It is necessary to know in the public interest what action has been taken by the Government in this regard. Let the Minister of Law, Justice and Company Affairs make a detailed statement on this issue giving the names and amounts paid by each one of them.

The Lok Sabha adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at seven minutes past Fourteen of the Clock.
[Mr. Deputy-Speaker in the Cheir] MOTOR VEHICLES (AMENDMENT') BILL-Contd.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Chand Ram on the 27th November, 1978, namely:-
"That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, be taken into consideration."

Mr. Vinayak Prasad Yadav to speak.
凶ो ममी राम बागड़ी (मधुंन) : उपाघ्यक्ष मह्टोटय, पामवान जी का विरोषाधिकार का प्रण्न है. . . .
MR. DEPUTY-SPEAKER: I have called Mr Vinayak Prasad Yadav. Please take your seat.

भी मनी राम बालद़ी : उसके लिये घभी त्रक टाइम फिषस नहीं हुपा है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have no information.

षी समी राल बागदी : प्रध्यष्ध मह़ोदय ने कहा या। भुजे एक बात पूछनी है। बाप मी एस स़दन के मेम्बर हैं, एक मेम्बर का ध्रपमान हुपा है ।
MR. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat. If you persist, nothing will go on record. Now, we are on a different subject
(Interruptions)**
MR. DEPUTY-SPEAKER: You have raised the matter when the Spea-
ker was here. You should have raised it with the Speaker not with me. I know nothing about it and that is the end of the matter.
(Interruptions) **
MR. DEPUTY-SPEAKER: If the Speaker has said something, it is under his consideration and you cannot go on raising it as and when somebody takes the Chair. Please take your seat. Please go to the Speaker and ask him. It must be under his consideration. Please do not waste the time of the Housc like this.

## (Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Vinayak Prasad Yadav.

शी बिनायक प्रताब यादक्त (महर्मा) : गो मोजूदा संशोधन विधेयक है इसके जरिये मोटर पान पृप्ट में $40-45$ संघोधन किण जा गेत्रे हैं। लंकिन श्र्रधिकांग संघोधन सिफ रजिस्द्रेशन घ्रोर परसिटस के सम्बन्ध में हैं सिबाय संरक्षण बाले प्रश्न को क्षोड़ कर । ट़कों या बसों के सामने भनेक समस्यायें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है। केबल दो बातंत को लंकर यह़ संशोघन विधियक लाया गया है। मब से बढ़ी समम्या श्रोवर भाउंडंग иोग घोंरें लोधिग की है लेकिन हैन दोनों समस्याभों के बारे में कहींक्कोई जिक नहीं किया गया है प्रोर न ही कोई सेंाधधन लाया गया है । घाप द्रकों को लें। उन के निए़ वर्रमिट दिए जाते हैं। टृक वाले बहुत ज्यादा भ्रोवर लोधिग करते हैं । भाज देग में कई एँजेसीज के जर्यिये गेन्ज्त बनाई जा रही हैं। एक नैश्नल हाउबेज बनाई जाती हैं। दूमरे पी उब्वृल्यू ही के माध्यम से रोउज बनाई जाती हैं । तीसरे हमाईे यह़ा भोर समुबय देल में यंककलबाड़ीज के द्वारा भी सड़के बनाई आाती हैं। इनके द्वारा भी सऱकें बनाई जाती हैं। उनकं स्पेयिफिकेंज़ को प्राप देंजें । योषर लोड़ग की वजहु से एक दिन में ही बह्द समुषी सड़क बैठ जाती है खराब हो जाती है औोर लाबों करोड़ों हणया बरखाद हो जाता है। में चाहता हु कि ट्रि का परमिट देते क्त परमिट पर भापको यद्ट लिखना कािये कि प्रोबर लोडिए ट्रक किस-किस रोड पर मा जा सकती है।

बसों को भाप लें । उन में भी पाज कल बह्दुत ज्यादा द्रोवर काउध्रिम होता है । देहातों में जो बर्सें बलती हैं उन में तो बहुत ज्यादा पोबर काउडग होता है । बहां पर बस तो प्रापको दिषाई नहीं पड़ेगी, उसकी छनों पर भादमी प्रापको षंके मिलेंगे, उसकी क्रगल बगल में सादमी लटके हुए मिलेंग, वेर रत्बने की जो जगह होती है उस पर प्राषमी बड़े रहते हैं। समृचय


[^0]
## 

मरते हैं। लिकित उन के लिए कहीं कोई प्रावषान कहीं किषा गया है।

हवाई जहाज पर चलने बालें लोगों के लिए हबाई एक्सीरैंट में मरने वाले लोगेंको भ्राप एक दो साब कुपया मुभाबजे के तोर पर ड़ेते है। दंखाते साहक्ता मी रेल एफसीेंट में करोे बालों को हुछ न कुछ देते हैं। लेकिन बस एक्सीजँट में या ट्रफॉं से कुषल कर मर जाने बाले बतरीं को कोई भुधाषजा नही दिया जाता है । गाब
 कर का मी रंतबाम कहीं होता है। क्रापको काििये - ना कि भाष एक कमियसिसिष संजोष्रुल विष्टेयक जाते फर् श्सेे घरें में फोई श्रवषान करते। जिस
 एक्सीगेंट में मर्मे पालों को कम्मेयेसन विया जाता बै ही कोई भावमी बस एसमीरेंट में मर जाता है तो चसको मी कम्पेंशेशन मिलना काहिये। ऐसा भाप ने किया नमी में समसता कें कि fित षहाढ़े रन एफीीरेंट्म में मरने वाले सैंकड़ों जो घोग हैं उसकी सेव्या कम हो सकती है ।

घब में घापका घ्यान समुष्य के में, हर टालय में, हर राज्य में जो राज्य ट्रांस्पोटं प्बोड है उनकी तरफ बींबना चाहता है । पाज हर राज्प परिबहुन बोर्ड अष्टाचार का पह्हा हो गया है। एक-एक राज्य ट्रांसपोर्ट बोर्ह एक-एक सस्ट छंडिया कम्पनी बन गया गया है पोर वहां सरकारी वैसे का दुखपयोग होता है। मंध्री जी अब 50,55 संघोधन कर मकते हैं तो राज्य द्रासपोटे बोर्डस् में जां प्रष्टाषार कैला हुषा है उसको रोकने का भी धावधान करना चाहिये था। लेकिन उस तरफ उनका ड्यान नहीं गया है ।
 मडाराष्ट्ट के राज्य परिबहन बोर्ड को छोड़ु कर क्राप बोलिये क्योंकि बहां करोड़ों 50 की मामवनी है और वहा की बस सेवा बहुन प्रक्छी है। बैसी ही सब जगह होनी चाहिये ।

की बिलायक प्रमाब पाबल : महाराष्ट्र की बात में भान सकता हूं, क्योंकि एयसेप्मन्स हों सकते हैं। संकिन क्षाम तोर पर वेश में राजय परिबहल बोडं अष्टाबार के पह्डे हैं। दिए्नी में ही रोज ऐेस्सीलें््त होते हैं, हर बस में भोबर-कार्ड़क होती है, मेकिन उसके ब्वारे में मंबी जी चे कोई प्राबकान नहीं किया है ।

मैं मंधी जी को धन्वषाद देता हु कि ख्वोंते हम विषेषक जें बीकर केष्कान्म के बास्त हुर्ज्न छोर भमिबतिसयों के लिये पर्रमिट धरर रिम्द्रोफन में स्रारकण विल्या है। उन्होंगे हीजिए थीर पाविकाती के

 धायी तो सालता है कि ज्ञान जमू होते होते किजा
 निज्वाँ्यन किया है षेसे ही इसमें इनको सोमली ओोर एडूकेषमली सो पिछढ़ी आतियों के लोग है उनके लिये मी संरकण रबना चाहिये। पौर इसीलिए मैं ने



 नियन सीक करोे के बात्र हो ब्याबा भणका दे हा। हतना ही कह कर मैं भाषको अन्यबास देका दू ।
SHRI A. SUNNA SAHEB (Pal ghat): Mr. Deputy-Speaker, I rise to draw the attention of the hon. Minister to the general provisions contained in the amending Bill that had been brought forward. As far as the vehicles are concerned, we gee what is happening. In apite of the fact that there are rules and laws, no respect is given to the law. We see accidents day after day; early morning when we see the papers, we see what accidents had taken place. In order to avoid accidents, it would be better that the public are made aware of the rigours of law, the legal position. Then only it will be possible for us to see that things are done in an orderly n:anner. IPC 304A specifically mentions that if there is an accident the dirver or the man at the wheel must be dealt with. But there it is nicely said "either fine or imprisonment". It rust be both or it must be left alone. When an accident occurs no benefit is given to the people concerned. Under section 304A when there is an accident, it must be taken cognizance of under the IPC. When there is rash and negiligent driving and grievous hurt is caused, under sections 337 and 338 of IIPC, it is left to the discretion of the magistrate. But really apeaking the accused in the dock will simply remit the fine and walk away. They must not be allowed to go scot-free and they must be made to understand the real position.

Regarding transter of vehicles, an amendment is spught to be made through section 29 A . I would like to draw the attention of the Minister to the fact tha $t$ when the third party comes in, it is better that the right perthe fact sas when the third party son is given the emertificate. Under the hire purchase agreement, some provisions have been made in such a way that the bona fide man conemped
must be given the right. When the right is given, that must be for a purpose which must be served. When certain provisions are made, they must be made in such a way that the public pay more attention. At present, under sections 72 and 74 of the Motor Vehicles Act, when a vehicle goes in a wrong way, not prescribed by the Regional Transport Authority, he is simply fined. It is also wellknown that when a vehicle is overlaeded, the authority is given the power to penalise them. But the amendment says that the maximum tine can be only one-fourth of what is laid down. When accidents are repidly occurring without any stop within three years, the penalty should be more than one fourth. When there is rash and negligent driving and there is an accident, for no fault of his, the pedestrian is killed. Nobody comes to his rescue. As far as the deceased is concerned, there is nobody to defend him because he is already dead. The driver engages an advocate or influences the prosecution witnesses and he may be set free. He must be allowed to understand the seriousness of the problem. Under sections 337 and 338 , if there is rash and negligent driving and if there is grievouis hurt, the driver must be severely punished and must not be allowed to go scot free.
So far as overloading of buses is con. cerned, it is really survival of the fitlest. If a man is strong, he can get in. Accidents happen because of that. Not only in rural areas but even in urban areas, I find that as against the number of 50 persons prescribed, the actual number travelling may be 150 or even 250. In north India, people are even travelling on the top of the buses. Under the very nose of Delhi, this is happening. I do not know how far this amending Bill improves the nosition of the affected persons. You have siven seme solace to the people but with that you should not step.
In regard to driving licence, the period has been increaned from 3 to 5 years. But correspondingly, in the
case of the 15 year period, it is lessened. So, my submission will be, when the relevant period is given as 15 years on one side and three years on the other. it is better that it is maintained. Do not enhance it on either side. You maintain the principle enunciated in the Indian Penal Code in the Motor Vehicles Act. If the Motor Vehicles Act is to be amended, it should not be done in such a way as to help the administration or the judiciary; it should not be done in such a way that the man affected does not get the benefit. The man sflected must be given something. Compensation must be glven to the dependents of the deceased. The third party insurance may be there; but they may not be able to get anything out of it. Because, the fleet owner comes to defend his case. When The FIR is filed before the sub-inspector or the police officer in charge, by the time the investigation is completed, the fleet owner will see to it that there is no case at all. So, the deceased will be left without any defence of his case and his dependents will not be paid anything. This also may be taken into consideration.

Regarding the other two amendments, I would say that effort should be made to give the maximum benefit to the dependents of the deceased.

मौबहल घौर परिकहन मंकाजय कें प्रकारी शाज्य
 चुणी है कि सोलह के करीय माननीय सदस्यों ने हैस त्रिसक्फन में ह्रिस्सा लिया है पार मोटे तोर पर उनकी तरफ़ से छस विल का समर्थन हुमा है। मेम्बर साहघान ने कुछ सुक्षाव विये हैं कोर मैनेंडन सभी को बते हीर ते सुमा है। हुछ सुष्ताब एे है है, जो घमल करने के हैं

मसलन यहु कह्ा गया है कि हम मे नौकरिखों में, सीधे रेकटरेंट में, मन्रुप्रित अातियों मोर मनु-

 वाइनों के लिए सरकार की तरक से परमिए हल्यू करोे में मी उनले लिए बही घनुपात हो। हुछ माननीम सबस्यों ने यद्र कदा जाहिर किमम-जुने
 केमायी परमि्ट सिये आयेंगे । तरकार की क्षरक्त हे

 दी ऊते, लैकिम केरता ज़या है है किती राज्य सरकार
 कास्ट्र के लोगों की जहर परीषट केता बािए ।
inf बाद राम]
इस बंबल को हन्द्रीप्यय करते बक्त मैने कहा था कि जब तक घन लोगों के लिए कोई ठोस फवृम नहीं उठए जायेंगे, उस वक्त तक हन की क्रापिक हालत में परिवतंन नहीं होगा, धोर जष तक प्न की प्राथिक हालत में परियतंन नहीं होता है, तब तक छ्युपाषूत के बत्म होने का सबाल ही पंदा नहीं होता हैं।

30 सास ते हृम देखते क्षाए हैं कि एक हरिजन कल्पाण का मह्रमा है या उन-आति कल्याण का मक्रकमा है, उस में थोड़ी सी प्राविजन की आती है। लेकिन जो बीमारी चहत सालों से, हणारों हजार सालों से बली पा रहीं है उस के लिए हम स्पून कीजिं करें या ऐसा ख्रक्ष को विबा वें कि जिस से स्किन गीप सास्यूभन होता हो तो उस से कोई फर्फ पहने बाला नहीं है । इसीलिए कानन में हम परिबर्तन करने जा रहे है ओर लेखिस्लीटि ऐक्शन से ऐक्षा स्टेप लेने जा रहे हैं। वह ठीक है कि यहा ट्रांसपोटं का ख्लजेकट कान्करेंट लिस्ट मै है लेकिन जो पर्रमिट वगंरह दिए जाते हैं बह राज्य सरकारें देती है। ज़ तक मोटर वोहकिस ऐक्ट में बकायदा तोर पर लेजिम्नेटिब प्रमेंडमेंट नहीं होगा नब तक राज्य सरकारें हिक्दायतों को परवाह नही करने बाली थीं । लेकित जब यह मरकार हू बात को से หाईं सां द्स बान का एतराज करने लगे कि बेनामी लिए जाएंग घोर ये लोंग उम का फायदा नहीं उठा पाएंगे । मेरी समन में नहीं ध्राता कि हस देश में जेड्यूत्ड कास्ट धोर शेइयूल्ड द्वाइज के एम प्ल प़ हैं, एम पीज हैं, जब एक लेनिम्लेटिव सैकश्न मिल जाती क्षे पर्रमिट ईै्यु करनें के लिए तो उम का दुम्पयाँग न हो उम के निए उन एम एल ए़त, एम ए़ल सीज घोर एम पी साह्रान कां कोमिण करनी चर्ताहत, उन की मंस्थाओं को काभिश करनी चाहिए। जब कुछ नही था ता कहते घे कि नही, वह तो fमेलना खाहिए घर जब मैं कुष्ठ कर रहा है तो उस पर यह् पतनग़ज है कि इस का छुरुपयोग होगा, बेनामी किए जाएंतो । किर यह रहा जा हा है फातनेंम का हंतजाम नहीं है । माटटर वेहिकिकस ऐेक्ट में तो काई क्लोज ऐेसी दो जा मकती है जिस से कि एनेबललग प्राशिजन हो । इस में फाइनेंम का कोई सवाल नहीं प्राना है । एक सदस्य ने कहा कि औसे घंडियन टरिम्ट कार्पोरेधन है, उम में किया जा सकता है। में यह कहना चाहता हैं कि यह जो परमिट द्रेती हैं यहृ राज्य सरकारें देती हैं। पस मरकार ने हर व्टेट की मग्बार को यह द्विसायन भेजी है होस मिनिस्ट्री की नरफ से कि हर स्टेट गबनेमेंट विक्त निगम भ्रपने यहां कायम करे, घेह्यूल्ड कास्ट और घेड्यूत्ड दाएक्तन के लिए भोर फिर यह भी किन्दायन से ती है कि बैक मी हम च्नोगों के लिए कर्जे दें । तो जब हम ने अैभस को वहा घ्रोर वित्त निगम कायम करने के सिए कहा है तो भरनी स्टेट गयर्नमेंद्म के साथ हन लोगों का ब्ात्र करनी बाहिए कि बे हस मामले में क्रमल करें ।

होर बहुत सी बासें इस फानून में हैं। कई ऐसी बातें हैं जैसे बिना टिषट याव्ना के लिए

हम ने कुछ मकन कदल उटाए हैं। हस समय चहता से हमारे जो बाहन हैं या जो यातायात का काम है बहा र्राज्य सरकारें भपने यहां परिबह्रुन निगम खमा कर बला रही हैं। उन में एकाध को होड़ कर सर में बाटा हैं। यहां ही टी सी हमं बला रहे हैं, इस में प्रव तक 65 करोश रुपये का घाटा हो चका है जब से हम ते कलाया है भौर हस साल में भी $15-16$ करो से से ज्याबा थाटा होने बाला है। । यह नहीं कहाना कि यह भारा षाटा बिला टिकट याष्वा करने से ही होता । लेकिन सोग है, वह विना टिकट बाल्ला करते है पोर उब वह करते हैं तो उन के लिए बह कहुणा कि ये घेख्यल्ह कास्ट के भादमी होंगे या गरीष षादमी हींगें, एक तरफ उन को पर्रामट देते हैं, क्षूसरी तरफ उन पर जुर्माना करते है, में समत्न नहीं पाता कि यह कहना कहां तक ठीक है। यहां दिल्ली में तो बहुत धेर्षा कितया है. रस वैसे है या 60 केसे हैं। ठीक कै, यद्धा तो हम ने वह प्राबिजन किया है किं बिना टिकट याब्ना करने पर यहां टिकट का दम गना या पांप सो रुपये जो भी कम होगा बह जुर्भना होगा । यह नहीं कहा कि ज्यादा होगा, यह कहा कि जो कम होगा वह जुर्माना होगा । ध्रब भर् एक बालानुकुलित बस के या दूमरी लम्बी सफर की बस है, उस में कोई बिना टिकट यात्रा करता है तो उस के माथ हमारी हमवर्दो कीसे हो मकती है ? उस में हम ने यह भी प्रावधन किया है कि पगर द्राइवर या कंडक्रर की गलनी है, उम ने जानबूल कर टिकट नहीं दिया है तो उस के विलाफ भी टेबणन लिया जायगा । यह नहीं कहा है कि कंडक्र पर पंक्रणन नही लिया आयंगा । कंडषटट पर भी एँषशन लिया जायगा

जैसा में ने कहा यहां दृषंटनाप्रों के बारे में बड़ी चिन्ता य्यक्त की है पोर में बान-बार हुपंटनाप्रों के बारे में बूद भी fिसा न्यक्त कर्ना रहा हैं। fिल्ली में ख्यास तोर मे छह दुषंटनामों का उोर बह़ता जा रहा है। प्रगर एक दिन में लिया जाय तो मौमनन दो धाबमी दिल्ली के भ्षंदर मरते हैं घोर में fिन्षिज्तन हैं इस बात से । में ने लेकिटनेंट गबर्नर को भी लिखा है, ड़ाउबरों को कुछ हिदायतें भी आरी की हैं हूउत पौर होन्ट़स वह कर्ग यह नहीं करों की। बतुवैदी की ने घ्रोर कृष दूसरे सबस्सों ने कहा कि यहां टैकसी वाले है, वहा मनमाने किराये लेते हैं। मीटर बराब कर हेने हैं। यह एलमिनिस्टेश्न की बातें है, राउय सरकार की बातें हैं । हमारा महकमा सीधे तीर पर इममें नहीं प्राता है लकिन फिर भी हमने हस पर नबग्जह दिलाई है कि जो सक.टर वाले हैं टैक्टी वाले हैं उनका मिनेजमेन्ट ठीक होना चाहिण । यह़ो विल्ली की जो द्रिफिक पुलिस है उसको बार-बार खलाकर कहा है कि यह्ह दुर्टंटनाएं अयों बढ़ रही हैं। घभीं कल ही मै लबनऊ में था जहा़ पर तीसरी सेप्टी बर्मषाप प्रायोगित हुई बी, हिन्दुस्तान भर के तजुर्केकार छंीजियर घीर तमाम दूसरे लोग बे ।
 प्रायोडित हुई थी। वहां पर चर्चा हुई थी प्रोर वह कहा गया पा कि हम हम बात्र का फैसला कर लें कि रोध कैसी होंगी, ट्रैफिक धषाइन्ट्स कंसे होंने थाहाँ, रोड में ग्राड एबाउट किस किस्म के हों या जो लाद्र

 होत हुप कीईें बस चयी गई तो हमेला उसकी रिणोट केयर्मप के कास मेषता है कि इसक जियाए ऐक्या
 हो 1 तो इसमें एक खीीजियरिं की खता कि कि रेबृष ठीक होनी चाएए। । का बार एक महकमा खड़क बनाता है घोर कूतरा विभाग नलका लगाने के लिए लोड़ देता है 1 इसकी बगह से की एक्सीक्न्ट्स होते हैं।
 एल केषान को हैटरं करने के लिए रसमें कुछ्ञा त्राबजान किजा है 1 लोकिन इसमें यह जहरी नहीं है, जैसा कि कुष्ड मेंब्बरों न चद्या जाहित किया है, कि ड्राइपर को माटृक या पाठवीं गाम होने पर ही लाइसस इस्यू करेग या $\begin{gathered}\text { तो कि बतातषाला साइब ने कहा कि प्रणर }\end{gathered}$ किसी स्टट की भाषा नहीं जानता है तो उसे उस स्टेट 'की भाया उस्र सीबनी बाहिए। । हन सारे मामल
 वे चाह तो कुष एग़केशनल चवार्लिकिकेगन्स रब सकती हैं। साप हीं हम चांटेगे कि हतनी एजुकेषनल ब्वालिफिकेशन न रणी जाये जिलसे गतोब तंबके के भार्वमियों को, हुाइबरों को लाइमेंम हाासिल करने में विसकन तेश माये। एक मेम्बर ने कहा है कि उपादा नालीम नहीं रबलनी चाहिए लो में उस बान से सहमत हुं। मेग़ा ब्याल है कि स्टेट गबनेमेन्ट्म जोकि वादुलर गबनेंेंट्ट्म हैं, जिनका पम्लिक ने नुना है वे इस बात का जकर ख्याल रखेगी कि मामली वकिग नालज की बान होनी चाहित, उ्यादा तार्नम पर जार नहीं दिया जाना काहिए। इमकां हमने सर्सिए रसा है कि अ्रणर किमी उाष्तर को रोड माइून का हो पता नहीं है, कहां स्टाग है ससका पता नहीं है, न तों छिन्दी भाषा में घ्रोर न किसी मीर भाषा में तो फिर दुचंच्यायें किस नरह् से बचाई जा मरेंगी। इसीलिए यह् क्वालि-
 तजार्वा हैं कह तो द्रांमषोटं होपसपमेन्ट करंमिल, जियम सांत क्रेण कं रांसपोटर निमिस्टर्ट क्राये साल जाते हैं, उनके मुमाब हैं। पकेंले हमाती मिनिस्टी बे फेसला किषा हो-एसी ज्ञात नहीं है ।

हमारे माधी याषवजी ने कहा है कि हस बिल को पनिनक भोपीनियन के लिए मकुलेट कराना चाहिए। में बढ़ा हैंरान हूं कि धतना बढ़ा काम जिसमें रोजाना पमिट वर्गेर दिएा जा रहे है, रोजाना स्टटट गबनंमेन्ट्म ह्रमका चिट्टिछ्य सिल्ध रही है कि घ्रापने ग्रोंसपोटं डे बलपमेन्ट कोंमिल में फेंमला किया था कि हरिजनों को पโम्मट दिए जायेंगे किर पभी तक ऐंकट क्यों नहीं बनाया - पक तरक तो हमांे सामने यह सबाल है कि शैकर देषक्षम कों पर्मट देना चािए भौर दूसरी तरफ भाप कहते है कि हूम बिल को पहिलक पोपीनियन के लिए सकुलेट कर दिया आाये यानी साल क: महीने के लिए इसको टंछा कर दिया जाये । हन दोनों बातों में कंगुडिक्रन पैबा होता है ।

भभी मैं ट्रैफिक के घारे में कहृ रहा बा कि जब तक लोगों को द्रिफिक माइडेंह नहीं बनाया जायेगा तथ तक
 एक्सीक्डेन्ट्स के घाकरे ेेखफर चावको हैरानी हौर

हू:ब होगा 1 सारे देत्र में सन् 1960 में 55,874 दुषंटनायें हुं, केकिन 1974 में, fि्टी स्पीकर साहष. यह ताबाप बत् कर $1,15,066$ हो गई । हसी तरह ते 1960 में पूरे हिन्दुस्तान में एकसीगेन्ट्स से मोतें हुर्ठु -5106, लेकिन 1974 में हल की तादाद 13937 हो गई । प्राप देखिये-किस तरह से रेट बऩता आा रहा है। भाप बिल्ली की फिगर्स देबिये- 1975 में जो ख्पकित एक्सीडेन्ट्स से मारे गये, उन की तानाद थी510 , लेकिन 1976 में 587 हो गई मोर 1977 में 694 हो गई । हस तरह से भाप वेषेंगे कि भाहिस्या प्राहिस्ता यह़ तावाद बढ़ रही है-यह् कोई प्रगंना की बात नहीं है, बड़े दुब्य की बात है। हैसी लियं हम ने ट्रेकिक पुलिस को कहा कि सिनेमा स्लार्डस ₹लादये, पष्लिसिटी कीजिये । परी कल ही में ने कहास्कल के बच्नों को ट्रेफिक एल्य सिख्याये जाने काईिते, ताकि जद बे बड़े बनें तो उन को मालूम होना चकिते कि किस तरह से सड़क पार कर्नी बतहिये। एक मां प्रपने बज्ये को सकल भेजती है घ्रोर इस उम्मीः से भेजही है कि एक दिन उस का बच्चा हैंजीनपर बनेगा, उपक्टर बनेगा, लेकित फगर उम के पास ब्बबर प्राती है कि उस का बच्बा एवसी़ेत्ट में मर गयातो यहु कितने दुब की बात है उस को दिय पर कन बीवेणी ।

में ने ही०टी०सी० के दुाइवरों को द्धकट्रा कर के सम्बोधित किया-लाप को सोचना चाहिये, हो सकता है कल तुम्हारा ही कोई पर वतेदार मारा जाय, त्व्हार हाष सें किसी खान्दान का प्रानल मेम्बर मारा जाय-इसलिये ध्यान में गाड़ी बलाफी ।
 है, इसी लिये कानून बनाये गये हैं।

तीमरी बात, जिस पर में जोर देता हूं-वहा एल्कोसेमें्ट की है। इन्जीयिरित, एजकेषन मोर एन्फोसंमेंन्ट-ये लीनों बहुत महुवपूर्ण हैं। अव जहां तक ण्फ्फोमंमेन्ट की वात है-यह्ट बाम स्टेट गवर्नमेन्ट के हाष में है । इसकोलिये में ने स्टेट गवनंमेन्ट्स को बहुन लम्बे लम्बे पर लिखे कि भाप को द्रन-एन मामलों। पर ध्यान देना काहिये । बहुत से मेम्बर साहघान ने ऐसी बातें कहीं हैं, जिन का ताल्युक हम्लीमेन्टेखन से है चौर उन के लिये हम स्टेट गवनंमेन्ट्स को जएर कहेंग। लेकिन जहां नक इस बिल की प्राराभों का सबाल हैं उन कें बारे में कई मुलाव माये 6. जब ममेण्डमेन्ट्म पर विधार होगा, तब उन के बारे में कुछ कहांगा। लेकिन भाष तौर पर मेरा ख्याल हैजितने मेम्बर माहुकान छमपर बोले हैं, उन की तरक़ से मीटे तोर पर समर्थन ही मिला है। हुमारे वेंकट रामन ने भी बह्डन सी धराप्रों को नाभदावक्र कहा है, हसी लिये मैं ने जानबक्न कर उन बततों का खिक नहीं किया । एक बात मैं जसर कहृता चाहता हूंजिस तरह से माननीय सदस्यों को हुर्पटनाश्रों की विन्ता है, मोटर ह्हीकल परमिट्म में भुष्टाचार की बात कही गई हैं-मुभे भी उन की बहुत किन्ता है 1 जब में राज्य सरकार में था, वहां मी में इस तरह की बातों को सुनता था कि घार०टी०ए० मौर एस०टी०ए० बगरह म बहत्ता ज्याबा घष्टाथार है। लेकिण से मायने राज्य सरकार के है। हमारे बहा जो द्रोस्योट्ट मिनिम्टर लोग प्राये या पी०स्स्टूू ही० के विनिस्टर क्षोग फाये से-उन सल को हम ते पार्बार कहा कि बह

## [ की चाप रम ]

श्रष्टाकार बल होना कारिए, भ्राप को घस बंग से परमिट क्ष कराने काहिये जिस से उस में प्रष्टाषार पैवा म हो सके।

हमारे कई माननीय सबस्यों ने राष्ट्रीयकरण का प्रस्न उठाया कि गुड्स द्रोश्योटे हो या पसेन्जस ट्रांस्पोटे हो-उन सब का राष्ट्रीयकरण करना बाहिये । तिव्टी स्वीकर साइत, माप को जायव मालूम हैथभी हाल में हमारे प्राइम मिनिस्टर साह्य मे टृांस्पोट्ट मिनिस्टर्स की कान्फरेंत में भपोे बिषार रे से । उस में उन्होने सिफे हतना कहा षा कि जब मैं कीक मिनिस्टर था, तब में मी ट्रोंस्पोट को नेसनलाइए करना बाहता बा । हसी बात पर एक टूक़ान कैल गया मौर बम्बई के भन्बर ट्रक प्रापरेटसे ने हढ़ताल कर दी, हालोकि षहि एक सजेश्षन थी। प्रधान मंब्वी जी ने कह्हा था क कि गुछ्स ट्रास्पोर्ट को इस लिये नेफनलाइज करना चाहिये, क्योंकि इन के परिये स्मर्णालग होता है, घ्रोबर-सोटिग होता है, रेश श्रोर नैग्लीजेन्ट द्राईिय होता है। पह भगर नेमनलाइज हो आय, तो कम से कम ये बातें तो नहीं होंगी। मैं जहां फहीं भी ट्रांस्पोट्ट ध्रापरेटर्स की मीटिण में गया हूं-संने उन से कहा कि में 4 महीने तक सारी द्रि्हिया की पुलिस को कहने के लिये तैयार हु कि भाष की कोई तुक्रकंग न की जाये, लेकिन क्या भ्राप धपता कोड भाफ़ कम्हुषटट बनायेंगे धोर कायदे कानुन के मुताषिक घोषर लोषिग नहीं करेंगे, ज्यादा तैबी़ से गाड़ी को नहीं घलायेंगे ? उन को बाहिए कि से बाहन को ठीक रबें, मशीनरी को ठीक रबलं ताकि हनफेष्टिव बेहिकल होने की बजह से रोड्स पर पफसीठेंट्स न हो। मँंने उन से पूछा है कि क्या वे यह् बता करने को गयार हैं ।

जहां तक ट्रक रेस्ट हार्उसिज का सबाल है, हम सोष रहे हैं कि हर 50 मील पर एक द्रक रेस्ट हाउस हो घोर ₹स के घलाबा दूसरी सुविधायों की अ्यबस्था करने की मी हम सोत रहे हैं। जैसे स्पेप्रर पार्तस् का इंतजाम हो। हृम एक मोवाइल वेन जैसी घ्यषस्पा के बारे में भी सोच रहह हैं जैसी कि बाहर के मुल्कों में, जहां कि में गया था, में ने देख्बी थी । बहां तां बड़ी सुविधाएं हैं, वहां की सढ़कें भी चो़ीचोड़ी हैं। बहां पर हर ब्ट्रोल पम्प पर खाने-पीने का छतलाम है। लेकिन यहां पर ईस प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं । द्रांसपोर्ट भापर्टरों की में ने मीटिग की है प्रोर मुभे भाभा है कि हम नेषनल हाएवेज पर उन के लिए रेस्ट हाउस बना पायेंगे । हम यह मी सोच रहह है कि ध्रोर जो द्रासपोर्टरों को सिक्ततें भाती हैं, जैसे कि रोब पर गाड़ी बराब हो कर बड़ी हो जाती है, उसको ठीक करने का भी बहां ₹ंतजाम हो ।

मैं पर्ज कर रहा था कि ट्रांसपोटें को नेशनेलाइ्रण फरने का गवर्नमेंट का विषार नहीं है। पह गबर्मेंट के बिचाराधीन नह्दीं है कि ट्रोसपोंट को फोरन नेशनेषाइज किया जाए। हम ने तो यह कहा है कि बितना ट्रांसपोटं गेबनेलाइण हो गया है पहले उसको कंसोलिंखे किया आतणा इम्रूब किया जाएया। हमारी द्रासफोर्टे की जितमी अण्हरटेंकिम्ब हैं उभकी








 बस बाले फापदा उटा रहे हैं भौर भ्रण्ही सीिस मी है रे है हैंकिन स्टेट ट्रांसपोर्ट की सबिस के बारे में षिकाषत रहती है हौर उस में षाटा भी 1 इसलिए हमारा घ्यान हस बात पर है कि हाभारी स्टेट द्रोसपोटं थणजी सांवस वे, वह मुनाफे पर बसे। उस के बाए ही हम घन्य द्वांसपोर्ट को ने पनेलाएज करने के बारे में सोर्षेगे कि उसे नेशभेलाइज किया जाए या नहीं किया जाए। हस से किसी को भयभीत होने की जह्रत नहीं है । प्राइम मिनिस्टर साह्व ने जो कहा है वह तो हत बात ते प्रेरित हो कर कहा है कि धाम पस्लिक को बहुत एकिकियेंट सावस मिल ।

में घापका बहुत समय नहीं लेना घाहता हं । हस बिल में हमने जो घाराएं रबी हैं बह हस लिढ़ाज से रबी हैं कि बैक बाले या फाइनेशयल छंस्टोट्युणंस यह चाहती है कि उन्होंने ट्रासपोटे वालों को यो पसा दे रबा है उसकी वरूली हो, उनके लोन की किस्त वसूल होने में भासानी हो । छस बिल में ऐसा कोई मकसद नहीं है कि पन्सिक के किसी प्रादमी के साथ या घालक के साथ हरेसमेंट हो।

इन क्षद्धों के साथ मुसे भाफा है कि इस विल का पूरा समषंन किया जाएगा ।

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, there is an Amendment for circulation by Shri Vinayak Prasad Yadav. He is not here; so I will put it to the vote of the House.

The question is:
"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 5th January, 1979". (22)

The motion was negatived.
MR. DEPUTY SPEAKER: NOW, the question is:
"That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, be taken into consideration".

The motion was adopted.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up Clause-by-Clause consideration. Clause 2. Mr. Rajagopal Naidu. Are you moving your amendments?

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): I am not moving.

MR. DETPUTY-SPPAKKER: The question is:
"That Clause 2 ztand part of the Bul."

The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.
Clauses 3 to 5 were added to the Bill.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Banatwalla. He is not here. The question is:
"That Claue 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 6 was added to the Bill.
Clause 7 was added to the Bill.
CLAUSE 8 (Amendment of Section 21)
SHRI B. C. KAMBLE (Bombay South-Central): I beg to move:

Page 4, line 13,-
for "educational qualifications" stubstitute-

> "technical and other nececssary requirements" (24)

The purpose of my amendment is, shortly, this. If we say 'educational qualiflcations' as it has been provided here, for the purpose of holding a licence for driving, it may amount to academic qualifications, and such of the officers who may be in charge of granting such licences may create certain difflculties. Even though a person may possess the requisite technical qualifications or other qualifications, he may not possess the academic educational qualification. The purpose has to be served; I agree. But the purpose can be served by prescribing certain technical qualifications and other requirements. That should meet the situation. Instead of that, if it is provided as it has been provided in this

Bill, namely, 'educational qualifications', then this expression would mean that he' should have paseed the varmacular examination or the SSC examination or Inter Science examination or that he should be a graduate of a University or a holder of a certain Diploma. In order to avoid such' complexities which are likely to arise because of the expression used here, namely, 'eductational quadifications', I have suggested that we may prescribe 'technical and other necessary requirements'. I would very humbly requeat the hon. Minister to read between the lines and see what is likely to be the effect of the expression used in this Bill: Your purpose which is reflected in the aims and objects of this Bill may, perhaps, be frustrated in case you retain this expression 'educational qualifications'.

थी चार राम : ऐेउल्ट एजुफेशन का एक वड़ा प्रोप्राम लाजं स्फेल पर हमने घुल किया है । में ने पहले ही कहा है कि स्टेट गवरमेंटस भी चुनी हुई घौर पापूलर गवनमेंट्स्स होती हैं । उन को हम भी कहैंगे कि रिगोरस ष्वालिकिकेणंज ते जारी न करें 1 मामली करें 1 कुछ रीडिग राहटिंग उनको भा जाना जाहिये। उुछ रोह साइंज होती हैं, लाहटस, स्टापेजिज बजैरह की उन को इससे पढ़ने में घमासीी होगी । आाूर्ज एयुकोलन ट्रेनिग स्कृल भी होंते के । बहां भी थोड़ी बहुत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हमने पीरियड भी प्रेसकाइब किया है हन अवालिफिकेषांज को एककायर बरने के लिए। भनपये को भी लाइसेंस इएा किस्या जा सकता है मोर उस पर लिख्या जा सकंता है या हल बनाया जा सकता है कि कस पीरिए में, एक साल में या छुछ्ड पीरियह में रीडिण राहटिंग थोग़ सा था जाए तो में समक्षता हैं कि उससे फायदा ही होगा नुकसान नहीं। यह तो एज़केशनल खालिफिकेषंज की बाल है पागे जो लाहेसेस आरी होंगें उनके लिए है पीछे बालों के लिए नहीं है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Kamble, are you still pressing?

SHRI B. C. KAMBLE: I am not pressing.

Amendment No. 24 was, by leave, with drawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the question is:
"That clause 8 stands part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 8 was added to the Bill.
Clause 9 (Amendment of section 24)
Amendments made:
Page 4.-
for line 19, substitute-
(a) in sub-section (3),-
(i) for the words "one of the groups of". 1 (10).

Page 4,-
after line 23, insert-
(ii) the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided that the letters and figures aforesaid shall be shown:-
(a) in the case of transport vehicles, in black on a white ground;
(b) in the case of motor vehicles temporarily registered, in red on a yellow ground;
(c) in the case of motor vehicles in the possession of dea. lers, in white on a red ground;
(d) in other cases, in white on a black ground." (11)

## (Shri Chand Ram)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
"That clause 9, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 9, as amended, was udded to the Bill.

Clause 10 and 11 were added to the Bill.
Clause 12 (Amendment of section 29) Amendment made:
after line 3, insert-
(c) after sub-section (2) as so amended, the following sub-section shall be inserted, namely:-
"(2A) Where a motor vehicle is held under a hire-purchase agreement or is subject to hypothecation. the registering authority shall, after assigning the vehicle a registration mark under sub section (2), inform the person whose name has been specified in the certificate of registration as the person with whom the registered owner has entered into the hire-purchase agreement or, as the case may he, the person in whose favour the vehicle is subject to hypothecation (by sending to such person a notice by registered post acknowledgement due at the address of such person entered in the certificate of registration) the fact of assignment of the said registration mark.": (12)
(SHRI CHAND RAM)
MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
"That clause 12, as amended. stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clutuse 12, as amended, was added to the Bill.

Clause 13 and 14 mere added to the Bill.

Clause 15-(Amendment of section 13)
MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Shambhu Nath Chaturvedi-he is not here. Shri Venkataraman.

SHRI R. VENKATARAMAN (Madras South): I beg to move:

Page 7,--
omit lines 20 to 35. (38;
Section 29 of the Motor Vehicles Act deals with the tpandfers of vehicles from one State to the other. In cases
of intra-State transfers it is apprehended that there may be stolen vehicles which are brought from one State and registered in the other. There is also an apprehension that these veh. cles may not have paid the taxes due on them in the State in which they are registered and they may get regislered in the other State without paying the taxes. Therefore, a no obiection certificate is very valid and recessary in respect of transfers of cehicles. registration of vehicles, from Tne State to the other. Therefore, I have not ohjected to that.

But, in respect of intra-State transle:s. that is, transfers from within the State. it is covered by Section 31. Where $s$ the need for insisting for a no objection certificate? This will only pul a hurdle on the smooth transfer of vehicles that now takes place. This wiil delay matters and it will cause unnecessary worry and hardship. At every new rule that we produce there is a new gate-way of corruption. If you put the hurdle and say that you must get the no objection cerfificate, then the time is taken to obtain the no cobjection certificate. The process has to be quickened and consequences follow. $I_{f}$ it is necessary for the purpose of motor vehicles adminstration or if it is in public interest, I can understand it. By rule of thumb, jast because we have said that for the in-ter-State transfers one will produce a no objection certificate and without bestowing much thought this section is sought to be amended by saying that even in respect of intra-State transfere, a no objection certificate should be brought, my submission is that there is no need for such a provision for production of a no objection certificate in respect of intra-State transfers. These lines- 20 to 35-may the:cfore, be deleted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: May I put it to the House?

SIIRI R. VENKATARAMAN: I would like to hear the Minister.

SHRI CHAND RAM: I think his fear appears to be unfounded. There is no difficulty in getting a no objection certificate. I do not know why for the intra-State transfers there will be any problem at all. Onet has to look to the fact whether one has paid the taxes due to the Government and whether he has paid the instalments due to the persons from whom he has borrowed the money. These are the various things that are required. I think this provision is not very harsh.

SHRI R. VENKATARAMAN: I think he confuses that with the taxes. May I explain that? In respect of in-tra-state transfers of vehicles from one person to the other, there is no provision now for a no objection certificate. In respect of inter-state transfers, we have no objection because there are possibilities of abuse. But, within the Slate., when transfers of one vehicle from one person to another takes place, why should there be an insistance of this additional hurldle of producing a no objection certificates? It will only increase the number of hurdles. That is what I said.

SHRI CHAND RAM: In a case like this, one has to get this certificate.

MR. DEPUTY-SPEAKER May I put it now to the vote of the House?

Or you want to press this?
SHI R. VENKATARAMAN: Yes, I want to press this. Let it go on record that my amendment was not accepted by him.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right.
The question is:

- Page 7,-
omit lines 20 to 35." (38)
Let the Lobby be cleared.
I now put the amendment to the vote of the House. The question is:

[^1]
## The Lok Sabha divided: <br> Mrision Na. 1) <br> 15.10 hrs.

AYES
Barua, Shri Bedabrata
Dabhi, Shri Ajitsinh
Damor, Shri Somjibhai
Devarajan, Shri B.
Gopal, Shri K.
Gotkhinde, Shri Annasaheb
Krishnan, Shrimati Parvathi
Naidu, Shri P. Rajagopal
Nair, Shri B. K.
Patel, Shri Ahmed M.
Patil, Shri S. B.
Patnaik, Shri Sivaji
Ramalingam, Shri N. Kudanthai Reddy, Shri S. R. Roy, Shri Saugata Shrangare, Shri T. S. Suryanarayana, Shri K. Venkataraman, Shri R. Venkatasubbaiah, Shri P.

## NOES

Amin, Prof. R. K.
Balak Ram, Shri
Barnala, Shri Surjit Singh
Berwa, Shri Ram Kanwar
Bhanwar, Shri Bhagirath
Bharat Bhushan, Shri
Bhattacharya, Shri Dinen
Birendra Prasad, Shri
Bosu, Shri Jyotirmoy
Brahm Perkash, Chaudhury
Burande, Shri Gangadhar Appa
Crand Ram, Shri
Chandan Singh, Shri
Chaturbhuj, Shri
Chaturvedi, Shri Shambhu Nath
Chaudhary, Shri Motibhai R.
Cbaudhry, Shri Ishwar
Chowhan, Shri Bharat Singh

Dandavate. Prof. Madhu
Danwe, Shri Pundalik Hari
Das, Shri S. S.
Dasgupta, Shri K. N.
Dave, Shri Anant
Dawn, Shri Raj Krishna
Desal, Shri Morarji
Deshmukh, Shri Ram Prasad
Dharia, Shri Mohan
Dhurve, Shri Shyamlal
Digvijoy Narain Singh, Shri
Durga Chand, Shri
Dutt, Shri Asoke Krihna
Ghosal, Shri Sudhir
Gore, Shrimati Mrinal
Gulghan, Shri Dhanna Singh
Harikesh Bahadur, Shri
Heera Bhai, Shri
Hukam Rem, Shri
Jain, Shri Kacharulal Hemraj
Joshi, Dr. Murli Manohar
Kachwai, Shri Hukam Chand
Kitciate, Dr. Bapu
Kamble, Shri B. C.
Kar, Shri Sarat
Khalsa, Shri Basant Singh
Khan, Shri Ghulam Mohammad
Kureel, Shri R. L.
Mahi Lal, Shri
Malik, Shri Mhukhtiar Singh
Mhalgi, Shri R. K.
Mondal, Dr. Bijoy
Nathwani, Shri Narendra P.
Nayak, Shri Laxmi Narain
Jancit, Dr. Vasant Kumar
Praste, Shri Dalpat Singh
1'armai Lal, Shri
Parulekar. Shri Bapusaheb
$D_{\text {atel, }}$ Shri H. M.
Patil, Shri S. D.
R:ghavendra Singh, Shri
Raghavji, Shri
Rahi Shri Ram Lal

Med, Sthri Namnada Prased
Riay Keshar Singh, Shri
Rajda, Shri Ratansinh
Ram, Shri R. D.
Ram Awdhesh Singh, Shri
Ram Charan, Shri
Ram Dhan, Shri
Ram Sagar, shri
Ramdas Singh, Shri
Ramoowalia, Shri Balwant Singh
Ranjit Singh, Shri
Rnthor, Dr. Bhagwan Dass
Sarda, Shri S. K.
Sarkar, Shri S. K.
Sen. Shri Robin
Shastri, Shri Bhanu Kumar
Suastri, Shri Y. P.
Shrikrishna Singh, Shri
Suraj Bhan, Shri
Surendra Bikram, Shri
Tripathi, Shri Ram Prakash
Tyagi, Shri Om Prakash
Vaghela, Shri Shankersinhji
Varma, Shri Ravindra
Verma, Shri R. L. P.
Yadav, Shri Hukmdeo NaraIn
Yadav, Shri Ramji Lal
Yadav, Shri Sharad
Yadav, Shri Vinayak Prasad
Yıdava, Shri Roop Nath Singh
Yadvendra Dutt, Shri
Yuvraj, Shri
MR. DEPUTY-SPEAKER: Subject to correction, the result* of the Division is:

> Ayes-19;
> Noes-93

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKEER: The question is:
"That Clause 15 stand part of the Bill."

> The motion was adopted.

Clause 15 was added to the Bill.
Clause 16-(Amendment of Section 31A)

MR. DEHPUTY SPEAKER: There is an amendment-Amendment No. 13 by Shri Chand Ram.

Here I wish to point out that the word 'other' will be added before the words 'provisions of this Act' appearing under sub-clause 5D of he amendment. I am pointing it out because this was not there earlier in the circulated list. The sub-clause will read:-
"(5D) On receipt of an application for the renewal of any permit under this section, the appropriate authority may subject to the other provisions of the Act."

SIIRI CHAND RAM: That has been incorporated in the amendment.

Amendment made:
Page 8,-
for lines 17 to 44, substitute-
'Amendment of section 31A
16. In section 31A of the principal Act,-
(a) in sub-section (5), for the words "and issue a duplicate thereof to the person aforesaid", the following shall be substituted, namely:-
"and issue a fresh certificate of registration to the person with whom
-The following Members also recorded their votes:
AYES: Sarvashri G. Mallikarjuna Rao and Nanasahib Bonde;
HOES: Prof Dilip Chalcravarty, Sarvashri Kailash Prakash and Ugra Sen, and Shrimati Ahika P. Rangne kar.
the registred owner has entered into the hire-purchase agreement:

Provided that a fresh certificate of registration shall not be issued in respect of a motor vehicle, unless the person pays the prescribed fee:

Provided further that a fresh certificate of regisration issued in respect of a motor vehicle, other than a transport vehicle, shall be valid only for the remaining period for which the certificate cancelled under this sub-section would have been in force.";
(b) after sub-section (5), the following sub-sections shall be inserted, namely:-
'(5A) The registercd owner shall, before applying to the appropriate authority, for the renewal of a permit, make an application to the person with whom the registered owner has entered into a hire-purchase agreement (such person being hereinafter in this section referred to as the financier) for the issue of a no objection certificate (hereafter in this section referred to as the certi ficate).

Explanation.-In this section, "appropriate authority". in relation to any permit, means the authority which is authorised by this Act to renew such permit.
(5B) Within seven days of the receipt of an application under subsection (5A), the financier may issue. or refuse, for reasons which shall be recorded in writing and communicated to the applicant, to issue, the certificate applied for, and where the financier fails to issue the certificate and also fails to communicate the reasons for refusal to issue the certificate to the applicant within the said period of seven days, the certificate applied for shall be deemed to have been issued by the financier:
(5C) The registered owner' shalh, while applying to the appropriate authority for the renewal of any permit, submit with such application the certificate, if any, obtained under sub-section (5B) or, where no such certificate has been obtained, the communication received from the financier under that sub-section, or, as the case may be, a declaration that he has not received any communication from the financier within the period specifled in that sub-section.
(5D) On receipt of an application for the renewal of any permit under this section, the appropriate authority may subject to the other provisions of this Act-
(i) In a case where the financier has refused to issue a certificate applied for, after giving the applicant an opportunity of being heard, either renew, or refuse to renew, the permit;
(ii) in any other case, renew the permit.'.
(c) in sub-section (6). for the brackets and figure "(5)." the brackets. figure and letter "(5D)" shall be substituted. $\therefore$ (13)
(Shri Chand Ram)

MR. DEUPTY-SPEAKER: NOw the question is:
"That Clause 16, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Claise 16, as amended, was added to the Bill.

Clauses 17 to 19 were added to the Bill.

## Clause 20-Amendment of section 44)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is an amendment-Amendment No. 1 by Shri Gotkhinde.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE (Sangli): I beg to move:

Page in. line 4,<br>omit "relating to land revenue"

Sir, in the Statement of Objects and Reasons it has been stated clearly that under section 44 of the Act, the Chairman of State or Regional Transport Authority is required to have judicial experience. Here the words 'judicial experience' are being changed, for the words 'experience as an appellate or revisional authority under any law relating to land revenue'. My only suggestion is that the words 'relating to land revenue' should be excluded from this clause. The wording experience as an appellate or a revisional authority under any law' is more than sufficient to cover 'relating to land revenue' also. The words 'relating to land revenue' are superfluous here. I would, therefore, request the hon. Minister to agree to delete these words from the clause. It will otherwise create a suspicion in the minds of others that the Minister has before him some person who has got experience of a revisional authority under any law relating to land revenue and somebody is going to be appointed that way.

SHIR R. VENKATARAMAN: I am opposing the clause. Let me speak so that the Minister can reply to what I say also.

Sir, under Section 44 of the principal Act, the functions of the State Transport Authorlty are judicial. He has to weigh the relative merits of the application in case of appeal, weigh the requirements of opening a route and also consider all questions relating ," the issue of permits etc. That is why, under the original Act, these functions were given to a person with a judicial experience and to a judicial authority. While we are trying more and more to invest judicial authorities with funclions of the judicial nature, here we are reversing the trend and trying to invest the revenue authorities with these functions. That is the main rea-
son of my objection. In the case of revenue authorities, they have many compulsions. They are under the direct supervision and control of the State Government and there are any number of cases in the Supreme Court and the High Courts where such interference has been brought to notice and criticised and condemned. The State Transport Authority so far has been a judicial officer and, therefore, he has been above this kind of criticism.

I want to know from the Government if there has been any request from any State Government for the change of this provision as the amendment seeks to make. If so, what are the reasons for making that change and which are the State Governments which have asked for this kind of change? That will throw light on the purpose for which the change is sought to be made. Indirectly, the State Government will get a handle in a matter in which judicial approach is required and which, at all cost must be prevented. This is not so innocuous as the Minister has said. It is really reversing that trend which this country has taken to invest judicial authorities with judicial functions and removing. as far as possible, from executive and revenue authorities functions of judicial nature. I do not want to go into the whole functions of the State Transport Authority, which everybody knows. Therefore, I appeal to the Minister to drop this clause. There is no need for it and I do not know why this has been brought forward.

SHRI CHAND RAM: Firstly, this proposed amendment has been thought necessary in order to give a wide choice to the State Government.

In many States, there are Commis. sioners who are Chairman of the RTA and STA. Therefore, it was necessary to regularise it. In fact, it was done on the insistence of the State Governments.

## SHRI R. VENKATARAMAN:

 Which are the State Governments which have asked for it?SHRI CHAND RAM: This decision was taken by the TDC in which all the Transport Ministers were represented. This proposed amendment would imp$1 y$ even those persons whe have experience of appellate authority or revising authority under sales tax, excise, income tax, customs, etc. They can be appointed as Chairman of these authorities. Therefore, it was thought necessary that this amendment should be made. It does not debar the state Governments to appoint persons having judicial experience as the Chairman of the STA or RIA. There is a wide choice open to the State Governments. They can appoint persons having judicial experience only.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: He has not reply to mby point. I said that the wording relating to land revenue is superfluous. In this particular case, if the wording is retained as it is without these words, then it will be all right.

SFIRI CHAND FAM : There are Commissioners who have been appointed as Chairman having land revenue experience.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: The words 'under any law' include law relating to land revenue also. Then why do you insist on words 'relating to land revenue'?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now I shall put Mr. Annasaheb Gotkhinde's amendment no. 1 to vote.

Amendment No. 1 was put and negatived

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
"That clause 20 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 20 was added to the Bill.
Clause 21-(Amendment of eection 47)
SHERE ADMASATEB GOTKHINDI: I beg to nowe:

Page 10, line 21,-

```
for "may" substitute "shall" (2)
Page 11,-
omit lines 25 to 36 . (3)
```

SHRI B. C. KAMBLE: I beg to move:
Page 10 , lines 22 and 23, and wherever they occur,- for "economically weaker sections of the community" substitute-
"socially and educationally balkward classes not adequately represented in the services under the :State."

Page 10,-
for lines 32 to 41, substitute-
"Explanation 1.--In this section and in sections 55,63 and 68 socially and educationally backward classes' shall be deemed to be those classes as mentioned in article 340 of the Constitution of India and wherever the words 'socially and educationally backward classes' occur in this Act those shnll be deemed to relate to such classes as are mentioued in article 340 of the Constitution of India." (9)

SHRI CHAND RAM: I beg to move:
Page 10, line $34, \cdots$
omit "the limit of" (14)
Page 10. line 41,-
after "such" insert "limit" (15).
SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: I beg to move:

```
Page 10,-
    after line 14,-irisert -
    "Provided that -
```

(a) the annual income of such person tegether with the annual inoome, if any, of the members of his family, or
(b) the extent of land (whether in one class or in different classes) held by such person together with that, if any, of held by the members of his family, or
(c) the annual income and the extent of land aforesaid, does or do not exceed,
such limit as may be prescribed.
Explanation 1.-family in relation to an individual means the wife or husband, as the case may be of such individual and the minor children of such individual." (19)

Page 10, line 20,add at the end-
"in terms of provisions of article 335 of the Constitution of India" (20)

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Banatwalla is not here.

## SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE:

This is a very simple amendment. Whether the Minister is going to accept it? The amendment is : for "may" substitute "shall".

SHRI B. C. KAMBLE (Bombay South-Central): In fact, I want to assist, if I can, the hon. Minister, so far as the expression "economically backward classes" is concerned. My submission is that so far as the principle of reservation is concerned, there is no reservation for, what is called, economically backward nations. What is provided in the Constitution is this: those who are SC and ST, backward classes who are not adequately represented and those who are socially and educationally backward and weaker sections. But so far as the concept of cronomically backward is concerned, this is foreign to our Constitution.

My second submission is that what is provided in the Constitution is that reservation can be made for economically weaker sections, but weaker sections are not defined. What is the iefinition? There cannat be any reservation for any individuals for any person, for a man or a woman. The reservation can be made for a class.

Reservation can be made for a caste, reservation cannot be made for a person. What is defined here is: "Govvernment may having regard to the extent to which persons belonging to conomically weaker sections of the community ...... "What I am submit. ting is that various kinds of people have been decribed; they have been described as Harijans, or Pamehsmas but there is no expression as is used hure. The nomenclature has a long history of nearly forty years, the question was whether they should be described as depressed classes or Scheduled Castes and Tribes, or socially and educationally backward people. The Constituent Assembly in its collec. tive wisdom unanimously recognised only socially and educationally backward classes. Socially they could be classed; there could not be any indivifuals, educationally also they could be classed; there cannot be any individuals. The intention of the government is that a person whose income is upto a particular limit that is to ke prescribed, that person has to be given a concession. There will be such a great calamity; there will be a large number of different kinds of persons, socially graded persons, different communities together. How will you differentiate as to how that particular con. cossion in terms of grant of licence has to be given. Therefore, I am say. ing this. I am not criticising; I am lrying to assist the hon. Minister and also the government because the intention appears to be to help the lower classes. If that is so, if this intention has to be carried out, without standing on prestige they should accept my amendment. That is the intention of this Bill. You are going to give concesions to individuals; you are not going to give concessions to sections. You have not defned the sections. That is the purpose for which I have moved the amendmant; I should Hke to know the sovernment's views on these points.

SHRI CHAND RAM: So far as the amendment of Mr. Gotkhinde is conarned, he says that instead of "may" we phosid use the moed 'shall'. It is

## [Shri Chand Ram]

mrt possible because in the clause we have provided for two alternatives, either preference or reservation; in the nature of things it cannot be 'shall'... (Interruptions) 'May' is also treated sometimes as 'shall'.

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: Then why use the word 'shall' in subcleuse 1(a) as amended?

SHRI CHAND RAM: There only one aliernative is there for the members of the Scheduled Castes and Tribes, it is reservation on the prescribed ratio, as in the case of direct recruitment to services. We have now introduced the concept of economically weaker sections because of various reasons. Some state Governments have represented that they want to give permits to those persons who are small land owners, whose income is not very much. Even if they are not classed as backward on ground of social position they may be poor economally and therefore we thought of having this provision for such people. For exam. ple, there are ex-servicemen. An exserviceman can be a poor man. Ex-serviceman may be belonging to a family whose class has not been defined as a backward class. Therefore, I think this gives a wider choice and it should be widely acceptable.

In joint Punjab, we provided reservation even for the economically poor people-whose annual income is Rs. $1,000 /$-. In this connection, if this is done. I think most of the problems and this fight on caste basis could be avoider.

SHRI R. VENKATARAMAN: I do not understand 'section'. Is it the view of the Minister

MR. DEPUTY SPEAKER: He has made sufficiently clear and Shri Kamble has made his position worse by insisting on his amendment.

SHRI R. VENKATARAMAN: I want to ask the Minister ....

MR. DEPUTY SPEAKER: The object of Shri Kamble was $t_{0}$ restrict it
to certain classes. But in moving the amendment and in seeking the interyretation he has made his position worse.

SHRI CHAND RAM: If you look at the explanation, I think the position is very clear.
'Explanation I.-In this section and in section 55, 63 and 68 , a person shall be deemed to belong to economically weaker section of the community. if and only if, on the prescribed dite. the limit of
(a) the annual income of such person together with the annual income, if any, of the members of his family; or
(l.) the extent of land (whether in one class or in different classes) held by such person together with that. if any, held by the members of his family; or
(c) the annual income and the extent of lan' aforsesaid, does or do, not exceed such as may be presrribed."

SHRI R. VENKATARAMAN: Clause (IA)--"The Government of State shall reserve". It is obligatory on the part of the Government. It is mandalory to reserve certain State permits to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

Then we come to the weaker sections. "The Government of a State may having regard to the....".

Is it the intention of the hon. Minister that so far as the weaker sections are concerned, the option is given to the State Governments and so far as the Scheduled Castes and the Schedul ed Tribes are concerned, it is obligatory on the part of the State Governments to do so? I have no objections. I am not objecting. But you must clarify whether that is the intention.
SHRI CHAND RAM: The choice, I think, is very clear.

In (a) "reserve in that State such percentage of stage carriage permits, as may be prescribed, for persons belonging to economically weaker sections of the community; or
(b) notwithstanding anything contained in the proviso to sub-section (1), give preference, in such manner as may be prescribed, to applications for stage carriage permits from such persons."

So it is for the State Government either to reserve the percentage on the basis of that reserved for the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes or give preference in order of sections-ex-servicemen, peasants, etc.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think, enough discussion has been there. I shall now put amendments to Clause 21 to the vote of the House. I put amendment Nos. 2, and 3 moved by Shri Annasaheb Gotkhinde and amendment Nos. 8 and 9 moved by Shri B. C. hamble to the vote of the House.

Amendments Nos. 2, 8, 8 and 9 were put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

```
Page 10. line 34,-
omit-"the limit of" (14)
Page 10, line 41,-
efter "such" insert "Iimit" (15)
    The motion wous adopted.
```

MR. DEPUTY SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 19 and 20 moved by Shri P. Rajagopal Naidu to the vote of the House.
Amendment Nos. 10 and 20 were put and negatived.
MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:
"Clause 21, as amendment, stand part of the Eill".

The motion was adopted.
Clause 21, as amended, was added to the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Gotkhinde, are you moving your amendment?

## SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE:

No. As he has explained the position, I do not move my amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:
"That clause 22 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 22 was added to the Bill
Clause 23-(Amendment of Section 58).

SHRI R. VENKATARAMAN: I beg to move:

Page 12, line 36,for "fifteen" substitute "thirty" (39)

My object in moving this amendment is, we have already provided that the State Transport Authority will have preference in the grant as well as renewal of permits. But the State Transport Authority must make up its mind sufficiently in advance. The clause now says that the State Transport Authority can make an application within 15 days of the expiry. I submit that they must make up their mind at least one month before. If tor any reason the State Transport Authority is not going to ask for renewal of the route, other people should have sumcient time for making that application. The time is too short. Should not the Government make up its mind at least 30 days before the expiry? Therefore, I have moved this amendment...

SHRI CHAND RAM: We have considered it in the Transport Divisional Council meeting. I think the clause should stand as it is.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Mr. Venkataraman's amendment to vote.

Amendment No. 39 was put and negatived.
MR. DEPUTY-SPEAKER : The ques. tion is:
"That clause 23 stand part of the Bill." The motion was adopted.
Clause 23 was added to the Bill.
MR. DEPUTY-SPEAKER: Clause 24. Mr: Gqdkhinde are you moving your amendment?

SHRI ANNASAHEB GOTKHINDE: No. It is similar to clause 21. I am not moving it.

MR DEPUTY-SPEAKER : There are no amendments to clauses 25 to 33. The question is:
"That clauses 24 to 33 stand part of the Bill.'

The motion was adopted.
Clauses 24 to 33 were added to the Bill.

## Clayse 34-

(Insertion of new Section 112A)
SHRI B. C. KAMBLE: I beg to move:

Page 15, line 21,-
for 'five' subatitute 'two' (25)
Page 15, line 44,-
for 'ten' substitute 'five' (26)
Page 16, line 1,-
for 'Give' substitute 'two' (27)
In the clause the fine prescribed i.e. Rs. 500 is very much excessive. So, my amendment says it should be reveduced to Rs. 200. That would be reasonable. Similarly, instead of 10 times the actual fare, it would be more reasonable if it is reduced to five times the actual fare. My purpose is that the fine which is proposed in the clause which is 30 exceselve ghould be reduced to some reasonable and underatand-
able proposal having regard to the economic condition of an average traveller.

SHRI CHAND RAM: if these amendments are accepted, it will water down the effectiveness of the amendlag Bill. I am not accepting them.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you pressing the amendments?
SHRI B. C. KAMBLIE: I am not.
Amendments Nos 25 to 27 were, by leave, withdrawn.
MR. DEPUTY-SPEAKER: The ques. tion is:
"That clause 34 stand part of the Bill."

> The motion was ndopted

Clause 34 was added to the Bill.
Clauses 35 to 42, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI CHAND RAM: I beg to move:
"That the Bill, as amended, be passed."
MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:
"That the Bill, as amended, be passed."

श्री हरिेगे बहातुर (गोरबपूर) : मान्यबर तृतीय बाचन में मैंइम बिन्न के संबंघमे कुछ यहिक
 हं 1
15.40 hrs.
[Shrimati Parvatii Krusinnas in the Chair]

मोटर वैदिकिल्स ऐक्ट के जरिए दूम्मपोर्ट का कार्य सरकार को घुए करना वाहिए। हस से रेलने मौर परिषहन निभाग के बीच कुछ कम्पटीसन होगा पीर हस से सरकार को फायदा होगा। हमारे पष्षान चकी जी ने माल परिबहन के राष्ट्रीयकरण के संबंध में, यकी हाल में एक वकषष्प विया है 1 मतर माल परिबहुग का राद्रीपकरण किया जाता है हो इस से लपु उतोगों को

 जनी पूंजी है, मोटर बिडिकिल के जरिए ट्रांसपोटं का काम करते हैं घोर उस के करिए वह लाम कमाते हैं प्रार क्स पूरी की पूरी ब्यवस्था को नेल्रनलाएज कर लिया आता है तो एक तरक सरकार के हाय में प्राने ते बाद हस की एकिजियेंसी बट सकती है क्योंकि हनारी ए्यमिनिस्ट्रेटिब मधीनरी जिस को कि हमें स्रीम लाइन करना बाहिए था वहु हम नहीं कार वाए b. उस की वहण से एक वरफ एफिसियेंसी भी घटेगी, सास्ये हो छो छोटे छोटे पंजी बाले इस उच्चोग में काम करले बाले सोग है हन कों भी कठिनाई होगी। बह जो घपना डीक्यन यापन इस से करते है, हस तरीके से उन को परेशानी मं कह जाना पक़ेणा। हसलिए में द्रस सिद्वानत का तो दिरोध करता हूं लेकम घ तना अन्र कहता हूं कि ब्ररकार को अपमी तरफ से उसे सहैं करना चर्दिए ताकि रेलबे घोर परिबहन के यीक्ष एक कम्पोटीशन घुक् हों। हस से सरकार की पाय भी बढ़ेगी मोर माष ही जनता को मी सुविधा होगी।

जहरों के बीच में घ्राज कल द्रकों के चलने से भधिक ऐेक्सीडेंट हुप्रा करने हैं। उस लेक्मीउेट को रोकनें के लिए जसरी है कि ट्रकां के घलने का रास्ना गह्रों के बीच से हो कर न रला जाए बहिक गहरों के भ्षलग भ्रनलग में हो कर ट्रकों का नलने दिया जाय। इस से दुषंटनाफों में कमी प्राएगी । माण ही ट्रांसपोटे कम्पनियां जिन के उर्काए या दकनर, ये मब घहतों के प्रंदर होने है उन के भी वह़ां रहतन मे केबल वहां काउड ही नहीं विंगेट होता बल्कि उस से दुर्थटना की संकाबना भी बकुती है। इसे भी रोकना बाहिए ।

पभी यहां दिल्ली में हेल मेट लगाने कीt बात कही गई है। यह्द तो बदृत ही धबछी बान है। लेकिन हेलमेट की साइंटिकिक fिजाइन करने के बारे में भी मंबी जी को घ्यान देना चाहिए क्योंकि जो हेलमेट काज लगाया जाता है उस से कुछ परेशानी ही लोगों को बद रही है। उस से मिर में पसीना हैता है, फुंसियां निकलने लगती हैं घीर तमाम रोग पेदा होने हैं। हृपलिए उस की सादंटिफिक सिजाइन होनी चाहिए जो यहां की क्लाइमेट के घनुूप हो। विल्ली में है लमेट लगाने की बात्त जा पुरानी सरकार के जमानें में सोषी गई थी तो ष्षस बात का भागोप लगाया जाता है कि उस समय इस के लिए भावेश्न हेंे वाले लोगों में कुछ कम्पनियों से पैसा लिया या । यह मखं है या नहीं, हैस को नें नहीं जानता लेकिन षस की जाँच होनी काहिए भोर इस बाता का पता लगाना षाहिए कि क्या यह् बात सक है या गलत है ? क्या क्ष कम्पनियों से केषा लिया गया था या नहीं ? ( ज्यवसान) पे परजेंसी के दौरान ही संभवत: यह़ बात हुई थी।

माहुरों में चलने बाली बसों की मेषिममभ स्पीड 40 किलोमीटर से ज्यादा न हो, हस के लिए हमारे घंजीनियर इंस्ट्रक्ट किए जाएं ताकि कम्पनीज इस तरह की बसें बनाएं जिन की मीक्सिमम स्पीउ 40 किलोमीटर सें ज्यावा न हो। यह शसलिए अक्री है कि हैस से एक्सीहैंट्स में कमी खाएंगी।

साप ही बस क्षंटना में मरने बतलों को की कम्पेनीजन किया बाता है वह बहुत्त ही कम है।

##  ह?

यी हरिकेष बहापर : प्रभी उत्तर प्रदेश के धम्बर औसे बस़ दुर्धटना हुई थी बहां पर कुछ पैसा विया गया

MR. CHAIRMAN: Do not get distracted by right and left.

भो हीरकेष बहापुर : मेरा यहु कहना है कि उस के लिए कम्प्रे्सेश्रन कम से कम एक लाख हपया उन को भी दिया आना जाहिए। हिवाई जहाज से मरने बालों को एक लाख दिया जाता है तो बस यावा में हुर्यटना-प्रस्त होंने बाले लोगों को भी कम सें कम एक लाख दिया जाना काहिए। हस के लिए मंनी की एस विधेयक में कोई ख्यबस्था करें। ह्वन पब्दों के साथ सें ज्रपनी बात समाप्त करता हैं ।
SHRI R. VENKATARAMAN : I will make one suggestion for the better implementation of this Bill, which will soon become an Act. We welcome the provision with regard to reservation of stage carriage permits for Scheduled Castes and Tribes. But, as the law ptands at present, it will oniy be a paper legistation. If we read it along with the other sections of the Motor Vehicles Act, it would be very difficult for the members of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe to get permits.
The first obstacle is that a stage carriage permit shall not be given unless it is a viable unit. A regional transport authority will not give a permit only for one bus. So, even if a member of the Scheduled Caste or Tribe applles, he may not be given a permit on the sround that it is not viable. So, this legislation will become ineffective. In order that the members of the Scheauled Caste and Tribe may really get the benefit, of this provision, I suggest, as I mentioned at the consideration stage, that preference should be given to the co-operatives of Scheduled Castes and Scheduled Tribes over other co-operatives. Only then the object of this Act can be carried out. Otherwise. the permit shall not be granted on the ground that it is not a viable unit. Even if it is granted, it is liable to be struck down by the righer authority because the case about every permit goes right up to the Supreme

## [Shri R. Venkataraman]

Court. Therefore, if not by statute, at least by executive instructions, or at the conference of Transport Minister which you hold from time to time, this suggestion may be put to them and th. : may be asked to implement this Fwvision of the Bill, through the cooperatives of Scheduled Castes and Tribes.

की हैपमषन्ष फछकाय (उज्जेन) : समापति महोष्य, मंबी महोष्य ने जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत्त किया है उसका में समर्थन करता हूं। इस विधेयक से यह्हात साफ नहीं होती हैं कि जो लोग देश में बसों की मानोपोली से कर केंे हैं, जिन के पास सौ-सो, दो-वो सो बसों के परमट हैं उम को किस प्रकार से ममाप्त किया जाएगा। जनता भरकार ने म्रातवासन दिया था कि गरीबों को रोजगार दिया जायेगा। ज्यादा घुछा होता कि मंबी महोबय हस बिल में पह ज्ञात रखों कि एक परिबार को केबल एक बस का पमिट दिया जायेगा। उस से प्रघिक लोगों को रोजगार मिलता, प्रधिक लोण काम पर लगते । जिन सड़कों पर मरकारी बसें नहीं बलनी हैं बहां पर कुछ लोगों की मानोपोली बनी हुई है। यदि मंबी महोषय खोज करेंे तो पता चलेगा कि इसर्जेन्सी के दितों में राज्य परिबहन की बसों को बन्द कर के प्राइ्ववेट लोगों को बसों के हैतारों र्पमटट दिए गए है । मोर समी राज्यों में ध्राप को पह़ बान निलेगी । fिछ्हली मरकार से सम्बन्घित नोगों को पfमट दिए काए है। किनित्त बेरोजगार के नाम से पर्रमिट निये गये, लेकित चूंकि उन के पाम पैसा नहीं था, कूसरं मोगों दे पैला लगी कर उम पर कहज्ञा कर लिया । जिन के पास पहलले से ही बहुन मी बसें हैं, उन्हों ने उन परमिटों को ले कर बसों की चलाया। घार० टो० मो० थाफिस में बहुत बहे़े पमाने पर रिष्बत चलती है- 20 हैार रुपया लो कर पर्ग़मिट दिये जाते है होर देक्ष के समी धार० टो० धां० धाफिसों की यही स्थिति है। मंती महोड्य को हस की जानकारी है या नहीं-मझेे पता नहीं हैं, वरन्तु यह बात सल्य है, । मंती महोदय इस सम्बत्ष में विस्तार से हल बातों को इस बिल में डोल़ते हो पण्छा था, लेकिन शायद उन के लोगों ने उन कों स लाह नहीं दी ।

नै ने इस सम्बन्ध में विकसे वर्ष मंधी महोंब्य को पन्न लिखा षा कोर उस में मैने साफ लिख्धा था कि एक परिबार को एक बस का परमिट दें, जिस से जनता पार्टों का दिया गया भापवासन पूरा हो । लेकिन पारयव उन्हों ने मेरे पण्र को वे ब्रन की बाद उसे फाइल कर दिया, क्यों कि उन्हों से उस बात का है बिस में समाबेश नहीं किया। में चाहता हैं कि क्राप राज्य सरकारों की प्रादेश दें कि जिन लोगों के पास एक या दो परमिट से श्राधिक परमिट हों, उन के पर्गमट वापस ले लिये जायें श्रोच जो के ेंखगार हैं, उन को दिये जायें।

समानेती ती, हस बिल के पन्तर उर्वरजनों की बात वो कही गह है, परन्तृ हमें सन्देछ है कि सस का पालन हो सकेषा, कोंणि टांसपोट्टि निभाग में पिछली सरकार के

समय से जो पष्टाषार कहे पैमाने वश कला पा रहा है। जो लकि घली पा रही हैं कि कैसा देने के बाष पर्रमिट मिलता है-उस का खाल्म करना इतना सरल नहीं है। टेम्पोरेरी परमिट वियें जाते हैं, वह्ट मालूम है कि फलो सूट पर बस की जरूत हैं, लोक्न फिर मी पसे के लालख में टैम्पोरेरी परामट देंते है म्रोर उसे लम्बे समय तक्र रिनू करते रहले हैं । भ्राज जी पुलिस प्रधिकारी भपनी उयूटो बदलका कर सीमा पर जाता है या द्रेफिक पुलिस में जाता दे बह़ बहुत मैसा दे कर जाता हैं, कयोंकि उसे पता है कि बहां पर बहुन घक्छी कमार्य होती है-स्योंकि द्रक व बस कालों बो बड़ो बड़ी रकम दे कार सीमा पार करनी होती हैं। घगर भाप जांच करखायें तो भाप को पता लग सकता है कि इस बात में किननी सक्थाई है । भाप इस तरह मे आंच करवायें कि जो जो पधिकारी इस विभाग में रहे है, विभाग में भाने से पहले उन की भाधिक स्थिति क्या थी भोर भाज उनकी ब उनके परिबार की क्या स्र्थांत है। इस से साफ जाहिर हो आएगा कि यह रिएक्त लेने बाला विभाग है , ऐसा विभाग है, जहां मनमाने छंग से पेसा कमाया जाता है धौर जो भो बहां से जाता है कापी बड़ी पूंजी सकर जाता है।

मैं मंत्री मह्रोदय से निबेदन कर्लंगा कि कम से कम इसके घन्दर कुष्ध पग्र्वरंतन लायूँ । घम बिन का में समर्षन तो करता हैं, लोकन इम बिल से प्राप राधिक लोगों को रोजगार नहों दे मकते हैं, जां अण्डाबार ख्यापक खूप से फेला हुषा है, उस कों ममाप्न नहीं कर सकते हैं। इस से साफ जाहिर हैता है कि माननीय मंन्री जी बिल नो लायें हैं, लेषिन बहुत सी बातें हस में रह गर्की है, इस बिल को तैंयार करते ममय उन के प्रधिकारियों के सामने अनना पारी का घंखणा पत्र नहीं था, वरना मंबी मह्दोदय छस कें, माध्यम से ग्रेजगाए देने के तो भ्रवमर मिले थे, उन को खो नहीं देने । भ्रव में बड़ी नम्रता १ै साथ निबेद्न कहुंगा-मंत्री महाबय किर से एक सप्लीमेन्द्दी बिल बनाये पोग उस में भधिक लोगों को रोजगार देने की ब्यवस्था हो, तब हल बिल का जनला को कोई साम हो सकेगा ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Madam, I just want to take a couple of minutes.
The hon. Minister is aware of the fact that the Indian railways which is the largest public sector enterprise has lost enormous quantity of high-freighted traffic which has gone to the road traffic, which is the most expensive form of transportation, and the Indian rallways today is loaded with lowfreighted trafic. Secondly, amongst ald the surface transport, road transport is most often investment-ortented type. Theretore, it is very necessary for us to immediately make public a national coordinated or integrated transport policy. I am told a Commit-
tee has been set up. But how long is the Committee going to take to give its report, and whether in the Committee there are people who represent the road transport lobby,.... because the Public Undertakings Committee Report on the Central Inland Water Transport Corporation, on evidence has clearly stated that in the Planning Commission there are men who work ing as lobbies for the road transport system? It is a very regrettable matter. I would like the hon. Minister to take care of that and ensure that a national integrated policy is pronounced as soon as possible.

MR. CHAIRMAN: May I congratulate you on your brevity?

मोबहल कौर परिफहन मंक्यलय में प्रभारी सब्य मंबी ( हो ताह साम) : माननीय सभार्पनि मही़ावया मुते बहृत उुणी है कि दूस बिल को बतत व्यापक समर्थन मिला हैं। खास तोर पर हम नेशे जो पैस्यूह्ह कास्ट्स मौर मैह्यूल्ध ट्राइक्स के तोलए प्राबधान किया है, उस का जो ममधन मन रिय सदस्यों ने घोर गारे सदन न किया न है, उस के लिए में बहुत क्राभारी हैं। में तो ोंमा ममम्मता हूं कि जितने भी एक्जीक्युटिव आरास्स या मादेश या इंम्ट्रक्यंम जारी किए जाते हैं उन की काई पर्वाह नहीं करता है। भाज यह पहली बार हुम न कानून के जागए से निज्रेयन की है। श़्ड्यूल्ड कास्ट्म की करो दना है, एम का प्राब्रयान तीम साल में कमने पह्ली उत्रार किया है। हुम ने इता में यद भी किया है कि स्टेट गयर्नमेंट्य को शंड्डूल्ड्ड कस्ट्य वो झारमियों को लाजमी तोर पए क्या फायद्धा देगा होगा। हम ने ंड्ड भी बळाया है।

प्रब कहा जाता है कि इस से ोेड्यलन्ड काम्द्स्स ६े भादमियों को फायदा नहीं पहुंचेगा, ते औरों को खाट देंगे, बनामी कुंगी, इम्मलिए पेष्ट्यूल्ड कास्ट्स के लोगों कं। कोधापर्रेटिब होनी चाहिए 1 मै पूबसा हैं निक्या कोधापरदिव सोसायटी में ेेनामीपन नहीं चस सकता है। मेरा बहुत साल का एवजीक्युटिव का तजुर्वा है कि कोशापरीटव में भी बेनामी षल सकता है। एक झ्रमीर भावमी ने ऐोड्यूल्ड कास्ट्स के जोगों को मिला कर कोभापरेटिए सोसापटी अंना सी श्रोर उन को माह्वारी बिसा दे विया मोर बह जुद चलाता रहां। यह भी कहा गया कि हंतीविजुप्रल केष्यूलह कास्द्स के पादमी को फायदा नहीं मिलेणा, सलिए कोष्रापरेटिब बनायी जाए विससे कि उसे मिले 1 अणर श़्ज़ंयूल्ड कास्ट्स की कोभापर्रटिब है तो उसको ₹ंखीविजपल से पहले मिलेगा । घगर उस ते प्रवृभल बर्करन की, चाइबर्स की या मकेनिष्स की कोषापरेटिब सासाइटी है तो उस को द्रीवियूभल से पहले फ़ापष्ता निसेगा फीर नान-येख्यूए्ड कास्ट्स की कोभावरटिव सोमाइटी को भी फायषा मिलेगा। हस में कौन सी नयी ब्वात कही

गयी हैं। हम ने हस में तीस परसेंट का रिब्बेंक्रन किया है। इस रिजर्षेल सें लेपूल्ड कास्ट्स के लोगों को है कायदा मिलेगा। नान-प्रो्ूयूल्ड कास्ट्स की कोम्पपरेटिबज का छस में कहां सवाल आना है। अह्टां तक कम्पीटीयन की बात है कि मेड्यूल्ड कास्टस मौर घोड्यूल्ड ट्राइम्स की कोंश्रापरेटिब्ज स कम्पीटीशन होगा तो उस में जाड्यूल्ड काम्ट्स घौर पड्यूल्ड ट्राइष्म की सोसाष्टी को प्रिकेन्म दिया जाएगा ।

अभ हुकम बन्द्ध मारायण बेष याषष (मघुषनी) : हस के लिए खपया कहां से भायेगा ।

की चाह राज : रूपया कहां से भायेगा, हस का जवाय मैं यहां दे चुका हूं। हमारे यहां दिल्ली में नी सौ क करीब प्राइलेट बसें ठी 0 टी 0 सी 0 के घधीन कलती हैं। घल ठी 0 टी 0 सी० के पास छतना कैसा नहीं हैं कि वह्ट उन को चरीद सके । औसा कि माननीय कछबाय जी ने कहा कि हमारे पास बसों हैर टृकों की कमी है। वह् भी यह्टां कह्टा गया कि कंसीक्रे। यन स्टेज पर प्रीमियम बसता है। मेरे पास भी सिकमयत भायी है कि वस हजार या पन्द्रह हजार का प्रीf रेंयम चलता है। हम इस को तीरियसली सोष रहे न कि हंछस्ट्री मिनिस्टर के साथ बात कर के इस का हल निकाला जाए कि गबर्नैँट की तरफ स छ्इन बसों का हम डिस्ट्रिब्यूशन करे और जिन लोगों के पास इस की ऐजेंसी है उन सें प्रीमियम ल कर बस परचेज नहीं की जाएं। हम ने 90 बसें ही 0 टी 0 सी 0 से रिजब्डं की हैं। मैसे यह भी हुकम द्विया है कि एक फँमिली 7 एक ही बस दी जाए, दो बसें न दी जाएं। मैने हुकम जारी कर दिया है कि फगर सेपरेट फैमिली नहीं है तो उस को क्सल कर दिया जाए मीर ए़क्र कंमिली में एक ही बस दी जाए।

## 36 hre .

उहां तक नैघनल परमिट का स्राल है मैने कह दिया है कि तौन चार मे ज्यादा एक कैमिली के पास ये नहीं होंने चाहियें। वैसे बहुत सी चीजें इम्लेमेंटशन की स्टेज पर जा कर खराब ही जाती हैं हस को में मानता हां 1 नेक घरादें से महां उस का प्राबधान हुम कात्ते है लंकिन उस के बाद जन प्रावधान हों जाता है तो हुँ घनस्तुपुलस श्रादमी होने है जो इस नरत् की चीजों से जर्श फायदा उठाते हैं। जैसे वैंकटरतमन साह्ब मे कह्ड है तथा दूसरे साथययों ने कहा है हम कोषिक्र कर रहें है कि फाइनेंस कारपोरेशन जैसी कोषे चीज हों । हो्रोम मिनिस्ट्री से इंस्ट्रक्रंज भी गई है कि हीरजज फाहनेंस कारोरेषंज हों मौर हस तरह्ट के कामों के लिए उन की हे पैसा दें। साथ ही थोड़े रेट भाफ हंटरेस्ट पर दें। यही नहीं बल्कि बैक्ता को भी कहा है कि बे सें घौर चे दे रहे हैं। एल. घाई. ती. वर्गारह की दे सकती है। लेकिन सबरल पंसे का है। दिल्ली में वो धार क्षसिस जरूर मेंे नोटिस में भाए हैं जिन में बेनामी लोखों के लिए हैं। उस को में बेख रहा हूं।

हर ₹ट्टेट की लंखिज्लेषर में शेड्यूल्ड कास्ट्स के नमाइन्दे हैं। उन की कमेटी की होती है। वे इस तरहा की कीजों की छानर्बीन भी करते हैं कि हन लोगों को जो कानूमी कसेक्फन दिए जाते हैं वे ठीक से दिए जा रहे है या नहीं। बे लिजिसिस के तोर पए, कोकसी, निगरानी
[सी षांत राल']
के तरेर पर काम कर सकती है। बालैंटरी घंतीकिण को भी कोफिय करनी बाहिए थोर देब्बा चहिए कि जो कायदे सरकाए दे यही है ख वास्तक सें मुस्तििक लोलों को, वोग्य लांगों को मिल रहे है या नहीं मिल सहे色

नैपनलाइडेंश्रन का जहां तक सकाल है मै हस का जयाब दे क्का हैं। यहु तीक है कि ज्ञाज प्राइ्वेट श्रौर पलिलक सेष्टर दोनों साश-माथ कल रहे है। यह़ भी टीक है कि प्राइम मिनिस्टर ने हूल बात की तरफ इलारा किया ने कि द्वकों में ओो भोवर लोडिग करते हैं, पारिक्ज परिक करते हैं, कई वार ग़ह्ड जो होती हैं उनमें बैल्यू एड होती है हैर भी कई पम नरहा की मैल प्रैकिटमिम होती है हीर उस सब के नेंगेनजर उन्होंने सुक्षाब जस्तर दिया है सित्रिए स
 इस घकन छमते पाम हतना काइ्भनेसिस नहीं हैं। गतना प्रसपर्टीज भी नहीं है कि है हस तरफ खा सरे। स्लिकित रेलबे कमे fिकार्टंमेंट इस क्रोर घ्यान दे मकने हैं, वे फपनी दूके जागी कर सकते हैं, भौर घम तरह से वह काम हो सकता है। मरकारी कोल कम्पनियां भी है, व भी कर सबती हैं। मक्षे मासूम है कि कोल के जो द्वक जाते हैं कापी उन में कौल की चारी होती है। हस वास्ते सरकागी जो कोल कम्पनियां हैं वे-पपपने दुक जलाना बाहें तो ह्रम उन को गर्रमट बेने के लिए कैपार हैं पौर हुम ने दूम में प्रावधान भी कर रबा है कि सरकार के जो भंबन्ट्टरकास्म हैं उन की प्रापोगिटी मिलेगी ।

हलेमेट्म की वात मी कही गर्द है। पह्र ठीक है कि इमके बारे में कानून हमारी सरखार के घाने मे पहलसे बन गया था । में नहीं नता सकता हुं कि किस कस्पनी के साथ मिल्ल कर साजताज की गई भौर उस में क्या दिक्कत है । लेकिन में पाम फिलायवें घ्राई हैं कि जो हम बस्तन हेलमेटम बना रहे हैं वे भाइंदिकिक नहीं हैं। मैंने किनायत दे दी है कि हम के बाने में बोजयैन की जाए भोर घस तरह का इंतजाम किया जाए कि गाभियों में जो लोग घन को पहनते हैं उन को इस से किसी प्रकार की कोई बीमारी लगने का डर न रहं ।

कम्पेन्सेघन की बात मी कही गई है उन के सिए जो दुषेट्टा में मारे जाते हैं। मुक्षे बूपी है कि मू० वी०
 बारंज करना कुसू कर दिया है कि भिगर दुध्रना हो जाए तो राबारायों को मूप्राबजा मिल सके। यह मामला लखनऊ ट्रांस्पोट्ट मिनिस्टर्ज कांमेन्स में मी धाया था। सक्षक पर कलते हुए राहिगीर जो मारे जाते है उस को किस तरह से हैम कम्पेन्सेशन दें, हस के बारें में सोष विथार हो रहा है-
 पाहीं रिस की साप ब्बायें ।
 उन देषारों को मालूम ही नहों होता है कि कहीं कम्प्जेड बानी है। सब बातों को सोष से है मोर सबारी था राइडीर को मुषाब्या पूरा मिसन सके, डस के बारे में सही मानों में हम कोई न कोर्ष उपाय करेंगे।

[^2]
 मंजाने की च्यांतन की आए। है 0,000 जसों की
 बिजली की कमी क्रौर कुछ हैतालों के कागण बसम-
 उस को पूरा बरने के लिए फौगेन से ज्वास तीर से य 0 के 0 से मंगतने की कोfिश कर रहे हैं । जो एड हृमको, मिलती है, वह किधले सालों में घन-पूटिलाइण्ड गई है, उस का पूरी परह में यूज फरमे के लिए 15,00 बसों का किसमा हुमा है। पूरा फैमला तो नईीं हुमा है, लेकिन ज्ञातीीत बन रही है। एव स्टेज गक हम भ्राए हैं, प्राखिर उस में कुक कीमत का मामला नल गहा है. बहह भी फंसला हों जाएगा लो घम कमी को भी हैम पूरा का सकेंगे ।
 कि रेलवेज में हाई फेटेड गुछ्न का नुकसान होताता है, द्रवम काले माल ले आते हैं, तों यहृ श्रिकायन लो रेलके की है, लोकिन यदे भी टीक है क्रा प्राज सोगों को ₹ेलये के चेगन किसते नहीं है, 财 कित पा़ भी गीक है कि: दुकों की छोग-दिलीवरी माबस है । बह द्वग्गजे से माल उठाने हैं प्रोग दग्ग्रांये कर छिलीवमी कर्गे है. हमे लोग पसन्द करते हैं। हर्सलिये माग है कि नेशनल पर्शमिट की नादाद बढ़ाई जाए। । एक-एँक पर्गमए के किए लोग 20,20 ह्जार देने के लिए कैयार है। हस मे जाहिर है फि लोगों को जहग्न है । इसीकिए मैं ने रेलते आनलों से बान की थी, मगर बह मान नहीं रह है। मागर इसका रास्ना हम जऩ निकालेंगे गाकि हेलयेज को भी नक्रमान न हो घोग लोगों की जलन्यित द्रक ड्यादा मांगने की भी पूरी हो आाए।

नैभनल घन्टेत्रेटेड पालिमी की बाल हन्होंने कही है। उस के बारे में भृनपूर्य कैबिनेट सैफ्रतरी शी बी० की० पाणेे की परुयकनाँ में एक कमेटी बनाई गई है। माबू म नही कि उहींने किस लावी का जिक किया है, मगर उस मे मि० लाल, जो पयर नाहन्स के प्रधान हैं, वह्ह उस के मैम्बर क्र प्रोर भी कई साथी तज़वेकार, पनुभवी उस के मैम्बर हैं। मुक्षे थाशा है कि बहह कमेटी जल्दी ही साल के प्रन्दर भपनी रिपोटं हे देनी। और उम्मीष है fि 6 माह में ही छेंटियम रिोटर्ट दे देगी पौर एक नेखनल कोषाधिनेटह पालिसी टांसपोटं की हमारे सामने फ्रा जाएगी। मे मैम्बर साहितान को बकीत विलाता हूं कि हुगी समूषे तोर पर जो यातावात की समत्र पालिती है वहत साभने धाएगी।

चिजित बेरोबपरों के कारे में बो क्ता है पद्रा ह्टेट गयमेमेंट का मामसा है, बहा काइ कोगिए करे कि एक परिबार को एक बस मिसे कौर एक परिकर

 की है, घोर मी सोष-किषार कर है है, को मालतीय सकर्प तै फहा ह सीर जी हिष्पायत्त जारी करेंते ।
 वे की करे ज्ञे कहा है तो भाप क्षा समून में ही क्यें महीं रबतो ?

 फरेमी 1 मे वहां इस मामले में बाए-दियास में परना जहीं चहाहता हैं, खेकिम कि र भी रस वहुस को समाप्त करले से पदूले सें मान्नीप सदस्यों का घ़क्रिया पबा करना गाहृता हूं कि हमारे लिये वहा तारीबी प्रोर ऐकीस्हासिक जबल है जिसमें फानन के खरियें मे हैम कुष लोबों को भौबलीगेटरी फायका चहुंघाने की कोतिक्न कर रो हैं।

यहां पर एक्सीडंटस का भी जित दुम्रा है। घसमें कोई पाक नहीं किक क्रिन्दुस्तान में एवसी डैट्स की तादाद बहुत ज्यादा है। य० एँन प० में प्रन्देक 10 हुजार क्हीकल्स पर यह 4.7 है, बैक्ट जमंनी में 12.7 ,
 प्रात 10,000 ₹ीकल एक्रमीष्ट्म हैं। यह तादाद ज्यादा है, हालांकि लंगों ने कह़ा है कि यहां हमारे बाहनों की संक्या कम है, लेकिन बाहन कम होते हुए की एवसीष्ट्म की तादाद ज्यादा है। मक्षे क्राणा है कि है मामले में ह्रम कुष्ट करन उठा परिेंगे।

मै एक बार फिर समापति महोंदय, घापका भोर सदन के मेख्बरों का णुभिया घद्रा करता हुं ।
 मैं ने बो प्रणन उठाया है, मंत्री महोरय में जान-बस कर उसे टाल धिया है। मघ महृ कानून केन्द्र का है, तो वहा छसमें परिखर्तन क्यों गहीं बर सकते हैं ? बह इसमें रीव्वतंन करें ।

भी आव्यूमाब बतुषँची (मागग) : हलज म्टेट्स बनानी हैं।

को बाता रास : जैमा कि भी घतुषंदो ने कहा है, गेष्कट हम बनाते हैं मोर रूल्ज संट्स बनाती हैं 1 ते हल्झ में प्राबाइड कर सकती है कि प़ फमिली को एक देना है ।

मैं सधन को पक घोर पाष्कासन देना काहता हुं । टासपोटं फौंकिल, स्ट्रेट गबनंमेंट्स धरर कई क्सरे ष्यकित्तयों की तरक से बहुत से भुमाव क्राये है। उन भुकाबों पर मी विषार हो रहा है घौर हो सकता है कि जली ही एक कानसालिखटिठ मोर कार्म्र्रुंसिष भौटर छहीकरज एक्ट लाया उापे 1 माननीब सबस्य, धी कध्राय, ने जो सुकाष दिये है, उन पर विथार कर लिया आयेया हीर हम क्षेंगे कि है कहा तक उसका समाषेष्य कर सकी है।

का कमों के साष कैं घ्राज करता है कि ज्ञाउस स्त विल को फलक करेणा
Mir Chinirman: Now, the question is:
"That the yin, as amended, be Dassied".

The motion was adopted.

### 16.12 hrs

## MERCHANT SHIPPING (AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN : Now Shri Chand Ram to move for the Merchant Ship. ring (Amendment) Bill being taken ints consideration.

THE MINISTER OF STATE IN Charge of the ministry of SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI CHAND RAM) : Sir, I beg to move:
-That the Biil further to amend the Merchant Shipping Act, 1958, be taken into consideration".

While moving this Bill for consideraticn. I want to say a few words. This Bill has been brought before the House because we have been feeling a shortage of navigation officers as well as engineering officers. There is a shortage of Navy personnel for running our Merchant Navy and also our shorebased establishments and our ports. There is a big drain of these officers hecause in other countries, they get higher emoluments and more facilities than we have been able to give them in view of the conditions obtaining in the country. To prevent that drain, $i$. has been thoucht necessary to bring forward this Bill and I hope that the Honse will agree with me that this Bill is a necessity.

We never intended that this Bill should hurt the officers who are at wresent in service. Therefore, a provision has been specifically made that the provisions of this Bill will not apply to those who are in service at present. So, care has been taken to see that only those who will be trained in future will be covered by this Act. We are spendibes a jot of amount from the Government funds and that is why wo have brought forward this Bill to meet the situation.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:
"That the Bill further to amend the Merchant Shipping Act, 1958, be traken into considaretion".


[^0]:    **Not recorded.
    3170 LS- 8.

[^1]:    "Page 7.-
    omit lines 20 to 35." (38).

[^2]:     यह ही टक जात है कि बसों की कमी है । एसीजिए क्रने

