MR. SPEAKLR The question is
"That leave be granted to introduce d Bill further to amend certain taxation laus $m$ the Union territories

The motion nas adopted
SHRI K C PANT 1 introduce $\dagger$ the BIII

1012 mrs
STATUTORYRESOLUIION RF DIIHI ROAD TRANSPORI LAWS (AMLNDMFNT) ORDINANCF AND DIIHI ROAD TRANSPORT IAWS (AMH NI)MINT) BIIL.

MR SPLAKFR WL have only 1 hour and 45 minuter left toi the discussion on the Statutory Resolution and the Delhi Road Transport Laws (Amendment) Rill Wo have to take up the Private Members Buaness at $1130 \mathrm{~A} M 1$ propose that this Bill may be finished earlier because it is no use postponing it just for 10 manites to next weeh I hope you will agrel

He has already hled the statement icgaiding the expenditure involisd Ot course that war quile a contioversal matte: It is safe that he has already filed it Both the Statutory Resolution and the Bill will br discussed together

Dr Laxminalain Pandeya
 मक्षादय, मी प्रस्ताब करना F-
"यद् सभा राष्ट्रूप्पन द्वारा 3 नवम्बर 1471 बा सख्यापित fवल्ली स्ताब पर्वरहलन विधिया (सग्राम्बन) अध्याद्य, 1971 (1971 का भ्रष्याद सम्या 21) का निरनुमांन करती है।
 इस श्रकार है कि fिछो बिनो सरकार ख्याण

कई मृष्यापेत्र निकाले गये श्रोर उन फल्यकेतो की शूक्षला मे विस्सी सक्ज पर्बिहन विरिया (मशोषन) घ्रह्याद्या भी माष माष लगया गया। दुछ पध्यादेयों क बारे से ता यह घात समक्र म काती थी fि उन की प्रनिवार्यंता थी ज्राषरयक्ता थी, रन्निन महक परिखएन विर्विघया सम्बन्ध मे भष्यादग प्रस्यापित बरन का काई हम प्रनार का उपयकन कारण नजा मही ओर्वाता । यर्थाप मग्बार द्वारा छुछ हम प्रकार की न्थिथित बतान का प्रत्यन किया गया है fि हूम भर्यादश वा लान वी श्राबश्यवत्ता क्या पही, लकिन मरकार की इमके पीक्ष जा नीयन है जा भाबना है उम म दुछ मदभाबना दिबाई नहा देता ।

दिस्ली नगर निगम द्वाग जजय प्रवार स हो॰तं०्यू० क माख्यम म दिल्ली का यातायान न्यकस्या का ध्यव्वतिथन कग्न का प्रयत्न किया जा रहा था उम का बदनाम वग्न दो दृष्टि म या उम का काय ट्रां म न चन इस रुfr म मरबार न जल्दबाजी मे हम भ्रकार का अध्यादश लान का यन्न किया है। यर्शपि यह बात नरकार बाग मीधी न करी जा दर इस पर राए fr्मच ईम्टीच तथा मागग्वा बमीकन बी बन वही गई है। ये बातै बहुत पुगनी है। फिग भी मर्कार न हस समय जा हन का उपयोग क्रिया है यद ममश म घ्रान बानी यान नही है। पह बात सही है नि दिल्ली मे प्रनि बष लगभग हेढ़ लाख्य भाबादी बठती है उस बतली हुई भाबादी की भावश्यक्ता को पूग वर्न की लिये ीिम प्रकार की क्यबस्था हानी चाहिय थी, वह नही थी। बस ठीष नही था उन क ठीष म हान के बारण लगभग हेषद्दो बण पूव गड गिम्र्ष इस्टीयूट के कथनानुमार यह्रा पर नुछ निनि बम कलान का प्रयन्न किया गया । 100 मिनि बसा मे हे 70 fर्नि बसो दे पर्गमिट सहकारी भमिनियो का दिये गये प्रौर 30 बसो के परमिट जी०ट्री०सू० का दिये भये 1 चूकि ही०टी०यू० क अह्पक्ष एक कार्रेम के सग्जन है के उन पर कोई दाषागेपण नीी करना चह्दात, लेकिम यह्द बात कही F कि जा 30 पर्रामट ही०टी०यू० को बिये गये,



[^0]फ्रमकी बमे चलाई, जो सिल्ली मौर नई बिस्सी रेलवे स्टेत्रान तथा घम्य कटो पर बमी द्रोर उन से बहुल काफी राहत मिली ।

यह ठीक है ति हमारे यहता की जा बम अ्यवम्पा के वह उननी प्रक्छो नही है जितनी बम्बई या भान्य जाहगे, में है । बम्बर्व की बसा की सख्वा Fमारे यहा बी बला की समूया सं कम है लकिन बाकम प्राबज की वृष्ट मे देबा जाय तो उन की बसे 15 बन्टे प्रनि दिन से हिमाब से चलती है जब कि रमान यना की बसा की बर्विग भावत्र बवल 11 बनती है। यहा बी 1400 बसा क् मबायन बम्बई बी 1100 बमा गा सचालन ₹मार यन्ता से बती ज्यादा वर्छा है 1 हमारे यता 1400 में मे केबल $8-4$ मी बम ही चली वण्ण बेकार परी ग्री । हम व लिय ही०टी०यू० के प्रबन्धक ही पर्यांत्त सप स दाषो है । जब दिलनी नगर निगम व्वारा उन का नधाग्न की बान वही गई जा वि बिल्नी की भावण्यकता के अनस्प था और यहा की बतही दुई माग के भ्रनल्प था भावश्यकता की दृष्टि सन यक्रा पर 500 नई बम चलामी चालिये बहु नय च्टम गर चलाई जाय धौर घस बात का दृव्टि म ग्बते हुा गेष fि्सर्वं छम्टीब्ट्ट की निफाग्शिा के घनुमार जब 65 नई बसा के वर्गमिट ही० टी॰्य० का दिय गय ता मी बी०टो०यू० न उसका उपयोग नही किया। हनना ही नही यहा की बस च्यबक्था का नुधार्न के लिये र्री०टी०य० वा 368 लाब नपया fब्या गया जिमसे कि नई बसे ब्रगीदी आये लक्नि उस मे से उन्नान 138 लाब्य ग्वया प्रन्व कायों पर ग्रते कर fिया । यदि इम न्पय का पूरा उपयाग डी०टी०यू० करती तो यता की बस क्यबस्षा म बहुत सुधार था सकता बा नेकिन ोोया नही हुषा।

दिल्ल्नी नगर निगम न सह बी प्रस्तावित्त किया कि यहा पर सरियाणा, गतल्बान कीर उत्तर प्रदेश स बसे मगाई आयें हौर उन को विमिष्र क्ट्स पर घलाया जाये, विससे नि यहा की उनना को तो कठिनाई्द पा रही है, क्टो लाइन मे ले रालना परना है, बह कठिनाई तूर हा सके, लेकिन सैसा कि मैंने प्रारम्ष मे कहा, की०टी ०यूल के


के वारण वह भी सम्भब नही हा मका होर सरकार अल्बवाजी़ मे छस भष्बादर को यहा पर से धार्ई, नानि नगर निगम से माष्वय से जनमष्ष की बतरी हुई लाकत्रियना का कम विया जा में।

प्रक्त बत निगम बन गया है एक्ष स्वतन्त्र fनगम है मोग इसमे मर्भार का सीघा इस्तालेप नशी है लेकम जैमा सरषार के दूमर निगमा मे हाना है प्रत्यक्ष मे ता छस्भाक्षेप ननी हाना है लोकन धीरे धीर उन पर सरकारी दबाब बबना जाना है बरी मिर्षान यहा भी होने बाली है। मैं मिप यह वहना काहना ह कि बन जा कुछ मी किया गया बहूत अल्दबाजी़ म किया गया, यद्षपि उम ब्यवम्बा का मुधारन बा प्रयम्न किया गया था धौर अ्यवग्था धीने धी मुध्रग्नी चली जा रही थी। नगे fनगम न जा मुमाब रबे थ उन पर ठोष म ह्यान नही दिया गया मर्कारी सर्मितिया व माध्यम स जा मिनी बस चनान वा प्रयत्न किया गया उन बो दfित मे नली ग्गा गया और एव प्रकार मे यहा की मुधुग्नी हुर्द अ्यवम्या का मग्राग न भपन नाय म लने का प्रयन्न किया। इस रलये मग प्रक्ताब है । जा जा म्यादण लाया गया के बह ठीक नहा था हम fिय ये नभा उम का निग्नमादन बरे।

MR SPLAKtR Statutory Resolution moved
"This House disapproves of the Dethi Road Transport Laws (Amendment) Ordmance 1971 (Ordinance No 21 of 1971) promulgated bv the President on the 3 rd November, 1971 ,

THI MINISTFR OI PARIIMEN. TARY AFTAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RA.J BAHADUR) Sir, 1 bug to move*

[^1] Moved with the recommendation of the President.

Rest. re.

## [Shri Raj Bahadur] <br> therewith or incidental thereto, be taken into consideration

My hon friend, Dr Pandeya, knew that both the Statutory Resolution and this Bill are going to bu discussed simultaneously But, ight at the bepinning I am sorry to note that he has tried to bring in a little amount of politers and apportionment of blame I would not do that I will only try to say what the state of affairs was Of course, it was well known that the Delhi Municipal Corporation is being run and controlied by a particular Party to which Dr Pandeya belongs and he is try ing perhaps to shift the blame on to a committer of the Coiporation which was constituted by and under its own majority in the corporation It should be having its own majority even on the DIU Board of Management so these facts are known I will not go fut ther than that I will only say what the state of affairs was

The Dilhi Transport Undertaking was citated under the Delhi Muncipal Cor poration Act as lar bach as 1957 I ven at that tume there was a demand that it ,hould be run by a statutory corporation $t$ ven so under the arrangement that was brought about through the Delhi Municipal Corporation Act, this was given oves to the Municipal Corporation and it functioned from 1957 for a few years when the demand glew louder for the creation of an autonomous corporation in 1966, in fact a Bill was introduced to replace the Delhi Transport Undertaking by a worporation as a separate statutory body But the Bill lapsed with the dissolution of the Parliament
The Adminstiative Reforms Commisvon and the Working Group on the Metropolitan Transport Servies also recommendad the constitution of a statutory corporation The services of the Delhi Transport Undertaking were loudly complained of by the people and the users

The financel of the Corporation touched the rock bottom level with moreating losses
from year to year The gap between the earnings of the undurtaking and the expenditure continued to widen Up.o 3lst March 1971, the loans advanced by the Government to the DTU totalled upto Rs 16 ss crores A very small antount out of that was paid and the outstanding as on 31st March, 1971 was ot the orden of Rs 149 crores lhe loan instaments also remained unpald The amounc of instalments that remained unpatid akgre gated to Rs 95 crotes The amount of interost thereon which also was tanpald was of the ordal of $\mathrm{K}, ~ 371$ wolev is on 31-3-71 This totalled upto Rs 821 cores The loans advanced for purchase of cithces were converted into ways and meirs ie sources 1 am sure the Paity in powser in the Corpoiation could and should twe controlkd all that rhis ted to an oresaging of the flect and acue sholtave of buses to the extent that now $37^{\circ}$. bases are over 8 years old and 24 of the 1 are ds much as over 10 years old on 31st Match

Thire was only one Central Woth rop and litile cars was given if I max sar so in the provision of necessary and adculuatio machinery and enuipnent and work' op for maintenance needs

The DTU owned 1391 buses of which only 934 buses wele on the road in the beginning of November, 1971 when the Delhi Transport Undertaking was taken over 230 private buses wore introduned in the seivice but not to any apprectable effect $x 0$ buses out of the fleet charlv deserve scrapping

The scheduled trips per day, although they were advertised to be as many as 15992, in the beginning of 1971 only 12526 were operated, meaning thereby that as many as 3466 trips were not at all operated It is estimated that 270 more buses are needed just to meet the moderate demands of the people And a further number of 200 buses could be reparred If 270 busess could be provided and these 200 buses
could be properly repaired. a good bit of inadequacy perhaps could have been overcume

This slate of affars aciounts for the unsdilisfactory nature ol the services leading in public discontent and considerable law and order problems which are wull-known to the House, I need not go into them The lake-over became an unavoidable neccusty and we could not escap it. The sesult was that although the Partiament was not in sestion and we could nol call a spulal session of the Pariament for this puipose $w$ chad to issue an ordinance $n$ vew of the law and order problem and in 'icu ol the growing and loud complaints, WL could not but respond to the demands of the people to redress thell grievances Naturally, an ordinance was promulgated and there was ample justification for that The Bill only seeks to replace the Ordinance

I mav also in a feu words nake a menthon of what has since been done But I would also like to say a few words on the point Dr Pandeya has speallcally Jwelf He has asked what and uas given to the Corpotation bince 196768 which I thinh is th. cructal period that he has got in mind the Government had advanced an anvount of $R$ s 660 lakhs to the erstwhile undertaking of which R4 152 lakhs was for ways and means loans and for meeling the working expenses 7 hat means a substantiaf amount was allocated also for ways and means position Sec 288 of the Delhi Munispal Cornoration Act 1957 enforned upon the Dethi Transport Commuttee to take steps, from tume to tume for providing, securing and promoting an efficient adequate and economical and properl) woordinated system of road transport This was clearly the responsibility
of the Corporation and can hatdly be shifted to its subsidiary body that was constituted under :1
sume this underiaking has been taken over, good number of improvements heve been made and satisfactory resulta
have been achieved The average number of buses now on roads was 1175 m November as agamst 1118 on O tober 1971. The number ol trips which were scheduled daily have been increased by 539 They are now 16159 as compared to 15625 in Oclober Tups operated daily also have increased by 1157 The percentage of trips operated is now $7726^{\circ}$, as against $7268^{\circ}$. The daily trips this year have thus increased by 981 The average traffic income per dav also has increased in the month of Novembel by Rs 33,834 and the income per bus per day has also increased from 192 to 211 Similarly, the income per hitometre has increased from 10805 to 110.01 . The expenditure per kilomatre has gone down from 16402 NP in November 1970 to 13037 NP in 1971 The monthly average working loss which used to be of the order of Rs 13 lakhs between Anril and September 1971 has been reduced to Rs 7 lakhs This, 1 think is a significant achievement and it has to be taken into account.

However sinuc the Imergency was declared the dally revenues have come down because the DTC had to give up a number of services on dicount of the black-out I would like to say that an apprecidble progress has been dchieved but we should certainly be cautious, we cannot hold out any gicat hopes for iesults to be achieved in any short span of time We are trying to do whatever is possibie for this a number of buscs have to be added and we have taken some steps to this end UP has agreed to loan us 40 buses, of which 35 have already bean received

We have triud to improve the services generally Many of the major domands of the students have been agreed to, Proposals to link the colonies and other demands of the peeple have also been met, to a large extent

Incentive scheme have been intiodured to ensure better performance on the part of dnvers and other staff. We have fixed safety first as our first turget. If diwer
[Shut Ra] Bahadur]
is able to perform his duties in a way that avoids aucident or loss of life or limb while doing his duty satisfactorily, he will be given some proscribed incentive On the maints nan.e side also, if the maintenance and reparrs ensures smokeless buses, we shall reward the concerned staff and workman with suitable incentives

Orders have been placed for an additional 264 chassis and 30 min buses We hope that by March 1972 these orders will be complied with A good number of these chassis will by that tume also be provided with bodiss so as to augment the services

The LIC group insurance scheme for workers is also under considetation 267 daily-rated workers have recently been brought on monthly rates of pay I urther action is being proassed for more such daily rated workers We have tried to do whatever is possible within this limited time that we had It was no pleasure to us to take the DTU over and assume all the lesponsibility for running it satistactorilyWe did so because of the exigencies of the situasion, the public demand, in the face of mounting grievances, leading even to a law and order stituation

With these words, I move

## MR SPEAKER Motion moved

"That the Bill to provide for the establishment of a Road Transport Corporation for the Union Torrtory of Delhi, and, for that purpose, further to amend the Road Transport Corporations Act, 1950, and the Delhs Municipal Corporation Act, 1957, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration "

Both the Statutory Resolution and the Bill are before the House " .

SHRI R. V. BADE (Khargone) On a point of order Yesterday, Shri Jyotirmoy Bosu hid rassed and objection concerraxat the financial memorandum and

I had supported him When the Bill was introduced, there was some financial memorandum to whech we rased objection on the ground that it did not conform to the requirements of the rules Today he has not formally introduced the revised memorandum When I came here If found this paper lying on my seat it should have been formally introduced, for it \& part and parcel of the Bill

MR SPFAKER I have Larcfullv seen it and allowed it

SHRIR V BADF Yesterday the DepulvSpeaker had sald that he would gove a ruing on this

MR SPFAKFR The hon Minster has complied with the requirement .

SHRI RAJ BAHADUR With all respect I will maintain in regard to thal mattcr in which a ruling was rescried visterday that it was not necessary for me to do so But in order to overcome the objection rased 1 have done this.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Dlamond Harbour) I still maintain that he is required to do th.

MR SPEAKER When 1 am here, why should the Minister interject with this observation

SHRI RAJ BAHADUR I submit that that no such ruling may be passed which may embarrass us in future

$$
\text { y } h
$$

 परिबहलन निमम बनले का रहा है। उमको सिससिले में मे दा तीन बाते चसर् कहृना चाहला है। वहुली बात
 अपहो पर बो धी कारपोरेबन बहे है बहा हैं हरीके ते बस रहे 咅 कि उनयें नासेब हो रह है
 सफलग्या होे रही है। यही घाते हिल्ली के भी कानू होती



रही है, उस पर धपान रखना होला। हम ने चेखा है कि. पर्बिम घंमाल में खो कलकत्ता द्रांस्पोट कारपोरेगन है उस को करोड़ों रुये सेंद्रल गबलमेंट की तरण/ते द्रने पढ़ते 象, लेकिन प्रामदनी नहीं बढ़ती। बही हर साल किरती ही जती है। हर साल उस कारफेरेकन को 2 करोड़ रुपये मेंटर को देने होते हैं। बहां के मुलाजिमों के बारे में सी ऐसी हालन कर के र्ब्बती गगर्द है कि जिम (1) में उन का कोई मसला हल नहीं हीं पांला है।

जहुं तक पैसेंजरों की सुविधाघों का सवाल है, पाप ने देखा होगा कि कलकसे में उन को कितनी नकलीकें ट्रेती है काखोंरेमन की बमों में। बमों की हालन तेरी है कि पार्दस गायब गहलने हैं, टायमं गायब रहने है, पुगने टायर लगायें जाते हैं। एक द्विप लगाने के बाद वह् गाड़ियां बन्द हां जाती हैं मोर उस के बाद उम के वेसेन्बहं दूसरी गाड़ियों में लटक-लटक कर जलते हैं। इसीके बाबजूद मी नुक्षान होना है। भाबिर इस का कारण क्या है ? यहृ सारी वीजें कलकते में हो रही हैं, नंकिन उन में से कोई बीज हल नहीं हो पाई है। कई बार कमेटियों बना कर एँ्बक्वायरीज की गई लेकिन काई ह्ललीनहीं निकल पाया है।

बिल्ली में जो कारपोरेशन बनने जा रही है उस में मी यही मसले मायेंनें भमी रक तो सिषति यह हैं कि यहा पर लोग क्यू लगाकर गाए़ियों में बैठते हैं, सेकिन कारपोरेशन बनने के बाद पैसेंजरों को जो सफरिग $/ 2$ छोती है, भाऱाफिसों से निकलने के बाद षंटों उन की लाइन में बड़ा गहना पड़ता है धौर उन को पता नहीं होता कि कब नम्बर जायेगा, उस की तरक मी ह्यान देना छोगा।

यहां पर कारपोरेश्रन बनने के बाद कम से कम इस चीज का ख्वाल तौर से छ्याल रबना होगा कि बसों की संक्या को बढ़ाया जाये धरर जल्दी से उल्दी बसों में मिते के मूले को हल किया जाये ताकि इस सरबी है मरेसम में खोगों को षंटों लाइन में लग कर बढ़ा नरहला वह्दे। एक लो बसें मिलती नहीं है, किर उन काटाइस मी ठीक कहीं है, कोलों को वह पता नहीं होता किसी किती हसं पर कि क्षस कु थायेगी। प्राप की हस की मोर मी ध्यान बेना होगा।

[^2]हैं, स्पेप्रर पार्टस की चोरिब होती हैं फौर क्सेंजरों की तकलीके होती हैं उन तमाप शोजों को बह दे
 है कि बहां के द्रांस्पोर्ट कारपोरेश्रन को सेंटर से हगत श्रेना पड़ता है उसी तरही से यहां भी होने लग सकता हैं। लोग यह़ सोचने लगेंे कि सैंया भरे कोत्वास प्रह उर काने का। जब स्टेट कारोरेश्रन हो गया हैत्रब प्रथारिटीज जो चाहेंगे उम के लोग कही करेंे घोरे पटटोनोमस बाड़ी ओ मी रिपोर्ट दे देगी उस को फ्राप मान लये। गाक़ियों के स्पेमर पाटंस्म बाहर के लोगों-को दे बिये जाते है घ्रीर बसों का काम रक जाता है। हस सेल को उम कौतर तरक मी ध्यान देना होगा। किल्ली को कम से कम कलकने से सबक सीबना चाहिये। यहां पर जो पम्लिक की बसें बलती हैं, यानी जो प्राइवेट चापरेटस्त की गाड़ियो चलती हैं. उन में एक गाड़ी में तीन तीन वाबमी बलते है त्य भी मुनाष/लो़ाता है, नेकिन फो कारपोरेणन की गाठियां चलती हैं उन में एक प्रादमी बलता है फिर मी नुक्तान होता है। इस की क्या वज्ह है ? हम को इस नरफ भी ध्यान वेना होगा।

इस मिर्लमिले में मैं एक दो घतें मोर मी बतलाना काहता हूं ऐ जहां तक इमरन्नी का स्रवाल है वह् तो है ही, फिर भी एक बात ज़कर ध्यान देने लावक है । यहां पर सिगल ट्रक आ्वापरेटसं भी हैं कीर बक़े बह़ें दूक भ्रापरेटर्स भी हैं जिन के भास कर-कई द्रकें होती हैं। क्राज द्वेबने में यह पाया है कि जं। छोटे-छोटे क्रापरेंटसं है, जिस गक गा़़ी में तीन तीन मालिक हैं, उन की गाड़ियां हैरेममेंट करने के लिए पृलिस बालों के जरिए ले ली गई हैं लेकिन बह़े बट़े भापरेट़सं की गाड़ियों को नहीं विया गया है। नतीजा यह्र होता कि कि छोटे छोटे क्रापरेटर्स की फैंमिलीज काज स्टार्व कर रही हैं। है बाहता हुं कि मंजी महोबय हूस बान की पन्मवापरी करें। घभी हाल में ₹स्त सरह के वर्के केस पकरे गये हैं। मै उत्रों बरे में क्षाप को बतलाना काहता हैं। एक निगल ह्रक प्रापरेटर है जिस की गारी का नम्बर 9222 ही एल एन है, उस की गाढ़ी की ते लिया गया है लेकिन दूसरी तरफ एक पादमी त्रिलक एक भहुत्रा है, विंस के पास पार्षै गाक़्यां है, लेकिल उस की स० वा़ी हों भी नहीं लिया वया है। वहुल एक वा़ी़ी सी गही कर, लिजिन काद में उस को वापिक्ष कर लिया गया।



 चक्ता है पोर हमारे बच्चं भूषो मर रों हैं। जिकि पाज मुप्र को मोका भमन गया इस लिये में ने इस कीज को प्राप के मायने गु fिया। मैं समझना है कि मब्री महोष्य इल कीज का ज्वाल ग्बेगे।
 भान्ल/ मत्कार जोर द्रामपाटे fमानम्द्री का मुबारिक्बाद बता 1 fि उन्होन विल्सी की द्रास्पाटं माबस को पपंन
 की स्थापना की। धिर्ल्ली की जनता को मालों से द्री भभमीक में मी। दिकलन मे थी। भाष तो जानंतीकी हिक बिल्ली के बस स्टेटों के ऊकर सैकगे की लाताद
 बी भीर हलकार कानें गहने मे उनके कई घटं जाया तो आया करों से। हैं मग्राग का घोर मी ज्वादा
 किया गथा होना जोर बिल्ली की गनला का गहन पद्धता तो गाह होती।

मेता यहा की द्वाम्पोंटं मे कृष्ड सम्बस्ध ग्रा है। हसंके घन्दर लीत काष्रा की घावश्रकता ग्याधा होती
 माल़ा में बमिस पबेंकबल हो। प्रगर तेसा मही होता नेता गही नरंकेंकें मुविधा नही पहुबार् जा मकती है। उसमें भी ज्याता चन्ती यक हो कि र्बनस की मेंटेस सही हो. बर्षंशाप में उसका मही नगीके मे स्टेट किया जाए गेना भगण फिया आाना क ता गा टाटन नम्बन ज्ञाफ बापन मषंतेबत है उन में मे ग्रादता मे उ्याता का महको बन लाया आा मकका है। एक घान यद भी है Fक fिदने कई मालों म यतो की बकंशाप की दालम बहत्ता बुरी गही है/। उस बत्र से मखकों पर जो बसे निकलती धी उस से हलना ज्यादा धुपा निकलता षा कि जनला की श्रेष्ष 97 सी उमका वुरा बसर पष्ता जा। वह़ प्रत मी होगत है। वहा की बर्मफाप सी ह्टालत जvहा मरी रही ही। उनके घन्दर कही ही स्वेषर धादेन पातं के। बंक्रन्नालप पाती है, मैनेउमेंट ज्राना है। जाप फ्रगर म्टाक को देंक तो भाप को पता





यहा पर ह्राता रहा है, हुत्पन कोली रही है। हाषात

 किया आयेये बही स्लोग्नी वाकि सीकेज न हो। क्न तीनां कामंं का पार पाप कर पापेगे तो जनता को ग्पादा सुविधा fिल मकेगी।

एव माननीय मवस्य न कहा है कि बम्बई की बस मुविम बहुत पज्छो है। लेकिन उहा तक उमका नास्सक
 है। बम्ब: fमिती नमी 子बबो मे फेनी हुई है। जा बमे जिध्र भाँ जाती है या भानी है वे पैसेजम मे भरी ग्हीी है। द्वाना नरफ बमे घाता थोर जारी है तो किणय।
 है। दिल्ली वारो तर्फ फंल र्हा है। घगर भर कर बमे बक्तरो का भाती है तो जब दे बार्वाप जाती है ता उनका व्वपर्यी दर्भाग गुरा पडता है। हग गास्त बम्बई से विर्ल्ना का मकाबला नही हो। मबना है $\AA 8$

मू बीच मे करना बान्ना है। दिल्नी महर का भार प्राप मही नरीषें गे fिटी ट़ाम्पार द्रेना बानत है
 यक्त म्रापका प्रोबाइए कग्ना ईेगा, उसक विता ल्लाभिय कान्ना १ाला। यत्त की भाबादी /कगानाए बतनी बली

 की माबादी $410-45$ लाम के न्गीय है। पाबादी की

 आयं, उमका यरा बनाया आाए। तेमा नही किया गया
 तादाव बंतंगी ता न किषें कित मी के दिल्ली की

 है तक हन गो मकता है। मिमान बमिस के उपर उसल रेका बनाया आयेगा लो तेश पर बम म्रिणन पालगा,
 भाएण अव तोड म्पेस नही ग्रेगी। रमका सीषे तोर




 कि अर्रात्रह रेलबे यहा प्रोबाइड हो।

बुनिया की कोई सिटी द्रासपोर्ट सैल्फ मकियोट नही है। हिन्दुम्तान मौर हिन्दुस्तान के बाहर की फिगर्स को भाप मगा कर देबी|सकते हैं प्रोर घ्रापको पता चल जाएगा कि कही भी सिटी द्रासपोटं सैल्फ सकिशेट नही है। हमेशा उसे सबसिकी मिलती है, उसको सबसिदाइत्र करना पडता है। यहा की रोड ट्रासपोर्ट को भी हमें सबनिहाइअ करना फ्टेगा या किर हमें हैंटर स्टेट्स स्ट्स्तं घलने परेगे। हिन्दुस्तान के डूसरे घहरो मे जहा सिटी ट्रासणोर्टं है बहा बे लोग हटर म्टेट्स हल्ट्म भी घलाने है मौर उन से उनको म्रामबनी हाती है कौर जो लाभ उनको मिटी द्रासपाटं मे होना है, उस भामदनी से के उसको मीट करते हैं ${ }^{1}$ बब्बई के ध्न्द्रर हलेकिट्ट्रिसिटी श्रहटेकग से द्रासपोर्ट भहग्टेकग को काफी मात्रा मे सर्बसही fमलती है जिसने वह पपना बजट बैलेस करनी है।

प्रन्त मे में पृक बार फिर मन्नो मशेषय को म्बारिकबाद देता हु कारपोरेशन बनाने के लिए भौर भाथा करता हू कि ₹सके मिनेजमेट को वह छस तरीके का बनायेगे कि हन तीनो घातो का ध्यान रखा जा सकेगा पौर जो लोग रसे जार्येगे बे होसे होगे जो इसका ख्याल रबे कि बमिस णडिबबेट हो, मेटेनेम प्रापर ऐो मौर लीकेज कोर हुर्वान बन्द शो।

शी एक० एम० पलर्णी (कानपुर) लष्यक्ष महोवय, मै मनी महोदय को बहाई देना चाहता हू इस बिघेयक को यहा लाए, आने के लिण, । जब धार्बिनेस जारी हुम्या था त्तब भी हमें तथा दूसरे लोगो को बरी ब्यी हां थी। बिल्ली की डी० टी० पू० से जिनका वारहा पक़ा है उन पर जो केबस्ती का भालम तारी रहता था उससे बे परेघान हो जाने थे । उनक्षे ख्वृथी हमसे सस्ब से ज्यावा हुई धौर उनोने मीका कि, यहु जो किस-
 वो घाएगी। कारे बी इस ब्वात को नही भानते है कि यद्धा पर कुरम्षन था, मिसमैनेखमेंट था । हुएक तो हर जगह थोषा बाहा होता ही है लेकिन ही०टी० यू० में हसके घसारा कि हुरफ्रन हो सीर भी बहुत ही तकलीके यी 1 घध्यक माइष्ये, जापको तो मांयष्टी० टी० यू० में सफर करले पर्य मौना नहीं मिला लेकिन घगर क्राष तै फकर किया छ्रोवा तो प्राषफी वता कल जता कि किस

तरह से लोगो के साथ बहा क्यवहार होता है, किस तरह से लोगो के साष पेश लाषा आना है। बहुत वुरा ख्थमहार उनके साथ होता वा। हमारी बहने हो या साई हे सब को ऐेसा मालूम होता था कि टिकट ब्ररीषने के बख जैसे थाप उनकी खागीरदारी में कबम रे रहे हैं। ह्वना ही नही कि बराब छ्पबहार होता था बसिक भगर एक सैकिड के लिए भापमे किसी बस को भिस्स कर दिया तो किर काष चाहे े बाय पी भाए, नाशतर कर फापं हॉर उसके बाद मी मगर बस क्रा काती तो गनीमल्न समफा अता था। 45 मिनट के बाद बस घाती थी। इसलिए भाम तोर पर दिस्ली के लोग ही॰टी०यू०के बारे मे कहा करने थे, कि इसके माने यह है कि डोट ट्नस्ट भस, हम पर बिस्वाम मत करो, प्रा भी सकते है, नही की का सकते
 कमियो को हम दूर कर सकंगे ।

भघ्यक्ष महोदय, मै समक्तता हू कि भ्रगर किसी राजनीतिक मकमद से हमको लिया गया है तो भी यह सही राजनीतित है भोर हसको श्रपने हाय मे के लेना चाहिये था। इस बात का उनका हक देना कि जिस तरह से चाह चलाये फौर उसके तमाय फाइनेस को तहस नहम कर, टीक नही होता। यह जनसष के हित में भी नही था। यह बीज़्र घ्रत्त उनके हाथ से निकल गई है पह्ह प्रक्छा ही हुप्रा। घगर ऐसा न होता तो हो सकता है कि भागे बल बर बह बिल्ली में मौर सीटे हारते।

230 बसें प्राइवेट क्राप्रेटर्यं से ली गई हैं। मैं माक्षा करता हु क्ष यह्ह घीज मी बनद होगी। बतो की तावाद भी घठनी चाहिये। अ्रभी मेरे मित्र शी चावला के कहता कि बमो मे नृकसान होता है, पीक भाषर्ं में काकी भबान्यिया $ए$ तर्प से जाती हैं लेकिन बापिम बसें उस भाती है तो घायद कम घाली । लेकिन मे समफता ? कि भाज बम्बई, कसकता, मद्राम प्राख़ में भी सकरीबन ऐस्षा ही होना है। एव बकन मेया होता है जब षघिक लोग यात्रा करते हैं । किकिन ऐसा की बक्त होता है जैंते दोपहर का चक्त जिस वक्त कम सोग बतो में बहते हैं। उस चक में बो चार बैंटे के लिए प्रणर ऐेसा टिकट बरी किमा काए किसमें छोटे
 बिन के तो काकी काबबा हो सकता हैं। हरके लिए
 के लिए 1 इससे काषी स्रोगों को स्तारी करने का कंता मिल्ल सकरा है।
[बी एस० एम० बनर्ली]
 मापोे चिसेट्रलाहत्र किया है। वह सही कैसला है। एक कर्षणाप में तमाम कीलें लि्येये नही हो सकती है। किस तरह से भाबादी बढ़ रही है होर इस वक्त भायद 36 साब के करीब भाबादी है उसको देबते हुए खम साविस का मी विस्तार होना काहिये (व्वष्याल) कोई भाबमी पांब बं्षो से कम साथ लेकर सफर नही करता अर्थि बस के पीछे लिब्या रहता है कि दो या तीन घन्चे। बे समझते है कि चायद उनके लिए डी० टी० यृ० की बसो पर बठना मना है। बसो पर इम तरह के एउवरटाहछमेंट लगाने मे टी ०टी०य्ं 0 को फायदा नही हुपा है। छसलिए बमो पर ये एउबरटाइजमेंट न लगाये आयदें, ताकिक पाष्च बज्चो बाले लोग मी उन पर बड मके।

भाज बिल्बी चारो तरक बढ रही है। पेमा मालृम होता है कि रोहतक भौर फरीबाबाद बगेरह सब हलाके मिल कर एक घहर बन आयेगा। जिस तन्ह बम्बई मे कनजेस्टत को ए्वायड करने के लिए प्रौर बसो, टैविमयो हीर कारो को डाइ्वरंट करने के लिए फलाईओोबर बनाये गये है। इमी नरह दिल्ली मे भी फलाई मोबर बनाये जाये, तार्ताक यक्ता की सङको पर कनजेरटन कम हो सके।

इम नई काप्वोरेशन मे मजदूरो के साष भच्या क्यबहार किया जाना चाहिए। उनके घुने हुण नुमायदो को मैनेजमेट में चिया जाना चराटत, चांत वे नमायदे भाई ०एन ०टी ०यू ०सी० से ताल्लुक रबते हो घ्रोर चाहे ए० ०ाई ०टी ०यू ०मी० या पाच ०त्रम ०एस० से । जब सरकार मे बैको धौर इनगोरेन्स के मिनेजमेट म बमंचारियो के नृमायदे लिये है ध्रोण सब पब्लिक क्र $57-$ टेक्ष मे पार्टिसपघन श्राफ लेबर इन मिनेजमेंट की पालिसी का ऐलान किसा है, तो किर इस काग्पारेथन को भी मष्ही त्तरह से चलाने के लिए मखदूरो बा मन्याग प्राप्त किया जाये। पगर सरकान मजदूरो के नुमायदो का सहयोग लेगी, वो बे धपनी fिम्मेबारी को भचछी तरह महमूल करेगे । जब छल्माफ के तराजु के एक पलहे मे उन के फरापक्ष हैोे भौर दूसारे में उनके हुक्त, सो दोलो पल्ल क्रूराबर हो जायेगे। दुर्शाुर से मजदूरो \#. तुमयदे को जेवरल मैनेंजर बनाया गया है क्रौर में उमका स्वयनत करता हू। बही क्यवस्था इस कार्पोंशेकन मैं क्षेगी काएिए।

संत्रार एक बहुता एक्सप्नार्यटिश क्षैक्षन है। उन की सरित्त कन्मीशन्ड में सुधार किता बाभा चाहिए।

मै यह गही कहता कि उन की हालत मे कौरन ही सुधार कर दिया आये। लेकिन छस बतात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्षोरेश्रन बनाई गई है, उस से बे लोण यह्ह महहूस करें कि उनकी हालत सुधरने आा रही है। में हस बिल का स्वागन करता हू हौर मती महोष्य को यह विश्वास दिलाता हू कि बर्कंज एसोसयेशन्ज पौर पाल-खड्डया ट्रेड यूनियन काप्रेम है तरह से मरकार को प्रपना महयोग वेगे ।

यह मी सतोष की बान है कि विध्याथयो प्रोर ही० टी० मृ० के बीच मे जो सषर्ष चल ग्रा षा, वह भी बन्द हुमा है।

बते राम सहाय पौरे (राजनदगाव) ऐेसा सहयोग न दें, जैसा श्री जाजे फरनेन्डीज ने बम्बई में दिया था।

श्यो एस० एम० बनर्आं श्री जार्ज फन्नेन्डीज न बम्बई मे क्या किया, यह मुक्षे मालृम नही है। में तो दिल्नो की बान कर रहा हू।

मि मह्नी मझेदय को यह विश्वाम दिलाता है कि श्म पूरा सहयाग देगे। बह मजदूरो के हुकव की हिफाज़न करे भौर मबदूर घ्रतने फरायज्त का निभायेगे । ist

क्रो एक्ष० के० एल० समत (पूर्वं दिल्ली) भ्रघ्यक्ष महोदय, में विरली की जनता की घार से इम बिल का हादिक म्यागन करता है घ्रोग हम बिल को लाने के लिए मन्री महोदय, भी रज बहादुर, षो मुबाख बाद देता F 1
fदल्ली द्वासपोटं मढ़ग्टोकक की नालत यह हो चुकी थी कि उस की तमाम लिसो मे मे बन से वम साठ परसेट बसें माठ बस मास की पुरानी है। ट्रामवाटे का काम ऐेसा है, जिसको लेले के लिए ध्रक्तर लोग भाग-दोर करो है, क्योंकि उसमें बहुत फायदा होता है। दिल्ली के प्राध्ेेट भापेरेटर धमी काम को बहुत मुनाफ/के कर रहे ये, अवकि यिस्नी द्रासपोटं अहरटटेकम बहुत थाटे मे बल रहा था। अैमाकि मैने कहा है, उसकी साठ परमेट बमिख बहुत पुरानी हो कुकी है। उसके लगभम 1500 हैली ट्ट्रप होते है , लेकिन हमारी बमे रोजाना लगभग दो तील सौ द्विप|ंमिस करती थी। घगर एक द्दिप की चामदनी 150 या 200 रपये हो, तो विल्नी ड्रासषोटे पर्रटेंकिग को करीब पांच छ लाब कृये हेखाना का फाटा हो रहा बा।

ध्रो चन्हाण ग्रोर संट्रल गवनंमेंट की तरफ से मृतवानिर चार पांच माल से उमको रुपया दिया जा रहा था। वह रुपया बसों के लिए, दिया जाता था, लेकिन उसको वेज़ एंड मीन्ज़ में कनवर्ट करके दूमरे कामों में इस्तेमाल किया जाता था श्रौर ज्यादातर रुपया बसों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। नतीजा यहु हुश्रा कि बसों के फ्लोट में धागमेंटेशन या इम्प्स्वमेंट की जो ग्राशा थी, वह् पूरी नहीं हुई। श्री बनर्जी ने टीक कहा है कि लोग ही०टो ०यू० "डोन्ट् ट्र्ट्ट श्रस" के नाम से पुकारने थे, क्योंकि उनको यह भरोमा नहीं या कि उस की बस कब झ्रायेगी ग्रोर कहां ले जायेगी।

हालत यह हो गई थी कि 31 माचं तक शायद 16 करोड़ स्पये का कर्ज़ा सैंट्रल गवनमेंट का दिल्ली ट़ांमपोर्ट घ्रंडरटोकग के जिम्मे या, जिसमें से 14 करोड़ रुपया डेट का ओर्रीर साद़े पांच करोड़ रुपया इन्ट्रेम्ट का उन ने नहीं दिया। प्राइवेट श्रापरेटर फ़िनांशल कम्पनीज़ से बड़े भारी 叉न्ट्रेस्ट पर, रिकरिंग इन्स्ट्र्ट्ट पर, कर्जा ले कर, साल दो साल में किस्तें ग्रदा कर के लाखों रुपयों का प्राफ़िट कमा लेते हैं, जर्बकि मैंह्न गवनंमेंट से ईज़ी टम्ज्ज़ पर खपया लेने पर मी दिल्नी ट्रांसपोटं ग्रंडरटंकिक का दर्ज़ा ही बढ़्ना रहा है।

इसका कारण यह था कि दिल्ली के टांसपोर्ट ग्रौर ट्रेक्फिक के मसलों के वारे में कोई पालिमी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन प्रोर डी॰टी०यू० ने मिल कर केम नहीं वी। इस का नतोजा यह है कि दिल्ली ट्रांसपोर्टं ग्रंडरटेकिग कम्पलीए मेय की हनानत में हो गई थी। इस लिए अव गेंट्रा पवर्नमेंट ने एक ग्राधिनेंम के दारा ड़ ग्रंडरंटंलिग को लिया, तो दिलीी की जनता ने उस का बहुत स्वागत किया। ग्रभी श्रो राज बहानुर ने बनाया है कि इस थोड़े समय में ही दिली ट्रांसपोर्ट श्रड्रटोकिंग में कुछ डायरेक्शन्ज़ में छस्पर्वमेंट हुग्रा है। इस में कोई एक नहीं है कि इन दिनों में कुछ हुद तक मार्ग ध्र्पस्वमेंट हुग्रा हैं।

लेकिन मैं मंब्री महोदय से कहना चाह़ता हूं कि दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के गसले को हल करने के लिए सिक़े बसों की तादाद को बड़ाना ही काफ़ी नहीं है । मैं यह् महृमूस करता हूं कि 1500 बसों से, जिस का एसेसमेंट दिल्ली ट्रांसपोटं ग्रंडरटेकिंग ने किया है, कुछ इम्पहुवमेंट होगा। लेकिन उस से दिल्ली का काम नहीं

चलने वाला है । दिल्ली को उस से ज्यादा बसों की ज़हूरत है । दिल्ली में यह बीमारी ख़ाली बसों की तादाद में कमी की वजह से नहीं है। इस के लिए एक ट्रांसपोटं पालिसी बनानी पड़ेगी। ट्रांसपोटंट ज़ोन बनाने पड़ंगेंगे ग्रौर स्ट्स को नैशनलाइज करना होगा । यह देग्रना होंगा कि कितनी बसिज़-अ्राज की बसिज ग्रैर नई ग्राने वाली बसिज़-उस एरिया को केटर कर मकेंगी । दूमरे मोड्ज़ श्राफ़ ट्रांसषोटं को जुटा कर एक को-ग्रार्ाडिनेटिड सिस्टम ग्राफ़ ट्रांमपोटं बनाना पड़ेगा ।

ग्राज दिल्ली की ह्रालत यह है कि दिल्ली की सड़कों पर डी०टी०यू की बसें भी चल रही हैं, प्राइवेट बसें भी चल रही हैं, स्कूटर भी चल रहे हैं ग्रोर ठेते तथा साईकल रिकशा भी चल रहे हैं। ऐोसा लगता है कि दिल्ली की कोई ट्रांसपोर्ट पालिसी है ही नहीं ग्रीर यह एक बहुन बड़ी फ़ेल्योर है दिल्ली एडर्मिनिम्ट्रेफन ग्रोर दिलती ट्रांसगोटं अथारिटी को। जो लोग पिक्ठले चार पांच साल से दिल्ली के शामन का न्वा रहे हैं, उन्ट्रोंने दिल्ली की ट्रांसपोटं समस्या का वहुत बुरा हान्त किया है, जनता को बहुत परेशान किया है। जब दिल्ली ट्रांसपेटं श्रंडरटोकंग को लिया गया, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि यह एक पोलीटिकल डिसिज़न तिया गग़ा है। यह्ऱ पालीटिकल डिमिजन नहीं है, वर्कि एक ऐसा डिसिज़न है, जो बर्सों पहले लिया जाना नाहिए या।

ग्राप देखें कि दिल्ली की ट्रांभपोंटं ग्रंडरटोंकग का जो हाल है वही हाल पानी की अंडरटोक्रेग का है, वह्टी हाल त्रिजरी की ग्रंडरटेकिंग का है, वही हाल कारपोरेशन के जनर्ल विंग का है। हमारी गघनमेंट ने जिस ग्रंडरटंकिग को लिया, जिस समय लिया उस समय उम का चेयरमैन कांग्रेस का चुना हुग्रा ग्रादमी था। लेकिन दिल्लो की जनता ने उसका बेलकम किया, दिल्लो के कमंचारियों ने बेलकम किया 1 तो में राजबहादुर जी से कहना चाहता हृं कि दिल्ली के वारे में ट्रांसपोर्ट श्रोर ट्रिफिक की एक डेफिनिट पालिसी बनाएं ग्रौर दिल्ली को ज़ोन्त में डिवाद्ड कर के डिफरेंट मोड्स ग्राफ ट्रांसपोर्ट जो हैं, जिनने सोर्मेंज़ ट्रांसपोर्ट के हैं उनको मोविलाइज्ज कर के ट्रांसपोटं की सर्वस को इम्प्रूव करें । में उन से ग्राशा करता हूं कि वह इस के लिए पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली में बहुत इम्पूर्वमेंट हो सकता है लेकिन वह एक पालिसी वना कर उस को बोल्डली

## [भी एच0 के 0 एल भगत]

ले कर चलने से होगा । उस में कुछ लोग ग्रपने वेस्टेड इन्टेरेस्ट के परेशान भी होंगे। लेकिन दिल्ली की यह ट्रांसपोर्टं कारपोरेशन मुझे पूरा यकीन है_उनकी रहनुमाई में दिल्ली के लोगों का काफी भला कर सकेगी ।

एक बात ग्रौर मैं उन की नोटिस में लाना चाहता हूं कि यह जो दिल्ली में ग्राप सरिसेज़ बढ़ा रहे हैं या ट्र्रिप्स बढ़ा रहे हैं उन को बढ़ाते समय इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि जो नेग्लेक्टेड एरियाज़ हैं, गरीब लोगों की कालोनीज़ हैं, झुग्गी झोपड़ियों के इलाके हैं, श्रौर दिल्ली में सैकड़ों बस्तियां ऐसी हैं जिन को ग्रनएथोराइज्ड कालोनीज़ का नाम दिया जाता है, जहां लाखों लोग बसते हैं, उन की ट्रांसपोर्ट सर्बिस इनएडीकेट म्रोर बिल्कुल होपलेस है, तो जब ग्राप बसेज़ या सर्दिसेज़ बढ़एएं तो इस बात को देखें कि जिन इलाकों में एनएडीकेट सर्विस है वहां पहले सर्विस बढ़ाएं। मान लीजिए कुछ शोर ज्यादा मच जाता है कुछ कैशनेबल लोकल्टीज़ में, उन इलाकों में जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, श्रखबार भी ज्यादा जोर से उन के बारे में लिखने लग जाते हैं तो ज्यादा ध्यान उन की तरफ चला जाता है। ओ्रोर ये एरियाज नैग्लेक्टेड रह जाते हैं। तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बात में उन की नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि जमुना के पार सात ग्राट लाख लोग बसते हैं। उन स्लम एरियाज़ के लिए, उन झु ग्गी झोपड़ी वालों के लिए सर्विसेज़ बहुत इनएडीकेट हैं ग्रौर वह लोग बहुत परेशान हैं। उन एरियाज़ की तरफ़ खास तौर पर तवज्जह दी जानी चाहिए।

इस के साथ सर्विसेज़ या बसेज़ की तादाद बढ़ाने के साथ-साथ जो ट्रैफिक की वाटिलनेक्स हैं, रोड्स की प्राबलम्स हैं, त्रिजेज़ की प्राबलम्स हैं, श्रोवर त्रिजेज़ की प्रावलम्म हैं उन को ग्रगर साल्व नहीं करेंगे तो बड़ी दुश्शाग्यिं होंगी। पुराना तवारीखी जमुना का त्रिज जो है उस पर प्राप जा कर देखें, सुवह के टाइम ग्राप देनेंगेंगे दो घो घंटे, तीन तीन घंटे, हजारों लोग वहां रके रहते हैं। यू० पी० से ट्रिफिक बहुत ज्यादा है। जभुना के पार की झ्राबादी बहुत बढ़ गई है ग्रोर उस पुराने पुल पर घंटों लोग क्के रहते हैं, परेशान होते हैं । जमुना पर एक ग्रोर पुल नया बना तो वह वर्षों इस वजह से रुका रहा कि कोई दस बीस घर वाले रास्ते में ग्राते थे, हाईकोर्ट से स्टे ग्रार्डर हो गया। ग्रब मंने सुना है कि स्टे श्रार्डर वैकेट हो गया है। तो एक तो उसके दूसरे पुल को चालू करने का इंतजाम होना चाहिए लेकिन

उस पुल से भी समस्या हल नहीं होगी। जब तक पुराती दिल्ली में जमुना पर एक या दो पकके पुल न बन जायं तब तक यह समस्या हल नहीं होगी। मगर उन के बनने में देर लगेगी। तो जब उक वह नहीं बनते तब तक किश्तियों के दो ग्रौर ग्रारजी पुल बनाएं जायं जैसे कि एक पुल ग्राज चल रहा है। तब जा कर जमुना के पुल पर ट्रैफिक कंजेस्चन दूर होगा।

मेरे लायक दोस्त श्री ग्रमर नाथ चावला ने....
ग्रध्यक्ष महोदय : यहां सभी लायक ही हैं।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं सभी के लिए लायक शब्द ही इस्तेमाल करता हूं ग्रौर ग्राप सब से ज्यादा लायक हैं ग्रघ्यक्ष होने के नाते ।

श्रण्यक्ष महोदय : यह ग्रदालत का शबद है।
श्रो एच० के० एल० भगत : ग्रमर नाथ चावला जी ने कहा कि दिल्ली के लिए रिंग रेलवे बनाई जाय। दिल्ली के लिए रिंग रेलवे की बात 20 साल से चल रही है। 20 साल से चर्चा होती है ग्रौर बात खर्म हो जाती है। मैं इस समय दिल्ली के बारे में मोटे तौर पर एक ग्रौर बात कहना चाहता हूं। दिल्ली के लिए सैट्रल गवर्नमेंट बहुत करती है ग्रौर बहुत किया सैंट्रल गवर्न मेंट ने, बहुत मदद की । यह कहन $T$ कि सेंट्रल गवर्नेमेंट पैसा नहीं देती, दिल्ली के साथ डिस्त्रमिनैट करती है, मैं ग्रदब से कहना चाहता हूं यह बिल्कुल गलत बात है। अ्रगर पिछले पांच साल के आंकड़े लिए जायं जो रपया पिछले पांच सालों में दिल्ली कारपारेशन को या दिल्ली ऐउधिनिस्ट्रेश न को हमारी सेंट्र ल गवर्नमेंट ने दिया है वह कहीं ज्यादा है उस रुपये से जो उस से चार पांच साल पहले दिया था। तो यह् कहना कि दिल्ली को रुपया सैंट्रल गउर्नमेंट कम देती है यह बिल्कुल गलत बान है। कुषु हमारे दोस्तों की यह ग्रादत्र हो गई है कि सेंट्रल गवनंमेंट से कहें कि रुपये दो ग्रौर जितना ज्यादा रुवया सेंट्रल गवर्नंमेंट दे उतने ही जोर से उसे गालियां दें श्रौर उस की निन्दा करें। में सेंट्रल गवर्न मेंट से एक बात कहना चाहता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक काम्प्लेक्स से सफ़र करती रही है कि यह वाजपेयी जी की पार्टी है, म्मपोजोशन पार्टी है, इसलिए इस को ज्यादा खुश करो। जितना ज्यादा उन को खुश करने की कोशिश इन्होंने की उतने ही यह खुश नहीं हुए ।

मैं ग्राखीरी बात कह कर समाप्त करता हूं । दिल्ली के सवालात तेजी से फैल रहे हैं। दिल्ली के लिए चाहे ट्रांसपोर्ट का सवाल हो, या दूसरे सवाल हों, सब के लिए एक परमानेंट वाच डाग की जह्रत दिल्ली में है जो सेट्रल गवर्नमेंट की प्लानिग मिनिम्ट्री में दिल्ली की तमाम प्लार्निंग के ऊपर नज़र रखे ग्रीर उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखे । पीसमील तरीके से यहां की प्रावलम्स को वाज़ वक्त साल्व करते हैं तो वह साल्व तो होती हैं लेकिन एक ग्रच्छे ढंग से उन का साल्यूशन नहीं निकलता ।

इन शब्दों के साथ म फिर राजबहादुर जी को मुबारकवाद देता हूं कि वह यह बिल ले आए हैं। इस में दो तीन कानूनी वातें हैं जिन को वह देख लें 1 एक तो यह कि उन्होंने पावर ली है मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के प्राविजन्स को सस्पेंड करने की या परमिट्स को सस्पैंड, कैंसिल या रिफ्यूज़ करने की, उस में यह् देख ल कि भाया उन को यह् बात उस में डालनी चाहिए, या नहीं कि जिस का परमिट कैसिल किया जाय उस को ग्रपार्चुनिटी हीग्ररिंग की दी जाय। इस को न लिखने से यह हो सकता है कि कल कोर्टस में यह मामला जाय तो कोई दिक्कत पड़ जाय श्रौर कोट्टस यह कह दें, कि ग्रार्टिर्री पावर्सं सैंट्र गवर्नंमेंट ने ले ली हैं। इस में श्रपार्चुनिटी फार हीग्ररिंग नी नहीं प्रोवाड़ड की गई है

एक प्राबलम यह भी है कि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट एथारिटी जिस पर दिल्ली ऐड्डमिनिस्ट्रेशन का ग्रसर है वह् पोलिटिकल रीजन्म से यहु चाहती है कि दिल्नी रोड ट्रांसपोर्टं कारपोरेशन के रास्ते में रकाबटें पैदा करे। श्राज एक ग्रजीब हीले से, वहाने से इल्लीगली, कानून के खिलाफ टैम्पौरेरी परमिट्म ईश्यू करने की कोशिश की जा रही है, किसी नीयत से की जा रही है, कुछ पार्टी का फायदा करने के लिए की जा रही है, तो ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को पावर होनी चाहिए जिस तरह् से पंजाब ग्रौर यू॰पी० में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के नीचे वहां की ट्रांसपोटं श्रंडरटेकिग मी हैं ग्रौर वहां की ट्रांसपोर्ट एथारिटीज़ भी हैं, इस तरह् से दिल्ली में भी व्यवस्था की जाय जिससे ट्रांसपोर्ट एथारिटी और ${ }_{e}$ रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के दरमियान कम्पलीट कोग्राडिनेशन -से दिल्ली. के लिए पालिसी बना कर उस को एग्जोक्यूट किया जा सके।

ग्रध्वक्ष महोदय : भगत जी, यहां कोट् स सेंथोड़ांमा फक रखकर बोलते हैं। यहां ग्रानरेवल मैम्बर या मदस्थ

महोदय कहते हैं। लायक दोस्त तो हाईकोर्ट में कहा करते हैं।

There is a difference between_t the courts and this House. Hon Members should be careful.

SHRI H. K. L. BHAGAT: I thank you very much for the guidance.

I shall correct myself accordingly. Thank you very much; 1 am most grateful, Sir.

MR. SPEAKER: I am reminded myself of that atmosphere which I do not like to prevail here also.

श्री ग्रटल बिहारी वाजपेगो : (इवालियर) : इस का मतलब यह तो नहीं है किँयहां सं लायक नहीं हैं ? ऐसा ख्याल तो नहीं है ?

श्रध्यक्ष महोदय : लियाकत़ का तो मुझे नहीं पता, श्रानरेवल सभी हैं ।
*SHRI E. R. KRISHNAN (Salem): Hon. Mr. Speaker, Sir, 1 am thankful to you for giving me an opportunity to say a few words about the Delhi Transport Laws (Amendment) Bill moved by the hon. Minister of Transport. I welcome the setting up of a Delhi Transport Corporation in the Public sector.

I need not stress the vital role of local transport especially in the capital city of the country. As the hon. Members who preceded me pointed out, the population of Delhi is 50 lakhs and it is increasing very rapidly. It is also known that the floating population coming from neighbouring States to attend to their work in the capital is about 25,000 to 30,000 a day. You are also aware that tourists from all over the world make it a point to visit Delhi, as it has historical significance for them. The Government should realise what impression they will carry back home if they happen to see the local people standing in long queues for getting a town bus either
.The Original speech was delivered in Tanil.

## Sbri E. R. Krishnan]

for coming to their places of work or or going to their residences. It should be appreciated that the rich people as also the moderately well-to-do people have their own conveyances, but for the labourers, working class and the poor people, the city transport is the only means of conveyance for attending to their work. The school going children and the collegegoing youngsters have also to depend upon the local transport. But, even after 25 years of independence, the Government have not been able to provide adequate transport facilities to the people of Delhi.

You are aware, Sir, that the Centre has been experimenting with different kinds of administrative set-up-in the capital. Originally Delhi was a Part-C State with a legislative assembly. Then, Delhi became a Union Territory. The Delhi Municipal Corporation was set up to manage the civic affairs of the capital. For New Delhi area, where the Central Government offices are located, there is the New Delhi Municipal Committec. Some years before the Metropolitan Council was constituted to look after some aspects of the local administration. I have to point out that in the process of carrying out these experiments, the daily needs of the people of Dethi have so far been neglected. I wruld like to say that at last the Govermment have come forward with the proposal to set up a Corporation to manage the transport needs of the people of Delhi.

Some hon. Mombers who spoke before me referred to the loss suffered by the transport undertaking of Delhi. 1 would narrate, here my personal experience. I happened to go to Karol Bagh on some business and I got into a town bus. After paying the fare, I thought that the conductor would give me the ticket. But till I reached my destination, I did not get the ticket and the fare was pocketed by the conductor. I came to know later that this was not a solitary instance, but such a practice had become the order of the day in the transport
undertaking. As I did not know Hindi, I could not argue with the conductor for the ticket. If this kind of practice is allowed to continue, how can the Government expect the transport undertaking to run profitably? I hope that the new Corporation will take effective steps to arrest the growth of such unfair practices. I have also come across instances where the conductors behaved rudely with women and old people. They do not seem to give any respect to the travelling public of the capital. They are interested only in making money.

I would inform the House that in the capital of Tamil Nadu, Madras, we have such an efficient system of local transport that the people have no difficulty at all in moving about the city. The administrative loss is also minimised to the extent possible by the honesty of conductors. I would suggest that the Delhi Transport Corporation now being set up could as well send some of their Officers to Madras to get training there. Similarly, some batches of conductors from Delhi should be sent to Madras so that they can see for themselves how the conductors of Madras discharge their onerous duties and how they behave with the travelling public.

I would also state that no State Transport Undertaking can expect to make profit because it is a public utility undertaking. But the losses which occur on account of the instance I referred to earlier should be avoided by the Delhi Transport Corporation. The administratio machinery of the Corporation should be tightened and the culprits should be panished without arers: I would also sugeest that political partics should not ineffere in the administration of nublic utility establishments. The travelling public should not be held to ransom by interested parties. The Delhi Transport Corporation should also ensure timely running of buses and no trip should be allowed to be missed on some pretty excuse or the other. I am sure that the Corporation will keep service as its first priority and not profits alone. I would
also suggest that the conductors and drivers in Delhi Transport Corporation should be given intensive training in their approach to the travelling public $I$ am sure that this new experiment will become a success if some of these aspects are given serious consideration by the Government

षी बलीप सिहह (बाहुय विल्सी) भष्यक्ष महादय, मे इम रड्ड ट्रामपोटं बिल का, जिमे थी राजबहादुग जी ने दिल्ली के लिये पेग किया है, समयंन बरने व लिये खडा हुमा हू। मब मे पदों में मानमीय मनी जी को बधार देता हू जिन्हेने दिल्ली वी बमा की मुसीबनो से दिल्ली की जनता का घुछाने के लिये ही० नी० यू० को तक बार्पारेगन मे तबदील करने का फिमला विया ।

प्रध्यक्ष मरादय, दिल्नी के नाग पिछ्ठने पाच-छ माला से छलन पर्षान थे, जिम का काई हिमाब नही या। माप ने भी घ्रध्पक्ष महादय, कमी ₹मी महका पर जाते हुा देबा होगा कि दिल्मी से बसस्टापा पर पाष-छ मी की तादाद मे लाग बहे रहते है मौर यन बाट देखने गहने है कि फब बस भाये भौर कितनी जल्दी द्रम उस मे बहे मौर जब बस भाती थी तो हलनी यघिक धक्कान्मुक्री होती थी कि घौरतो घौर लडकियो का तो कठना ही मुषिकल हो जाना था। लेकिन जब मे यह कार्पोगेशन बनी घोर छम को टेक-भोषर किया गया, मै ममसता है कि हस के ध्रन्दर काषी सुधार हमा है।

घध्यक्ष महादय दिल्सी की जनला कर साल शेढयो लाख्या के करीब बढ़ जाती है । जंसा भ्रानरेषिल fर्मनग्ग्टन ने घ्रपने म्टेटमेट मे बहा है इस वक्त कुल 1591 बमें मे, जुन मे मे 934 राइ पर है आोर बाकी बकभाष म खरी है। माप च्यनाता लगाडये कि जहा 467 बसें बर्कमाप मे चरी हा बहा वर क्या हालन होगी । एक बान घ्रोर बना वू-इन वकंमापो की भ्राज क्या हालत है। जो भी बस बर्कास मे जाती है, बहा पष्छे दुर्यों की निकाल लिया जाना है, उन के घल्दर पुराने धोर निकम्मे किस्म के पुर्ं कगा दिये जाते हैं। इस लिये मैं मकी महोबय को कहना चाहता हू कि सक से पहले तो अहा जहा ठीपोत्ष है, उन के माब क्न बर्कलायो को कीसेन्द्रताइत्ता कीजिये है बीतो के ताष एकनक़ बक्षयत्र बोला जय मोर वही

पर पूरे हीर से निगरानी रली जाय ।
भाम तोर पर यह्ह वेख्वने मे भाया है कि गो घी बस थोषे से हिफैक्ट के लिये वर्काप जाती है, वह कर दिनो तब वापम नसे क्राती, इस से याब्वियो को बहुन परेशानी होती है, इस लिये उन की मरम्मत की तरक ब्वाय तवज्जह दी जाय श्रोर जल्द से जल्द उनको मरम्मन कर वे मडक पर लाया जाय ।

यहा पर इम स्टंटमन्ट मे निसा गया है कि हर रोज्ञ 15942 दृप इन बसा के लगने खाहिये, जब कि 12526 ट्विप हन बसा के सगत हैं, 3466 ट्रिपो की किन भी कमी रह जाती है। जाहिए बान है कि भ्रगण इनन ड़प नईी लगेगे तो उन से परेषानी बढेगी ही। हस निये ह्म हम बात बी काणिण करमी चाहिये द्रन 1391 बसो मे से जितनी ज्याबा से ज्यादा टीक हो सकनी हैं, उन कां ठीक कर के सहक पर लाना चाहिये, 1391 बमे तो हा हालत मे चलनी ही काहिये।

घाटे का एव वार्ण गह बनाया जाना है कि हमागे यहा चौंक्ग का बहुत कमी है। इस के लिये मैं यह टरमवास्त करना चाहना है कि ₹माग जा वर्वाबलेस fिपार्टमेट है, उम को मजबून कर्ना बाहिये पौर उम के क्रन्दर भ्रच्छ विक्म से ध्राफ्रसर, जा छमानबार हो भले हो, उन का रखा जाय नाकि बे मडबृती के माप थीकिग वरे द्रोर गजाना टिकटा म जो गब्ब हानी है उम का गका जा सके।

अीी करे त्रानरेविल माथियों ने कहा कि बिस्ली की बमों में जा कहकटसं हैं, जो ड्राइबर्म है, उन के बिंदिधियर मे बहुन कमी है या ठीक बात है। हम लोग जब बसो मे बतन हैं तो मैने देबा है कि अगर कोई बन्न बण्चे का गाद म नकर बस मे चड जाये तो उसी वक्न षन्टी मान दी जानी है, जिसका नतीजा यह होता है कि या नो बज्वा किण आना है या बच्ते क मार बन बहन fगर आती है। ऐेते आय्सी दिल्ली की बसा मे होते रहात हैं। भ्रगण बम मे केंे हुा लोग कुछ कानल है तो कोरन कखक्टर कहता है कि तुम को बालने की उस्रत मही है। इस के बारे मे में मिनिस्टर साहुष से कहृगा कि करी जसा हमारे एक मद्राम के सायी ने कहा कि उसके लिये एक किस्म की ट्रेंनिय घनास लगार् जय। उन को घता किया काय和 दिल्बी के भ्रन्दर सारी दुनिया के बोग रहते हैं,


[बी बतीप सिंद्ध]
खदते हैं जो बसो मे सफर करते हैं, उन के साथ बोलने का क्ता तरीका हो, यह् ज्वात हम का उन्हें सिखानी वाहिये। लोग एक द्वा बसो की कमी को बरदामत कर सकत है, लेकिन घगर उन बा विहेवियर ठीक चही होगा, तो बे हस को बरदाएन नही वर सकेगे। इम लिये इम का हुछ इन्तलाम कीजिये ।

स्रम्मक महोष्व, मेरी कास्टीचूान्सी भ्राउटरविल्ली है बह काफी लम्बी है, जिस मे बहुन से गाब कत्ते है, बे० जे० कालोनीज़ हैं घनघोथोगइग्ड कालोनीच है। दिल्ली के घ्वन्बर ध्राज हुर्भाथ्य से अनसष का णरमिननस्ट्रेशन है फोर उन्होने यह तय किया हुपा (6 कि बरीब भाबमी कही मी रहता हो, चाहे जे० जे० कालोनी हो या वाब मे रहना हो या घनमौधोराइज्ड कालीनी मे रहता हो उन के यहा बस नही भंजेगे। चे० बे० वालोनो के लागा को बिल्ली से 15-15 मील के फासले पर ले जकर डाल दिया गया है उन को रोजगार के लिये घा़र भाना पहता है । मैं मवी महोषय से कहूणा वि उन से लिये बाम तोर से कोई इन्तलाम किया जाय नार्ति उन सोगो का क्षायानी हो सके।

एक बतात यह कहना बहता हू प्रोर इम के लिये भान रबमा ह्वाना कि एक बस 90 हजार रुपये दी पाती है। एक मादमी भगर कोई धपनी बस चलाता है को कितने ही सालो उमषा चलाना है लेकिन हमारी बसेषे जो हैं बह्ह एक माल के बाद ही बल्कि 6 मह्दीने के बाड ही धृवर्व छोर्षे लगती है मोर बराब हो जाती है। इसके लिए में एक तड्ववोष रबना चाहता हू कि बो ह्रापर कपनी ड्यूटी बत्म करे होर उ्यूटी नल्म फरके बस्त जिषो मे छोडने जाये उम वक्त दूमरे प्राइलर के खकाववा उसका चार्ञ दे थोर मब शोत्र ठीक है इसको लिब्नर दे तारि बहेल बी कन्डीरन ठीक双 से।

सतना ही कहुर भावको घन्पन्या डेते हुा छ्रपना भाष्न समाप्त करसा है।






प्रकार के निगम बनाए गए वहा पर षाटे की स्थिकि बेबी गई । जैसा भैंने वहले निबेदन किया निगम समाने ते बाद यर्सी सरकार सहायता जकर देती है परन्दु धाटा कभी पूरा नही होता वह्ह बद़ता ही चसा जता है । इसके प्रतिरिक्त निगम बनाने के बाद बह उत्तर? वायिस्व मी नही रह वाता है जिमकी घ्रपेका की जती है जैसा कि विभिन्न सहक परिबहन निगमो की ब्यवस्था मे देबा गया है । बगाल का यहा पर जिन्र किया गया। मध्य प्रदेश मे भी ठीक इसी प्रकार की व्यवस्था है । वह्रा जब तक निगम नही बना था धाटा बम था लेकिन निगम बनने के बाब घाटा निरन्नर बढना चला गया के। बसज की द्या छ्रनी ख्वगब हो गई कि लोग उन पर घढ़ना भी पमन्ब नही करते 1 हम नही चाहते कि इस प्रकार की भवस्था यहा पर भी पैदा हो जये।

इसके माध ही यहा गन दा तीन महीने की स्थिति मे हमने देखा कि सरकार द्वारा घ्रपन हाँ मे लने के बाद ऐमा नही मानूम क्षाता कि छसफी अ्यवस्था मे काई सुष्रार काया ता । प्राज भी बमेश मे बही मीछ भा₹ हैं, वही परफामी है, समय पर बलेज़ नही मिसती हैं । हन मब बाता का केwने हुा गेसा नही दिबाई वेता वि निगम बनाने के बाद कोई नया काम किया गया है। करोहो रूपये के घनदान दिए गण है लेकिन बसेत्र की क्यवस्था मे कोई मुधार नही हुपा है। जनमय ब्यवस्था का सुछारारना चाहीी थी, हम सबस मे उसने कुछ कदम मी उठाए थ, कुछ काम भी किया था कुछ क्याबहारिक सुमाब की दिा ये बाटे को बन्ब करने के बारे मे, कुछ भूनपूव सैंनिको की कोषापरेटिब सोमाबटीज्र को पभिटम देकर सुघार लाने का प्रयल किया बा क्षोर क् प्रकार कुछ सुषार हुमा था तथा निरन्तर धाये सुधार होता कला चा रहा था। निशम बनने के बाब झो धुर्यंक्स्थायें धाती हैं उनके बारे में आा धाम भाबनाये मोर fिकायते हैं बह सही हैं । क्रन सब्बा के साय मै किर दीहराना चमूला कि इस प्रकार का घघ्पादेश मौर उसके चाब विकेयक को लाने की कोई भावस्यकता नही हैं।
SHRI RAJ BAHADUR Sir, I am gratefol to the hon Members who have wetcorned this measure I would be very bref, for want of time

A pount has been made by Mr Mohammad lisman about corraption We wed alvemdy aware of some meipractices and
irregularities, etc., and we are tightening up discipline. In fact, disciplinary action has been taken even in this short period against quite a few. More than 100 employees have been suspected of some irregular or undiserable practices, and they have been put under suspension. This vigilance has given a good toning up to the administration. The income has also increased on account of that. A Traffic Superintendent, Vigilance, is already there to attend to intensive checking. A Public Relations Officer has been appointed to see that misbehaviour is minimised or eliminated altogether. There are some suggestions which Members have made and which I shall bear in mind to the extent possible.

Mr. Banerjee has said that a representative of labour should be put on the management. We shall certainly consider that suggestion and try to implement it as much as possible.

Mr. Bhagat has spoken about the creation of transport zones and the rationalisation of routes and services. I completely agree with him. This is something which has really to be done and his suggestion is one which should be seriously considered by the management of Delhi Transport Corporation. He has also spoken about the traffic that runs pell-mell in the country's capital, consisting of all types of vehicles. the trucks and thelas and other vehicles just going together. It is a very large question, but at any rate, this being the country's capital and the pride of the nation, it deserves our urgent attention. Consistent with our financial resources, we will try to attend to this problem as best as we can. It requires vast amounts of investment to have fly-overs and expressways to clear up the traficic smoothly. We should try to substitute thelas with other mechanically propelied vehicles and rickshaws with taxis. All these things require investment. He spolec about the construction of some bridges across the Jamuna. I take particular notice of the sugesestion he has made about neglected areas, about augmentation of
services, etc. He spoke about the juggijhompri areas, poorer sections of the people living across the Jamuna. We have taken notice of it and to the extent possible and within the resources and fleet available to us, we shall try to meet the requirements. Mr. Pandey has said that no improvement was there. I have not claimed; we do not pretend to have a magic wand with us. We have tried to effect some improvement but what has been destroyed or, spoilt over a number of years will take at least some months, if not years to improve.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: 24 years.

SHRI RAJ BAHADUR: We know that slogan. But I have to finish in time and 1 do not want to indulge in repariees. If you take a one-sided view, nothing has been done in 24 years. If you take the resounding victory of our Armed forces for this country in the recent 14-day War it is in itself a testimony to what we have acheved in 24 years. Mr. Bhagat also invited our attention to the Third Schedule or the part which empowers the Central Government to suspend or cancel any permit granted. Since this power has been given not to the Corporation but to the Central Government, it could be expected and I can assure him that these powers will be exercised after due compliance with the princuples of natural justice. With these words I commend the motion.

बो एब० के० एक जगत जमुना पर किज बनाने के बारे में क्या सोष ग्हे हैं ?

ची राल्य घहापुर : यद्हुसरा सवाल है। इसके बा? मे नोटिस मिले तो जबाब विया आा सकता है।
 बांे मे गही बताया ?

बसे सक्या चहारूर : मैंने बनाया है। हमने एक द्राफिक सुस्रिम्टेन्डे्ट, विस्येज्न बमाया है।

MR. SPEAKER: The question is:
"This House disapproves of the Delhi
Road Transpori Laws (Amendment)
[Mr. Speaker]
Ordinance, 1971 (Ordinance No. 21 of 1971) promulgated by the President on the 3rd November, 1971."

The motion was negatived.
MR. SPEAKER: The question is:
"That the Bill to provide for the establishment of a Road Transport Corporation for the Union territory of Delhi. and, for that purpose, further to amend the Road Transport Corporations Act, 1950, and the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.
MR. SPEAKER: The question is:
"That clauses 2 to 8, First Schedule, Second Schedule, Third Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clauses 2 to 8, First Schedule, Second Schedute, Third Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI RAJ BAHADUR: Sir, I beg to move:
"That the Bill be passed."
MR. SPEAKER: The question is:
"That the Bill be passed."
The motion was adopted.
MR. SPEAKER: We will now take up the Private Members' business.
$11-39 \mathrm{hrs}$.
UNION TERRITORIES SECONDARY EDUCATION BILL*

## SHRI SAMAR GUHA (Contai)

I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for better organisation and development of secondary education in the Union territories specified in the First Schedule to the Constitution.

MR. SPEAKER: The question is:
"That leave be granted to introduce a Bill to provide for better organisation and development of secondary education in the Union territories specified in the First Schedule to the Constitution." The motion was adopted.

SHRI SAMAR GUHA: I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*
(Amendment of article 74 and insertion of new articles 74A, 74B, etc).

SHRI FATESINGHRAO GAEKWAD (Baroda): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. SPEAKER: The question is:
"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.
SHRI FATESINGHRAO GAEKWAD:
I introduce the Bill.

## 11-31 hrs.

R. CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL
(Inserfion of new sections 250A, 250 B , etc.)
MR.SPEAKER: Shri Amar Nath Chawla.
THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): The Code of Criminal Procedure is under the consideration of the Joint Committee of the two Houses, and I request the Hon. Member not to introduce this. The Joint Committee would consider his suggestion. I have

T ished in Gazette of India Extraordinary part II, section 2, dated 17-12-71.


[^0]:    Tatroduced with the leconninendation of the PRESIDENT.

[^1]:    "That the Blll plovide for the establisbment of a Road Transport Corporation for the Union Territory of Deth, and. for that purpose, further to amend the Road Transport Corporations Act, 1950, and the Delhi Munceipal Corpora:ton Act, 1957, and for matters coanc.ted

[^2]:    
    

