

रेल कर्मच्चन्तियों का रिटायरमेंट 58 साल का आयु पर हौता- है। बद्धत से कर्मचाऱी तेसे हैं जो घारीरिक हप से अक्षम होते हुए मी 58 साल तक काम करने के लिए मजबूर होते हैं।

रेलवे में प्राय: प्सी पद्धित है कि जो गेलवे का काई व्यक्ति रिटायर हाँ जाये या कोई एक्सीटैंट में मारा जाये तो उसके परिवार के एक व्यकित को नौकरी देते हैं। मेरा नुझक्ष है कि अगर कोई व्यक्ति 50 वर्ष की आयु में रिटावरमेंट वालियेंटरी तोर पर ले ले तो उसके मी परिवार के एक व्यक्ति को आप रेलवे में नौकरो देकर मदद कर सकते हैं । हस तरह से जो रिटायर होने वाला है, उससे कम तनख्वाह पर उसका परिवार काम करेता, सरं में भी दससे बचत होगो और आप अन-ग़म्पलायमेंट भी कम कर सकेंगे । हस पर भी आप विचार कर सकेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ।

रेलवे में आज दो मान्यता प्राप्त संगठन हैं। एक एन० एफ० आई० आर० इंटक से सम्बद है उसकी द्नादिनी 1981 की प्रकाशित हुई है। उसमें उसने अपनी सदस्य संख्या $3,58,000$ बताई है और दूसरा संगटन है बो० आर० एम० एस०, उसकी सदस्पता 31-12-80 को $3,77,580$ है । मेरा निवेदन है कि बी० आर० एम० एस० की सदस्य संख्या ज्यादा है नो इस पर भी आप औद्योगिक शांति और परस्पर सह्योंग की दृष्टि से विचार करके इस संस्था को मी मान्यता प्रदान को जानो चाहिए। यह् कर्मबारियों तथा त्रबन्धकों के बीच सौहार्द स्थापित करने के लिए अच्छा होगा। आशा है आप इस पर भी शीघ्र निर्णय लेने का प्रयास करेंगे ।

गेलवे का महकमा ठीक हंग से काम करे, लोगों को अपनी यान्ना में सुरक्षा मिले छस तरफ भी ब्यान देने की जह रत है। अभी देहरादून एक्संस्स में जानमाल की दुर्पटना हों गई । किसमें यात्वियों को शारीरिक ध्रति मी उटार्नी पड़ो। उसमें उज्जैन का एक पर्ग्बार यात्वा कर रहा था उसको ल़ट लिया गया । मेरा निवेदन है कि यानियों की सुरक्षा के बारे में हमें चिन्ता कर के घीघ्र निर्णय करना चाहिए । आज रेल यर्ची मुराक्षित याहां करके अपने गंरख्य स्थान तक पहुंचने में बसुरक्षा की भाषना रबे हुए हैं। हस तरफ ध्यान दिया जाये ।

जहां तक पुगने टेंक बदलने की बात है, आपने कहा कि हमारा लक्ष्य है, हम उनको बदलना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि जा ट्रेक रेलवे के बग़ब हुं चुके हैं, उनको जितना जल्द से जल्द आप बदलवा सर्केगे, उससे उतनी ही दुर्घटनाओं में कमी होगी।

इन बातों कों कहत्ते हुए मैं धन्यवाद कर्ना हू ।

## SHRI UTJAM RATHOD (Hingoli)

Mr. Deputy Speaker. At the outset, I supfort the Supplementary Demands for Grants on Railways.

At the same time, I would like to bring certain things before the Hon. Minister which have created lot of confusion resulting in strikes and several activities against the Railway Department in the region of Marathwada in Maharashtra State.

We are grateful to the Hon. Minister for Railways for increasing the amount from Rs. 45 lakhs to 1.45 lakhs for conversion of Manmad-Aurangabad line into broadgauge. We hope that the Hon. Minister would see that this amount is provided soon and that the work will go with full speed.

There is another point about which $I$ would like to speak. If you recollect, there has been a consistent demand for the last 30 years in Marathwada Region to convert Manmad-Mudkhed-Adilabad Section gauge and we had adopted the first part of this portion from Manmad to Par-bani-Parli Section and we have also started conversion of Manmad-Aurangabad Section.

Last time, on 17th December, 1981, when I had put a Starred Question on the conversion of Adilabad-Mudkbed Section, the Hon. Minister said that "a survey was carried out and it was found not feasible and economical. And so it was not possible."

But later on the Hon. Minister accepted that "since there are new cement factories coming up in this region, we have decided to undertake the location survey and we will include it in 1982-83."

While giving the Budget speech, the Hon. Railway Minister said that "we have decided to survey a number of lines." The Hon. Railway Minister did not clarify these
lines and we all thought that our line is also probably there.

But now I find that the railway line, Adilabad-Mudkhed, even for survey, is not shown in the Supplementary Demands for Grants. I would request the hon. Minister to see that something is done and the amount is provided for and the survey starts soon.

There is one thing which I would like to bring to the notice of the hon. Minister. On 24th December, 1981, in reply to my Unstarred Question No. 5487, the hon. Minister has stated :
"As regards conversion of the remaining section, Parbhani-Adilabad, from metre gauge to broad gauge, there is a proposal under consideration taking up the survey in 1982-83 Budget."

This is the reply given on the floor of the House. But, in spite of this reply, there is one letter written to Shri Sachkhand Hazuri Khalsa Diwan, Nanded, by the Secretary, Railway Board; it is about conversion of Mudkhed-Adilabad line from metre gauge to broad gauge; it is in Hindi; in the last paragraph of that letter, it has been said :
'जह्यां तद' परभनो-मुदष्ष़ड-आदिलाबाद लाइन के आमान पई वर्तन का सम्बन्ध है, यह् उल्लेखनोय है कि 1976 में कियें गये सर्वेक्षण के पर्गामों से पता चला है कि यह् लाइन ग्रलाभप्रद होगी और 245 कि० मी० को आमान परिवर्तन पर लगभग 40 करोड हुपये लागत आयेगी। संसाध्रनों की कठिन स्थिति को घ्यान में रखते हुए निकट भविष्य में उपर्युष्त निर्माण कार्य हाथ में लेना संभद नहीं होगा ${ }^{\prime \prime}$

I would like the hon. Minister to clarify which position is correct; whether the position that has been taken by the hon. Minister on 24th December 1981, in which he has assured on the floor of the House that they are going to undertake the survey in 1982-83, is correct, or the position that has been taken by the Secretary, Railway Board in May, 1982 is correct. I may bring to the notice of the hon. Minister that this letter from the Railway Board has caused a great upheaval in the Marathwada region; people have written editorials and they are agitating at all the Stations on this section.

I would, therefore, request the hon. Minister to clarify the position with regard to the survey of this particular line.

Lastly, ] would say that this AdilabadMudkhed section is one of the most neglected sections. Some time back I had asked a question if the General Manager had visited this section during the last two years, and I was shocked when I received the reply that the General Manager did not visit this particular section in the last two years. I do not know how the General Manager can afiord to neglect a railway section which was constructed for the benefit of the tribal people?

Here there were two trains which were being operated, one passenger train and the other, a mixed train. Recently I have come to know that the mixed train that was operating between Purna and Adilabad has been cancelled. I would request the hon. Minister to see that this mixed train is resumed because people who find it difficult to travel by the State Transport which is costly will be benefited by this.

I again request the hon. Minister to clarify the position about the survey that was assured by him on the floor of the. House in reply to the Unstarred Question that I have referred to, in view of the position that has been taken by the Railway Board.

SHRI RAVINDRA VARMA (Bombay North) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, my hon. friend, the Railway Minister, has come before the House with Supplementary Demands for over Rs. 200 crores. Perhaps, a sum of Rs. 200 crores is a very small amount for his Ministry. He presides over a very big empire. the biggest economic undertaking that we have in our country, the biggest public undertaking that we have in our country; he presides over an undertaking which is the biggest employer in our country. The tantacles of the Railways, if I may call them so, reach every area and every section of our population and they provide the arteries for the movement of our people and for the movement of goods which are essential for the economy of the country, for the life of the citizens. It is. therefore, natural that the Railways have to deal in big money. I would have liked to tell my hon. friend

## 1Shri Ravindra Varma]

that he has been doing a commendable job as the head of this big undertaking.

He is a very good and dear friend of mine. I am well aware of his competence and his dynamism. I have the reason, therefore, to expect great things from him. And it is in that spirit that I would like to address a few remarks to him about the functioning of the Railways to-day.

Unfortunately, Sir, in the last few years it cannot be said that the efficiency of the railway system has increased. On the other hand, it is a story of decreasing efficiency, increasing irregularity and increasing insecurity for the passenger, increasing number of accidents and dacoities and robberies on the trains and deteriorating industrial relations. I am sure that my hon. friend can do much better if he takes the bit between his teeth and decides to employ the dynamism and competence of which he has given evidence elsewhere in other fields.

I shall not accompany him on an inspection tour of his vast realm and deal with every aspect of the Railway Ministry. But I shall deal with the working of the suburban railway system particularly in Bombay which 1 have the honour to represent.

As far as the suburban railway system is concerned, the mildest description that I can give of the present situation is that the suburban railway system has become a byword for brazen incompetence and callous unconcern for the needs and the woes of the commuters. We have frequent troubles in Bombay. Recently there was very serious trouble on the Central Railway system of which my hon friend is aware. Traffic ground to a halt. Hundreds of thousands of commuters were in difficulties. The life of the city to some extent was paralysed on that day. The transport system was thrown out of gear. The functioning of offices went away and the normal business and the normal life in the city was thrown out of gear. Irate passengers, provoked by the failure of the railway system, provoked by their helpleumess in the face of repeated failures and breakdowns and the callousness of the railway administration, indulged in
activities which cannot be condoned. As my hon. friend who spoke before me said, none of us can hold a brief for any kind of violent altack on the railway property, whatsover. Therefore, when we make this criticism of the Railway Ministry, we are not condoning any violent activity on the part of any one who might have legitimate grievances. Whatever - the legitimacy of the grievancer, the sanctity of the railway property must be protected. Not only the sanctity of the railway property, but also the life of the workers, the life and limbs of the workers who are employed in the railways must be protected. When there is a situation, an explosive situation, and when comenters want to give expresion to their indignation, on the one hand we find an attack on the railway property and on the other, recently we have seen instances of attack on the running staff, the employees of the railways. This $i_{\text {s }}$ a cane of vicarious visitation of vengeance on those who are closest to the crowd. This is unfortunate, and a way must be found to avoid this by promoting better relations, better understanding between . passenger associations and trade unions and the officials of the Ministry who can remove the shortcomings and explain the difficulties from which the Ministry suffers.

Regarding the trouble in the Bombay Central Suburban system, the primary caure is very well known to my hon friend. It in the condition of the rakes to which the hon. friend who spoke from this side referred. About $31 \%$ of the rakes are sick. The rakes used in the central system are not indigenously manufactured. They were imported. The company from which they were imported no longer manufactures them with the result that we cannot get replacements, with the result that we cannot get the essential spare parts required for repair. There is a constant competition in cannibalising as far as spare parts are concerned. This leads to the reduction in the efficiency of the system and constant breakdowns. Under such circumstances disrepair will be perennial, breakdowns will haunt the commuter in the Central Railway system so long as you do not find a solution for the situation.

What is the solution? The solution lies on complete replacement of these rakes imported from the United Kingdom. My
thon. friend will agree with me. Instead of imported rakes, we have to introduce indigenously manufactured rakes, manufactured at the Integral Coach Factory at Perambur. The process is not so simple; it will take money; it will take time and it will mean some temporary dislocation. But, if the hon. Minister is able to convince the computers that what is being done is a sincere attempt, to remove illhealth as far as the lakes are concerned, by the induction of new rakes, indigenously manufactured, and by dovetailing the induction of new rakes with the delivery schedules and rescheduling of the time tables, and if proper public relations are maintained by the ministry, it will be possible to elicit public cooperation if one goes in for such a major venture.

Now, Sir, the frequency of suburban trains has been recently reduced instead of being increased. My hon. friend knows that the frequency of trains has been reduced. 46 suburban trains have been discontinued in the Central Railway system.

I shall now come to the Western Suburban system in Bombay. The number of break-downs in the Western Railway system is comparatively less. (Interruptions) My bon. friend will have his opportunity and I. will listen to him with avidity. The number of breakdowns in the Western Railway system is less because the Western railway sysum uses indigenously manufactured rakes. But, there are problems for the commuters in the Western Railway system to which I roust make a reference. First of all, there is the problem of linking the Western Railway syttem with the Central Railway system because the commuters bave to switch over when they travel from one system to another system. You are very familiar with the situation in Bombay. There is a flyover at Bandra. It occupies a pivotal, a crucial, position a strategic position in ensuring the flow of traffic from the Western Railway system to the Central Railway system. The work on the flyover must therefore, be expedited and, for that, if necessary, increased allocations must be made available.

Then, Sir, there is the question of the Diwa-Bassein line. The present scheme is to restrict the use of this line for freight
traffic. But, if the line is to be laid, and, if it can be opened to passenger traffic as well, it will obviously benefit the hinterland through which the line passes.

Now, Sir, I have to refer to the fishermen and milk men who travel from the suburban areas using the Western Railway system to come to the town, to provide these estential commodities to that big metropolis. A number of fishermen and milk men travel by the Western suburban railway system. They face certain difficulties. Some compartments are notionally reserved for them but those compartments are flooded with and submerged by other passengers with the rcsult that these fishermen and milkmen have to suffer acute hardship while travelling on these trains, particularly, when they travel towards the town. It i: all the more important because many of them who travel to the town are fisberwomen. Therefore, you can easily understand the problems that they face in view of the fact that the reservation of the compartments turns out to be only notional.

There are certain other problems of the commuters between Borivili and Dabanu Road. My hon. friend is very familiar with Bombay. He visits this city very often. Therefore. I am sure, he knows that it is an expanding city. Where is the expansion? The expansion is not into the sea; but the expansion is on the land and, primarily, the expansion is to the northern area. Therefore, the population has been increasing to the North of Borivili and, from Borivili right upto Dahanu Road, new colönies have come up and the people are migrating; the people who were formerly living in South Bombay are now migrating to North Bombay to the Northern suburban areas. This is a trend in migration which must be known to my hon. friend who has also held the charge of the portfolio of Works and Housing once before. Therefore, the problem must be known to him. The population is increasing in that area and in addition to that, small scale industrial units and medium scale indsertrial units are growing in the area between Surat and Borivli.

On the one hand the population is growing and, on the other hand, the industrial units are also growing in number.

## [Shri Ravindra Varma]

Sir, the needs of the area have increased enormously. What is the response of the Railway Ministry to the increase in population of these areas and the needs of the areas. It has unfortunately been very meagre and disappointing. Workers find it difficult to commute to their place of work and travel in either direction. There has been no increase in frequency as far as this area is concerned. The frequency of electric trains to Virar is once in 20 minutes. It should be increased to once in 25 minutes. There is no appreciable increase in the number of shuttles from Surat and Valsad through Dehanu Road, Palghat. etc. to Virar. These must be increased, and extended upto Borivali or Andheri so that commuters can avail of the services of electric trains.

Sir, there is no increase in the number of coaches. The condition of the coaches is astounding. There is no coordination between the timings of the shuttles and the timings of the electric trains they have to take and the hours of work of the commuters thus leading to passengers getting stranded and finding it impossible to attend to their work. There is demand for stoppage of some long distance express trains at Virar and Borivli about which I have written to the hon. Minister. Now, you don't increase the frequency of electric trains; you don't extend them to Virar; you don't increase the frequency of shuttles; you don't extend them to Borivli or Andheri; you don't extend roof over platforms or godowns; you don't increase the number of coaches; you don't increase booking windows and facilities for booking of season tickets in outlying suburban areas; you don't complete pedestrian overbridges. But the population goes on increasing. How do you think they will be served, and if they become indignant and angry. then who is to blame I know it takes money but if population increases, and services are to be provided, then who will provide the services to them except you. What is worse is that you throw salt on injuries and woundt. In the face of their helple:sness and your inefficiencies, when the travelling public writes to you, you don't even reply. I have received hundreds of letters from my constituents complaining that the General Manager of the Western Railways does not acknowledge letters. He seems to be
presiding over a Dead Letter Office as far as communications from commuters are concerned. If you are not willing to provide facilities and acknowledge letters then what will be the reaction in the mind of the public.

Sir, I write to the hon. Minister and many of my hon. friends and distinguished Members write to the hon. Minister but the hon. Minister sends the usual reply that he will look into the complaint. A little later another letter is received saying that it has been looked into and not found feasible. We have never received a reply that says that something is possible or something will be done. I wish to make a concrete suggestion to my hon. friend to make an appeal to him. If the situation is such that you don't have money; if the situation is such that you are not able to provide efficient services and you have your genuine difficulties, then at least explain them to the people. I suggest to the hon. Minister that he should convene a meeting of the representatives of passenger associations in Greater Bombay including the MPs, MLAs and Corporators from Bombay and officers of the two Railway systems and discuss these difficulties so that people and passengers may at least know that the Government is aware of their woes and that the Government wants to deal with their difficulties. So, I will make an earnest appeal to him that the least he can do is to meet them and explain to them and try to tell them what he intends to do.

Sir, the last point is about safety. My hon. friend Mr. Jatiya has already referred to it.

As far as the Western Suburban system is concerned, the bridges need to be renovated without delay. The automatic signalling system on the Western as well as the Central Railway needs complete overhauling. You can very well understand the connection between the signalling system and the safety of commuters. The signalling system needs complete overbauling and this must get top priority in the interest of the safety of commuters. The subject of safety of women commuters and other paspengers has been brought up in this House very often and the hon. Minister is very well aware of it. I shall not take more of your time, Sir. But I do
hope that at least in the future we will get more positive responses from the hon. Minister. Sir, up till now, we have been repeating these demands and placing these problems before him and his distinguished predecessors in the House and through your indulgence, Mr. Deputy Speaker, we have been given a patient hearing. But there has been no response, no positive action. I hope there will be a change for the better.

जो कारी सलौम (अन्गाबाद) : उपाध्रक्ष महाँद्रय, मं गेग्नचे डिमाण्ड्म का ममर्थन करन क लिये खड़ा हुआ हुं और ख्बास तोग से आ़ाज अपने मंत्रो जी का अभिनन्दन करता हूं। इन डिमाण्डन का पद्रने के बाद तेमा पता बलता है वि: हम सही पालिसीज की नरफ लोटे आये हैं। और नल किया है कि तेनें सिर्फ कामशियल अण्डग्टोकग नह़ी है बत्वि: पब्लिक को सेवा का कार्य भी करतता है यहु ओर बत्र है $\left\{\begin{array}{l}\text { व } \\ \text { हम ने आज़ादी के बाद }\end{array}\right.$ रेलवे में जो तरक्री की है, वह हूसरे मुल्कों के मुकाबले काम है। हमें माल़म है कि चाइना ने बहुप तेज़ी से तरककों की है, हम ड़स लिये उतती तेजी से तरक्की नहीं का पाये कि हग एड्डििनिस्ट्रेच के साथय हुमारी पालिसी बदतरा रही है। कभी हम यहु चाहते हैं कि जहां बंकाबर्ड पर्रियाज हैं उन का विकास किया जाय और डस नर्ज़िये से गेलवे का विकाम किया जाये, कर्जा हम इस को काॅशियल अण्ड्रोकिण की तरह् से द्रोट करते हैं, कमी हुम कन्सोलिडेशन और न्री हिलीटेगन को पानिसो कों एंडाप्ट करते हैं और ह्म लिहाज से ह्मारे जा प्रोजेकट्म धे षे बदलते रहे हैं। उघर थांड़े दिनों से हमाऱा दर्लोक्टिफिकेशन का प्रोजेबट, मैट़ोपोलिटन रेलने का प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी पर चल रहा था, लैंकिन अब हम बजट घो देब कर त्रेमा महमूस होता है कि उन्हींने लंनन-चार चंजां का बलेंन करने कंत कोशश की है। दसी लिय में मत्नी जी का अभिनन्दन कर ग्रा ह.। और तेमा महमूस करता हुं कि अगर हम हम पालिसी पग अमल करंगे तो हम जहर आगे बड़ सकते हैं। जो भी वैमा हमारे पास ${ }^{1}$ उम को तोन-चार fिस्सों में तकसोम करें और प्रायोरिटीज के मुलाविक; उम पैसे को बर्च करें ।

इम मौके पर सें बह्दुत किटेहेज्ञ में नहीं जाऊंगा, लेकिन अपनं क्षेत्र मराटवारा के बारे में कुछ बाते अप के भामने अर्ज कार्ना चाहला हैं। गृसी बात नहीं है कि इन बातों का कन करे अै अपनी बांख्टीचूएन्सी के वंटर्म को मृतमईंत कग्ना चाहता हैं, वर्लिक मराट-
 दिलों में जो विगानें 30 वर्षो से जल ग्री है, मैं उन को भावना को, उन की तमत्रा काँ, उन की तड़प को हू सदन के मामने पूरी तफस्सील से रखना चहता हां। उनकी दिभकतों का समभने के निये हुमें उम के डतिहास कां भी थौड़ा मा दखना पड़ेगा । मराठनाडडा के में $\sigma$ जिले निजाम को फयूडल स्टेट से निकल कर आये थे जो बहुन जामाने सं नेग्लंकट चले आ ग़हे धे। जब निजाम ने अपना केपिटल हैदराबाद शिफ्ट किया उम के बाद से ये बितकुल नेग्लेश्टेड गहे। गजेलजवाड़ों ने कभी भो अपनी राजधानो को छोए़ कर दूसरे दिस्मों के विकाम में छ्न्यंग्ट्ट नही लिया, वहो हालत इस इलाके को रही है। आजादो के बाद ह्मारी बड़ी अपंक्षायें थो, अरमान थे और उन्हीं अरमानों के मह्रां हमने महागषष्ट्र में प्रवेश किया या । जिएम तरह से बम्बई का विकास हुआ उस का लाभ हम को भो मिलेगा, इस उम्मोद से हम महाराष्ट्र में शामिल हुए। लेकिन ह़मारी बदकिस्मती यह थी-—चूंकि हम फयुडल स्टंट से आये थे और हमारे लीउसं भी होमांकेंमी के. लिये उतने ट्रेण्ड नहीं थे, ड़स लिये महाराष्ट्र वालों ने भी हमारे साष बेद्साफ़ी को और हम रोजनल डिस्पेरिटोज की चपेट में आये। आज हीमारे यत्रां कोई ब्राडगेज नहीं है-हामाे पिधड़ेपन का मब से बड़ा सबब पही़ी है।

मराटवाडे में अष्बल तो का ट्रेन नह़ीं और है ता एक देन है जांक निजाय नें इस्यलए। बनवाई यो कि वह पाकेट, जजीरें की नग्ट, आइलैंड की नग्ह रंत्र और भैदराबाद का पूरं देषा से कोई ताल्नुक न हो। वह ट्रेत्र निज्ञाम स्टंट ग्लववे को मनमांड से निकन्दराबाद तक जाती यी ओर योड़ा मा उस्मानादार के अन्दर जातो है। इस के बाद वहां के वांगों को कुछ अह़साम हुआ और वह अह्साम बिनावजाह नहीं है। बांडगेज न हांने की वजह से उन को कितने नुकसानात को रहे 它, यह़ मैं आप के सामने एक एक कर के बतलाऊंगा।
[श्रो काजं सलोम]
किस तरह से पह भावना बहां पर डेवलप हु है, यह आप को बतलना चाहता हैं। मराठवाढ़ा के पूरे लोगों ने बतैर किसी पार्टीबन्दी के, वौर पार्टों को देबते हुए, अपोजोशन के ओर वंलेस के लोगों ने हर जमाने में जितने भी यहां पर मंतो हुण़ हैं, लाल बहादुर जास्तो हों या केंदार पांडे, एस०के० वाटि हों या जगजीवन राम, टो०ए० पाई हों या मघु दंबवते और सेटी जी, कोई मी एसा मंतो नही रहा है. जिस का मराठवाड़े के लोगों ने अपने र्ज्योलूपन्स न दियं हों और कैलीगेघान्म जौर जलसे कर के अपनी भावनाओं का उन के सामने रबने की कोशिज न की हो। कहु दफ़ा पालिसी बनो मी और कुछ हमारी उप्मीद बंधी। टी०ए० पाई के जमाने में यहु तय हुमा था कि हिन्दुख्तान में जो पिछड़े हुए छलाके हैं, उन का हम हैष्लपमेंट करेंगें जोग उसके लिवे रेलवे का उपयंग करेगो। बाहे उस के लिए हमें सेन्ट्रून गवनंमेट से लोन सेना पड़े। हम 10 माला बिनानूद के लॉन लेकर हम को करेंग लेकित फिर दूमें मंन्रो आ गये और वह् पानिसी बदल गई । यह वही़ जमाना है जर्बक हुमारी पंय प्रान श्रोषती दून्दिरा गारी आरोगाबदाद के दोर पर आई थी और उस वक्त उन्होने आपनली, पहिलकरा कहा था कि हम मगाठात़े का हेवलपमेंट करेंगे और जो दो लाइनों की बात थी, उस को उन्होंने मान्यता दी थी और यह ओपनतो क्क्लेयर किया था कि ये जो नेटो-गेज और मीटर-चँज की लाइनें हैं, ₹न को क्रंजगेज किया जाएगा। एक लाइन मनमाइ से औरंगाबाद, ओंरंगाबाद से परलो, परलो से मुतबंड ओर मुतबंढ़ से अादिलाबाद तक ले जायो जायेगो। दूसरी लाईन लातूर से मीरज तक जो नेरोमीज साइन हैं उस को त्रोड गंज करने की बात कहो थी। ये दोनों हेंक्लेगेशन्य उस जमाने के हैं लैकिन पता नहीं क्या हुआ कि रेलवे मंतियों ने पय प्रघान की बात मी पीछे ज्ञाल इस के बाद 1 हज़ार रुपये टंक्न मनी 1980 के बजट में रबे गये। फिर मांग की गई, तो 1 करोड़ रुपया गख दिया गया बजाए इसके कि इस के लिए काफ़ी हपया रखा जाता जसका कि हम अपेक्षा कर रहे थे। इस पालियामेंट के फ्लौर पर मिनिस्टर साहृव ने यह बायदा किया था कि हम इस में बकोतरी करेंग बोर मघु दंछबते जी ने भी हस के

उद्षाटन के वक्त ओरंगाबाद में यह कहा था कि सन् 1982 तक हस को त्रोडोज में बदल देगे । हस के बाद पुनः हस फुलर पर आयी कांपेत रेलवे मंन्रु जी ने भी कहा था कि 1984 तक हम इस को जोडगेज करेंें। अब हस पर टोटल बर्व 72 करोड़ हपये का होने का एस्टोमेट है लेकिन औरंगाबाद तक फस्ट्ट फेज को करने में 15 करोड़ सपचे लगते हैं 15 करोड़ रुपये में भी एक करोड़ रूपया आप देते हैं, तो कितने साल हस में लगोंे भरर यह तो बही बात दूई जंसा कि गालिब ने कहा है :
"कौन जीन्ता है नेरी गुलफ के मर होने तक ।
मुझे पंसे से गर्ज नही है, में हिसावकिताब की वात नहीं करता हा लेकिन में यह जहूर जानना चाहूंगा कि आप किनने दिनों में डस के पहले फेज को कम्मालीट करें। दूसऱा फज कितने दिनों में होगा और तोसरा फेज कितने दिनों में हागगा। र्लें का करोड़ों रुगये का बजट है। 210 करोड़ रुपये आप ने इलक्ट्रिफिंश्रेश में बचं किये हैं, उबन लाइनें डालने में ख वं किये हैं. और दूसगरी जगहों पर प्रंम अननт पेमा खरं कर्ग़े लाहैं उाल रहें हैं लेकिन मगाटवादु; में 10 फीट भां लाइन आज तक नहीं बिछाई गई है। पह जो रीजनल अुच्पीरटी है, इस की वजह से लोगों में बड़ा फस्ट्ट्रेशन है और जंब फस्टृंश्रन आता है तों पूरा एक्रोनानिक बैलेंम बराब हो जाता हैं।

में खास तोर पर यह़ बतलाना चहांगा कि किस किस तरह से हमाे वहां छंद्ही्र्रीज सफर कर रही हैं। आप को ताज्नुब होगा कि आज जो वेल्ट है, पूना और बम्बई की वेल्ट है: इस वेल्ट के अन्दर कोई ऐसी जगह नहीं रह गई है, जहां पर द्रंड्ट्री लगाई जा सके। «र्सलिए महाराष्ट्र गबर्ंमेंट ने यह् सोचा कि बेकवार्ड इलाकों में, इस वेल्ट के बाहर इंह्ट्री लगाई जएए और औरंगाबाद में 10 तरह की फंसोलिटोज दी हैं और सन्सीडी का लालच और इनसेंटिव दिया गया है लैकिन आज तक 10 साल में वहां पर इंड्ट्री ने ब्ट नहों पकड़ी है और वहां पर कोईे ओरीजिनल दंडस्द्री नहीं है। वहां पर उन्हीं लोगों की छंहस्द्री है, जिन को छस्ट्र्री बम्बाई में मोजूद है कोर वहां पर उन्होंने अपनो ब्रान्जेज बनाई हु हैं बोर काप जानते ही हैं कि ते वेत्ते वासे

किस तरह से प्से की कमाई करते हैं। वे सन्मीडी ले लेंते हैं और फिर कोई बहाना बना कर लाक-आउट कर देते हैं और फिर तमाम मंटीरियल अपने हैड आफ़िस पूना, गम्बई और नासिक भेज देते हैं और वहां पर सामान बनाते हैं। उन का कहना है कि सामान के लाने और ले जाने में हमारा हतना बर्च हो जाता है कि सारा प्रोफिट उसी में निकल जाता है। इसतिए वहां पर इंस्ट्री मफर कर रही हैं। अगर हमें बहां इंडस्ट्रोज उबलप करनी हैं तो उसके लिए भी यह जहरी है।

आाप एक्षप्रटंस की ओपिनियन को देब लीजिए। मोंमने हर्टीब्यूट आफ इकोनिमिक्य पूण्ड पांशिधिक्म ने कहा है कि मराठवाड़ा क्षेत्र को फौरी तोर पर ब्राड़ंज लाईन में नबदील किया जाए़। नेशनन काउंसिल आप; पप्प्ल़ईड इकोनोंfिक fिसर्च ने भी मूँ किया है और वहा है कि वहां एप्रीकहहनल प्रोठ्युम के लिए. बहुन पार्टिणयल हैं क्योंकि वहां भानी है, विजली है । वह़ां हुम ह्सके नये-नये प्रोजेक्ट्म कालम कए मकते हैं। इम₹ लिए तीन-वार प्रोजेक्ट्य बड़े-बड़े तालाबों के पढ़ल मे ही हैं। जिनसे जाहिए है कि वहां की प.्रोकल्चरल पंदावार बढ़ंगी और हजारों एक्कड़ ज़्मीन उनके नीचे आयेंगो। लेबिन इम मत के बाबजूद मराठवाड़े के जिस किमान के पाम 50 एकड़ जर्मीन भी है वह भी आज भूषा मरता है। उसकी वजह यह है कि उसको बड़े-बड़े शहरों को मांकिट नहीं मिलती है। वह् बड़े बड़े काश्त्रकारों से कम्पीटिशन कर के अपना माल वहां तक नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि ट्रांस्पोटं का उसे बहुत ज्यादा बर्चा करना पड़ता है। इस्सिए वह् अपना माल छोटी-छोटी जगहों पर, सस्ते भाव में बेच देता है। इस तरह से वह आगे नही बढ़ पाता है। बहां बेती की पंदावार भी बढ़़ सकती है। अगर उसे राजघानी, बम्बई ओर दूसरे बड़े-बड़े शहरों से जोड़ दिया जाए तब ही उस इलाके का विकास हो सकता है।

हम एग्रो ₹ंडस्द्री की भी बात करते हैं। वहां की मराठवाड़ा यूनिव्वसिटी के प्रोफेसरों ने क्हा है कि मराइaाड़ा में जो बेरोजगारी ओर मुष्मरी है, अगर उसको दूर करना है तो बहां हेवी हंडस्ट्रीज के बजाए एप्रो दंस्ट्रीज लुए करें। भाप मराठवाड़ा का नकथा साभने

रब कर देखिये। क्षार मिले कहां हैं ? वे कोल्हापुर और सांगली में हैं जो कि तमाम बड़े-बड़े घहरों से जु़े़े हुए हैं। बहां पर कोआष्षेटिज ने भी अपने कदम जमा लिये हैं। यही बजह है कि वहां पर एगो दंख्ट्री भी उबलप नहीं कर पा रही है और उस इलाके को हर तर्ह का नुकसान हो रहा है। इस तरह से हम लोग पिषड़े के पिषड़े रह गये हैं।

टूरिजम के बारे में में कहना चाहता हं कि सारे हिन्दुस्तान के केबल दस परसेंट टृरिस्ट्स ही औंगाबाद को टच करते है क्योंक उनका रास्ता बोम्बे, खजुराहों, आगरा, दिल्ली है। औरंगाबाद में जहां कि अजन्ता, एलौरा हैं और जितके प्रोपगण्डे पर ह्म लाब्बों हपयये हर ताल बनं करने हैं उनके लिए कोई गस्ता न होने से टूरिस्ट्स कां तक नहीं पहुंच पाते है। मिक्ष एक हीवाई जहाज कहां जाता है। अव टृत्ट्ट्म लोग फ़्जाए करने के लिए आते हैं न कि तकनोफ उठान और ट्रेनें बदलने के लिए नहीं आने हैं। कम से कम ओरोंगबाद कां तो बड़ी नाईन से जोड़ना जहती है। में समझता हैं कि अगर दसकां ट्रेन और ट्रांस्पोट की द्रूमरी केमिलिटोज दे दी जाएँ तो हींजि्म से मुल्व को कम से कम दो करों रुपये सानाना का फायदा हो सक्ता है।

परली घरमल स्टंश़न पहते 60 मेषाबाट बिजलो बनाता था। आज वह 250 मेषावाट बिजलो बना रहा है। इसका मतलब है कि पहले उसे तीन लांब टन कोपले की जहरत थी और अब 15 लाब टन कायले को जहूरत है जो कि सितरीनो कोलियरीज से आता है। यह कोयता हैदराबाद, विकारावाद होते हुए वहां पहुंचता है और 600 किलोमीटर का रास्ता तय कर के वहां चहुंचता है। जैसे-जैसे वहां उवलपमेंट हो रहा है वैसे-वैसे वहां कोयले की मांग भी बढ़तो जा रही है। अगर हम वहां के लिए मुतबेड़-आादिलाबद लाईन बिछा सकें तो चन्द्रुर का कोयषा वहां एक-सहहाई बनें पर आसानी से पहुंचा सकते हैं।

हम काज से नहीं, तोस साप्ल से यह बात केन्दीय मंत्रियों के सामने रखे जा रहे है। जब पंथ प्रघान ने भी डिक्लेअर कर दिया था और अब तक बह समस्या हल ने हो सकी है तो सिवाह अल्लाह के पास जाने के और कोई रास्ता नहीं रह आता हैं। रत

## [श्री काज़ं मलीम]

लिए कि पंच मधान से बढ़ कर के देश में और कोई अयाण्टि नहीं है।

मै मंटी जो का पृंकिया अदा करता है कि जब हम मशाठसारे के सारे सदस्प उन से
निववेम्ट कग्न ग़ कि किचिजनल हैउक्वाटंर को मनुमाध से दटागा जा रहा है और बहा से सामान भो उठा कर ले जाया जा रहा है जिम से fि वहां के लंशग फस्ट्रेटिद हों रहे है एजिटोट्ड हैं तो उन्होंने मराठवाडा के एम० पीज० का सम्मान करते हुए उस आदेश को भौरन वापस लं लिया और एक करोड़ खया दिया। मष्वीमेंटरी बजट में भी एक करोड़ क्पया देने का आश्वामन दिबा और नहर को द्नानिग मंनी भरी चौहान साहब से मशविरा लेकर बढ़ाएंगे, लेकिन में चहता हू कि कम से कम 5 करोड़ की यांग हमरती पूरी की जाए। मे आपा करता है. और विनतो करता है कि. निजाम हैंदराबाद के बनाये जजोरे से निकालकर टेशा के विकास के मेंनस्ट्रीम में हमको पारीक होंने का मीका दिया जाये ।
: ثرى تاضي سليه (اورنگّ آباد)
 كا هوى - اور خأص طور ح آَ آين بنترى ( 5 كا آخر
 5 \&



 يه الور بات ه بعد ريلو *هي


تيزى


بِ K انـ

وت ريلو ع اس
 (Rehabilitation) ؤر


 د
 يروجليكن اب اسى + حا
 جى 5 ا! 1


吕

 ريقيز - كـري -
 نه




 بلكه مرأثهوازم لУك ووئرس


 يورى تفصيل

 ديكونا ئز — ; يُليكمُ

 (4)
 "


 انهيـ ارمانوU
 - ${ }_{1}$
萑 بل 12-591 LSS/82
［

 ز
 كيايميمشيشن ？
 اور ك仿

 S كرين



 يده ويمى زمانه هـ
 اورنكا آبا－



 دى تهى اور يه اوينلى کيكلئُ كيا




 عادل آباد تكى عـ جانُى جائُ

نيرو كيب 'لئين ه اس كي برا\$ كيجِ
كثرن كمى بات كهى تهى -.

غ
 رباوى
原 كو كن هنى •
 روييه ركّد د ا ك ※ توّ－الس پارليا بينـط رینسـر صاهـ
之


 اس ک بعد هونهه اس نلور هر（آنى） ＂ تـا


 فرميط نيئر ع كرنغ بيى 10 كروز
 ميس بهى ابك كرورُ روإيه آبه ديت
 ك اور يد تو وهى بات هوئى جيسا كـ
：غالد
" سر هون تكاش

』 هي
 كِ "


 .






$$
- \pm
$$

 وجه
 يورا ايكونوسـى يبلينـن خراب هو جاتا -

بي 5

 اور بمئى اندر كوئى جكه نهي





 ديا وپ





 ~


品 "






 - بت




 نيشثنل بُونسل آف ايهلائيدُ ايكونوهك
[ثرى كاضى مـليم]
 هـ
 وهان یانی


 N
 اور هزارون ادِكر زهي
 مرانهوازوه . بهو كها هرتا هـ - اس كى وجه يه和 هاركيط نهي
 \&

 ها له بهاو هين بيع وه آ كه

 برُ

اس عlo
 يونيورسُّى
 بهو5 5 كرنا ه تو وهال الس هيوى انلّليريز

ع

 وه كولها پوز اور سنكلي عيس هي هو


 وجه \&


 "天


 اورنس آباد مي جهان كه احنتا ايلورا هيى اور جن
 ان


 كرن انئهان يا ثُريبن بدلن ك ! هيي اور ": انسيبورث كrى دوس دى جانيّ تو ثون

357 D.S.G. (R/ys.), 1982-83 SRAVANA 11, 1904 (SAKA) D.S.G. (Rlys.), 1982-83 358
ميس ميُهى جی كا ثكريه ادا كرتا
-
7. يرلى تهرمل اسطـيُن
ro. .
 هطنب لُّ كوئنـ كى خرورت تهى اور اب A





 - |اكُ هم
 كوئلنه وهان ايكى تهائى خرج پر آسانى

- هـنج
 باث كيناريه منتريول با نغ بهى צكليئر كر ديا تها اور اب دیك



 اتهارنى

هوب كه جبب هم مر ائهوازه

 هثابا جا رها هـ اور وهان يـ مامان بهى اتها كر يـي

 آديش كو نورآ وإمس < ليا اور ايكى


 هنترى شرى حوهان هاحمب سـ هششوره



 هيدرآباد ک كر ديشى هم كو ڤمريكى هون -

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. Members, when the Cut Motions were moved, some hon. Members whose names were called were not present. They have mado a request to the Chair that they were not able to come for certain reasons-which I am convinced are genuine-and thereforo is a special case I am allowing them to move their Cut Motions but this shall not he quoted as a precedent in the futura. And that is the understanding.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Pataa) : Thank you very much.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Are you moving your amendments?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Yes.
SHRI RAMAVATAR SHASTRI : I beg to move
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not excceding Rs. $200,50,00,000$ in respect of 'AssetsAcquisition, Construction and Replacement' be reduced by Rs. 100."
[Need to lay a new railway line from Rajgir to Gaya.] (37)
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $200,50,00,000$ in respect of 'AssetsAcquisition, Construction and Replacement' be reduced by Rs. 100."
[Need to convert narrow gaug lines into broad gauge lines.] (38)
"That the Demand for a Supplemen tary Grant of a sum not exceeding Rs. $200,50,00,000$ in r -spect of 'AssetsAcquisition, Contruction and Replacement be reduced by Rs. 100."
[Need to convert the loop line into double line on Eastern Railway.] (39)

SHRI BHO4,ENDRA JHA (Madhubani) : I beg to move :
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $200,50,00,000$ in respect of 'Assets-A:quisition, Conitruction and Replacement' be reduced to Re. 1."
[Failure to revive the Nirmali
Tharbhitha railway line.] (9)
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $200,50,00,000$ in respect of 'AssetsAcquisition, Construction and Replacemenl' be reduced to Re. 1."
[Failure to speed up completion of Chhitan-Bagaha railway line.] (10)
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $200,50,00,000$ in respect of 'AssetsAcquisition, Construction and Replacement' be reduced to Re. 1."
[Failure to convert SamastipurDarbhanga line into broad gauge line.] (11)

SHRI R. L. P. VERMA (Kodarune) : I bcg to move
"That the Demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $200,50,00,000$ in respect of 'AssetsAcquisition, Construction and Replacement' be reduced by Rs. 100."
[Need to start detailed survey for the proposed line from Giridih to Ranchi via Kodarma and Hazaribagh town.] (41)

PROF. AJIT KUMAR MEHTA (hamastipur): l beg to move:
"That the Demand for a Supplementary Girant of a sum not exceeding Rs. $200.50,00,000$ in respect of 'AssetsAcuuisition, Construction and Replacement be reducud by Rs. 100."
| ceed for proper maintenance of curine on \. E. Railway.] (40)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: I beg to move :
> 'That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $20,50,00,000$ in respect of AssetsAcquivition, Construction and Replacement' be reduced to Re. 1."

[Failure to construct sufficient railway lines in Bihar in accordance with the ne. لfs of the peoplel (8)
"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 200,50,00,000 in respect of AssetsAcquisition, Construction and Replacement' be reduced by Rs. 100."
[Delay in construction of a broad gauge rail line between Arah and Sasaram on Eastern Railway] (12)
"That the demand for a Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $200,50,00,000$ in respect of 'Assets Acquisition, Construction and Replacement' be reduced by Rs. 100 ."
[Need to construct a new rail line from Bihta station in Patna district to Anugrahanarayan Road in Aurangabad district via Bikram-Pali-Arwal.] (13).
"That the demand for Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 200,50,00,000 in respect of 'Assetsacquisition construction and replacement' be reduced by Rs. 100."
[Failure to double the Patna-Gaya rail linc on Eastern Railway.] (14).

SHRI BHOGENDRA JHA: I beg to move:
"That tirr demand for Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. 200,50,00,000 in respect of 'Assetsacquisition construction and replacement' be reduced by Rs. 100."
[Necesrity of constructing Sikri-Hasanpur new line on N.E. Railway.] (15) "that the demand for Supplementary Grant of a sum not exceeding Ra. 200,50 00,000 in respect of 'Assetsacquisition construction and replacement' be reduced by Rs. 100."
[Need to convert Darbhanga-Sita-marhi-Pasaul line into broad gauge.] (16).
"That the demand for Supplementary Grant of a sum not exceeding Rs. $200,50,00,000$ in respect of 'Assetsacquisition construction and replacement' be reduced by Rs. 100."
[Need to convert Darbhanga-Jay Nagar metre gauge line into broad gauge.] 17).

प्रो० सत्पदेष संसह (हणगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मं गेन त्विभाग की अनुपूरक मांगों का पमर्यन कल्ना हुं और इसके साथ-साथ अपने माननीय नेना और रेल मंनी श्री श्रकाश चन्द्र मेटी जी पात हृद्य से आभारे हु कि उन्हांने ज्योंही हेत मंत्री का पद ग्रहणा किया, अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर स-चे जन सेवक के. हप में सार्वज्किक रूप से होपणा की और चपन प्रथम भाषण में बहा कि जनता की र्नेन सेवा में जो अ्रनास्था उस्पप्न हो गई है, मंवंश्रथग में विश्वास दिलाना नाहता ह. कि यद न्लसेवा जनता के लिए है। इस दिशा में ग्हुंने निम्टापूर्वक काम किया है । हमारे बितार प्रदेश में उन्ट्रोने पंलामू एक्यत्रेम जो. कि पटना से ठाल्टनगंज को जाता है, उसे चसानर बिह्हार की अमूलपूर्व सेवा की है और हनकता यह प्रयाम मरबहीय है। इसमें

योड़ी सी असुविधाएं हैं, इसकी ओर में कापका ध्यान आकृष्ट करना चाहुंगा।

पटना से ₹० किलोमीटर की द्रूरी पर जहानाबाद से इस गाह़ी कों वैसेंजर ट्रेन कर दिया जगता $k$, जिससे डाल्टनगंज से पटना आने वाले यान्नियंं को काफंत्री बसुविघि होती है। हमके अलावा जहानाबाद से पटना के लिए अनेक गाड़ियां मौजूद हैं, ऐसी स्थिति में यहू अवांछ्छनीय और कष्टत्रद है। इसलिए मेरा अनुरोघ है fक यद़ गाड़ी घाल्टनगंज से लेकर पटना तक एकसप्रेस गाड़ी रदे । इसमें थॉड़ी सी पानी-बिजन्नी की दिक्कत है, आशा है माननीय मंन्न जी इम ओर ध्यान दँगे और मारी अमुविधिए।ं ह्र होंगी ।
14.13 hrs.
[SHRI CIIINTAMANI PAINGRAHI in ther chair]

मिने अपने ध्रेन कं सखध्र में माननोय रेल मंत्री जी से अनुरोध किया था कि छुगग से रखसौल कं ब्राव में काई रेल सेवा नहीं है। इससे लोगों को अमुविघा होती है। प्रश्न संख्या 2042, दिनांक 3-12-81 के उत्तर में, वह्हा गया था कि छारा से रबसोल वाया नंनो, जलालपुर, बनियापुर् लाइन 150 किलोमीटर लंबो होगी और इस पर 30 करोढ़ रुपए की लागत आएगी। संसाधनों की कमी वे. कारण डम गाड़न + निर्माण का काम अमी हाय में लंना मंभव नहां है। दस संबंघ में मेंग निबेदन है कि छुपग से रखसोल के बजाए इमकां मानीत्राणी नक कर दिया जाए, वयोकि मांतहाग़ में गस्तसोल बड़ी लादन विएमान है। पह्र 100 किलोमीटर होगी और उम हिसाव मे म्रंन भां 20 करोड़ रह जाएगा ।

मेग अनुराध है डू और ध्यान दिया जाए और माग माथ यत्र भी क्यात रखा जाए कि गेलों कार बदलन, रेलों की सेवा उपस्व्प करन या नई लाइने विधाने का जब आप काम करते हैं और जो उपेशित्त क्षेन हैं, बहा रेलवे लाइने देते हैं तो लोगों की अधिक सेवा होती है । वहां की जनता वस्तब में कष्ट में है। जां क्षेत्न उपेक्षित ग्है हैं, पिछ्ठड़े र्ते हैं बर्ंी पर रेल सेवा का होना अपरिह्रांय है और कहा रेल सेवा उपलव्ध कराई जानीं चाहिये ।

अतारांकित प्रशन 1881 I--दिनांक 4-3-82 के उत्रर में कहा गया था कि इस नई रेलबे

## 

लाइन का पारम्भिक हंजोधनयरो एंव यत्तायान सर्बकण करने का आदेष किया गया है ताकि इसकी तकनीकी और किसी वित्तीय क्यावहारिकरता का निघर्रण किया जा मके । "इन सेक्षणों और परियोजनाओं कों कार्यान्वित करने की कंर्ट मम्भावना नहीं है क्योंकि संसाघनों की भारी कमी है । निक्ट र्भविप्य में निर्माण कार्य प्रारम्म करने के लित धन उपलब्ध नहीं होगा ।" एक तरफ तो आप (ख्य) में कहते हैं कि घन उपलबृध नहीं होगा और दूसरी तए़ आप कहते है कि सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं ताकि त्रिनीय व्यावहा। निर्माण किया जा संक। यद्र विरोधत्मास है जो मेरी समक्ष में नहीं आया है। मैं समझता हूं कि जब हैक सवेक्षण का काम पूऱ नहीं हो जाएगा तब तक इस लाइन की उपयंभगता कें महत्व को नहीं समझ्ना जा सरेंगा। यद्ध रेलबे लाइन बहां की जनता के लिए अन्यन्त उपयोगी मिद्ध हैं। सकतो है। मं चाहृता हैं कि ड़के वारं में आप प्रयत्नशील हों और जनता कें कप्टों का निवारण करें। आपकी मरकार जर्नाप्रय मरक़ार है, नोक प्रिय सरकार है। इसका वत्तंव्य है कि जनता की कठिनाइयों और अमुविश्राओं कां कह हु करें।

मैंने छारा से मोतीहारी के बोच में रेलवे लाइन के बाँे मे एक प्रग्न किया था। [मपन सं0 1881, दिनांक 4-3-1982] वहां लोगों को आने-जान की सुविधा नहीं है। मुले उत्तर दिया गया कि ह्जाजीपुर और समस्तीपुर हो कर छुपरा से मोतीहारी तक रेल सुविधायें पहले से उपलब्ध हैं। वास्तव में हाजीपुर मुजफ्फरुपर हो कर छापरा मोतीहारी रेल सुाबषा उपलब्ध है। लंकिन इस में समय, वैसा बहुत अघ्धिक लगता है और इसके सम्साष लोगों को अपार कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। छुपरा से मुजकफखुर और मूजफ्फरपुर से मोतीहारी जाने में क्फी पंसा लगता है समय की बहुत नष्ट होता है। जनहित की दृष्टि से मह् अत्यन्त मदृतवपूर्ण ंननये लाइन होगी। मेरा अनुरोध है कि इस मम्बन्ध में अति शीध्र ध्यान दिया जाए।

तारांकित प्रश्न 277 जों 3 सितम्बर 1981 को पूछा गया था उमवे उत्तर में कहा गया था कि छुपरा दिल्नी रेत्र सेवा मम्भव नहीं औ क्योंकि छपरा से वागबंकी हों कर जो लाइन आती है उसकी क्षमता कम है और काण का जो टामनल बहां नुविध्यायें कम

है, रेल के डिब्वों की कमी है । में पूछता चाहता हूं कि बरोनी से बाराबंकी तक बर्ट़ी लाइन 凶नाने का तब प्रयोजन क्या. रह जाता है ? गाड़ो बहुत घीने चलती है, बहुत समय लगाती है। लाइन नई होने की घजह से वह् नेज नहो चलती है । गारखप्रुर से छपरा स-10 घंटे लगते हैं। क्रपरा से हावह्डा, छुपग से गोहाटद तक और फपरा से दिल्ला तक मीधी रेलवे लाइन नहीं देते हैं सों बड़ी लाद्ध बनांन का प्रयंजन हो क्या रह जाता है। आमान परिवर्तन से तब क्या फायदा तुआ। यद् लोकप्रिय यरकार है 1 इसका जनना की कटिनाइयां का हरे करने का कोशिण कर्नी चाहिये और हस दिया मे पी प्र उचिन कदम उटनन चाहियें।

द्रगरत वाराणसी आमान पीरवर्नन क मम्बन्ध में अनारांकित प्रश्न मन्ना 1954 दिनांक 4 -3-1982 के उत्तर में गह बताया गया था क्र क्रपरा वाराणसी के आमान परिबतंन का 205 किलोमोटन लाड़न का काम प्रर्गत कर रहा है और इसकी रिपोटं मितम्बर 1982 तक आ जाएगी। मेगा निवेदन है कि इस में शीघता लाई जाए। लोकहित की द्वप्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण काम है।

पटना में दीघ।धाट पहलन जाघाट में गंगा पर रेल पुल के सम्बम्ब में अतारांकित प्रश्न 3276. जो 29 जुलाई का पूहा गया था उतर में बताया गया था किं गंगा पर पुल के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान चुनने के लिए केन्द्रीय जल आौर बिजलो अनुसंघ्रान केन्द्र पुणे में नमूना परीक्षण दिए जा दे हैं। यह्र परोक्षण अन्तिम चरण में है। इस पुत के लिये तकनीकी ब्यावहारिकता अष्ययन करने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण का काम भी 1981-82 के बजट में गामिल कर लिया गया है तथा पह काम प्रग्गत पर है। एँसके पहले भी भेरे अतारांकित प्रश्न सं० 1907 दिनांक $3-12-81$ के जवान्र में यह्टी उत्तर दिया गया था दिक काम प्रर्गत पर है। यह प्रर्गति का उत्त कर्व तक दिया जाना रहेगा ? यह्ड पुल बनाना बहता ही ३ही है और इसकां घीच ब्नाया जाए जिससे उत्तर बिह्हार के सारन, मिवान, गोपालगंज, और पूर्वां उत्तर घदेस के गोरबपुर, देवर्किया, बरलया और जोनपूर जिलों का


है जब पटना में दीघा घाट और वहलंजा घटर के सामने एक रेल पुल दिया जाये। हर्मलिये मेरी मांग है कि हस को आप घीच पूऱ करें ।

इसी तरद से छुरा-पारंब रोड पर एक ऊपरी पुल अन्यन्त आवश्यक है। अतारांकित प्रश्न सं० 1558 दिनांक 26-2-81 के उत्तर में कहा गया कि छपरा कचह़रो स्टेशन के पूर्व में धुरा-पारंब गोंड पर ऊपरो सड़क पुल बनाने के म्रत्ताव पर राज्य सऱार के कामएं से रेलवे विचार कर रही है। लेकिन अरी नक डस दिणा में काई प्रग्गति नहीं हुई़ है। इसी तग्ह से अतारंकित प्रग्न सं० 10203 दिनांक $294-81$ के उत्तर में कहा गवा $f$ क छपरा कचहरी याएं के पूर्वी छांर पर स्थिन उस पार संख्या 45 को जिला मेजिएनंट, हाग के अनुमोदन से बन्द किया गया था। मड़ यातायात की निकासी की ज्यवस्पा मौजदा समपार संख्या 43 से का दी गई थी। वहु बहुत दूर है। बापने जिला पदाधिकारी मे तं प्रामशं कर लिया लेकिन म्यानीय एम०ण़ल० ए०० और एम०पो० से पगमर्श नहीं कि,या जिसका नतोजा यह हुआ कि लोगों कों काफ़ी दिक्रत होती है। हमाती मांग है कि जिम गुमटी को बन्द कर दिया है उसके ऊपर ए़क पुल दिया जाये और छुरा संसान के परिच्चम छुपरा-्धनियापुर रोंड पर भी, जिसके बाने में उन्होंने आश्वसान भी दिया है कि बिहाए सरकार के परामघं से यहां पर उपरी पुल के निर्माण का प्रस्ताव विचाराघोन है, इस पुल को मो घीध दिया जाये क्योंक यह अनिवार्यं है। इसी तरह से अवतारनगर स्टेश्रन का भी विकास करना आवश्यक है।

छपरा स्टेशान से पूवं ओर पीच्चम जाने के लिये गाड़ियों में रिजब्वेषान की सुविधा नहीं है। में मंन्नी महोध्य से कहुंग कि हस और भी काप ध्यान दें जिससे हमारे लोगों को कष्ट न हो।

इन्हीं जब्द्दों के माथ में अनुद्यूर्क मांगों का हाॅदिक समरंन करता हूं और माननोग ग्ल मंन्री जी के उनापयोर्री दृएिकोण करे लिये आभार प्रणट करता हूं।
की जगपाल लिसह (हॉग्वाग) : ममाप्रत महांदय, रेलवे की अनुदूरक मांगों पर यह सदन विश्रान कर रहा है और हर माल वही देसा आता 8. माननीय सेटी जो यहां सेंट हृए हैं और यद

भो में जानता हूं कि उनका जबाब यही हो सकता ? हैन मांगों के लिये कि स्योंकि बालार में कीमतें बढ़ गई हैं इसलिये. बनुपूरक मांगों की जरूरत पड़ी है। लेकिन हर बार यह्तो देबन को मिलता है कि अनुपूरक मागे बरंग द्रेग का कोई भी विभाग नहीं चल मकता है। दर्पानये में बहना चाहता हूं कि आने वाले सारों में अणर आप गेल मंनी यदे. .. . मुझे तो घ干 है क़. आाको रन्ने द्विया आयेगा या नर्टा।

## (ब्यवधन)

ह्नमारे डच्णा है कि आय ग्हृं और आप अन्छी ध्यकन्वा ग्नते की कर वायें, लेकिन आाप आागे के लिये यह संाचिये कर्योक हुमारे देग को कीवनलट को कर्नीधटत निस्पोंमब्लिटी है। उसका देखंन हुत आपकां विदाण करना चाहिये

जिम चश पूं वंपं के बज़ और उसकी याजनाओं पर आप विचाए करते हैं, तो रेलवे के हर डिपाटंमेंट मे हा वर्ष उलकी दिमां मांगने हे कि क्यूचर में किन योजनाओं पर वाम करना है और वीछे की कौनसी योजनाबों पर काम करना है। मेरा कहना है कि उनका मन का हिमाव-किताव बनाकर आप रेलवे बत्रट माये, चाहे घटटे का ही लायें, लेकित हम सग्रु से बजट मेश करें कि आगें क्रम सदन में सपलीमेंटरो डिमांड पर वित्तार करने की जहग्न न पड़े।

दूसरें सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की बात भाँी है, लेकिन में जनरल सवाल उठाना चाहता द्रं । हृलांकि इस सदन का और इस देश को जनता का दुर्माय है कि वारबार होलग पार्टी और अपोजिमन है सदस्यों बारां मांग उटाने के बाबजूद मी उस पर कोई ईम्पलीमेंटेगन सरकार का नहीं होता है। हम लोग अपनी मांग उटालन संतुष्ट हा जाते हैं। बाहे वह डागा माहूं कहें या हम लोग कहतें। छम देश में मबते बड़ा स्राल त्रिदे यात्रियों की मुर्क्षा का है। आज पूरे देश के मान ग्लेवे के कम्पाटंमेंट में जाते :ि
 मुरक्षा का मबान उनके सामने भारता है। आज रेलों में न्ट-बसोट, उक्षियां और बलाक्कार होने हैं। मेंने यह मवाल ीीछे भी उटाया या कि हम तरह की व्यवक्या की जाये जिससे यावियों में यह विषाबास होो मां कि, उनकी कम्पटिमेंट में मुग्धा ग्रेगी। स्संशत गाहिकों में

## ［8ो घलान fr्ठ］

तो शाप योड़ा यद्धुत कुछ इंनजाम कर पाये है，मेकिन सीकिड देनों और वस्सेन्जर टेनों में जां लूट होतो है，उनका मुर्क्रा का आप हंतजाम नहीं कर पाये हैं। मेंरा निबेदन है कि उनमे मी काप पुलिस का छंतजाम करें ।

अभो में देन्त्र रहा था，आयकंक fिपाटंमेंट के लोग भी बहुत लूट－बमींट कर्ग्त हैं। ग़ज－ स्पान मे एक स्पंशल दंन तीर्थ－यान्ना के लिये घली थी वहां क व्यदस्थापक ने यार्वनयों का 5 लाख र्पपया लृट लिया। उमन यार्तिदों कः छस तरद्ध से गुमगह्ध किया कि ग्रजस़ान ने चले तो दिल्ली आये，दिल्ली से हारद्वा丁 और
 जाकर देबा तं व्यवम्दाभक गायन，कांई गार्धा नहीं। 5 लाज रगया गेलवं के बमंचारिया ने उनमे टगा। यह वात अलवाएं ंन भी काई है। मिं पूहना चाहता है कि जिन कर्मं－ र्बारयों ने यद 5 नाए हणया लृट्रा है，उनके：

रेल मंबालय तथा संसपोप कार्य विभाग में उपमंत्री घी मस्थिकाजनून्न）：वह प्राह्वेट एजेन्ट था।
त्ञे मंतो（घी घकाशा चन्द्र सेठो）：वह प्रादवेट आदर्मी या जित：गाडी हापर पए ली थी। हमने तों बल्कि डन मजबूर पेमिन्जर्स को मयुग़ से उनके हैस्टीनेशान तक विद्याउड प्नी एक्स्यर्रा चाजं लिये वर्गाय भेजा है।
 बाद चन यार्तियों को आपवं डिाटंमेंट के अफसरों और कमंचानिएं। नेंलवं कंपाटंमेट मे कैसे एन्द्री दी क्या रेलने ग्टेशन पर आपके अधिकतिज्यों के दिमाग में यह्न धान नह़र आई कि हतना बड़ं एंंजमंट हों उह्रां कि． 5 लाखु हथया याद्वियों मे लिगा गया दे．उनका रेलवे में मफर करने की हजाजन दी गई हां तो आपके विभाग कीा भी थोड़ी बहुत जिम्मेदाने थी। उन लंगां में वैस्रा लिया गया 7 ，कि．राया निया गया है।

पही घटना नहीं है，हर स्टंशन पग चेंगे， लूट बोर हम तरन के जेब－कतंन एंने हैं जिनसे बाकायदा पुलिस की फांस मिली हुई होरती है। उसमें गालकी जो०आन०पा० जामिल होंतां 6．एक नोग सब करति है। एक－एक बदमाश के जाँ में उनकां पना होता है，कौननकोन मोग आापके जिगटंमेंट के है．उन्हं मालूप होता 『। Iस प1 धघान देने का जा गत है।

सुरक्षा के मामले में एक बान मोर घ्यान देंन की है। मैंने पिछनी बार भी कहा था कि जब गाही यार्ठ में जाये या जहां मरम्मत होती है तो यह् तो देख लेना वाहिये कि कम्पाटंमेंट के दरवाजे में चटखनी हीक है या नहीं। वहां पर छसको तो मरम्पत होनी चाहियें। जब यात्री लाहट बुक्षाकर सफ，ग कर्ने हैं और कोशिश करते हैं कि चटखरी बन्द कर दो जाये तो वह वहां से गायब होती है। तिमी सूर्त में गाड़ो लुट जाती हैं और वेसेन्जमं उपने आपकं निस्थन्नाय महसूम करत音।

नाड्ट वाले मामलं में ट्रेन यर्गियों का नंशनी़ क्व मिन्नतो है，इन पर भी सोचना चरिये । जब गाड़ा भागती है， 80,90 किला－ मीटन कां स्पीड पर तों आयका गाड़यों में भी नाएट तेज़ भागती है और उन गाऱा स्टेशन पग रकती हैं जहां पर कि पैसेन्जसं को लाड़ट की उ्यादा जह्गत होती है ता आपकी गाड़िंां की लाध्ट विल्कुल मन्द पड़ जाती है।

पूरी की पूरीं द्रेन मे बैंक－आउट होता है। स्टेशन पर यार्जी क्म्पलेंट करते हैं लेकिन कोई व्यवस्षा नहीं की जाती। दिल्ती ह्टेशन पर हमारे माथ ऐसा हो चुका है। रेल कमं－ चारा लेगों दारा कम्प्लेंट कर्रने के बानजूद गाड़ी को बत्ऱग लाङट के संटणन पर छोठ़ देते है। अंध्रं मे बलारका की घटनाएँ होरी हं। हृमार्रा विर्सी बह्न या माना के साश अंघंरे में बलाएनाए होता है और उमसे पूहा जाता है कि आपन किसी़ कां पहचाना। महि－ लाएं केंमे पह्तान सकती हैं ？

णनिमलंड़स का प्रपन अक्तग उटाया जाता है। दमें कोई देँ राय नही़ी हैं कि जब से सेटी साह्व आए हैं，तन से नुर्घटनाएं कम द्रुई हैं। ऐसा मालूम होना है कि पंडित जी ने दुर्घटनाओं का न टोकले किं कसम खाई थी। आज मी दुर्घटनाएं हो रही हं। लख्छनऊ और मिर्जापुर के बीच में हुई रल दुर्घटना में 5 आदमी मर गए और 20 घायल दो गए। सियालदह एक्सप्रेस हुर्षटना－ ग्रह्त हुई ची। आसाम मेल की दुषंटना में 12 आदर्मी मर गए और 140 घायल हुए－ पद तां अख्यारों की रिपोर्ट है। न जाने वास्तब में कितने लोग मर गण ।

फ़र्म्ट्ट क्लास में सफ़र्र क्रने वाले लोग $\dagger$ के दुर्षटना में मरने पर उनके परिवारों का कच्पेन्मेट किया जाता है । सेकंड क्तास में सफ़ः करने वाले ₹ँकड़ं! लोग दुर्घटनाओं में मश जाते है। मंन्नो मह़ोदय कां ₹स बात पर विचान करना चाहिए कि इस प्रकार ग़रीब औी माध्यम श्रेणी के जीं परिवार निस्सहाय और बेघर हां जाते हैं, उन्हें भी कस्पेन्सेट विला जाए।
F.मतन की कटटर्दे के वक्त बिह्यार और पूर्बी उन्न. पदेश्र के लाबंं लोग अपने घर छोड़ कर फंजाब और हरियाणा जाते हैं। 亠े टिकट लेंते हिं, लेंकिन उन्हें छत पर दैट कर यावा करनी पढ़नी ह्व । (उयच्चधान) बिह्राए और उत्तर प्रंदंग के तररीब आदमी हमेशा रिनट
 बैंट वन सफ़र करना पड़ता है और दूसरे
 देनी पढ़ती है, क्योंकि मे उन्हें छत हत उतारते हैं। चलती हुई गार्ड़ी की छत पर बैदे हुए कई नोग बिजली के बन्मे घंर तार से टकरा कार मर जाने हैं और कई मांधी और तूफ़ान में fिर क. कर जर जाते हैं। मंत्री महोदय को फ़ल की क्टाई के वक्त उन वरीब लोगों के लिए स्पेणल द्रेन की ध्यवरशा करनी चाहिए।

दिन्लि मे मुगादनगण तक डबन्न लाइन है। म्रादनगर सं सहार्नणुर तक सिंगल लादृन है। राहाग्नपुण से अगृतसर तक कि, डबल लाड़न हैं। मुग्गदनगर से सह़ारनपुर तक का जो 80,90 किलोमीटर का तक टुकड़ा है। वह्हां गुठज्त ट्रेन्ज्ञ औंगु पसेजर ट्रेत्ज़ कां घंटों तक खकना पह़ता है, डसनिए उसे भी डबन किया जाना चानि?

मेंने क्षेत्र में द्काबालपुर का ःटेशन है। द्रकबालपुल गुड़, अनाज और तिलहन की अचही मंही है। लेकिन वहां पर लदान के लिए फोर्ष ललैट़ा़र्म नहीं है। मैने पांडे जी को दस वारे में लिखा था, लेंकिन उन्होंने कोई कारंवाही नहीं की । मिं मंनी महोदय से निवेदन कहंगा कि इकबालपुर स्टेशान पर लदान करने के लिए प्लेंटफ़ार्म बनाने की व्य--क्भा करें।
"SHRI ERA MOHAN (Coimbatore) : Mr. Chairman, Sir, on the Supplementary Grants of the Railways, presented before the House by Shri P. C. Sethi, Hon. Minister of Railways, I wish to make it few suggestions on my own behalf and on bchalf of my party the D.M.K.

In the Supplementary Grants. a sum of Rs. 3 crore: has been allocated for doubling of the track on the Southern Railways, Rs. I crore for Karur-Dindigul BG line and Rs. 20 lakh, for Tirunelveli-Talayijuthu BG Track. I am grateful to the hon. Minister for allocating these sums and 1 wish to request him that out of Rs. 3 crores allocated for Southern Railways, a substantial sum should be allotted for the development of TRACK in the Tamil Nadu Arca. I am 'ure that my humble reçue.t will b. heeded to by our Railway Minister.

Sir, another important thing is that there is scarcity of wagons all over the country. The main reason for this is poor wagon turn-round. The wagon utilisation also is just $30 \%$ and the remaining wagons reported aick or in repairs or as overaged. I will give the following example how industrial production comes to a grinding halt on account of non-availability of railway wagons.

In Bancilly. Utar Pratesh there is a big industrial unit. Synthetic: and Chemicals exclusively manufacturing synthetic rubber needed bs the tyre industiry and footwear industry in the country. Inspite of abundant availability of coal, about which there are full-page advertisements in the newnpapers. thi industrial units gets only $40 \%$ wagons out of the total requirement. Consequently, this unit is unable to exploit fully the installed productive capacity. This unit is producing only $40 \%$ out of its installed productive capacity. This has got another effect. Due to paucity of synthetic rubber, it is reported. that the Government have allowed the imports of synthetic rubber just to meet the gap in supplies. But. as usual, the importr are quite substantial, thus wasting our precious foreign exchange resources. How can you achieve
*The or:ginal speech was delivered in ramil.
[Shri Era Mohan]
the goal of making 1982 as the successful Year of Productivity, which our hon. Prime Minister has declared. In making 1982 a successful year of productivity, the Railways have got a major role to play. I am sure that the Railway Minister will bear this in mind and take the necessary steps for improving the wagon turn-round. It is not only one industrial unit which is suffering like this. There are many such industrial units all over the country. which are handicapped for want of wagons.

Sir, the accidents on the Railways have no doubt been controlled, but they have not yet been completely sliminated. The railway travel has become a hazard for the neople, particularly for people coming from South to North. It has become a nightmare for women because of frequent dasoities and robberie, taking place. Unless the passengers are given adequate protection, they will not undertake rail travel from South to North. This must be looked into by the hon. Minister of Railways. Similarly, annually the railway property worth Rs. 100 crores is being pilfered and stolen. Though there is R.P.F., it is widely rumoured that even the personnel of R.P.F. are involved in such pilferage and thefts of railway property. The hon. Minister should tone up Railway Protection Force.

In Podanur, Tamilnadu, we have the Signal and Tele-communications factory, a unique one in the country. I have repeated stressed on the floor of this House the need for expanding this unit. I have also written letters to the hon. Minister of Railways. If this unit is expanded, then we wlll be able to save substantially foreign exchange which is being frittered now in the export of these equipment. In fact, we will be able to export such sophisticated equipment if we expand this unit in Podanur. near to Coimbatore. I appeal to the hon. Minister to look into this perronnily and do the needful. Before I conclude. I would like to point out that the level crusyings in North Coimbatore and in Singanallur-Ondiputhur are cloued more than ten times a day, causing great inconvenience to the road users. In these two pluces, Hyovers must be constructed soon. Throgh the Railway is prepared to underlake this work soon, the State Government
is delaying the action-process. I request the hon. Minister to get into touch with the State Government and do the needful forthwith.

The Madras-Tiruchirappalli MG track must be converted into Broadgauge. The Madras Metro-Rapid Transport .system should be included in the Sixth Plan and I mubmit to the hon. Minister of Railway, that he should use his good offices in this matter.

With thehe words. I conclude my spuech.
ब्रो रामावतार शास्त्रो (पट्ना) : मभार्यान जो, मबंसे पहुने तों में मिफं डनना का कहना चद्रंग कि जेंमगाड़ियों का विलम्ब मे उलना जरी भी जारी है। आज में जिम ड्रीनक्न ट्रेन से आया, वह नोन घंटे नेंट धी। मैं गहनं भी कह चका हैं कि टद्रत्लंत में कलनकना का उर्फ जाने वाली एक भी गाड़़त गमय पर न्है। चनती है। आज मायंकाल हम बिणन पर आघे घंटे की चर्वा हागनी है हर्मन्वित उम ननय ही आप विम्नार मे हमकं बारे में युनियेगा ।

जहां तक ग्नवे में श्रण्राजा का मन्बन्ध है, मै दोनीन उदाह्युग्ण देना चाह़ंगा। एक़ फकाए से तां रेलबे में ध्रष्टाचार का माम्राज्य है। मेश पास बिहार के "मर्चलाहट" और "रदीप" अग्रदारों की दो कतरने हैं। मर्चनाइृट में 千ंश्रेजी में जो लिखा हुआ है उसकी चार-पांच लाइ़न पढ़कर जएएको सुनाना चाहता हूं :
"Danapur Railway Division-A centre of corruption and crime."
"Nothing seems to be right with the Danapur Division of the Eastern Railway and the worst sufferer of neglect is Patna Junction It has become a centre of corruption and crime."

एममें और भी गहृत गी त्राने हिं। में कल अपनी चिदने के याय दानां क्नग्ने अन्ना ।

समापति महोदप : आप मेजर व्रन्नम्य अपने ट्राइम
लिमिट के अन्द प्वाइन्ट आगट कीजिए।
बो रामाष्तार यास्बो : द्रसंती बान यद्र है कि दहुत
पहले गटना में एक सिष्ट घोटाना काण्ड हुआ था :

## "टिक्ट घोटासा जाण में बन्षत्त रेल परिकारी श्रा: पटना में

पटना जंकपान के स्टेशन अध्रीक्षक श्री जगदोश उपाध्याय को मुगलसराय में सहायक परिचालन अदीष्षक के पद पर स्थानातरित कर उनके स्थान पर 14 मार्च, 1980 के टिकट घोटाला काण्ड में र्बाचत म्री गुरूनानक प्रसाद को पटना जंमश्रन का स्टंश्रन अध्रोक्षक बनाया गया है।"

आप पता लगावें कि यह सही है या गलत। अगर सही़ है तों फोरन उनकाँ चलता करें।

Mr. CHAIRMAN : You can write letter 4 to the Minister. Why raise individual things here?

श्री रामावतार शास्तो : फिर यह् पार्लंमंट किस बात के लिए है ? जब अखदारंं में आ गया फिर यह इंििबीजअल केसे रह गया? चूंकि में वहां का रहने वाला हूं इमलिए यह् बातें कह रत्रा है।

समापति महोवय (श्री चिन्तडर्मणन पाणिद्रही़) आप अपना टाइम भो देखें।

घो रामापतार सात्वो : मैं कम हु बोलूंगा क्योंकि मेंग़ गला बराब है।

अब मैं भ्रष्टाचार के सिलसिले में आपको उदाहरण दे रहा हूं। टौ०सी०, कर्मशययल क्लर्क, नम्बर टेकर, सिगनलर आदि चतुर्थ वर्गं के कर्मचर्रियों को त्रीत्य वर्ग में प्रमोगान देन में एक एंक अदमी से दो हुणार रपए से लंकर्श पांच हज़ार रुपए दानापुर में बस्सूले गए।

एक माननीय सबस्य : किसने लिए?
ची रामावतार चास्त्रो: वहां के सबसे बड़े आफिसर ने । मैं तो यह कह रहा हू कि वहां के डो० आर०ण्म० के यहां ऐसा हो रहा है। फिर कुली-लाइसेंस की बाहली में भी यह बात हो रही है। दानापुर बराबर से इस बात के लिए मशह्र है। पहले भी इस तरह की बाते होती रही हैं। ...(ब्यवधान) ... दस या बारह ए०एस०एम० दानापुर हिवीजन में है, जो एक साल से बेकार बैं हुए हैं। उनकी फाहल डी०कार०एम० के पास राडी हुई है, क्योंकि के कुछ नहीं वे पा से हैं, ससिए उनके बारे में छुछ ऩ्दों हो रहा t और फिर क्यों एक साल से सरकारी कमंबारी छ़पचाप

बंटा रहेगा। मैं कहना जाहता हूं कि मंधी महोदोय का ध्यान हन बातों की तरक जाना चर्णिए। में आज पटना से ही का रहा है, वहां पर मुझे ये बातें बताई गई है। ये बाते अगर गलत साबित हों, तो कह दीजिए कि गलत है, अगर सही हों तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि हस तरह् को बतों आगे वंदा न हों। अनुकम्पां के आधार पर मर्ती किए जाते हैं, वैसा न देने की वजह् से व गरीजब बैचारे मारे जाते हैं और दूसरे लोगों की भर्तो हां जाती है। हम लोगों ने कई दफा डी०आर०गम० से भिलने के लिए समय मांगा, तों कह्ता जाता है कि समय नही़ी है। उनके पाम संमद मदस्यों के लिए भी समय नहीं है । बे पालिययामेंट के मैम्बरों से नहीं. मिल मकते हैं।
एक माननौय सदस्प : मंन्नी जी को हम संबंष में काई पत्न लिख्ना है ?

श्रो गमाषत्तार गास्तो : आप हीं अध्यक्ष हैं। आप बार-बार कीच में बोल रह् है । जब काप बोल रहे थे, तो मैंन बीच में कुछ नही कहा था। मे चाहू तां आपको बोलने नहीं दूंगा । यह मैं कहा करता है कि ये दिन-रात गोलमाल करने वाले लोग हैं।
. . . (ब्यवृधान) . . .
उभापfत महोदय : गास्त्रi जो, आप द्वर देखिए, तं अच्छा होगा ।
ध्री रामावतार जास्स्ती : ढेसो बात है, तो बोसना बन्द कर दूंगा। समय भी कम है आंर बीच में बाले जा रहे हैं, जँने सबसे - सजग एम०पी० आप ही हैं। अगली दफा जोत कर भी नहीं आयेंगे और अगली दफा मैं का जाऊंगा। क्या बात करते हैं ।... (व्यवघान) ...

श्रो गिरधारो लाल ब्यास (भीलवाङ़ा) : षास्त्री जो आप इतना नाराज क्यों हो रहे है।
. . . (घ्यवधान) . .
घी रामावतार आास्तो : अब मैं कुछ स्थानीय बतो के बारं में कहना चाहता हूं। में आपको एक नई बात बताभा चत्हता हू । परसों जब हम Фटना जा रहे थे तो सोनमद में वैलि़ुग का चार रुपा लमता था, जोंक अब दस दपवा कर दिया गया। आप हमें यह्त् बतार्य fo यहु कहां का हन्साफ हैं ? चार रुए से छ: रपए किया जत्ता तो जात समक्ष में का सकतो बी। छुपरा के संसक सदस्य मी मेगे साय जा दे

## [भी तमापभाँ ज्यास्ती]

मे, उनको भी दम रपया देना पडा। इस का विरोध तो मबकी करना चर्मिए। यह़ मेरी


एक वान में ग्न्नंब यूनियन्म के बारे में कहमा बाहता है। जा निक्रागनाहजड नहीं है,
 एशान, मकेनिकल स्टापं पमोगियेशन, टिकट
 पूनियनें हैं, द्नके कार्यकलाओं बार, नेनाओं को द्रे यूनियन णकिटविटीज करने पर नोकरी से बाहर निकाल दिया जाता है, ट्रासफर कर दिया जत्ता है, निलंबित कर दिया ज्ञाता है, नोकरी से निकाल दिया जाता है। हस प्रकार तँनग स्टगफ के पांच हुजार से उ्यादा नोग आाज भी नौकरी से बाहर है। अधिकारी मनमानी करते हैं, जो चाहते हैं जद चाहते हैं हटा देते हैं। कहा जाता है कि प्रशासरिक. दृष्टिकोण से ऐसा करना जहूरी है।

हुम ने कोर्ई सजा उन कों नहीं दी। हिमारी नीति सजा देने की नहीं है। पह् जिटा-पिटाया जदाब चला काता है। दू को गेकना चाहएं।

परना से गया लाह़न का बनाल हम यही बार्बार उठाते रहे हैं। में ही नहों, उस पक्ष के सदस्य भी उठाते रहे हैं कि पटना से गया जाने में 3 घन्टे ज्यादा से ज्यादा सगने चाहिए?, लंकिन हर गाढ़ी 8 घन्टे में पद्वुंचती है। दस लिये कि लाइून हकहती है, गस्ते में काम्ट्रयन मिलती जाती है। उटना ईब्तार की राजघानी है। हुजरों आदनी दफ़तरों में वारम करने के लिये आते है, लोकिन लेट पहुबते हैं। इस लिये मेरा पहला निवेदन यह है कि को दोही लाकन किया जाये। दूसरे-वहां सबबंन द्रेन्ज बलाई ज।यें ताकि लोग समय से आा-जा सकें।

आखरो-बात मे पहुने की वह चुका हूं कोर काज किर वह रहा हुं। सौनमद्रा एक्सप्रस में पेन्ट्रीकार नहीं है । काप दूसरे एम० पीज० से मी पूछ हीजिये कि कितनी तकलोक़ होती है। तात भर का सफ़र रहता है, रात को अभाता वाहिये, सुबह चाय चाहियेअगर उस गाढ़ी में अप पेन्द्री-कार नहीं लगायेंगे तो उस से लोगों को बहुत परेशानी होगी। जगह-बगह हैपनों पर जो आप की मोजन यदस्पा हह्र इतनी दी है कि उस से काम

नहीं चल गता हैं । जब सक गाड़ियों में मेन्द्रोकार लगी हुई है, तो इस गाड़ी में मो रखने से कोन सा अगुमन फट जायेगा। आाप न इस गड़ी का अब नई किल्लो लाना बन्द कर दिया है, गुग्नी दिस्ली पर ही रसको रोक देते हैं। जादातर लोग खय गाड़ी से नई किल्ली आंने हैं लेकिन अव बाधग हों कर उन को पुग़नी दिल्टी उत्लना पड़ता है जिस में उन iर बहुत परेशानी होती ?। आग ने टाहम टेविल में भी नई दिल्ली ट्रेशन तक्र दिखूलाया है, लेकन तिशियाड के नाम पर कि काई नयो लाइन वन रही है, इल लिखे उस को दिल्ली में ही राक देते हैं। वह गलत है उस को नर्ञ दित्लो तक लाइये।

बो प्रार० एन० राकेम (चेख) : उचह्दा महोदव, सब सें पहले तो मे गेल मंत्री जो तो यह् जानना चाहता हु कि रेल मंबानय में आप के आदेश चलते हैं या रेल्वे बोड के चैंपरमंन के ? में भाप के मामने उदाहरण सहित एक तय्य रसना चाहता हूं—2 जूलाई को कन्सलटेटन कमेटी की मीट्रा में मंन काह्ता थः कि नार्त्त गेंलदे के इंलाहान मंडल में एक गार्द से 25 दिन तक काम लिशा गया। इस पर्रियह में जब उस को ₹स्ट नहीं दिया नया तो वहा अपने चीफ़़ कन्ट्रोलर के पास गवा, एप्लीकेशन लेकर गया, तो उम से कह्य जाता है fि: छुट्टी केता हों तो पाकिस्तगन चल जाओं। उस के बाद जव वह उनर के र्यकिकारी के पास जाता है, दिदीजनल सुष्रीन्टेन्डेन्ट के दाग जाता है, तो उस से कहा जाता है- यगर जन्हुोन तुम को पाकिस्तानी कहा है, तो में तुम 解 हिन्दुरतानी कहा कहता है। 149 गाहौं का सिगनेवर किया हुआ पन, जो उस मोके के गवाह थे, इन दोनों अधिकरियों के बिलाए मेंने कन्सलटेटिव कमेटी की मौनिटा में दिया। इस के बलावा आल इण्डिया यूस्लिम मउलिस, इलाहावाद ने आप को पन्न दिया, द्यलाहाबाद कंग्रेस (काई) के जैनरल सैकेटरी, पहर कांप्रेस (आई) ₹लाहाबाद के सेकेटरी ने आप छो लिख कर दिया, लोकदल के अध्यक्ष, ₹ण्द्यन यूनियन मृस्लिम लीग के अधिकरणियों ने लिख कर दिया। जब सारे लोगों ने लिख कर दिया और जन्न बाप ने प्राइमा-्फेसी के़ पाया तो उन दोनों अधिकारियों का ट्रांस्फर कर दिया।

इस के वाद जब केस संस्टीट्यूट नहीं हमा तो 10 तारीक को जब मैंने आप को नहीं।

पाया, तो एम०एस० आर० के पास गया और एम०एस०वार० को मारे तयूयों की जानकारी दी और उन से कहा कि रलवे में अगर कोई एम्पलाई मुसलमान है और वह पांकस्तानी हो सकता है, ता आप ता रेलवे में मंदरा हैं, आप बड़े वाकिस्तानो हुए। इस के बाद उन्होंने तथ्यदं की जानकारी कर्गन के बाद उन दोनों अधिकर्विरों कां मसप्ड कर दिया लेकिन हस के बाद भी उन का आदेश एक्रीक्यूट लसी हुआ। रेलवे बॉर्ड के चे पर्मंन को उस आदेण को एक्जीन्यूट करता था 1 फिर मैन 30-7-82 को पुन: एम०एस०आर० से बात की और उन्होने उन अधिकारियों को बुलाया और नादर्ने रेलवे के जी०एम० को बुलाया। उन्होंने यह कहा कि रेलवे बांड के चैयरमैन साह्ब का आदेश यह है कि अविकारी जो हैं, वे इस से डीमोरेलाइज हुए हैं, हर्मलिए उन के सिलाफ़ कोई वार्यवाही़ नहीं हो मकती।

SHRI \&. M. BANATWALLA Ponnani) : This is a serious thing. This should be taken note of.

श्री श्रार० एत० राकेशा : में जापसे आशा करता था कि उन दोनों अधिकारयों के मिलाफ़ आप कांयवही करेंगे, जिन्हृंन संविघान के विलाफ़ हरकें की हैं, मंविधान की अवहेलना की है और उन की मारतोय नागरिकता का चंलेंज किया है। हम आपषा करते थे वि उन के छिलाफ़ आप केस रोजस्ट करेंगे और उन को उटा कर जल के शिकन्जों में बन्द करेंगें लेकिन इस के बाद रेलवे बोंड का चैयरमैन उन को श्रोटकशन देता है। मै नहीं समझन ाया हुं कि आदेश आप का नलता है या रेलवे बोर्ठ के चैंयरमैन का चलता है। जो जुर्मं उन दोनों अधिकारियां ने किया है, वही जुम रेलवे वोर्ठ के वैयरमैन और सम्बनिधत अध्रिकारियों ने किया है और ड्न तौनों अधिकारियों को जेल के रिकन्जे में बन्द करना वाहिए। में हाङस से मांग करता हू कि पेसे लोगों को चाहे वे किमी भी विभाग में हों, जिन्होने उन की नार्गरिकता को नेलेंज किया है, जेल के किकन्जे में बन्द करना चाहिए और मुझ्ने उम्मोद है कि दस सवाल को पुनः उराने के लिए आप मुझे मजबूर नह्दों करेंगे और आप बपने आाप को मंबी के हूप में रबंगें और बपने आदेशों को चंयरमेन बोर व्योरोकेट्स के


एक दूमरी बात की तरफ़ में याप का घ्यान आकर्कत करना चाहता हूं। 31-7-82 को लोक लेखा समिति न आप के मंब्रालय फा जमीनोंपर जो अवंध कात्जा किया हुआ है, उस और ध्यान आकीषित किया हुआ है । इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्नवं मंबालय को करी ऐतना मी नहीं गना है कि कितने सारे लोमों न उस कां जमौन पर अवैध क्ज्जा किया हुआ है, नाजायज कहजा किया हुका है। नादने रेलवे की मिन्नाल उस ने दी है । छस कमेटी ने बताया है कि 82 हजार मामले ऐसे है जिन में अवंघ कब्जा किया हैका है और उन में से 15681 मामलों में ही वेद खली की कार्यवाही हुई है। यन्रु ह्लालत तब है जब कानृन में आप को पूरी छ़्ट है और कार्यवाही कर्ने का अधिकार दिया हुआ है। केनाट प्लंस, दिल्ली में और्सिन्टल बिल्हिंग एण्ड फर्निसिग कम्यती ने आाप को करोढ़ों रुपये की सम्गति पर क्जा किया बोर 2743 वर्ग मीटर पर नाजायज क्र०जा किषा हुआ है और उस को याप ख़िए नहीं करा पा रहे हैं। काप क्यों नहीं इस जमीन को खाली करा पा रहे हैं ? इस से देग का अहित हो रहा है।

एक बात में यह बहला चानता हूं कि बाजादी के बाद नागालंड में, मनीतुर में, उत्तर सेलवे ने तमाम अगहीं पर रेलवे लाइने बिबाई हैं लेंकिन में बताना चाहता हूं कि आगदी से पहले अंग्रजों के जमाने में भगवान बद्रोनाय और केदारनाथ को काटढारे से जोढ़ ने के लिए ए़क सर्वे हुआ था । वह रिपोट्टं आप के मंबालव में सुरभित पह़ी है। करोड़ों लोग देश के विभिज्ल भागों से बद्रीनाय के दर्भान करने के लिए आते हैं और वहां पर रेलवे लाइन नहीं है। उसकोश्र।प रेलते से जोद्धने की व्यवस्य करे । जब मारत के पूर्वर्क्षेत्र में श्रप रेलने लाइनों का जल बिछा रहे है, तो गतकल मंठल को यद उपक्षा कयों कर गत्रे हैं। इदको जोडनें की भो श्राप कौराश करें ।

एक भ्राबरो बतन में कंजुमल नेकर के बरें में कहना चहहत। हूं । उनके साय बड़, भ्यन्य।य हो द्रा है। एक घटना मैंने म, पको बत। धी। निसाल के तोर पर उन सोगी के उाक्लू मैटस बदले जाते हैं।


[घो प्रार० एन० शालेखा]
सारें, दोकुमेंट्स को हम दिये लेकिन आपक मतालय ने सारे डाकुमेंट्स को गायब कार विया । रजिस्टर में दर्ज है लेकिन सारे काकुमेंट्स गायब हैं। भापने लिखा है कि रेलवे के इंटलिलेंस विभाग द्वारा उतकी जांच हो रही ह, रेलवे द्वारा उसकी ईकवायरी की जा रही है $1^{\circ}$ कहीं किसी के पास गब वे स्राकुमेंट्स नहीं

हन शाव्द्यों के साश में अप्पकी इन पूर्व मांगों का विर्टेध करता हुं। मंत्रो जी आप मंत्रो नहीं हैं, रलव बंतं के चेखरमैन मंत्री हैं। जब तक आप में यहृ क्षमता नहीं आ जायेगे। कि र्रेववे में आपका आंदेा चलेगा, चेअर्मेन ऐलवे बोंड का आदेश नहीं चलोगा, तब तक मैं भापके बजट का कम कर और जम कर विरोध कहंगा ।

अन्त में में आप से यही कहता हैं कि जो मंने कहा है उम पर आप ध्यान दें।
MR. CHAIRMAN : Now, the Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers will make a statement. I have allowed him. Shri Shiv Shanker.

STATEMENT RE BLOW-OUT IN A WELL BEING DRILLED IN BOMBAY HGH FIELD.

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P. SHIV SHANKER) : Mr. Chairman. Sir, I have to inform the House that a blow-out occurred at 9.30 P.M. on July 30 on Platform SI located in the southern part of the Bombay High offshore field in position $19^{\circ} 26 \mathrm{~N} 71^{\circ} 18^{\prime} \mathrm{F}$, about 100 miles from the shore. Therc is an uncontrolled flow of gas with traces of oil.

The jack-up rig 'Sagar Vikas' was drilling a well on this platform into a new formation where the available geological and reservoir data indicated the presence of hydrocarbons. The blow-out occurred when drilling at a depth of about 1660 metres. Seventy-four ONGC personnel who were on board the rig were evacuated in this dangerous situation, by helicopters without mishap. Despite the serious danger, an ONGC officer was able to climb on to the rig on August 1, 1982
and switch off the generators to prevent further mishaps. Unfortunately the well caught fire early this morning at 0617 hours.

The ONGC has mobilised all possible resources to control this situation. A multi-support vessel with sophisticated fire-fighting chemicals and equipment, spares and materials together wilh five off shore supply boats, are at the site of the blow-out. A jet of water is being sprayed over the well to check the spread of the fire in the well. Naval ships, planes and helicopters have also been mobiltied to provide assistance. Two noval ships are in position near the site and naval aircraft immediately carried out reconnaisance. Coast Guard personnel are alno on board to control and monitor any pollution that might arine. Other polluti,tll control devices have also been mobilised in case such a danger arises.

The leading world experts in the control of blow-outs have been called in to arsist the experts of the ONGC who have been working all hours of day and night at the site in a difficult and dangerous situation. Experts of the consultants already available in India are also at the effshore site.

Blow-outs are not uncommon in oir exploration. In the Bombay High off shore area itself, a blow-out occurred some years, ago and it was possible to control it soon. Similar blow-outs haveoccurred in Narsepur, Arunachal Pradesh and Assam and of course elsewhere in the world. The cause of this blow-out will be investigated thoroughly just as soon as conditions permit.

1 will not minimise the dangers in this situation but can assure the House that whatever can be done to control this blowout in the shortest possible time is being donc. I am sure the House will join me in extending to the ONGC, our full support that their efforts in controlling the blow-out will quickly succeed.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani) : This should not rest with the statement. A discussion on this very important subject should be allowed. Our Calling Attention Motions are under consideration, I believe.


[^0]:    *Moved with the recommendation of the President.

