## धी नाजं फरनेन्ड़ज : क्या कोई सरकारी अादमी इसके बांरे में नोट कर रहा है ?

MR. CHAIRMAN : If it is a breach of an assurance on the part of the Minister, you can bring it to the notice of the Committee on Assurances.

### 14.10 hrs.

# MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL---Contd. 

**SHRI R. S. ARUMUGAM (Tenkasi) : Mr. Chairman, Sir, I feel that the Motor Vehicles (Amendment) Bill which is under discussion now, will do no good to anyone. Dr. Keskar Committee which was appointed by the Government some years ago recommended that there should be uniform taxation on Motor Vehicles throughout the country. This Report is with the Gevernment for some years now. But I do not find any provision in this amending Bill incorporating this recomendation.

I would say that the workers in this field would also not get any benefit from this Bill. On the contrary, when this Bill becomes a law the workers will be put to a great hardship. I will give an example in this regard. There is a provision in this Bill according to which the driver has to submit a medical certificate at the time of renewal of his permit. I am sure that the driver will be unduly harassed by this provision and he will be put to financial inconveience also for getting a medical certificate every time he has to renew his permit. I request the hon. Minister to re-examine this question and see to it that there is no compulsion on the driver to submit a medical certificate at the time of renewal of his permit.

Clause 17 of this amending Bill enunciates that a transport vehicle should not be used on a route which is not covered by its permit. If any break-down occurs, then the vehicle has to be taken for repair immediately. The permitted route may be a long-winding one and may not be posssible to take the vehicle under repair all the way. Some exemptions have also been enu-
merated under this Clause giving permission for vehicles to be taken even on unauthorised route under certann conditions. 1 propose that an amendment should be incorporated in this Clause, permitting vehicles under repair also to move on unauthorised routes for the purpose of repair. I suggest that this amendment may be worded as follows :
"To any transport vehicle while procceding empty to any place for the purpose of repair."

I request the Government to include this exemption also in this amending Bill.

When the principal Act was last amended. some concessions in regard to issuance of stage carriage permits were extended to cooperative societies engaged in Motor Transport. I would like to stress here the need for extending such concessions to the members of scheduled castes and scheduled tribes interested in motor transport. As no amendment has been proposed to section 47 of the principal Act in this Bill, I am not able to suggest formally any amendment to that Section. In this connection, I wrote to the Prime Minister and also to the Minister of Transport stating that the Government should themselves bring forward an amendment to Section 47 of the principal Act extending this concession to the scheduled castes and scheduled tribes. 1 have received a reply to my letter in which it is said that the members of the scheduled castes and scheduled tribes will not be in a position to mobilise resources to the tune of Rs. $75,000 /$ - which is the price of a bus and that is why they do not propose to bring forward any amendment in this regard. I was surprised to get such a reply. In fact I was greatly upset to hear such a plea from the Government. $95 \%$ of the operators do not buy vehicles with their own money. They are financed by other in buying these vehicles. On both the sides of Mint Street in Madras you will find rows of financiers ready to offer a loan of any amount of money when a stage carriage permit is obtained. In addition to these financiers, the scheduled banks also advance money to the private operators. The Indian Bank, the South Indian Bank, the Canara Bank and

[^0](Shri R. S. Arumuzam)
many such banks have been giving financial assistane to these people and I am sure that they will continue to do so in future. Now the major banks have been nationalised for the ostensible purpose of offering financial assistance to the weaker sections of the society. There is no justification in putting forth the plea that they will be finding it difficult to get an amount of Rs. 75,000/for this purpose. Under Article 46 of the Constitution it is incumbent on the Government to promote the economic interest of the scheduled castes and scheduled tribes. Unless these people advance economically, there will be no economic development in the country. What facilities have so far been offered by this Government for the upliftment of the Harijans and other weaker sections of the society? Everyone present in this House will agree with me that nothing tangible has sol far been done for the economic development of this section of our society. We are talking of socialism and we profess the we shall remove disparity in the living standiards of the different sections of our society. The Government of India of late has arrogated to itself a special role in the upliftment of the sociall conomically backward classes in our society. Socialism should not bo a more shibboleth. I request that the Government should live upto its professions, atlesst partially, and bring forward an amendment to Section 47 of the principal Act. I have roughly framed an amendment as follows :
> "If applications from members of the scheduled castes and scheduled tribes are received and found in order, priority shall be given to them over the other applicants."

Though Shri Raghuramaiah has written to me indicating his helplessness, even now it is not too late to bring forward an amendment of the kind I have suggested with a view to helping the socially and economica. lly backward clasies, especially the scheduled castes and scheduled tribes. With these few words. I conclude my speech.

ब्री शाता मूष्ता (खारगोन) : सभापति मड़ेदय. माननी7 सदस्य जो बोन र हैं वह स .भ में नही अा रहा है । वंसे वे अच्छा बोल रहे हैं सेकिन समभ में नहुं भा रहा है।

AN HON. MEMBER : There is the translation being done.

SHRI S. XAVIER (Tirunelveli): When you speak in Hindi we are also embarrassed. We do not follow anything.

MR. CHAIRMAN : He can speak in his mother tongue, Tamil.

## SHRI KRISHNA KUMAR CHATTER-

JI (Howrah) : I rise to support this Bill that has been so ably moved by the Deputy Minister of Transport. This Bill was first introduced in 1965 by the then Transport Minister, namely Shri Raj Bahadur in the Rajya Sabha, and then in 1966, when Shri C. M. Poonacha was the Transport Minister, he asked for a Joint Committee. But unfortunately in 1967 the Lok Sabha was dissolved. So, it came again to the Rajya Sabha, and Dr V. K. R. V. Rao asked for a Joint Committee which was thon appointed. The Joint Committec has since submitted its report to the Members. This Bill had been demanded for a long time by the people of the country, because the old 1939 Act could not serve the purpose of the present day needs, but then our hon. Minister has already admitted that this Bill which seeks to amend the 1939 Act is not sufficient to meet the needs of the time. So, ho has promised to us that a comprehensive Bill will bo brought forward before, tho House at a future date. And we very much hopo that that Bill will come very early.

When the 1939 Act was formulated by the then Government run by the British imperialists here, the necessity was in a different direction from their point of view. So, the Act has many lacunae. There are also many handicaps which have really hampered the progress of road transport. Road transport system is the life-line of a developing country. and if we want to develop our rural areas, then road transport is the only thing that can do it. In that context. a comprehensive Bill to amend the whole Act should have been brought forward But. unfortunately, the present Bill is not sufficient enough for that purpose. If we are to connect the rural areas with the entire population of the country, the road transport system requires some kind of incentives. I find that not only have the incentives been absent, but certain hurdles
have been created, and the whole system had been overburdened with such heavy taxation that it was imposstible for the road transport operators sither to thrive or to continue their business.

It has been said that our vehicles are taxed the heaviest in the world. So something has to be done in that direction. We are glad that the Road Transport Taxation Enquiry Commitee has pointed that out. This is the observation that the Keskar Committee have made in their final report :
> "Failure to realise the potential role of road transport in economic development and comtinuance of obstacles and barriers (like unduly heavy taxation burden, regulations, Octroi and other check posis, etc.). which keeps road transport from developing and making its full contribution, would only be at the expense of country's economic and social development and therefore suicidal "

This is the opinion expresed legitimately by the Enquiry Comnuttee. The Committee has finally obset ved :
"If this is not possible, the least t'at should be done is that no further changes should be made in the existing level of taxation except after mature consideration in the light of principles enunciated by the Committee and with reference to the advice of the proposed expert advisory bodies."

So, relief should come in motor vehicles taxation.

Having been connected with a transport organisation for about 20 years, namely. the premier organisation of the Taxi Operators, namely the Calcutta Taxi Association, I can tell you that the operational cost has gone up to such an extent that it is impossible to carry on the business of running these public service vehicles any more. We have got to get our tyres at blackmarket prices We have got to get our spare parts not in the open market but in the blackmarket by paying sometimes even 200 per cent increase in prices. The cost of petrol and lubricants has also gone up so high. In fact, the ope-
rational cost has gone up on the average by more than 50 per cent.

You will be glad to know that there are about 2.75 lakhs trucks and about $\mathbf{8 9 , 0 0 0}$ buses and about 35,000 taxis; 90 per cent of these motor operators are persons with just only one motor vehicle. Therefore, they cannot keep accounts properly, and they cannot manage those things. It is a difficult job for them to do those things.

I would like to urge that road transport is the only thing that can help us to solve our unemployment problem. Appalling unemployment is there all over the country, and if we can expand the possibilities of the road transport system, it is possible to absorb quite a number of unemployed people. We would require for one truck about 12 to 15 persons. Therefore, it is essential that the transport system should be allowed to work in such a way that we are not hampered by any obstacles.

My hon. friend Shri Tulsidas Jadhav has said that octroi is not a necessity. In fact, that is not his opinion only. The Road Transport Taxation Enquiry Committee themselves have said :
" The Committee strongly feel that octroi is one of the greatest hindrances in the way of commerce and economic development of the country. Advanced countrics realized it long ago and abolished octroi. While we whould leave to the Stato Governments to choose the alternative that suits them best, we would emphasise that octroi should be abolished as quickly as possible."
Then, we have also to think of developing inter-State transport. The Inter-State Transport Commissioner has not been able to function so well because of the limitations under which he is functioning.

If we have to increase the capacity of the road transport system as a whole, we have to see that the Inter-State Transport Commissioner is equipped with all necessary powers. There is a slight attempt in this Bill in that direction, but it is not sufficient.

We see that in many States, the transport system is virtually paralysed by overcrowding in buses. In Calcutta. Howrah

## [Shri Krishna Kumar Chat!erji]

proper, and other large cities people have to travel like beasts in the buses. The transport system is not adequate to copt with the traffic that is offering. People hove to attend to their duties and have to take recourse to the transport system for the purpose. Therefore, on the question of penalising buses on account of overcrowding and other things, a lenient view has to be taken.

In conclusion, I would appeal to th: hon. Deputy Minister to act up to his promise by bringing forward a comprehensive Bill soon so that we can deliberate on it and give a new dimension to the road transport system.
**SHRI KIRUTTINAN (Sivaganga) : Mr. Chairman, Sir, the Motor Vehicles (Amendment) Bill has been passed by the Rajya Sabha and it is now under discussion in this House. I am grateful to you for having given me an opportunity to speak in Tamil on this Bill. I would also take this opportunity to convey my gratefulness to this House and to the hon. Speaker for having extended this facility of speaking in our mother tongue on the Floor of this House. When 1 speak in Tamil on this Bill, I am paying my homage not only to the Tamil language, as such, but also to our great and inimitable leader, revered Anna, honoured by the people of Tamil Nadu as South Indian Gandhi.

This Motor Vehicles (Amendment) Bill should have been brought forward in 1965. Though belated, it is good that this Bill has been introduced now. On behalf of the Dravida Munnetra Kazhagam, I extend my whole-hearted support to this Bill as it contains many salutory provisions.

I do not think we should be complacent to think that we will be able to fulfil all the needs of the people concerned by the introduction of this Bill. The Minister himself has assured this House that a more comprehensive Bill will be introduced in this House in course of time and I request him to do it at an early date.

When I began to speak on the provisions of this Bill, I am constrained to say that the road mileage in our country is very meagre.

Unless you have enough roads, the road transport will never flourish In the total national income the road transport $\operatorname{con}_{t}$ itbutes $20 \%$. Annually we get about four hundred crores of rupees from road transport, but we invest only an amount of $R$ s. 140 crores on the construction and maintenance of roads. The people of Tamil Nadu has this grievance that the Central Government has not been making adequate allocation of funds for road transport in Tamil Nadu. I request the Hon. Minister to look into this and do the needful.

Recently, our Deputy Minister of Transport toured Tamil Nadu and 1 requested him in person that the East Coast Road should be declared a national highway. He nformed me that in the Fourth Five-Year Plan about three thousand miles of roads would be declared national highways and the East Coast Road would be one of them. As I fear that there is no possibility of this being done in the Fourth Plan, I request the Hon Minister to accede to the demand of Tamil Nadu people and declare the East Coast Road as a national highway.

I am sorry to say that there is no provision in this Bill as to what language should be used for inscribing matter on the milestones. A Jana Sangh Member perorated that it is enough if Hindi and English are used on the milestones. So far as I am concerned. I am certain that it will do if English and regional languages are used for this purpose. There is no need to write anything in Hindi. Delhi is not only the capital of India but also a cosmopolitan city. Not only the people from different States of the country but also from other countries of the World live here. In many places, I have seen that English has been removed from notice boards and sign boards and its place has been usurped by Hindi. I regret that this should have been allowed to happen here. I want to bring this to the notice of the Hon. Minister.

Many hon. Members referred to Clause 41 of this Bill. I wish so bring to the notice of this House that this clause has been incorporated in this Bill at the suggestion of the Tamil Nadu Government and I am sure that this House will express its appreciation of the Tamil Nadu Government for this.

* The original speech wa; delivered in Tamil.

There is opposition to nationalisation of bus routes; this opposition has emanated from many directions. Section 41 is not a new section providing for such nationalisation. In the principal Act, Section 68(f) empowers the Government to undertake nationalisation of road transport. As there were certain lacunac in the principal Act, the Tımil Nadu Government conveyed its desire that Clause 41 should be incorporated in the new Bill rectifying the lacunae in the existing Act. I am grateful to the Central Government that they have brought forward this Bill with Clause 41. I am sure the hon. Members belonging to different group; and parties would also welcome this.

Finally, I would like to say that of late we are talking too much about socialism. As compared to the Central Government and the Central Ministers I make bold to say that the State Government and the State Ministers have more contact with the masses for whom we want to establish a socialistic society. The Central Goveinment enacts many laws, but the responsibility of implementing them is thown on the State Government as if they were servanis to carry out the orders of a master. The Congress Party, wien it was a monolithic political organisaton ruling the country, did not pay heed to the request of the State Governments for decentralisation of powers, but I think, in the changed circumstances when the ruling party is split into two, the Central Government will bring forward a constitutional amendment giving more powers to the States so that the popularly elected Government there will be able to fulfil the desires and ambitions of the people with ful! legal support behind them. I an sure that the Government of India will consider this proposition and do the needful at an early date. With these few words, I conclude my speech.

घी रस घीर सिह (रेढ़तक) : बंबरमेन महोदय में, मन्र्री साहब ने बो बिल पेष किया दै. उमकी दिमायत करता हूं ओर चू कि दू fिलीिले मे आाद दा एक विल आएला, उसके नए कुछ दे होत की तरफ से सुभाव देना चाहता दूं।

चहली बात जो मैने पिद्धली बार मी कही बी सीर उस बषत जो बहै हुई तो उस मूय

हा० वो० के० आर० वो०, जो कि इस विभाग के मन्र्री थे, ने कहा था कि वे उषर ठपान दंगे, उस बात को अंज फिर में बोहराना चाहता हूं। अमम तोर पर बड़े बड़े चहार जो हैं उनमे जगह जगह ररंग रोटत बनी है लेकिन जो नेशनल हाईवेज हैं उनके ऊपर जो बढ़े बड़े गांव हैं. उनके बीच से जो सड़कें जातं हैं, उन पर एदी़ीजेंटस हो जाते हैं तो तों यह नोटिस में लाना घाहता हूं कि उन रोड्स पर हेली हादूँं होते हैं और छोटे छोटे बच्वे ओर केटिल जो बोष में का जाते हैं, माऐे जाते हैं। तो जो बड़े बड़े गांव नेशनल हाएतेज पर हों, उन के लिए दरंग रोड्स या बाई-शास बनाने के लिए अाप घ्यान हें।

दूमरी बात को में खास तोर से कहना चाहता हूं वहु यह है कि आप ने हनीजायेट करके स्टेट गरनंमेंटस को कहाँ है कि जो गाब नेशनल हाईवेज के साथ लगते हैं, जो एक एक, दो दो मील के हैं, उनके लिए एवोच रोधस का बंदो बस्त करें। बगर अाप ऐसा करेंगे नो इससे जहां जनता को सहूलियत होगी, बहां आणुको टिषस मोर किराये बगंरह से कायदा होगा। वंसेःजर टंष्स ज्यादा लगेगा बोर उससे गवनेंमेंट को फायदा होगा।

तीसरी चीज जो मैं भापके नोटिस में लाभा घाहूंगा बह यद्र है कि जगह जगह पर हम देसते है कि ने हनल हाईवेज के जो बस के प्रहें हैं, वहां पर ोेडस का बन्दोबस्त नहीं है। बारिश से ओर सूरज की गर्मी से मुसाकिरों को बचाने के लिए आप को गेउस का चन्दोबस्त करना चाहिए। ये ही तो अापके कमाक पूत हैं, उनसे पावको कापदा पहुंचता है ओर उनसे सारा काम चलता है बोर वहां पर घतनी ओोवरकाउह्डा होती है कि कई कई घन्टों तक हमारे बच्चों, ओरतों ओर माइपों को ठढ़रना पछ़ता है । बहां पर वे दूंगर, बोरों की तरह wाउडेड रहते हैं और इससे उनकी खढ़ी तकसीक होती है। तो जब बाप नेघनेलाइज करते हैं तो बहां पर बन्दो घहत सरकार का
[श्री रसाषीर โसह़।
होना चाहिये और साथ ही साथ यह्य मी हो कि प्राप के जो कडक्टसं हैं या ड्राइ्वसं है. वे लोग मी जाकर, जहां टर्मीनेशन व्याइन्ट होता है, आराम करें और शेड़ा बहुत रेस्ट कर सकें। इसके लिए जो आर० टी० एज० हैं उन को स्पेसीफिक इन्सट्रक्ञान्स दें । उन लोगों की जो तकलीके हैं उनक बारे में जो मेमोरन्डा आते हैं, उन पर अप ध्यान दें ।

चोथी बात जो में कह्रना चाहता हूं बह यह है कि आर० टी० ए० का जो काःसटीटयूजान है, वह डेमोक्र टिक नहीं है। उममें नोमीनेशान किया जाता है और कमिशनर, मिनिस्टर या गवनंमेंट जिसको चाहें नोमीनेट कर देते हैं । मेरा कहना यह कि उसमें काट्रेकेटर्व और ट्रान्सपोटर्सं का रेप्रेजेन्टेशन होना चाहिए । दो साल की मियाद को अगे आप चार साल बढ़ा दें तो एतराज की बात नही है। में चाहता हूं कि ज्यावा से ज्यादा यह़ डेमोक्र टिक हो और उस मे उन लोगों का ज्यादा से उ्यादा रेप्रेजेंन्टेशन हो, जिससे उन i.? तकलीफें हैं वे वहां आ सकें।

जहां तर परमिट का सवाल है, अठचल तो में परमिट के हक में नहीं हूं ओर चाहता हूं कि परमिट नहीं होना चाहिये क्योंक इसमें क्रС्बान को बढ़ावा मिलता है। आगे चल कर तो यह् हो सकता है कि साडकिल का परमिट लेना होगा घोर छोटी छोटी रिक्शा का परमिट मी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर अप यह च।हते हैं कि परमिट सिस्टम रहे, तो उसके लिए मेरा कहना यद्ह है कि जो गरोब लोग हैं, जो हरिजन लोग हैं, फोजी लोग हैं, एकस-सववसमेन है, उनको पर्शमट देने में तरजोह दी जाए।

अगली बात जो में आवके नोटिस में लाना बहहता हूं वह यह्ह है कि देहात में जो टेब्स कन्चे हैं, उनके लिए आप ने टूटी फूटी बसें दे दी। आखिर देहात मी तो मारत का हिस्सा है। बढ़िया बसें आप नम्दा और कुष्पा को

दे देने हैं जां कि बिक्टरी ओर कंभिटल सर्वम चलाते हैं। जो अच्छ्धी अच्छी बमें हैं वे तो आप बड़े बड़े सरमायदारों को दे देते हैं, लेकिन देहातों में कोई अचछा बन्दोबस्त नहीं है। में नो यह कहू गा कि जो रुटस पंसेवालों को आप ढंते हैं 50 परमेन्ट देहान की रूटस उनको दी जाए। होता क्या है कि टूटी फूटी बसें जो होती हैं वे तो गांब के लिए दी जाती हैं जो कि बहुत जल्दी ट्वट जाती हैं और भ्रच्छी बसें बड़े सरमायदारों को दी जाती हैं। हल्वा हल्व। वे खा जाएं और गरीब लोगों को बेकार बसें $f$ मले । तो मैं आवप से कहृना चाहूंगर $f$ क कच्ची रूटस उनको दी जाए और ज्यादा से ज्यादा दी जाए ताकि वे एफीशियेन्ट सर्ववस दे सकें। (उघवषान)

एक बात में ट्रिछ्यनल्स के बारे में कहना चाहता हूं। चंयरमेन भहोदय, हस बिल में जां ट्रिब्यनल्स की बात कही गई है, वह बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो आर० टी० एज० घ्रोर एस० टीट एज के फंसले के खिलाफ हाई कोटं में रिवीजन में जाते हैं, लेकिन जूडिकियल ट्रित्र्यनल की जो बात की गई है, में उस की ताशीफ करूंगा। यूनिफामंली एंच इस तरह का लागू हो।

में खत्म कर रहा हूं। नेश्नेलाइजेशन अफ ट्रान्सपोटं की जो बात है, में कहूं गा कि सारे देश में काप ने इनेलाइजेशन कीजिए। इस वक्त क्या हो रहा है कि छोटे छोटे लोग तकलीक उठा रहे हैं। उनको आप सहूलियत दीजिए। हरियाना में नेबनेलाइजेशन बह़ी -ढ़ी खटस का कर दिया गया और प्रावेट आदमियों के हाथ में नहीं रहा। नेछनेलाइजेशन पाप बड़ी बड़ी रूटस का कर दीजिए भोर उन को यह्न छन्सट्रक हाभ्स जारी कर दीजिए।

एक घीज मैं घह कहना चहता है कि सफर तो आदमी करता है पाच मोल का बोर उसको किराया देना पड़ता है बस मील का । मैं चाहता हूं कि दोषाता माइलेज को नपवाया

जाए 1 सोनीवत से रोहृतक का असल कासला है 30 मोल अर कागजात में दिसाया गया है 35 मील जो पुराने अमाने से चला आ रहा है। यहां दिल्ली से बह 60 मील है बीर कागजात में 70 मील दिसाया गया है। अगर याची बीच में गांव के पास मी उतर जाता है तो उसको किराये घागे तक देना पड़ता है । वह हुह मोल पर ही उतर जाता है，पर उसको दस मील का किराया देना पड़ता है। जो बीच में अड्ड पर उतरे तो उसको जिस लाइंट से बह चतुा ओर जिस वाहूंट पर उतरा वहां के फासले का किराया देना चाहिए जष कि उनसे लिया जाता है दूसरे अड्ड तक ।

लोकल बसेज की बाबत में यह कहना चाहता हूं कि आपने शहरों में तो लोकल बसे चला दीं，यहां मे नरेना ठीक है，गाजियाबाद ठीक है．मगर जहां डिf्ट्रिकम हैड्वाटर्स है उनसे 15 मोल के अन्दर जो रूट हैं，जो कि तहसील हैडकवाटसं गो fमनाते हैं तेसे ख्टों पर लोकल बसें चलानी चाहिए कयोंकि वेहात का अदमी मुकद्टम में जाता है，प्रोर दूसरे कामों के लिए जाता है तो उसको मारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है । जब अाप शह्र में बसे चलाते हैं तो देहात वालों को मी सहूलियत दी जाए।

स्कूटर के बारे में एक चीज मैं कह्ठा चाहता क्ष ओर वद्ह यठ्ठ कि स्कूटसं में दुनिया मर का करत्हान है। अगर स्कूटटर में कोई 10 मील जता है तो उसमें बठठता है 25 मील 1 ये लोग पुलिस वालों से मिले रहते है बोर जनता से पैसा लूटते है । अक्षर ऐक्सी⿱⿵人丶龴ंट मी स्कूこうों के होते रहते है। अगर घ्राप चर्का कराइये तो बापको पता लगेगा। अगर आपके पास Е्टाफ नहीं है，तो आप एम० पो० को भी चेक़ग के लिए लगा लीजिये। यह आप देखे ताकि पक्लिक को कोई तकलीफ न हो। उनमें खास तीर पर ओवर लोडिंग होसा के，उसके लिए भी अप ध्यान सें।

आाखिरी बाल मैं कहना बाहता हूं कि टंषटसं के लिए भाषने ऐसा कानून रखा है कि बह घर के 5 आदमी मां नही बेठा सकता। वह पगनी बोषराइन को बंठाकर भी कहीं ले जाये तो पुलिस बाले उसका चालान कर
 के लिए बूट देनी चाहिये। किसान क．ा बेटा अगर अवने पढ़ोसी को बंठाकर ले जाता हैं तो उनका चालान होता है，यह बीज बदरशत नहीं करनी चाहिए।

मै आपका बड़ा मशकूर हूं कक आपने मुभे टाइम दिया।

SHRI S．KUNDU（Balasore）：Mr． Chairman，Sir，I think this amending Bill which is before the House is just a patch－ work．There are some pinpricks here and there．I feel that after 22 years of free－ dom，this patchwork system of bringing Bills would not solve the problem，because． when the Motor Vehicles Act was enacted in 1939，the whole objective was that the British people wanted to keep the entire power with the officers．After 1939，the first Bill which was broughtforward for consideration here was in 1965，and then it is coming here for discussion in 1969.

There was a Committee for the reorgani－ sation of road transport in 1959，ind the Co－ mmittee had also given certain recommenda－ tions．But even from 1959 to 1969，so many changes have taken place in India．National highway have come up，and the national highways have thrown up some new problenis for the drivers，conductors and the travelling public as well：indeed it has thrown up all sorts of probleins．Therefore， instead of bringing some sort of patchwork here and there，it would have bee $n$ uch be－ tter if a serious rethinking had been made over this $r$ atter and a compiehensive Bill was brought forward before this House，because Ifeel that the essence of success is the mobility of the people．Unless there is mobility provided for the people，progress will be retarded．For providing mohility， transport is a very imporiant factor．

In the transport system，four scis of people are involved－（a）the trivelling

## [Shri S. Kundu]

public, (b) the crew consisting of drivers, conductors, etc., their needs, hopes and aspirations. (c)Government and(d) the p(ople who own the transport system, whether they are cooperative societios or individuals. I am sorry to say this Bill has not met the requirements of these four sets of people.

The permit system has given so much vested power to the officers in the Government that it has become a source of corruption. The Road Transport Coordination Committee which submitted its report in 1959 pointed out that the permit system gives a lot of discretion to the officers, who try to cash it into financial rewards. I am sorry to find that section 55 , which enunciates the main features of the permit system, is not being amended by this Bill at all.

In 1939, the British thought that the cooperative sector should be given prefere nce in permits, but this remained only on the statute and was never implemented. There are a number of une nployed peopleengineets, technicians, etc. Sume provision should have been made in this Bill for helping them to form partnerships, and cooperative societies, etc During the last 10 years, the travelling public have increased considerably and they could have provided more buses on the crowded routes. But I find there is no such assessment made in this Act.

Lots of things are involved in giving a permit. In the Bill. there is mention of a judicial tribunal. I suggest that the entire syste.n of giving permits should be handed over to the judicial tribanal. I have tabled a Bill in which I have said that the licensing syste $n$ should go to a judicial body headed by a High Court oi Sıpreme Court judge. Similarly, the entire system of giving permits should be handed over to a judicial tribunal wa would decide each case on the basis of its merit, without showing any favours.

There are various types of corruption. Taking money and issuink nermits is one way. Another way is to have $0: n . m m l$ transactious. Soneb jy has got so $n$ : influence in the Government department and hegets two or there pernits. Then, he gives it to so ne other people for some money. The Act
says that a permit cannot be transferred. But they sas, "We are not transferring it. We are holding it in our name. The other people are running the bus in my name." There is no provision in this Bill for checking such benami transactions.

The most important thing is about conductors and drivers. I take my hat off for the sturdy sardars. One s.zrdar is piloting this Bill. The sardars are really the pioneers of national integration. They drive big trucks for thousands of miles. There is a definition of State Transport Undertaking given in section 68A. When there is so much talk of socialism, at least a breakthrough should be made in this section, providing for workers represen. tation. so that the hopes and aspirations of the workers could be fulfilled and they may get their due share. But I find no such provision in this Bill.

Most of the drivers and conductors are semi-literate and some are uneducated I have nothing against them, but sometimes some of then are very rude probably because their pay scales are very bad and they are neglecte 1 . In Calcutta, graduates and MAs come for posts of conductors. They need sympathy and training. Their service conditions-salary, leave, etc.-have to be improved. You should give them their proper status. Bus drivers and conductors must be given irientation courses and lessons of good bihaviour, followed by better wages and better amenities. But there is no such provision in this Bill.

The Road Transport Coordination Committee in 1959 made a very valuable recommendation about the system of giving permits for operating in rural areas. People in the rural areas are gradually bicoming mobile. We must make them more and more mobile. A certain sector of $p$ sople have taken advantage of our national highways The poor people also must be ent led to take advantige of the national high nays and they should be assured of cheap insbility. Therefore, when you give a permit to somebody for a remunerative route. you rutt also give him an unremunerative route on the rural side. There is no such provision in this Bill to meet the need of the rural people.

Without going into more details, I would simply say, this sort of patch work will not solve the problem I would call upon the minister to do some serious thinking Let him bring forward a comprehnsive Bill in the noar future incorporating all these suggestions I have made.

श्रो पर्वाल नसह (देहरादून) : ममापति महोदय, मे मरदान छच्बाल fम; को मुबारकवाद देता हैं कंति वन चहुत ऊंचे श्रादमी हैं। हैंडसम 5ज़ हो छंड हैंउसम खजा हसी लिये में उन को मुबाॅकब द देता हु। इकिन किन में कमियां घ्रनी हैं कि अन्छा होता कि यह छ: महीने बाद लाया जाता, लेनिन कम्प्र्रेन्सिव बिल होता ओोर सम्पूरां हलाज करता। यह छोट. सी चोज हम देव्वते हैं जो मेरी समभ में नहीं अती कि दख्व म्ते अती है 30 हजार, 40 हजार ओर परमिट मजूर होती हैं fिफं तीन या चान। जो ज्यादा से ज्यादा गणाब पिला सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा रिइनत दे सकता है, ज्यादा
 मकना है उन की दहवास्ते मज़र हो जाती हैं। क्यों यह करज्ञान गबनंमेट की तरफ से घलाया जाता है ? सीधा कानून होन। चाहिये कि कोई बस ले आये, जो आकर दंज कराये वह परमिट का मालिक होगा। परमिट सिस्टम खं्म होगा तो करप्घन दूर हो जायेगा। करष्घन परमिट से बुरू होता है, करधान कंट्रोल से बुल होता है । यू पी में चोधरी चरा fिह ने परमिट सिस्टम को हटा दिया था। ट्रकों पर कोई परमिट नहीं रपबा था । वहां कोई परमिट नहीं था इसलिये करप्शन ख्यहम हो गय। था। यह बसों का परमिट मेरी समभ में नहों आाता। जब हिन्दुस्तान अाज्ञाद है, हमारी मातृर्भूम बाजाद है, हमारा देश आजाद है, जनता बाजाद है तब परमिट के क्या माने ? इसलिए परमिट सिस्टम को बल्म किया जाये।

दूसरी बात यह है कि न्वीट के मुलाल्सिक कोई बास कानून होना थाहिये। हस युग में बब सारा अंसार रेस कर रहा है, हमारे लिए

कितने इमं की बात है कि जो अं. वर जायेगा उसका चालान होगा ओर जो अन्डर जायंगा उसका चालान नहीं होगा। चाहिये तो वह था कि जो 80 मील से कम जायेगा उसका चालान होगा लेकिन होता इसका बिलकुल उन्टा है। चाहिये यह था कि जो चालीस मील से कम चले उसका चालान हो और कानून के जरियं उसको सजा दिलाई जाय । अगर कोई तेज जायेगा ओर $10,20,30,00$ इन्सान मर मी जायेंगे तो क्या होगा ? गवनंमेंट वैसे ही पापुलेशन कम करने के लिये नये नये स्वव सिस्टम कर रही है, परिखार नियोजन ओर भु्टाबार नियोजन आ रहा है। हसलिए जो 80 मील से कम चले उसका चालान किया जाये। इस जमाने में जो कम स्पीछ से चलता है वह सारे देश की गति को मच्चर करता है, राष्टु की स्वीड को पीछे हालता है। कनाषा में जो 135 मोल से कम बलता है उसला चालान किया जाता है, हिन्दुस्तान में बो चलीस मील से ज्यादा जाता हैं उसका चालान होता है। कानून बनना चाहिये देशा की गति को देखते हुए। 80 मीन से कम चलने बाले का चाल।न होना चाहिये और जो 80 मील से ज्याद्धा चले उसका चालान नहीं होना चादिये। सुषार कुछ करने से होगा, नारेबाजी से नही होगा।

आाग मो में में देलता हूं कि लोग झुक कर बंठते हैं । क्या कमी मिनिस्टर साहव ने हिसाब लगाया है कि क्यों लोग एुक कर वेठते हैं ? इससे देश में किननी तवेदिक वंदा होती है ओर कितने अरब हुभया तवेदिक के इसाज पर खचं होता है ? बजाय इमके कि टी बी के हलाज पर करोकों मोर घरबों रुपा लंखं किया आये, ऐसी बीज होनी चाहित किसम तवेदिक हो ही न सके। जो शएस कार, बस या ट्रक में भुक कर बंठता है बहु कमी कबंब गति को हाभिल नहीं कर सकता। इसे सारे राए; की प्रोष fिटंटेउ हो जावेगी। अगर प्रोषत्र f्टिटेछ हो जायेगी तो इसका मतलय यह है कि दुनिया की रस में हम धरसे पीछे गहु जायें
[श्री यशापाल fंसह]
इसलिये जो छोती चीजे हैं जैसे कियट हैं, स्टिन्डडं है यह दर्जा चार के लढ़कों को स्कूल ले जाने और क्कूल से ले अाने के लिए है, नोअवानों के बैंठने के निये नहीं है । यह बोमारी का धर है। छन ह्रोटी छोटी स्टेन्डंड प्रोर कियट गाfियों को दर्जा 4 के लढ़कोंको स्कूनों से लाने के लिए अलाऊ किया जाये, लेक्रिन नोजवानों के लिए. जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिये नीची सीट, घुटी हुई सीट ओर खोटी सीट की हीगज छजाज़त न दी जाय।

इम बिल में आपने प्राविजन गक्वा है कि जो ट्रू ड्र।इवर है वह आये माल एक या दो माल पर जाकर फिडनेस ग्रिफिकेट ले प्राये । सबसे पहले तो सवारी के लिए कि नेस की जКरत है। अगर सवारी के लिए फिटनेस और ल।इसेंस हो तो ड्राइवर के लिए भी हो वर्ना जब हमने अपने कांस्टिट्यूशन में यह व द। किया है कि फेअर फीलड ऐंड नी फेवर, सबके लिये ईकन्न अपाचुनिटीज हैं नब कोई कारएा नहीं है कि ड्र।्ववर के लिये फिटनेम सरटफिकेट की जहूरज पड़े , आपको सतारी की फिड्नेस देखनी चाहिये। पेवैजसं की छाती न नावी ज।य और गरीब ड्र.巨वर की छाती नापी जाय, जिसके बच्चे हैं, ऐसा हागज नहीं हो सकता। यह हमारे कांस्टिट्यूशन के खिलाक है।

इसके बाद जो मेरा अमेंडमेंट है उसके मुतान्लिक में ₹ह्ना चाहता हूं कि इस जमाने में अंप्र"जी में रजिस्टद नम्बर जो हैं वह्ट देश के लिए कलक है। इस को चेन्ज करना चाहिये । नियम यह होना चाहिये कि अंप्रेजी का ना्बर देश के ऊवर कल क है और अगर कोई अ मेंजी नम्बर लिखता भी है तो उसके नीचे हिन्दी और इलाकाई जवानों में नम्बर जहुर ह्रोना चाहिये।

इन जादों के साथ में घाप का आमार प्रकट करता हूं और उव्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इन बातों रर गो $ए$ करेंगे, इनको यो ही नहीं उड़ा देंगे । जो सुभाव मैने अवित किये हैं उन पर वह गोर करें ।

भ्रो सरणू पाण्डेप (गाजीपुर) : सभापति महोधय, जो बिल सदन में ाया है वह अजीब गड़बड़ घोटाले का कानून है। इस देश के लिए यह बड़े सोभाग्य की बात है कि सरकार ने देश में समाजवादी अथं-व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाया है। हम देखते हैं कि यह स्वागत का काम हमारे मित्र ने किया। लेकिन जो कानून इस सदन में अाते हैं उनमें ऐसी मर्यदायूं जोड़ दी जानी हैं जिनसे समाजवाद की ओर जो देश बढ़ सकता था वह नहीं हो पाता 1 मिस।ल के लिये मैं बतलाऊं कि हमारे देश में लगभग 89 हिजार बदों हैं और 2 लाख 75 हारार ट्रके हैं करोडों पादमी उन पर काम कते हैं। मगर इसके $f$ ए जो कानून बनाया गया है उसम बोई ऐमी उयवस्था नहीं की गई कि रोड परामट में जो अं्रावार हो रहा है. जिसकी घोर सारे सदन के मदस्यों ने घयान दिलाया है उमको कैसे रोका जाग 1 हजारों दरुर्वस्त पड़नी है और लाखों रुपयों का सोदा होता है ओर जो लोग ज्य:दा रुपया देते हैं वह रोड परमिट पाते हैं। यहा एक एक अदमी के पान पचास पचार बदें हैं। कुछ ऐसे नो भी हैं जिन्होंने रोह परमिट लिया है उनमें बहुत से वोलिटिकल सफरर हैं, उसमें कार्पस के बड़े बड़े नेता मो हैं जिन्द्रोंने रोड परमिट लेकर उसका बेच दिया है। आगक्रे कानून में उसकी वन्दीश का कोई उयवस्था नहीं है।

15 trs.
दृमारे देश में बड़े बढ़े फाइनेशर हैं, पूंजीपसि लोग है जोकि लोगों को रुपया दे देते हैं ओर वे उस रुपय़े से बसें, ट्रकें, टिंfिसयां आधि खरीद लेते हैं। अगर गोई आदमी मोटर खरीदना चाहता है तो उसके लिये वे रूपा फाइनेंम कर देते हैं और दस साल का जो सूद है बह पहले हो उससे बसूल कर लेते हैं। अगर वह्वंस। देने के साय किस्त देने में fिफाल्ट करता है तो उसकी मोटर को जक्त कर लिया जाता है । डस तरह के लोगों से गरीब अएदमी पैसा ले कर बसँ घ्रोर टंकिसयां चला रहे हैं।

वे हन करोछ़वतियों के गुलाम हो चुके हैं। आपपने बकों का राष्ट्रीयकरशा किया। इसका सारे देश ने व्वागत किया देश में घापका आदर इसके fिये किया गया। मे चाहता हूं कि आप इसकी ह्यवस्या करें कि बैंकों से रुपया ले कर लोग टंभिसयां घोर बसें अादि खरीद मकें, अपना कारोबार चला सकें। बंकों को मूले प्रादेश दिये जायें कि वे लोगों को टंकिसियां, बनें अधि खरीदने के लिए सस्ते सूद पर रुपया उषार दें। इस बिल में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। यह होनी चाहिये।

बसों के मालिक लोग सवारियों की बुरी तरह लूट मचाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि राटट्रोपकरया बस उध्रोग का नहीं होना चाहिये। हमारे तरफ ०क कहाषत है कि पारस माशा जो पह्धर होता है वह किसी घीज के साथ अगर हू जाता है तो वह चीज सोना हो जाती है। उस में यह खासियत होती है। लेकिन हमारी सरकार में गह खासियत है कि जिस वस्तु को वह देती है, वहो पत्यर हो जाती है।

धी रराषोर नसह : तुम हाष लगा दो, माई।

ज्रां सरजू पाण्टेप : हम तंयार हैं। लेकिन आपको उर लगता है कि कहीं कम्पुनिस्ट न हो जायें । प्रगर हो भी जाओगे तो क्या बुराई है । अब हो जाओ तो अच्छा है वर्fा मजबूर हो कर आपको इस राम्ते पर आना पढ़ेगा। बसों के परमिट देने में कोओप्रे टिधज़ को तरजीह दी जानी चाहिगे। ऐमी ठयवस्था तो रहती है लेकिन अब कोओप्रे टिब सोसाइटीज को कोई परमिट नहीं मिलता है। वोकर संकघंज को परमिट देने के बजाय जो बड़े बढ़े लोग हैं, उनकां ही परमिट दे दिये जाते है। प्रपपको कोषिश करनी चाहिये कि कोओव्रे टिब सोसाहटीज़ को, वीकर संकणज अ।फ दी वा⿸्लक को अधिक से खधिक परममट निये बायें वाकित से

लोग अधिक से अधिक सक्या में इस उध्रोग में लग सके।

राष्ट्रोयकरा की ओर मी अव को कदम बढ़ाना घाहिये। जितना मी घोर जाँं तक मी हो सके इस उद्योग का अपको राष्ट्रीयकरए करना चाहिये।

बहृत से माइयों ने कहा है कि बस संडों पर टिकटें नहीं मिलती हैं. बसें खाली जाती है, कडकृर, ड़ाध्वर उनको बिठाते नहीं हैं। ये जो बराषियां हैं ये तो राष्ट्रीयकरसा से ही दूर नहीं हो सकती हैं। अगर हमने राष्ट्रोयकरला किया तो देश को पंमा मिल सकता है धोर उस वेसे से हम बस साँम को बर सड़कों को मी छर्पूँ कर सकते हैं। ज्याद्वा से उयादा इपर बावको कदम बढ़ाने चाहियें।

अब में नम्बर cलेट्स के बारे में कुष्ध कहना चाहना हृं।इन पर fिलंभट कमेटी में मो बहुत बहस हुई थी। यह चीज वहां उठाई गई थी। बृृछ मदस्यों ने कहा या कि किफं अंत्रंज़ी में ये नम्बर ल्लेटस होनी चाहियें, किसी ने कहा एक भाषा में नहीं जितनी हिन्दुस्तान की माषायें हैं, चोदह, उन मव में लगाया जाना बाहिये। यह जो चीज है यह चलने वाली नहीं है। रोमन के जो च्यूमगलज हैं, वे अभ्तर्रष्ट्टीय मान्यता प्राप्त हैं। अगर यही रहें तो अच्छा ? । में बाहनच हूं कि एक ही सिस्टम आप सा子े किम्नुर्तान के लिए रविये ताकि पुलिस कांस्टेबल घ्रासानों में वठ मके हन नम्बर ल्लेटस का। प्रगर घ्रापनें पूरी तालिका खड़ी कर दी तो उम बेचारे की समभ में कुष्ब नहीं भाएगः कि क्या लिखा हुआ है। उपाधर से ज्यादा अरव यह कह सकंन है कि ये द्लेट्स हिम्दी योर अंप्रं नी में हॉं। बंसे पक ही मपवा में, अं घं की में हों तो उघावा बेहतर है ।

घन कमा मया है कि सों में धोबर ॠहु' ग होता है। ओोबर काउदिए अणर होता है तो गलान मी किया जाता है ओर परमित मी
[श्रो सरजू पान्डे]
केंसल कर दिया जाता है। अब जहां तक परमिट कंसल करने की बात का ताल्लूक है, डस में मालिक का कोई कसूर नहीं होता है। ओवर काउडिग ड्राइवर और कछक्टर करते हैं लेक्रिन अगर परमिट केंसल होता है तो इसकी सज़ा मालिक को भुगतनी पड्ती है । ओवर क्राउडिंग इसलिए होता है कि लोगों को बमो में जगह नहीं मिलतै है। अगर बस वाले बिठायेंगे नहीं तो पबिलक उनको मार कर उनकी कमर तोड़ देगी, बस में आग लगा देगी। इसका हलाज़ यह है कि आप परममट ज्यादा से ज्यादा दें, जितने लोग परमिट चाहें, उनको आप परमिट दे दें । बजाय इसके कि श्राप परमिट देने पर रेस्ट्रिकशन लगायें, भ्रापको लिबरली परमिट देने चाहियें। घ्राप रोक क्यों लगाते हैं ? मैं समभता हू कि याव्रयों की त द द जो बढ़ रही है इस का कारएा यही नहीं है कि आबदी बढ़ रही है। लेकिन मूवमेट बढ़ रहा है, लोग छधर से उघर जा रहे है। इस वासंत ज्यादा से ज्यादा परमिट दिये जायेंगे तो अच्छा होगा। और माननीय सदम्यों ने भी कहा है और मैं गी उसी राय का हूं कि जिस को एक बस के लिए परमिट दिया गया हो उसको दूसरी बस का परमिट न दिया जाए। इसका आपको पूरा ध्यान रखना चाहिये। साथ ही साथ हस उद्योग का विस्तार भी अधिक स अषिक हो।

मैं यह भो चाहता हूं कि मालिक को सज़ा वेने की जो बात कही गई है, उसको खाप निकालिये ।

आप तीन बस के परमिट देते हैं । भगर कोई आदमी उसको रिन्यू कराने जाता है तो उसको उसी तारीख से रिण्यू हुप्रा समभा जाता है जिस तारीख से उसको जारी किया जता है. मान लो दप्तर में किसी की एक साल से दरहबास्त पढ़ी रही तो इस में उसका क्या कसूर। अापको मासूम ही है कि भापके अधिकारी केसे क्वं। उनके यहां दरहवासतें पड़ी रहती हैं। उनका कोई नोटिस नहीं लिया जाता

है। दररूत्रास्तें पगर इस तरह़ से रकी रहेंगी श्रोर बाकी पीरियड के लिये श्रगर उनको रिन्यू कर दिया जाएगा नो इसपे नु रमान होगा। इपसे घूस खोरी बढ़ेगी।

ड्राहवरों से सर्टफिकेट मांगे जाते हैं फ़िटनैस के । आप जानतं ही है कि $f \neq स$ तरह से सटिफिकेट प्राप्त किये जाते हैं डाक्टरों से। श्रधा भी अगर लेना चाहे सfटकिकेट तो उसको भी मिल जाएगा कि उसकी श्रांखें है। ऐसे ईमानद।र डाक्टर लोग तथा दूमरे लोग हृमारे देश में हैं। इस बार डाकटरी कराना गरीब आदमी के लिये मुफिकल होगी। एक बार करा दें, बार बार न कर।यें। यह् मुनासिक नहीं है ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हू कि एक अच्च्क्रा बबल आप सदन में लायें और ठीक ढग से आप समाजवाद की और बढ़े, यही मेरी आ। से भ्रवोल है ।

शी नाषूराम परिरवार (टीकमगढ़) : जा बबल मन्र्री जी ने पेश किया है उसका में समर्थन करते हुए कुछ सुभाव बेना चाहता हूं।

जिस बिल में एमेडमेंट्स मत्र्री महोबय ने पेश की है वहु बबल 1939 का बना हुश्रा है। इस बिल को बने तीस साल हो गए हैं। बजाय इसके कि इस fबल में संशोधन करने बाला विधेयक वह लाते उनको चाहिये था कि बिल्कुल नया बिल वह लाते । 1939 की जो पीढ़ी थी वह पुरानी वीढ़ी हो चुकी है। तब से कई नई बते हो चुकी है। जिस की पंमाइषा 1939 में हुई थी उसके छः बच्चे हो गए होंगे । आज की स्थिति को ह्यान में रखते हुए उनी एक नया विधेयक लाना चाहिये।

हम देखें कि हुर जगह मोटरों की मरमार हैं। बसों में बहुत ओवर-क्षार्उड्ड होता है। इसका कारएा पह नहीं है कि घ्रादमी जगादा चलने वाले हैं। बत्किक छसका कारएा यह है कि हर स्टेट में मोटर परमिट्स पर बहुत सी रेस्ट्रिकहांज़, प्रशिषंघ लगाए गये है। परमिट हासिल

करने की लोगों में होड़ लग जाती है। पचास मील लम्बं हूट के लिए प्रतर परमिट लेन। होता है तो $\dot{व}$ से वाले हं। ले सकते है क्यों कि दां। दो सो घ्रोर पांच पांच सो रुपय। फी मील के हिसाब से बिड लग जाता है। जो ज्या.। वंसा देगा, उसको परमिट मिल जाप्गा में चाहृता हूं कि बेन्द्रीय सरकार रज्य सरकारों को राय दे कि जितने भी लं।ग जिस रटट के लिए परमिट लेना चाहें उनको परमिट लेने की बुली छटट दे दी जाए। हृर एक घ्रादमी को तो परमिट लेना चाहे, मिलना चहिये ताकि बसें चलाने वालों के मध्य कम्वीटिशन हो घ्रोर अगर वम्पीटिशन होगा तो वे ज्यदा सवानियां ले जायंगे, लोगों कों सुविधायें प्रद।न करंगे । जो पंसे वाले होते है आग की व्यवस्था मे वे भनेकों परfमट ले लेते हैं ओर उनकी उस सट पर मोनोगोली हो जाती * ।

बसों में कितनी सवाण्यां बंठे घ्रोर कितनी सवारियां न बंठे, इसके बाने में अगर वे लोग दारोगा से मिल जाने हैं तो फिर उनकी चांदी ही चांदी है । फिर अनन्द से वे जितनी सवारियां चाहें ले जा सकते है। दारोगा जी घर में नहा रहे हों या नाहता कर रहे हों, तो उनके घर के आगे से बस तब तक नढ़ीं जा सकनी है जब तक वह नहा कर या नारता करके नहीं भा जाते हैं। तब तक बस वहीं खड़ी रहती है। मवारियां परेशान होती हैं, जो बीमार सवारियां होती हैं, वे मी परेशान होती हैं। इस तरह की जो चीज है यह नहीं होनी चादिये। समग पर बसों को चलना चाहिये।

जो रोध्ज हैं वे भी ठीक हालत में गहनी चाहिये । न केवल प्रांतीय सड़ंके है, बतिक जो नैंशल हाइवेज़ हैं, वे भी आजकल बढुत खराब हालत में हैं। सागर से ग्वालियर, भांसी, ललिदपुर हो कर मंशनल हाइवे नम्बर 26 भ्रागे नागपूर की तरफ चली जातं। है। हस सड़क की हालत बहुन खराब है। इस सढ़क वी हालत को देखें तो आपको पता चलेगा कि ठमारे जो जिलें की सढ़के हैं, उससे मी कहीं

बदतर हालत इस सड़क की है। बंलगाड़ी के रास्ते से भी खराब उसकी हालत है। केन्द्रीय सरकार को चाहटये कि इन सड़कों के वास्ते वह सीधे राज्य सरकार को पंसा दे दिगा करे पोर वह्र इन सड़कों की मरम्मत करा दिया करें। आपके पास न उतना स्टाक है, न गेंग है और न घाप उनकी देखमाल कर सकते हैं। राज्य सरकारों को भाप पूरा वंसा दे दे तो वे उनको ठोक ठाक हालत में रख सकती हैं।

नंशनल हाइवेज पर बहुत सी नदियां मी पड़ जाती हैं जिन पर पुल बनाने की जरुरत पड़ती है । इनको लेकर दो राज्यों के बीच में भग ड़े मी पेदा होते हैं। भगड़े हस लिये होते हैं कि कितना आप देंगे और कितना दूसरी सरकार देगी। में प्रापको एक उदाहर चाहता हूं। भांसी और टीकमगढ़ के बीच जापन नदी पर घूंटाघाट है । वहु इाकू प्रसत ते र्र है। डाकू उकंती उाल कर उत्तर प्रदे शा में चले जाते हैं। वहां पुल के लिए हम सरकार से बार बार मांग करते रहे हैं। अब जा कर सरकार ने शायद उसकी मंजूरी दी है और उसके लिए मोलह लाख रुपये का प्राविजन किया है । हम चाहते हैं कि जल्दी उस पुल का निर्माण किया जाए इस तरह से जहां जहां पुलों की आवइयकता है, बहां वहां पुल जल्दी बना दिये जाने चाहियें।

हम रेल गाड़ी की मांग करते है तो अाप कहते हैं कि हमारे पास पंसा नहीं है। सड़ कों की मोग करते हैं तो सछके भी अवृ नहीं देते हैं। लेकिन यहां पर नाषं एवेन्यू में प्म पीज़ के जहां बगले है. वहां उापर की सड़कें मी हैं और बहां जरी मी दिब्काई गई है। यहा पर तो हतनी सुविषायें लेकिन वहां सड़क तक नहीं। हमारा देश गरीब देश है। 80 प्रतिजात जनता देहातों में रहती है। वहा पर अपप उयाषा सड़कें बनायँ न कि दिल्ली ओर कलकृत्न में। पहली योजना में कहा गया था कि कोई गांवोेसा नहीं रहेगा जो सड़क से पांच मील दूर हो, हर गाब
[\&ी नाथूराम अहिरवार]
में स्कूल हो, पांच दस हजार की आबादी पर अस्पताल होगा। हम गांवों के लोगों को स्व।स्थ्य सम्बन्धी सुविधायें देना चाहते हैं, हम उन के लिए पीने के पानी की उ्यवस्था करना चाहते हैं, अ丁दि। लेकिन इस तरफ ध्यान न दे कर सरकार ने एक दूसरा ही रास्ता अपना लिया है। गांवों की जनता की श्रावइयकताओं की तरफ़ हयान न दे कर वह बड़े बड़े शहरों में सड़के बनाने में लगी है, तारिक उन पर मोटरें आदि सुविषा से चल सकें। केन्द्रीय सरकार विमिध्र राज्य सरकातों को हतने ज्यादा फ.ड्ज़ दे कि ने देहात की सह़ों की मरम्मत करवा सके।

हम देखते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा परिवहन का यांत्रिक राष्ट्रीयकरएा किया जाता है, जिस से एक ही हूट पर सरकारी बसें मी चलती हैं ओर प्राईवेट बसें भी चलती हैं। होता यह है कि प्राद्वेट बसों वाले सरकारी बसों के कन्डकटर और ड्राद्ववर को दस रुये देते है घोर वे अपनी गाड़ी को खालं। ले जा कर सीधे अपने अडुुे पर ले जाते हैं ओर पाइवेट बसों वाले सब सवारियों को उठा लेते हैं। इस प्रकार दस रुपये ले कर सरकारी बस़ों के कमंचारी सरकार को नुकसान पहु चाते हैं। इस लिए ऐसी ठयवस्था की जानी चाहिए कि राज्य सरकारें फिसी मी हूट को पूरी तरह से नंशनलाइज़ करें और उस पर प्राईवेर बसों को चलने की अनुमति न हो।

में तह़सील क्रेखक्वाटंर निवाड़ी में रहता हूं। यू० पो० की बसें वहां से होकर गुज़रती हैं, लेकिन बहां पर उनका कोई स्टेग्ड नहीं बनाया गया है। बस ₹ंटंड्ड वहां से पांच मील दूर बनाया गया है और जो कोई हमारे यहां धामा बाहता है, उस को पांच मील दूर बने स्टंख सक का टिकट दिया जाता है। मैने हस बारे में कई दका उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा, लेकिन उस ने चभी तक वहां कोई बस स्टंग्ड बनाने की घ्यबस्षा नहीं की है।

मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को अम जनता को अधिक से अधिक सुविषायें देने की व्यवस्था करनी चाहिए । बसों के परमिट के लिए जितनी भी द्रख्वास्तें आती हैं, उन सब को परमिट दिये जायें, ताकि कम्पीटीशन में वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जायें। थोड़ी बसं होने से जनता को बहुन परेशानी का सामना करना पड़ता है 1

जनता की आवपयकताओं को देखते हुए सरकार छस विषय में एक नया पूर्ण बिल लाये ।

में इस बिल का समथंन करता हूं ।
धी शिष घन्र्र भा (मषुबनी) : समापति महोदय, इस विधेयक को पेश करते हुए मर्र्रा महोदय ने कहा कि वह इस बारे में एक काम्प्रहें सिव बिल लाने वाले हैं। मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि जब वह इस बारे में एक काम्प्रहेंसिव बिल लाने वाले हैं, तो फिर उन्हें यह विल लाने की ऐसी कोन सी सरूत ज़रुरत पड़ गई । तमाम सदस्यों ने कहा है कि इस बबल में बड़ी गड़बड़ है। मै भी उन की राय से सहमत हूं।

इस विधेयक को लागू करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति कहां तक ठीक या ग़लत है ओर वह 5स बारे में कहां तक ईमानदार है, यह बात इस विधेयक की दो बलाजि़़ से साफ़ हो जाती है । कलाज़ $1(2)$ में कहा गया है :

> "It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint. and different dates may be appointed for different provisions of this Act."

मैं यद्ह जानना बाहता हूं कि सरकार इस विधेयक का कौन सा मुद्दा सबसे वहले लागू करेगी और कौन सा मुद्दा अाखितर में लागू करेगी। विषेयक में कहा गया है कि भाफ़कल गजे ट में

एलान किये जने के ब'द यह चिधेयक लागू किया जायेगा और उस के चिमिन्न प्राविज़न्ज़ समय समय पर भिन्न भिम्न तारीग्वों को लागू किये जायेंगे। समापति महोदय, आप यकीन रविये कि इस विधेयक का कोई मुद्दा कार्यंक्वित नहीं होगा और 5स का जो कोई प्राविज़न लागू होगा मी, उस से घांघली और प्रष्टाचार बढ़ेगा ओर इस विधेयक का कोई मी मकसद पूरा नहीं होगा।

पंठित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिन्दुस्तान अभी बाइसिकल एज में है। ये लोग स।बित करना चाहते हैं कि घब हम मोटर एज में आ गये हैं। लेककन ऐसी बात नहीं है। हिन्दुस्तान में मोटर क्हीकलज़, ₹कूटज़ं, टेकसीज़ और प्राद्वेट कारों आनि की सरुया मोटे तोर पर दस लाख है; या ग्यारह लएख समभ लीजिए। इА देश को आबादी पचास करोड़ है। इस प्रकार हमारे देश में पांच हजार ठयक्तियों पर एक मोटरगाड़ी है । ग्रमरीका में दुनियां में सबने ज.यादा मोटर गाड़िया हैंतीन आदमियों पर एक मोटरगाड़ी है। मुभे वहां का निजी तजुबा है। में वकंले में विद्यार्थी था। में अमरी।का में सात बरस तक रहा। में ने सान फ ifिसको, न्यूयार्क और शिकागो आदि में देखा कि नहां इतना रा है, घतना द्रं फिक है, इतनी गाड़ियां हैं, लेकिन पथिक, पैदल चलने वाले, के लिए जितनी सुखिषाये वहां है, उन को ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं, चाहे इन लोगों ने समाजवाद का साइनबोडं अपने माथे पर लगाया हो ।

उदाहर $ए$ के लिए अमरीका में स्कूल ज़ोंज में सढ़कों पर लिखा रहता है : "天कूल गोइलो"। उस पर लिखा रहता है कि अमुक सपीठ से ज.यादा तेज़ न चलाया जाये । $स$ दिधेयक में ऐसी कोई ख्यवस्था नहीं की गई है कि 天ूूल जोन में प्राई्षेट ओर सरकारी गाड़िया कितनी स्वोड पर घलनी चर्हिएं।

कुछ्ध दिन पह्ले में तीन मूर्रित के पास सड़ा बा। एक गाड़ी तेज़ी से का रही थी। बहुत से

बच्चे वहां खेल रहे थे। मुभे ऐसा लगा कि कोई एक्सीडेन्ट हो जत्येगा। वह कार ईकी नहीं, बर्कि एक अ६स क्रीम वाले से लड़ गई। उस कार वाले ने आईस क्रीम वाले को कहा तुम ने क्यों रस्ता उलाक क्रिया हुआ है। इस देषा में पेडेस्ट्रियन्ज़ का कोई खयाल नहीं है । हमारे ममाज में छन्सान इमार्टेंट्ट नहीं है, गाड़ी इस्वार्टेंट हैं।

बी इकबाल fसह : "गो स्लो" बाली बात मेन एक्ट में है।

धी शिव चन्त्र भा : इस में यह व्यवस्पा नहीं है कि हास्पिटल्ज़ में चूंकि मरोंज होते हैं, इसलिए बहां हान्न नर्रीं बजाना चाहिये ।

इस विधयक में कहा गया है कि जो लाइसेंस का परमिट नहीं लेगा, उस को सज़ा दी जायेगी। जो कोटं या ट्रिछ्यूनल बनाए जायंगे इस वयवस्था से उन की घंषली के लिए फाटक खुल जायेगा। कुछ समय पहले की बात है कि एक भद्र पुरुष ने कनाट व्लेस मे हरी लाइट न होने पर सढ़क को पार क्रिया और मोबाइल कोटं ने उस उयक्ति के पास वंसा न होने की वजह से उस के कपड़े तक उतरवा लिये । उस की फ़ोटो नैघनल हैरल्ड और अन्य अख़्बारो में छवी थी। इस प्रकार की कोटंस से घांघली बढ़ जाती है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि प्राइवेट संषटर की बसों को ख़ंश्म कर देना चाहिए और लाजं ₹केल पर मुसाकि रों तथा माल के ट्रांसपोटेशन का काम पष्लिक सेक्टर में अना चाहिए। लेकिन जहां सरकार की ओर से उयवस्था नहीं की जा सकती है, वहां प्राईवेट सेक्टर को काम करने दिया जाये पोर उन को परमिट तथा कर्जे. के रूप में प्रोस्साहृन दिया जाये । बड़ी सड़कों पर तो बसों पोर ट्रकों यदि का घोढ़ा बहुत इन्तज़ाम है, लेकिन सुदूर देहात में जाने के लिए हतर्ना तकलीफ उठानी पड़ती है, जिस की कल्पना नहीं की जा
[ ध्री शिव चन्द्र भा ]
मकती है। सरकार का ध्यान केवल दिस्ली, कलकता, मद्रास जंसे बड़े घहरों की झोर है। देहात की सड़कों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। बहां पर को-आापरेटिव सोसायटीज़ को गाड़िया चलाने की सुविषा दी जानी चाहिएं। इस प्रकार उन क्षेत्रों में र्राईवेट सेक्टर को कोभापरेटिठज़ में बदल देने से समाजवाद का रास्ता साफ होगा।

इस विधेयक में पेज 34 पर कोटं अादि के अफ़सगों को विदभाउट वारन्ट खचं करने का हक दिया गया है। वह सविघान के सिलाफ काम है। जो कोई मी मत्री कोई विधियक यहां पर लाता है और इस बात को उठाता है कि किसी नागरिक की तलाशी होगी वगंर वारन्ट के बह जनतः के खिलाफ काम करता है। इस में वारंट की गुंजाइण है पेज 34 पर, लेकिन उस के लिए ग्राप और फाटक खोते देते हैं।

इस के अलावा मेरा कहना यह है कि यह जो कडऋटर लोग हैं उन में एक सेस आफ उयूटो होनी चाहिए। उन की सुविघाए ओर भी बढ़ाई जानी चाहिए लेकिन उस के साथ साथ सेंस आफ ड्यूटी मी उन में पंदा करनी चाहिए। दिल्ली में ही अाज देख लीजिए, हतनी भीढ़ लगी रहती है ओर बाज़ वक्त ऐसा मी होता है कि कउकटर बस भगा लिए चला जाता है। आप ने एक ला बनाया है $f$ इस से ज्वादा घादमी नहीं बंरेंगे। ठीक है, उस का पालन कराइए । उस से ज्यादा जो लोग बंठते हैं वह्ट घयों बेठते हैं ? इस के ऊभर मी अाप सोचिए प्रोर इस का मी कोई उपाय निकालिए। यह जो बकंसं हैं, कउछटर, ड्राषवर वगेरह इन के लिए आप षलब बनाइए जहां वह ठहर स币 और fरक्रियेशन कर सकें। कितने वकंसं ऐसे है जिन के लिए रहने की कोई सुविधा नहीं होती। तो उन के लिए डिबोज़ में और दूसरी जगह अव एक कामन हाल के रूप में कोई क्रब या fरक्रियेशन सेंटर बनाइए जिस से उन को प्रोट्साहन मिलेगा ओर साव ही साथ

जनता की सेवा ओर उन को सुविषा पहुं चाने की माधना आप्र उन में पेंदा करें। यह सब बातें आप लापंगे तई यह विधेयक मोटे तोर पर काम्र्रंहेंमिव हो सकता है ओर धभी जिस रूप में अप ने इसे रखा है में समभता हूं कि यह एक लिप सर्वस आप दे रहे हैं, चूंकि 65 से यह विधेयक पड़ा हुआा है इसलिए इस को पास कराकर अपषो एक डित्रो लेनी है लेकिन इस से न अप का द्रांसवोटेंशन का मसला हल होगा और न सुविषाएं बढ़ेंगी। उलटे धांघलं ओर बढ़ जांयोगी। इसलिए बेहतर है कि अमी कोई देरी नहीं हुई है, इस को आप वापस ले ले ओर इस सत्र के प्राबं। तक दूमरा एक काम्रीहोंसिव विधेयक लाएं। इन्हो चन्दों के साथ में इस विधेयक की मुस्वालिफन करता हू ।

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba): This Bill tries to meet the needs of the nation in regard to road transport requirements, but with due respect, I submit that it has sufficiently failed to achieve its object.

The primary object of a Motor VehiilesBill should beto provide a convenient conveyance to the public in general and it should also provide cheap transport of goods from one place to another so that there is fact development of the industrial sector of the country, because the better and cheaper the movement, the easier it is to-develop industry. The third object should be that it should normally provide some form of income by way of tax to the Government. Last but not least is the consideration that in case of accidents. the passengers should get their claims for damages settled quickly and those who send their goods on the public carriers should be able to get quick compensation in case of loss or other contingencies. The question before us is whether this Bill achieves these objectives.

Taking first the question of the convenience of passengers, what we find on roads is that where there is more traffic the number of buses is not enough. Why is it not so ? The answer is very simple. Thoso who run buses on those particular routes
see to it that a lesser number of buses iun on those routes so that they can overliad their buses and cain moie money. This also leac's to detcriotation in the economy of the country because it leads to the pro$u$ th of monopolies On the one hand, we are crying hearse for ushering in a sccualistic pattern so that the rights of the common man are realised the inequalities between rich and poor are removed; on the otler, we adopt a system which necessarily leads to the grouth of monopolies. The easiest way of raising or increasing monopolies is $t 0$ develop the system of licences and route permits, and that is exactly what we are doing. We are developing it ard we are so much accustomed 10 the system of permits and licences that we cannot think otheruise. The best way to finish n onopolies is to © anay with the system of licences and permits. The best way of developing the transport system and doing away with monopoly in transport is to do auay with the icule permits. The result will be that more people will go into this particular line of business. There will be competition inte, se and they would reduce the fares and try to improve their service and the public would, in general, gain.

There is another way of doing it, and that is to completely monopolise a particular route and see that we introduce more buses in that route. If we do not have sufficient money to buy enough number of buses to completely cover the particular route, an alternative is to allow private enterprise to enter till we are able to con pletely take over that particular loute. Therefore, I submit that the time has cone to reconsider this system of granting permits.

Who gains by this system of permits? One gainer, of course, is the transporter because he gets monopoly in a particular area, and the second gainer is the bureacracy because the transporter has to go the bureaucracy to see that no body else gets the routes and to see that they decide that this is the number of routes that they have to give in a particular region. What is the qualification of the people in the Transport Department who decide that a particular needs only so many routes and not more ? Already, in the railways we are in a mess and equally we are trying to create a mess in this particular line al,o.

Another argument was advanced that we need this syetem of route permits hecause otherwise the railways will suffer, freights and passenger fares will go down, and notody would travel by the railwis. To keep up an inefficient system we need not make another system equally, if not more. inefficient. Therefore, 1 submit that there should be rethinking as to whether we at all need the system of route peimits especially in those regions and routes where Government is not running its own buses.

The second question is, those who run the buses, do they also suffer any inconvenience? The answer is very simple, that they also suffer. If you have to run buses in Punjab, Haryana, Delhi and Bombay, you have to go to four different coiners in four different States to get route permits. So, I submit that it is high time you had a central authority covering the whole of India which can finally decide to whom the route permits should be given in a particular region.

Thirdly, sou have developed two types of courts for granting damages to the people who suffer by travelling in buses. So far as personal danige is concerned, that is if person breaks his legs or arms or dies, a Claims Tribunal has been set up, but if he loses luggage of Re. 2,000 or above, he has to go to different courts. The object of the statute should be that the passengers or the people should be made to spend the lesst and should te given the naximum advantage What is the difficulty in the same Tribunal deciding the claims iegarding the property also above the value of Rs. 2,C00? The procedures in the courts are very lengthy and very costly and 1 submit that the Government should reconsider this aspect and all types of claims, personal or property, should be decided by the same Claims Tribunal.

Then there are various fees prescribed under the statute for transporters. There should be a consolidated fee so that the transporter knows what he has to pay once for all instead of each Government or authorits trying to take a fee from him.

Last of all, the question of taxation is there and I submit that if there

## [Shri Vikram Chand Mabajan]

are more buses, there will be more tax realisation. If there are more buses, more parsons will get enployment; freight and passenger rates would go down. From all these points of view the system of loute permits should by done away with.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Road transport is an important amenity of civilised life and Government should give thou ht t, the system The sys!em of regional authorities, granting permits for only one State and the system of endorsement validating that permit in another State--all these look like pass. ports and visas and it makes one feel as if in India all the States are independent States, foreign States. The whole thing must go Even in international life we are trying to reduce barriers and hurdles in commerce and trade; I do not see why in the same country there should be such a system of passport and visa. If a passenger bus or lorry or a car is licenced in one State, it must have free access without any necessity for endorsement from any other State. The whole thing is based on central legislition; it is not as if one State is passing its own law as against another.

Taxation is heavy: everybody knows it. But what is the quit pro quo for this heavy taxation? Are our roads good? In some parts of our country, the tarrea surface is not even 12 feet wide: in many cases it is just 12 feet in our national high ways. Often the sides are so low that the buses topple down bicause of the difference in the levels of the black top and the other surface.

Is there no duty on the Government to drovide shelters at convenient distances ? Can you not adopt the system of the private operators. Burnah Shell is constructing motels everywhere. On national high ways you must havs your own places where the passengers can sit and take refreshments; your drivers and crew can go and take lest. unless you provided adequate facilities, mere rules that the driver cannot work for more than five hours will not help Even where some shelters are provided, they do not conform to decent civilised standards; there is no priva, for men, and worse, for women.

There is talk of nationalisation. It is good if it is done well. We want all things to be nationalised. We started it in Madras when Mr. Prakasam was the Chief Mınister. He nationalised the city bus service and that was one of the reasons that caused his exit. It does not matter; his successors are reaping the benfit. You cannot have nationalisation in some districts and private operators in other districts. It is like killing half a hen for cooking and retaining the other half for laying e gs. What are these 'eggs' ? At the time of elections you will find them in all the districts where there is no nationalisation from the election funds collected. It is a well known scan lal throughout India; one need not dilate upon it. Therefore, I suggest that if you nationalise bus transport it should be done on a rational basis. You have got the national highway. Why don't you nationalise the entire routes throughout India, having one system, one method and then give shuttle services to the privateowners ? Because, when there are shuttle services, short services, the private buses, restricted to run thtee or four buses would not have chance to exploit the people very much and they will be under control. Please consider that aspect also.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar) : The private bus owners have not increased their fares since $19 \$ 7$.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : Because they want somehow or other to run the buses. Now, about efficiency of the nationalised services, you have got to take care about it. You are retaining nationalisation, and I am also suggesting nationalisation, but you must efflcient. We have got the public services here, the DTU and there is the public transport ervice in Hyderabad or else where. We have coal smoke in Calcutla to cover the city and here we have got the bus smoke. Then, you se here in the DTU or in Hyderabad, only the worst and the oldest buses are dumped upon the nationalised services. I do not know why no action for improvement is taken at all in this matter Not oniy that : the buses rattle. The seats are not good. Then you have got the system of tourist buses and the de luxe buses with the result that the ordinary buses are completely neglected. Therefore, unless the Minister takes some special inte-
rest in this, nationalisation will be brought into contempt. In fact, half the number of officers who are in these nationalised services do not believe in this nationalised transport service They want to do everything which will lead to bring these services into contempt.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member's time is up.

## SHRI TENNETI VISWANATHAM :

 Only five minutes, Sir ? The national highways run into 2,500 milcs, and only five minutes to speak on this ?MR. CHAIRMAN : Five minutes for everyone, and I hope you will also agree.

## SHRI TENNETI VISWANATHAM

Then, the number of accidents that are happening in this country on the roads is appalling. I understand from the most conservative estimates that there are at least 350 persons who die everyday under the wheels of the motor vehicles in India. I think you must take some special care about this. There is no road which you travel on and where you will not fail to see a car upturned and all the four wheels looking up into the sky every day; it is a common sight not only in Delhi but in all cross-country roads. Why don't the Government do smething about this ?

I understand you have got the mobile magistracy here who are there to punish the people whe overspeed and to prevent overcrowding But I also understand that they require some protection. Recenily, I read in the new spapers that these nobile magistrates are being belaboured and therefore, unless you give them some protection, there is no purpose, and your mobile justice will become mobile injustice; therefore, it is very important that jou should attend to it.

Then there is the problem of overcrowding. Overcrowding is very great. I here is overcrowding in the trains and the buses have come in order to relieve the congestion in the trains. But here also, they are anable to avoid overcrowding. Once it happened that a tall geotleman was travelling in one of the buses; he was too tall for the size and height of the bus; there were several
turns and jerks. When once there was a jerk, he landed himself down on a seat on which a lady was sitting. "Excuse me," he said, and he rose. By the time he got him. self excused by the lady, there was another jerk, and then he again landed bimself on the seat. "Excuse me," he said, but then the query came : "But who are you ?" Then he replied, All the while I was thinking I was a Scotlander, but now I do seem to be a Laplander !"

धी प्रब्युल गनी जार (गुड़गांव) : चेगर. मैन साहब, मैं अपने अजीज़ को मुशारकबाद देता हूं कि कुछ न कुछ उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की हैं । ये खुद मी बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर रहे हैं, इसलिये इन्हें इस काम का पूरा तजुर्ष है। छनकी जिन्दगी का ख़ासा हिस्ता ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता रह़ा है और अव त क बावस्ता है। श्रपनी मेहनत से फमाते हैं, इसलिये सूरज को चिराग क्या दिखायेगा रोशनी ।

छसलिगे जंसा विश्वनाथ जी ने कहा कि एक कार की जहां रजिस्ट्री होती है, जहां उसकी फीस दी जाती है, उसके बाद साने हिन्दुसलनन में उस के लिये कहीं रकावट नहीं है, तो कोई वजह नहीं है कि वे लोग जिन्होंने उस वस्क fिदमत की, जब मुलक डिवाइड हुआर उस वक्त खिदमत की जब पाकिस्तान ने हमला किया, उस वक्त खिदमत की जब घीन ने हमला किया, अपने ट्रक्स और बसों को गवर्न मेन्ट की fिस्पोज़ पर छोड़ दिया, उन्होंने घ्रपनी जानें भी बतरे में ठालीं, कई मारे गये, उनके साय छोई ऐसा ब्यवहार घरें, जिससे गवर्नमेन्ट को मी नुकस।न न हो, आप का रेवेन्यू अापको पूरा मिल जाय, ओर एक ही जगह दे कर उन का हुटकारा हो जाय, जगह जगह् उनको रिप्वत न देनी पह़े, परेशान न होना पह़े 1 जहों से माल उठायें और जहां तक जाना हो चले जांय परमिट सिस्टम कों शायद आव हसलये जहरी बमभते हैं कि इस के न होने से शायद एक जगह ज्यादा चलंगी बोर उससे हायद छन का नुकसान होगा। मेरी बदनसीबी यह है $F_{5}$ मे एक ऐसे से से लंतुक उसता हुं जिस्ञा
［धी अबन्दुल गनी हार］
ट्रोसपोटटं में सब से ज्यादा हिस्सा है，जिस सूबे से सरदार इकबाल ₹सह मी आये हैं। मेरी पंदायश गुह की नगरी में हुई है। उस वक्त हरयाखार ओर हिमाचल पर्रेश वंजाब के साग थे थोर हम चाहते थे कि पजाब ओर मी बड़ा हो। लेकिन बदनसीबी से पंजाब के तीन हिस्से हुए। तीन हिस्से होने से आप यकीन मानिए， जगह जगह परेशानी है और जगह जगह पर टैंदस देने में ही सारा बक्त निक्ल जाता है । किसी माई ने कहा कि टायर नहीं मिलते । सरकार का हििडयन आयल कापंरेशन है। लेकिन जो त्यूक्रिकेन्ट हैं वह़ एस्सो और बी ओ सी 11 पंसे ज्यादा की लीटर सोलहा माल से बेचते २हे । चूंकि सारा काम सरकार के हाथ में भा रहा है，इस लिए में मुवारिकबाद देता हूं । मैं चाहता हं कि मारा नेशनानाइज हो जाये लेकिन यह कढ़ां का न्याय है कि लेनर को पूरी वेजेज न दें। बुद बह 80 रुपप् देते हैं， शकूर बरती से फरीदाबाद के लिये लेकिन जो लेबरर होते हैं उनको 63 रपये देते है ओर उसके बाद उसमें दलाली मी खाते हैं। जोसे जैसे मंहगाई बढ़ऩी है उसका एक बहाना लगा－ ब．र कहते है कि हम टेन्डर कान करंरें। किसी की ताकत होती है लेकिन मेरी तरह् का छोटा ग्रादमी क्या ले़ेगा। जिनकी तीन ट्र尹स हैं उसके नाम पी किलेगा जबंक वहां जरूरत है सो ट्रचन की। नो उ़को मलाई खाने के लिए मिलेगी और धान्द रखाधीर fिहृ जेसे किसानों के fिस्स में आयेगी। किसानों के हो ज्यादा ट्रक हैं । तो पदिन्न से अृटर को इम तरह का फाड नहीं करना चाहिए। अ्राप उनकां खुली बूट दीजिए म्रोर भाथ ही अपना पंसा पूरा ले लं जिए क्रोfि निना पोसे के सरकार फें च चन सकी है－चाहें घह ₹टेट की सरकार हो या वेन्ट्र की सराएर 新। 据न वह जगह जगह रुकं，जग弓 जगहृ हताजत लें और एक एक हपने के परमिट बनवायें और उमके बाद हो कहीं जा सकें，मेरे वयाल में यह बहुत हो परेबानी की बात हात्वे है । भाप बुद एक

जानदार ट्रांसपोटेर हैं，ओर स दार गुरघरम सिह जोकि नये एम पी बन कर आये हैं। हनके साथ उन्होंने मी ट्रान्सपोटें का काम सूत्र किया अं र हस तरह मिफं वंजाब हीं नहीं बत्किक सारें देश की खिद－ मत की। आज भी दि：द्वृस्तान का कोई हिस्सा नहीं है जहां कि अपको पंजाब का ट्राम्सपोर्टर न मिल जाये－चाहे बह ट्क की सूर्त में हो या बसेज की मूरत में हो या फिर टेक्सी वाला होगा तो इसे भी आा सिख ही णायंगे या हृरियायो का जाट पायेंगे । मेरा मतलब यह है कि बह पंजाबं हो होगा। तो में सरकार से यह कहना चाहता हृं कि बह रेवो पूशन लाये और ऐसी आसानियां पैदा करे जिसमे कि देश का दित हो ताकि किर गदनेंमेंड की मी इज्जत बढ़े।
 बलाज 41,54 और 62 को किग से देख़ने की कोजिए करें । उसमें अगर है च श्रासानी七ोता कर मझते हैं तो बह करें । अभी जेसा कि करा गया बिन＇वारच्ट्र के किम्य को चाहें पकड़ लें，में समभना हृ नि तेमा नहीं होना चाहिए । बढ़रहान में दनके निए ःनको मुख－ रिक्जाद देता हृ सीर चाहता दें कि ये वदम को बढ़ायें और यद्टा जो बिल्न है इसवंों काम्त्र． हेंसिव बनाकग ल！टों ताकि उमसे इस देश की भी भलाई हो ओर ट्रान्मपोटररे की गीं मलाई हो।









號






 ． $J J_{0}=$ أثها








 هسپى





or
 نكل جا

 ，





 ，


承






 －

 ط．و U相艮 －
相

 سشی艹ن
 ا S


 غ صسه Sه0 كا bا bom


 كا ． ！ي
 اور اليسى آسانيان
 كى ！！

 لد كیی

 هو ن اليسا له

 اور

 بهباني هر－

महोदय，जो भी कानून हृम यहां बसा रहे हैं उसका उद्दे प्य एक ही होना चाहिए ओर वह है बनु० जन हिताग़ बहुजन सुखाय। किन्तु जब इस बिल को हम इस कसोटी पर कसते हैं तो मुभे बड़ी निराशा होती है। मुमु इस बिल की सेलेकट 下मेटी में काम करने का सौमाग्य प्राप्त हुआ था। वहां मैंने कहा था कि यह आप जो पै बन्द लगाकर 1939 मनडल को माड़ी चल रहे है वह् कितने दिन चलेगी ？ 1939 में ज母 मंटर वेहिकिल्स ऐऋट बना था लब परिस्थितियों दूसंरे प्रकार की थीं। तब मोटर कारें बहुत कम थीं，ट्रेंें बहुत कम थीं औरंर बसेज़ मी बहुत नहीं थी लेकिन आज सड़कों पर ट्रकों और बसौ का तांता लगा हुअन है 1 किसीं भी नेशनल हाईके पर आप चले जाइये，हर दो मिन्ट के बाद आपकां ट्रकें ओर बसें जाती हुई मिलेंमी। ऐसी स्थिति में यह बिल जो लाया गया है मेरी समभ में वह बहुत नाकाकी है। इस सदन में सभी वाडियों की ओर से कहा गया है जब तक एक कामिम्रहेंसिव बिल नहीं लाया जाता तब तक परिवहृन की समғ्याअं का समाधान नहीं हो मकेगा। में मी उनकी \＆ मांग का समर्थन करता हूं। सम्भाप्ति की，हम बंलगाड़ी के युग से साईकिल युग नहीं बलिक बसों के युग में झ्रा गए हैं। आज गांवों गांवों में बसें जाती हैं । जितने गांवों में लोग हैं और उनकी संख्या 90 प्रतिशत हैं वे इसीं बस परिवहन के आशित्रित हैं। लेकिन आज गांवों में जाने वाली जो बसें हैं उनकी क्यम अक्स्या है ？ मैं बड़े बड़े शहरों की बात नहीं करता－उस्क सम्बन्ध में जो मी कहना है वह पीछे कहूंगा। लेकिन गांवों में जो बसेज़ चलती हैं वे अमू－ मन टूटी फूटी होती हैं। फिर उन बसों में जितने आदमी नीचे बैठते हैं，शायद उभसे दूरो उसके ऊपर बोठते है श्भेर उसके तीन गुने उसक्र चारों ओर लटके रहते हैं। सड़क्नों की वस्था यह है कि जगह् जनहु पर एक एक，दो दो फिट के गड्ढे होते हैं । किस प्रकार से सफर करते हुए लोग बचते हैं यह् परमारमा की क्षे दया है। ऐसी प्रवस्था के बाबजू₹ परमट सिस्टम

के द्वारा बसों की संखुया को सीमित किया जाता है। मैंने अपने नोट श्राफ डिसेन्ट में मी इस बात का उल्लेख किया है कि इस बिल में इस प्रकार का प्राविघान किया जाना चाहिए जिससे पर्माट सिस्टम कतई न रहे । मुभे इस बात की खुझी है कि इस हाउस में समी ओर से, fिंडीकेट, इडींकेट कम्युनिस्ट,सोशलिस्ट,समी की तरफ से इस का समथंन किया गया है और इस बात की मांग की गई है कि पf゙मट सिस्टम को उठा देना चाहिये । मेरी समभ में नहीं आता कि आरिर ये लाइसेंस और पfिट कघों है। जहां जितनी आवइयकता होगी, डिमानड सСलाई के अ,धार पर वहां उतनी ही बसें चल सकेगी। आप आर्fटfिशाल ढंग पर वहां के लिए क्यों कोई संख्या निर्धारित करते हैं। उ्यागारियों के पास पैसा है, वे बहों खरीदते है। वे वर्ढां पर बसेज चलायें। जिनकी बसें अच्छी होंगी, जो अच्छी सविस देंगे वे ही यहां ग्रवनी बसें चला सकेंगे। आपको तो आम लोगों की चिन्ता होनी चाहित जो राज दिन की सफर करते हैं लेकिन आप उन आम लोगों की किनता न कर केबल व्यापारियों की चिन्ता करते हैं कि अगर बसों की संख्या अधिक हो जायेंगी तो उनकी पूं जी नष्ट हो जायेगी। मेरी समभ में नहीं आता कि जत्र आप अपने को सोशलिस्ट गवनंमेंट कह्ते है् तो किर जो पूंजी लगाने वाले अनमोशालि₹ट लोग हैं उनके फायदे के बारे में आप क्यों साँचते है ।

श्री यशापाल ससह जो ने ₹पीड की बात कही, में उनकी ताईद करता हूं। लेकिन इस देषा में जसी सड़कों की अवस्था है उममें यदि हम कनाड़ा, अमरीका और जमं,ी जंगे देशों की स्पीड की नकल करना चाहेंगे तो फिर जायद हमारे यहां एक भी बस ओर गाड़ी नहीं चल सकेगी। राष्ट्रीयकरा के सम्बन्ध में मी कुछ मित्रों ने चर्षा की है, मैं मी उसकी ताईव करता हूं लेकिन राष्ट्रीयकरणा से ही सारी समस्या हल नद्टीं हो जायेगी। फलकते में जो ट्रान्तपोर्ट चलती हैं उसको देखकर बड़ा आइतर्य होता है कि किस प्रकार लोग सकर करते हैं।

हमरि बहुत से मित्र वहां गए होंगे और उन्होंने लोगों को सफर करते हुए देखा होगा कि उनको फुट बोडं पर एक इंच भी पंर रखने की जगह नहीं मिलती। इसलिए यदि राष्ट्रीयकरा किया जाये तो साथ ही पर्यावत माप्रा में बसेज़ मी दी जायं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर प्राइवेट लोगों को ही बसें चलाने दीजजये। कलकत्त में र्री ज्योति बनु को मी प्राइवेट बसेज मंगानी पड़ी हैं लेकिन फिर भी अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका है। तो चाहे राष्ट्रीयकरणा के द्वारा या प्राइवेट श्रोनरी के द्वारा, fिसी मी प्रकार से पर्यात्त संरुया में बसों की ठपवस्था होनी चाहिए जिससे अम लोगों को यातायात में सुविधा हो ।

में एक बात और कहना चाहता हूं। आज यहां मादल स्टोन और नमबर लेलट के बारे में मी चर्वा को गयी है। हमारे डो० एम० के० के मित्र का जो मेरे पहले बोल छुके हैं समर्थन करता हूं, लेकिन इसके लिए हम को अप्रंजी की शरारा नहीं लेनी चाहिये बहिक रीजनल और हिन्दी भापा में, जो सब जगह समभी जाती है, नम्बर वलेट होने चाहिये ।

एक बात म्में थर्ड पार्टी इन्ड्योरेंस के संबंध में कहना चाट़ता हूं। थडं पार्टी इन्रोरेंस के जो प्रोतीजः्म दिंगे गये हैं उनमें कन्ट्रीच्यूटरी नेग्नीजेंस वाली बात मरो समक में उचित नहीं है। अगर कोई अदमी राम्ता पार कर रहा है ओर ऐ१मीडेंट हो गया तो यहु मवाल उठाना कि वद्य सड़क बरों पार कर रहा था, सही नहीं है । श्रगर वह किसी ऐंक्मीडे ट का शिकार होता हे तो उमकां उसका पूरा मुआवजा मितनना चाहिये।

आज हमारे यहां रेल गाड़ियों में बहुत से लोंगों को ममय पर रिजन्चेशन नहीं मिलनो है इमलिये बहुन से लाग मोटरों से मी लव्ं सफर करते हैं । उनमें जगह जगहु ओंस्टाप ढ्यूटी वसूल की जाती है जिससे बड़ा सर दवं होता है। मैने यू० पी० में हरहार में वेला है कि
[ध्री वेसी एकर शर्म]
जगह जगह 8 आना, 1 रु०, 2 रु० उयूटी ली जाती है। वह सिस्टम हटाना चाहिये जिमसे मोटर से सफर करने वाले लोगों को सहृलियत हो।

धो मुहम्मद छस्माध्रल बंरककुर) : समापति जी, मैं भ्राखिरी स्वीकर हूं, इस मिलसिले में बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। मैने तमाम स्वीचें मेम्बरों की सुनीं। मैंने इसमें सोश्चालजम की भी बात मुनी। जो सोशलिज्म के परम शाग्र. हैं उनसे मी सोशलिज्म की बात सुनी ओर उन लोगों से भी सुनी जो कुछ दिनों तक सरकार चला रहे थे लेकन अब घ्यलग हो गये हैं। जो कुछ मी हो, इस बिल की सलेक्ट कमेटी का भी मेग्बर रहा हू, मैंने अपनी बात वहा भी रखी थी और वहां मुभे यह बताया गया था कि जल्दो हो एक काम्रीहेंसिव बिल लाया जायगा। मिने जो बातें वहां पर रबी थीं उनको आज फिर यहां सदन में रखना चाहता हूं । जो मोटर वेश्हिल्स ऐवट इस समय देश में चल रहा है यह ऐसा ऐषटट हमारे देश में हैं जिससे तमाम किसम के करण्णन इसके अन्दर भरे हुप हैं। इस बिल के माने यह हैं कि हृर स्टेट जो स्टेट जद्धां पर चाहे, जो ड्राइवर जहां चाहे, जो मालिक जहां चाहे, इससे जितना कायदा उठाना चाहे वह्ट उठाये । ऐसे ऐसे परमिट दिये जांत हैं स्टेट सरकार की तरफ से, और हाई कोटंस में जाकर ऐसे ऐसे सवाल उठाय जाते है कि इस एकट को बिक्कुल योथा बना दिया गया है। अभी मोटर वेहिकित्स ऐकट नहीं चल रहा है बलिक मनमानी चल रही है। जिसके पास ज्यादा बसे हैं, पैसा है डिस्ट्रि干 मैंजर्टे ट या पुलिस अफसर जिस के हाथ में है वही नहां का मालिक है। ओर जो 1,2 बतों के मालिक है उन ी़ हालत खराब है। हसलिए में चाहूग fक काम्रीहेन्सिव बिल में हन बातों का खयाल रखा जाय जिससे बोटे लोगों को परेशानी न हों। जिनके पास एक ट्रक या लारी है, वही सबसे ज्यादा सकरर इस समय हैं हमारे देश्रामें। कामघीहीन्तिब बिल लाते वक्त एसका मंन्रीजी

ध्यान रखें कि उनके ऊपर ज टिकस का बोभा है वह कम हो।

इसके साथ छोटे लोगों को, मालिकों को टायर लेने में बड़ी मुसीघतों का सामना करना पड़ता है। उस बिल के अन्वर कम से कम इसका भी खयाल रखा जाय कि उनको टायर वंगरह के लिये ज्यादा पैंसे न देने पड़ें ओर सामान आसानी से मिल जाय । उसके बाद स्पेयर पाटंस में सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि बड़े बड़े लोग तो किसी तरह ज्यादा धेसे देकर चीज इकट्ठी कर लेत हैं लेकिन जो गरीब मालिक हैं उनको पाटंस नहीं मिलते, और घ्रगर मिलते हैं तो उनको दामों में लूटा जाता है। इन बातों का भी खयाल काम्र्रीहेन्सिब बिल में रखा जाय।

जहां तक मजदूरों का सवाल है, कंड ₹टर, उ़ाइवर, क्लीनर या कुली, उनके बारे में इसमें काई गारन्टी नहीं हैं। जितने लोग हस उद्योग में काम कर रहे हैं सब टेम्पोरेरी हैं, 20,20 साल से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक टे म्पोरेरी हैं उनको कोई किसी तरह की सुविघा नहीं है। इस इं उस्ट्री के मजदूर, इंउस्ट्री की तग्ह ही डिस आर्गिनाइण्ड हैं। उनके बीकली वेज का सवाल नहीं, बोमारी में किसी मेडिकल फे.सिलिटी का सबाल नहीं, सालाना तरकी का सबाल नहीं, अगर तनख्वाह न मिले तो उसके पोरेटेकान का कोई सवाल नहीं है। हलाकि इस ऐंटट के मातहत उनको मी सजायें भोगनी पड़ती हें चेकिन जहां तक उनके आराम और फायदे की बातों का सदाल है उम बारे में इस बिल में कोई प्रोबीजन नहीं है । मैं चाहूंगा कि काम्रीहेंन्मिव बिल में हन तमाम बातों का खयाल रखा जायगा।

आखिर ऐक्सीठें ट्स होते क्यों हैं ; इसलिये कि ड्राइवर मजबूरी में रहते हैं । उनको मजबूर किया जाता है डिफेषिटव गाड़ी चलाने के लिये, ओबर लोडिग करने के लिए मजबूर किया जाता है। घगर ड्राइवर रिक्यूज करता है तो उसको

फौरन काम से हटा दिया जाता है। जो मी ड्राई. वर, कंडषटर ओषर फ्राउड्डग करके मालिक को ज्यादा पोसे लाकर देता है उसी को रखा जाता है घोर जो ईमानदारी से काम करेगा ओवर लोड नहीं करेगा, उसकी नोकरी चली जायगी। इन तमाम चीजों की गारंटो होनी चाहिये। 9 टन की गाड़ी में 12,14 डन माल लादा जाता है, ब्रेक किकेष्टिव हैं, मगर किर भी मालिक कहता है कि तुमको गाड़ी ले जानी है और फलां समय फलां जगह पहुंचना है। अब भ्रगर वह हुषम न माने तो नोकरी गयी। ओर अगर हुषम मानता है तो जरूर राזते में ऐक्सीडेंट हो जायगा। यही वजह है ऐक्सीढेंट होने की।

मोटर ट्रांसपोटें ऐबट बना है मजदूरों की गारन्टो के लिये मगर वह मी इनइफेविटव है, उसको अमल में नहीं लाया जाता है । मत्री जी इन तमाम बातों का ह्यान काम्रीहेन्सिव बिल में रखेंगे ऐसी मुभे उम्मीद है। काम का कोई समय नहीं है, दिन रात मजदूरों को क.म करना पड़ता है। सारी सारो रात गाड़ियं चलानी पड़ती हैं, बीमार हैं लेकिन किर मी मालिक का हुकम मानना पड़ता है जिसकी वजह से ऐक्सीडेंट होता है। घ्राप सोचें कि रात मर कंसे कोई अदमी जगकर गाड़ी चलायेगा। मगर करना पड़ता है नहीं तो नोकरी से अलग कर दिया जाता है। इन तमाम दिककतों को दूर करने के लिए मंत्री जी जहरू बिल में कोई ग कोई ईंतजाम करेंगे ।

यहु अमेंडमेंट बिल जो आाया है इसकी बहृत सी चीजों का में समथंन करता हूं। और यह ठीक बात है कि अभी काम चलाने मर के लिए जो इसको सरकार लायी है, उसको रखें । भगर इसके साथ साथ जो ड्राइ्वर से मेडिकल सfटकिकेट लेने की बात की जा रही है वह मेरो समभ में मालिकों के हाथ में आाभ एक हीियार देंन जा रहे हैं। जो ड्राइवर कमजोर

होगा, मेकिकली अपने को फिट नहीं पायेगा बह खुद ही गाड़ी नहीं चलायेगा, श्रोर कोई दूसरा काम कर लेता है। मेडिकल सरटफिकेट के माने यह हैं कि मालिकों के हाध में एक हधियार है ओर जब मी मालिक किसी ड्राईवर से नाराज हो ज़ायगा वह कोरन कह देगा कि मेडिकल सर्टिकेटट लाओ। बैसे तो लाइसेंस के वक्त मेडिकल सfटफिकेट ले जाना पड़ता है, लेकिन बुढ़ापे में मेडिकल सटटफकेट मांगना, यह बात मेरी समभ में मुनासिब नहीं लगती। उस वक्त तो गाड़ी खुद हो नहीं चला सकता है। फिर इस प्रोबीजन की क्या जरूरत है ?

नेशनेलाइजेशन का जहां तक सवाल है साइड बाई साइड प्राइवेट बसें भी चलनी चाहियें । वयोंकि बगाल में हम जानते हैं कि विधान बाबू ने मही कहा कि नेशनेलाइज़ कर के यह काम नहीं चलेगा। 10 वर्ष बाद उनको मानना पड़ा। आाज यद़ां साइड बाई साईड प्राइवेट बसें चल रही हैं। इसलिये इस अमेंडमेंट को स्वीकार करना चाहिये । यहु नहीं होना चाहिये हट नेशनेलाइज हों गया वहां स्टेट अपनी बसें चला रही है ओर एक एक, दो दो बसों के मालिकों को भगा दिया गया। यह ना-इन्साफी है। रेल के लिये तो सेन्ट्रल कंट्रोल है. मगर ट्रांसपोट्ट जो रेल के साथ काम कर रहा है **

समापति महोदय : आप बंटिये, बहुत देर हो गयो, आपका नाम था ही नहीं। ऐसा करेंगे तो आप को कभी नहीं बोलने दिया जायगा। और अप जो कह रहे हैं वह् नहीं लिखा जायगा।

16 hrs.
THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SIIRI IQBAL SINGH) : Mr. Chairman, Sir, I am very thankful to the hon. Members who have participated in this debate. As I said in the beginuing, they have given some

[^1]
## [Shri Iqbal Singh]

suggestions. Some members have made suggestions for improvement of this Bill. We will consider them when the clauses are taken up. Others have given some general suggestions. Some have touched topics which are beyond the scope of this Bill like Improvement of National Highways. Though I will not reply to them at this time, I will deal with them at the appropriate time. We will see to it that whatever improvement can be done, is done.

I will deal with one suggestion that was generally made Some have appreciated this Bill. Others have said 'Why have you brought this Bill when you are thinking of bringing a comprehensive Bill ?'. I want to place a proposition before this House. This Bill was introduced in 1965 when Shri Raj Bahadur was the Transport Minister and again Shri Poonacha piloted this Bill and after the Third Lok Sabha, this Bill was brought back and then both Houses appointed a Joint Select Committee which has made certain recommendations and this Bill is based on these recommendations. Why we ate bringing this Bill when we are thinking of bringing a comprehensive ligislation, is that there are so many good points and we do not want to delay the matter any further. When we bring the comprehensive legislation, first we will draft a model Bill which will be considered by the Transport Development Council. Because the application of this Act is to be done mostly by the State Government and many of the powers we have given in this Bill are to be exercised by the State Governments we have to carry the State Govern. ments also with us. Even in this Bill we have taken provisions from 35 State Bills that have been passed by the State Govern. ments in order to make the legislation universal and they can be applied throughout the country. For any new Bill, for any new ideas or for anything which we wanted to put in the comprehensive Bill, we have to carry the State Govenments also with us. For that we need time. We have to draft the Bill. Then we will have to consider it in the Transport Develop nent Council. But all these procedures will take some time. But we do not want to delay these matters.

धी शिवचन्ट्र भा : कितना समय लगेगा ?
SHRI IQBAL SINGH: I cannot give
any assurance of hand, but I ean give one assurance that we will start right earnest on the comprehensive Bill. Here hon. Members have given some important suggestions. We have to examine them. Their suggestions are far-reaching in character. We would like to know whether they will be acceptable to the State Goveraments. Sonac of the Members have even suggested in this B:ll that there should be no permit system I do not know whether we will be able to carry the State Governments with us on this point. I can tell the hon Member one thing that as far as goods transport is concerned, the permits are available freely. In all States there is no restriction. But regarding other suggestions how far they will be acceptable to the States, I cannot give the time. But I can give one assurance that we will in right earnest examine the suggestions given by the hon Members and we will see to it that the suggestions given, so that the transportation system may improve and other facilities may be given to the people and that we may provide more facilities of transportation especially when we are constructing so many rural riads and people living in villages must get better facilities, are implemented. There also we will ask the State Governments to provide facilities at great speed so that the roads which are constructed at the cost of the exchequer are utilised by the villagers. Every one of the suggestions which has been made will be taken note of by us.

There is one suggestion which has been made about the Inter-State Transport Commission. That Commission was constituted long ago but the State Governments have been asking about various things. We are taking steps. That Commission will be given more powers We should really develop Inter-State Transport which would meet the needs of long-distance passengers and in respect of goods tralfic also, and what ever difficulties come in the way will be removed. And, for that, we are giving more powers and we are asking them to function effectively. I hope, with that, some more improvement will be made in this rogard.

Regarding the tourist traffic and tourism in the Bill we are providing that tourist transport should be developed. They cater to export and that is earaing foreign
exchange for the country and it is necessary to develop it not only for export, but also for the country's needs, for integration and for various other purposes, for religious purposes, for various other purposes, people go from one State to another and we should see that all thesc facilities are available to them so that there may be free movement and more movement of the people from one area to another area by the use of these facilities.

Regarding the Octroi, this was considered last year by the Transport Development Council. After that we have taken this up in tight carncst with the State Governments and the position is not as and as is being dopictod. There are so many States where there are no octroi duties. We are asking the other Stite Governments to abolish cetioi. We are taking one other steps. We have witlen to the States. My previots scnior (ollcafte Dr. Rao has written to all the Chicf Ministers in this regard. This is one of the biggest bottlenecks in the movement of traffic. Not only bottlencek, but there are some other problems which are being created, like delays and even some complaints of corruption. We are writting to the State Governments but again the State Governments are faced with this problem of resources and even on that we are takine some steps. Some States have agred; some States are still not agreed. We are asking the State Governments to remove the octroi so that free movement of goods and free movement of traffic may be improved further.

Regarding one other point raiscd by Shri Mahajan I wish to say something. He mentioned about rail- onad coordination and rail-road compctition. That is an old story. I don't think so now. It is not so in the present context of the situation when the total rail milcape is only about 36,000 miles in our country a:d the total road mileage is about more than 3 lakhs metalled road and in respect of unmetalled road it is more than 3 lakhs and the total comes to about 6 lakhs. Very any areas will be covered and remote areas have to be interlinked, which have to be opened up for traffic. So. what he says is an old story. Traffic is originating from these areas very much more and we want to cater for that traffic. We want to provide more facilities so that the roads are
properly utilised. We are taking necossary steps so that the whole system may be improved.

Regarding some of the criticisms made, some severe criticisms have been made about the issue of permits. I may tell the hon.Member that all these permits are issued by State Governments. Still we are providing in this Act that there may be some system whereby the semi-judicial or quasi-judicial proceedings may be introduced. That is what we are providing so that we may have a tribunal where members whose qualifications are cqual to the district judges may be appointed. Regarding certain other points made out. we have taken steps and the Slate Governments are also conperating. When we will be able to reach that farther end when there will be no complaints and all that. I don't know. We have made statutory provisions. In respect of applications when there is inter-State agreement between two States it must te published in the gazette and published in the newspapers. so that people may know that permits are to be issued and they can apply and they can claim.

It this context, Ch. Randhir Singh and one other hon. member spoke about the Scheduled Castes and ex-servicemen. There is no provision here, but we do encourage co-operatives societies of Scheduled Castes and ex-servicemen. They could apply and that is why there is provision specially made in the principal Act.

## SHRI KARTIK ORAON (Lohardaga) : What about Scheduled Tribes?

SHRI IQBAL SINGH : They can also apply. For that purpose, we give preference to co-operatise societies. In some States like Punjab and Haryana, permits are issued to co-operative societies which have been formed. They will get preference. Still if anything further can be done. we will examie it. We will write to the Statc Governments in regard to this matter.

So also with regard to ex-servicemen. Ten or twenty years ago, there was a lot of assistance given, but now not much. We can again rsk State Governments to look after their interests and see that their interests are not moglected.

## [Sḩri Iqbal Singh]

As for the issue of permits, it is entirely with the State Governments. We can ask them and bring these points to their notice.

SHRI R. S. ARUMUGAM : There is no provision in sec. 47 to give preference to Schduled Castes and Schedulcd Tribes.

SHRI IQBAL SINGH: There is a provision for giving preference to co-operative societies which can be formed, as thes have been in Punjab and Haryana. Thus they get preference. But this lies entiocly with State Governments. As to whether we can do any. thing further we will examine in the next Bill. I cannot say it can be done in this Bill because we are not amending that clause now.

Shri Naidu asked why we should extend the period for filing claims from 60 to 180 days. The man who is injured may be in hospital. The place where he was injured may be far away foom the place in district or tehsil headquariers where he should file the claim. Some persons represented to us that their claims were time-harred because they were in hospital and could not file the claims in time. So we have extended the timelimit. Also, along with the claim, they have to file the police report. Some police proceedings are not completed within the existing timelimit. Hence this extenstion.

Then a point was generally made asking why when a permit is is-lied for three years and there is delay on the part of the State Government in issuing the permit, the period of delay is also iactuided in the permit. Previously when an application was made for permit, the time used to be 60 days. Now we have extended it to 120 diays Also when an applieation for renewal was made. the formalities were not completed in some States in six months or four months or three months. In some cases, the permits were renewed from the date of expiry of the original permit while in others it was effective from the actual date of sanction. We wanted that thare should be fixed time within which this should be done and there should be uniformity in this regard. So whatever time is taken in the process should be included in the period of three years. There were also complaials ressived
that purposely the whole matter was delayed so that they could get more benefit. We do not want to give any benefit this way or that way. When a permit is issued again for three ycars, that tine will be included and the fees will be refunded. The rules were different in different States, but now we have made it uniform.

Clause 29 states that when the buses of onc State pass through the corridor of another State. they will not require any counter-signature un to 8 km There is a suggestion that it should be increased to 16 km , as it was in the original Act. We are not increasing because if we increase to 16 km practically any bus can r :ss through some part of Union Territorics !ike Delhi, Chandigarh, etc. without taking permit. That will create more complications and that is why the Select Committec has made it 8 km . Fven if it is more than 8 km ., it docs not debar a person from going, only he has to take the counter sienature of that State through which he is porsing.

श्री क० ना० तिबारी (वेतिय) : 16 किलोमीटर तो पइंत्र श्रा उसंं 8 किलो-
 आप करते है। ग्राप जःनने हैं $f:$ करटःन
 बात है, मैं हनिगाना और च्रीगत्र की बात कर रहा हूं क्योंक इनके चंठीगद अंग हैरियागा। को बंन बहत अमा हो गया तो -समें बाई दिककत नही श्राई ोो उगको $x$ कलोमीगर वमों कर रहे है, 16 कलोमींट्र क्यं नहीं बार रहे हैं ?

SHRI IQBAL SINGH : We are bringing this for the first time. So far there was no ottier counter-siznature.

SHRI K. N. TIWARY : Be: iuse you are a Minister, you cannot be :norant of it I do not know whether you ru: any bus.

SHRI IQBAL SINGH:I do \%ot.

SHRIK. N. TIWARY: IIat sou bcen running, you might have come i.) know by this time that every officer lakes somethin beforo puting his signature So, do jo.
mean to say that you want to put every bus owner to truck owner to disadvantage ?

SHRI IQBAL SINGH : I appreciate what my respectable friend says. If we allow more distance, the States through which the buses pass will lose revenue, and the States objected to that. So, for that purpose also for the first time we have given this facility. Let us watch this and in future if further extension is required, we will exmine it in the next Bill.

So far, one had to pass through three regional authorities. Now we are giving powers to the State Governments and the counter-signature can be taken at one place, either at the State level or the regional level. These two facilities we are giving and we think that with these facilitics there will be some improvement if still they feel that the smaller State will lose larger revenue, we will take note of that.

श्रो ग्रोम प्रकाश त्यागी : अगर एक बस यहां दिल्लो से पन्वती है तो बोच में हरियाएा अया, फिर पंजब आया, फिर उत्तर प्रदेश ग्राया तां इस तरह वह बेच।रा हस्ताक्षर ही लेता रहेगा।

क्षी इकबाल fिसह : स₹स बड़ा ऐतराज तो दिल्ली का ही है। उनका एतराज सबसे बड़ा है ।

We shall consider all the other points raised by the hon Members and benefit by them when a Bill is dratied in the future. Because this bill has been pending for the last four yeas; this will benelit the workers Previously, they were to work for nine hours at the steering wheel; we are reducing it to eight hours. Clause 41 is in favour of nationalisation There were so many objections and counter objections and nationalisation was kept pending and it could not be finalised. This Bill enables that and we do not want to delay things. We have given such a type of formula in clause 41 which was agreed in the Rajya Sabha and both sides will not feel any difficulty.

Some points were made about writing number plates in English and the other lan-
guages. We : is examining it; we have asked the State Governments. We propose to bring in legislation after ascertaining the views of all the State Governments. It will help enforcement of law; a constable who will be more or less a matriculate should be able to read all the regional languages if we allow all the regional languages to be used. Why not then go to the new formula where only the number are there ? We are considering the most effective way of enforcement.

षी घोम भ्रकाश त्यागी : सबसे जहुरी चीज यह है कि जो गाड़ियां ऐकिसडेंड करके भाग रही हैं उन मा चालान करना होगा पुलिस को। अभो आप एगजामिन हो कर रहे हैं कि अंखंजी नम्बर हों या न हों या रीजनल लैंग्वेज में हों।

भ्रो इकबाल fमह : इम बिल में इस वक्त जो दिया गया है वह है, लेकिन बाद में हम उस को बदलेंग। यह कंसे हो ईस की बाबत राय बना कर ओर सबको साथ ले कर ही हम उसको बदल सचते हैं।

ज्षो इसहाक सम्मली (अमरोहा) : ज्वायेट कमेटी में सुभाव दिया गया था कि अंप्रजो में नम्बर जहर हो और रोजनल लंग्वेजमें मी हो। इस पर fमfिस्टर साहच ने गोर करने का वाबा किया था।






धी इकबाल सिह्र : मैंने कहा कि हम गोर कर रहे हैं कि अं प्रेजी में हो उसके साष ह巨नद्दो में हो ओर रीजनल लंग्वेज में हो या वहां पर सिकं नक्बर ही हो। स्टेट को मी नम्बर दे दिये जायें जंसे कि पू पी को मान सीजिये 15 नम्बर दे विवा गया किसी को कुष्ब ओर वे धिया गया ओर उस के जाष

## [ध्री इकबाल सिह]

fिस्ट्रिक्ट का नम्बर दे दिगा गया। नीचे भी नम्बर, ऊनर मी नг्बर। वहां कोई भ्रल्फाज़ है ही नहीं। हन सब बीजों पर हम गोर कर रहे हैं। इस के बाद स्टेट्स के साष राय करके फंसला करेंगे। जिस पर वह रजाममद होंगे बही हम रकलेंगे। जब तक हम उसको बदलंगे नहीं तब तक मोजूदा चीज को चालू रकलัगे।

इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि इस बिल को कंसीष्हेश ने में लिया जाये ।

MR. CHAIRMAN : The question is :
-. That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Clause 2.-(Amendment of siction 2.)

MR. CHAIRMAN : We take up clause 2. There are two amendments- 40 and 41 by Shri Lobo Prabhu. Shri Abdul Ghani Dar is not here.

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : I move :

Page 2 -
omit lines 23 to 26.
Page 3, line 5,-
for "State" substitute "Central" (41)
I may begin by saying that I have some experience of motor transport administration. I have been a district officer and to that extent I have been a regional transport authority for a number of years. I have also been Home Secretary. In those circumstances I am in a position to lay my knowledge before this House and I hope they will bear with me if I point out that there are three or four main defects in the administration of motor transport. These will come again and again in the various amendments which I have tabled.

The first defect was mentioned by my good friend Tenneti Viswanatham-the excessive liability to accidents of our motor transport. He mentioned that the daily mortality rate was 350 . Even accepting that very conservative figure; it means that in three days motor transport does what the railway does in a year. Their fatal accidents add up to 800 . This is not a matter about which the Minister could be complacent, when we are killing off our population at this very high rate of 350 persons a day. That is important, because it is so serious, and that is the basis of the first amendment which I am moving about the weight of the buses and the speed which you allow for the medium and the heavy vehicles.

The second grave and big defect is corruption. This has also been mentioned, and I shall make this matter very clear with the figures. Not a single permit is given, not a single licence is renewed by the Regional Transport Officer unless Rs. 25 are paid. There is no denying this. I have written to the Vigilance Commissioner, both at the State livel and at the Central level, but they have not bein able to do anything. The permit, if it is on a good service routean fetch Rs. 30,000 on transfer. It, theref.re, means that the opportunities for corluption by the vendability of a permit are enormous, and at the stage of giving the permits, the opportunities for corruption cannot be at all assessed. I am going to say a little more on the subject later on, because I myself had something to do with a system known as the marking sy stem; this was aimed to reduce the amount of discretion of the issuing authority. In adddition to that, we have corruption through the police. There is not a single bus checked by any police station on the route without paying a certain mumul which may be Rs. 2 to Rs. 8 according to the needs of the police station, but on an average- 1 have calculated this-Rs. 3,000 is the monthly earning of a police station from buses and lorries.

The third point which I want to stress is that our ruad transport is most costly in the country. It was said sometime ago in this House that only the taxes paid on mileage per tonne on road transport exceeded the total charges made by the railways for the same disance: only the taxes. This is a very, very high rate. It is unfair to road
transport. When you come to passengers, you have the railways carrying the passengers, at four paise, and you have the bus which takes them at nine to 10 paise. These are the three main defects; in the framework of these defects, I am proposing my various amendments.

My first amendment is in respect of the weight of the buses. For heavy buses, it has been raised from 8,200 to 11,000 and for the medium buses, from 3,000 to 4,000 . What we have to consider in raising the limits is that though buses may have improved in respect of their mechanical aids, their difficulties in regard to the road or other traffic have not been remedied. in keeping with the size of the buses. Therefore, when you think in terms of liberalis. ing the weight of the buses, you are without doubt adding to the incidence of accidents.

I would mention one thing which was reported in the papers recently. A heavy bus travelling one direction near Bangalore and a car travelling in the other direction met because the heavy bus had a deflated tyre. The result was that when the temains of the car were examined, not one of the seven bodies in the car could be identified. This is an aspect which arises both from the size and the speed of the bus. So, 1 would say that before you liberalise these rules in respect of weight and consequently in respect of speed, you must have better roads and you must have accident proof transport/vehicles.

I will speak tomorrow on the other amendments.

MR. CHAIRMAN : I shall put the amendment to the vote.

SHRI LOBO PRABHU : I have spoken on only one amendment.

MR. CHAIRMAN : I am putting amendment No. 40 now.

SHRI LOBO PRABHU : The time was up, and therefore, I stopped.

MR. CHAIRMAN : We will put the first amendment.
in the Country (M.)
SHRI LOBO PRABHU : Tomorrow, I will speak on the second amendment.

MR. CHAIRMAN : I am putting amendment No. 40.

Amendment No. 40 was put and negatived.
MR. CHAIRMAN : We will now take up the other discussion. It is now 4.30 .

### 16.30 hrs .

## MOTION RE : SUBVERSIVE AND VIOLENT ACTIVITIES IN THE COUNTRY..Contd.

MR. CHAIRMAN : The House will now resume further consideration of the following motion moved by Shri Prakash Vir Shastri on 16th May, 1969, namely :-
"That the situtation arising out of the encouragement being given to the subversive and violent activities in the country by certain political parties and by some foreign powers, be taken into consideration."

We have one hour.
SHRI UMANATH (Pudukkottai) : Yesterday during the discussion on drought in Rajasthan, representatives of three groups could not get any time to speak at all because the Chair said the time was over. That should not be repeated today. Whatever time is fixed, I would request you to seo that all groups' representatives have their say, because the subject is important.

MR. CHAIRMAN : It is nut possible to call all the parties on all the subjects.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : That would be doing violence to non-violence !

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : There is a half hour discussion at 5.30. Therefore, I take it that this discussion will be for one hour from 4.30 to 5.30 and this is going to spill over to some other day. The debate would not be concluded today.


[^0]:    *     * The original speech was delivered in Tamil.

[^1]:    ** Not recorded.

