3．बाजार भाव तय करते समय भुमि बिक्री के सबस वधिक के भाव का भी ध्यान रस्षा जाय ।

सरकार से प्रार्थना है कि मांगों कां ध्यान में रसतं हुण ही संशांधन का निषंयक पूर्धारित और पास करा ।
（vii）Re．Safety measures for isher－ MEN ON COASTS

SHRI RAVINDRA VARMA（Bombay North）：Thousands of fishermen living along the Western Coast line，particubarly Northern Maharashtra and Guljatist were vietims of the vicion fury of a cyclone that hit the coas in November，Apart from the damage dune to property and implements，more than a hundred fisher－ men lost theit diveh on the seas，Many were cataght in the cycfonc and guite a few died for lich of adequale warnitge．In my own constituency in Vasai and Palghat 19 fishermen lost their lives when their boat Vaibhar disappeared and five from Dandhi in Palghat lost their lives．There are crores of fistermen living along our Western and Eavern come line who have to go ollt to the sea for coastal or deep seat fishing who are expored to the fury of such cyclones．The Went Coarl and Orissa，Andhta，Timis Nubta abal other areas in the Fant Coast are particatarly vulnerable to cyctones that lash the coact every year．Technologiond advance has made it possible to collect and disseminate meteorological data．The Government should therefore take adequate sep
（1） 10 set up an early warning sytuem．
（2）to disseminate this infurmation on the wireless．
（3）to make it commanory for all motorized boats that go far into the sea to carry wireless receiving sets，and provide boats with such sets．
（4）create a pectial section that can． in emergencies，draw upon the services of the Coast Guard．Customs Patrol Boats and the Navy to warn and to rescue boats that are al sea．and
（5）introduce a special insurance stheme to provide group insurance to fishermen in flshing communities．

I hope the Government will take expedi－ tious steps in this regard．
（viii）Situation arising out of retrench－ ment of labourers of J．K．Synthe－ tics，Kota（Rajasthan）
थी कृष्णा कूमार गोषल（कांटा）सभा－ पति महांदय，राजस्थान में कोंटा स्थित जे．कें．सिंयेटिक्या नं लगभग तीन हजार मजदरों को छटनी करके गांकरी से निकाल $P$ दया है，जिनमें अनक श्रूमकों का रबधि काल 20 वर्न तक का है। हस विशाल स्तर पर छटनी का कार्य जनवरी के द्यार सप्ताह व फरवरी के प्रशम सप्ताह के बीच किया गया है । हग छटनी के कारण बंरांज－ गार हए तीन हजार धमिकों पर अाईभ⿰习习त बीस हजार व्यक्तिगों के समक्ष दों समय रोटी साने तक की समस्या पंदा हां गई है। मालिकक ने इस छटनी का कारण कारखाने में नकसान होंना वताया है，आँ तितान्त असत्य है，जबर्कि गत समतन मे उक्त कारबाने ने करांड़ों रुपयें का लाभ कमाया है। उक्त कारखाने के मातिकों नं इस छटनी के बर्व राजा मरकार में भी पूर्व अनुर्मति नहों ली जो अँ＂गंगिक निवाद अधिनियम की धारा 25 （एन）में लंना आवश्यक \＆ा और इस प्रकार मार्ताकों ने धारा 25 （क्य）के अधीन ंपराध किया है। परन्तु द है हि गरकार ने मापिकों के विर्रु एकांई कार्यवाही नहीं की। गतन प्रतिशत मघदरों का ले आफ के नाम पर बिजली कटाती की आाड में कारस्षने सं बाहर बदंड दिया दैर इसी कध्य हतने विशाल स्तर पर मजद्रों को छटनी कर दी। इस छटनी के कारण कोनल र्रामकाओं में दीरी नहीं उपतत समचं क्षेत्र के बन्दर अमरक्षा पेदा हों गएँ है । राज्य गरकार अभी तक，मौन है । एंसी स्थिति में भम मन्नी जी मं निवंद्धन करता हैं किं वे हरा सम्बन्ष में वक्तहा दरं सरकार की सिर्थाण कां स्पष्ट करें।
15.17 hrs.

RAILWAY BUDGET．1983．84－GENE－ RAL DISCUSSIONS－Cond．

MR．CHAIRMAN：Now，we take up General discussion on the Railway Budget．

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): As you are aware, ralways are a prime necessity for the development of the country and for saving energy, because in terms of energy use, the railways are five to six times more efficient than the road transport. If we want to save this country from economic chaos, we have to pay immediate attention to the conditions of the railways. For the fast 25 years, what has happened? The railwitys have not been given their due. I just :afer to the figures given by the Railway Reforms Commilte headed by Shri Sarin. In the First Five Year Plan 11.23 per cent of the dotal outlay of the national plan was reserved for the railways whereas it was 46,77 per cent of the total outlay of the transpor! sector. In the Second Five Year Ptam, the allocation was raised to 18.68 pur eent of the total outity of the national plan and 66.91 per cent of the transpors suctor. But from the Third Plan onward, the situation has been very trugic, because the percentage of outlay has been contimususly going down. In the Third Plan it was reduced in 11.86 per cent of the total outay of the national plan. then in the Fourth Plan it went down further to 6.6 per cent. In the Fifth Plan it deteriorated further to 5.6 per cent. Unfortupately and most tragically, the allocation in the Sixth Plan has been onlv 5.23 Der cen of the cotal plan outay. You cam imagine the consideration that has teen given to the railway finances. The Planning Commission hats not wiven at faite deal to A . As an item in the tramport sector, the outliay for the railways is only 32.59 per cent whereas if had been as heavy as 66.91 per cent in the rewnel Plan and 59.89 per eent in the lhird Plan, Unless something is done imundadely 10 improve the condition of railway linances and higher allocations are made annsequent umon the mid-term re appraisal of the Sixth Plan. the fate of the raluays would he very trayic.

Railway are a vital sector of the Indian economy They are keening the nation on the move. They are the prime factor in production also in order to give the railways their due 1 would make an appeal through you, Madam, to the Prime Minisfer that the Railway Minister should made a Member of the Panning Commission. so that the railway finances are not
ignored by the Planning Commission in such a shoddy manner.

The Railway Convention Committee has iwo Members on it from the ministerial side j.e. the Minister of Finance and the Minister of Railway, 1 would suggest that the Minister of Planning should also be invited to join as a Member of this; Committee so that the contire planning and finances of the railways are properly scrutinised and upgraded for the benefit of the nation. these are the fwo suggestions that I would, through you, Madam, project to the hon. Prime Minister so that the Railways can be salved from a total chaos.

Now, I come to the most important sec. tor of the Ratilway finances which deals with the new railway lines. The entire country is lookine forwars to these for the last so many years. The new lines constructed by the Railways were examined by the Public Accounts Committee of the Fifth Lok Subhat in their 171st Repon which wats presented in 1974. 75 In this Report, it was found that the spread of the Rail. way network has not heen very even. As compared to the Chincse increate in network ours has been cuery low. Only 700 anal odd kilometres have been added to the route-kilomerres which is very very bow. Wh, the $R$ vilways are handicapped because they do not get enough finances. Even the regional imbalances persist. Here, I would suggest to the Railway Minister to have a cloce look. I have comniled certain figures. These are from his own document. For the new lines, Central Railway has given on nuttiv of $\mathbb{R} \mathrm{s} .4 .62$ crores for the new lines For the Eastern Ruilways it is very low: Rs 1.78 crotes for the Northern it is R. 4.23 crores for the Norh-Eas it if only 2 cromes, for the North East Frontier 14 crores. for the Southern Railway it is 5 crores, for the South Central Re. 10 crores. for the South Fasterm Rs. 19 crores and for the Western Railuay if is Rs. 10 crores. It is in this contest that I would bring to vour attention the facts of the Northern Railway. which is the largest Railway on your sy:tem, with a route of as much as 10,972 kilometres. There we lines which are very important from the point of view of railway traffic as well at the defence of the country included in the Budget and cleared by the Planning Com-
mission. These lines are under construction and yet not much money has been given for them. I particularly refer to a news item which has appeared in the Tribune which is a daily newspaper from Chandigark "Budget ignores Northern Railway and here it i; that the resentment among the various sections of the people in Himachal, Punjab and J\&K is mounting very fast". It want to suggest one thing. Chandigarh should be made the fulcrum point for traffic operation and there should be a Division which should be located there. Secondly, there should be a new Division at Jullundur because Jullunder is the focal point for Punjab, Western Himachal Pradesh and $\mathrm{J} \& \mathrm{~K}$ and Chandigarh for Haryana and Punjab. Unless these two station, are looked to in particular and immediate attenion is paid to the reoritentation of the adminisrative units so that the Northern Railway is bifurcated into North Western Railway and Northern Railway. with headquarters at Jullundur. (i) then justice would not be done. Funds should be allocated to the lines which have been sanctioned by the Planning Commission and for which you have given the urgency certificate. So. I would suggest that in view of the comments, we should be very cautious in examining recommendation No. 19.2 of the Raitway Reforms Committee for freezing certain lines. The whole nation will be in the fire of unrest if this recommendation is accepted. As many as 14 lines are under construction and you have been giving some amount to them. The amount at present is very low. Only Rs. 70 crora, is given to the new lines whereas for a single transport projectMetropolitan Transport Project in Cal-cutta-an allocation of R . 62 crores is there. Nobody is grudging any allocation to any transport project. What people are Wanting to know is why the entire expansion programme is the network of the Railways for the whole of the country should set only Rs, 70 crores and a Single metropolitan project should get wo much? On the top of this, the suburban traffic is subsidised to a very great extent. You are incurring losses and the losses are of a very high order. I will give you the figutes. For social burdens you have Rs. 593.61 crores which is the loss for 1982-83. Out
of this the loss in coaching for suburban and non-suburban services accounts for Rs. 502 crores. This is a very big loss and must be cared for and looked after by the general revenues. I would sugge, that you look to some of the recommendations made in the Expert Committeo which was set up in 1978. One of the recommendations in the Report of the Export Group an the capital structure of Indian Railways is regarding this very subject. 1 will just read for the benefit of your guidance. This is No. 10.16. "The new lines considered necessary but are unremu. nerative should he charged to development fund as was the case prior to 1.4-1955. So, if this was the case prior to 1-4-1955, why should the capital be now taxed further? This recommerdation should be accepted.

I would refer to the speech made last year by Shri P. C. Sethi, your predecespr, In his speech he has stated:
"However. the railway's needs are far in excess of what revenues it can generate. At 1979-80 prices, the replacement value of the assets was Rs. 30,000 crores."
He says that the railways have not been allowed to seek funds from outside so far.
"Now there seems to be a move afoot to create a Special Investment Fund for the Railways, which is welcome."
What has happened to that suggestion of Sturi Selhi? This should be examined. Here is the Report of the Expert Group and here is the speech of Railway Minister your predecessor. Both these things sbould the set side by side and the case for new railway lines should be considered.

Here I want to emphasize that the State Government of Himachal Pradesh have agreed to contribute free of cost the earth work, land, ileepers etc. for some railway lines. Then there are certain linen for which your Ministry have issued Urgency Certificales. I would say that thove lines should be taken up on a priority banis.

In reply to my Question No. 276 dated 3.9 .81 it was stated by the Minister of Railways that the two States of Himactul Pradesh and West Bengal have gone out of their way to otter land free of cont,

## [Prof. Narain Chand Prashar]

earthwork, sleepers etc., or the NangalTilwara line in Himachal Pradesh and Baj-baj-Namkhana line in West Bengal, so that these railway lines are taken up on a priority basis. So, according to your own criteria, namely, the railway lines for which your administration has suggested the issue of urgency certificates on a priority basis and for those lines for which the State Governments have offered 10 provide land free of cost and earthwork should be given the priority they deserve.

There is a small projec, from Kalka to Parwanu. It is á very important line for our State. Even though the State Government have offered these very concessions of land and earthwoik, it thas res heen given any funds.

Similarly, for the Nangal-Tilwara line, you have provided only Rs. 1 crore, even though the Chief Minister of Himachal Pradesh had demanded a? keast Rs. 10 crores. Similarly, the Kalka-Parwanu line has been given only Rs. 1 lakh. At this rate, it will tiake 30 yeare 10 cemplete it. Sims. larly, the Fazilka-Kothapura line in Southern Panjah should te converted into broadguage and cortan additional sacitities given for the movement of foodgrains to Bombay from this granary of Puniah.

Then. there are many demands for introducing new trains immediately. There should he one new mail train heteween Pathantor and Delhi because, since all the arains have been extended upio Jammu, there is no train for Himachal Pradech. This is very important. Then. there should be diect coaches to Bombay from Nangal Dam. Hoshiarpur and Kilka,

You have made heavy allocations for the suburban sector and you have given many projects for the suburban areas. All the same, I would suggest that you kindly reduce the additional surcharee you have levied on the manthly-licket hoiders. the commuters in the suburtan traffic You may also increase the distance from 80 to 100 km . for the suburban rickets and reduce the surcharge on monihly season tickets by at least 50 per cent. I know that the suburisen passenger pays only 4.5 paise per km , as against 7 paise of the nonsuburban passenger. This anomaly should
end. Still, the present surcharge is very high and it will not be taken kindly by the people. So, it should be reduced.

I would appeal to you that the railway finances cannot be adjusted and re-modelled simply by having, what Prof. Dandavate called, an accountant's approach. What is required is a radical re-structuring of the whole system and enhancement of the prestige of the Railway Minister by including him as a member of the Planning Commission. In the same way, the Minister of Planning should be made a member of the Railway Convention Committee and that Committee should be given the functions and powers of the Estimates Committee and the Pubic Accounts Committe, so far as railways are concerned, so that the entire matter can be examined and the system $i_{i}$; re-structured on a very sound footing so that the country can march ahead stronger with a sound and bealthy railway system.

श्रो शिव प्रसाद साह (रांजी): सभापति महांदय, आपने मुके रेल बजड पर बलने का मांका दिया है, इसके निए मे लापका शुक्रिया अदा करता हैं। र्ट मंत्री जो के द्वारा जो रेल बज़्ट पेश किदा गया है, उगक्का मरं रहंदिल से समर्थन करता है।

रेल बजट में ज़ों स्थार के काग बतायं गयें है, उनकी चर्चा करना सी $F^{*}$ अपना कर्तंव्य सगभता हीं। रंल मरी डी ने कपने बजट भाषण में कहा है कि 1932-83 वर्ष में माल की दल्लाई 1959.3 टन थी उो कि अन्नान के अनसार 1983-84.4 में बढ़ कर 2270 टन के लगभग हांगी। यह अप्नें अा़ में बहुत बड़ी उगर्लिधि हांगी ।

यही गहीं, एक जर्बस्त्त बाग यह है कि जहां 1981 में 870 रंल दर्घटनाए हूं थीं, वहां 1982 में केंश 644 रंप दर्घंटनाएं हुई है। इन दर्घटनातों मे 26 प्रतिशत की कमी आयी है। गहा इस ज्ञात का सबत है कि रल मन्री जो नें किननी कर्मठता से काम किया बरंर टेल विभाग की तरफ कितना ध्रान दिया ।

रेलों में दर्षटनाएं ही कम हां हैं, बही नहीं बल्कि रोल विभाग की साल मी दलिगा के दोष्षों में बड़ी हैं। आउ हम संसार में गिर

बलन्द कर के चल सकते हैं। बिदेशों में नयी लाइनें विछाने का ठेका हमें प्राप्त हों रहा हैं, नई नई रंल लाइने बनानं का हैंका हमें मिल रहा है। यह भी बहत बड़ी उपलबिछद है हम दसरे दरेों में कल-भजर्ं के नये नये कारस्साने बना रह है । वियतनाम में 15 डीजल दंजिन भंजने का हमें आर्डर प्राप्त हुआ है। बंगलादंश से 9 गुवारी के डिब्बे भंजने का आर्डर प्राप्त हुआ है। फिलीपींस से भी सवारी गाड़ी के ििब्बी भेजने का आर्डर हमे प्राप्त हैआ हैं। मस्त्रिम दंशों में भी कई जगहां पर हमें रल लाइनं बिछाने का ठंका प्राप्त है आ है। ये जों हमारी उपल्लियां हैं. इन पर हमें गर्व है। इन सब उपलवियों के लिए हमार मंशी जी बधाई के पात्र है ।

कब में रंल मंत्री जी कर बधाइं के साथ साथ कछ स्भान भी दूंगा। जह हमारो रेल संवाओं में सढ़र हका है, वहां वहा रंल के डिब्बों में करत्य करणगयां भी पायी जाती है । उिन्बों में वत्तिवां नहों होती है। खास कर जां गाड़ियां जंग्लो इलाकां ऊर्र छांटं-खंटं भहरों सं ग्जरती है, उन रंलों में पानी नहीं होंता, बिजली नहीं रहती है इस पर भा मंन्री जी कां ध्यान दोरा चाहिए।

आज गबन में बड़ा जा भय क्लोये में उत्पन्न हां राहा है वह हैं आयं दिभ ट्ने डकेती का । अक्सर सनने के ऊता है कि कहीं पांच लाख की, कहीं हु लाग्य की उकहती पड़ गयौ। इस सं काज हम राभी लोग भ्यभीन है । हमें यही चिंता बनी रहती है कि किस कुग सं निरापद हां कर हम क्रो याश़ा करं।

इसके अन्वावा समय कर रेलों का चलन! भी मुनासिब बान हांगी । रोलों कां मदय पर चलाया जाए औरे उनमें खाने-पीनें की ख्यवस्था में मे सर्माघत्त सध्वार किया जाए। । यही मँँ आप से निवदेन कह $\boldsymbol{x}$ ।

धीमन् किता क्षें सं मे काता हैं ऊर जो यह रंत्न बजट पेश किसा गया है, उसके बार में मकं क्षमा करणगें कि इस सें कह केंनीय बसंतुलन हो गया है । विह्हार को बाबादी 7 करांड़े हैं, राजस्थान की आबादी तकरीबन 3 कराड़ 50 लाब हे, मध्यप्रदेष की 6 करोड़ है और उत्तर्रदे की 12 कराड़ काबादी है। महांदया, बाप बहां के

लिए, नयी रंल लाइनाँ की बार तां दीजिए, वहां सवं की भी गुंजाइश नहीं हैं। साधियों से बात होती हैं, लोगों सं बात हांती है ता बड़ा अजीव सा लगता हैं कि बिहार की करोड़ों की आवादी है आरे उसले सर्वं का भी कहीं कोई पता नहीं हैं। मँ बिहार से आता हैं । में आपकां उदाहरण पश कर दं। जब मं यहां पर संसद सदस्य चन कर काया धा उस वक्त 30 संसद सदस्याँ नें इंदिरा जी को एक पन्र लिसा था। उसका इंदिरा जो ने जबाब दिया था --'त्रिय त्री साहै, मुभँ 6 मईं का पन्र गमला । रांची से $^{x}$ लांहरदगा बड़ी लाहन बनाने का सुभाव रेल मंत्री जी कों उषित विचार के लिए भेजा जा रहा है।" यह मंने आपको हंदिराजी की चिट्टी पत़कर सुनाई हैं। इसके बाद बिनांक 7-8-80 को एक प्रश्न पछछा गया जां श्री सत्पनारायण जटिया जी का प्रशन था । उसमें प्छा गया था कि क्या रेल मंन्री जी बताने की कृषां करणने कि कहां-कहां छोटी लाइनों को बड़ी लाड़न में परिवर्तित किया जा रहा है । उस पर मंनी जी नें जवाब दिया का कि रांची सं लोहेरदगा लाइन का 1980 में सर्वें के लिए रख़ा गया था, जब संभवतः केदार पाण्डं जी रंल मंनी थें आर उन्हॉने इस लाइन में मर्वं के वास्ते संगनत: 4 लाग्र 21 हजार रुपया दिया था । दसरी नई लाइन हसी जिने में रांची सें गिरड़ी हजागीबाग-कोडरमा हांते हए, इस लाइन के लिए हजारी बाग की आय मभा में इंदिराजी न घाषणा की थी कि यह लाइन अवइय बनेगी । पर उभी तक का नहीं हुआ । दूसरी बात यह गी हैं कि अभी जां चण्डींढ़ एक्र्प्रस चलती हैं रांबी मं दिल्ली तक अगर गंची से लोहिरदगा आर गांहरदग्रा से टोरी छंटी लाइन कों करी लाइन में पररव्सर्तित कर दिये जाए तां टोरी जाँ प्लामु में हैं, इसकों बड़ी लाइन से चेंड़ा दिदा जाए तों यांजी सें दिल्लो तक की द्री तकरीवन 300 किलोमीटर कम हों जएएगी।

इस बार में के षह बता दे कि इसका सवं $1980-81$ में हका, 1954 मे $^{2}$ भी हुजा 1975 में भी किया गना और आजाहीं के पहले बंक्रेनों के समय में भी इलका सें किसा गया । हर बार लोणों कां चम्मीद हर्य कि इस बार बही लाइन बनेती, लोंका नतीजा कूछ भी 抽ी हुणा !
[ही शिराव प्रसाद साहु]
में वापकों यह भी बता वं कि यह इलाका बादिवासी इलाका है। एसं आदिवासी जा दों के आदर्श अादिवासी हैं। इनका नास बापने सुना होगा "टाना भग़त" जिन्हॉने गांधी जी की एक आवाज पर शराक ीीना बरह मांस साना छंड़े दिया था और तितरंगा लेकर गांधी जी के साथ आदाइंज में थागिल हों कए थे आर जल" भरी थों। सत कातकर ये लोग उपन कपड़" बनाते थं। यं लांग जा जंगलों मां बसते है, अर्शिधित है इनक लिए हमारी सरकार कहती है कि हमार अंदर हतक लिए बहत्त ददं है, गरीवाँँ से हमकां बहत्व प्यार हैं, हन आदिवासियों करों उपर उठाया जायगा।

म" आणकां बता द- कि एशिया का ग्रसं बडा बाक्ताइड का भण्डार लोहरदना क्षंत्र म" है। वहां सं ही हिन्द्व स्तान की सबस इह़ी कंपनी इंडियन एल्योंनिरम क कंपनी आर रन्नूकृ उत्तरपदांश में बिड़लन बंधुों का सबसे बड़ा कारबाना है, एल्वर्विभियक्: कारपोरशंन आफ इंडिया हतन इड़ेंबड़
 है । इसी सं वहां के कारबान कलत हैं। चाइदना कलें फायर कलें ये मार नितनरल्स यहां में ही जाते हैं आर रुही से बाम ठालगियां नगर को जाता है जहां पर क्पर बनता है। कह नदियां हमारे हनाक" में है।

इतने मूंतों के बाबज़द भी मैं तड दरु के साथ आपको बताना जाहता है कि गांच के गांब गाली हो गए है । लामों लोग उत्तर पदंश पंजाब और हीरियाणा के गांवों में रोजगार के लिए बले गए है । गांव के गांव बालो हों गए हैं। भूलमसरी फोली हुई है । आा जाकर देष सकतल हैं कि बाजारों में वहां की मीहताञों के साथ किरा तरह का सल़क हांता है उतर भट्टों में उनके साथ किस तरह का सूलूक किका जा रहा ह'
फ़र लऱ्िकाँं कां लबनउ के जाजारों में बेणा का रहा हैं बोर उनके साथ बताक्कार हो रा है। पात-निल न होले के कारय प्टट की आग की भूल में चले जाते है। एसे लोगों का ीीवन-त्तर केस उठ सकता है?
मंनीं जी ने कहा हैं कि जन 1975 मे रार्वे क्राशा का का. 10.8 का सगभब वह बाटा

था यानी अनुमानित वस का कल 6.96 प्रतिशत ही प्रतिशत मिलेगा जां 10.4 प्रतिशतन से भी न्यूतता 3.4 प्रतिशतत है । सरकाएी आकड़ों के अनुसार वहां 3.4 प्रति कत घाटा है जां नाम मान का है। इस पार्ांबयामेन्ट के हाल में में चिलातें चिलाते हार गया और अपनें मंभीरीमंडल के सभी वरिष्ट लोगों से अनूरों किया कि उन गरीलिं के जीवन को सूधारते के लिए हमाए यहां सक कहछ है लकिन रों लाइंन दंदों। हम उनक जोवा-सतार करे उपर उठा लंग्रे तोंकरी दे देगे लेंकित काईं ध्यान नहीं दिया गया । में इस वात काँ चलंज के साथ कहता हिं हिन्दूस्तान म "ौर काईई जिए। एसंता नहीं हैं जां ज्यादा पभाषवंत हो उर्रे जहां से दो-ब्दाई लास आदमी वाहर जात हों, सिफ एक ही रांची जिला है । यह एक अंज़ी़ स्थिति बहां पर है। मंने पहलं ही कहा हैं कि कोषेला हमार वहां काफ़ी मानक म" हैं। रिएक लोहरदगा इलाक से 20 लान टन समे अधिए बाक्साइट का लदाल हांता है । रंल मंश्रो जी उख्ञ मंनी भी रह चकल है । जब दे गंची जिले में गए थे तो उनसे हमारी दाल हइं ही। हमनल बताया सा कि रांची में लांहादगा उोर रातो में हुगरीबल का प्रा इलाका कोयल मं मंरा हैअा है । महांदया, मैं आपसे अनरोध करुगा कि हर हान इसी योजना में इस रोल लाईंग कों स्वीकृत कर लिखा जाए, इसक लिए म" अपपन भील मागता ह- आर अनुरोध करता है कि इस रंल लाहं करें टंक-राप कर लिया जाए चाहैं बह दरा बर्ष म" बने ।

में आपसे यह भी कहना बाहता है कि उड़ीसा का इलाका भी वहत पंकरषं इलाका है। $\pi^{3}$ मंशो जी की तारीफ करता है कि
 तरह से लांहरदगा का सवे क्रका उसी तरह सें कर रहें है। मवें करके छांड़ा नहीं जाये वल्क उस कार्य को पूरा किया जाय। द़सती नईई लाइन सममतण्र समें तानचर रक कां बता दिया जाय। कटक में तातबर बड़ी लाइंत वहां पर है तकिन संभलपर सं नहीं हैं कटक, भुजयवर जानें के लिये सड़गपूर से होंकर या किर बान्तु प्रदेश का ज्ञातका चूमकर पंहुा जा एकता है बहां पर काफी माइन्त हैं बसं बेंाईंट, बबस्ताएंड

उादि इसलिए मं चाहृगा कि उस इलाके के द. कां भी दूर कर्रां दया जाए । आयके यहां जा घाटा हैं, उसके बारं में मैं बताना चाहता हैं कि व्याएक रुप सं कांपल को चोरी हों रही है ।

सभापपत महोवयः माननीय सदस्य, आप्का समय पूरा हो गया है, ग्राप 15 मिनट दाल चुके हैं, अब बेठ जाइए । माननीय रादस्थों से मेरा अनुरोंध है कि समय का ध्याग रहें। अगर ध्यान नहीं रहोंगे तो यह पूरा नहीं होगा ।

धी शिक्र्साइ लाहु : मै चाहता हैं कि इस चांरी पर कन्ट्रोर्ल किया जाए किससे करांड़ों रुुए को बचत रंल विभाग को होंगी। आपने मुभे बोलें का माका दिया इसाके लिए बह,त-बहत, धन्यवाद ।

धी उगपाल सिंह (हरिद्विर) : सभाणति जी, इस सदन मे रले बजट के अलावा आम बजट भी प्रस्तुत किया जा चुका है। मै यहां पर रंल बजट के मम्बन्ध मे करते केत्रने सं पहले संसदीय प्रणानी के दार में छोटी सी चर्चा करना चाह्ट गता । करकार जों कछ कर रही है वह संसदीय स्वस्ष पर्प्रतनों कां बनाने का काम है। रंल्ध मंश्रो ने दर रेल बजट लाकर वज़पात किसा है । ऊगर इससे भी दर्ड़या बजट लाकर यहां पर वे पेश करते तो भो वं जनता काँ काईई सविधा दनें वाले गहीं थे अंर न ही रह उनकें बग में है । कारण यह है कि प्रधान मत्वी श्रीम्ती इन्दिरा गाधी और उनकी पूरी कार्यपालिका का यह रवंया गहा है कि हर वर्ष कानून का सहारा लेकर बज् के पहले ही कध्यावं? द्वारा चीजों के दाम बढ़ा दिए जायें। कानून को हृष्टि में आपका यह्ह काये उचित माना जा सकता है, हम उसको काननल संलेन्ज भी नहीं कर सकते हैं लंधिल धण जनतन्ध की स्वस्थ परम्पराओं कों चलानें में यह महायक होगा? इस प्रकार सं जा आप संसदीय परम्नराओं कां समाप्न कर रहे हैं। आागने बजट नाने से पहलें ही केरोगी़ी, ड्रीजल डका तार व ट्रीफान को दरों को बढ़ा दिया। संतिधान के आर्टिकल 123 के बन्तर्मत सरकार कों यह घकित्त ती कि यदि कोईँ इमर्जोन्सी हों तो सरकार अधणादंश लाकर एसंता कर सकली है। काई भी मरकार एंसा कर सकती हैं लैकल जब गाड्र्थी बी नेंसद ब्लानें की षोषणा कर दी गेर

दों दिन बाद ही संसद का अधिवेशन आारम्भ होने वाला हां उस रमय यदि आर्ष मालभाड़ा, केरांसीम या अन्य चीजों के दाम बढ़ा दँ तो यह असंसदोष हैं, भल ही गर गर कानूनी न हों। हमारे संविधान ब्ताने वान हैमसे उधिक अकलमान्द थे । जव घूस आधिएकल पर संविधान सभा में बहस ₹ल रही थी तब शी कामत और श्री करुरह ने दृ्ह शंका व्यक्त की थी कि बारटिकल का गलत इस्तमाल किया का सकता है प्रत्व़, उस वक्त डा. बादासाहत्रव गम्बदेकर हें तथार्व दिया श्रा कि मुल्क के रामने कभी, एसी स्थिति का सकती है जबाक संसद के दोनों संराद न चल रहे हों और तब इर बार्टिकल का इस्तंमाल किया जा रुकता है। लंकिन यदि इस प्रकार से कार्यपालिका संसद का सुपरसीड कर ताँ इसकों संमद्वोग नहीं कहा जा सकता ।

में रंल मंची जी सं कहृंगा कि होजल के दाभ बढ़ने सं उनकी पर शानी भी बढती है । हर महीने आग 15 डीजल इंजन बता रह हैं, उनकों चलाने के लिए रेलबे का बढ़े हए दाम दर डीजल लंना पड़ंगा फिर क्या आप भाडे आर किराए नही जदार"गे ? इसलिए दोग अपक्का तो है ही, उसके बलावा परी कार्यपालिका ऊर्रे प्रधान मुची का दोष है। उनकों इस तरह से बइड से फहूले कीमतँ नहीं उढ़ानी चाहिए ।

डीज्त के मामले में में एक वात आरं मी कहना चाहु गा कि आञ पूरी दृिया में डीजन के द्वाम घट रह हैं । अमरीकन लाती और रूम भी 20 हालर पर-बंरल तंल दे रहा हैं। किर यहां पर काप क्रतों महृंगा करते जा यक है? में सम्रता है कि बह्र अन्याय हैं ।

उन्हा तक. मून्तास्फोति का सम्बन्ष हैं, उस पर भी गह सरकार कन्ट्रोल फहीं कर सकती है । भीमती डद्दिरा गाँधी को गरक्षार बाज रोंच तीम करांह रुपय का इंक मनी पौबा करवा रही है। एंसी स्थिति में बाप काले धन पर कट्रोंन नहीं कर सकतें हैं।
(व्याधाइ)
में कास तार से माननीष रते मंती सी सं निबंदन करना चाह गा कि आो याषि पास से बाना करने बाले लोग हैं, को टरु-

## ［श्री जय पाल सिंह］

वृर के इलाकों सें दिल्ली में नांकरी करनें के लिए आतो हैं，उन पर आपको पनः विचार करना चाहिए । आप दिल्ली के चारतों तरफ़ 150 किलोमीटर के दरी पर ट्रेन्स की स्थिति को दरेखिए । आपनें पांच़ किलॉमीटर पर मार्सिक 6.50 रु．से 15 रु．किरूया बढ़ा दिया， 25 किलोमीटर पर 15 रु． स 29 रु．किराया बढ़ा दिया， 50 किलों－ मीटर पर याना करने वाले के लिए 28 रु． बे 42 रु．कर दिया और 80 किलांमीटर पर यागा करने वाले के लिए 36 रु．सं 59 रु．किराया कर दिया－－जां सग्कारो नीकरी 500－600－700 या 800 रु． मासिक प्राप्त करता है，उस एर् अ़गने कितना बड़ा बोरे डात्र दिया । इसलिए मंग़ माननीय मंनी जी से निवंदन है कि वं इन पर प्नः विचार करं। एक तरफ ता सन－－ कार उनके लिए दिल्ली में मकान उपल्बः नहीं करा सकी है，जां दर－द्र इलकों सें बाते है आर दहातों में आकर उपने वाच्चों का पालन－पोषण करते है। सुबह गिकलकर शाम को आठ－नाँ बज घर पह चतं है＂，उन की कठिनाइयॉ की तरफ आपकाे जहर ध्यान दंना चाहिए । मंरा आपसं निवंदन है कि जा पिछले बजट में व्यकस्थु थी，उसी को दोबारा लागू करिए，बरना इग दों के लोगों के साथ आप न्याय नहीं करँगे ।

मालभाड़ें का रंटे बढ़ा कर दूरी चीजों पर पड़ने वाले असर का आप नही गरोंक सकते है । अनाज जेसी अन्य बस्ताओं पर इसका असर पड़ेंगा । एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम कीमता नहीं बहते दँगे，दसरी तरफ बजट को दलतं ह刀 बाप कीमितों के बढ़ने कां रोक न्हों सबाने हैं। इरालिए चंधरी साहब में में अपील करंगा

田 कमस नाथ（धिंदवाड़ा）ऊुण चांधरो साहव कह रहे हैं，कह्री वे चोधरो जरण सिंह न समभ जायँ ।

बी नपाल सिंह ：आप एंगा सूक सबते है，लेंकि वे एसी गलती नहीं करणंगे।

में चौधरी साहत से उपील कहगा कि बे इस और ज्यान द। में काषका 绍何

इस और भी आकर्षित करना वाहता हं । कि सरकारी मांकरी करने वाले लोग हस बात पर विचार कर रह है कि ट्रेनों को आगे चलने न दिया जाए । यह राही है कि इससे आापका तकलीफ ज़ंतीं हों सकती है，मूरे तकलीक नहीं हा सकती है，संसद के किसी भी सदस्य कों नहों हां सकती है，लेंकन मंहगाई से लांगों की कमर टृ रहो है । इस प्रकार की स्थिति से वे लोग बिना टिकट याइा नहीं करंगे，तो क्या करंगे। जब आपको इस प्रकार को स्थिति का सामना करना पड़गगा，तो आप कहँगे कि दिरोंी पारिटयों के लोग इन लांगो को उकसा रहै है।

श्रो रामावतार शास्री ：उकसाने का मीका मत दीजिए ।

भो जगपाल सिंह ：मे चौंधरी साहत्य से अपील करना वाहतंता कि उनके स्तात पर जरूर विचार करना चाहिए ।

दंश की इकानामी कां डबंला करने के लिए आप उद्यांए ध्ध्धों का बढ़ाने के f．गिए आप्वासन दो रहे है है दरे दसरी तरफ आप माल भाड़े में वृद्धि्ध कर रहे है। उंत आता रा－मंटोरीयल मंहगा दिलवार्येगे，तो प्रोंब्शन मंहगा होगा । में आपसे कहना चाहता ही कि दाम आपकां तहाना भा हैं， तो पक्के माल पर बड़ाइए，लेकन यदि अव कच्वं माल पर इसकों थोपेंगे तो कोइँ भी चीज आप सस्ती नहीं कर पायँ＂गे। इसको आगने 4.4 प्रिशत सं बढ़ा कर आ丂्र प्रतिशत कर दिया है। मेंा आपसं निवेदन $\overrightarrow{0}$ कि दंश के पर इकानामी स्ट्रक्चर को दंबते हुए ही आपको इस पर विचार करना चाहिए िक हम कहां पर सडे है।

अभी एक मारनीय रदस्य कह रहें थे कि रेलों के मामलं में हमारा सिर विन्या में ऊंचा है । में आपकां गताना चाहता हैं दुििया में आापकी डोजल इंज्न काई भी बरंरीदने कों तँयार नहीं है । उभी भी आाग हीजल हंता के स्पेथन पार्ट्स बिदंशों से मंगवाते हैं । एशियाड के अण्प की वजह से तों हों सकता है，लेंकि रेलबे की वजह से मँ नहीं मानता हैं ।

## सकता हैं, लेकिन रेलवे की वजह से में नहीं मानता हू ।

धी कमल नाभ: चलिये, कुछ वं मानतं है।

धी बगपाल सिंह : इस बजट में खिस तरह से हंवी-टैक्सेबन हुजा है-जिस तरह से आण ने रेलों के किरायों को बढ़ाया है। वह इस बात का सष्ट जाहिर करता है कि आप ने विशक्ष बैंक सें जो कर्जा लिया है, इटटरनेशेल मानिट्री फण्ड सं आा ने जो लांन लिया है, मेंरा मंभी महोदय पर आरापं है, आप पूरी तरह में उत की शताँं के दबाल में है, क्योंकि आप को उन का कर्षा चुकान है। काप द. निया से कर्जा ले कर एशियाड ऊंर दससरीं चीजों पर बर्च कर रह है-आज वक्त का तकाजा है कि आप इस पस गम्भीरता से विचार करँ। आगे पेसा आा कों रेलवे के बिकास हे लिए मिलने जा रहा है, हम ने रेलवे को सलाहकार सरिम्ति में भी इस बतल को कहा था, उस पंसे को आप रंतों के विकास पर खर्च कर । हिन्दूस्तान मे कों 1 लाख किलोमीटर वंलवे-लाइन है उस में से 20 हजार किसोमीटर रेलवे-लाइन को तरन्त बदलने की जरुरत है। 6 ठी पंशवर्षोय याजना के पिछले तीग सातों के अन्दर आप सिकं 3400 कितोमीटर रंतने लाइन कां बदल पाये है । ङगर इसी रफतार सं परानी लाइनों कों तदलने का सि लसित्रा जारी रहा तो सगले 50 सातों के अन्दर भी आप इन लाइनों को नहीं बदत सकते है । जिस सगगत यह यांजना शुरु हुई धी, उस गामय आप ने पर्नर्निमाण की संजा दं कर इग कार्य क्ं शार किया था । सलाहकार सर्मित में भी हमने मांग की थी, हम ने उर ग्राय पांड' जी से क्ता था कि 10 हतार किलोमीटर तों तरन्त बदली जानी वाहिये, लंकिन पांडे जी नें कहा कि कोल दाँ-तीन हुजार किलगेमीटर गाइन ही तदकनं के Рियये हुय है। आग सें मैं निघदन करना बाहता है--जिण दुक्या पर आग की सुपरफास्ट ट्वेन्ज चल गही है जिन ट़ंक्रा पर काज़ आप 20 और 25 वग़्ज की गुडग ट्रेन चला रह, उन के देक्य कों बद्वरियं, अन्यधा किसी दिन भी एक्सीडंग्ट हों सकता हैं।

काप ने ट्रेक्स आरे दसर कामों के लिये केवल 1 हुार करों़ र्ताया कलट में रसा है, जिस के लिय आा करते है कि इसको नवीकरण पर बर्ष करनंगे, छंटी लाइन करे बड़ी लाइन में बदलने पर लर्ष करंगे, नया वर्कशाप लगाग गें, साथ ही आाT को द्वक्रा कां गदलना है । में समभ नहां पा रहा हैं कि आT सब काम इतनी कम धनराशि में कैसे कर राकरगं। 6 万ी पंजवर्षोंय योचना के सत दों साल बाकों रह गये हैं, आप ने उग योजना में जो लक्ष्य्य रबे थे, आप उा टार्गेंटा का कैसे प्रा कर सकंगे । उ़्मी भी 17 हजार किलोमीटर रेल लाड़ा को बदलना है-आप इस काम को सब से ज्यादा प्रामोंरटी दोजिये

जहां तक सितिधाशं का प्रश है में सला ह.- कि सुविधाओं के नाम पर इस बवट में कुछ भी नहीं रसा गया हैं। आग के पास 60 हजार के लगभग एंसी वेषन्ज है जिनके वियें रिपेंकर की गस्तर है। 20 हजार वंगन्ज जिन को आप बरान होंने के बाबजद भी चला रहं हैं, वे कमी की करण्डेग हैं चकी हैं, उन के माथ किसी भी मगप एक्सीडंन्ट हां सकता है, लेंकित फिर मी आप चलाये जा रहत है। 20 हाजार के लगभा पसंसेनर डिब्बे है आों रिटायर हों चक्रें, जिन की लाइफसमाप्न चौ चकी है लोक अप फिर भी उा करे चन्वा रह हैं। दरित्या का कोई भी गसम्र से दरूम्य देश एंसे डिन्त्रों कां गहीं घलायेग । पिफल दिनों हमारी कमेंटी पट्टना गङं थी, वहां आप ने एक फस्स्ट कलाग की काश गाती में लगाई एमर्ञेन्सी बंक तागने के वाबजूद की पह डिब्बा स्म**्च हो गया । 30-30 साल परराने हिब्बं हैं, उनकां काई मेन्टेनैन्स तहीं की जाती हैं, कांदू रिपेंसर तहीं का जाती है।
20 हतार वेगचन, 20 कांबंब ओरे 20 हजार किनांमीटर-लाइनाँं का काग होंता है किहना आा कर पारंगे मूभे कह तबर वहीं। का रहा है।

आाप ने उपने भापण मॅं तीन बातों का उल्लेब किया है-सेफ्टी, सिक्योंरिटि और पंक्तुएलिटी । मै गृह नहाँ कहूंगा कि पिछले डढेन्दों सालौं में काई सुधार नहीं हुका है-मालगाड़ियों की व्यवस्था में भी सूषार हुआा है-लेकिन यह सुवार निरन्तर हाता रह एसी काई बात दिसाईं नहीं दंती है । आप ने पहलल भी इस तरह के वायद किये धे, लंकिल इस तरह से निर्माण कार्य हुए कि 1981 में माएन द्वांने की वावस्था हतनी बिगड़ गई थी Рिस सं पूर हिन्दुस्तान की अर्थण्तस्था चकनाचूर हां गईं थी। कारखानों के लिये कोयला नहीं पहुंचा, अन्म्बन्य रा-मंटीरियंत्ज नहीं पह च पाया । उणर अब भी इस सिथ्थित कां राम्भालने की कोंशिस्र नह्टां की गई ता आने बाले दों वष्षों में स्थिति और भी ज्यादा लदतर हों जायंगी । आप जल्द समे जल्द रेलवे ट़क्रे का वदलने करं इन्तजाम कीजिये, रलववे के लाबों मजदूरें को अधिक सं अधिक सिविधार्य दिनाने का का काग कीजिये ।

आज जों वर्कर है, तों छोटे कर्मचागी है, वें कि पर्रस्थितियों में गहतं है, उनके रहने के स्थान है, उनके जेंते हहार्गर बने हैं उन मतन पर भी ध्यान दनें को जरारत है। उनके पाग छटटे छाटे क्टारंर है। उन क्वाटंरों की स्थिति को आप सध्राइस्ये तभी में गमफता ह कि आप रेल के छाटे चरंटे कर्मचाग्रिों कों कहछ राहत दे पायेंगे।

## 16 hrs.

आपने रले याश का किराया बढ़ा दिया । आापने मेल आर्र एक्सप्रेंय का किराया 40 परसोंट दढ़ा दिया और पेसेंजर ट़ेने में वि्वतीय धेणी का किराया 25 परसेंट उढ़ा दिया । अब एक यानी पेसेंबर ट्टेने में सात्राप्यें के स्थान पर सबा सां रुपयें का टिकट ले कर ही याना कर सकता है। आप कम से कम त्तीय थ्रेणी के कर्मचारियों और लोगों की परेशानी को तो ज्यान मे रतिये। आपको पता होगा कि आयकी द्रेनों मे पंसेँजर हिब्बों की छतों पर घतु कर याश्रा करते हैं लौर टिकट लेकर यागा करते है। उनका आगये 25 परसंन्ट

किराया बढ़ा दिया है । मं रलं मंत्री जी से प्राथना करूगां कि वें विशोष कर के इन यात्चियों के बार में तों सांचों ।

मैने रेल मंती जी से एक आर मांग की थी कि फरल की कटाई के समय उड़ीसा, पूवी उत्तरप्रद शे से वह्रु में याभी हारियाणा और पंजाब जाते है । उनंको ट्रेनों में जगह नहों मिलती, वे छतों पर हेंठ कर सफर करते है। छतों पर बहुत सं तों बिजली के तार से मर जाते है । उनको सुरक्ष्ता की आप व्यतस्था कीजिए और फसल छगन के समम उनके लिए दिशोष रत गर्ता़्ड़यों का प्रवंध कीजिए जिससे कि उड़ीसा, पन्र्त उत्तरपद्रंश के लोंग पंजाव, हींरयाणा का जा मक । यह सम्य एसा है कि जाब कि उन्है जहरी काम से आना-जाना पड़ता है ।

में एक चीज की चैंर ऊुपील कहलगां। आपने माल द्लाई भाड़ का रंट भी बढ़ा दिया है। अब् आपने लोगों को मझन्रू कर दिया है कि वे अपना माल ट्रकों सं भेजों । मुक नहीं पता कि कहों आप पर ट्रोंस्पोटेर का भार तो नहीं है जों आपन रलेों सें काल की ढ़लाईं पर इतना पैसा बड़ा द्वसाँ हैं।
 हैं, उनमें पंक्चुअलटदी नही है। अख लोग रेलॉं से माल न भंजा कर ड़कों में माल ढोटोंगे । दनिया के हर मल्क में बमों और ट्कों से रोलों का किराया करफ़ कम होंता हैं। दनिया में रेलों से माल लनालेंजाना सस्ता गड़ता है, ट्रकों से माल लाने-लंजाने के। लेकि आगने रलो के किसाये और माल भाड़े में जा बढ़ैतरी की है उससे आपने हिन्दूस्तान के प्राइवेट आप्रंटरों और ट़क्धों के मालिंको कों मालामल करने का प्रयाय किया है । एगके जितने भी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के कारखाने हैं दे अपना माल टेंतों से नहीं भंजते, ट्रों से मेजने है । इर्जालए मे काप सं कहना चाहुगा कि द्विया के किसी भी दुंस में रंलों का किराया उधिळ नहीं है लंकिन आपने इसे ज्यादा कर दिया है। मैं मांग कहलां कि हस Tर आप पर्नार्वचार करें।

में आप से यह भी उपील कहंगा कि मँने जिन बीजों की वरफ घंगरा किया है। सास


#### Abstract

तार से मारिक पास लेने बालों की कठिनाइयों की ओर, आप उगकी कठिनाइयों के देसते हए एसिक पासौं के किराये कम कीजिए ताकि उन्है परेशानी का सामना गे करना


 पढ़े ।SHRI KAMAL NATH (Chhindwara): Yesterday. I had the opportunity of listening to the former Railway Minister, Prof. Dandavate while participating in this debate. Prof. Dandavate is a professor of Physics and Physics deals with the law of motion. So I can well understand his interest and knowledge in the Railways which abso to be successful must remain in motion.

I also appreciate the constructive approach taken by Prof. Dandavate. In the last several years-three years to he exactI have heard many debates silting here and very seldom have we had constructive suggestions from the Opposition members. As such we greatly appreciate suggestions and valuable suggestions made hy Prof. Dandvate. He made sorne valid points on the system of accounting and, I am sure, the Raitway Minister will take them into account.

Sir. presentation of the railway budget does not merely mean presentation of a statement of accounts of where the funds will be got from and how they will be spent but it is also a statemnet of the functioning of the railways. Railways are the cconomic arteries of the country and this fact was recognised long ago while the demands and grants of the other Ministries are contained in the Annual budget the demands and requirements for railways from a separatee Railway Budget which has a seperate debate. There is a totally seperate procedure followed in respect of the railway budget.

Sir. without proper and eflective functioning of the railways the economy of the country would come to a standstill, Our fodgrains would not move. Out power plants would not run. In nutshell the whole sountry will come 10 a grinding halt. It is against this background and in this light and with this urgancy that we have to view the affait of $t=$ rallwayg.

Sir, the hon. Railway Minister has been very exhaustive this year and I am very happy that he has taken the House into confidence in informing us about his priorities and anxities. So, I wily not waste the time of the House in going into the same.

Sir. I would only like to touch upon two or three main points. First, the railway, to work, must have a system that works and by system I mean the administrative system. No matter how good he inentions of the railway officials be; no matter what plans the Railway Minister may have; no matter what desires he may have all that will come to naught unless the whole system works that is that the administrative system works. One of my esteemed colleagues who participated in the debate talked about the fact that in the railways, some of the procedures that are followed have come down from colonial times and, I think, this is true. So far as the system of administration of the railways is concerned. I feel. that the concept of the Railway Board and the whole vertical and horizontal management structure of the administration of railways requires review. It was in 1905-the days of the Viceroys-that the concept of the Railway Board came into being. I don't think the hon. Railway Minister was born at that time. Sir, the question is that this system whereby we have the Railway Board which was conceived in 1905, is it so good or has any attention not been siven that it has not undergone any change? There is the same structure-the same Railway Board. There is a Memher of the Board for this and Member for that and on the top of that you have the Chairman of the Railway Board. Why has it not undergone any change? I think it has not undergone any change hecause adequate attention has not heen paid to it. We have at present the various sections of the Railways- the Eastern Zone, the Central Zone, the Southern Zone and then we have the regions and the Divisions. We have the Railway Board and then we have the Rail. way Ministry.

So, Sir, with some knowledge which I have of the science of management, to me it appears this whole syatem requires change and knowing the Railway Minister, 1 think, that some teps should be tatken to review

## [Shri Kamal Nath]

the system we have for administering the railways. The question is do we require Railway Board at all? Do we require this whole gamut when we have the Railway Ministry ? We have very large operations in other Ministries. In my opinion it is essential that immediate action and immediate look be taken in that direction because a system which does not work well ought to be changed. If we want the railways to work we must see that the system that they have works. They must review the system. I would like the hon. Railway Minister to look into thits aspect.

Sir, the Railways carry out major civil and construction works throughout the country. Large portions of these works are being awarded to contractors. These confractors hire labour but they do not pay the minimum wages to these latourers. They have to pay the minimum wage to labourens which is prescribed under the lnw, but they never do it. In some of our public sector undertakings there is a rule that when contractors do the job and contractors pay wages to the dithourers, some responsible officer of the public sector is there to countersign on the wage payment register. In the Ratways there is no such procedure. I am not making any sweeping statement. In my own district I know how the adivasi people are being exploited. They are being paid Rs. 3 or Rs, 4 per day. When we bring it to the notice of the railway officials, they say. well, we have given it to the contractor: we are paying nobody. Now, my only request is this: In line with the system prevailing in some public sector undertakings and other Government departments, in the Railways atso, there should he a system to see that the contrators do not exploit labour. that they are paid full minimum wage as prescrited under the law.

Sir, we have heard many voices hoth inside the House and outside the House. and many agitations are going on, ahout the need for new Railway lines. The hon. Prime Minister has stressed and many Government spokesmen hatve stressed on several occasions athout Govern-
ment's intention to give priority to development of tribal areas and backward areas which have remained backward for the last 30 years. It is the Prime Minister's concern and it is also the Railway Minister's concern. I would like to put across to the Railway Minister the necessity of construction of railway lines in the most backward areas of the country, remained backward for the last 30 years. Inasmuch as the Railway's have to carry the burden of social costs they have to be also alive to the social responsibilities. Social responsibilities have to over-ride economic considerations at times and social responsibility has to apply first and prevent into the development of the most backward of the backward areas. These areas which are still unconnected should be connected up. They have no infrastructural facilities. They have not yet come out of the shackles of colonial rule: they have not yet seen the benefits of independence. Sir, these are the areas which have to be looked into and one of these areals happens to be in my constituency, the district of Chindwara. For the last 3 years I have been trying to use every logic and reason to convince the Railway Ministry of the necessity of conversion of the narrow gauge line from Chindwara to Parasia. In the 1980 Budget our hon. Railway Minister's predecessor Shri Kambapathi Tripathi had announced asurvey. This was a small step towards a big beginning. The district of Chindwata is backward. It has been declared a No-Industry District. It is a district which is rich in minerals resources. It produces the best oranges in Asias: it has the best teak-wood in India. It is a very major coal belt. The development of the district cannot take place without infra-structural development. Development cannot take place just by wishing it. Mere speeches. lectures and announcement of policies will not change the sittation: we must now act and speak louder thar words. A district which is so rich in nalural resources has remained backward hecause of lack of infra-structural facilities. The Prime Minister has pronounced on many occasions and the Railway Minister has made pronouncements atout priority for the development of the backward and qribal areas. How can this be explained to the people of
this country- How can this be explained to the people of the District ? The Railways have beld great traditions of working in this most tough and difficult terrains. They have played a major role in the development of the country which has won no only national but also international acciaim. They have played a major role for the development of the country. But I think alf this stands nowhere if we cannot fulfil one of the basic priorities which the Government has been pronouncing repeatedly time after time. The Railways have made a survey for taking up the project in Chhindwara. The total cost of the Project estimated by the Railway is about Rs. 12 crores. Presuming that the line will take $4 / 5$ years to complele, what is required is an outlay of about Rs. 2.5 crore per year. Out of the 1983-84 expenditure of Rs. 1350 crores, is this a major outlay? Is it difficult to find an amount of Rs. 2 crore per year out of the total outhy of Rs. 1350 crores? I think a small Project of conversion of a 25 Km line from narrow gauge to borad gauge can hardly be called a new project. Let me say emphatically that this small outlay wil! give our country more developmental mileage than what any similar amount will give. I, therefore, appeal to the Hon'ble Minister that small Projects with small outlays yieldang large developmental mileage should he considered separately under a new heading "Marginal and Balancing Works". The total outlay in a year under the buading "Marginal and Balascing Works" can be Rs. 8 or Rs. 10 crores. All such works should be put under this category and should nol have to travel the corridors of Railway Bhavan and Yojana Bhavan for approval. I look forward with confidence and hope that the hon. Railway Minister, in his reply, wi!! assurc us that work on this line will be commenced immediately. I am sure, he will not give us the usual jargon of shortage of funds, rechnical examination economic viability, etc.

While I am on the issue of Chhindwara, let me go a little farther away and come to the issue of Indore. Sir, in there any city of the slze of Indore in this country which is not connected with Delhi or Bombay by any train? Indore is one
of the largest cities in the country and yet if one has to come to Delhi from Indore, he has to come to Ratlam and catch a train. I think this is the greatest single injustice done by the Railways to Madhya Pradesh in the last 30 years. Sir, I would not be saying too much if I accuse the Railway Ministry for continued dereliction of duty for the last 30 years for having failed to connect Indore with Delhi and Bombay with direct fast trains. Our Railway Minister is not only knowns as a man of reason and logic, but having known him for many years, I know him to be a man who is just and bold. I voice this demand and voice it with all emphasis at my command and I am sure that this absurd position of keeping Indore isolated from the main Railway network of the country will be corrected in a time-bound schedule. It has to be time bound as my life and your life and every thing is time-bound.

Sir, my State. Madhya Pradesh, is the largest in the country area-wise. It is also one of the most backward. Its percentage of Railway lines in relation to area is one of the lowest in the country. Is there not any criterion for making outlays on the basis of these ratios? I would like to know whether there is any criterion followed in regard to new railway line taking into account the size of the State and also the buckwardness of the area. Is it decided only on the question of economic viability? The economic jargon which we have already heard many fimes that the area is not viable, resources are not available, etc. are well-innown to us. These terminologies we all know. What happens when such a situation exists? I would like to say this with a deep note of calution that if the elected representatives have failed to meet the demands of the people of the area which we voiced in the House. then it becomes the demand of the people in the streets, even though made against our wishes. We did not want it. We do nor want it. We do not want any party to do it. But in the final analysis, demand

[Shri Kamal Nath]

made in this House will become the demand of the people in the street if the people of the State, State of Madhya Pradesh, are not given a rightful place in the main rail-network of the country.

Certain remarks have been passed in the prets as also here about the Railway Minister's special emphasis on his constituency, the district of Malda. I know for a long time the Railway Minister's concern for Malda district, and in this regard I would like 10 say only one thing that we should all feel proud and happy that here is a Minister, who is concerned about his constituency, and takes every opportunily for the upliftment of his divict. I think, the other Ministers would do well in following his example. This is because I personally fee! that a Minister who cannot do anything for the people of his own distric!. I do not think, is capable of doing anything for his country. While we envy the Railway Minister, and we can quarrel with him, hut at the same time, we do and must appreciate his consciousness of the basic responsibilities he has towards the electorate of his Constituency.

SHRI M, SATYNARAYAN RAO (Karimnagar): Prof. Madhu Dandavate was also doing the same thing.

SHRI KAMAL NATH: He also got my message of congratulations. With these words, I congratulate the Railway Minister for the hold steps he has taken and the bold pronouncements that he has made hoth in his speech and in the series of actions taken by him in the earlier period for which I have no time to go into details.

PROF, MADHU DANDAVATE (Rajapur): May I make a correction, because some intervention was there?

I did not work for West Coast Railway: it was connected with Maharashira. Goa, Karnataka and ultimately linking Tamil Nudu und Kerala. And, therefore, I say that that wals the best endeavour for national integration.... (Interruptions).

जी सूर्य नारायण सिंह (वंलिया) : माननीय सभापति महोदय, रंलवं बजट पेश करते हए रेल मंनी जी ने इस संकल्प का इजहार किया कि बे संफ्टी, सिक्यांरिटी आंर पंन्ट्रवलिटी स्थापित करंगे । हम लोंगों ने सांचाँ रोलें बजट एंसा पंश किसा जाएगा, जिससे बनसाधारण को राहत मिलेगी, उनकी सुविधाओं में वृद्धि होंगी, लेकिन सविधाओं मे वृद्धि के विपरीत उन्होंने रलफेरर, मालभाड़े में बहत ज्यादा वृद्धि कर दो है 14 अरब, 88 करोड़ 90 लाख रु. का अवितिक्त भार आम जनता पर लाद दिया गया है । यारी भाड़े का बोंभ दिध्तीय भेणी पर और भी ज्यादा है, जां कि 14 परसोंट हैं, कहने के लिए यह 11 परसेंट है । मास्कि टिकट पर टाई़ गुणा वृदिध कर दी गई है। माल भाड़ में वर्दिध पिछल वर्ष की तुलना में चारगुणा अंधक कर दी गईं है । इस वृद्धिध सें जन उपयांगी सामार की कोमतों के बेहद वृद्धि हांगी । काम जनता कों भी मंहगाइ का सांर्भा करना पड़ंगा और मुद्रास्पोंति का दबान हहेगा। एक तरफ करकार इस घात का दाहा नग्री हैं कि वह जनहित मं आगातार काम करती जा रही हैं और उगकी नीतियों के परिणाम + स्वरूप आम जनता के जीवन में पगतत हो रही है, सूरहाली हों रही ही, लंकन वगातार यह कर्गोशिश हों रही हें कि साधऩ के संकट और बजट के संतुलन को कैसे कायम रखा जाए ।

सभापति महोंदय, सरकार की यह जरे नीति है यह वन्ज्ड बेक के इशार पर चलती का रही है । पपदले 30 सालों से विकारु के पूंजीवादी पथ पर चल कर उथा उनु का बांभ आम जनवा पर लाद कर, यह सरकार आम जनत्षा के फायदे के कामों से लगातार कतराती रही है । मुके माल्यू नहीं-हमारे रंल मंनी जी इस बात करे जानमं हैं या नहीं पिछले सालों में माब-भाड़े और याने-भाड़े में जो वृद्धियां हाई उनके नाम पर विकास की क्तिरो यांजनायें लाग की गइ तथा किलनी योजनाओं का इन तक कार्यान्वयन ह,का ? रेलवं में हर वरक मृष्ट्राबार का बोलबाला है, जिस का नतीजा यह हों रहा है कि जों कहु भी वर्षा योजनाओं के विक्यस के तग्रम पर हां रहा हैं उसका

समिचित उपयोग जिस रूत में होंना वाहिए, वह महॉँ हॉं पा रहा है। किरायों में ब्रदिध्र के बाबजूद अविरिक्त सुविधाओं का नितान्त अभाव है। आव बाक्यूपेन्सी रंशों 100 परसंट है। 1950-51 सें ले कर 198182 के बीच पंसे्जर ट्रैंफक में 189 प्रतिशात की वृदिधा हुई जब कि पंसेत्बर द्वर्वलंग फ्लीट में केवल 120 प्रतिशत की वृद्ध्य छई । इसी तरह से 1950-51 सं 193182 के बीच वंगन्ज-फ्लीट में 43 परसेन्ट की वृद्धि हई है जब कि फ्रेट-ट्रॉफिक मं ठाई गुने की वृद्धि हुई है।

इवना हो नहीं आज़ रेलवे को स्थिधि कितनी चिन्ताजनक है उस का पता द्स बात से फलता हैं कि पिछले तीस वषों में ट्रंकरिन्यूअल का इनके उपर जां उत्तरर्दारायत्व था, ये उस को भी पूरा नहीं कर सके है चांधे प्लान में 1660 किलोमीटर, पांचके प्लान में 1240 किलोमीटर और $60^{\circ}$ पलान में उब तक 1096 किलॉमीटर बोमार टृंदों का रिन्युअज हुआ है। अगर यहो सिलसिला कागी रहा तो 6 ठी पंच वर्षीय यांजना के गमाप्त हैनंन तक एव्टायर-रंलवे ट्रिंक का पांचनां हिस्सा बीमार हों जायगा । मतलय यह् कि ज्यों-ज्यों दवा को, मर्ज बढ़ता गया ! यह प्रग्रति हमारे रेल मंशालर ने को है-प्रर्गान के नाम पर आाम जनता पर च्वस्ता का बांभ बढ़ाने के बावज्द भी बीमाग बऩती जा रही है। इस का कोई निदान इन के पास नहीं है । इन का प्रशासन इतना निक्षम्भा हों गण हैं कित चाहें जोंधन हन कां उपलब्ध कगयं गंय यं उनक्रा गही इस्तोमाय नही कर सदरं। मुष्टाचार के गर्त में पूरा पशासन डबता जा रहा हैं ।

रेलव बोड ने बून मन्जूर किएा है कि 14 हजार किलोमीटर टेक का मिन्यकल विलम्बिद है। इन्हॉने इस बातो का भी कबल किया है कि इल के पास जितनी कोंजेंज की संख्या है उस का 21 र्रीिघत यानी 8 हजार कोंेंज ओर 1.3 पररांट वैगन्ज यानी 65 हबार बेगन्ज के रिल्लेखांन्ट की आवशयकता है। इन्हॉंने इस बाते कां भी कुष्ल किसा है कि 18 परसम्ट कांनेंजे और 25 परसंन्ट क्रणन्ज में मंजर-आवन-हालिंग की जहरत है। वर्कंशाप्य में मझीवरी की 90 परसेन्ट की ज्रिन्दगी करीब-करीब बरम

हां चुकी है, वे मझीनें काम के लायक नहीं रह गई्र हैं-यह स्थिति आज हमाए रल विभाग की है।

6 ठी पंच वर्षोय दाज़ना में ल्लाटिंग कनोशन ने रेलबे के लिये जा लक्ष्य घोंण्ता किया था कि अंद्धांगिक और कृषि मालों के मूवर्मन्ट के लिये जा भी ब्यवधान रेलवे में हैं उस का हृटाया जायगा। उन्हींने हस वात के लिए भी घोषत क्रिया था कि ट्रंफिक में एड्रीशानल कर्पोसटटी, उतिरिक्रा क्षमता पंदा करने के लिए विशेष उपाय किये जायंगें। इस लक्ष्म की घोषणा छठी पंत्ववरींय योजना में रंलये के लिए की गयी थी लेंकि अभी स्थितित क्या है ? रलों कां 35 गों टन माल ढाँने के लिए दों लाख वंगन, एक हजार लोंकोंटिब्ज और एक हजार कांचैज चर्चाहए दार हनका निमार्ण करने का लक्ष्य सिक्स्थ काइव इसर प्लान में रखा गया है। हरा लक्ष्य के मकाबले में एक लाब वंगन बनाने और 480 डंजल लोकोमांटिक्ज का नतीजा यह होंगा कि हठडां पंशबर्षीय यांजना के बतम हातें हाते माल की दलाइ के लिए और यात्रियों की संखिधाओं के लिए जितने वेगंस और काचंत को आकइसकता हांगी उनम नितांत कमी आयेगी ।

टूसरे रललव में आवरकारडिं की प्राब्लम भी है । इस सं यह वाव्लम कार भी बाहृती जाएगों। ज़ां लोंग डिस्टसे के यानी है उनकों औंर भी इस कठिताई का सायना करना पड़ंगा। रेल मंनी जी ने श्रने गजट के माध्यम सें इस कीम्नाईं कां दर करने की फ्षाषणा को है ।

सभाषत्ती मांदय, एक तरफ तो यद सिथिति हैं और मंनी जी मे बहुत आरहार शब्दों में धांषणा की थी कि पिछुतें विनाँ आरांगिक सम्बन्ध काफी बच्छ रह है। गुणर स्थिति क्या है ? इस बार में म क्ष के बातों की चर्चा करना चाहता है जिससे सरत को पहा चलेगा । पहली वात वां के सह क्हला चाहता हैं कि एक तरफ तो करें चारियों की कमी हे मण्र उतकी नियुकित नही होती है। वंकेन्सीन है, म्यार क्राँ उपोंइंटमेंट नहीं । उह्रां 1951-52 अफससों की संब्बा 2.3 हलार की वहा। बह 1981-82 सें बढ़कर 11.6 हागर हो

## [绉 सूर्य नारायण सिंह]

गयी। ये ए. एण्ड बी. कंटंगरी के अफसरों में पांच सरे परसंट की वृद्धि हुछ हैं। दस्सरी तऱफ चिंता की बात है कि सी. एण्ड है। इस से रेलवे मे एफोशिर्यसी करें आयेंगी, रेलवे परिचालन का काम कंसे चलेगा, रलवे का विकास् कैसं हांगा? दससरो तरफ चिंता की आतः है कि सी . एण्ड डी. केटंगरी के कर्मचार्वरों की संख्या जहां 1951-52 में 911.3 हजार थी वहां वह् 1981-82 में 1563.4 हजार बढ़कर हई । इनकी संख्या में मार्न 17.5 परसेंट की वृद्धि हुई । आपने एक टाप हैवी एडमिनिस्ट्रंशन खड़ा कर दिया हैं, ऊफसरों की फाँ बड़ी कर दी है। यह एक गयी बात हाँ रही है ।

रलवे के अन्दर जो अफसर रिटायर कर जातं हैं वें ठेके का काम करने लगते हैं। आप रलवे में अपने लोगोँ से काम लंने के बजाए ठोंकदारों का काम करातं है। ट्रेकरिनेबवल और द्सर तरह के काम टंकेदारों सं करायं जाते हैं। ठेकेदारों में ज्टादा संख्या इण रिटायर्ड अफसरों की हातती हृं।

इंडस्ट्रि रिलंशांस के दार मं मंटी जी मे कहा कि आंघ्यांगक गांत है। उगर है तो अच्छी बात है। लंक्कन दरिस्रिति क्या है ? परिस्थिति आप जानतं हांगं 1974 से रंलबे एमलाईंज के. संगटनों नं अपनी बहत मी गांगों कों उटादा हैआ है? जां $P$ क अभी तक लम्बित पड़ी हुई है । उनके बार में काईई निदान नहीं निकल पा रहा है। इरके कारण कर्दचारदतों में काषं। असन्ताष है। चाहे वांनस का सवाल हों, चाहे वंज रिखीजन का सनाः हों, चाहै डियरनंस अलाउंस का सराल हों, हण लनाम समस्याओं का निदान ऊभी तक गहीं निक्रला है। लवता है कि रंल मंशनस कमंमकरण की तरह पड़ा हत्वा है और मजदरों की गांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। जिसका बत़ा भयानक नतीजा निकलते बाला है। जितने भी एरीमेंट्स है उनकां लाग करने के बजाए उनके सारि उल्टा सलक किया जा रहा हैं। हस सिलसिले में मँ आपकां बसाना चाहता हैं कि वरनंनी अंकहान के वरहरा याडे में जो कि सायद हिन्दूस्तान का

सबसे बड़ा यार्ड है, वहां दार्गापर्मंट मजदरूों के जो पहलं ठंकेदार के मउदूर थे उनकों बाद मॅं रेवे मजदूर का दर्जा द दिया गया । कंजुअल कें रूल उनकी बहाली फिर से ह्णई । उनकों रेलवे की सहल्लियतं दी गईा, लोंकन अभी तक उनको रंगूलर नहीं किया गया। यनियन और मंनेंजमेंट का एक एग्रीमैंट हुआ, लंकिन आण तक उस एत्रीमेंट का लागू नहों किया गया । इस एग्र्मेंट के मूर्ताबक उन मबदरूों में सं 400 मजदूरों कां रंग्लर करना था और दोष कों दूसरे किभाग में अध्जार्व करना था बारर किसी की भी छटनी नहों को जानी है । इसके लिए ऊभी तक एजीटोशग चल रहा है । हो सकता है कि उनको हड़ताल पर जाना पड़ और कोई ववंडर पंदा हां सकता है। इस दारं में कई बार वर्तमान रंलवे मंदी, रंख्वे बॉर्ड के चेंरे मंग कां लिखा गया, इनके पहले जो मंन्री थं उनकों भी पर्र लिखं मे, रलवे बोर्ड के चंगरमैन के साथ ज़ाकर बातचीत भी की, नगातार बातचीत करनं के बाद भी आज तक वह एगीमंट लागू नहो हा है । एग्रीमेंट की काई कीमत नहों हैं।

अभी आपकां मालूम हांगा कि मूकामाघाट में ए आई आर एफ का कलन्बँशन हुआ। उन्होन कहा कि अगर उनकी मांगों पर जविबंब कार्यवाही नही को गएँ, वात्ता भूरू नही हुई, काई निदान नहों निकलता है तां वे स्ट्राइक करंगे । दन्त नहीं किस आधार पर सरकार कहती हैं कि दंश मॅ जारत कायम है। यं कहते है नि इनका रेखे कर्मचारियों सं प्रेम है। लंकिन जन एग्रीमेंट नाग करवाने के लिए लांकां ॠम्मचारियों ने हड़ताल की ता किस बंरहमो के साद डिसिप्लंन एण्ड अपील रूल 14 (2) के म्रार्का 1400 से ज्यादा कर्मचारियों कं नोकरो में निकाला गया । टिकट चंकर्स के किग बंरहमी के साथ तबादने किए गए। इसका गनलब यह ही का कि अगर कर्मचारी उपनी समस्थाणों कां लेकर अपनी आवाज बलन्द्ध करते है या ट्रंड्ड यानियन के संवैधानिक अधिकार के दबारा आंदोल्न करतं हैं तो यं हतनं षक्विशानी हैं कि उनकी मांगों पर सहान्तुतिपूर्वक विचार करने के बजाए fिसिप्लंन एण्ड बपील रूल $14(2)$ के अंतर्गत उनकी कोई सनवाहँ नही करंगें।

जाँ चाइं जिसको चाहँ ये जिकाल सकते हैं। इस हीधियार के जरिए हिन्द्धस्तान के रंलवे मजदूर्रो के अंदर एक दहश़त का वातावरण कायम है। इसके बाद यं कहतं हैं कि आांति हैं

आज में आपके माध्यम सं अपील करता हुं कि मरकार इस तरह को नीति अस्तियार कर जिसके मूताबिक मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ आपेके संबंध सुधरं। इसके लिए जां दमनात्मक कार्यवाहीं पिछलं दिनों की गई है उसकाँ समाप्त किया जाय। उनकी मांगों के बार में सहानुभितिपर्वक विचार किया जाए। यानी भाड़ में और माल भाड़े न干ं वृद्दिध को समाप्त किरा जाए और छही पंचवर्षींय योंजना मं ज्यादा सं ज्यादा धन रलेवे की प्रग्गति के लिए रस़ जाए । मैं सरकार से निवेदन करना चाहंगा कि टैक्सा बहा़ने के वजाए छटी पंच्वरींतों यांजना में रेलवे कों ज्यादा सं ज्यादा साधन उपलब्ध कराए जाए ताकि अविर्कमित इलाकों का विकास हों सके । वहां पर नई रोल लाइनें बन सके आँर नवीनीकरण हां राके।

की कृष्ण चन्त्र पाण्डों । हलीलाबाद): काननीय सभार्पति जी, मं माननीय रंन मंगी द्वारा प्रस्त्त 1983-84 के रंलबे बजट का अनगाँदन करता है।

रेल मंश्री की ने उपनें बसर भागण में सुरक्षा, संरक्षण और समय पानन का जो आइत्रासन दिया उससे दंश की जनता में यह आस्था उत्पन्न हईई है कि अय रंल-गाड़ियां रुमय ने चलेंगी और खाती सुर्रक्षित रूप सं अपने गंतव्य सधान तक गह चेंगे । इस आर्थिक संकटकालीन परिस्थितित में रंल मंगी जी नें जिस तरह सं बज्ट्ट पेश्र किदा उसके लिए मैं उभकों हादिंक धन्यवाद धैता ह. । हमारं जां भी संसद् सदस्थवण बोलने के लिए सड़ों होंते हैं, नयी-नयी रेल लाइनों की मांग करते हैं और निर्माण कायाँ पर जोर दंते है। अगर भाड़ा कहछ बढ़ जाता है तों उसकों साथ ही साथ वल्म करने की बातों किया करते हैं । दोनों जीगों एक साथ गहीं हों सकवरं, या तां रंल लाईंनें, विकास कार्य हो, तो इसको करने के लिए करुछनकह भाष़ा बत़ाना ही पड़ेता । (जंतान)

मान्युवर, हमार शास्नी जो बहत विंत्तित हैं कि मन्थली टिकट पर क्यों 6 से 15 रुपये कर दिया गया। हमँ मालूम है कि एक टिकट पर दिन भर में तीन-तीन और चार-चार बार आत है और अगर 6 रुपए से 15 रुपए कर दिया गया हैं तो इसमें काई मलत बात नहीं है । मैं अपका ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदंश की बोर आकृष्ट फिना पाहता हैं । हमारी उत्तर प्रदंश की सरकार ने माननीय प्रषान मंत्री जी, रंल मंनी जी, और योजना मंभी जी का ध्यान आकृष्ट कराया है। हम समस्त उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों की मांग है कि ग्रोरषप्र में एक कांच फंक्टरी की स्थागना की ज़ाए। संतु मंती जी नं अपने बजट भाषण में इस पर विचार करने के लिए कहा भी है।

आष अच्छी तरह सं जानतं हैं कि आजादी की लड़ाईं सें लेकर आज तक पर्वों उत्तर प्रदंश ने कछ नहीं पाया । भारत ररकार द्वारा केवल एक पर्टिलाहजर फंक्टरी गोरखपुर में स्थापित की गई, उसके बाद कह नहीं दिया गया । हम गुत्र संसद् सदस्मों की एकमत सं मांग है कि कांच फंक्टरी पर जां विचार चल रहां है, रंल मंश्रालय और योजना आायोग में, वह अवश्य गोरलप्र में स्थापित की जाए, जिससं दर्वीं उत्तर पदरंत्र की जनता में एक्क आस्था उत्पन्न हां कि उनके साथ भी भारत सरकार न्याय कर रही है । हमें आघा और पूर्ण निखास हैं कि हमार रेल मंगी जी जा चाहतं हैय उसकों करा लेते है इसलिए हैम नंग मांग करते है वह कांच फंक्टरी स्थापित कर, हमारीं मदद करे ।

गोरस्रप्र से बम्बइं जाने की लिए काई भी सीधी ट्रेन नहीं है । रेल मंशलय का मलाहकार समिति में हम सल संसड्ड सदसाँ नें एक स्तर सें मांग की कि पूर्वों उत्तर प्रदं था दंशों का सतसं पिदक़ा हुआा प्रदेंश है वहां के लांग बम्बां और कलककता में रांडी-योटी ठं बने के लिए जाते है परन्त बहां जाने के लिए कोष्ट सीीी द्वेन नहीं हैं। मंरा लन्त्योंध है कि गोरबपर सं दिल्ली आतें के लिए और लबनऊ की दूने में इस त्यह से परिवर्तन किया आये जिससे एक रल से हसरी रंल में बहा जा सके ।

## [ःी कृष्ण बन्द्र पांडं]

इस तरह का संकट पूर्वर्त्तर उत्रदंश की जनता कों उठाना पड़ रहा है। बार-बार रेल मंग्री जी ने सलहाकार रुर्मित में आइवाशन दिया कि इसपर विचार किया जायेग परन्त रलेबे बार्ड ने हमारी मांग के बारे में कोई ध्याल नहीं दिया केल एक शब्द कहा कि कांच नहीं हैं, लाइन खाली नहीं है इस नाते नहीं चलाई जाती ; में मन्त्री जी से अपील करना चाह्ता हुं कि पूर्बों उत्तर प्रदेशा का न्याय दिया जाए और कम सं कम एक ट्रेन सीधी गोरूपूर सं बम्बईं के लिए चलाने का आइवासन रेल मन्त्री जो की अंरे से यहां पर दिया जाए।

गॉंडा से गोरस्प़र की बंचन लाइन जा नेपाल बार्डर सें हांकर आतो है उसक्ट एनबन्ज में मंरा निबेदन है कि आता हामारा देश बड़ं गम्मीर रूतर से गूजर रहा है यंतः बाहंर की इस बाँच लाइन को बाह़ गेंज मे परिरर्तित करने की बड़ी ऊाठस्यकनता है । यदि राह लादन बाड़ गंज में पर्पर्वर्तित हो जायेगी हों रंल विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूरक्षा में एक बड़ा योगदान हां तकेगा।

डी एस में डी आर एम वन्ता दिया गया परन्तु इससे कार्य-कुलता, कार्यदक्षता और कार्यधमता में काईे चढ़ोतरी चही हुं । केवल मान्न ग्ड ही बढ़ा दिए गए। इसासं अच्छा गह होता कि रेलबे में एक-दा डीवीएन बड़ा दिए गए हांते, उससे रेलवे की कार्यक्षमता में बह़ांतरी हां राकती थी । रस्त् एसंता नहीं किया गया । प्र्ंत्तर रेलवे में बरातर यह सांग़ करने के बाद भी एक भी डिबोजन नही बढ़ाया गया । हमारी अपोल हैं कि कांरूप्र में एक मण्डल कार्यालय खोंता बाए जिससं कि उस क्षेत्र की समस्वा का समाभान हां गके। ।

सभापति महोंदय, आन अच्छो तन्त में जानते हैं कि 1974 में हुमारी पथान मंत्री औममती पद्दिरा गांधी की ने बगहा-छितनीनी का किलान्यास किया था परन्तु दर्भाग्य का बात हैं कि 1974 में किए रए शिलान्दारा के बाद वहां पर जो पत्थर लोहों की लाइनें मिराएँ गई थी बह वहां से उठाकर बापरे मष्ष प्रदंया में क्ी गर हैं।

Mr. CHAIRMAN: I can assure you that I am not responsible for that.

धी कृषण चन्द्र पांडं $\cdot$ सलाहाकार समिति में जब हमने मांग की तरे हमें शाइवासन मिला कि बगहा-छितानी पुल के लिए फिर से सर्वे कण किया जा रहा है आर उस पल का निर्माण करसे हां उसके लिए प्ना के किसी कार्यालय में नकशा तौयार किया जा रहा है। 1971 से 1977 तक का पीरियड तो समाप्त हां गया और अ़व 80 से 85 का फीरियड हैं, मुभे पूर्ण वि२वास है कि हमारी पूज्य प्रधान मन्ग्री, श्रोमती ईन्दिरा गांधी द्वारा दिए गए आइवासन और शिलान्याए का कार्य रूप में हमार रंल मन्त्री पर्वर्तिन कर"णं। इस पुत्र के बन जान से पूर्वी उत्तर घदरे अर्र बिहार के परिचमी भाग की दूरी कम हो जायेगी तथा लोगों का आवागयमें के साधन उपलब्ध हों सरेंगे ।

सभापरि जी, खलीलाजद मेंरा संसदीय क्षेत्र है। प्रीत्र दिन हजारा गेने कम्चारी बलीलाबाद से गोरसप्र रेलवे हैउक्काहर पर नांकरी के लिए जाते हैं और दाए का बलीलाबाद लांटते है । कारण यह हैं कि गारेसपर में रहतें के लिए क्वाएँर वहल कम है। खलिलाबाद में जमीन मी उपलब्ध है । उत्तर प्रद श सरकार ने खलीलाबाद कां इन्डस्टी टाउन भी घोषित किया है। जन ही केदार पांडं जी रेल मंगी थे, तरे उशसे मैने प्रार्थन्त की थी, उन्हॉने सर्ं भी कगताया था और हमें आश्वासन भी मिला कि बलिलानाद में रेल कर्मचारियों के लिए क्वारर मी बनाया जाएगा । उत्तर प्रदंशे सरकार ने भी भारत सरकार कां इस पंबष में लिला था. लोकन वह कोरा आरवासन रह गया । मेरी आपसं प्रार्थना है कि सलीलाबतद में रले कर्मचारियों के लिए ब्वाहर चनाए जाये । छोटी लाइन पर एक शाने-ए-अवद्व नाम की दूने गोरसपुर से मबह हः वर्जं मलती थी और संहृ दस बडें लबनऊ पह वती ही । और शाम का 4.30 पर चलकर सात वें गोंरहपर पहृंचती थी । लंकिन दह्त दर्भाग्य है कि बाड गंज लाहन हों जाने के बाद भी सुबह आरें के लिए लबनऊ से काई ट्रे नहीं हैं, जिसकी वजह से पूर्वी उस्तर प्रदंया

के निर्बासियों को सुविधा नहों मिल पा रही है । मरंरी आपसं बर्पील इं कि जांट्रेन पहले चलती थी, उसको प्नः लागु किया जाए, जिससे पूथी उत्तर प्रदश्रा के लंगो कों सिविधा प्राप्त हां सके ।

माननीय रलल मंत्री जी वं जी. ऊार. पी . की संस्या का बढ़ा दिया है। जब तक जी. आार. पो. पर रल का कन्ट्रोल $T$ हां, जब तक जी. आर. पी. पर आपके अधिकारें का कम्ट्राल़ न हां और पे उनकी बातो कां जन सूनें, तब तक उनकी संस्या बढ़ाना या न बढ़ाना, इससे कांई फर्क नहीं पड़ता है। इस में मेरी आप से अपीव है कि जब ताक आार रेब एक्ट में सधार गि कर सुकें और उग कों संसद में लाने में दरेरी हों तो प्रदोा सरकारों से बात करके रेत अधिकारितों कों जो. आर. पी. के अधिकारियों कों करंक्टर गेंल विषने का अंधकार दोगिए। चांरी करते हैं, जी. आर. पी. के लोग और उसकी जिम्मंदारी उगानी पड़ती है, रंल मंभी आरे रंलवे बांड़ कां। मे अपीन करता हैं कि जी. ऊर पो. की संख्या उढ़ाने सें जों बच्छा था कि आत आर. पी. एफ. की संख्या बढ़त्तं और उनकां अधिकार दंते । मंरी अपील है $\mathrm{F}_{\text {क }}$ माननीय मंत्रो महांदग कों काई कदम सीध से सीच, उटाना चाहिए ।

माननीय रोत मंत्री महांदय ने बिना टिकट याभा करने वालों को रोंकल के चिता भी आदवामन भी दिया है। काप यहृ अच्छी तरह जानते है कि रन्त के एक जांन में दों या तीन र्मैंगस्ट्ट रहते है । कमी उनकों लबगक डितिजन मे जाना गडता है, हो कीमी उतकों आइजक डिखिता में जाना पड़ता है; तो कमी उनकां गमम्तीपर डिडाजन मं जाना पहता है। यदि काकों रंण में बिना टिकट याता करणे वालॉं कों रंकना है तां प्र्यंक निबिबन में एक मर्गेग्ट्टंट की नियक्ति कीज़ए और उनकों जिम्मंदारो दर्ीवपए कि बिना टिकट के लांग रोत में बात्रा करेंगे।

कहछ शब्द में आपसे ए. एल. एम. के बार में भी वहना जाहता है । इन लोगों कां एक जगह ड्यूटी करनी पढ़ती हैं ता ठ्यरो जगह फिर उयूटी करनी पह़ती है। इसकी
 का काम करना चाहिए, वह नहीं कर पाती

है। उदाहरण के लिए में आशका ध्यान एक मूस्व बात की अर्र आकर्षित करना जाहता हैं। इलाहाबाद में रंलवे सर्बित कमीषान हैं, बिसा के चंषरमेन साहब 8 महीने पूर्व रिटायर हों चके हैं, परन्तु अभी तक उन्होंने पूरा चार्ज नहीं दिया है। ऊधूरा चार्ज ले कर एक अधिकारी महोंय बहां पर सेंठे हुए है। उभी तक जा भूतूपर्व चेबरमंत थे, उन्हॉंने रिबलट्स काने पासे रांक रसें हरं। मरों प्रार्थना है कि भूतपूर्व चेगरमंन को तर्काल निद्द" के दिया कि उन के पास बा काणियां आर्र रिजल्ट शीट्स है, के उन का तुरन्त रलले सर्विस कमीशन को लौंटायों। कमीशन को यह निद्दं के भी दिया जाना चाहिये कि उस ऊ अन्दर्गत जां भो परोक्षार्यों हों उन के रिजल्ट समय सं निकालं जायं ।

इन शब्दों के साथ मे नल पंग्री जी द्वारा प्रस्तुत रोल-बजट का समर्थन करता है.।

Shri T. NAGARATNAM (Stiperumhudur): Mr. Chairman, I am very glad that I have been given this opportunity to participate in this debate on the railway budget for 1983-84, which has been presented hy the Railway Minister. Though I welcome this budger, I want to submit in this House that the people of our country feel very concerned with the enhancement of fares, especially for concession tickets, and the increate in freight charges. The revenue yield from the enhanced levy imposed on the poor and middle class people is expected to be Rs. 488.90 crores. The annual revenue from the proposed revision is Rs. 178.09 crores from passenger traffic and Rs. 310 crores froin the goods traffic.
I ans very glad, and I appreciate it, that the Minister has brought in a new slogm: Safety. Security and Punctuality. If the security aspect in trains is strengthened. naturally we will be getting safely. So fas as punctuality is concerned, it should be there is all sphers of our life and not merely in the trains reaching the destination on time.
Coming to the safety aspect, there was an accident in Gummidipundi six months back connected with the Gummidipundi passenger train, as a result of which s people lost their lives. No compensation

## [Stri Nagaratnam]

has been given to the families so far. In fact, I would urge on the Minister that when so many people lost their tives in an acident, the legal heirs of the deceased must be given jobs in the railway department.

Further, the Minister has stated in his budget specch that a considerable amount is being spent for manning of level crossings and lift barriers.

In my constituency, thousands of people go to Madras from Arkonam and Tiruvatlur to attend their olliess. The trains start ether from Arkonam or Tirilvaltur. Most of the offices, like Ashok Leyland. Madras Refineries, Midras Fertilizest eic. are situated al Ennote. People from Areonam and Tirivallur, who have to go to Einnore, have to get down al Rasion hridge and get a connecting train which cones from Madras and then reath their destimation. If the first datan is late as it oflen happen, they cannol eanch the connecting train. So many people could not allumd ullices in time. But the Railway Minister mentioned in the butget that punctuatily is to be maindatined. Here on account of late forming. wo mathy people could not allerid duty, Sometimes it is found from the attendance registers that they are athent.

## 17 hrs.

On the New Dehhi-Madrus line, the the Gummudipudi railway station there in a level crossing, but there is no gate al asl. 1 requested the athorilies concerned several times to bix a gate there. But so far it has not been done. 1 would request the hon. Minister to attend to this.

### 17.01 hrs.

[Mr. Demuty-Spearer in the Chair]
1 nlmo submi to this House and I would draw the attention of the Minister to the fact tbal on the Madras-Atkonam route there is Chinnampet Railway Station where all the trains do not stop. So many people, students and other passengets, connot get the train there though they
wait at the Chinnamapet railway station for a long time. So, the hon.... Minister may kindly take necessary steps to instruct the authorities concerned to stop all the passenger trains at that station so tha prople can get into them at that station.

From the Budget disclosures it is found that so matny RPF men may be recruited. Sir, we have been travelling from Madras to Delhi. During the day time the RPF are vigilant in the compartments, but during the night time they are absconding, they are not sitting in the compartments. I, therefore, request the hon. Minister through you, Mr. Deputy-Speaker, that the RPF must be made vigilant during the night time in the compartments.

The hon. Minister stated in the Budget that if a Menter of Parlament mukes a denand for an new railway line, it has to be assumed that it is the demand of the pcople. Sir, I submil that that is not an asumplion, hut that is a presumption. As for ats the new lines, are concerned, in the Budget during 1982-83 nearly 85 kilometren of new lines have so lar been laid and are expected to be opened for tratlic whorly. Duting $1983-8.4$ another 137 kilometres of new lines will the completed and apencd for tratlic. As far as the Indiam Railway fook 1981-82 is concerned, our Indian Ruilways had 61.230 kilometres route of tract as on 31-3-82 in which our Railways were divided into nine zones, among which the Southern zone is having 0,703 kilometres route. If comes to fifith in rank ien India. You may please see the Stalewise break-llp. 'Tamil Nadu is having ondy 3,895 kilometres and it stands as eighth in India. I would submit how the Southern Ruilways yocs down as far as statistic, are concerned. The bowk discloses that the lirst, the Northern Railway, is having 10,972 kilometres route, the second, the Western Railway 10,293 , kitometres route, South Fastern Railway 7,041 kilometre route and South Central Railway 6,932 kilometre route, Southern (Madras) 6.703 kilometre route, and Central Raitway 6,309 kilometre roue.

As far as the Stale-wise rail route is concerned, it is as follows:


So, Tamil Nadu is eighth. I request that Tamil Nadu should not be suppressed. J urge the Minister to increase the rail route and start new line in Tamil Nadu.

From Madras to Arakonam there are Tiravelangadu and Chinnmapeltai railway stations. Two miles on the northern side one sugar cane crusher mill has to be started in six months. Transport facilities may be provided becable that area is very backward area. The Central Government has given permission to starn the mill. The State Government under the Cooperative Sociely have taken up the work. For that I request that two mile new railway track may be provided.

Regarding conversion of Dindigul-Karrur line to broad gauge, the Minister inaugurated it. That is still pending because sulficient amount has not been provided. I request the Minister that work may be expedited and the amount sanctioned may also the increased.

I am very glad anel I must thank the Minister on tehalf of the Tamil Nadu peoole, particularly on behalf of my DMK teader Dr. Kalaingner, for inclusion in the Budget 1983-84 rapid transist system between Madras beach 10 Luz at an estimated cost of Rs. 53.46 crores. This anount will not be sufficient these days. Therefore, this amount may be enhanced.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let them start it first.

SHRI T. NAGARATNAM: That is why Karur-Dindigul work has heen stopped. There are no sulficient funds. Therefore, as a precautionary measure 1 request the Minister to enhance the amount so that work may be expedited.

In this Budget the Railway would be providing stalf quariers to nearly 6 likhs of their employees. Over 7,000 ntaff quarters are expected to be completed during

1982-83 and nearly 8,000 additional quarters are proposed to be constructed during 1983-84 in Tiruvellore Sevvapet, Triuninralyur, Pattabirann, Avadi, Kadambathur, Manur, Thiruvelangadu, Ponneri and Gumnudipoondi railway stations.

The railway station quarters are in a dilapidated condition. Therefore I request the Minister to get them repaired or otherwise new quarters may he constructed.

Budget discloses high powered railway reforms committee which was set up in June, 1981. This Committee has submitted its report about so many requirements. So many bridges are to be newly constructed and some of them have got to be repaired. Arakonam is very important big junction. On the eastern side of that there is one old bridge. That is in a dilapidated condilion. It is also a very busiest route crossing with all the buses and other vehicles unierground. That hridge may collapse at alny time threby ensangering the human lives. 1 would therefore reques the Minister that it should be rpaired immediately. There is a mace. Tifavilore, which falls in the route Madras-Tirupali, whitn is a pilgrim cunte where so many people are going. More over. Tiruvelocere is a very important railway slation and it level-crossing is sery husy. So. I would request the Minister to construct one bridpe at Tiruvellore level-crossing which is very essential.

Similarly, at paftahiram level-coosing. so many people are going through the way and it is one of the husincst centres. Therefore, I would request the Minister to have a new bridge here also.

On the rollte Delhi-Masras. Were is nne station callad Minjur, Between Minjur and Addipet. the people llave been per. stently demanding to have one now fiag station at Nandiambakkam. It is a long pending demand. I would requet the Minister to provide a new har station between Minjur and Addipel al Nandiamber akam.

There is one popular train called Brindzwan Express which gnes from Ranealore 1o Madras. It does not slop af Arakonam which is mery big function. 1 would request the Minister to issui directlon to

## [Shri T. Nagaratnam]

the authorities so that the Brindavan Express stops at Arakonam and also at Tiruvellore for which so many prople are coming. The people who travel by this train from Bangalore could not get down either at Arakonam or Tiruvlllore bcause the train does not stop there. These are very important stations and therefore, I would request the Minister through you to issue directions so that the Brindavan Express stops al Arakonam and Tiruvellore.

For the last three years, after 1 have beome a Member of Parliament. I have been requesting the authorities concerned $t_{0}$ open one station belween Tiruvellore and Kadambathur al a place called Egattur. The work hats heen slarted under shram dhan and the people of the village have spent more than Rs. one lakhs. Though they have spent Rs, ona lakh under shram dhan, for the past iwo years, the work has not heen completed and is still pending. I would request the Minisler that work may be expedited.

There is one station near Patabiram on the route between Arakonim and Madras. One college called, Dhatmamurthi Rio Bahadur Calakalakannan Chetliyar Col-- lege is located. Out of sweat and hurdwork, they mike arrangements under the shram dhan to cons!ruta a flat station. But the college authorities and the studerts want the name of the station to be D.R. B.C.C. College station. The name of the station is yet to be given to would therefore request the Minis'er to name the station as D.R.B.C.C. College station.

There is one village called Annammer belween Ambaltur and Avadi stalions. The villaters have donated more than one thousand scres of land for constrecting a flag station. Now, the villagers are interestad to call the station as "Annanoor" being their own village name. But instead of Annanoor. the station has been named as Sutymurthi station. Therefore, the peopel are agitated and they have represented so many times and blamed the representatives of the seople also for nor insisting uron the Government to change the name of the fiug station from Satyamurthi
to Annianoor. Thefefore, I would request the Minister to change the station's name from Satyamurthi to Annanoor station. The people are very cager to have the name of Annanoor.

Most of the Tamil people want that the Annexe coach factory should not be taken to some other State, either Andhra Pradesh or Haryana. I request the hon. Minister, if a new coach factory, an Annexe, is to be staried in some other State, it will cost more and if an Annexe is started very near to the Integral Coach Fititory near Madras it will b cheaper. There are so many places available; so many vacant lands are there.An Annexe means very near to the main factory. We are having a Parliament House Annexe very near to the Parliament House. Therefore, the Annexe coach fuctory must be very near to the Integral coach Factory at Perambur. You may choose a place eilher at Tiruvellore or Gummudapoondi or Ponneri or Tirutani or Sriperumhudur. These places are in backward areas. Therefore, I request the bon. Minister to start the Annue coach factory near Madras itself.

Further. I am very glad to saly that I ath not opposing that the Central Government is pronagaling Hindi in soutlern repion railways. But as ner the Constitutiom. Hima shall be the national languge in Devnagiri scrint and the people must accept it for national integration. At the bame lime. I would urge upon the hon. Minister, through the Deputy-Spaker. that when we are acepting Hindi as the national lianguage. we should not suppress the regional language. Th: non-Tamil speaking people are emploved in the sollthern revion, in Andhra Pradesh. in Kerala. in Karnataka and in Tamıl Nadu. Can the Minister insist that those who are not knowing Tamil should re.dd Tamil? Sa far, no onder is given to read Tamil. When you are insisting on the people to pass Hindi Fxamination for remunerative purposes and the award is given to them. at the same time, the people who are not hnowing Tamil are not called upon to read Tamil. Therefor. I requesp the hon. Minis. ter. if at all we really have fath in national integration that the regional linguage should not be suppressed, particularly in the Central Government Departments.

Also, the T.T.Es have been suffering a lot when they are coming from Madras to Delhi. They are not provided either a bith or a seat. The T.T.Es are holding a very important position and they are doing an important job during the time of travel and during the night time also. They have not been provided either a berth or a seat. How do they stecp during the night and how do they sit during the time of travel? Therefore, I request the hon. Minister that they must be provided a berth and a seat.
lastly, I would draw the attention of the Railway Minis'er to the poor commission vendors. Some of them have passed P.U. C.: some of them have passed B. A. and S. S. L. C They were recruited as com-. mission vendors, particularly from Madras to Delhi and they are given 10 per cent, commission whereas, normally, the commission vendors are faid 20 per cemt sommission Therefore, this discrimination should be avoided. I request the hon. Minister that they may be given the same rate of commission.

MR. DEPUTY-SPEAKER: And also to permanently shsorb them. Why should they renain as commission vendor only:

SHRI T. NAGARATNAM: I request the hon. Minister that they may he given permanent johs and they should not be sent away.

I request the hon Minister to consider all my requests. Wiah these words, I conclude.

MR. DEPUTY'SPEAKER: There are many Hon. Members who want to speak today. I am prepared to sit and the Hon. Minister wants to reply tomorrow. The Hon. Minister had a talk with me. Therefore, the names of all those Hon. Members which find a place in the list will be called and as som as they finish their speeches, they should not leave the House. On that condition, I am prepared to sit till all of you whose names find a place here complete your speeches. But this condtition is there that after you finish your speech. you should not leave the House. I hope the House agrees.

SHRI SUDHIR GIRI (Contai): How long we sit?

MR. DEPUTY.SPEAKER: Your party has already exhausted the time Therefore, I can understand your opposing this.

SHRI SUDHIR GIRI: I am only suggesting that the Members can speak today and the Hon. Minister can reply tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Every. Hon. Member from the ruling party shall take only ten minutes.

SHRI G. I. DOGRA (Jammu): Why our names are kept behind?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Every party has been allotted some time and no Member should take more time.

SHRI G. L. DOGRA: I say that from the very beginning, every Member should be given equal time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You cannot ask me to conduct the aftairs of the House like this. It is left to the Chair. I will see thatall Members get a chance. Everybody would like to speak on this Budget.

धी महाबीर प्रसाख (वंसगांव) : माननीय उपाधत्रा महांदय, इस महत्शपूर्न बजट पर आपन मभे जो बालने का अवसर प्रदान किया है उसके लिए में आपकों अन्यबाद दंता ह० । साथ हो साथ माननीक रले मंनी ने इस माननीय सद्वन मं जो रंन बजट प्रस्तु किया है उसके लिए उनकां भी बधायी देता है। रेल मन्त्री ने जिस साहस और प्रशार्सनिक दक्षता के साथ इस मागनीय रदन में रंसे बजट प्रस्ता किया है उससे आभार्त मिलता है कि यह बचट पर्गतिशीलता की और दरेत रहा है । मन्ती महांदय नें बपने भाषण में जां गाड़ियों के चलने के समय. सूरक्षा अर संरक्षण की ज्ञात कही है और माल की कूलाई में जो प्रगति दिबताइं हैं, केत्व इस थाड़ी सी बवषि में, उसक लिए बं बधारी के पार्न हं । उन्हॉने बहग ही साहसिक ढंग

## [भी महावीर प्रसाद]

से, दक्षता के साथ औरंर प्रशासनिक हीष्टकांण से बजट पेश किसा है आंर रंलवे बांड में जों परिर्वतन किण है उसके लिए मे एक बार फण: उन्है बधायी दंना चाहता है। रेलवे प्रशासन को चस्त करनें को जिए जा उन्हॉंने नया कदम उठाया है, उसके लिए में उतको व्यक्तिगत रूप सं बधाई दनेा चाह्ता हृं

में यह मानता हैं कि रेलवे निर्माण के लिए दो पक्षा होतं है। जितकी तरफ मानतीय सदस्थों ने भी माननीय मौ才 जी का ध्यान आकर्कर्षत किया है वह गहह है कि भर्द रंतां लाइनें, नए स्टंश़ और लाइनों का कन्नर्जन होंना चाहिए । यह ठीक ₹ृ कि इसके साथसाथ अार्थिक व्यवस्था को भी ज्ञात सांचनी पड़ती है। सन 1980 में भारत सरकार ने एक कमंटी बनाई धी, जिए नों अपनी रापेंद भी भारत रांरकार का प्रोष्त की हो। मूं मंती महोंदग का ध्यान दिशोष रूप सं उराको औरे आर्कर्षित करना चाहता ह. 1 स गह मानता है- कि किसी भी क्षेत्र के विकास के जिए बातचीत करने पर वहां का मानचित्र उनके मामनं हांना चाहिए। । उस मार्नचित्र कं देख कर ही उस क्षेंन के पिछड़पेन कर उठने के लिए विचार करना चर्ाहिए । उस समिति की रिपांट्ट में कहा गया है कि क्षेनीय लिध्डंपन को दूर करने के लिए, वहां के आभिंक और सामांजिक विकारा 市 गिए, जो कि अर्थांक द्रिष्टकाण सं, मानाजिक अैधाणक
 है, वहां पर मरकार का ध्याग जाना चर्ाहाए। मैं एक्र एंसे क्षेत्र सों चन्कर आया हैं, आप को मनकर आाइचर्थ होंगा, वह्या एक इंच भी रंलबे लाइन नहीं है। 1977 में महजनबा बोहारी घाट का सवं"क्षण किया गरा $2 T$, इस संदर्भ में में कईं गर दर्तमान मंत्री अऱ हनसे पहृले जितने भी मंशी रहे हैं, उनका घणना आर्कर्षित करत्ता रहा के सथा इग संदर्भ मँ मैने प्रधान मंबी जी का भी ध्रान जर्कर्षित किया है", उो सरदिगों सं गिछडा हक्ता क्षेता है, तां भारत हे मानिमण में णेंस कोष्न हैं उहां एक हंं भी रंल लाइड कहें हैं वहां वनका घयारे जाना चाहिए। वग तक इग का मर्वंडणन तीन बार किया जा चुका है, लोंकि डस बर्र क्यो हक भी ध्यान

नहीं दिया गया है। इस संबंध मे मँने एक सवाल भी पुछा था कि इरा सर्वेक्षण पर कितना समय लगा. कितना रुपया लगा, लेंकिन रेलवे प्रशासन की तरफ सो कोईे समुचित उत्तर मूक प्राप्त नहीं हैंआ है। मभके द्य के साथ कहना पड़ता है कि यदि इसा प्रकार के हालत रही ताँ मँ कसे अपने निवर्वाचन के निवासियों की समस्याओं के हस माननीय सदन में पंश कर सकता हैं। रांह संसद जों संसार की सब से महान पंच्चायत हैं। इसलिए में व्यक्तित रूप से माननीय मंशी महांदय का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की आर्र आर्कर्षत करना चाहता हु । अभी राज्य सभा में भी भूतपूर्व रेल उप मंत्री शी मालल कार्जान दृधारा एक प्रइन के जनाव में कहा गया है कि 13 रोल लाइनों के लिए सिफारिश की गईं है, जिसमे सहजनवा दोंटरी घाट का भी जिक्र किया ग्या है।

मे पछना चाहता हैं-क्षेंत्रीय पिछड़ंपन का दर्र कर्ने के लिये, सार्माजक उत्थान और आर्थर्न विपन्ता का द्र करने कि द्वष्टि से भारते सरकार ने राष्टोंय परिकहैन नीति सम्बन्धी रिपोंटं दी थी-आजा उस रिपोर्ट पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है । यदि ध्यान नहीं दिया जा रहा है तों एंसो महत्द्यपर्ण समिभित की रिपार्ट घह्रा पर दिये जाने का कोंई औरचचत्य नहीं है । रंल मंत्री जी, मे अप्य से पनः निबेदन करना चाहता हैजिम स्थान का तीन-तीन बाए सर्वेक्षण हैआ,
 कि सर्वंशण के बाद पत्धर भी लगा दियं गयें, लेंकिन उस के बाद यह कह कर उस का निरसतर कर दिया गया कि आर्थक-गतिफल नहों आ रहा । में जानना चाहता हहं-क्या उस सर्मात की रिपाएट में यद्र नहीं लिखा है कि हम आर्थिक प्रतिकल का हीं गहीं दोलोगे बल्कि यह भी द्रोंगे कि कहु उस ध्रेंत्र के अर्थरक पिछड़ेपन को भी दर करती है या नहीं, उसा क्षेत्र की आर्थिक-निपन्नतः स्रों भी दर करती है या नहों, भार्गाजिक उत्थान की आंर अड़सर होंता दे या नहीं। सम उाधार पर मँ रेल मंत्री की से पनः वनरों करता के--ुगा व्यक्तिगता हरय मेँ * पर जर ज्यान दें कर्योंक वह बहत ज्यादा चिद्धहा हरुक्षा क्षेग है। वहां को ₹नता. आग की तरफ बां लगा कर ₹ंस रहा है-उसका

सवैक्षष हां चका था,पत्थर ग्र गयं थं, फिर उस कों क्यों रोंका गया।

अभी हमारे शी कृष्ण चन्द्र पांड जी बाने कर गये हैं, उन्हाने अपने भाषण मे इन्टीक्रृल कांच फंक्टरी का उल्लंध किया था। यह बिल्कल सहो बात है, उत्वर भारत में जहां ताक ज्ञात है, मंरा विवेक है, कांदं काँच फेक्टरी नहीं है। उत्तर प्रदत्रु के उद्यांग यंनी जी ने भी इस स्व्बब्ध में आप करं बिखा था। उस के उत्तर में दिराम्बर, 1982 में आप ने जां चिटठी उन को भंजी है, उस की कापी मंर" पास हैं, उस में आप ने आशवाशण दिया है कि उत्तर प्रदझ मे सर्वेक्षण कार्य हो रहा है सर्वेक्षण कार्य समाप्त होने के बाद हम निरचय कर गेगे कि कोच फंक्टरी कहां दों जा सकती है। धीमान, गोरखपर चुकि पूर्वोत्तर रलव का हैडकवारंर है तथा वहां पर राण्तरें स्तर पर आज तक कोई उदोग-धन्ध्ध महीं लगे है इस लिये मेरा fिंदेंग है-पपूर्वर्चल की तरफ सं, देवरिया, गांरसपर वस्ती, पर्वंचन के सभी 16 जिलों की तरक से, जिन व्रों पटलल आयोग ने पिछड़े हैग कित्र होंषत किया है-fक यह फंक्टरी गांर्खणुर मे लगाई जायं ।

एक विश्श निब्बंदन में करना चाहतता ह--. हम लोग गयोंखपर की तरफ से दिज्तो आते है, वहां से दिल्ली के लि काईं हायर"ष्ट ट्रेन नहीं है। मंरा अनूरांय है कि आव गाररकप्र से दिल्ली के लिये काई द्वायर"क्र ट्नेन अवरस दे । हृमार पाण्ट जी ने यद्हा आवाज उठाई है कि बहां iर बन्बतई तथा दिल्ली क लिये हाषरंश्ट ट्रोन कं)मे भी उन की हल मांग का समर्थन चरते हु) क्योंक उस क्षेत्र के लिये एसी क्रें का बहत महृत्य है । लंकिन यदि आप इसमें असमर्थता ग्रवृद्ट करते हैं तो में एक सुभाव दंना चाहता हैजिस प्रकार गांरसप्र से तीन बांगी लाकर काप 29 अप में ओंड़ते हैं तथा दिल्ली रुं वहीं तीन बोंगिगां गांखप्र के लियं 30 हाजन में जोड़ी जाती हैं, उसी वरफ से जाल तीन बोंगियां गोमती ए़क्सप्रेस में, विश्वनाए: एक्सप्रेष्य नें जोह़नें की व्यवस्था कर दू तो एर का बहत लाभ पूर्वाचल के लोग कां मिल सकता हैं। बब तक बाप हैं डायरेक्ट द्रंन

नहीं के सकते, तब तक आप इन् दूनाँ में बiंगियां जाड़तन की व्य्वस्था कर सकरे है।

भारतीय रेल एक है, रेलबे बार्ड एक है, रंब मेंनी जी भी एक ईं, लैंकन मंरी समभ मेनहीं आता, जा डिबीजन भारत में बने हुए है-जसे पूर्बैत्तर रेलवे, पूरा ${ }^{ }$ रेलवे, एन. ई. एफ. रंलबं, उत्तरी रेलवे, सदर्न रेलवे । हल क्लों में समन्वय कर के आपकोे देबना पड़ंगा ।

पूर्वर्त्तर रेलवे के कर्मचारी क्या कहते है। में एक घटना बतला रहा है। में उस रेलवे में फस्स्ट क्लास मे का रहा था । में जिस डिब्बे में जा रहा 贮 न उसमें पानी की व्यवस्था भी औरे न लाईंट और पंबे की । जब हमने वहां क कर्मचारियों को कहा कि इनकों ठीक कराया जगए तो जबाय मिला कि यद् प्बवांत्तर रंलवे है, एन ई. रंलवे है। इसमें हम लोग कोई काम महां कर सकवे। तीन-चार उत्तरप्रदशे के एम. ग्र. एज. जा रहें धे। उन्है मजबूरत गोंरसपूर जाना पड्ड़ा । उस रंतों 希 दिख्बों में न पानी की बगस्था थी, ग पंबं की वराबस्था थी। इसfिए में दक्षता रबने वाले कपने अधिकारियों और मंत्री जी सें निबेदन करना चाहूणा कि रंलों मे सम्पक रूप से खमायोंजन कर क्यॉंक भारतीय ₹ंत एक है, मंत्री एकह और रंलवं बांड्ड एक है ${ }^{2}$

अक्ता में ${ }^{2}$ एक तिबेद्रन करना चाहु ? कि केजूअल लेबर्र में बंरांजगरी बहुत काफी बन गई है। ममझ अनुभब है कि हुजारों केजुमुन लेवर्स जों कि बड़ी लाईंन बनाले में काम पर वगं थे, उनको यद निकाल fिया गया है। उनको किसी न किसी हूप में ल्डास्ट करने का विषार आप के सामने होंना बाहिए । वं बिबार ज्यरउधर बंकार मार मार किर दे हैं, वे रां रहलं है, मर सहतं। मंनो जां को क्ष जितात कर भी संचना होगा।

एक बाब म" "संक्षेप में निबंदन करना चाहता हू कि मह आां बजट प्रस्तुव हता हैं, यह एक प्रगतनिील बज्त है। हस का बहता सं माननीय सदस्यों ने भी कहा है । मेने हल ब्तात कां गेलवं रोलाहकार समिति अरे रंजे की रट्टोठिण कमेटी में भी उठाया है और बात्र की बालके माध्यम से इख खभा में निरे.
(धी महावीर प्रसाद)
दन करना चाहूंगा कि ह्मारी प्रधान मंत्री ने जों बीरा सूरी कार्यकम बनाया हैं उसके आधार पर अनुसूचित जातियों और अन्तुसिचित जनजातियों का जो आर户क्षत करेंत्रा है, उस को पूरा करने के लिए आाc व्यक्तिगत रूप से ध्यान दै। तब जाकर यह कार्यंकम आगे सफलतापृर्वक चल सकता है

प्न: मैं आपके इस साहसिक और प्रगतिशील बजट की सराहना करता हूं आंर समर्थन करता हु।

की जांतु भाई फटल (साबरकठा) माननीय उपाध्यक्ष महांदय, माननीय ख्ल मंनी महांदय भे जां रेल बजट प्रस्त्त किका है, उरका में समर्थन करता हैं।

आज हिन्दुस्तान में रंलवे का पूरः दंश को एक सुक्र मॅ जोड़ने में बहतुत बंड़ा योगदान है। इस क्षेत्र में रलेवे का वहलत्त महन्व है । रंलवे ने भिन्न-भभन्न वर्गों और प्रांत्ता के लोगों को एक सूत्र में बांभरखा है।

रेलवे बजट पर वालते हाए में पक बहत त ही महत्वपूर्ण रलबवे लाईंग के बारे में मागनीय मंश्री जी का ध्यान आर्करणित करना बाहता हैं। यह लाइन है मोडासा-कटँचंज नड़ियाद रेलवे लाइन । यहृ रैपवं लाडन 1977-78 में स्वीकृत हुई और $1977-$ 78 में लंकर 1980 तक इसमें काम हुज और और कलन डेढ़े करांड़े रुपमा हुग पर सर्च किया जा चका है। अन्य माननीय सदस्य ता नई बाइनों की मांग करते हैँ, लंकिन में उस कार्य की ओर माननीय मंनी जी का ध्यान दिलाना चाहता हैं आो "ल निर्मण का पिस्तने 5 माल सें चल रहा है । इस कार्य को स्बीकृत हुए 5 सान हों चके है। जिए समय यह्र कार्य स्वीकृत हुआ था उग ममय इस लाइन का अन्दाजा साढ़ 5 करोड़ का था, अब बह बढ़ चक होंगा ।

पिद्धनं तीन सालों में जब सें में इस हाउस में चुककर आया हू तब से मे बरानर इसकी मांग करता का रहा है कि इस कार्ग कोंदीयु प्रा किसा जाए । रेलवे बजद पर भी में बोल चुका है कद बार प्रफन भी वृच्ठ जा बृके हैं, लौकिन काई ध्याज नहीं दिदा क्या । काई बार रेलवे मंत्रो ीी सं मिला, रंसबे बडे के बंखिरियों से भी निला

पाण्ड साहब से भिाए, सेठी साहम सें मिल्ला और आज चांधरी साहब से भी मेरा यह निवेंदन है कि वे इस काम को शीचु से बीघू पूरा करने की कौनिशा कर ।

विछले साल इस वहम के लिए 50 लास रुपया बजट में रखा गया था। इस काम कां शुरु कराने के लिए निवेदन किया गया, लंकिन इस पेसे का अन्य जगह खर्च कर दिया गया । कई बार बजट में प्राबधान तिका गया, लेकेकन पेसा दूसरी जगह ज्रार्च कर दिया गया । यह गुजरात का पिछड़ा हुआआ इलवा है। इस इलाके का की उन्नात के लिए दस्त कार्य को प्रा किया जाना अव्यंत आवश्यक है। काफी काम हां चका है, अर्थ वदर्वा हों चका है, छोटे-बड़ कई पूल भी बन चैके है, लेंकन आगे यह कार्य नहीं चालू० किया जा रहा

मोडासा मंं इंजीनियरों के लिग् कार्यालय बनाए, गए धे और बड़ी धुगधाम से काम शर हुआ था, लेंकिन आज वहां से साभान दरसारों जगह पह चा दिया गया है आर स्टक्फ भी दगरो जगह चला गया है। इसके लिए वहां के तोंगों में बहत असंतांब है और वं आंदांलन कर सकते है । हम ज़ मी बहां जाते है तो उाकां समभाते है कि गरकार हमारी है और जो नुल का काम चाल हैआ हैं उसे शीघ पूरा किया जाएगा । इंतौनए मंरा मंधी जो सं गिवेदन है कि इस कार्य कों जान्तर्रें जन्दी प्रा किया जाए, और इसके लिए न्ता का कारम चान करनले का यहां पर आएवामन दिया जाए तारंक कोईं आंदांलन शूर न हां। हमारी बात कहीं भी नहीं सुती जा रहों है। मंरा निबेदन है कि इस काम को जन्दी शूर कर के पूरा किया जाना चाहिए ।

कई बार बजट में प्रावधाज किसा गया । इससे लोगों को दिलता है कि वह्ता पर काग होंग्र। जब भी काई संवन पूँ्ञा जाता है तो जवाब दिया जाता है कि काम चालू हैं और धीध परा हों जाएगा। लोकित वहां पर काम पहीं चल रहा है । इस बबट में एक लाब रुणए का प्रापषान किया गया है एक लाल रश्राया तां स्टाफ पर ही बर्ष हां जाएगा । मेंरा निबंदन है कि बल्दी से जल्दी इस कार्य का चानू करके पूरा कराया जाए और ससके लिए भीष बदिशा दिए जाएं

मंती जी वन रंल बजट की चर्चा का जबाब दे तों यह बात बताने की कोंशश कर कि वह काम जल्दी से जल्दी प्रा हां । जिससे तिछड़े इलाकं क निकास में यांगदान निले आर्र लोगों की करों सं कली आई मांग पूरी हों । इसलिए मेरा ₹न्न मंभी जो से निवेदन है कि इस काम के लिये बजट मे ज्यादा प्रावधान करके काम शुरू करने का आदरश दँ जिस से बह काम जंडदी से जल्दी चालू ही कर पूरा हां । रेत मंश्री जी ने कों बजट पंशा किया है, उसका के सगर्थः करता हूं।

श्रो रबंन्त्र प्रसाव यावव (गधोप्रा) : उपाध्यक्ष जी, इस देग में रेल को इॅभा rifeकलत 1931-32 में मद्रास प्रेसी हैसी में की थई थी ऊंरे आण भारतीर रेलवे एशिया का राबसे बड़ा तथा संसार की शाथी रेलवं शंबला है। यह राज्य संचालित व्यवस्था के हिसाब सें दलिताया की दूसरी सबासे बड़ी है। यदि आप इसे देबेगे तां माल-भाड़े के हिमान सं दिन-प्रतिदिन गिराबट काने गई है। ग्रथग पंचवर्षीय योंजन करो तरफ हम दबें तों इस दंश में जिताना भी काल ढोया दाया था उगका 88 प्रतिशत रलें ढोता धा करी ज्यों-जयों समरा गजरता गया माल की ढुलाई मे कटाती हांती मई । मंत्री जी कलंग करते है और हस्से पहलं परकार्मोरा भी बनाते है कि हमने काफी एचीकमन्ट किया
 कामने है । में जानना चाह गा कि इसका क्या कारण है यदर मंग्री जी इस पर ज़ता मंतब्य दं।

मानसे पहले में मंती जी को एँचक्रबार दनेा चाहता ह- क प महीनों से जन-परििनिव तथथत नींकरशाही के बोच गों न्डाई चता रही धी, उसमें इनकी निजय हैं । $\mathrm{D}^{2}$ मान्ता है कि उग समग के रतलयं इंड़ के अध्या तंकरशाही का प्रतिनिषिए्ध करतते यं और हमार" मंनी जो जन-प्रर्तिनिधि का करते थे। एनात्क कों गदि इग मल्क भे रहना है हो यह्ह आवरयक हैं कि जनता के आो कने है गैलिनिध जा सरकार बमातं है, उनकी बात उन्तिम हों, उन्ही के फैसलें पर नांकरशाही कलं । बदकिसाडी से करू सालों से रेले बोर् की एंसी कुछ ख्यवहुपा हों इरं कि आं


जान हुआा । में ज्यादा दिन की बात नहीं कहना बाहता। स्वगीय हनुमन्थेया रंल मंड़ी थे, उन दिनों एमरजेसी भी नहीं थी । लेंकन हसी रारह का टकराब रलें बोडें क अध्यक्ष श्री गांगली और रेल मंत्री के बीच हैंक जिरसे उनको नांकरी से हाथ भांजा पड़ा । बाद में रेल की एसी गुवस्था बनी कि एमरजन्सी ता हांते हुए भी संन्ट-पर-संन्ट गाड़ियां समय पर गली। स्वरींय हन मन्तोया जी की एक कान्यता थी कि जो हुमार 800 संसद रादस्प है, वे हमार आनरंरी इस्संक्टर्स है । यदि वे किसी के स्लाफ कम्प्लेंट करते है ता उस के उपर साब सं पहले कार्यवाही होंगी आंर फिर एन्कबायरी होगी। उनका यह कहना था fंक कल के भी रेल मंत्री हा गकते है और निदत्रा द गकतं है। आज हम यदि काईं वात उठातं है और उस पर जार दंते है, यदि उनका 10 परसेंट भी पूरा हां जाय, वां इस मुएक के जा चनं हुए प्रतिनिणि हैं ये सन्तुष्ट हों जायंगे येर इससे रोल की घ्वतरण मी होल हांगो। बारबार यहां कहां जाता हैं कि इस रेलवे बांड की जहरत है कि नहों " बारबार कहा गया कि इसकी जलरल नहीं है। मै मानता है कि रलबे बांड का जंऱ संगठन है दार इसके जा सदस्य है बे अपनें अँने आाने विषय के एक्गपर्ट हैं। लिकिन $f^{2}$ पद्धाना है कि क्या इसकी जहरत है? पी. एण्ड टी. में दां बोर्ई हैं लेकिन वहां इस इग तरह का कन्फट्रेचन नही होता अंसा रंचनें $\mathrm{广}^{5}{ }^{2}$ में fर्मिंम्टर का होता है। तीन वर्ष में यह चांध मंगी है, मृं जानकारी नहीं हैं कि कितने दिन एह रंल मंनी रहंगे। हसका कारण वह्ह हैं कि रंलवे योहै अपने कां मास्टर मानता है अर किता रेल मंनी ने उसकी इच्छानसार काम नहीं किया एो उसकां जानी तड़ा। में चाहता है- कि रेंबें तोड्ड कां अद्वालिक किशा जाय। यंदि लित्व उर स्वास्थ्य विभाग में कोज़्ये की जहरत नही होंती है तो रेलवं में क्यों बार्डं है ? इसीलिए इस पर फिर से विकार किर्या गाल कि रेलं बांडं की गतरत हैं कि नही । आर यदि काप समभरत हैं कि बहरत है तों उसकाँ रखहाकार संस्था के है में रा हकरते हैं दार उएकों वह हर्भोंखही न दे क्क गनता के गें प्रतगाषि है निनमें दंश की वर्बकी की भाबना गुनिटित हैं उनके गस्ते में यह तालक

## [भीरी राजन्द्र प्रसाद यादरा]

न हों। सभी तरफ के सदस्यों ने उक्सर कहा है कि रेलवे वांड क्हाइट एलीकेंट है या स्लणिश एंश है, और इसका कारण यही है कि रेलवे बोर्ड हमारे काम में बाभक होंता है इसलिये इसको अवालिशा कर के रेल मंनी महोदय जनता की भाबनाओं के अनलुप काम कर सके तो अच्छ्छा रह् ।

रेलवे एक्ट 1890 में बना और रंलवे योर्ड एक्ट 1905 में बना । तब सं ज़माना कहीं से कहों चला गया लेकन आध वक उसमें किसी तरह का काईं संशां।न नहों ही । क्या आवश्यक नहों है कि इन दांनों एक्टनं मे संछोंधण किया जायं ? मं गमभना हैं सारे सदस्य मानेगं कि धाज जरूरत है कि रेलवे एक्ट और रलबं गाहै एक्ट में संशेशा किता जाय । में उडाहर दणना चाहता हृं इन्हॉने कानून तनाया और उसके मताबिक रंलबं कर्मचारी का काम करना है। है लोकिन आगकां जानकर हैगा होगी गदि कर्मचारी उसी एक्ट के तहन काम करते है वरे उगकां वक ट सनल कहा जाता है दार एंजीटंशा माना जाता है। ऊँर उराके मत्ताद्क काम गही किया और रंनवं का संचालन किया और ए'क्मीडंट हां गया तां उकों चबानदंक समभा जाता है कि ताननं नियग का उल्लंधा किसा । तों में पुछना बाहता है कि गुल कर्मचारी गम्तव में रले के नियकों को माने कि गही? $50,60,70$ परसंट जां भी भाप वाजिब रावभे, जितना इग मल्क के लिए् काए संकतें है गर री है कर्र जिंतना वासात में किगा जा सकता हैं जितना तक कमन करने से रेलवे का काम चरा जायंगा उतना ही मानने के लिर्य बाध्य करँ और उसी के अनसार रेख एक्ट में स्वार करे। ससाष्क कर
 बार वियम के तहत्त बलन तो उसको वकंट हल न माना जाये । क्र जारं मं बाषको विषार करना काहियं ।

भी जन-प्रविभिष का दायिस्य क्या हों यह उपाजक्ष महांद्य. ख्रापकां एक बात जानकर बड़ी हैंखण होगी। रेल मंनी संलून में नहीं पाल-क्ववे है तंक्ल हर. जार पर पांक

एक छोटा पदाधिकारी होंता हैं, वे संलून में नलं रक्ता है। सैलन के बार मे कई़ बाग इस सदन में चर्चा हां चकी है। संलून का इस धरती पर चलता-किरता रर्वं कहा जाता है । उसमें फाद्वव स्टार हांटल को सारीे सुतिषाये उपलब्ध रहती है। डी आर एम उसकां लंकर चलते है। एक तरफ तों यागियों के डिब्बे वहों हांते और दसरी तरफ यं संलून चलते है। उब केबलः है संलून का नाम पदत्त गया है, इकों इसेक्शान कैरिज क्ता जाता है लोंकन वहीं तअरकण्डीशण्ड संलूग हैं जां कि इस्पंक्रान मे जात है । मंरी समक में नहीं आता किज वे लाइन भी दंबते है या नहीं, फिर ईंस्पंकशन क्या करते है एगरकण्डीशण्ड मैलन में जाकर ? रंल मन्त्री जी का तो संलन की सूविधा गही है । यदि वे मेन्ने सें जाना चाहं तो उसके लिए अलए सं रेलबे कों खर्ं भगतना पड़ंगा । द्वलिए में समकता है आंग गह एक बेंसक बान है चिम्र पर तिचार होंना चाहिए कि इन संलन की काईई जरूरा भी है या नहीं। यदि कोई जहरत है तो किम लेंजिल तिक के शधिकारी उसमे जा सकेंगे इसपर बनियादी तौर पर धचार होंना चाहिए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think you would conclude by 6 p.m.

SHRI R. P. YADAV: I will conlinue tommorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER: But your time is over.

SHRI R. P. YADAV: That is true. bul I will continue tommorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You woulth not listen to that.

SHRI R. P. YADAV: Sir, it had been agreed that 1 will continue tomorrow.

MR. DEPUTY-SPEAKER :You want some tonus time.

भी राबंन्त प्रक्षार याय区 : उगाधदरं गहरांदय, में कहना बाहू गा कि रंता संती ती ते एक बढ़ा ऊक्का स्लोगन दिया हैं-सेकदो, Fिक्ष्योंरटा एंड्ड पंक्वर्शबटी। हता इहका स्वाणत करते है। हैगे गमभते है कि इसकीे

वास्तव में यदि इसी रूण में लाग कर दिदा जाए तों रेलवे की सारी समस्याओं का समाधान हों जायेग।।

जहां तक एक्सीडन्ट्स का सवाल हैं, हम कहना चाहोगें और मन्न्री जी को धन्द्यवाद भी दंना चाहें कि कम से कम जबसे ये इस मंग्रालय मँ काए हैं, रलवे एक्सीडंट्स घट` हैं । पहले तो हुम लोग इस मंशालय कां रेल एक्सीड़ंन्ट मंश्राज्य कहा करते थे लंकिन अभी वह कुछ घटा है। एक बात में कहना चाहूंगा बा कि इन्हीं की रिपाटे पर अधारित्त हैं पोंत 12 पर लिखा है :

[^0]हनका क्हना है कि ज्वादत्रातर दर्षटनायें आदरी के कारण होती हैं, 71 परसंट दर्घटनाये इस प्रकार की इन्हॉने बताईं है। लौकन मैं पूछना चाहता हूं कि गार्ड का ठाइवर जा गाड़ी लेकर चलते हैं उगर उस गाड़ी का एक्सीडे्ट हांगा तों सबसे पहले वही शिकार होंगे, एसी हालत में क्या वे एेसा करना चाहतं हैं, इसका जबरत होंगा कमी नहीं। लेंकिन उसका काई न काई कारण तो होगा हैं। म सम समता हु. उसका कारण हैं आंबरबडंग ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can continue tomorrow. The Minister has slated that he has some other work. Therefore, I think we have got to adjourn the House.

The lonk Sabha then adjourned rill chews of the Clock on Thurselay. March, 3, 1983|Phatyma 12, 1904 (Saka).


[^0]:    "In the year 1981-82, 84 per cent of serious accidents enquired by the Commissioner of Ralway Safety were attributed to human failure, including 71 per cent of these accidents, which were due to failure of Railway Statf."

