[Mr. Speaker]
tary until further orders. The post of Secretary-General was created recently; now we shall have only Secretary. We shall consider it agan later on, but Shri Rikhy will be Secretary from tomorrow onwards.

### 13.15 hrs

DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1977-78-Contd

MR. SPEAKER: Mr. Sukibdev Prasad Verma.

श्रो सुन्रेष प्रसाष बर्मा (चतरा) : भ्रष्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन करने हुए सर्पणयम माननीय रेल मंवी महोदय को बधाई देना चाह्ता हुं कि उन्होंने देश की जनता की घाकांक्षाय्मों म्रोर श्राशाम्रों के घनुरूप बजट पेश किया है जो कि बदलनी हुई परिस्थितियों में पूर्ण रुप मे वास्तविक है 1 बजट को देखनें से तसल्ली होनी है कि वास्तव में भ्रब रेल विभाग द्वारा योजनाबद्ध घोर सही बंग से, शीघ्रता से काम ह़ोने वाला है 1 यह ग्राशा न सिर्षं संमद् के सद्व्यं कों है बल्कि में घ्रमी क्षेत्र के ध्रमण मे श्राया हूं वहां की जनता को मी है 1 में गेन्न मंत्री को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहना हें कि उन्होन बजट के दारा ऐेसा दृष्टिकोण प्रम्तुत किया है कि रेल विभाग एक ख्यवसायिक संस्या नहीं है बल्कि यह देश के विकास में एक बह्दृत बह़ा योगदान कग्रे वाला संस्थान है । जहां रेल विभाग छस दृष्टिकोण पर घागे बत़ कर का़ करे बहां उमे इस बात को भी ध्यान में रस्ना चाहिए कि छममें जो पूंजी लगी है उसका ग्नास न हों बल्कि शनै: घनेः उसकी वृद्धि हो घ्रोग विकास के कार्य भी साष साथ चलने रहें । मंत्री महोदय को छुस बात का ख्याल रखना वाहिए 1
13.16 hrs
[ME Depury-Spuater in the Chair]

हिन्दुर्तान जसे बहुत बड़े देश में रेलों का बहुज महत्वपूर्ण स्थान है 1 भारत संसार के बहुत से देशों से पिछड़ा है 1 उका कारण यह भो है कि इस देश के बहुत से हिस्से iस जितड़े हुए 5 सा के के हैं जहां पर कि लोग घाज तक रेल नहीं वेख पाये हैं। उन् इलाकों में विकास की गनि बड़ी धोमी है। इसलिये माननीय मंत्री जी को चाहिए कि रेलों : i ₹स तंरइ से बि:तार हो जिससे कि वे ग के पिछड़े ंला कों की तरक्री हो सदे। वे रेलाके विस्तार की ऐसी योजना बनायें जिससे किसी संस : सदस्य को या राज्य सरकार को Еनसे घ्रपने इलके में रेल के विस्तार की मांग न करनी पड़े 1 मै सममता हुं कि नयी परिस्थिनियों में हैं पुरानी परम्परामों को बदनना चाहिए 1 हमें सारे देश्न की बहन $\cdot \mathrm{q}$ प से ऐसी योजना बनानी चाहिए जिमेे मारे देश में वास्तविकता के भाधार पर नेनों का विम्तार हो, जह्रत के घ्रनुमार रे नें त्रिछायी जाएं ।

ग्रणर इस नरह को योबना नेल मंत्रालय या रेलचे बोर्ड के पास रहेगी तो उमी के म्राधार पर इसका काम चलता रह्रेग मौर हर एक कों यह् ग्ना रहेगा कि इनने दिन के घन्दर उमंक यड़ां काम होंने व ला है घ्रोर बार बार जों उम नग्रह को मांग की जाती है विभिश्न सद्यों को घ्रोर में कि उनके यहां ये ये लाइने होनो चाहियें उस में बड़ी कमी भाएगी ।
 भामतिक, तथा घन्य दृष्टिकोणों से उन्हें त्रिकमित करने के लिए एक योजना सारे देश के लिए बननी चाड़िे रेलदे विभाग की घ्रोर से घ्रोर उस में यह घंकित रहना चाहिये कि दस प्रायमिकता के म्ताषिक काम चलता रहेगा चाते कुछ मी हो घ्रोर काम रुकगा नहीं तो लोगों को शिकायत करने का मोका नहीं रहेगा 1

रेले देश के बिकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका घ्रा कर सकती हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो बहु₹ पिछड़े हुए हैं । इस सम्बन्ध
' में मै विहार भोर विशेषकर विहार में छोटा नागपुर जो एक भादिवासी क्षेत्र है उसकी चर्चा करना चाहता हां। वहां पर जंगल हैं, पह ड़ हैं, वहां पर बनिज पदार्थी की भरमार है, लकड़ी वहां बहुतायत से मिलती है । बह इलाका न सिफे बिहार का बल्कि सारे हिन्दूस्तान का सब से पिछड़ा हुमा हल का है। उस इलाके में मेरा क्षेत्र चतरा मी श्राता है ?। बतरा हजारीबाग जिले में घोर पांकी धोर लानेहार पलाम जिले में ये दोनों छोटानागपुर के इलाके हैं । वहां र्बनिज पदार्य बहुत हैं, एल्यमिनयम है । पलाम जिला तो जंगलों मे भरा पड़ा है । कोयला हजारीबाग के इलाके में, चतरा में बहुत होता हैं । इ का विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां गेलवे लाइन नहीं है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तेंे इलाकों की घ्रोर अ्रापका सत्व मे पह़ने ध्यान जाना चाहिये ।

पांच छ: मान पहले दो लाडननों का सइक्षण ठुभ्रा था। गया से सरषाटी चतरा होने हु० बन्दवा में मिलाने का घ्रोर दूसग बीढ़टा में मरेषाटो चनरा होने हुए चन्दवा में मिलाने का। मैं प्रार्थना करता हं कि डन दोनों में मे किसी एक लाइन को घ्रपने हाथ में भ्रंविलम्ब लेना चाहिये । ये ऐसे क्षेत्व हैं जड़ां के लोगों ने भ्रभी तक रेलवे की लाड़न को नटी़ी देेखी है, रेल का इंजन नहीं देब्बा है । य亏 लाइन ऐसे इलाके से हो कर जाएगी जाकि खनिज पदार्थों का भंडार है, वहां के लंगों में बेरोजगारी व्याप्त है, वह प्रविकसित इलाका है, बहुत गरीब वहां के लोग हैं भौर वे तरहल-करह से परेशान हैं । घ्रगर घ्रापने वहां लाइन दी तो उनको विकास करने का मोका मिलेगा। ऐसी महत्वपूर्ण लाड़न को प्राथमिकता वेकर धाप को हाथ में लेना चहिये मोर भविलम्ब इसको पूरा करना काहिये

एक श्रोर रेलवे लाइन की श्रोर में मंत्री महोदय का ध्यान श्रार्काषत करना चाहता हूं । इस लाह़त की एक लम्बे श्रसे से चर्चा होती प्राई है । जब श्री ललित नारार्यण मिश्र रेल मंनी थे तब के भ्रगर श्राप उनके बजट भाषण को देबेंगे तो 1975-76 के बजट में उन्होंने घोषणा की थी कि बख्बतियारपुर से राजगीर तक जो रेलवे लाइन गई है उसका विस्तार बोघ गयi तक किया जाएगा। उसका सर्वक्षण मी हुग्रा था। राजगीर श्रोर बोध गया विश्व कें ख्यातिप्राप्त स्थान हैं । भ्राप जानते ही हैं कि लाबों लाख पर्यंटक राजगीर घ्रौर बोध गया भ्राते हैं लेकिन दोनों का श्रापस में रेल सम्बन्ध न होने कें कारण यात्नियों को बड़ी घ्रसुविधा होती है । दूसगे देशों कें बोधिष्टों ने मी मांग की हैं कि जो यात्री बोध गया श्राते हैं वे हो राजगीर मी जाते हैं श्रोर दोनों में रेल सम्बन्ध स्थापित नहीं हुग्रा है । इस बजट भाषण में उसकी चर्चा नहीं की गई है । पांचवीं लोक सभा में जब ${ }^{4}$ इसका सदस्य था मेरे एक प्रश्न कें उत्तर में मंत्रो महोदय ने बताया था गतवर्ष बोध्र गया लाइन का सरेक्षण बहुत तेंजी से प्रारम्भ हो गया है । लेकिन प्रब देखने को नहीं मिल पा $i T$ है कि कुछ तान हुश्रा या दन्द पड़ा है । इस प्रकार की जो घोषणायें होती हैं उनकी श्रवहेलना नहीं होनी चाहिये। मंत्री महोदय को उसकी झ्रोर श्रवश्य ध्यान देना चाहिये म्रौर ध्यान देतं हुए राजगीर लाइन का बोध गया तक का विस्तार करने का घ्रादेश देने की कृपा करनी चाहिते । मिंने पत्न मी लिखा है, ग्रौर ग्राप को जानकर घ्राश्चर्य होगा कि बरवाडोह से चिरमिरी तक लाइन बढ़ाने के लिगे द्वितोय महायुद्ध के वक्त में सब काम हो गया था, पुल श्रादि बा गरें ये लेकिन ड़तन काम होने कें बाद मी वह लाइन नहीं बनी। इस लाइन के: बन जाने से गोमोह से बम्बई जाने में 250 मील की दूरी कम हो जायगी। इस तरह से किसी काम को बीच में रोक देना रुपये का दुखुपयोग है ।
[त्री सबाँच प्रसाद बमi] |
प्रष्टासार का दूर करने मौर प्रशासन में सुधार लाने की पाप ने बात की है, बड़ी मच्छी बात है । रेल मंतो सी समाजवादी घौर गांघीवादी विचाराधारा में प्रास्था रखने हैं, रेलवे $i$; भ्दन्दर यह देबा जाता है कि घंट्टाचार ऊपर प्रधिक होता है नींचे कम, लेखिन पकड़ा नीचे हे: कर्मंचातियों को ही जाता है । भगर प्राप ऊपर के लोगों में फंले घ्रष्टाचार को रोक सकें तो नीचे के स्तर पर ग्रवने घ्राप बन्द हो जांनेा। घ्राप देबें कि चीजों की खरी होती है, उसका श्राप मून्यांकन करें तो q .येगे $f$ रि बड़े भ्रघिकारिया में प्रत्टाचार काफी फेला दुम्रा है । मान की बरीद में काफी प्रंडाबार होना है। जो छाटे कमं बारी हैं बा वह देखंते नहीं है? ? जहर रेंबने हैं श्रोर उसका बरा श्रमर उन नोगों पर पड़ना है । डमलिये घ्रण्टानार मिटाने के fिये ग्रापकों ऊवर मे चलना पड़ेगा मोर डस तरह क गलन कामों को एक नीति बनाके वन्द कर्ना होगा, नीचे १ं: स्नर पर श्रपने घ्राप घट्राचार ममाप्त हो जांगा।

भापने रेलवे बोड ं: मंगउन के: बारें में कहा, श्रन्ही बात है । डमी तरह मे पावर के विकेन्द्रीकरण का जो निणंय लिया है वह भी श्रच्छा है । लेकिन जब पावर के विकेन्दोकरण की भ्रोर जा ग्टं हैं तो उमी कें माय क्तंब्य का भी निर्धारण होना चाहिये कि जिमका काम है वहु समय पर पूरा हो घ्रोर उन कं भ्राचरण, कायं-प्रणाली का श्रमर सिफं उन तक सीमित न रहं बल्क टीक क्षा मे समस्त कमंचर्णारयों पर पह़े । ग्रापने यह भी म्चच्छा काम किया है कि जिनका सेवा काल समाप्त हो गया है उन को
 से ता कल समाँ हो गाध घंर उन की श्रव्वधि को बढ़ा दिया गय। था पूर्व सरकार द्वारा, उस को मी बन्द कर विया है। मेरा निवेदन है कि जिन ऐे कम क्षारियों की सेबायें बढ़ायी गयी हैं उन को भापं तुरन्त

रिटायर कर बीजिरे जिस से नीषे कें लोगों को भागे बह़ेने का मोका मिल सके।

रेलवे में सामान की बोरी रोकने के लिये पारدपी०एफ० है, लेकिन फिर भी चोरियां होती हैं। इसमें सुधार लाने की प्रवस्यकता है, पोर सुधार लाने की कोषिश भी की है । लेकिन प्रब तक का प्रनुभव यही है कि जो रसऋ है वही भकक हो जाता है 1 इतलये इस फोर्स के कार्य को वेषाभाल करने के. लिसे एक सजग मोर चरिर्रवांन उच्च प्रधिकारी को जहरत है । जो एक एक म्वन पर घ्रारगपी०एक के नोगों ने बोरी के म्टे बनाये हुए हैं उन को दोड़ना होगा। घ्रवर इम दिगः चं शोन्र ान मे काम नट़ीं करेंगे तो जो प्रभाष प्राप का पड़ने वालi है वह कम हो जानेगा।

में घ्रनने जिने के मम्बन्ध में कहता चाहता है. प्रोबर-न्त्रज की चर्वा चली है। मझे याद है, 1967 में जब परम श्रादग्गोय जगजीवन बाबू วेल मंत्री ये तो वह गया में एक दोरे पर गंगे चे । गया में टिकारे रोड जाने के लिग गया रेलवे ख्डेशन मे नटे हुँ दलिग में ₹ंगल में एक र्लेलवे कारिंग है। उम पर दोनोन घंडे तक लोगों को ककना पड़ना है । उष समय उनको fी बह्टां दो-. निम बहें रक रकाना पढ़ा श्रोर उन्होंने स्वर्ं उन सीज का दे त्रा। लोगों ने बहां पर प्रोबर त्रिज का मांग को तो उन्देंने 1967 नें हो घोषगा कर दो कि वहां पर घोवर नित्रु बनाया जायंगा। लेकिन उस ममग की गई घोषणा पड़ी है लेकिन वह् कहां पड़ी है, यह पना नहीं चलता है 1 में चहृंगा कि जहां जहां घोवर क्रिज का प्रश्न है उस घोर मंत्रो महोदघ हपान दे क्रोंकि ये बड़े बाधक हैं, इनमें समय का ही प्रश्न नहीं है, बलिक रोगियों च्रादि को ले जने का प्रश्न की बड़ा महत्वपूर्ण है । भवर ये भोबर तिज्ञां तो रोणियों घोर घाबस्यक बस्तुभों, एलेन्जियत कमोषिटीज को से जाने में बाधा नहीं होगी। रेल ${ }^{2}$ स्टेलनों पर मिने वे ता है कि इस पारे प्रोर

उस पार दोनों तरफ गांव हैं, लेकिन इस पार से उस पार जानें कं लिये रास्भ नहीं है । यह बहुत गलत है, इन सब चीजों की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये ।

बिहार में फुत्रा से इस्लामपुर् भ्रोर भारा से सहुसराम लाड़ट नेलवे हैं । इन दोनों की व्यवस्पा बड़ी खरात्र हो रही है। इसका प्रइन्घ भ्रभी निला बोंडे के हाध में है, मेरा श्रनुरोष है कि दूको घ्रनने कंग्रोल में लीजिये । इमसे जनना को भी लाम हागा घ्रोर रेलवे कमंचार्यों को भी लाम होगा । इन लाइनों को बड़ी लाइन में परि 捾न करना चाहिंगे। बोर्डं के पास माघन नहों हैं इसमे काफी परेगानी उठानी पड़ ग्ही है, इसलिये उमसे उ्यवस्था मरकाए ड्रारा भ्रनने हाय में लेने पर ही श्रच्छी व्यवस्था हां सं初।

बी राम नरेश कुगलाह (सनैमपुर) माननी $i$ उपाध्यक्ष महोदय, में सबसे पहले रेल मनी जी का ग्राभार प्रर्दणत करता हुं कि उन्होंने पूर्वी जिलंं में जो योंजनायें थीं, उनको पूरा करने के निंये कदम बढ़ाय है । लेकि : जिम गति मे कान हो रहा हैं, उसी गति से होगा तो में समझता हूं कि उसमें काफी बिलम्ब होगा प्रोर पूर्वी जिले पिछड़े के पिछड़े, ज्यों के त्यों र ; जायेंगे ।

तमरजेंसी में जिन कर्मचारियों को निकाला गया था, उसमें से काफी करंजारी पभी मो बहान नहीं हुये हैं जब कि बारबार मत्री जी ने कहा कि जो हड़ताल में भौर एमरजेंसी के दोरान कर्मचारी निर्दोष घे, प्रौर निकाले गये हैं, उनको बहाल कर दिया जाएगा ।

रेलबे में गोरबपुर में इतना ध्रष्टाचार छाया हुप्रा हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जितने भधिकारी हैं, उंके पास इतनी फालतू का रें हैं कि जहां बे रेल से जा सकते हैं; बहां रे नम से नहीं जाते हैं, बरिक स्टाफ कार से जाते हैं। बे लोग बड़का गांव, भाटपार,

नोनापर स्टेशनों के बीचें आतें हैं जाहां रैल से जा सकते हैं लेकिंम वे कार से जाते हैं । वह गोरखपुर से महरोना होकर भैग्रा जाते हैं। यह बार-बार होता हैं मोर हर प्रधिकारी कारों का दुखपयोग ₹स पका : से कर रहा है। कर्मचारियों के साथ उ का
 के प्रति उंका श्रोर बदले की भावना सें काम कर रहे हैं ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हू कि निर्माग भत्ता उन कर्मचारियों को मिलता है जो नग्रे निर्माण का काम करते हैं घ्रयवा नंगं ग्रोर पुराने दोनों करें 1 केवल पुरानी लाइन को नई में बदलने पर नहीं मिलेगा । गोरखपुर के रेल कर्भचनरी दोनों काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें निर्माण-भत्ता मिलना चाहिये, लेकिन उनको नहीं मिलता है । इतना ही नहीं, "सी" श्रेड का नगर हांने के कारण उन को भत्ता श्रवश्य ही मिलना चाहिये, लेकिन उन को नहीं मिलता है । गंरखपुर के चीफ इंजीनियर म्रौर वित्त सलाहकार ने इसको मंजूरी दे दी है, लेकिन चीफ पर्सोनेल श्राफिसर ने इसमें गड़बड़ कर दी है घ्रौर अ्रब मामला बोर्ड में लटका हुग्रा है । जब चीफ इंजीनियर ग्रौर वित्त सलाहकार दोनों इस बारे में निर्णय करने के लिए सक्षम हैं, तो कोई जरूरत नहीं है कि इस मामले को बार्ड में लटका दिया जाये ।

वहां कुछ नियुक्तियों में भी बड़ी गड़बड़ी की गई है । ग्रपने चहेते लोगों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का पेपर ऐसा बनाया गया, जिसका उस पद से कोई सम्बन्ध नहीं था । फिर एक ऐसे मादमी को चुना गया, जिसने कुछ दिनों बाद कह दिया कि में यह काम नहीं कर सकता हूं। जो भ्रादमी भक्षम था, उससे पूंछ कर पर्चा बनाया गया कि तुम क्या लिंख संकेंतें

## 

हो मौर क्या नहीं लिख्ब सकते हो । पद सम्भालने के बाद उसको काम करने से इन्कार करना पड़ा, क्योंकि वह काम नहीं कर सका ।

छोटी लाइनों के बड़ी लाइनों में परिवर्तन से कई पुल बाली हो रहे हैं । भगर उन पुलों को स्थानीय निकायों को दे दिया जाये, तो उन्हें सड़क के पुल बनाया जा सकता है पौर काफी दिनों तक उन्हें उपयोग में लाया जा सकता है 1

मेरा क्षेत्र तीन हिस्सों में विभाजित है । छोटी गंडक उसको एक जगह बांटनी है । बिहार की सीमा पौर छोटी गंडक के बीच में जितना क्षेत्र पड़ता है, जिसमें भाटपार एसेम्बली कांस्टीट्युएन्मी और सेलमपुर कांस्टीट्युएँ्सी का कुछ भाग है. वह पूरे का पूरा क्षेत नोश्राबनी कहलाता है मोर वहां जाने का कोई साधन नहीं है। फिर धाषरा घोर छोटी मंडक के बीच का हिस्सा है। देवरिया का एक हिम्मा धाषरा के उस पार पड़ता है। वहां जाने का कोई साल्रिन नहीं ?। पगर रेल का पुल दे दिया आये. तो उसको सड़क का पुल बनाया जा मकता है म्योर सड़क घातायात प्रारम्भ हो सकता है । उममे बिहार के लिए छोटे मे छोटा राम्ता मिल मकता है धौर देवर्वरया होने हुए वाराणसी के लिए मी रास्ता बन सकना है ।

خेलवे हड़ताल के समय जो तथाकथित वफादार कमंचारी घे, उन्हुं विशेष वेतनवृद्धि दी गई पीर हड़तालियों को निकाल दिया गया । बफादार कमंबारियों की वेतन-वृदि भ्रब मी उ्यों की त्यों कालू है। जिन हढ़तानी कर्मंचारियों की बहाली हो रही है उन ते वह निरन्तर षाटा हो रहा है। मी यह आनना चाहता हूं कि मंत्री महोदय हस बारे में क्या कर रहे हैं।

रेलों में विना टिकट बालों के साष जो घगड़े-फसाद होते हैं, मौर कमो-कमो बड़े उन्र्रव बड़े हो जाते हैं, वहह सारी गड़तड़ी छात्रों की बजह से है । छातों मोर रेलवे में एक प्रषोषित युद्ध चल रहा है। छात टिकट नहीं लेते हैं घ्रोर रेलवे बिना टिकट वालों को छाड़तो नहीं है। छा गों को होस्टल पौर पढ़ने की सश सुलिधारें देना सरकार का काम है । इसलिए मेरा सुमाव है कि प्रधानाचार्य के सर्टिफिकेट के भाधार पर छातों पर घर से पढ़ने के स्थान तक पाना-जाना फो कर दिया जाये, ताकि उनका रेलवे स्टाक के साय भगड़ा-फसाद न हो, भ्रोर छार्रों के साथ दूसरे यान्तो मी बिना टिकट यावा न कर सके प्रोर भगड़ों में शरोक न हों। ऐमा करने पर रेलवे के टिकटों को बिको बतुेगी, भाड़े मो खत्म होंगे घ्रोर छातों की घ्भान्ति भो नहीं होगो। इ़ससे रेलवे के घ्रधिकारियों का जो भगडा का गों के साथ चला करता हैं वह़ मी समाप्त हो जागे ।

इप्रर गाहियां बराबर लेट चल रही हैं पोर मुम्रे यहृ पता लगा कि यह प्रधिकारियों की वजही मे लेट चन रही हैं, कर्म चारियों की वउह में नहीं। प्रब यह केसे लेट चल रही हैं, कषा हो गहा है, कह़ं गढ़बड़ी है, हसका पता लगा कर इस गड़चड़ी को दूर करना चाहिए।

रेलच में उहां तक दिन्दी के उगयोग का समान है वह जनता सरकार के जमाने में घटो है। हत्तबा ही़ नहीं हैं पंकितजी के जमाने में गोरबपुर का एक रेल प्रधिकारी यहां हिन्दी प्रधिकारी बन कर प्राया था। उसकी प्रोमोणन की जगहु पर दूसरे को प्रोमोट कर दिया गया । बहु फिर यहा से बागस गया क्योंक बोह के लोमों को वह वार बार तकाजा किया करता बा कि काम हिन्दी में हो। इसलिए बोटं के लोग उससे नाराज है हीर उसका चामियाजा भाज

भी वह भुगत रहा है । में निवेदन कखंगा कि हिन्दी प्रधिकारी के साथ घ्रोर हिन्दी के साथ जो सोनेला व्यवहार हो रहा है उसे दूर करने की मंती महोदय कृपा करें। एक चीज में यह कहना चाहता हू कि केवल इस नाम पर कि घय्रेजी हे स्थान पर ठीक टीक हिन्दी का पठ्द नहीं मिलता इसलिए भंग्रेजी चलाई जापे, यह बात गलत है । में कहता हैं कि जहां ऐसी बात है वहां भंश्रेजी का घब्ल ही देवनागरी लिपि में लिखा जाये औोर भाषा देवनागरी या हिन्दी हो तो क्या हर्ज है ? के बल हस नाम पर कि हि.दी में टीक टमं नहीं मिलता ड़सलिए प्रंप्रेजी चतायी जाये यह कोई ध्रच्छा काम नहीं है । जो लोग रेलवे में हिन्दी के श्रन्दर काम करने हैं उनको हतोल्माहित न करके प्रोत्साहिन करने का कात करें ।

रेलवे लगभग 100 साल पहले बनी है। हम त्रोच बहुत से नटे गांव बस गरें बहुत से छोटे गांव कस्ते के रूप में क्रा गए घ्रोर बहुत में द्रोटे कस्बे शहर के हैप में पा गए हैं। लेकिन घ्रापने जो नियम बना रखा है वह वही पुराना है। जो काले जब रेलवे लाइन बनी थी उम समय बनाए गए थे वही रहृंगे, नए ग्राप नहीं बनाएंगे । घ्रगर दूसरा बालः बनाएंग तो वहां के लोगों को भाधा खचा देना पड़ेगा । हतना पुराना नियम जब से रेलवे लाडन बनी उस समय का बना हुम्रा, उसी को तब से ग्रब तक श्रापने का गम रखा है। उस में परिवर्नन कीजिए प्रोर नए बाले जहां प्रावश्यकता है वहां बनवाइए।। देवरिया नगर का पूर्वी बाला जो : वहां घंटों सवारियों को रकना पड़ता है, वहां भाप एक भोवर क्रिज बनाइए। नोनापारी स्टेशन जो भटनी भौर षाटपार के बीच में है उसके पश्चिम में प्राप एक बला बनकाइए जिससे गांव के लोगों को भाने जाने का रास्ता मिले बरना भ्राप बड़ी लाड़त बना रहे हैं तो लोगों का भाना जाना दूपर हो जायगा घोर लोग भपनी बेती बा़़ी का काम नहीं कर सकेगे ।

रेलवे के भ्रन्दर ऐसी समस्पाएं ढाला बनाने की हर जगह हैं। मेरा निबेदन है कि जहां जहां इसकी जरूरत है, जहां पुराने .गांव बऱे हो गए हैं या नए गांव बस गए हैं वहां श्राप ढाला बनवाने की कोशिश कीजिए । ऐसे स्थानों पर निश्चित एप से ढाला हैंबवा देना चाहिए।

रेलों में जो भापने जनता गाड़ियां चलाने का फंसला किया है, में भ्राशा करता हं कि श्रगली बार जब भ्राप बजट पेश करेंगे तो देश की रेलों में केवल एक ही जनता बलास ₹ंगो।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि गोरखपुर से बड़हलगंज श्रौर दोहरीपाट को रेलवे लाइन से मिला दिया जाये तो यह पूरे का पूरा क्षेत्र मऊ से सम्बन्धित हो जायेगा। नहीं तो बहुत बड़ी दूरी तय करनी पड़ती है । साथ ही दोहरीषाट से बेलथरा रोड होते हुए सिकन्दरपुर भोर सिकन्दरपुर से बांसडीह होते हुए सुरेमनपुर को मिला दिया जाय तो बिहार प्रोर उत्तर प्रदेश का काफी संबंध स्थाणित हो जायेगा । इस क्षेत्र में बहुत दूर तक रेलवे लाइन नहीं है, उसकी भी पूरि हो जाॅेगी ।

रेलबे में भीट्ड बहुत श्रधिक हो रही है । बराबर गाड़ियों में कुछ न कुछ पैसेंजर छूट जाते हैं घंर जो चढ़ जाते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं हैंकि रात भर या दिन भर चलने के बाद भी बंठने की जगह मिलेगी या नहीं । इसलिए भ्रधिक से भधिक सवारी डिब्बों का इंतजाम होना चाहिए ।

भ्रगर सवारी डिब्बों का इन्तजाम नहीं होगा तो मीड़ म्राबादी के साथ घोर बढ़ती जायेगी प्रोर भापके डिब्बे ज्यों के त्यों ही रहेंगे। तो छस तरह से काम नहीं चलेगा ।

दूसरी बात यह है कि गोरबपुर से छपरा की तरफ जाने के लिए 10 बजे रात से 12 बके

## [त्री राम न

दिन तक कोर गाड़ी नहीं है जब कि वह मेल लाइनपर है। मैं घ्रापक छ्वारा निवेदन करना चाहता हं कि उनता गाड़ी जो गोरबपूर से लूप लाइन होकर जाती है उसको मेल लाहन पर चनाने की कोशिश करें । साथ ही साय एक शटल छनरा से मिवान तक चलती है उसको भटनी नक चलाएं ताकि यातियों को सुविधा हो सके प्रोर किसी समय मी उनको गाड़ी मिल सके। लोकल टेनेन्म भी पहले बनाइस से सिवान तक चलती थ!, म्रब वह केवल भटनी नक जाती है। उनको स्रगर मिवान तक बड़ा दिया जावे तो ममस्या हल हो सकती है। पूरे 12 घंटे तक उम क्षेत्र में कोई गाड़ी नहीं चलती है जब कि वह उत्तर प्रदेश का एक ऐमा हिम्मा है जों मड़क से कटा हृंश्रा हैं म्रोर रेल से बड़ी स्रमृविधा होनी है अयोंकि किस प्रकार लोग ग्रायेंगे ग्रोर जायेंगे यह एएक प्रश्नचिन्ह रह्ता है ।

प्रन्न में मैं मंत्नी महोदय को इस मन्तुलित बजट के लिए बधाई देते हैए भागा कग्ता हैं कि विछड़े क्षेत्रों के लिए वे जो कुछ कर सकते हैं वह जल्दी मे जन्दी करेंगे ताकि पिदड़े क्षेत्रों में जहां यानायात के साषन न हाने की वजह में उद्योग-धंध्र नहीं लग सकते वह्टां पर यातायात के माघनों का विकाम हो मके तथा उन क्षेत्रों का भी विकाम मम्भव हो । इन गन्दों के माथ मैं श्रपनी aात समाण्त करना हं ।

SHRI O. V. ALAGESAN (Arkonam): Mr. Deputy-Speaker, Sir, only a few minutes ago when very deserving praise was showered on our retiring Secretary-General on the eve of his taking up the office of Chief Election Commissioner, from all sections of the House, a lot was heard about Parliamentary Practice. It is a very ancient and healthy Parliamentary Practice for Members to address the Chair. Evidently it should have been thought that the Chair includes Benches as well. In that true sense, I am addressing the Chimer today. I would like to
congratulate the Hon'ble Railway Minister for having presented a surplus budget. I hope his colleague, the Finance Minister, will follow in his foot-steps and favour us with a surplus General Budget this evening. But, Sir, I would have appreciated if the Hon'ble Minister has said n word of thanks to his predecessor in office and also perhaps to the previous (iovernment for having left the Railway finances in a happy state. He has inherited a very hadpy state of Ruilway finances and I hope during his tenure he will present only surplus budgets and will not be in any dimculty for finding mone: fo- varicus useful projects. Eec.ause, Sir, it is given or: it a very few to build a new. Ordinary mortals such as we are, it is given to us only to continue the work of others. Certainly you can try to imnrove unon previous rerformance and that should be the aim. But while thanks are due, they may be given. If high prices of cement cari he attributed to the wickeaness of the previous Government, certainly husbanding of resources so as to lead to the happy state of our Railway finences also should be attributed to the previous Government. If you look at the last year's budget. the budget surplus is only Rs. 8.98 crores whereas the revised surplus went up to Rs. 3567 crores. It is expected that when the accounts are closed this surplus may even rise to Rs. 65 crores. With such a comfortable position, I should like the hon. Railway Minister not only 10 try to decrease his indetedness to the general revenues but also think in terms of affording relie?, at least selective relief, in the matter of reducing the burden on passengers by way of reducing passenger fares. He may do it even later; it is not too late. I hope he will turn his thought in that direction. Because the instigators of the nightmare of 1974 are all contained in the present government itrelf. One should hope that there will be continued maintenance of good diacipline in the railways because discipline is the sine gua fron of any progress. But when wis hoot of the rocent spate

1
of accidents on railways, one gets into a doubt whether discipline is being properly maintained and whether attention is being directed to maintenance of strict discipline. Eapecially in the southern railway which has had its share of accidents, we find that on the same spot there were two accidents, one after another. This is something which stould be looked into because we should not allow the confidence of the pubiic in the railways maintaining an accident free service to be impaired. I hope the hon. Minister will pay heed to this warning.

Thought should also be given to the all round railway development of the southern region in view of the industrialisation that has already taken place $a_{d}$ that is going to take place. I say all round devilonment recause you should direct sour attention to more electrification and constriction of new lines and conversion of smaller gauge into bigger gauge and also doutling the track to meet the growing trafic needs of that region. Till now I am sorry to say that there has teen woeful neglect. I will not say wiiful neglect. of the southern region. Let me give a few instances.

Very $\mathrm{lo}_{\mathrm{w}}$ priority has been accorded to electrification, especially in the southern region. One would have thought that the southern region teing the farthest from the coal belt, electrification would have heen undertaken even earlier in that region. One feels sorry to know that there has not ieen any electrification in the southern region. You may remember that when the late lamented Lal Bahadur Shastri was the Railway Minister and 1 was his humble deputy two decades ago, we sanctioned and started the electrification of the little stretch of the southern railway, Tambaram to Villupuram. less than' 100 miles. I can tell the present Minister that all these 20 years not a meter of railway track of the southern region has been taken up for electrification. They have been very slow even in proceeding with projects already taken up. For ins-
tance, you are now engaged in electrifying the line betrieen Madras and Triuvellore which is a very short distance. There is a ciemand in my constituuency, elsewhere in the State also, that this should be taken up to Arkonam which happens to be my constituency. And now even this small little work has taken such a long time. Very little money is being allotted to it. I had occasion to draw the attention of your predecessor last time that only Rs. 18,000 and odd was allotted for this electrification. I do not know what it meant. But then later on some more money was allotted and even then the work is proceeding very very slowly. Then there is the question of Madras-Vijaywada elect!ification that is being talked about for a long time. But nothing seems to have been done or at any rate rothing seems to be visible on the surface. Then the question of clectrifying Madras-Bangalore line is also there. It is a thing which is dovoutly wished for and very ardently prayed for by people of both the States-Tamil Nadu and Karnataka and perhaps Andhra Pradesh as well. So. Sir, when you consider this history of electrification in the Southern region, you will find that it has been a very dismal and disappointing affair and I hope the Railway Minister will wake up to it and do something.

Then construction of new lines. Again Mangalor-Hassen line which was sanctioned in cur time. which was taken up 20 years ago-thanks to my friend late Mr. Srinivasa Mallaiya, ex-Member of Parliament. It is going on at a snail's pace and even now it has not been completed. The difficulty of terrain and other difficulties are there. I do not deny it. But the way in which this work has been going on certainly makes one despair of any expeditious job being done on the railways. Similarly, Tirunelveli-Nagercoil-Trivandrum line; its construction should be expedited. In this connection, a survey was undertaken long ago. because large areas of my constituency are without railway facility. The sur-

## [Shri O. V. Alagesan]

vey was undertaken to lay a line between Chingleput and Chinnasalem which passes through the ore belt via Uttiramerur and Cheyyor. I do not know the state of that survey. I would ask the hon. Minister to either continue the survey or bring it uptodate as they say. Then, Sir, with the Kucremukh Iron Ore project coming up and the steel triangle of Salem. Hospet and Vishakhapatnam slowly emerging from out of the industrial hori: on of the southern region, there is a lot to be done with reference to conversion metre gauge into broad gauge in that region. A uniform gauge shoulc be thought of in order to cater to the present and much more future needs of this region. In this connection. the west coast railway has been taliked of for a long time. But it has always been deferred. As long as 20 years igo. I remeber again, my late lamented friend Shri Srinivasa Mallaiya pleading with the then Railway Minister Shri Sastriji that e:ven then it should be taken up. He used to bring a rig map and show how these regions are without any railway connection. So I hope that some beginning will te made and the Present Minister will bestir himself in time to make a begining in that direction. Again with the prospects of oil discourry in the eastern seas. the entire metre gauge of the Southern Railway from Madras to Tuticorin requires to be made into abroad gauge. These are all problems which are forcing their attention on you and I bope the Railway Minister will do well to thinis of them and plan in time and undertake these works on his own. during his tenure itself.

## 14 hrs.

I am very sorry to say that catering is hopeless. Sometime ago there was a practice of having dining cars attached to long distance and fast moving trains. That has been discontinued. The minister should consider whether this can be re-introduced.

I thank the hon. minister for visiting Arakonam, my constituency
though it was in connection with the election propaganda for his party. I was not an eye-witness, but friends told $m_{e}$ that several representations were given to him and he said, "All these things have to be done with the cooperation of the State Government. Unless you vote Janata into power in your State, I shall not be able to do anything." So saying, it seems he threw away the papers like this.

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): Let me correct the wrong impression even now. You know I am not capable of doing like this, even if I want to. All I said was, as far as over-head bridges are concerned, the State Government has to take the responsibility and I hope your State Government will take it. Of cousse, if our Government is there, our government will take that responsibility. So far as the rallway's action is concerned, it will be independent of whatever form of government is there in the State. I never threw any paper; it is not in my habit.

SHRI O. V. ALAGESAN: I am satisfled with this. It is as it should be. It is good that Central Ministers go to all places because that gives an opportunity to the local people to represent their grievances first-hand and have redress at proper level. Your party happens to be in power in most of the States except a few. That should not be a motivation.

In Arakonam, you might have seen that the subway there is very old, narrow and inadequate for the growing traffic needs. It has been a bottleneck and a curse there. It has to be widened. I think the railways will have to do most of it and there may not be much for the State Government to do there. There is a road on both sides. I do not think an overbridge is feasible in that particular locality. But the subway can be easily widened and not at much cost. The rallways may not have to call
upon the State Government to incur much expenditure. I request the minister to look into it.

It might have been brought to his notice that there is a very old engineering workshop in Arakonam which is not working efficiently. It is almost dilapidated. Neither the workers nor the officers are very much interested in it. I put a question whether this workshop was going to be upgraded in any sense, but I was given a blank ' $N o$ ' as the answer. I am rather disappointed with that answer; you may appoint a small departmental technical committee to see whether you can get more out of the workshop. You are spending money on that and you may see whether you can get more work out of it by improving its efficiency or by diversifying the activities of that workshop.

Then, Sir, I ask for the Kovai Express to stop at Arkonam. When I asked him, the General Manager with good intentions gave a very lengthy reply, but the result was that he would not be able to do it. But later on I found that the Express stops at another station, namely, Jalarpet. It is important for the people in the town of Arkonam that the Kovai Express stops there so that they may go to Nellore, their district headquarters, and come back. Though it may take a few more minutes if the Express stops at Arkonam, you may consider that.

Similarly, in some cases, levelcrossings have been planted very near the railway station where they are not useful. One such case was brought to my notice near about Arkonam. People of nearby village want it to be a little away from the station so that they may have access to the village. So, you may kindly do something in the matter.

बो राम प्रसाष तेखामुक (हाथरस) : उपाष्यक्ष महोदय, भापने मुसे जो समय दिया है उसकें लिए मैँ भ्रापको धन्यवाद देता हूं।

गेलवे बजर पर बोलते हुए मै कुछ छोटी छोटी बततों की तरफ मंन्नी महोदय का ध्यान भ्रार्काषत करना चहता हूं । सब से पहली बतत तो यह है कि स्टेशनों पर की सामान बेचने वाले, नोलाम करने वाले, होते है वे लोगों को बहुत ठगते हैं, दूसरी बलास के जो पैसेजंज़ हैं उनका बहुत हरासमेंट करते हैं । इन श्राकशनर्ज की तरफ श्रापका ध्यान जाना चाहिये श्रोर उन पर श्रापको चंक लगाना चाहिये। यह एक मामूली सी बात है लेकिन यात्वियों को दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ।

जो चोरियां ह्रोती है उनकी तरफ़ भी ग्रापका हपान जनना चाहिये । कोल की वहुत चोंरियां होती हैं। जहां वह रखा रहता है वहां न कोई शंड हाता हैं म्रीर न ही लाइट का इंतजाम होता ह। इस तरफ झी ग्रापका ध्यान जाना चाहिये ।

हाथरस से हाथरस जंकशन तक जो केवल चार किलोमीटर का फासला है गाड़ी चलती है। इस गाड़ी को या तो दिल्ली तक श्राप लाएं या ग्रलीगढ़ तक ले जाएं तब तो कोई लोगों को लरभ हों सकता है वर्ना लाभ नहीं हों सकता है । इस वास्ते मेरी प्रार्थना है ड़सको श्रलीगढ़ तक या दिल्ली तक भाना चाहिये ।

जोगोमती एक्सप्रेस घौर विक्मशिला एकर्रेस ये म्यलीगढ़ पर नहीं रुतीं । घ्रलीगढ़ एक बहुत इम्पारटेंट स्टेशन है। वह एक विजिनेस संटर है। एक एज़केशनल संटर बहुत बड़ा है जहां विदेश़ं तक से लड़के भाकर $\square$ ढ़ते हैं । टुडला पर तो गाड़ियों को रोका जाता है लेकिन भलीगढ़ जो इतना महत्वपूर्ण स्टेश्रन है वहां रोका नहीं जाता है। वहां दुनिया की जानी मानी यूनिर्वस्टी उसको वहां पर रोकने की भाप कृषा करें।

कांप्रेस सरकार ने जनता एक्ष्पप्रेस को मड़राक स्टेशन पर रकवाने की ब्यवस्था

कर दी बी । भब पता बसा है कि पे प्रह्र तारीब के बाद बह क्हां नहीं रकेगी। में चाहता हैं कि जैसे पहसे था इसको बहां पाप रोके । साथ ही एक थोर स्टेशन वहां पास में है सासनी जहां काफी फम्टियां हैं घ.र बहुत ज्वादा लोग चाते जाते हैं। वहां मी डसको रकबाया जाना चाहिये ।

ठेकेदारी का जहां तक मबाल है मैने देखा है कि शथा हेरिएटरी हो मई हैं, हालांकि भाप ने कहा है कि इस को बदला जायगा। हम मब का प्रन्मव है कि डेकेदाग लोग बहृत ही बराब किस्म का बाना यात्वियों को स्टेशनों पर देते हैं। इर्सलये या तो घाप ःस मिम्ट्रम को बदलें मोर जव तक नही बदलने तो कम से कम उस में मुधार करायें ।

भाजकल कुल्ध समय से गाड़ियां लेट चलने लरी हैं। डमरज्रेंसी के डोगान यार्तियों को ल्लेटफामं पर पनेशान कग्ने की घटनायें बहृन क्म हो गई थी, कोई अगत़ा वर्गंच्ह नहीं होना था। लेकिन भ्रब फिर वहां के नड़कों द्वारा, जो विश्वविध्यालय में पढ़े हैं, वही पद्धि भ्रपनायी जा रही है । श्राप को माऩम है कि घ्रनीगत्र यूनिर्वसटी के लढ़कों दाग़ हमारे राएट्रीय नेताभों का बड़ा श्रपान होना था । श्रव वह लोग यावियों को परेशान करने लगे हैं इर्सलिय कुछ ऐमा प्रबन्व श्राप करें जिस में बहां इस प्रकार के भ्रगढ़ न हीं। मैने स्वयं देखा है कि 'लेटफ़ामं पर मुमाफ़िरों को बहुत परेपान किया जाता है।

प्राप ने बजट में हरिजनों की स्थिति में सुधार के लिय नई प्रोबीजन नहीं किया है । श्राप ने कुछ सुविषायें दी हैं, हेकिन जो सब से कम बेतन पाने वाले सफाई कमं चारी हैं उन के वेतः मान में भाप ने वृदि नहीं की है। मेरी मांग है कि उनका बे तन बढ़ाया जाय जिससे घ्रन्य चाति को नोग बी इस घन्षे में फार्यें।

जबता वबह है कि सफ़ाई का धंषा हरिज्तों तक ही सीमित रहे । भगर भाप तनब्वाइ बढांते हैं तो दूसरे लोग भी भायेंगे। साष ही उन की क्र्स स्रच्छी बना दीजिय ताकि हरिखनों में उस्साह हो पोर दूसरे लोग मी इस घंधे की तनफ़. धाकर्न त हों । चाहे म्युन्निस्पंसिटी हो. चाहे पर्वताल हों, या क्रन्य कोई संस्पा हो रकाई का काम यह हरिजन बेचारे ही करते है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह काम क्या इ हीं के जिग्मे हो गया है। क्यों नहीं श्राप उन कां घनछा वे तन पोर प्रोमोगन के एवन्यूज देत है है जस से दूसरी जाति के लोग मी इस काम को करें ? भ्रगर प्राप ऐसा करते हैं तो मनट चेबिलिी भपने प्राप बत्म हो जायगी।

हमारे मूतपूवं गेल मंती श्रो कमलापति त्रवाडी ने कर्ई गाड़ियां बनारस के लिये चला दी है। एक लम्बनऊ एक्स्रस थी जो पहलं लख्यनऊ तक ही जाती थी, उस को मी बढ़ा कर बनारस तक कर दिया है। नतीजा यह होंना है कि लख्नऊ मे चलने पर सरारियों का बड़ी परेशानी है.ती है। लखनऊ से कोई गड़ी ரंमी नही है जो दिन में दिल्ली के लिय चल। 1 प्राप को इस में परिवतंन करना चाहियें अिस से दिन में दिल्ली के लिय लखनऊ से यात्रयों को गाड़ी मिल सके ।

कुलियों का जहां तक सवाल है मंने देखा है कि म्रलीगढ़ में उन को लोडिग प्रोर घनलोंक्ण का ठेका नहीं दिया जाता है। वह बचारे केबल यातियों की मजदूरी पर किपेंड करने हैं। मेरी मांग है कि लोषिग प्रोर पनलोंडंग का उन को काम दिया जाय जिस से कुछ पैसे उन का मिलते रहें ।

घसी तरह से गुछ्स ट्रेन में बहुत बोरियां
 कोरिया छोडी हैं। कोई वेल्बरे माब ग़ाइियों


को रोक तेते है घ्रोर वहां से काफी माल्न उतर बांता हैं। इसलिय गुश्स ट्रेन्स पर सुरका का प्रंबन्ब हो ताकि बोरियां न हों ।

हमारे यहां एक फाटक का सवाल था जो कि बहुत दिनों से चला था रहा था। उस पर एक ब्रिज बनाया गया। वहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वहां जहरत थी कि ट्रफिक चले, उसकी व्यवस्था हो । छस पुल पर कोई पंदल म्रादमी जाता ही नहीं हैं। यह इलंक्रन के दोरान इसलिये बनाया गया कि लोगों को पता लग जाय कि भुल बता दिया गया है । उससे कोई फायदा नहीं हुमा है । उस पर भादमी चढ़ते नहीं हैं, उनका सांस फूल जाता है। में चाहता हूं कि प्रप्बर ग्राउन्ड बनाय। भ्रभी वहां ट्रैफिक का जमाव गहता है प्रोर हमेशा एक्षीड़ंटंट होते रहने हैं।

में यह निवेदन कर ir चाहता हूं कि लोगों के दिमाग में एक चीज यह प्राती है कि गेलबे में मबसे ज्यादा करप्णन है $\downarrow$ पोर यह रेलवे भुलिस में बहुत है । उन सब के वहां रहते हुए मी पेसे जर का हैरेसमैंट होता है । जेबकतरे बहुत हैं, क्या बजह है कि उनको पकड़ा नहीं जाता है। मारे लोग परेशान होते हैं। मापको इमे देख्रना चाहिय कि पुलिस वालों का काम क्या है श्रीर श्रार० पी० एफ० करती क्या है । म्रगर किसी को पकड़ भी लिया जाता है तो बोड दिया जाता है। बहुत मी ऐसी घटनाएं होती रहती है. जिसमे मुसाफिर परेश्रान होते हैं।

जब कोई एक्सीडंट हो जात हैं तो उसमें मरे हए व्यक्तियों की लाशों को कुलियों से उठंबाया जाता है । इससे उनके दिमाग में यह बात पैदा होती है कि हम से लाशों को उठषाया जाता है। इसका उनको न कोई पसा मिलता हैं पोर न कोई एबज में मिलता है। एसी तीज उनके लिय भष्ठी नहीं है । गर्वनमेंट इसके लिय कोई प्रबन्ध करे । इस 643 LS-11

समय जो उन लाशों को उठाने के लिय कुलियों को भेजा जाता है, इससे उनके मन में भाबना घ्राती है कि उमका भी जीवन है ।

प्र त में में निवदन कहुंगा कि कम से कम विक्रमशिला भ्रोर गोमती ट्रेनों को वहां पर रकवाने की कोशिश करें ।

धों ख्यक्राम धर्यंल (मु रुना) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंती जी ने जो बजट प्रस्तुत किया हैं, उसका ममर्थन करने के लिये में गड़ा हुश्रा हुं ।

हमारा जिला मुरेना ग्रनेक वर्षों से डाकू पोड़ित रहा है प्रोर वहां क्रावागमन के साधन उपलब्ध नहीं है। पहले यह सुविधाएं इसलिय नहीं दी जाती थीं, कि डाकुम्रों की वजह सें वहां काम हो नहीं पाते वे। इसी कारण यह इलाका हमेशा पिछड़ा रहा है ।

हमारे मुरैना जिला हैउक्वाटर पर रेल जब बहां से गुजरती हैं तो बहुत देर तक लोगों को रके रहना पड़ता है। कई बार मंन्निगणों को भी वहां रकना पड़ता है । घ्रभी जार्ज फर्नान्नडस साहब चुनाव के दोरान गय तो उन्हें भी वहां एक घ टे तक खे रहना पड़ा । फिर भी इस श्रोर शासन का ध्यान नहीं गया है ।
14.18 hrs .
!Shri M. Satyanarayan Rao in the Chair]

प्रोवर ब्रिज के ग्रभाव में ग्रावागमन में काफी तकलीफ होती है । इसके सायमाथ रेलव स्टेशन पर टिन जंड नहीं है श्रौर बहां पर यात्रियों को बरसात के टाइम में खुले मे रहना पड़ता है जिससे बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है ।

मैं एक घौर समस्या की श्रोर भ्रापका ध्यान श्रार्करित करना चाहूंग।। हमारे यहां शिवपुर से ग्वालियर होते हुए fिंड तक छोटी लाइन है । वहां पर तीनन्तीन दिन तक गाड़ी
［ $\because$ पी पविराम ध्रर्गल］
घपने स्थान पर नहीं पहुंब पाती है। उसमे ₹ंजन बहुन पुराना बाबा घादम के जमान का लगाते हैं मोर वहीं ग्वालियर में ही चलने बाला इजन बराब हो जाता है घोर गाड़ी बड़ी l रह जानी ह 1 उस लाइन के घाटे में जनने का एकमतन्र कारण यह है कि．वहा यावी बिना टिकट सनते है प्रोर उन को रोकने के निए कोई व्यवस्था नही है। पहले ठाकमों के मय से कडंक्टर तक उस लांन पर नहों चलते थे। लोकनायक त्री जय श्रका नारायण ने उन ठाकमों का भारम समपंण करा दिया． लेंकन घ्रभी मी वही सम या बनी हुई है।

मैंन मंत्री महोदय को एक पव लिखा है क्र मवाई माधोपुर से मूर्र्ना ग्वालियर प्रांग Fभड हीने दृँ इटावा तक एक गाठगेज ने लवे लाइन डाली जायं। उस रेलबव लाइन के ग्राम－ पाम कई उषोग स्थापित किये जा सकते है भोर उस डाबू－पीड़ित पिछछे़े केव का विकाम हो मकना है। मंती महोदय ने घ्रपने जवात्र में कहा है कि भ्रभी वित्तीय माधनों के भ्रभाव में काडगेज लाइन

मेरा निबेदन है कि हजारों सालों मे मंरंना जिला भोर बंबस संभाग डाकुप्रों मे पोड़ित ग्रा है श्रोर थ्रमी तक उस का विकाम नг्मत नहीं हों सका है। म्रब जनता सरकार मे उनना की कई घ्र्रेकायें घोर भाकाषायें है । भ्रगर जनता सरकार बिकास के लिए श्रावरपक आाघन उपलव्घ न करा सकी，तो यह् निशिन्न है कि जनवा बक्येगी नहीं，मौर

उस का ही हाल होगा，ज़ो तीस साल बाद कांगेस का हुमा है। मू मंबी महोद्य से विनम सब्दों में निषेबन करना चाहता हूं कि कोतेस के लोग जो भाषा बोलते भाये हैं，बह उसको छोड़े दें मोर विकास के कार्यों के लिए वितीय साधन उपलब्ध करायें ।

प्राज रेलवे बोर्ड का क्या मोंचित्य है ？ मै चाहंगा कि उस को ममाप्त किया आये । उसकी कोई प्रावए्यकता नहीं है। में ने देषा है कि रेल भवन में रेलवे बोर्ड के मेम्बरों के दफ़नरों में महन्शाही ठाट－बाट हैं। बहां बहुत त्वर्षा हो रहा है। श्री मोरारजी देसाई ने कहा है कि हम कूलर्ज पोर एयर－कन्डीशन्ंत्ं का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन रेल भवन में नमाम घनाप मनाप म्रपष्यय हो रहा है । रेलबे बोर्ड को समाप्त कर के काफी बर्ष बचाय। जा मकता है। गेलवे मंब्रालय इस काम को चला मकता है ।

रेलबे विभाग में ह़रिजनों प्रोर मादिवासि यों की घहृत उपेक्षा की गई है। प्रत्येक श्रेणी में उन के प्रागक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। में चाहंगा कि मंन्री महोदय हस तरफ घ्यान ऐें घ्रोर fिक्बे तीस मालों में कांगेस सरकार ने हरिजनों घोर घादिवासियों को जो घूटे घाण्वासन दिये घे，जनता गबर्नमेंट उन कां पूरा करे ।

रेलबे में कई कमंबारियों को पेन्मन की सुविष्षा नहीं दी जा रही है मोर उन के केस वीछडग प⿳亠口了े हुए हैं। भ्रापातकाल में कई कर्मंबारियों कों निकाल दिया गया बा । भ्रभी तक उन्हे पुनः मेषा में नहीं लिया गया है 1

कांप्रेस गबर्नमेंट ने प्रपनी पार्टी के लोगों को 800 रेलबे पास दिये थे ।

मैं मंजी महोवय से चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के भापार पर हल कोणों को पास मिले हैं，इन को तरकान निरस्त करें ।


शी वीजिएन घणल : भ्रनी बरम नहीं砍 है।

प्रो० चघ़ बंबतें : जब छेट बत्म हो गई ता सब बत्म हो गए। श्रार्ठर पहले ही चले गए हैं ।

श्रो घनिराम धर्णंल : भ्रगर बत्म हों गए तां बहुत श्रच्छी बात है । लकिन यह् बात सही है कि श्रभी लत्म नहीं हुए हैं ।

दमारा भुरंना जिला एक व्यापारिक्र मंडी है। यहां भ्रनाज का ब्यापार होता है। यहां काई ट्रेन रुक्ती नहीं है। मैने इस संबंध में मंत्री जी को पत्न भी लिखा था। मध्य प्र देश की छतीसमढ़ एक्सप्रेस विभेषकर महयय्यदेश के लोषों के लिए चलायी गई बी । यद्र बम्बल मंभाम मुरेना उतरी क्षेन्र धौर राजस्थान के पास का जिला है। यहां छत्तीसगब एवसप्रंस गाड़ी रकती नहीं है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर एक बहुत छोटा स्यान है, वहां रकती है, विदिशा एक छोटा स्वान है, वहां रकती है लंकिन मुरैना में नहीं रकती। मंज्नी जी से मैने बात की तो मली जीने कहा कि तिन महीने बाद इस पर विषार हो सकता है। लेकिन मेरे पास पत्न भ्राया उस में यह्ह लिबा था कि बे बड़ी तेजमाड़ियां है, ह्न को यहां रोकना संभय नहीं है। मैं यह्ट लता ₹ंत कि हैमारे यदें मुरंना में पहले पंजाब मेल ककती यी, उस को बाद में बद कर दिया गया 1 अब जमझाप पहाड़ियाजी वे तो धौलपुर एक छोटा सा स्थान

है बहां उन्होने इसे रुकबाने का भार्ठर करा दिया घीर मुरंना में ब द करवा दिया 1 इस बरे ने मेने घंडी डी का ध्यान म्राकषित किया बा लोंकिन वह़ घ्रमी तक इस संबंब में कुछ कर नहीं सके हैं। इस के साथ साथ घ्रोर थी कई गाड़िया हैं जिन का मुरूना में अ्टापेज नहीं है। 年 बा डंगा कि मंबी जो इस पर बिचार करें घौर इन गाडियों को चम्बल, संभाग के इस जिले में रोकने की कृपा करें।

रेलवं में जों की टीन के ठेके दिए जांत है ठे केदार उन को दूसरों को बे च देता है । यह चीज समाप्त होनी चाहिए। श्राज देश में तमाम लोग $\dot{i}$ रोजगार हैं । प्रेज्युएट्स एम्ल्लायमट स्कीम के तहत उन को रोजगार देने की एक योजना हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि ग्रज्युएट लोगों को केन्टीन के ठेके दें । घ्रच्छ तो यह होगा कि रेलवे के ठेक घ्रनुसूचित जाति घ्रीर मनुसूचित जन जाति के लोगों को दिए जायें जिस से सैकड़ों म्रोर हजारों सालों से जो पिछ्ड़ हैं उन को रोजगार मिल सकें। घ्रभी तक उन की उपंक्षा की गई है।

हमारे यहां छोटी लाइन है । उन में पुराने इंजन हैं। वे इंजन बदले जाने चाहिएं ग्रभी तक वं बदल नहीं गए हैं। कई जग्र एसे इंजन पड़ हुए हैं जिन को बहां से ट्रांसफर कर के इन में लगाया जा सकता है। लेकिन उस की व्यवस्था नहीं की गई है।

पहले भ्रागरा से हमारे यहां एक शटल गाढ़ी चलती थी। वह बन्द कर दो गई है। भ्रावरा से मुरैना लोगों का उ्यादा श्रावागमन होता है। इसलिए इस शटल गाड़ी की ंयव था फिर से की जाय जिस से लोगो ग्रा जा सके।

मैं मुरूना से चुन कर श्राया हूं । मुरैना से दिल्सी श्राने के लिए,मुरेना में दो सीट का भी कोटा नहीं है ।

## ।धी धविराम घर्णन

$i$.
यद जो गमड़यां वालं बर जाता हैं उंन हें जिला हेड्तार्ठर के जिए का ते कमं कुठ खवस्था होंजी चाहिए लेकिम उसषी कोई ब्वबस्षा नहीं हे । इस सम्बल्ब में मैंे पष्च भी लिबा षा लेकिन मंबी जी ने घ्राज तक उसका जबाब नहीं दिया ।

सभापति महोदय, मुरैना डाकूग्रस्त जिला ग्हा है । मैने वहां की कुछंमस्यायें मंली जी के सामने रखी हं । हमारा निबेदन है कि स वाई माधोपुर घौर छटावा तक बम्डगज लाइन बनाई जाये । मुरैना में रेलवे कास्ताग पर ओंबर-क्रिज्र की विकेष समस्या है। मुरंना जिला हेउक्वाटंर पर लोगों को घाने जाने में बड़ी कठिनाई का मामना करना पड़ता है इसलिए मुरंना में रेलबे कासिग पर घोवरत्रिज घीघ बनाया जाये ।

घन्त में में, माननीय मंधी जी ने जो बबट प्रस्तुतु किया है उसका स्वायत करता हैं।
SHRI DINEN BHATTACHARYA (Serampore): Mr. Chairman, Sir, I congratulate the new Railway Minister, Mr. Dandavate, for presenting the Railway Budget in the Hpuse. In one respect, I find a departure from the budgets that were presented in the House before. He has reduced the price of the platform ticket.

PROF. MADHU DANDAVATE: That is a very insignificant part.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: But I find it significant because up till now I have not seen in the Railway Budget any reduction in fases or freights or any other thing. This is the first time I find it. So, if is a welcome thing. At the same time, I also appreciate his views regarding the attitude of the authorities towards the railway employees. But I would have ursed puon him to take immediate steps recarding dercasualisation. He has sald nothing in his speech about it. I do not find anything in the Demands for Grants

PROF. MADHU DANDAVATE: I have already said it in my reply to the, Budget discussign This ris only a discussion on the bemands for Grants.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: If you have already takén any steps regarding this, I am thankful to ypu. This is a longstanding demand. The Railways being the biggest employer and the gigantic organisation where the largest number of casual labourers and contract labourers are employed, that thing should be looked into sympathetically.

Coming to certain other matters about the persons who were vietimised during the Emergency and for the strike, there is an assurance that they would be taken beck. So far as the Budget speech is concerned, I find that already that part is over and all the persons who were victimised for the strike have been taken back. But there were also certain temporary employees who were not confirmed. There are many such cases. I can send those cases to him. Their cases should also be looked into. During the Emergency period, certain demotions, stoppage of increments, etc. were there. These things must be looked into with due sympathy. I will at least expect this from the new Railway Minister.

Another aspect with which I think the Minister will agree is the permanency of the catering staff who serve meals in the trains. They are paid on commission basis. Even their kit, dress, that is supplied to them is not satisfactory. Their cases also should be looked into. Some sort of a phased programme sheuld be drawn up to absorb them in the Railways as regular workers.

Apart from this, 1 have certain othar thtaga to mention. You have allocated some money for the broadgatige life th thatat bection of Lrartin Railway, that is, Howrah-Amta and

Howrah-Sheakhola, and a Calcutta paper bas commented that it will take 30 years to be completed. I come from that area and I know the difficulties of the people. I will request the Railway Minister to visit that area. Some time back, one Minister visited that area and saw the people travelling on the roofs of the buses which is very risky. But still the people have to go for their business and this is happening, because the railway there had been wound up.

Every time assurances were given in this House that the broad-gauge line will be there and the people will have no difficulty. But from the budget speech as well as from the grants, I find that the provision that has been made is meagre and I do not know when this work will be completed. The Minister should satisfy the people how much time will be taken for the completion of those lines.

Another line called the ArrahShasaram Light Railway is there. The old company Martin is continuing there. Even the railway people who were working there were not getting their regular wages. They very often come to me and say that their wages must be guaranteed. I think the Minister will take care of this thing and do something for those employees and try to take over that line at least. That is not a very difficult thing for you to do. You can eqsily take it over and convert it into a. broad-gauge line. That will be hejpful.

Then there are some other railway lines at my place which connect link between Hooghly and Bankura. From time immemorial, that line is not being looked into and only one train in a day comes and goes. Either you wind it up or you convert it into a broad-gauge line. It was stated that by 1986 the underground railway will be completed, but the speed with
which the railway is proceeding, people do not believe it. On the other hand, it is creating difficulties for the travelling public there, both vehicular traffic as well as the pedestrians. You must take urgent steps to expedite the matter which will be helpful both to the people as well as to the authority.

Then there are longstanding problems regarding certain railway crossings on which flyover should be constructed. Every time the railway comes forward with an explanation that if the State Government pays 50 per cent of the cost, then only the Railway Roard can undertake that construction work. Every time I have stated here that the State Government will never come forward.

PROF. MADHU DANDAVATE: Now it will come forward.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: No, it is not possible. What is the source? You can collect the excise duty from tariwala and others. All the resources are with the Central Government. Why don't you spend that money for the very essential work? They can collect only sales tax and the excise duty, but all the resources are with the Central Government. So, you must take the responsibility of construction of those flyovers at least on the Highways. At least for the lines that pass through the highways, you must take the responsibility for construction of overbridges through which vehicles and public can pass, or you must make some other arrangement for construction of, sub-ways. To certain old subways I have drawn the attention of the railuay authorities, particularly the General Manager, and I have also raised the matter in this House: certain sub-ways were built about a hundred years back at the time of inception of the railways; these subways are so narrow that no truck or car can pass through them; even people cannot pass through them. People have made representations
[Shri Dinen Bhattacharyya]
asking'the authorities to see that the sub-ways are broadened to some extent. This work is not very expensive. I mentioned certain names here before a!so, and I do it again 'oday: Konnagore. Sheoraphuly and Bandel. These are very congested areas. and some steps should be taken to broaden at least these subways.

The approach roads to the stations we very narrow in many places, and people have complained many times as: :o why the railways are not taking the respons:bility to broaden these approach :oads to the stations. This is a very long-standing demand. I hope the Railway Minister will be food enough to look into this matter.

There is only a single line in Kat-wa-Bandel section. There should be a double line. Everything is there. Why should electrification not be undertaken there? Similarly. Tarakeswar is a place of pilgrimage and is visited by thousands of people, but only a single line exists there. I would urge upon the Railway Minister to see that another line is laid in Katwa-Bundel section, so that more trains can come. Similarly, I would urge upon him to do the same thing in Tarakeswar section also.

Another point that I want to make is this. Hundreds of young boys have completed their apprenticeship course. Now, it seems that you are recruiting new ones. These boys have not been given a chance. I know, for some political reasons, a large number of young men who have completed their apprenticeship rourse have not been absorbed. The funniest thing is that they are all relations of raitwaymen who have been serving the Railuays for the last 15 or 20 years. In spite of this these bovs have not been absorbed. On the other hand, new hands are recruited in the railway workshops at Kanchrapara and Liluwa. The other day those young boys gheraoed me and asked, "Why are we not being
given a chance? We have got the requisite qualifications; we have com. pleted our apprenticeship course in the railways". I would request the hon. Minister to see that these boys who have completed their course, who have got the certificate from the appropriate authority as to their qualifications, are absorbed in the railways. That will be of great help not only to those boys but to the Railways also because they have learnt the jobs and all of them have had theoretical and practical training. So, these things must be looked into.

My last point is about the housing problem. At least in the Howrah Division I know there are hundreds of Commercial Clerks who have to go to distant places because they have not been provided with any houses or quarters near the place of work. So, some arrangement must be made at least to take up a phased programme for housing a maximum number of the employees. of whatever category they may be.

I once again request the Minister to see that these small problems are taken care of so that we may not have to bring them to the notice of the House.

SHRI B. P. MANDAL (Madhepura): Mr. Chairman, Sir. first of all I thank the Railway Minister for the progressive budget that he has presented. This budget is generally meant to bring good to the poarer sections of the society, but we have still to go a long way. Our Railway Minister is a veteran Socialist leader and Socialism has always contemplated a classless society. So, I at leant. expect the Minister to bring about a classless railway system in our country. How this can be made posmble is for him to consider, but the real step forward towards socialism will be taken only on the day there is a class less railway system in our country.

I come from the Kosi affected area of Bihar. The Kosi has always been
considered as the 'sorrow' of the country like the Yellow River of China. A lot of havoc has been wrought by the Kosi. All the roads and railways have been washed away and only one whe has an idea of the Kosi River can realise the extent to which these people have suffered. Fortunately, for some time the late Mr. L. N. Mishra who hailed from my district, was the Railway Minister, and since it is the wearer who knows where the shoe pinches, he proposed to introduce some new lines in that area. But, unfortunately, he has been taken away from this world and some of the limes that were contemplated by him have not been started as yet. So. I must ask the Hon. Railway Minister to take note of the lines which Shri L. N. Mishra had proposed to build but which he could not complete as he has left the world. One line was from Beharlgunj to Simiri Bakhtiyarpur and one from Madhepura to Singeswar Ast and there are many other lines also. He had also contemplated the restoration of an old line from Nirmali to Bhaptiahi as it was washed away long ago. There is a line from Pratapgunj to Bheemnagar. apart from other lines. So I would request the Minister to kindly call for the file and see how many lines the late Mr. L. N. Mishra had proposed to build in the Kosi affected area of Bihar. The people of the Kosi area have remained the worst sufferers as the Kosi has always been known as the 'Sorrow of Bihar'-and, in fact, of the entire country. I would request him not to ignure this just because Mr. Mishra belonged to the Congress Party and was a Congress Minister. He had made some good proposals and these proposals should not be ignored.

I would like to draw the attention of the Railway Minister to the branch lines of the railways. On account of the increase in population, there is always over-crowding on these lines and the people travel even on the roofs of the railway compartments. I
would request the Railway Minister to give due attention to the branch lines because the people in these regions can be called backward people.

Then, there is one particular railway station, Mithai, falling within my constituency. The southern side of the station is heavily populated and on the northern side of the station, a road passes. The villagers have to cross the railway line quite often. They have been requesting for a crossing over the railway line. When I was a Member of Parliament. Fourth Lok Sabha, in 1967. I had written a letter to the then Railway Minister. Dr. Ram Subhag Singh, for providing a crossing over the railway line so that people crossing the railway line are not put to great difficulties. I would again request the Railway: Minister now to provide for this crossing at Mithai railway station which falls in Saharsa district.

Only last month, perhaps in the Toofan Mail, there was an armed dacoity near Sasaram in our State. One and all passengers were looted and robbed. The dacoits entered the compartments, showed pistals and daggers and robbed all the passengers. I would, therefore, request the Railway Minister to provide some police guards for the protection of passengers as far as our State is concerned.

Lastly, during the Congress regimes, some committees like Railway Guards Committee and so many Consultative Committees, were constituted and undeserving persons were nominated to these Committees for political reasons. It is high time that these Committees were done away with. They are causing unnecessary expenditure to the public exchequer. If at all these are necessary, I would urge upon the Railway Minister that deserving persons should be placed in
[Shri B. P. Mandal]
these Committees and there should be no political considerations in this matter.

With these words, I would resume my seat and I hope, my suggestions will be looked into by the Railway Minister with due consideration.

## 1465 mr

[Shri S. D. Patil in the Chair] बोषरी बलवीर fंस्ट (होगियारपुर) : इस बजट के लिए मैं मंती महोदय को बधाई देता हं । मंश्रेजों के राज में सरपलम रेल बजट हुम्रा करते थे । लेकिन इन पिछले तीस सालों में ये खसारे में बदल गए। लेकिन इस बार हमारे मंवी जी ने मुनाफे का बजट पेश किया है । लेकिन इस में क्रमी बहुत कुछ करना है । जितना वैसा हमने गेलबे वर खर्ष किया है भ्रगर उस सारे पँसे का कर्माशयल मुनाफा नमायें तो वह 400 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए । तो हमें कर्माभयस बंग मे भी मोबना चाहिए । जो मुनाफा कर्मासयल बंग मे बनता है वह बने । हमारा सलूक लोगों के साथ जो सफर करते हैं उसी तरह होना चाहिए. जंसे कर्माशयन इदारों में लोगों के माथ होता है । में झ्रपना जाती वाकया म्राप को बताना चाहता हं । इसी 13 तारीख को मृक्षे जाना था ग्रोर ट्रेन का जो दित्रा खड़ा था उस में पंसे नहीं चल रहे ये । काई घंटे ट्रेन लेट थी, मैने बहुता चाहा कि पर्ते चल जायें। हसके लिए मैने कोशिन्न की कि कोई रेलबे कमंचारी वहां मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिला 1 एक बाबू माहब जिन्हनिन घ्रपना नाम के० के० अण्निहोवी बताया वह्ह ममे मिन गंय, मैंने उनमे कहा भाई पंखी नहीं चल रहे है । वह कहृने लगे मेरा कोई काम नहीं है । मैने कहा कि में मेम्बर पार्लयामेंट हूं, रेल में श्रगर पंखा नहों चलता है तो ग्राप किसी किग्मेदार भादमी से कहिए नाकि यह हीक हो जाए। तो इस के बाद उनहींने घोर भी क्रीब बंग से अवाब विया जसे वह त्रंख्या सा गया हो। मेने कहा भ्रगर ग्रान का काम नहीं है तो किसी श्रोंर को बता दो बयोंकि मूक्षे नहीं पता कि किस से कहा जाए। दो, तीन घ्रादमियों

से को कहा सेष्योरिटी के एक झूपषष्टटर से कहा, लेकित वहृ पजिहोली जी बती बबसतृ करी से के का पाये । तो कर्म干जियल द्वारों में से से लोगों से सलूक होता है उसी तरह से यहां मी लोगों से कमंबारी प्पार से बात करें, हसते रेलवे को ोेडिट मिलगा। हस दोरान रेलये कमंबारियों में हुक बाते एं सी था गई हैं जिनेंह हमें रोकना होगा। बाई षटटे रेल लेट हो जाए कोई माधारा बात नही है। मुभे एक जहरो काम घा द्रूलिए फगवारा से उतरकर मेंने बस से पद्धुंबने की कोगिए को। प्रंश्रल तक गाड़ियां ठीक समय से बल रही़ी थी, लेकिन इषर मई मोर जून में तीन, बार ज्ञार मूले जाने का मोक्ष मिला तो पाया कि गाड़ियां लेट बन रही हैं। 13 तारीब को उाई षंटे लेट थी डेन, पाप हनषवायरी कर सें पीर के० के० परिगहोवी का पता कर लें मोर उनसे कहा जाए कि घोड़ी ती घरफफत से लोगों मे केष भायें जिस मे रेलवे की बदनामी न हो।

उसके प्रलावा ऐसा लगता है कि नु由 नोगों के नाम केन्टीनों का पट़ा मा लिखा गया है। उन्ही को केके मिल जाते हैं। यह् लोग 15,20 रु० महीनेने पर रेलबे से केन्टीन का ठेका ले लेते हैं, पुराने कांसेसियों ने पह टेंने ने रबं हैं पोर फिर उनकों 2,3 हजार हपए महीने पर पोर सोगों को उडा वेते हैं। भाप हस की ज्ञाँ करें तारिक पाप को पता नग सके कि यहा गड़नः क्यों हैं।

गेलवे में कोरियों को सब्नी से रोकने की ग्राप कोशिश करें ।

## 15 hrs .

एक बात मैं मोर कंदा, घाहें क़ष दोस्त मैं्बर्स नराज हो जायें। संसे बाहर के मुल्बों में जहा गहा मी जो जो लाहन पन-हकनामिक हैं, वहा बन्द्ध हो रही है, लेकिन हम यहां मोर बनाने की बात कर रहे हैं। रेलके लाइले बनें, जो कि दूक्नामिक लाइनें हों । जहां पर बसों का प्रून्ब है, केल में ऐेंले बहत से एरियाज हैं जहां पर लोग बद्वते ही बहों में हैं, रेलां

में जाते ही नहीं, रेलबे खाली चल रही हैं, लोग बसों में ही सफर करने हैं, वहां पर रेल का क्या फायदा है ? इसलिए यहां मी जिन लाद्हनों की जहरत है, जो हकनामिक हैं वही बनायें। नई लाइ़न लुधियाना से चण्डीगढ़ नक की मूनाफे वानी रह्ेेी । तो जो छोटी खोटो लाइनें हैं, टीक ढंग से नहीं चल रही हैं, वहां बस का हुंजताम है तोउन श्र i :कनामि :. लाईन। का ₹दा फायदा :1 जहां बस का त्तजाम नहीं है, वहां रेलवे को मुविधा देनी चाहिए । घ्रगर वहां घ्रन-इकनामिक हों नो भी रेनचे लाहन चलनी चाहिए । भाव बाहर के दे ेणों में देखे, फांस इग्लंड वांगह में जि गनी ग्रन-डक्नामिक लाडनें थीं, वह् बन्द कर दी गई है स्योंकि लोगों का रुमान रूमे गुर्स्पोटों की तर्फ चलता जा रहा है।

डन जब्दों में में कह्ना चाहता ह़ं कि गेलवे कर्माणयल इदागर है, कर्माशयल ठंग मे ही घार गेलवे गह करें। जो रेलवे में जगीरें बनी हुई हैं, उनकां रोक दें, रेलवे तोडों में जो बड़े बड़े नवाब बैटे हुए हैं, उन सब को याडडो मो लगाम लगायें मोर ठांचे कां बदन亏ें। घ्रणग इस हाँचे को नहीं बदलेंगे, तो चाहे जिनोो काएँग कर लें, प्राजका कोई प्रमर नोचे नक नहीं होगा। प्रणर उस ढांचे को 5ो Fनिi क. ना चःनोतीर वर म्रापका
 हसको हीक कर पायंगे ।

जा :ें चFन गड नहों श्रा रही हैं, उनको
 छंजगाम कर्ना नाहिए। दिल्ली में।लने वाली नेल छोर्दो प्रोर दाई-ठाई घंडे नेड हो

 लिए काई क्रिडट की बतन नहीं है। पिछले 30 शरो मे जो गिगान जिस हुंग से काम चलाता रहा है, उसी का नतीजा है कि एडfिनिस्ट्रेणन में ऊंट्रियोरेशन हो रहा है । इसको ठोक करने के लिए घापको ठांचे में बुनिगदी तनदोलो करनी होगी ।
 सभावति महोदय, "मे आंपंकं माध्यम से रेल मंत्री का छ्यान कुछ बुनियादी सवालों की तरफ ग्रार्कषित करना उचित ममझता हूं। लगातार पिछले 30 वर्षों तक कुछ बुनियादी सवाल उटाये गये, कुछ संद्धान्तिक सबाल उठाये गये। श्रख्बारों को पढ़क, र श्रोर खुद सोर्शलिस्ट लोगों की शक्लों को देखकर, मुझे ऐसा गलता है कि श्रब के टैक्नोलोजी, विज्ञान भ्रंर साडंस का सहारा छोड़कर पृजा, पुजारी श्रोर दैवी शक्ति में विश्वास करने लगें हैं। श्रगर हम विझान, टैक्न लोजी आ्रोर साइंस का सहारा छोड़कर सिषं, जक्ति में विश्वास करेंगे तो सभाप्पत महोदाद, मैं आ्रापके माध्यम से रेल मंनी से यह जानना चाहता हैं कि फिर जो सत्ताधारी दल क लोग रहे हैं, उनक चेहगों में भ्रीर भ्रापके चेहरों में क्या झ्रन्तर है ?

पिद्धने 30 वर्षों में जो शर्मनाक एक्सीडैंट हुए म्रांर उनमें लोगों की जानें गई तो हम विगेधी दल के सोर्शलिस्ट लोगों ने लगातार मत्ताधाऱी दल से मांग की है कि संबंधित मिनिस्टर इस्तीफा दें। मं श्राज भपने दल के सम्मानिन मिमिनस्टर जो रेलवे विभाग के मिमानस्टर हैं उनको बताना चाहता हूं कि उत्तर पूर्वाचल में ः्रसम में जो शर्मनाक रेल दुष्षंटना हुई है, उसमें बताया गया है कि $\mathbf{8 0}$ लोग मरे हैं, लेकिन जहां तक मुसे खबर मिली है, उसके भ्रनुसार उससे कहीं ज्यादा दुखद मोतें इसमें हुई हैं। जब भी कोई रेल दुष्षटना हुई है, तब हमेशा यह मांग की गई: है कि उस समय के रेल मंत्री ड्स्तीफ़ा दें, चाहे उस समय श्री कमलापति त्रिपाठी मंत्री रहे हों श्रौर चाते श्री जगजीवन राम। ग्रपने दल का सदस्य होने के नाते मैं हियर एंड नाउ मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि उन्हें तुरन्त इस्तीफ़ा दे कर म्पपनी पुरानी घोषणाभों पर श्रमल करना चाहिए।
(ध्यव्षान) जो ताली पीटते हैं, उन से मेरा निवेदन है कि भ्रब सत्ता उन के हाथ से चली
[भी भर्जुन नसंह मदोरिया]
गई है घौर योगाभम भी उन के हाष से जला गया है, भब तो बे विधवाथम खोलें। यह़ मांय तो उन की तरफ से होनी चाहिए यी। क्या बे इसी तरह विरोध-पक्ष का काम करेंगे ? न उन मे सत्ताधारी दल का काम हो मका भौर ब मब उन मे विरोष पक्ष का काम हो मकेगा। मब नो वे विधवाश्रम
 निए मुभे बुख किनों के निए उनायें. जिस में में उन को बना मक कित्रिक नग्ह काम होता है।
 कि उस्रो fिकों मारो घानगतवं मिकं
 ओोर उम fिवर्वन ने हन प्रायक्चिन करना चाहिये प्रोग या मना में प्रादे के त्राद हैं प्रपनी। उन घंदणायों को कायान्व्न का कें मुक्र प्रोग प्रागे घंने वानो लीड़ी को तक नरी दिधा देनी चाहिए।


 द्वंवा गह कहा है कि जिन्न्ज का बने करना चाहिए प्रोग 子ेनवे बोह के वां में वहत कहने
 उम मेंद हायी पर हमारे वंभमान मंत्रो बरे
 सगाया है, बलिक उस पर सगारी कर ली है। मै चाहना हुं कि जलनून्ड को ममाप्त किया जाये श्रोर माध साद रेलबे बोर्ट को मी ख्या्म किया जलये, चपंकि वह निरषंक है प्रोश उस मे बलार्वा, निबाषा थोर माडम्बर बढ़ते हैं। उस पर मूरी महोदय का कोई नियंत्रण नहीं हो। गर्दा है।

जावद मंत्रो मश्रोबय यह कहु कि ड़म द्वंड का के बते में दिवा गवा बहा म्टे :मेंट उन का प्रडना नहीं था, जियमे र्वेंबी प्रावरित की ज्रान कही गई बो। प्रान बह म्टेटमेंट उन का पवता नहीं था, नो उन्होंने कितने सम्बन्धित अधिकारियों को मूभ्रतिय किया ?

उन्हें सफ़ाई से बताना होगा कि कोन इस के लिए जिम्मेदार है।

हम ने सोचा था कि देश में जो प्रष्टाचार व्याप्त है, जनता पार्टी की सरकार बनने पर उम में कृछ कमी होगी। नेकिन में महमूस करता हूं कि जहां तक रेलवे का मम्बन्ध है, भ्रप्टाचार में ग्ती भर भी कमी नहीं भाई है। बड़ोदा हाउस कं घ्राज भी बह चीक़ कामर्गल मुपर्त्टेंडेंड बें हुए है, fजनके ज: दान मवान का प ग्नांधन लाबां ग्पया मंच का वे विदेशां में मंगाया गया है। भ्राज
 प्रमाण है।


 हेना देना है। बढ़ा पर भम्ब टहनाल जल ग्टी है।
mr, Chairman: The Hon. Men. ber's time is over.
 महोदय, मूशे अ्रभनी बतत कह लेने दीराए।

MR CHAIKMAN: 1 express my ir. ability. Will you kindly sit down" There are only 10 minutes to go an: there are three speakers on the lis'. 1 express my inatility. The Minister will have to reply.
SHRI ARJUN SINGH BHADORIA I hope you will give me two minute more.

प्रो० कहू बजबता : मेग मुझाब यह है कि. मुभे जितना समय दिया जायगा उस में से पांच मिनट बटा कग मढोग्या जी को पांच मिनट घ्रोर दे दिया जाय। = $=$

चो घंलि कित् मलोरिया : भनेक जो खुनियदी घोर संदानिक मवाल छूट गए है उन को में मी छोट़ देता हूं। जिस की वज्ह मे जनता पार्टी धोर उस की मरकार का बेहरा घूमिल हो रहा है उस की तरफ ध्रान प्राकाषत कर रहा हूं। लोक सभा के चूनाबों

रक जं। गाड़िया घलती गहीं चनावों के बाद उस में से घ्रनेक गार्टियं बन्द कर दी गई हैं। माबिर उस का कारण क्या है ？उन गाड़ियों की तरफ，में गेल मंबालय का ध्यान प्रार्काषत करना वाहता हूं। एक शटल गाड़ी टूंडला से कानपुर नक दिन में चलती थी। हैजारों गरीब यात्री छोटे छोटे स्टे जनों के उम मे श्राते जाने थे 1 जंमे ही च्नाव ममाप्त हुण एक हप्ते बाद बह गाड़ी बन्द कर दी गई। उम का माग का सारा दोष जनता पार्टी पर ग्रा गया। यह प्रचार होने लगा कि गरोव्र यात्रियों को परेशान कर्नें के लिए जनता पार्ट्री की मग्कार ने डन गाड़ियों को बन्द कर दिया है । में आनना चाहना हुं कि जो गटल गाड़ी ड्डला मे कानपुर नक नलती थी उम को क्यों चन्द किया गया ？उम को fंक मे चान किया जाय। गेलवे बोड की नग्न．में कहा जायगा कि： बहा कोई माद्धिंड नही़ी है। मे कहृंगा कि उरें के म्ट्रेजन पर मार्डड़ग है। वहां गाड़ी放 रोंक का दबारा टंडला मे उम नो x्टारं किया जा सकता है ।

डसी प्रकार श्रागग इलाहात्राद गाड़ी कां बन्द्र कर दिया गया है। हम के मी ननीजे बुरे हुए हैं। मेरा स्धाव है कि इस गाडी को भी किर मे चलाया जाय।

बहुत मे पराने टेंदारों को गेलवे में亏ेक दिए जाते हैं जो वह़ दूसरों को बेचने हैं। जिस में बड़ोदा हाउम के सी सी एम का भी हिम्मा रहता है। इस चीज को समार्न किया जाय कौर ऐें लोगों को कत्तई ठेके न दिए जायें जो दूसरों को भ्रपने टे बे बेचे ठेए हैं।

ग्वालियर लाहन के बारे में मझे जो जबाब मिला है वह रेलबे बोड की तरफ़ मे गलत जबाव दिया गया है। मेरा निवेदन है कि भ्रासाम को पगर भ्राप बम्बई मे जोड़ना चाहते हैं जिस में कमी भी हमारे भारत पर भाकमण हो तो सीघा सम्पर्क स्थापित हो सके तो ग्वालियर से fमउ，छटावा－फरेखाबाद होते हुए घाहजहांपुर हो कर भासाम तक

म्राप रेलवे लाड़न से जोड़ दीजिए। इस बारे में में 1957 से 62 तक श्रीर 1967 से 70 तक कहता रहा हूं प्रोर केवल में ने ही नहीं डा० राम मनोहर लोहिया ने श्रनेंक वार हस के लिए कहा है। श्राप की तरफ， से जो जवाब दिया गया है कि हस पर कभी भी विचार नहीं किया गया है，यद् जानब्झ्न कर श्राप को धार्बे में रखा गया है। डा० गम मनोहग लोहिया ने उस लाहन के वारे में यह कहा हैं प्रोर श्राज में फिर ：स ला ड़न क बात को दो ！राना चाहता हुं । ：म से ए• नो ःस उक्त लाके में लोगों को एम मिलेगा श्रोर साथ सार उस ह्लाके करे वेकवडनेस द丁 होगी। ग्रभी ए एrननीय मद य जो ग्वालियर संभाग में चन र ग्राए ！ उ होंने ：स नरफ ध्यान श्राक्र：$f$ या । ग्राब उम डाक तों में $f$ ाड से ग्वालयर तक गाड़ी बलती ने बढ ती ：दिनं तः ही श्रार्ता जाती। मेरा $f$ बेद यह है $f$ इम कोरी लाईन को डी लाई $r:$ मं बदल र सीध शह－ जह पर श्र र ।साम त त्राया जाए। इस मे लास्बों लोगों कों कां मिलेगा घोर उस डलाके का पिहड़ापन दर होगा। इस लाइन के बनने मे उस डानू，क्षेत्र में भी कृछ ऐसा काम हो सकेगा जिसमे उस क्षेत को ऐस क्षेत्र बनाने में हम सफ．ल हांगे जिसमें एक श्रादमी श्रपनी मम्मानपूर्ण जिन्दगी बसर कर सकें

30 दैमे के प्लंटफार्म fटकट का जो ज़िक किया जाता है यह तो एक जू डन है। उस के लिए मैं प्रशंसा नही कर सकता । जो बड़ा काम है जेसे जनता ट्रेन की बात है वह एक श्रच्छी चीज है ग्रौर उस सिलसिल में यह् कहुंगा कि जो लगातार यह कहा गया कि जब जनता सरकार बनेगी तो टण्डे घ्रोर गरम कमरे समाप्त होंगे तो श्राज तब जनता सरकार चल रही है तो ये जितने मुफ्तबोर लोग फस्स्ट क्लास श्रोर एयर इडीशंड डिब्बों मे चलते हैं इन को समाप्त कर के एक तरह की ट्रेन जब चलाएंगे तो उस की प्रशंसा होगी। इन शब्दों के ताब

इस बजड का जो भी समर्षन एक जनता काटों के सबस्य के नाते करना बाहाइए बहु में कर रहा हूं।

घ्रो नात्य नलह होहाल (मलीगढ़) : मभापति महोदय, मैं पषिक समय लेना नहीं चाहता। में मंत्री महोदय को धन्यवाद देन की मोपचारकता भो नहीं करना चाहता। सीमित समय में मैं भपनी दो चार बातें सामने रसना चाहता हैं। एक कल्पाणकारी भावना से :स बजट कों जैयार किया गया है घ्रोर जो योजनायें रबी गई हैं बह बड़ी उत्तम हैं। मंत्री महोदय ने मुधार की एक शुरुभान यह की है कि जो एब्हाक प़्वाइटमेन्टस् (नदर्थ नियुक्तिया) ढ़ए हैं उनको रेलवे मेवा धायोग के मुपूर्द किया है लेकिन में ममझ्रता हं जब उन्होंने मुषाग ही शुह किया है तो उसको कांतिकारी नरीके मे घमल में नाना चाहिए। जो प्डहाक एप्बाडटंमेंटस् ह्ए ं घं वह "एम भार किजायमं (मंती जो की हच्छा है) के पाष्षार पर किए गए ये। में ममझता हैं मंत्री जी ने हस मामने में कमजोरी दिबलाई है. इन पडहाक एप्बाहंटमेंटम् को रेलवे मार्वस कमीशन का न देकर म्वयं ही तुग्न निरम्न कग्ना चाटित था। जब बह एहुाक प्प्बाडंटमेंट्म ही है हैं तो क्या उनको इसलिए कमीशन में भेजा गया है कि बहां मे मी उनकी मंज़्री होा जारे प्रोर वह गेन्युनेराहज हो जायें। मे समभता है यह बिल्फुल मलत बात है कि उन एप्वाधंटमेट्म को रेलवें कमीशन के पास मेजा जाये। जिस नरीके मे पहिले मंती जी की हच्छा हुई थी उसी तरीके में म्रब मंत्री ओी की यह चन्छा होनी चाहिए कि: उनकी हच्छा नही है घारे उन नियक्तियों को निग्न्न कर दिया जादे।

जी उससेन (देर्वर्या) : श्रापकं उनकी गेज़ छोनने का कोई प्र्रधिकाण नही है। (घ्यकषान) ।

घी नलाण्य ससह घोहाल : उनको रोजी ना मिलो लेकिन किस नरीकें से ? घ्रोर जां दूसरे नये लोग रहु गए उनका क्या होगा ? (Шान

दूसरी बात यह है कि पिछसे मंनी महोद्य के समय मे कुछ जो ठेके दिए गए वही "एम भारडित्रायर्त" के भाधार पर बिए गए।। इसलिए उनको भी देबना कारिए। ज्याबतात पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को टेके दिए गए हैं। यही नहीं, महाराष्ट् तक धाबा बोला गया हैं। शायद यह खयाल रहा होगा कि धागे महाराष्ट् से रेल मंत्री भायेंगे इसलिए उनका रास्ता भ्रवरुद कर दिया जाये । इस प्रकार बाम किस्म के लोगों को ठेके दिए गए हैं । क्या मेगे मिन्न फिर कहेंगे कि जिनको रोोजगार दिया गया है वह उनसे क्यों छीना जाये ? में पापको बताना चाहता ह़ं कि हमारे प्रलीगत़ के एक गरीब धादमी. ग्रनुसूखित जाति के प्रादमी को ठेका नहीं दिया गया लेकिन एक देवीजी जो मंन्नी थी उनके पी० ए० के रिश्रेदातों को ठेका दे दिया गया । क्या मेरे मिक्र कहेंगे कि यह मी ठीक है ? गेसे लोगों को ठेका दिया गया है जिनमें एक तो इस संसार में नही है पोर दूसरे पागल हैं। छसी प्रकार की बात एप्बाइंटमेन्ट्स में मी हुई होगी। मेरे मिन्त ने बनाया कि हुजारं कांत्रेमियों को फस्टं ब्लास के पास दिए गए । म चाहता हु ऐमें ठेकों की निस्ट यहां पर रबी जाये जोकि घ्रापात काल में मृतपूरं मंवी जी हाऱा दिए गए़ घे ताकि सदस्यों बो उसकी जानका री हो संके। उसी प्रकार जिनको पास दिए ग ? हैं उनकी मूषी मी यहा पग रबी जानी चाहिए।

धो उ। संल : क्या घ्राप चाहने हैं कि जनता पारी को पास दे दिये आये ।

भी नकाब सिह बोहान : जी नहीं । मैं तो यह कह रहा हं कि हम दूमरों के लिए नो कहते हैं ले किन स्वयं उस प्रकार भी भावना नही रखते । हम दूसरों के लिए कहते हैं कि दे कोचेग में बलते हैं लेकिन हम स्वयं भी F स्ट क्लास में चलते हैं । पहले हम स्वयं प्रादर्श प्र:तुत करें किर दूसरों के करें 1 हम द़सरों की नरफ़ तो देबते हैं लेकिन घपनी तरफ़ नहीं देखाना चाहते ।
. में मंबो जो का घ्यान एक क्षात की प्रोर
 से लोग जानخे फो नहीं है । वह है ध्राई० WTX० सो० ए० - पंडियन रेलबे कान हैन्स पस्सोसिएलन-लोकि रेलेके का ही बंच्चा है। इसनें जनरल मेंनेजरं होते हैं, वरिष्ट जनरल म₹ँजर हसका मєपभ होता है। हसके कमेचरियों को भुू से मांग यही है कि हस को बाकायदा सर्क्रार का हो एक महकमा ममक्षा जाय, लेकिन उन की यह मांग मानी नहीं गई. हम हो बह़न मे कारण हैं, इस वक्त मैं उन कागणों में जाना नहीं चाहना । लेकिन एक बान कहना चाहता हैं, जब गेलवे बोड उन का बजट स्वीकार करता है, रेखरे के नियमों के घ्रनुमार उन को चलना पह़ंता है, तो कि, श्रपने ही बच्छों को श्रपना बच्चा मानने में क्यों हन्कार कर हैं । उन की यूनियन भी यह मांग करती रही है, मैंने भी डस के बारे में लिबा था, मे चाहता ₹ कि , प्राप इस के बारे में विचार करें घोर इस को خेलबे का ही महकमा ममझा जाय।

मे उम्मीद करना हुं कि भाप इन दोनों बनां पर जहर ध्यान देंगे ।

भी भारिक बेग (भोपाल) चेयरमंन साहब, रेलेखे़ के सिलसिले में जो मांगे पेश को गई है, में उन की ताईद करनें के लिये खड़ा हुम्रा हूं। जिस दिन यहां पर बजट पेश किया गया था, उन दिन $\because:$ एम सदन :; मौबूद नहीं था, घ्रपनी कांम्टीचिएन्मी में था। मंने रेलवे बजट के पेश हो जाने के बाद भ्रावाम के जो नास्मूरात देखे, उस मे मके बहुत बुुणी हुई । पहली बार भारत की लोक समा में कोई बजट पेश किया जाय ग्रौर जन-साख्वरण, उस पर भ्रपनी बुर्शी का हजहार बतरे-पह हमारे लिये प्रसम्रता की बात है । ने इस के लिये भेलवे के मंती महोलय को बश्राई देता हां। जिस तरह से उन्होंने एक षच्छी णुष्भात्त की है, इस से यह उम्मीद इंमें वाबस्ता हा गई है कि मुस्तकबिल-करीब

में हमारे सपनों के हिन्दुस्तान के घन्द्र चलने बाली ऐेलें वर्गर किसी श्रेणी के चलेंग़ी घ्रोर जनता हस बात को महनूस करेगी कि अ्रब हिन्दुस्तान के रहने वालों में सफ़र के मामले में कोई मेद-भाव नहीं है ।

ग्राज हमारे मुल्क को ग्राज़ाद हुए 30 माल मे ज्यादा ग्रर्सा हो चुका है, लेकिन हिन्दुर्तान के श्रवाम के श्रन्दर डतना फर्क है कि कुछ लोग जाही-टाठबाट के माब मफग करने हैं ग्रोर कुछ लोगों को गेल में बैठने के लिये जगह़ भी नहीं मिलती है । गत-भर हिन्दुस्तान का गरीव भ्रवाम जाग कर सफर करता है लेकिन दुछ लोग शाही टाठबाट के माथ एग्रर-कण्डीजन ग्रोर फस्स्ट क्लास की कोवेज़ में चारों हाथ-१ेग फलला कर सोने हुए श्राराम के माथ सफ़र करने हैं। मुझे उम्मीद है कि मोश्रलिस्ट लीडर के नेतृत्व में हिन्दुस्तान के घ्रन्दर यह़ समान्ना दैदा होगी कि जो लोग गाही महलों में गहने हैं उन को भी घ्रवाम के माथ सफ़रर करने का मीका मिलेगा । मुझे यह भी यकीन है कि हुमारी मरकार म्रीर उम में बैंे हृए बज़ीर डस की पहल ब्ब़द करेंगे । मैं मंत्री महोदय मे यह निवेदन कर्ना चाहृता हृं कि वह
 मंडल में शामिल जो मंती हैं उन को कम से कम सैलन, एप्ररकण्डोशण्ड द्रौर फर्स्ट्ट क्लास की कोचेज़ इसनेमान करने के बजाय संकण्ड कलाप में मफ़र कर के हिन्दुस्तान में एक नया उदाहरण कायम कग्ना चाहिये। मुझे उम्मीद है ध्रो मोरार्जी दे सेाई साहन की कयादत में जो ईे परम्परा कायम हर् है. उम की हम ताई्इद करेंगे ग्रीर उस राह् पर चल कर हिन्दुस्तान के ग्रवाम में जो विश्वास पैदा हुग्रा है. उसको ग्रौर ज्यादा मजब्त बनायेंगे ।

में भ्रज्ञ करना चाहता हूं-जहां रेलवे के घ्रन्दर कुछ तबदीलियों की जरहरत है, वहां प्रष्टाचार के मामलों में हमें कुछ सख्ती करनी होगी, ऐसे इकदामात उठाने होंगे
[धी थारिक बेत]
जिन से प्रष्टाबार कम हो। बड़े द्याफिसरों, मंक्लियों चौर संसद सदस्यों की कमेटियों को मुबतलिक़ स्टेगनों पर इस्पंक्शन करना जाहिए। बहां पर साधरण जनता के बीच में बड़े रह कार प्लेटफामं पर देबें कि किस नग्ह से बहां पर प्रष्टाचार होता है। रेलबे के रधिकारी किम रगह मे रिश्वन लेका श्रावाम को मुख्ब-मुविधा देंन एं।

मैं चाहता हूं कि हमारे गेलवे कमंचर्वायं। $\therefore$ जो बड़े क्रफमर हैं, उन्हें पना चलना चाहिए कि हिन्नुम्नान के प्रन्दर हवा बदन गई है। पब उह दुधामन खत्म हो गया है, जिमकी मगपर्त्ती में उन्होंने मवाम को चमा है पोर प्रष्टाजार को बढ़ाया है। मभार्ति महोनय मुक्षे योड़ा ममय मांग दीजिए।
MR. CHAIRMAN: The time at our (iisposal is short and we have to pass the Appropriation Bill by 4 Oclock today.

घी धाईंक बेग : मभापिन महोदय. में पहली बाग इम मदन में बोन गहा़ा है। में को मिनट पोर श्राप मे वाहूंगा।

में एक जहुी ममले पर इस मदन का ध्यान प्राकर्कन कग्ना चाहना है 1 हमारे गेनवे प्लेटफार्मों पर जा बक म्टान्म स्यापित हैं, पिछने बह़त मालों में बहा पर त्०च० नीलर एण्ड कम्पनी की : जरेंदागी है म्रोर हिन्दुस्तान के पूरे 300 म्टेणनों पर
 का इल्म है कि टेका बलट्म होने के दो साल फ्हले ही उसका नवीकरण कर दिया गया। में श्रापमे प्रजं कर्न्ना चाहता हुं कि हिस डजारे दारी को पूरी तन्ह में बत्म करना चाहिए । बहा पर जो वेन्डरं काम करने हैं, उनको फेयन केकेज देंन का वायदा 5स कम्पनी ने किया था नंकिन वह पूरा नहीं किया गया घोग कई कमंबारियों को विकटेमाड़ः कि.या गर्या। द्में लिए दिल्मी के म्टं जन पर कार्फा

लम्बे पर्सें से कर्मषारी पूळ् हड़ताल कर रेकें हैं। इस थोर मै काननीय कंती महोलय हौर उनके वंबालय का ष्पान घार्काषत करना चाहता हूं घोर यह चरं करना चाहंगा कि ए० एब० ब्टीलर एँ्ड कम्पनी की ःजरेदारी को उत्म कर के बैन्त्र्म को वह काम दिया जाए ब्योंकि वहां पर गड़बड़ी की हैििता है। बे लोग कराड़ों रुपया कमाते हैं हीर लाबों रुपया कमेंचरियों मोर भफसगों को रिए्बत में दिया जाता है । मैं चाहता हुं कि मंद्री महादवय ःस मिलसिने में कदम उठगएं।

हन गब्दों के साथ में श्राप का शुक्धिया मदा करता हैं कि प्रापने मुक्षे बोलने का मोका दिया मोर मंवो मह्रोदय ने जो मांगे पेण की है. उन का ममरंन करता हं।

जो व्रल्युंन सिहु भबोरिबा : सभाप्रति महोद्य, भ्रापकी भाजा मे जो मैंने, ची निवेंदन किया था, उसमे मुक्मसे कुछ कहने को हृट गया या, उस को पपने उस भाषण में जोड़ना चाह़ता है ।

मघंभे यह निबेदन करना है कि जन्न नक भ्रायोग की रिपोर्ट न भ्राए, तब नक क्र निए. मंती जी इस्तीफा दें मोग पायोग की निफेटं भानें के बाद ध्रगए गेलबे बोड पीर रेलबे कमंचारी भपगती हैं तो मंबी जी को सदेव ने लिए त्यागयव देना चाहिए घ्रोर श्रगर घ्रपराष मिद न हो, नो वह स्तीफा वापम हो । ये बाते हमारें उस भाषण में जोड़ देनी चाहिए।

घो फर्पूरी ठाइर (समस्तीपुर) : सभाप्रति महोदय, सबसे पहले में रेलबे मंची की को इस ब्ञात के लिए धन्यवाद केना बालत्रा हूं कि उन्होंने इस बार रेल बजट केल करते हुए न तो याब्तियों का माड़ा बढ़ाया हीर न माल गा़ियों का भाड़ा बत़ाया है। हमेला

जब रेलबे बजट वेश होता रहा है, तो भाम जनता के दिल में यह बात बटकती रहती थी कि इस बार हो न हो कहीं यान्री भाड़ा प्रोर माल भाड़ा न बढ़ जाए लेकिन जो जनता की धारणा भाड़ा बढ़ने के सम्बल्ध में थी, वह इस बार निर्मूले साबित हुई है भौर उनके ऊपर नया बोष्षा हमारे रेल मंत्री जी नें नहीं डाला है। इसके लिए में उसको धन्यवाद बेता हूं ।

इस市 सार्यार्य में इम बात के लिए भी उनको धन्यवाद देता हैं कि पहली बार गेल प्रशासन के ड़निकास में उन्होंने 50,000 चतुर्थ र्रेणी के लोगों को सिलक्रन ग्रड देने का फ़ससल ए कि,या है । यह़ कोर्ई मामूली बात नहीं है । जो लोग मजद्र संगठनों से सम्बन्धित हैं प्रोर जो लोग वतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों श्रोर निम्न ग्नर के कर्मंचार्यों की स्थिति मे भ्रवगत हैं, वे यद कहते हुए प्रसम्नता प्रकट करेंगे भ्रीर करने है कि पहनली बार गेल प्रशासन के इतिहास में इतने बड़े भै भानंपर चतुर्थ श्रेणी के कमंनारियों कों गेन मंनी जी ने लाभाविन्त किया हैं प्रोग इनना ही नहीं कि केवल 50 हज़ार कम्मचारियों को मिलेषशन ग्रेड मिलेगा बन्वि. वह 1-8-76 से मिलेगा यानी उस का भूतलक्षी प्रभाव होगा भौर उस तारीष्ब मे उनको फ़ायद्ना वहुंचेगा ।

मभापति महोदय, मापने मुझे पांच fिनट क्पापूर्वक दिये हैं. इसलिए में दो तीन बातें प्राप मे निवेदन करना चाहूंगा। एक तो यह कहना चाहुंगा कि विहार के दरभंगा जिने कें सकरी रेलबे स्टेशन से कुसेश्वर स्थान हांते हुए हसनपुर रोंड तक नई रेलवे लाइन बनाने के सम्बन्ध में रेलवे मंतालय बारा पहले ही षोषणा की जा चुकी है मौर वह स्वीकृत योजना है। कुसेश्वर स्थान बिहार का बहुत बढ़ा तर्यं स्थान हैं मौर लोग तीर्थयात्वा के लिए हर साल वहां जाया करते हैं। लेकिन वह एक पिछड़े इलाके में फंसा हुम्रा स्थान है । बहां श्रभी तक रेल की भुविधा नहीं है, सड़क

की भी सुविषा नहीं है । वातायात की सुविधाभों के भ्रभाव में तीर्षयात्वियों को भंयकर कहिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह कोगी का इलाका है जहां की जमीन बिल्दुल क्षत-विक्षत भ्रबस्था में है। वह बिन्फुल पिछड़ा हुमा इलाका हैं। इसलिए में मंत्री महोदय से श्राप्रह कांगा कि वहां रेलवे लाइन का निर्माण श्रवश्य किया जाए ।

दूसरी बात संथान परगना की है । मंथाल परगना हमारे बिहार का सबसे पिछढ़ा हुप्रा इलाका है। वहां पर भी गेलते लाइन का बहुत म्रभाव है । आ्रगर बिहार में मबसे कम रेलवे लाइन किमी जिले में हैं तो वह संथाल परगना जिले में हैं ।.इसलिए में मंवी महोद्य भारहप बंक कहृंगा कि संथाल परगना में. नयी गेल लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कोई योजना हाय में लें ।

हमारे बिहाग का तीसरा जिला महर्शा है जो कि बहुत पिछड़े जिलों में एक है। घ्रगर इस जिले को प्राप देबेंगे तो ग्रावकां पता चलेगा कि यह कितना विछड़ा हुग्र। इलाका है। भ्रत: मैं चाहूंगा कि विहारीगंज से सहर्षा तक रेल लाइन बिछाने के सम्बन्ध में भी कोई निर्णय गेलवे मंवालय को करना चाहिए ।

रेलवं में रिज़बॅॅशन के मामले में भयंकर प्रष्टाचार होता है । मेरा बुद का श्रनुभव इस सम्बन्ध में है । जब में फरार था म्रीर फरारी की हालत में जब मुझे रि ़़र्वेशन कराना होता था तो रि वर्वं शंन कराना म्योर भी मुरिकल हो जाता था। उस समय में श्रपने नाम से तो रिजर्वेशन करा नहीं सकता था । घ्रन्य किसी प्रादमी के नाम से यह्हिज़्वेश्रन कराता। रिज़्रवे श्रन पहले किसी भी जगह का मिलता ही नहीं था। ज़र्वेशन वाले पहले से ही दो तीन दिन पहले से एक चार्ट बना कर रख लेते हैं ग्रोर कह देते हैं कि सब सीटें भर चुकी हैं । सिलीगुड़ी से सियालदाह या सियालदाह से सिलीगुड़ी प्राने-जाने में घ्रत्यन्त कठिनाई
ii [श्रों कर्मूरं बपूर]
.मा सामना करना पफ़्ता था । बह स्मीपर्स के बारे में ही नहीं बी बस्कि भाम बर्षें में हैठेते की जो सीटें होती हैं बह सीटें की याजियों को रेल़े कर्मखारी दो दो या तीनसीम ख्गये सेकर देते बें। इन सीटों का कोई रिजर्बेल्लन नहीं लेकिन यावी इन पर बिना घंस विये नहीं बंठ सकता। भ्रगर पैसा दीजिए तो मापको बंठने की उगह मिलेगी नहीं तो बड़ेखड़े याता कीजिए । यह सब मेंने क्रपनी क्राबों देखा है। में मंंती महोदय से कहुंगा कि रेलवे की यह प्राम भिकायत है भौर इसको वे जल्दी दूर करें ।

भाबिरी बात यह है कि मै चाहता हैं कि गेलवे में समता लायी जाए। रेलबे हौर मिक्षण संस्बाभों में हमें मबमे पहृने मयता लाने का प्रयास करना चाहिए । यह काम दुत्ताप्र्वक निर्षय लेकर ही किया जा मकता है। मै चाहूंगा कि रेलवे में से दितींय भौर प्रथम श्रेणी की विषमता जींबतितीज्र समाप्त की जाए। घ्रगर कीध नहीं हो मके तो कम से कम इस सम्बन्ब में नीति की छोषणा की जाए कि इस समय तक डस विषमता का भ्रंत कर fिया जाएगा । यह काम हम ध्रगले दो सा वों. तीन मालों के प्रन्द्र का मकते हैं। जनता मग्कार की जिदगी पांच साल की है हमें इनके घ्रन्दर सभी प्रकार की विषमतायों का म्रन्त कर्के ममाजवाद लाना है । हम समाजताद नाने का श्रीगणेश ग्लने प्रणामन से का मकने हैं। घ्रतः में जाहुंगा कि गेल मंत्रालय का मंचालन करने वाले 子ेन मंत्री इम ममना को लाने की षोषणा करें ।

सभापति महोवय, में धापका ध्रहिक समय नहीं लूंगा। में सिक छतना भोर कहना चाहता हें कि बिहार के घन्दर लोय छहों पर मैठ कर रेल में सफर करते हैं। बढ़े बए़ं अफर करते है, पूरी रात भर एक मिनट के मिए उन्हों बैठने को बगह नहीं मिलती । पानी नहीं मिलता, पालाना की बिभमत 1 उन्हें सब नर्ह की श्रसुविधाश्रों का मामना करना

वड़क्न है 1 गखणि हे भात़ा देकर रेल में जलते हैं लेकिन हत सब कठ्निास्यों का बे सामना करते हैं । हमारे रेल मंबी जिस परिश्रम, प्रध्यबसाय धौर योग्यता के साथ रेल मंबालय का संषालन कर रहे हैं, उसको देबते हुए मुक्षे धाशा ही नहीं बत्कि पूर्ण विक्षास है कि वे जनता की घसुविधाद्रों औौर कष्टों का घंत करेंगे भोर रेलों में जो किषमता पाई जाती है उसका भन्त करके समता का धीरणेश बे रेलों से करेंगे । इन्हीं बन्द धन्दों के साथ मैं गेल बजट का समर्थन करता ?

SHRI NANASAHIB BONDE (Amr:Vati): Sir. I wanted to speak on a limited topic. but since the criticism has been levelled against us that we are so timid as even not to ask for the resignation of the Railway Minister for the sericus accidents which have taken place. I would like to say with all the modesty at my command that we. the Congress members in the opposition, have exercised some restraint on our minds and decided that having regurd to the fact that only two and a half monihs have elapsed since the new goverrment came into being, we should not go to the extent of asking for the minister's resignation for the accidents. So, we should have been congratulated for our restraint. Instead. we arc being criticised for that and I am very sorry for it.

I come from Amravati constituency In the pas! assurances have come very often from the ministers that Amravati will be brought on the main lin:1 earnestly request the minister to expedite this matter because Amravati is not a small place. There are about ? lakhs of people living there and it is a cotton-growing area. We send large quantities of cotton to other parts of the cruntry from here. It is also a place famous for its Goddess Amha Devi and thousands of pilgrims are coming there every day. 1, therefore. appeal to the minister through you to expedite this matter. AmravatiNarked line is always on the agenda
but it has not taken any shape till now. I request the minister to give priority to the construction of this line.

I am not going to criticise the budget. The minister has given us a fairly good budget.
*ो सरेण क्षा सुमन (दरमंगा) : रेल बजट के: विरोघ भें जो कटोनी प्रस्ताव पेश किए गए हैं उनका में विरेध करना हैं प्रोर रेल बजट का हृदय मे स्वागत प्रोर समर्थन करता हैं। इसके पहले जो गेन ग्रजट वेश हुग्रा
 सरालस बजट बनाने $\because$ निगा हृम नोंग रेल मंत्री मह़ोदय सें: र्रति ग्राभार प्रकट कर्गंन हैं। इस ग्रवमर पर मैं कुन्ध मुआान ग्रापवें मामन रम्बना चाह्ता हैं।

 ख्बतरे में जंजी ग्रीचने की जो प्रथा है उस प्रथा के काग्ण देवा़्रा जाना है कि गांव गांव पोर यहां तक कि घर के ममीप नोग जंडोर खींच दें हैं पोर गाड़ी रक्वा नेते हैं। इस कारण में गाड़ियां विलम्ब मे चलती हैं। में सुमाव देना चाहता हु कि इस खतरं को दूर करने कें लिए जंजीन लगाने की जो प्रथा है इसको ही बन्द के दिया जाना चाहिए ग्रोर भगर बतरे की मूचना देनी हो तो रेल के जो भधिकारी हैं उनकें पास ही तन्काल बनगे की सूषना पहुंचानी चाहिए।

देश मर में वड़ी लाइन घौर छोटी लाइन का जो दून: है, जो दुविधा है उसे दूर किया जाना काहिए иोर एक दीर्षकालीन योजना बना कर बड़ी लाइन में ही सब को परिणत कर छेना चाहिए। प्रल्पकालीन योजना के लिए मै पपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहांगा कि समस्तीपुर से दरमंगा तक छोटी रेलवे लाइन को बड़ी लादूनलें परिवर्वित करने की व्यवस्था मीघ्र ' है घी हो होनी चाहिए।

इसी तरह से वहां हुछ भौर नई लाइनों की जहरत है जिन का निरीकण हो चुका है। 1973 में सकरी से हसनपुर तक रेलबे लाइन के लिए रेल मंबी ने उद्षाटन किया था.। उसकी पूर्ति घीघ्र से घीघ्र होनी चाहिए। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर सें दरभंगा तक रेलबे लाद्रन विधाने के लिए सर्वेक्षण कई बार किया जा चुका है। उस के सम्बन्ध में भी विचार होना चाहिए। नेपाल की तराई हमारे क्षेत्र के पास पड़ती है प्रोर उस कें समीपवर्ती सीमा क्षेत्र के लिए भी रेलवे लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए, श्रोर बड़ी लाइन श्रगर सम्भव हो तो रससौल तक या जयनगर तक पहुचे इस की व्यकस्था होनी चाहिए।

ंल्लवे कंन्टीनों ग्रौर बुक स्टालों में कुछ एक परिवार की वरीयता है। में चाहूंगा कि यह जिक्षित बेरोजगारों को दिए जायें । शहरों में यानायात $\begin{gathered}\text { १े बाहृल्य की मुविधा तो है किन्तु }\end{gathered}$ यानायात में कभी कठिनाई हो जाती है श्रोवर त्रिज न होने की वजह् से । इसलिए ऐमे स्थानों पर ऊपरी पुल बनान की व्यवस्था होनी चाहिए। दरमंगा जहर में दो गुमटियां हैं जो 24 घंटे में 16 घंटे बन्द रहती हैं जिस की वजह से लोगों को बड़ी दिवकत रहती है ।

घब तक रेलवे लाइन का विस्तार होता था व्यापारारक क्षेत्रों में लेकिन श्रब कृषि प्रधान क्षेतों में उस की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा कहना है कि जब हम शहर से गांव की प्रोर जा रहे हैं भौर गांवों के विकास का संकल्प कर चुके हैं तो ऐसा कोई गांव :हीं बचना चाहिरे जहां 15 किलोमीटर से दूर कोई स्टेशन हो। इसलिए रेलवे लाड़न का विस्तार ऐसा होना चाहिए जिससे गांव गांव के लोग रेलबे की सुविधा प्राप्त कर सकें।

रेलबे द्वारा यात़ी एवं माल ठुलाई का काम हो रहा है। पंहले तो सड़क यातायात

## 

घोर रेस यात्तायात के बीष 20 पोर 80 का पन्तर था। लेकिन क्षाज देचा जका है कि सड़ - घोर रेल यातायात घोर बुसाई के काम में 50,50 प्रतिशत का समान रूप से भार पड़ रहा है । घगर रेलवे हस काम को ले तो इससे ऊर्जा की मी ₹े में बचत हो सकती है।

प्लेटफामं टिकट 50 वैसे से 30 वैसे कर दिया गया। मेरा विचार है कि 20 पेसे प्रगर कर दिया जाए तो कुछ घोर सुष्षिषा हो सकती है। गरमी के मोसम में डिन्तों में पेय जल का प्रबन्ध, केन्टीन की समुचित व्यवस्था, पारक्षण को सुविधा, चोरियों का रोकना मोर ट्रेनों में चोरी उनकी से लोगों की मुरका का प्रक्ष होना चाहिए।

तोन लाख से प्रघिक मजदूर कंजुपल लेबर के तोर पर काम कर रहे है, उनको स्थाई करना जाएए । साथ हो मंधे, विकलांग घोर गरीब रोगियों को यात्तायात की सुविधा मिलनी चाहिए। वत्तकारों को भी यातायात की विते ब सुविधा मिलनी चाहिए।

इन मुमावों कें साथ में प्रस्तुत बजट उपम्पित करने के लिए गेलमंती जी को घ्रन्यवाद ₹ंता हूं।

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): Sir, day before yesterday in an elaborate speech for about one hour I had already dealt with the policy matters and to many points which some of my colleagues here raised, I had already replied in detail regarding the orders issued and also regarding the new measure of equality that is to be introduced. Matters regarding the classless trains and all those things were touched.


 भापने दे बा होगा कि बनेष्बन धावर में जी सबाल हिन्दी में पूछे जाते हैं उनंका जबाब मी सिरें हिन्दी में ही ₹ता हूं। लेकिन ध्यगर कोई सबाल पष्रेजी में पूछा गया भोर यहा विरोध किया गया हिन्दी में बोलते पर इसलिए भंय्रेजी के सवालों का जबाब में भंश्रेजी में देता हूं

## 15.4 hrs.

[Mr. Deputy-Spencer in the chait]
Sir. while I gave one hour's reply day before yesterday, I had raised certain issues regarding surplus and at that time I had put forward my point of view, but in the course of the discussion on the Demands many points were raised and one of the points raised was that it is true that in the last Budget of 1976-77 the previous Government had increased the freight and had mopped up Rs. 87 crores. And as a result of that, they were able to mop up a surplus of Rs. 65 crores. Many Members from the other side of the House, while speaking to-day, put forward the plea that because we were able to have the increased freight and mop up Rs. 87 crores through it. the necessary base for the budget of 197778 could be provided. On the basis of facts and figures for the last 7 years, I weuld say that we cannot take it as an axinmatic proposition that whenever we are able to have increased rates in freight and fares, it necessarily results in surplus, and necessarily gives the base for the next budget. I have done some home work in this regard. I have found out what type of budgets were presented under the Congress government between 1969-70 and 1976-77. (Interruptions) I may just call it government, if you are so much ashamed of the name "Congress". (Interruptions) I am building up a financial argument on a sound basis.

MR DEPUTY SPEAKER: Mr. Latkappa, this is not the way.

PROF. MADES DANDAVATE: For that purpose, it is neceseary to aurte

I the statietics of the last 10 budgets. In the $1964-70$ budget, they had increased the treight and collected Rs. 3 crores. In spite of that, the deficit was Rs. 10 crores. During 1870-71, they increased the freight and fare; and collected through such increase Rs. 26 crores. And even then, the railway deffit was Rs. 20 crores. There are very interesting facts about 1971-72 and 1972-73 when they were able to record surpluses. But it was only a superticial surplus. I will explain this. In 1971-72, again, they were able to increase the freight structure and get Rs. 25.2 crores; and no doubt they were able to show a surplus of Rs. 18 crores. And again during 1972-73 through increase in freight and fare, they were able to collect Rs. 17 crores more and gain a surplus of Rs. 3 crores. In the budgets of 1971-72 and 1972-73 even though they were able to show a meagre surplus of Rs. 18 crores and Rs. 3 crores respertively. it is interesting to note that the surplus in 1971-72 and 1972-73 was mainly due to the dividend relief that was given by the Railway Convention Committee in 1971: and that ton with retrospective effect from 1-4-1969. The Railway Convention Committee was able to give them some sort of relief with retrospective effect; and it was of the order of Rs. 21 crores in 1971-72 and of Rs. 24 crores in 1972-73. If we take this into account. we will find that their performance was very poor.

Now about 1973-74. There was again an increase in freight and fare; and they were able to get through it Rs. 43.20 crores; even then the deficit was of the order of Rs, 116 crores. Again we find that during the March 1974 budget. there was an increase in fares and freight: and they were able to have Rs. 136.38 crores mopped up from these additional revenues. Even then their defleit was Rs. 114 crores. Again, in 1974-75 by the supplementary budget they were able to have Rs. 133.47 crores. Both the original budget and the supplementary budget together accounted for a deficit of Rs. 114 crores. Then we come to 1975-76. There is an increase in frelght and with that
they were able to get Rs. 39 crores and still they had a deffett of Rs. 61 crores. In 1976-77 there was again an increase in freight of the order of Rs. 87.35 crores and for the first time they were able to have a surplus of Rs. 65 crores.

SHRI T. A. PAI (Udipi): Since you are making a political speech, in 1976-77 the surplus was Rs. 65 crores. In 1977-78, on the basis of the same fare and freight, your surplus has been reduced to Rs. 35 crores.

PROF. MADHU DANDAVATE: I am coming to that point. I have done some home work and I have anticipated your argument. So, I am ready with my answer. They say that in 1976-77 they were able to get Rs. 87.35 crores as increased revenue through increased freight and that provided the basis for the surplus this year. But here I would like to indicate two additional factors. This year we had some additional liabilities, and impor$\tan _{\mathrm{t}}$ liabilities. The depreciation fund and the pension fund provision has been increased by Rs. 10 crores and the extra dividend that we have to pay is Rs. 15 crores, making a total of Rs. 25 crores of additional liability. In spite of this liability, we have been able to have a surplus of Rs. 32.5 crores. Their argument is that last time they had a surplus of Rs. 65 crores and this time we have brought it down to Rs. 32.5 crores. In spite of the fact that the depreciation and the pension funds have been provided an extra sum of Rs. 10 crores, in spite of the fact that we have provided for an extra dividend of Rs. 15 crores, still we have been able to budget a surplus in spite of the fact that there is no increase in freight or fare; on the other hand, there is a decrease in the rate for platform tickets. So, what I am saving is not a political argument at all; it is a financial argument (Tnterrintions) Last time I was vielding and every five minutes I was belng interrupted. This time I am not yielding, because thave no time.

## [Prof. Madhu Dandavate]

Shri Lakkappa has stated that Lhere is a rumour in Karnataka and elsewhere that the wheel and axle plant that was proposed to be set up in the vicinity of Bangalore is likely to be shifted. I want to make a categorical announcement that there is $n^{0}$ possibility of ghifting this plant from the vicinity of Bangalore. This particular plant is necessary in view of the fact that even when we completely absorb the capacity of the Durgapur and TISCO plants, they will not be able to fulfil our need for wheels and axles. Therefore, there is no question of shifting this plant from the vicinity of Bangalore at all.

Since some of the Members were not present in the House, I want to repeat the categorical announcement which I made two days ago. The promotion prozpects of certain categories of Class IV staff in the railways are not adequate, considering this, it has been decided to introduce suitable selection grades $t$ the extent $r$ ? 20 per cent of the sanctioned pos:- of Class IV in the non-technical service of the railways. This will benefit 50,000 Clase IV emplovees in the Indian railways. It has also been decided that these selection grades will be applien retrospectively from 1st August, 1976.

I will take this opportunity to make another important announcement, and that is regarding firemen. Firemen are a category on the railways who have suffered the most. They have to atand the heat of the engines and work. There has been a grievance among Firemen "B" grade about lack of pmmotion. I have decided that all the existing vacancies of Firemen "A" graido up to 3-3-77 should be filled after due screening, by promoting Firemen "B" grade in the order of seniority. I have also decided that in future the promotional auota for Firemen ' $B$ ' grade will be raised from 25 tn 50 per cent. Direct recruitment of Firemen "A" rrade will be done nnly when no suitable matriculates in Firemen " $B$ " grade are available.

Some Members have sucrested that the speed of steam engine soods trains has considerably gone down. I would like the House to know the break-up of steam and other traction in goods trains. In 1960-61, 94 per cent of the goods trains were hauled by steam engines and only 6 per cent by electric and diesel engines. In 1975-76 goods traffic hauled by steam engines was only 32 per cent. and 68 per cent was by diesel and electric traction. When 94 per cent of the goods trains were hauled by steam engines, some of them were moving fast. eliminating stations, some were like passenger trains, moving very slowly and, therefore, the average speed of the engines was very high. Now with only 32 per cent of the engines leing steam, they stop at almost every halt. with the result that the average speed has come down.

Dr. Sushila Nayar has made a number of constructive suggestions regarding cleanliness provision of reading lights, railway haspitals health services in the railways. preventive s'eps relat. ing :u health, resale of property stolen from the railways to themselves etc. We will take note of all these suggestions and the necessary things will be done.

I have already said that categorical instructions have been issued as far as the use of saloons is concerned. Not to talk of Ministers, no officer will be permitted to travel in a saloon when he goes on tour or inspection where an ordinary vehicle will do. Saloons are inspection coaches and they will be used only when the track has to he inspected at a distant place where there is no arrangement of boarding and lodging. Otherwise, when they go on tours or pienics or to attend conferences the saloon cannot be used. That is an over-riding order that has been issued, and I assure the House that I will see to it that this is followed. Whatever salonns are left out. we will convert them into second class passenger coaches so that the capacity of the second class coaches can be thcreased.

## $16.00 \mathrm{hry}$.

A question was raised about complimentary passes. I wish to announce that some time back I have given strict instructions that whenever the term of such passes are over, they will stand cancelled. I will come before the House and lay a statement on the Table of the House indicating what are the institutions to which complimentary passes will be given, what norms will be set up and everything will be known to the Members.

Regarding stalls and other things, whatever has been said by the hon. Members. I have endorsed those things in my earlier speech and, therefore. I do not wish to repeat them.

Regarding West Coast and Eranakulam Alleppey railway, we have already taken a final decision at the ministerial level we have included the West Coast for the final technical and feasibility survey also. As soon as we get -learance from the Planning Commission, we shall move ahead. I am happy that both sides of the House have identical views on this point.

AN. HON MEMBER: Ou: time is being encroached.

MR. DEPUTY-SPEAKER: 'Today, you are only introducing the Bills.

Therefore. I would suggest that another ten minutes may be taken on this subject.

> SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: (Colmbatore): He has not said anything about road transport.

PROF. MADHU DANDAVATE: 1 have made a specific reference to that. It will be our constant endeavour to see that in cooperation and coordination with all the Ministries concerned an integrated approach towards the transport policy will be adopted.

I will conclude by referring to some demands that have been made by my colleague, Shri Bhadoriaji. I just want to assure him that I believe in collective responsibility and whatever proposals and suggestions he has made I shall place them before my colleagues in the Cabinet and he shall rest assured that the moment my colleagues feel that I should not continue as the Railway Minister. Madhu Dandavate will not be found in the Railway Minister's chair even for a second.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now. I shall take up cut motions. I shall put Shri Rajagopal Naidu's cut motion.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Why not put all the cut motions together?

MR. DEPUTY-SPEAKER: If the hon. Members so desire I have no objection. Now. I will put all the cut motions together.

Cut Motions Nos. 3 to 9, 14 to 18, 21 to $59,62,63,66$ to 137 and 140 to 167 , were pit and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
"That the raspective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India to complete the sums necessary to detray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1978, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 1 to $11,11 \mathrm{~A}$ and 12 to 22 ."

Demands for Grants (Raikways), 1977-78 Voted by Lok Sabha

| No. of Demand | Name of Demand | Amount of Demand for Grant on Account voted by the House on 29-3-1977 |  | Amount of Demand for Grant voted by the House |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | Rs. | Rs. |
| 1 | Railway Board | - | 84,24,000 | 1,67,64,000 |
| 2 | Miscellaneous Expenditure |  | 4,05,33,000 | 8,11, 51,000 |
| 3 | Payments to Worked Lines and others |  | 15,56,000 | 31,12,000 |
| 4 | Working Expenses-Auministration |  | 52,79,80,000 | 105,89,59,000 |
| 5 | Working Expenses - Repairs and Maintenance | - | 22 1,48,94,000 | 446,09,88,000 |
| 6 | Working Expenses-Operating Staff |  | 112,91,45,000 | 227,45,89,000 |
| 7 | Working Expenses-Operation (Fuel) |  | 109,28,16,000 | 224,99,86,000 |
| 8 | Working Expenses-Operation other than Staff and Fuel |  | 36,53,76,000 | 74,57,52,000 |
| 9 | Working Expenies-Miscellaneous Expenses | - | 19,58,56,000 | -39,17,12,000 |
| 10 | Working Bxpenses-Staff Welfare - |  | 19,10,53,000 | 33,21,06,000 |
| 11 | Working Expenses-Appropriation to Depreciation Reserve Fund - |  | $\stackrel{1}{46,66,67,000}$ | 93,33,33,000 |
| IIA | Working Expenses-Apprupriation to Pension Fund |  | 13,33,33,000 | 26,66,67,000 |
| 12 | Dividend to General Revenues and Contribution for GrantstoStates inlie's of Passenger Fare Tax. |  | 6,02,13,000 | 219,30,21,000 |
| 13 | Open Line Works (Revenue) - |  | 2,99,95,000 | 5,99,90,000 |
| 14 | Construction of New Lines -Capital and Depre ciation Reserve Fund |  | 17,27,44,000 | 34,54,88,000 |
| 15 | Op:ר Line Works-Capital, Depreciation Reserve Fund and Development Fund |  | 423,27,15,000 | 816,60,58,000 |
| 16 | Pensionary Charges-Pension Fund |  | 12,80,32,000 | 25,60,64,000 |
| 17 | Repayment of Loans from General Revenues an interest thereon-Development Fund - |  | -• | 8,38,96,000 |
| 18 | Appropriation to Development Fund - | - | - | 26,65,66,000 |
| 19 | Appropriation to Revenue Reecrve Fund - |  | - | 5,84,02,000 |
| 2) | Paymuates iewafdy Amortisation of Over-capi relispdoa, Repaymeat of Loens from Gemern Reveanes and interest thereon-Revenpe Res erve Pund |  | - | 180,55,28,000 |
| 31 | Apprefrtriadio Acoldent Compenation, Safet and Rasecmer Aroinities Fund |  | 3,07,61,000 | 6,15,23,000 |
| 22 | Accidar Compenation, Safety and Passenger Asmenities Fruin |  | 1,24,33;000 | 0 3,90,67,000 |
|  |  |  |  | ... |

