SHRI S. M. BANERJEE: I move an amendment.

I beg to move:
"That instead of the punishment suggested by the Minister of Parliamentary Affairs to these three young boys, they should be given a chance to improve themselves, to believe in parliamentary democracy and they should be warned not to do it in furture."

MR. CHAIRMAN: I first put the amendment moved by Shri S. M. Banerjee to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, I put the motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs to the vote of the House.

The question is:
"This House resloves that the persons calling themselves Pema Wangyal son of Shri Karma, Tsering Chophel son of Shri Chokdhondup and Ven N. C. Gyatso son of Late Shri Wangyal who shouted from the Visitors' Gallery, attempted to throw some leaflets from there on the floor of the House and assaulted the Watch and Ward staff on duty, in the Visitors' Gallery at 12.02 hours today and when the Watch and Ward Officer took into custody immediately, have committed a grave offence and are guility of the contempt of this House.

This House further resolves that without prejudice to any other action to which they may be liable under the law, the said Pema Wangyal, Tsering Chophel and Ven N.C. Byatso be sentenced to rigorous imprisonment till $6 \mathrm{P} . \mathrm{M}$. on Wednesday, the 19th March, 1975 for the aforesaid contempt of the House,
and sent to Central Jail, Tinar, New Dellii."

The motion was adopted.

## 1\%. 14 hrs.

## RAILWAY BUDGET 1975-76-GENERAL DISCUSSION-Contd.

MR. CHAIRMAN: We continue our discussion on the Railway Bud. get. Sari Shankerrao Savant.

SHRI SHANKERRAO SAVANT (Kolaba): Mr. Chairman, Sir, it is with mixed feeling of satisfaction and despair that I support the Railway Budget.

The Railway Budget is like the proverbial curate's egg, good in parts, keeping the passenger fares untouched and doing away with the break in service of the employees who were mostly vitims of coercion by the militant trade unions are some of the good features of the Budget. Budget. But I am pained to note that the projects in the south continue to be neglected as before.

Shri K. Hanumanthaiya, ex-Minister of Railways, pointed out yesterday that as many as Rs. 6.5 crores meant for south were diverted to Bihar by late Shri L. N. Mishra. If this charge is true, it is certainly a very serious charge and must be looked into. In this tendency to continue even today during this year? The fear is legitimate because both the Railway Ministry and the Railway Board are dominated by persons from the North. Very few projects in the South are taken up, and those that are taken up are also not completed, I would like to point out that, in reply to a question put by Mr. Parashar $\mathrm{a}_{\mathrm{s}}$ to which are the projects in the backward areas-unstarred Question No. 1175 answered on 25 th February 1975-, they have given 13 projects and out of these 13 projects, there is only one from the South, i.e., Nadi-kude-Bibinagar in Andhra Pradesh;
the rest are from the North. I am surprised to find that as many as two or three projects are from Howrah area. Is Ho:rah a backward area! Many of these projects are from areas which are cortainly not backward. On the contrar, there is one project from a hilly. backward area in Himachal Piadesh, Nangal-Talwara, the inaugural ceremons of which has been completed, but it is not included in the list of projects from backward areas. Of course, our project, Konkan railray, $i_{s}$ from a backward area, but it is also not there. Projects from non-backward areas are included, but projects from backward areas are dropped in this list. That is the reason why I say that $w_{e}$ should be cautious while dealing with these projects and making expectation $\mathrm{S}_{\mathrm{S}}$ from the Railway Board.

The main project in the South is the West Coast Railway. For over 60 years, the people of the coastal region are demanding this rail link. Loud and firm promises are being given for this rail link since independence, but the performance is awfully poor.

It was on 7th January, 1973 that our respected Prime Minister declared that the work on Konkan Railway would be taken up as a droughtrelief work. In reply to my Starred Question No. 105 on 27-3-1973, the Railway Minister gave an assurance that the earth-work on the line was being taken up and that the major items of work would be taken up in due course. But nothing absolutely has been done so far. The earth-work had been taken up by the State Government. The railway administration has not done anything let alone the major item $_{S}$ of work...

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KAMLAPATI TRIPATHI): After three months, the State Government stopped it.

## SHRI SHANKERRAO SAVANT:

As soon as the drought relief was suspended, naturally they had to stop it.

On 5in April. 1973 an urgency certificate for this work on the setion betiveen Apta and Dasgaon was also given. The cost of this section is only Rs. 13.32 crores or about Rs. 14 croces. I can understand that the whele project of 900 kms . cannot be taken up, but this project of only 108 lme can casily be taken when it will cost only Rs. 14 crores and also when the location survey has been completed. But still no beginning has been $_{n}$ made. It is not even included in the list of projects from backward areas as can be seen from tiee reply given to Mr. Parashar's Unstarred Question No. 1175 dated $25 t_{\text {th }}$ February. 107.5. Although everything is completed, this project is not included even in the list of works to be taken this year. On page 8 of the Demands. final location survey and earthwork, that item is there, but there $i_{s}$ no provision of even a single pie this year. Location survey is already campleted. It means that they are not going to do even earthwork. They had promised that major works would be taken up. Is this the way in which governments promises are to be kept?

While replying to Unstarred Question No. 3131 on 13-3-1973, the Railway Minister had assured the House that the entire West Coast Railway from Apta to Mangalore would be completed in eight years. The total length of this rail line is 909 kma , while the Anta-Dasgaon section is only 108 kms., i.e., less than one eighth part of the whole line. This means that, if the promise was really meant to be kept up, the Apta-Dasgaon section ought to have belen completed in 1973-74. But, as it is, there is no provision for this work even in 1975-76. IS this the way Government should act? Should there be absolutely no connection between promise and performance? How long will this carrot of Konkan Railway be dangled before our eyes?

The railway administration's pet theory is that there are no funds.

## [Shri Shanker Rao Savant].

May I point out how they are spending on grandiose schemes enormous money without any connection between the expenditure and gain to the public utility? Why not put off the underground railways in the metropolitan areas like Calcutta, Bombay, Delhi and Madras? You will then be able to give more trains for suburban passengers in these areas and also new lines in backward areas and thus serve the people.

Secondly, why are we running airconditioned coaches which are a dead loss to the railways? I have been warning for the last two years that these air-conditioned coaches should be done away with. Even if you increase the fare for air-conditioned travel, you will not get the return. That is exactly what is happening. Now, who travels by airmconditioned coaches? Not the ordinary people. Only Ministers and higis government officials and their tare is ultimately paid by the government. Then, as the air travel is cheaper than the fare by airmonduioned class, they naturally go by air. If only you stop the alr-conditioned clas, and convert them into I class and II class coaches, people will thereby get more accommodation and you will also be saving crores of rupees.

Then, Sir, I am not able to understand why the Apta-Mangalore section of the West Coast Railway should not be taken up. If the eniure line cannot be taken up immediately, at least Apta-Dasgao ${ }_{n}$ section for which the locational survey has been completed and also a part of the railway earthwork has been completed, should be taken up immediately. We should at least take up this work immediately and complete it. If you are to keep the promise of completing the entire railway line within 8 years, then, during this year let us complete at one stage but at least this section Only in that case we will have satisfaction.

MR. CHAIRMAN: When did they say 'eight years'? Eight years means eight years from the date of starting.

SHRI SHANKERRAO SAVANT: On 13th March, 1973 in reply to unstarred question No. 3131 they said that it will be completed in 8 years.

MR. CHAIRMAN: You are saying that 8 years should be counted from 1973?

SHRI SHANKERRAO SAVANT: Naturally. Otherwise, what is the meaning of the promise? As a patter of fact, this section 108 km should have been completed by now as the locational survey has long been completed. Absolutely there is no sign when it will come up. The work is held up. I can understand that you cannot complete the entire 909 km line at one stage but at least this section should be taken up this year and I am sure our new Railway Minister, if he takes it into his head, will complete it.

सभापति महोषय : सब लोग श्रगर सात सात मिनट बोलें तो श्रच्छा रहेगा क्यों कि बोलने वालों की काफी लम्बी लिस्ट है। मन्न्ती महोदय का कहना है कि एक घंटा समय ग्रोर बढ़ा दिया जाय।

धं नागेन्ट्र प्रसाद यदव (सीतामढ़ी) : सभापति जी, यदि 8,9 बजे तक बैठना हो तो हम लंग बैटेंगे। लेकिन समय 20,20 मिनट मिलना चाहिये।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH (Nandyal): Those who have not participated so far in any discussion should get a chance. It is for you to decide. But if you say that the Members should confine their speeches only to 5 or 7 minutes, we will not be able to say anything, and this discussion will only be superficial. We
are waiting for a chance. I have not parkicipated in any, tilicuman.

MR . CHAIRMAN: We will extent the time. You wil all get your opportunity. All I am saying is that Members should not be repetitive.

SHRI K. RAMAKRISHNA REDDV (Nalgonda): Sir, permission may be given to the Members who have not got any chance in the debate.

MR. CHAIRMAN: If your name is here, you are bound to get a chance. I am calling everyone. Why are you worried? Have some patience. You are from the Congress side. There are forty names of which only nine have spoken uptill now. You can go on merrily.

SHRI BISHWANATH ROY (Deoria): Sir, the number of Congress Members in this House is 371 . of course those who take part in this debate should have a better chance and more time so that this might be in proportion to the number of Menbers in the House and the Members of the Opposition

MR. CHAIRMAN: I am completely in your hands. You can decide whatever time you want.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PARLIAMENTARX AFFAIRS (SHR K RAGHU RAMAK AH ): One suggestion that 1 an ,making for the information of the House is this-I seek the cooperation of all of you in this regard-that let us sit till seven so that all the members who are here at least get a chance to speak

बों रान हेताज (रामटेक) : उपसश पपति जी, अब कोई नया बजट माता है तो जनता यह् महसूस करने लगती है कि मष थौर महंगाई बक्षेगी । किन्तु हस बक्र

जो रेग मंबी ने बजट पेश किया है इस को देख्यकर जनता को यह्ट सुशी का धक्का जहु मिला है। क्यों ? क्योंकि रेल का किराया नही बढ़ाया गया है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जनता की बुणी घधिक दिन तक टिकने वाली नही है क्योंकि घ्रगले वर्ष में जब रेल का नया बजट श्रायेगा तब इस वक्त जो किराया नही बढ़ाया गया है स्रगले बजट में उसको पूर्त किये बिना हुमारी सरकार नहीं रह्देगी। यह हमारा हमेशा का श्रनुभव है ।

दूमरी बात यह्ट है कि इस वक्त जनता को जो राहृत दी गयी है छस के पीछे राज्य कर्ताश्रों का कुछ न कुछ राज़ तो जरूर है । चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी शायद यद्र कदम लिया हो इसमे कोई श्राश्रचर्य की बात नही हो सकती। अ्रनाज के श्रावागमन पर जो किराया बढ़ाया गया है उस का में विरोध करता हूं। पहले तो झ्रनाज वैसे ही महगा है श्रोर देहात के लोगो में ख्रीदने की क्षमता नही है। श्रौर उस पर यह जो श्रनाज के भावागमन पर भाड़ा बढ़ाया गया है इस कारण प्रति किलो 2,3 नया पैसा भनाज का दाम बढ़ जायगा। देबने मे 3 पैसा कम लगता है लेकिन गरीब जनता के लिये वह्ह बहुत है। तो मनाज पर जो भाड़ा बढ़ाया गया है इसको निकाल देना चाहिये, ऐसी मेरी मांग् है।

रेलो का कार्य भार सही माने में कौन चलाता है ? रेल मंत्री जी चलाते हैं, रेल मंब्नालय चलाता है, या रेलवे बोर्ड चलाता है ? उब रेल मंकालय रेलो का कार्य भार चलाता है तो रेलवे बोर्ई की क्या जहारत है ?

Cren. Dise.
[ श्री राम हे डाक]
मैं समक्षता हूं कि यह बोर्ड सरकार द्वारा जनता के वैसे के बलबूते पर पाला हुपा हारी है, इसको खल्म कर देना चरहिये, इसमें कोई सुधार के श्रासार नजर नही श्रा रहे हैं । भौर हस का कार्यभार सुचारू ढंग से कम खर्चीला म्रौर जनता के दृष्टिकोण से शुद्ध प्रशासन देने बाला ऐसा गेल मंत्रालय के जरिये ही चलाना चाहिये । श्रीर गेलवे में जो हमारे कर्मचरी है, उनका विश्वास भी हम सम्पादन करें र्रैर उस दृष्टिकोण से पिक्ले बर्ष जो रेलवे का श्रान्दोलन हुम्रा, उस मे जिन लोगो पर ग्रभी भी कैसेज जारी है, मैं मरकार मे ग्रनुरोध करूगा कि. उन सब केमेज को दया भाष की दृष्टि से, उनके जो बच्चे है उनकी रोजी रोटी न छोनते हुए, वापस ले ले ग्रौर उन सभी कमंमारियो को काम पर लाने की कृपा करे ।

साथ साथ मै य亏 कहूंगा कि रेलवे द्वारा जो विभाग श्रब तक उपेक्षित रहा है, उस में पिछहे हुए एरियाज़ की प्रोर श्रधिक प्रार्थमकता के साथ ध्यान देना चाहिए। श्राज भी हम देख्रते हैं कि पिछडे हुए एरियाज की अप्रेक्षा रेलवे मंब्नालय के जरिए हो रही है। देहातो में पिछड़े हुए एरिया में अ्रापको ऐमे कई लोग मिलेंगे कि जिन्होने रेल का पहिया नही देबा होगा, बंठने की बात तो दूसरी है। तो जब देश का विकाम हीं रहा है, तो ऐसे भागों में भी ये रेलबेज़ पहुंचनी चाहिए ध्रौर संतुलित विकास के दृष्टिकोण से जिस विभाग में अाज रेलें दोड़ रही हैं वहां पर ऊौर रेल लाइनें देने की श्रेक्षा जिन विभागों में रेल लाइन

Gen. Disc.
 बाहिए। बहां पर रेलों का निर्माण करने से उस्पाद्त मी बढ़ेगा और उस विभाग के विकास में भी मदद होने वाली है। हमारे
 किया जाना चाहिए श्रीर उन पिछड़े हुए इलाकों में प्राथमिकता देकर रेलों का निर्माण करना चाहिए ।

साथ ही साथ मैं एक बात की श्रोर रेल मंत्रालय का ध्यान श्रार्करित करना चाहूंगा श्रोर वह यह है कि रेल में सफ़र करने वालों की संख्या कम होती जा रही है। यह् देश के लिए बड़ी हानि की बात के श्रींर इसका एक कारण यह् हो मकना है कि ेेल में लोगो को जो सुविधाए मिलनी चाहिए, उन का बहुत ग्रभाव है। भेड ग्रौर बकरियों जिसे सैकेंड क्लास में लोग सफर करने हैं। क्लाम तो ग्रापने सौकेड बना दी लेकिन थर्ड क्लाम कम्पटरंमेट की सुविधात्रों के अर्यतिर्त ॠौर क्या सुविधाएं ग्रापने वहा पर दी हैं ? कहने के लिए भ्रापने उम को सीकड क्लास कर दिया हैं लेकिन कोन सी भ्रौर सुविधा म्रापने दी है ? पानी की व्यवस्या नही है, सफाई की व्यवस्था नही विजली के दिये जलते नही। इस वास्ते उन लोगो के लिए कोई श्रच्छी व्यवस्था नही है । हुम पालियामेंट के मेम्बर तो फ़र्स्ट क्लास में सफर करने हैं घ्रोर मंन्री लोग एयर कन्डीशन्ड क्नासेज में सफ़र करते हैं, उन्हें इन लोगों की तकलीभों को देबने की नौबत नही प्राती होगी ।
 किस ने किया है ?

#  

 की करते है, लेकिन द्रितीय श्षेपी में जो कफर करेने वालि प्रषासी हैं, उनकी मुसीकतें बहुत ज्यादा हैं योर उत्हें अ्याद्र तकलीफ होती है घ्रोर इसी का कारण यद्ह है कि नजदीक के प्रवासी बस में प्रव।स करना ज्यादा पसन्द करते है ह्रालांकि उसका किराया ज्यादा हेता है। इसलिए रेलते के प्रग्रासियें की संख्या घट रही है ग्रौर यदि हम ने यह् कारण दूर नहीं किया, तो रेलें ग्रौर घाटे में जाने वाली हैं। इस वास्ते इस मंत्रालय को इस बात को ध्यान में रख कर इस स्थिति का निवारण करना चाहिए ।साथ ही साथ में यह कहृंगा कि इस वर्ष का बजट देख कर एक बात स्पष्ट होली है कि मह्राराष्ट्र के ऊपर रेल मतालय की श्रब कृपा अ्रवश्य है । महाराष्ट्र में एक भी नई लाइन का निर्माण नही किया गया है । उधर कोंकन में जो सर्वे हुग्रा था, वह भी ठुप्प है । साबंत साहब ने बताया कि मराठवाढ़ा मे रेलवे का काम ठण्प है। विदर्भ के लिए भी श्रापने कोई व्यवस्था नही की है । विदर्भ में तो 75 बर्ष से एक भी नई रेल की लाडन नही डाली गई है। यह् क्या बात है। बनी चनाखा मे जो काम शुरू हो गया था, वह क्यों बन्द कर दिया गया। यह् बात तो ठीक नहीं है। मराठवाड़ा, कोंकन, विदर्भ घ्रोर
㶳। गरीब लोग वहां रहते हैं दौर वहां किसी प्रकार का भाज तक प्रधान उख्योग नहीं बना । उस की पूरी उपेका की गा है।

वहां पर यदि रेलवे का सर्षे किया जाए, तो आ्याषो पता चलेगा कि वहां पर यदि नई रेल लाइन का निर्माण क्षामा, तो वह धाटे में चलने वाली नही है । हूसलिए इन पिछक्षे हुए इलाकों का विकाम करना भी बहुत जरूरी है ग्रौर में मंत्नी महोदय से इस बात की ग्राशा करता हूं कि वे इस के लिए एक सर्व कमेटी का निर्मण करेंगे श्रेर इन पिछे़े़ हुप्ड़ छलाकों में कहां कहां गेलवेज की जरूरत है, इसको सर्वे किया जाए श्रौर उसको प्रशधान्य देकर पूरे देश मे पिछड़े हुए इलाकों में रेलों का जाल फेलाने की व्यवस्था करें। *SHRI R N. BARMAN (Balurghat):
M1. Chairman, Sir. while rising to speak on the Ralway Budget I am reminded of our former Railway Minister, Late Shri Lalit Narayan Misra. For the last 25 years the Congress party is running the Government at the Centre and in various States to the best of therr ability in accordance with the desire of the people. But such an unctdent of the brutal murder of a Minister had not taken place at any time. Such literal application of the term 'dying in harness' is heart rend. ing indeed. Therefore at the very outset I will like to pay my homage to the departed soul. Sir, you wil recall that in the discussion that took place in this House on the murder of 'inri Misra, many hon. members had voiced the feeling that the family of Shri Misra may not be harassed for vacating the Govern:nent accommodation occupied by them No clear reply to this was given at that time. I will repeat the same request and rope that the hon. Minister will give a reply to this question also while replying to this debate.

Sir, the Railway budget that has been presented before this House does not call for any particular criticism. But many members of the Opposition

[^0][Shri R, N. Barman].
have even then criticised it from various angles. I of course do not blame them, for it is their business to point out any shortcomings in the budget. But it would have been better if they also recorded their appreciation of the food works that have been done. This would enhance our respect for the Opposition and we would be able to receive the various suggestions made by them more seriously. The time at my disposal being very short. I would like to mention a few problems of the area which I represent. Sir since my jouning this Lok Sabha I have been voicing only one demand for the laying of a broad gauge railway line from Maldaha to Balurghat via Gazol. At first it was decided that this line will be laid via Gazol. Later on the decision was modified and it was said that the line will pass through Gazol, Buniadpur, Gangarampur and Rampur. The Techno economic survey of these lines were completed and in the report it was said that although this ralway line was somewhat uneconomical. it will be taken up in the Fifth Five Year Plan in view of the extreme backwardness of the area. This will help in the development of the whole area. Even in this decision a big 'if' have been inserted. It has been stated that this work will be taken up 'if' adequate finances are available. That means whatever progress we made in this direction during the last few years have again been left in a state of uncertainty. Why should it be so? Is it not correct that my area is not only economically backward but it is also inhabited mostly by the people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? Whenever some discussion takes place in Parliament about these people. a great hue and cry is raised by all sections of this House for helping these backward classes. But is it not unfortunate that when same specific scheme is put forth for their welfare, it is said "we are sorry, there are no funds. If funds are available, we will try to do some thing in the next five year plan." It

Rly. Budget, 1975-76
Gen. Disc.
as a cruel joke on the people of my area. Is it not a fact that because my area is backward and inhabitated by Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the legitimate demands of the people have not been met for the last 25 years? I will demand that in the next Five Year Plan all new railway lines must be allotted only in the backward areas and there too priority should be given to the areas inhabited mostly by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. At the end of this debate I will expect the hon. Minister to give an assurance about the construction of this line from Maldaha to Balurghat. The Late Railway Minister, Shri Misra was quite sympathetic towards this line. Unfortunately he is no more with us. But I will hope that with his departure all sympathy for this railway line will also not vanish. The survey work for the Maldaha-Balurghat railway line was conducted in 1949 ilso. Many earher railway Ministers, even the Late Prime Minister, Shrı Lal Bahadur Shastri had assured the people at Balurghat about this line Respected Babu Jagjivan Ram, when he was Minister of Railways, had also visited this area and had given an assurance to the people about the railway connection. Sir, the backward people of this area had anly been getting assurance after assurance without any concrete result till now.

I will give one more instance to prove that the attitude of the raiiway Ministry towards the backward areas is not only disappointing but at times it tend s to be cruel. Sir, there is an old railway station called Dalimgaon on the NEF railway. It is the only railway station serving the people of this area. It is being said that this railway station is going to be converted into a flag station. We have heard of flag stations being converted into full fledged atations. But instances of conversion of established railway stations into flag stations is unique indeed. On the one hand we are unable to provide new rallway
lines, on the other we are downgrading existing stations. Does it .jot amount to cruelty? I wall like the hon. Min.ster to sav something on this.

One more point Sir, the goods siding at Kaliaganj station (NEF railway) has been so arranged that it is causing great inconveneince to the people. The local people had sent an representation about this. I have also written to the hon. Minister on 13.8.73. It is regrettable that neither have I received any reply to my letted nor any steps have been taken to remedy the situation. When the people of any particular area have some difficulty, if the local M.P., after an on-the-spot inspection, recommends the case then some action should be taken on that, irrespective of the party affiliation of that M.P. If such small matters cannot be redressed through Members $_{s}$ of Parliament, whichever party they may belong to, then the faith of the people in Parliament will tend to suffer. I have also been demanding an overbridge at the above station without result. The question of converting the metre-gauge line from Radhikapur to Barasoi into broad-gauge may also be kindly considered.

Sir, about the A Calcutta tube railway it has been said that Rs. 240 crores are going to be sanctioned and a final decision in this regard will soon be taken. For construction of this tube railway land has to be acquired. In 1970 it was estimated that Rs. 4 crores will be needed to acquire land. But at present the estimated cost has gone up to Rs. 10 crores. The State Government is required to meet this cost of acquiring land. But, Sir, the financial position of the Government of West Bengal is not strong enough to meet this heavy burden. I will therefore request the Central Government to bear this liability or at least a major portion of it. This is the initial step in the construction of the tube railway and if there is a delay in acquiring the land, the entire
project will get delayed and consequently the total cost will go up considerably. Sir, in reply to a question it was stated in this House that soon talks will be held with representatives of Central Government employees over the question of payment of dearness allowance. The outcome of the talks will apply to railway employees also. I request that the issue of dearness allowance may be gone into more depth in the forthcoming talks. At present the Central Government employees and the railway employees are paid DA. at one rate while the employees of banks LIC etc. get DA at a different and higher rate. This disparity should end. Those working in banks and LIC are also Government employees and the rate of dearness allowance must be the same for all Government employees. I hope this aspect would be kept in view in the coming talks and the present disparity in the rates of D.A. would end.

Sir, I support the railway budget and conclude my speech.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH: Sir, I want to make a submission. I have consulted friends on the other side. They have no objection if we sit up to 7 P.M.

चं ₹ाषू राम (फिसलीर) : रेलबे हमारे देश का बिगस्ट घ्रंडरटोंकग है घ्रोर उसके बजट पर भाज विचार किया जा रहा है। लेकिन यह भृला दिया जाता है कि पजाब भी भारत का एक हिस्सा है। पंजाब को न तो ग्राजादी से पहले मौर न श्राजादी मिलने के बाद ही कोई एक मील नई लाइन देने के लिए तैयार है। जब कमी हिन्दुस्तान पर श्रापति भाती है तो पंजाब को ही घागे होना पड्ता है शौर वह् कुदरवी बात भी है प्रोर वह इसके लिए हमेशा तैयार भी रहता है । वह्ट किसी के बस की बात भी नहीं है। लेकिन ग्रफसोस की बात है कि पंजाब को एक मील भी लाइन नही दी जाती है कौर जब उसकी मांग की भी जाती है तो उस पर कमी रेल मंन्ना लय विचार
［श्र। सापू उ，म］
करने के लिए त्यायार नही होत्ता है। पंबनद के सम्य यह बेई समफी＇ B क नहीं है । बहा्रा इस बेहसमफी § च्रिलाफ जो नारा लग रहा है बज़ दफा मुझे वह ठीक ही मालूम देता，है，सही नकरा मालूम केला है। पंजाब की राजधानी चहीचढ़ है। बहुत बार कसल ेटिटि कमेटी की मीर्टितों मे，यून्जर्ज कंसलटेटिब कमेटी की मीटिगो मे， जोनल क्समटेटिब कमेटी की मीटिबों वे त्रौर यहा पर मी मांग की गई है कि चडेतढ़ से लुधियाना को अ्रगर मिला दिया जाए तो रोष्ड बीच मे ग्रा जाता है श्रौर उसको भी लाइन जाती है। रोपड़ से राहों मिला केना ठीक रहेगा क्योंकि दरिया का जो पुल है वह पहले से बना ढ़श्र। है और काफी चोडा है भौर लाइन श्रगर बिखा दी जाए तो पुल बनाने की भी अपको अरुरत नहो हुगनो। रहो से नवाशंहर गढ़शंक र सैला तक लाइन है ख्रोग उससे श्रागे हैंतिण कुर को इन लाइन से मिला दिगा जाए च्रौर होमिशयासुर से पोंग डम श्रौर उससे जा्मू की मिला दिया जाए तो यह लाइन बड़ी फायदेमन्द साबित हो सकती है । पजाब के लोगो को इससे फायदा तो होगा हो लेकिन वार प्वाइंट भ्राफ व्यू से भी यहु बहुत फायदेमन्द सार्पबत हो सकती है $?$ डेरा बावा जैमल सिह ठ्यास रेलवे स्टेशन पहले से ही है। इस स्टेशन से बकाला कमाग्रों तक ल इन चली जाए तो यह पाकिस्तान की हद तक जा सकती है ग्रौर सिखों के धामिक स्थान की है जोकि कवर हो सकने 亏े । यह् जर्म्म् होते हुए पाकिस्तान की हद लक ज। पहुंचती है । इन दो लाइनों से मिलिटरी लाने ले जाने मे श्रापको बड़ी सह्हलियत ोगो । पिछली लाडाइयों मे जो पाकिस्तान के साथ हुँ ह हमन देखा है कि मि लटरी के लोगो को बड़ो मुश्किल का समना करना पड़ा था，ग्रस्सला पहुंचाने में बडी मृरिकल पेश श्राई थी ？वहां पर हजारों ट्रक असला पहुंचाने के लिए इकट्डे हो गए थे और उन्होंने इस काम को किया था। वहो फॉजियों को भी पहुं चाते थे। क्या पह्र गवर्नेंटंट की कमजोरी
 कि पंजाब में बे सह्रूलियतें मिलनी चाहिये जोकि देश को बचाने के भी काम घा－सकती है ？ मेरी प्रोपोजल से नार्थ का इलाका，जम्भू काएमीर का हनाका भी जस में कबर हो जता है थौर हमारी हैदें की जो काकिस्तन के साथ लगी है मजबूत हो जाती है। यस्ते में कई छार्वनियां हुं। वहां बड़ी दिक्कल यह्त है कि कोई लाइन नहीं है। इस वास्ते इस तएफ श्रापको खास ध्यान द्रेना चाहिये । इनारे द्रेश से शै्यूत्ड कास्ट्स कीं श्राबादी 15 करोड़ है म्रौर शै ड्यूत्ष ट्राइब्ध की यबादी 5－6 करोड़ के लगभग है। चया रेल विभाग ने कमी देखा है कि सर्विमिस में उनका जो कोटा है वह पूरा किया जाए ？हममेशा प्राइम विनिस्टर होम मिमिस्टर वर्गेह की तरफ से विश्वास दिलाया जाता है कि कोटा पूरा किया जाए़गा लेकिन क्या श्यापने क्लास 1 ， 2,3 या 4 मे इसको पूरा कर दिया है， कांस्टीट्यूशन मे जो हमने प्रोवाह्ड किया है， क्या उसको भ्रापने पूरा कर दिसा है मौर भ्रगर नहों किया है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है，कास्दीट्यूशन पर है，साप पर है मा हाजस पर है ？

ग्रनटचेबिलिटी देश के याथे पर एक कलक का तोका है। इसको इम व्रभी तक हटा न्हीं पाए है । करोड़ों लोगो को घ्रभी त्रक इमानों का दर्जा नही मिल पाया है। उन को अनटचेबतल मसझा बता है। इस्रको दूर करने का रेलने के पास एक बहुन बड़ा साधन है। काप तम्मम स्टेशा क्र पानी पिलाने के लिए इन लोगो को रब सकते हैं केटरिण प्रोर च दिए
 ऐसा स्ले मली करो करने के लिए तैयार नहीं होते 贵। मैने उनको चतुत प्र लिखों हैं पौर ．मुक्षे．व．में ही उनका उत्तर काया है，दुं मे兩

कोभोप्रेटिव सोसाएओेज्ञ को गो चलि बहावा दे सकने ？़े मौर उनको बहावा देने से

 दे सकते हैं। कोश्रोप्रीटिक सोसाइटीज्ता की तस्फ कसी भाषके fियार्ड मेंट का ध्यान नही क्या है । स्ट्राप्र क्स जस होती है तो उससे बडी डिसटरबेस होती है बही गह्ठड सैदा हीती है ।

मेरा मुल्ताव सह्ट है कि रेलवे प्लानिग कमीफन मे मिलकर फससला कर हो कि हर साल के बजट में एक रकम रखी जाये जिससे सब रेलते एम्प्लाईज के लिये क-7 परेटिव स्टोर खोल दिये जाये ताकि उनको वहा से एसंशियल फमोडिटीज श्राफ लाइफ मिल fी रहे घौर वो हर दूसरे तीसरे महीने श्रपने वंज्षेजा बढ़ाने के लिये क्षगडा न करे । ऐसा करने से कर्मचारियो का भी भला होगा, देश का भी भला होगा श्रोर रेलवं का भी भला होगा।

शड्यूल्ड कास्ट्स लोगां कें बारे मे मेरे पास बद्हुत-सी शिकायते घाती है । हमारी एक यूनियन है शड्यूल्ड कास्ट्स श्र प-लिफ्ट रेलवे यूनियन हमारे पास एसी शिकायते ग्राती रदती है कि शड्यूल्ड कास्ट के श्रादमियो को fर टर्टर दिया $T$ निकाल दिया वर्रहह वगंरह। जब हम इस बारे मे लैटर लिबने है तो उनका जबाब सैंटिस्फँक्ट्री नही दिया जाता ह ।

कुछ देर पहल सरदार झूटा सिह शह्यूल्ड कास्ट्स एड पाड्यूल्ड ट्राइस्स कमेटी के के फर्मँन थे। उम्होने श्रपनी एक रिपोर्ट छसो पाँचयायैट मेंमेश की थी कि शह्यूस्ड + स्ट्ट्स यौर ज्यूल्य ट्राह्स की जो त लोफे है,
 बबुद्ध सि व्टी मिनिस्टर बन गये है। मैं उनरे
एला चाहला हू कि क्या बह् रेलवे मिनिस्ट्री पू चस लिऐसं को इम्पलीक्षैट करखा देगे ? मेंगर वह्ट्र घ्रपनी ही रिषोटं इम्पलीमंट नही
 क है कि गड्वल्ड कास्ट के करोहो लोग

तडप रहे हैं, कोई उनकी तकलीफो को नही सुनता है घोर रेलवे किपारेंमें मे व दूसरे डिपार्टमेंट्स में उनकी रिख्वंश्रेश की पूरन नडी डोती है । में रेलवे मिनिस्ट्री से बिनती करलगा कि वह्ह जलर इस रिज़वशन को पूरा करवाने की दोशिश कर ।

मिनिस्टग साहब ने श्रपनी स्पीच में कहा है

Similarly the present policy of the Government to give special encouragement to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in recruitment and promotion will continue to be followed with vigour Fulfilment of reserved quotas will be systematically monstored in Board's office

इसमे मुझे थोडा सा विश्वास हुप्रा है $f_{F}$ शायद इस तग्फ ध्यान दिया गया हो। स्पीच में जो बाते कही गई हैं, आर्र भर्पको इस्ष्लीमैंट न कराया जारे तो यह बहुत ना-इस्साफो हागी।

हम लोग रेलके यूजर्न कर्टेटिद क टी श्रौर जानल कमेट्रो क मेम 1 र होने के नाते रेलवे मिनिस्ट्री का घ्यान इस तरफ दिलाते है कि हमारे हल्के की क्या क्या तकलीफ है लेकिन उस पर कभी घ्यान नही दिया जाता है। हमारे लैटर का एक्नालेजमैंट तो श्रा जाता है, मगर उसके बाद कोई कार्यवाही नही होती है । मैंने बहुत दफा कहा हैं कि फगवाडा में डी-लक्स को खडा किया जाये। यह एक ऐसा सिटी है जो जालन्धर पौर ल़िधियान के बीच स्थित है जहा 70 हजार की माबादी है, 3 मिले है प्रौर 4 कालेज है। लोगो का
 को कत्रा चही किस्र जाता है । कहा जात। है कि ससे डीज्लयस का मोश्रन सर्म को जाता है । कगरा हो मिलंट पह्होे के तो बहा खडा करने से क्या दिककत भाती है ।

वहां पुलिस का एक ऋड़ा भारी द्रोंनि सैटर है। फिल लौर में कोई काले ₹ नहीं हं। इसलिये लड़के, लड़कियों को लुधियाना, जालन्दर या द्बगावाड़ा जनना पड़ता है। पलांग मेल के वहां खड़ा न होने की वजहृ से सच लोगों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है । भगर फ्लाइंग मेल को वहां खड़ा नही किया जा सकता है तो लुधियाना-जालन्धर के लिये कोई ऐसी ग्रेन चलाई जाय जिससे उन लोगों को मुविधा मिल सके ।

नवाशहर-जालन्धर लाइन पर गाड़ी क टाइम चेन्ज करने की वजह से लोगो को बड़ी मकलंफ हृं रहो है । जो को डिमान्ड है आंर मैंने भी ह्दस बारे में लिखा है कि उसके: टाइम को फिर ठीक कर दिया जाये।

में यह कहना चाहता हूं कि पंजाब की लाइनो के बारे में जहूर कमीडर किगा जाये मैं श्रो पाराशर को इप मरग क: सभवंन करता हू कि नगल तलगड़ा रेनत्रे लाइन का काम जल्दो पूरा किता जंपे । उदनें पउत्र का कोई नुकसान नहीं है।

आखिर में में यह कहना चाहता हूं कि भगर रेलबेज ने एह्यल्ड कास्ट्स के उप-लिपन के लिये कुछ करना है तो उन लोगों की सरिसेज़ और प्र नोशन को परसँटन को वि कुल पूरा किया जाये ।

18 hrs.
*SHRI NOORUL HUDA (Cachar): Mr. Chairman, Sir. During May, 1974 nearly ten thousand Railway employees were punished for participation in the Railway strike but during all these months neither the Railway Ministry nor the Railway Board were able to take any decision about the withdrawal of this punishment. It is a matter of great regret and I have but no other alternative than to criticize the Government for their
inaction in this regard. Sir, 1 know about the conditions obtaining in the N.F, Railway. There 325 permanent and 1200 temporary and casual employees were thrown out of employment and they have not been taken back. This is regretably so despite the repeated assurance given by the Railway. Minister that all Railway employees barring those against whom charges of violence and sabotage have been registered, will be taken back to job. The conditions of the families of all these retrenched employees is pitiable and seated in this air-conditioned chamber neither the Minister nor the officials of the Ministry would be able to assess their plight in a right manner. I would, therefore, demand on behalf of these retrenched workers, on behalf of my Party and all the trade unions that all these railway employees should be taken back without any further delay and without any precondition. In regard to those who have been charged with violence and sabotage, their cases may be referred to courts and if they are found guilty of the charges and are awarded punishment then the railway authority may reconsider whether such employees should be kept in service back or not But surely, all the employees who are at present without any job should be takon back immediately.

Sir, I would now refer to a few points pertaining to the working of the N. F. Railway. The pace of development of Titas area is very slow A little while ago $m_{y}$ friend from Assam had also commented upon it For a very long time we have been hearing about the plan of a broad guage line from New Bongaigaon to Gauhati but nothing concrete has been done in this matter. I would urge upon the Railway Minister that he should take a final Minister that he should take a final and sce to it that work is also initiated.

Sir, I come from Cachar. It is an under-developed area. There are
many such areas in Assam and Sibsagar is one of them. The working of the Railways in the branch lines in these areas beggars description. The General Manager of the N. F. Railway never considers it necessary or desirable to pay a visit to these areas and see for himself the deplorable state of affairs prevailing there. In this year of 1975 when in Japan trains are running at the speed of $100 / 120$ miles per hour, in these branch lines of Assam the trains travel with a speed not exceeding $10 / 12$ miles per hour. Is it not a shockingly lamentable situation? But who has the time to look into the plights of the hill people? The time at $m_{y}$ disposal is short otherwise 1 could have given you many concrete examples but to make it brief I will cite only one example to convince the hon. Minister The distance between Silchar and Karimganj is 33 miles. It takes 3 hours for the train to cover this distance What a wonderful achievement of our Railways? I would request my friends present here to consider in what age we are still living in Assam? The situation is the same in Katagal-Lalaghat Branch Line, Karimganj-Dullavchara and other branch lines also.

I would now like to say something about Badarpur-Lambding Section. this is a hilly track. During ainy season from May to October, due to heavy rains and land slides the tracks suffer heavily and recause of poor maintenance the train service in this section remains suspended for quite some time Being the main communi. cation link, the suspension of train service stops movement of supplies of essential commodities and people have to go without essential commodities or days together. This affects the 18 lakh people of Cachar. Mizoram and also the people of Tripura. Three Railway Ministers are present in the House and surely the senior Railway officers are also listening to the debate. To them, I will appeal that the hill section stretching from Badarpur to Lambding deserve better attention. The track

## [Shri Noorul Huda]

should be maintained properly and they should kindly do something to speed up the movement of the train on this line. You will be surprise to know, Sir, that the , section spreads over 85 miles and it takes $10 / 11$ hours for the trains to cover, it. I refuse to accept that the situation is beyond reform. All that is necessary is that some concerted and determined efforts stould be made and I am sure the hon. Minister will take urgent steps to effect necessary improvement and ensure that disruption ia train service in this area is eliminated altogether.

Finatly, I would like to say that the Railway Stations of Assam, e.g. Cachar, Lambding, Gauhati, New Bongaigaon do not haw adequate waiting room facilities sor the second class passengers. The quality of food served in the canteens on these stations is of a very poor quality and people do not like to take it. I have invited the attention of the Railway Minister and his Ministry to this matter but unfortunately nothing has been done to improve the situation. The bell has gone and, therefore, I would once again re:terate that all Railway employees who were punished and retrenched in May, 1974 should be taken back immediately and cases may be flled in regard to those who have been charged with violence and sabotage but all of them should be taken back immediately in the first instance. I would also urge upon the Railway Ministers present here that they should examine the diffe rent points that I have raised about the working of the Railways in the different sections of Assam and should try to ameliorate the difficulties of the people. With these words I conclude, Sir.
 चन्द) : सभार्पांत महोदय, में पहले पंकित विंमलापति व्रितठी को बधाई देना चत्ता हैं,

 किंया है, उसमे देश में एक अ्रंच्छा कातावरेण

Gen: Disc.
पैदा हुपा है पौर उस पर परा विम्वास हां. गयर है।

एक घात सुन कर मुझे बेढ़ी तकलीफ हो रहें है, मौर वह्ट यह है कि देन को उस्तर; वकिभम; पूर्ब धौर पपिचम कें बांटन्ने की तोशिश की जा रही है। हम ने भंपने बंचपं ए. ऐसी बालें नहीं सुनी. थीं। कोर्इ उत्तर वा रहते
 स तरह सीचनना गलत है। पूती दंश एक है. 1 घगार उत्तर की खसा कही जाती है, ती हमशे उत्तर में तो चाइन है, और भगर दक्षिण में कुछ है, तो हिन्द e महासागर है। हम कों भ्रास्तों या प्रदेशों की टम्ज में नहीं सोषना चाएिए। विंशे य र जब्न इस तरह की बात शी हतुमन्तंया के मू ह्ट से निकलती है, तो वह्रु बड़ी भाचजगनेखल हो जानी है। जब सें एक है, तो जहां जहां जो प्रा गर्टी के काम दें उन पर ज्यादा खर्ष करना पड़ना है । नगार्जून सागर पर दस करोक्ष रपये का हर साल खर्च किया जाता है। वहां हमने 20 करोड़ रुपया मांगा है। ह्मारी प्रः₹ मिनिस्टर ने 6 च रोड़ म्पये का हजाए। किया है। तो हो सकता है वह असा ल कर नागार्जू : सागर के लिए रखे हों। उस से भाज देश को ज्यादा हनाज पैदा हो रहा है। हम लोगों ने इस साल 7 लाख्ब टन श्रनाज दिया है । तो इस तरह् से प्र।र्गरारिज इधर से उधर या उधर से इं्रर करने से यह न समझना चाहिए कि यद्ट किसो द्युत्दुध्दि से किया गया है। धौर विभेषकर जो नेता हमारे बीच्च में नहीं रहे उन के खि्नाफ कुछ कह्ना यह सभ्यता की बत
 नहीं की जाती , बाइनल में लिखा है है। nil nisi bonumı.
यग कोई ब ई में हैंत्र मरंमे के बंद उस को बृराई नहीं करनी चाहिए।
Of the dead (say) nothing but good. मगर मे भ्रपने तज़र्ब से कहता हूं कि उन्दोंने कभी भी कोई छस किस्म की चीज स्तीं की है ब्रोर वहन बहुत बह़े ऊंचे पाये के लीठर प्रपमे


हनुभु्यंखा औ ने सिफें मन्द्धी को जिन्मेदार ठहराया हौर हमारे माक्नीय मागबत का भाजाद ने रेली बोर्ड को साती हुराइयो के लिये＇जिम्मेदार ठहुराया। तो मैं वह्ह कहता हूं कि से डोनो नेता श्रापस में बैठ कर फेसला कर के कोलें कि भ्राया रेलवे बोहै जिम्मेदार है या मी जिम्मेदार है ？

को मागयत्ता प्राजाय ：यह कोई बुद्धि－ मान भासमी बतला दे कि कौन जिभ्मेदार हैं ？ पब से बुद्धिमान ग्रादमी ，दन का बता दे， ने मान लेता है।

अi एम० रामगोपाल रे बात है। मुदे जब कहा गया है कि में बुद्धिमान हू द्योर मुझे बताना है कि कीन जिम्मेदार है तो मै बताता हू कि भगर कोई जिम्मेदार है तो विरोधी दल उस के लिए जिम्मेदार है।
MR CHAIRMAN：A Damel come to judgment

भो एम० रा तयोषाल रेक्टि विरोधी दल को में इसलिए जिमें दार टहराता है कि सो किलोमीटर मे जब 25 वैसे का किराया बढा दिया गया तो ते ल प ज क गेल की पररियो पर बंठ कर सत्य ${ }^{\circ}$ है किए है घौर रलो को रोक दिया गया है जिस से रेलचे को यामदनी कम हुई है। मैं पूछना चाहता है कि यह् विरोधी दलो का काम है क्या ${ }^{7}$ विरोधी दलो की ती f माग है। मजदूर को तनख्वाह बढाश्रो，देश मे किराया और टैक्सेज मत बढाप्रो श्रोर सुविधाए ज्यादा दो। मैं पृक्ता हू कि ह्ल नीनो चोजो का ममन्वय $1, र$ के श्र्प बताइये कि क्या करना चाहिए। गवर्नमेय डन तीनो चीजो का ॅमन्व्य कर के चल रही है।

दूसरी बाल यक्ठ है कि हमारे को ऐग्सो हडियन नामिमेटड मेम्बर हैं बह्ह यह कह रंते ये कि उन्होगे कई बार लेटर्स लिखे हैं प्रोर कोई जसाब नही प्राया है। हो जसता क्षी कहा गया कि में एक कि फुल क्या भाषमी हूं，जूनिषर मेम्बर हू，मैं श्रवने बारे में बतात हूं। नें ने एक बेषा की तरफ से पेंखल के मुलासिक लेटर

लिखा। उस वक्त हमारे जनरल मन्तिजर कोल साह्हब वहा पर शे। उस बेवा को वंग्रम मिलनी थी। उस की बेटी की खादी एक महीमिं मे होने वाली थी। एक महीने के झन्दर उस को पैसा चरहिए था। उस का पीत रेलने का एम्गलाई था। उस से एम्बैज नेटट किय，था इसलिए उस का पसा रोक दिया गया था। मेरे लेट लिखने पर जितना पृम्बैजप्वमेट थ। उतना रोक कर बाकी पूगी रकम का चमेंच उस को कर दिया गया। नो एक पालियानट वं मेम्बर के लिख्बने के बाद उस पर कार्यवाही न हो，यह मै नह्ही समझ सकता हू ब्योकि मैं काने तजुर्बे से जानता हु कि जितने लेटम मिने लिखे हैं उन के ऊपर फौरन से फौरन करंवाही हो गई।

हमेषा ग्रवेजीशन की तरफ मे माग की जानी है कि गेलवे व्प्यल्लाइ को，पूरे के पूर्व को तो लिया जाय ग्रौर उन को तन म्वाह दो जाय， उन को बोनस दिया जाय। मैं पृष्ठा हू कि यह 7 सा किस का है fिस को भ्राप बाटना चाहने है ？ 130 माल से 3 हजार करोड रुपया इस दत क गर ब जनना ने च रलवे रर इंच्ं₹ः किया है उस को क्या मिन्न गहा है । यगर यह 3 हजार कराड रुपया बैक मे रख दिया जाय तो टेन परसंट्ड इटंごきこ fिनिमम उस पर आए। । तl हस 3 हजार करोड रुपये के ऊतर हर
नल 30 । करोड़ रुपए जनरल रेखेन्यू मे न्लंष झोड भौर रेलवे मिनिस्ट्री को जमा करमा चाहिए। उस के बाद श्राप मजदूरो का बला कर उन्हे बंखा कर＝की पैसा बाट लीजिए，मुझे कोई एतराज नही है। यह 3 हजार करोड स्पया क．का है ？वया $\exists$ ， रेलचे के यू नर्स हैं उन मे कर्भी पूहा गया है ？न से तो करी पूछने नही। जो मी हैं बस उन का दे दो क्योकि उन की भ्रर्गें। उड यूनियनें है， उन की जूबान है，उन के भ्याफिसेज हैं क्रोर भस्बबार वाले उन की बतें लिखते है इस वास्े उन को सब कुछ दे दीजिए। में कह्टता हूं कि आप पहले 300 करोड़ रुपया जनरल रेबेष्यु में दीजिए，उस के बाद पैसेजर्म जो

Gen. Disc.
[भौ एम० राजगंपाल रेंतु]
इस के मालिक हैं, जो देश के मालिक हैं, उन को पूरी-पूरी सुखिधाएं दीजिए। उन को सुष्धिधाएं दने के बाद जो बचता है बह जर्र उन मे बटवारा कर दीजिए। हमेशा यह होता है डटवारा जब होता है तो उस में ऊपर के लोगों का दे देते हैं घंर्र नीचे के लोग़ों का क्याल नहों किया जाता है। इसलिए मेरी पहली fिमांड है कि 300 करोड रूया जनरल रेकन्यू से वि या ज़ाय।

दूसरी बात पह है कि हमारे रेलवे के स्टाफ के लोग बगबर मेहनन से काम नही करते। इस के बागे मे उधर सो भओो सिन्द्रा जी ने बही श्रन्छी बात कही डन की म फिशृंसी हरसाल मे कितनो बढ़ी है, इनका इन पेंट तो हर साल बह रहा है। जो श्यादमी सी रूपग में नौकर ह्रा था उस की तनख्वा ध्राज 50 ? रुपया हो गई। लेकिन में पृद्ना चाहता हैं कि एफिश्येनी में कितना इजाफा हुष्रा है ? प्रोडक्टिकिटी मे कितना हजाफा त्र्पा है? प्रो्रकिटविटी मे तो कोई इजापा हैत्ता नही, मेहनत से काम व रते नही भौर डिमांड इन की बढ़ती जाती है ? मै चाहता है कि रेलवे में जितने कर्मचारियो का ज्या ? स्टाफ है उस का हिसाब किताब निकाला जाय । उन लोगो को रिट्रेच न कें लेकित जो रिटायर हो रहे हैं उन की जगह पर किसी ग्रोंर का श्रव्वाइंटमेंट न किया जाय। पेमेंट नाट ऐेट fि काकट ग्राफ केरो हन्ञेस्टमेट लेनिन बह चीज श्रपने देश में हो रही है ।

द्सरी बतन यह है कित्रि हमारे दे श्र में जितना प्रोएकशन हो रहा है, कैषिक्रां में, कोयले की खलनो में वह प्रोडकशन फोरन जिश C होना चाहिए, ग्रासपोट होना काहिए, उस के लिए क्या हंतजाम कर रहे हैं ? मुने मालृम है भांध्र प्रदेश में एक-एक साल का प्रोडवशन सीमेंट फंक्ट्र्यो में पड़ा हृभा है। में प्रहा चाहता हूं रेलनें के एम्पलाद्रजस या

Gen. Disc.
मिनेजर जो बोजाना तनख्वाह मांगते हैं क्या कमी उन्होंने सोचा है कि देश में जो सम्पांत्रि जदा हो रही है उयको प्रोडकधन सेंटर से क.ज्यद्यमट सेंटर तक पहुंचने के लिए क्या मूविच दी गई है ? स्टील फंब्दूवरों में बाकी घौर जगहो मे थो जगए यही़ी हाल है। द्सलिए मैं कहना चाहना हैं कि एफिग्रेसी से काम सोना चार्टड।

जनेश्र्र मिल्र जी ने एक बात कहो कि स्वर्गीय लनित नारायण मिश्रा जी जो हमारे मिनिम्टर थं तजलबे के उन्होंने अ्रवने नेफ्यू की जादंं मे मोटर मांगो किसी सें, तो पिछनें दस संललं। 10 घ्रदर तो उन के किमी नेष्यू की पादी ही नही हुई है जयस्त् एहाशय कहां से ऐसी बबरेे लत्ते हैं ? जनेश्वर मिन्र जो को श्रगर गाड़ियों की जहरून है, मेरे पास गाडी नही है, लेकिन उन के बेटे की शादी में में चार गाड़िया भेज दूग देता हुं उनके वास्ते। हनने बड़े मदन में घ्रा कर के इस किस्म की नiंच श्रोर हीन वाते करना यह घोरा नही देत। घ्रौर यह प्रच्छा भी नहीं है । में यह् फहना चाहता हू कि जो भी स्वर्गीय मिभ्रा जी ने देश्र के वास्ते किदा है वहृ बहुत चचछा किया है। घ्राज वह हमारे बीच मे नही है। इस के लिए हम संत को तकलीक हे। इस के बाद जो भी रेलवे की माग है उन का में पूरा पूरा समर्यन करता हु: 1
समापति जी, कह साल के घाटे के बजट
के बाद हस वर्ष बचत का बजट नये मंत्री जी
ने पेश किया है। इम से हम लोगों को उन्हे
बधाई नो देनी ही है, लेकिन यह् भी चेतावनी
देनी है कि इम के साथ साथ हम लोगों की
श्राशाए बढ़ी है भोर भ्राशाए ही नही बढ़ी हैं
वस्कि इस श्रवसर पर मैं उन्हे इस बात की
यद दिलाना चाहता हूं कि जिन बातों या
जिन कार्यकमों के लिए पिछने रेश्न मंवियों
ने इस मदन मे वादा किया था उन को भी

वही पूरा करने का प्रघल्ल करें । इसी से यह भाशंका होता स्वाभाविक है कि कही बचत्र या जाटे के कारण जो कार्य होने बाला है या जो निर्माण होने वाला है, या जो निर्माण हो रहे है उन की गति धोमी तो नही होगी, या रकेगी तो नही? में विशेषकर माननीय मंत्री त्विपांकी जैं को हूम बात की याद दिलाना बहाना हू कि उन के पुराने सहपाठी चवर्गीय साथी ओ्रोर भूतूूवं प्रधान मत्री ग्रंते देग के जो थे उन्होंने इस मदन मे पहली लोक समा के सामने ही वादा किया था
 रेलं्च नाइन देवरिया मे कमिया होने हुए खड्डा की तरफ जायगी। ऐमे देखने मे बह लाइन छोटी होगी माइन ज्यादा नही होग आौर संत् मी हो मकता कि भारत के नकगे मे रनंव नादनो को देबंने हुए उस का महव्व न बहें नेंकिन उत्तरी भाग्त की जो सीमा है उसकी जो राजनीतिक स्थिधन है, उस के उम पार चीन का एक बडा देश है उस को देबाने हुए जो लाइन नई बनेगो उसको बना कर उतर भारत्त को उम से मिला रेना ग्रति प्रावश्यक है। वहा की ग्राबादी घनी है। उस के बारे मे लोक सभा मे व्वर्गीय लानबहादुर गास्त्री जी ने कहा था कि उम का सर्वे होगा. लेक्न श्राज नक सर्वे नही हुग्रा, इस बात को लगभग 17-18 साल हो गये ।

ऐेंसी हो एक ट्मरी बान की तरफ प्राप का ध्यान प्राक्करित करना चाहता हगण्डक पुल का मामला बहुच दिनो मे चल गहा है। उस के लिये श्री लाल बहादुर गास्ती जी ने कहा था कि गण्डक का जो पुल $1923-$ 24 मे टृट गया था उम को किरे मे बनाने के लिये वे ज-एण्ड-मीन्ज-प्रार-बीग-निवाईग्ड। उस के बाद वह काम बहुत्त दिनो तक पडा रहा । जब भी ललित नागयणण मित्र के कार्यकाल में हम ने उन का ध्यान उस की तर श्रार्काषत किसा तो उन्होने उस को घुरू करने का फैसला किया श्रौर हमारी प्रधान मंबी भ्रीरतित इन्विरा गाष्षी जी ने

उस का शुभारम्भ भ किया, लेकिन मुके दुख्र के स/थ कहना पउता है कि उस योजना पर काम बहुन धीमी गति से हो रहाँ है। जो पुल $51-52$ सान्न पहले टूट गया था, उस को बनाने के लिये विशेष धन होना चाहिये उस मे मीक्रियता होनी चर्गिए. जागरकना होनी चरिमिये, नाकि उत्ती सीमा के पास जाने वाली लाइन जो गोरग्र्रुर से पूर्व की नरफ जाती है उस पर पुल बन जाए ध्रोर अ्यावश्य फला पहने पर हदारे सेंकिक और युद मामम्री ग्रामानी मे जा संके।

मे उम मम्बन्ध मे यहा पर यह भी क ग्रूकि मे इस सनि गक्षा के टfष्टक ण मं ज्यादi वाने कहूंगा। इम ममःबागबकी में ममख्तीपुर को ब्राइ-गे ज बनाने का कार्य अ्रारम्भ हो गना है श्रोर यह् इम दृषिट्टोण मे है कि हमारी मीमा भुऱतन रहे स्रौर अ्यवश्यकता पडने पर जो भी मामत्री हो, वह जल्दी पढुचाई जा मेत। इसी मम्बन्ध्ध में एक बात यह् भी है कि जो लाईन लबनफ स हो कर मनस्तीपुर जायगी उस को मिलाने के लिये यदि इन्नाहाबाद से भटनी जकशन तक ब्राउ-मेज कर दिया जाय तो उस ग्रभिप्राय से यह भी एक बहुन श्रच्छा काम हाया । इसी सम्बन्ध्र में मैं यह् भी निबेदन कर द् कि ऐमी बात नही है कि इलाहाबाद से ग्राप को कोई नई लाइन बनानी होगो काशी के पाम मडुग्राडीह्त तं ब्राड-गेज है, उम को मिला देने से काम हो मफता है । उमका सर्वे हो चुका है एस्टीमेट बन चुका है। हमारे मली जी हस की महता को मनझते है इस लिये इस की तरफ विशेष घयान देने की जरूग्त है ।

इसी तरह से कृछ आ्योर भी लाइने हैजिन की तरफ़ मै ध्राद का घ्यान ग्राकरषत करनाचाहसा हू। बरहजसे भटनी जकशन त $\mp$ एक लाइन चलती है जो इस समत घाटे

में चलती है, इस में केबल तीन स्टेशन हैं । यदि इस लाइन का बढ़ा कर देर्वरिया, गोरबपुर होने हुए बड्डा, छितोनी तक कर दिया जाय तो एक बहुत बड़ी कमी पूरी हो सकती है। यः दे पर्षरिय से उत्तर की तरक्र जाने के लिये लाइन बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है मीर इसं में जो घाटा हो रहा. है , बह मुनफफे में बदल संततi है।
 क्या दे दर्बरया से ख्वह्डा तक कोई लाइन है ?

श्रो बिक्व नाव राय : जी, नही है।
 जाइन बिक्नांनं डंडर्ग: ।
 लाइन बनेगी, तब तंत इस मं सुविधा हो मकती है-बरहज सें भटनी, भटर्नी मे देवर्थिए, गोरब्रुर होते हुए रक्ह्ड्डा तक ले जा सकते है ।

एक विशेष बात के लिये मै मानेनीय मती जी को धन्यधाद देनां चाहता हू जिस के लिये मिने 10 दनन पहले उन को संकेत किया था घौर साज उन्होंने राज्य मभा मे बतलाया है कि एक नई ट्रेग भ्र दिल्ली से चलेगी जो कारी तक जाएवी़ी मेंरा मुझाव इस प्रकार का था कि उस ट्रेन को सवेरे दिल्ली मं चलायं जाय जो लखनक होते हुए काशी तक जाय, उसी तरह से काशी से सवेरे एक ट्रेन चले जो लखनक होते हुये दिल्ली तक श्रांये। इस गाड़ी के चलामे'से देश की राजधानी का सम्बन्ध प्रदेश्र की राजषानी के साथ तथा उस के बाद काशी जैसे धामिक

Gen. Disc.
घीर महत्वपूर्ण स्थान के साथ हो जाया। डस सम्बन्ध में भाप ने कहा है कि कुछ सोचकिसार हो रहा है पौर सम्मवतः चह् काम जल्दी हो जायेग-इस के लिये अ्याप को पुन धन्बवाद देता हूं ।
 बिरोष्ष हो रहा है, लोग कहते हैं कि होसटाउन को चला रहे है ।

श विक्वनाप राद : जो विरोध करते वाले है वे तो विरोध करेंगे ही । सच्छे से भच्छा काम हो, तो भी विरोधी दल लाभ घोग हार्गन का घ्यान रंब विना विरोध करता है-इस सं हमे उग्ना नही चाहिये ।

माननीय मत्री जी से मेंरा भनुरोष है कि श्रपने कार्यकाल में बे देश का इस दृष्टिकोंण से सर्वे करायं कि हा कहा पर रेलबे लाइन बनाने की घत्यन्त प्रावश्यकता है। धनी भ्राबादीवाले क्षेत्रो में इस की प्रापश्यकत्ता ज्यादा है। जैसा कई संधियो ने कहा है कि बहुत में ऐमे क्षेप्र हैं जहां लोगो ने रेलबं लादन देखी भ नही है। ऐेंे क्षंत्रो मे जहा घनी श्रावादीनही है, गेलब लाइन खोलने से यह तो टीक है कि, लोग लाडन देबलेंग. दून्जिन देख लेगे। लेकिन जनसख्या यदि कम होगी तो वह लाइन लाभप्रद नही होगी, उस का उतना उपयोग नही हों मकेगा जितना है।न चाहिये। इस लिये मेरा श्रनुरोध है कि रेलवे लाद्धने ऐसे क्षेतो मे बनाई जाये जो घनी श्राबादी के क्षेत्र हो।

श्रब के कुछ छोटी-मोटी बातो की तरफ़ ग्राप का ध्यान श्रार्कषित करना चाहता हैं। बिह्रार की तरफ से छोटी लाइन पर क्रानेबली गाडिया जो लखनऊ भाती हैं, के प्राय: देर मे पहुंचती है । मैं चाहता हू कि इस सम्बन्ध मे कुष्ठ सुधार किया जाय, यदि टाँएम पर पहुंचना मक्भव न हो तो कम से कम हत्रा भवस्प कर दे कि जहां पर मुसाफ़िरों को क्राउ-

## गे

 पर्याप्तसमय विया करें, तमकेप्रेन हूट न जाप। लबनक में ग्राप: ट्रेन छूट जाली है ।मुसाफ़िरों के लिये सुविध्रायें बढ़ाने की भांग हर वर्ष की जाती है, लेकिन मैं वह्ह देख रहा हूं कि सुविधायें बढ़ाना तो दूर रहा, जो सुविधाये इस समय उपलब्ध हैं उन को भी कम किया जा रहा हैं । नेल मंन्नालय ने थर्ड क्लास तोड़ने के बाद तथा थर्ड क्लास को सैकन्ड कलाम में बदलने के बाद, स्टेशनों पर जो सैकण्ड क्लास के बैंटिंग ऊम्ज थे, उन को संकण्ड क्लाम बैविटिग हर्ज में कन्व्वर्ट करने या फ़र्स्टं क्लास मे कन्पर्ट करने के बजाय, उन का उपयोग श्रन्य कामों में लेना शुल कर दिया है । हस का नतीजा यह्ह हो रहा है कि न तो फ़र्स्टे क्लास के यावियों को सुविधा मिलती है स्रौग संकण्ड क्लास के यातियो को सुविधा मिनती है । कानपुर, लखनक गोरस्बपुर जंक्शनो पर ऐसा ही हो रहा है। गोर्खपुर जंकशन पर हम को वगण्डे मे सोना पड़ा, क्योंकि न फ़स्ट्ट क्लास मे जगह् थी ग्रीर न संकण्ड क्लास मे जगह् थी सब जगह बहुत्ता ज्यादा भीड़ थी। एस निये मेरा ग्रनुरोध है कि उन वैरिंग क्ज का उपयोग जनता की सुविधा के लिये किया जाय, दूसरे कामो मे उन का उपयोग न किया जाय ।

श्रन्त मे मैं यही निवेदन करना चाहता ? जिन कामो के बारे मे पिछले मत्री महोदय ने आ श्वासन दिये थे उन की शीघ से शीघ पूरा किया जाय तथा जो सुझाव इस समय मैंने झाप के सामने रां हैं, उन पर गम्भीरता मे विच्चार किया जाय तथा उन पर कर्ग्यवाही की जाय ।

DR. RANEN SEN (Barasat): Mr. Chairman, Sir, I want to raise two small points, but they are important: from the point of view of the public. Sir, there is the Bangaon section under the Sealdah Division of the Histern Rallway: Mr. Qureshi and Mr. Tripathi, I am raising amall point for your kind consideration.

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI: We are very patiently hearing you.

DR. RANEN SEN: Sir, there is the Bangaon section under the Sealdah Division of the Eastern Railway. It is a single track railway line. From there, there are lines which to to Bangladesh. In fact, it is on the border. Now. Sir, from Sealdah up to Dum Dum Junction there are double line. From Dum Dum Junction $u_{p}$ to Bangaon, there is single line. Becauseof this, two things happen. Firstly trains, are very much delayed. This is due to passing of trains. gidings and other things. It takes nearly 2 to 2 and half hours to reach Sealdah from Bangaon though the distance will be roughly 40 miles or so. If there is a double line from Dum Dum Junction which is nearly ten miles from Sealdah, then the train services will be quicker Secondly, a lot of passengers crowd in the trains becaus a the trains run late and there gre f.w trains in that particular section for the last seven years, I am trying to get the Railway Board and the Ralway Minister accept this proposal which has come from the local public tnat a double line be constructed-already there is one line-from Dum Dum Junction to Bangaon by phases. I donot say that this $28-30$ miles should be covered all at a time. When 1 ralsed that question last time, the late Shri L N Mishra wrote to me that a techno-economic survey had been done and probably by phases double line from Dum Dum :o Borasat and then from Borasat to Bangaon could be done. Again this year also he wrote to me but unfortunately he was xniled later.Secondly, more trains should be in Letween bangem and Sealdah.

There is another suggestion Passengers coming from Hasnabad have to alight at Barasat and then they have to go to Sealdah by different trains. Mr. Ishaque is now the Deputy Minister of Health and he comes from that place and he made the same suggestion; I do not know whether he will raise his voice again after becoming a Deputy Minister. But it had been the demand of the local people and it

Gen. Disc.

## [Dr. Raned Sen]

should be conceaed that trains saould run from Hasnabad to Sealdah straigh.

It is said that the techno-economic survey showed that the Bangaon line was unremunerative. It is unremunerative because there are very lew trains and the trains are very much overcrowded. giving chance to people to travel without ticket. Because trains are few in number. people prefer to go by bushes which are quicker. If the track is doubled and more trains are run the possibility of travelling without tickets could be minimised by stricter checking and it will become remunerative.

There is another reason also This ine souches Bangla Desh and are naving good relations with that country. Before Partition, and even after Partition, trains used to run up to Khulna or Dacca from Sealdah. Perhaps sooner than we imagine.at any rate not in the remote future, we may resume that. From that point of view Dum Dum-Bangaon double line scheme should be implemened by the Railway Board
8) नायेंन्र प्रसाय यादव (सीता. टी) : सभापति जो, सब से पहले मैं स्वर्गीय ललित बाबृ को श्रद्वांजलि श्रपपत करता हू म्रोर ईश्वर से प्रार्थना करता हू कि. उन को दिवंगत भ्रात्या को शाति दे 1 में रेल मत्री जो का ध्यान ₹व० ललित बाबू की हत्या की ग्रोंर ले जाना चाहला हुं। उन की हत्या गांधी जी की हतत्या के बाद देश में सब से बडी हृत्या है। 1 स्व० ललित ब्राबू को वह ब्रम 5.45 मिनट पर लगा । लेकिन मैं कहना चाहता हू कि बह् ट्रेन दो घटे समस्तीपुर मे की रही शर्स स्ती. पुर से दानापुर जो 100 मील का फासला है वहा उन को ले जाया गया जर्बकि दानापुर में उसी तरह का श्रस्पताल है जिस तरह का समस्तीपुर में है। जो रेलवे के बड़े डाक्टर थे, बम लगने के बाद उन्होंने कहा कि घद्ह छोटी बटना है

कोई षबढ़ाने की बतात नहीं। रेड़ियो में सा⿳े़ सात बजे हमम ने सुमा कि रेल मंन्रो को जान
 दनापुर ले जाया जा रहा है गौर के सुरक्षित हैं। दूसरे दिन हुम ने सुना कि ललिन बाबू माउद माफ डेंजर हैं, चिन्ता को कोई बात नहीं है । 10.45 मिनट पर एकाएक हम ने उन की मृल्यु की खत्रर सुनो। वंसे तो भारत सरकार की मोर से सुत्रीम कोर्ट के एक जज मुकर्रर किरे गे है, लेकित में श्राप से कह्ता चएलना है कि क्याप भो घ्रवने विभागोप जो उच्च स्राधंकारो है उन से पता लगये कि क्रा कारण था कि घटना के बाद उन को उचिए नरहु से देखभाल क्यों नहीं की गई। य्रगर किसी को सान कार नेता है, हैजा हो जाता है तो 100 मोल को दूरो पर दलाज करने के लि मरोज को नही ले ज या जाता है । डाक्टर या दाव दारू करने वाले रोगी के पास पहुचाये जाते हैं । मुझे विश्वास है कि उस दिन यदि समस्तीपुर में उसी स्थान पर रेलवे घ्रस्पताल मे उन का इलाज होता तो ख्व० ललित बाबू जरूर बच्च जाते जस्सा कि हम बिहार सें मंसद मदस्यों प्रीर विह्रार को जनता एव भारत की जनता मे यहृ छयाल है। इसलिये अवने इच्च विभागीय श्रधिकारी से इस की भी जाच पडताल कराये, श्रोर वह्ह डाकटर रेलबें के बडे डाक्टर ने जो 100 मोन की दूरी पर उन्दे चाय पिना कर प्रोर गोलो खिला कर ले गया म्रंर 11.20 मिनट पर वह ट्रेन पटना पहुचो, वहा भो वह गाड़ो 40 मिनट रुकी रही श्रौर 12.40 पर दानापुर पहुचो, इस बोच मे ललिन बान्दू के बदन मे जो ग्रून था वह निकल गया । उस के बाद अ्रापरेशन हुग्या आौर उन की मृत्यु हो गई । तो गहु एक बहुत भयंकर घटना है इस पर पूरो छानतोन ग्राप को घोर से होनी चाएिवे।

मेरा श्रनुरोध के मंत्री जो से कि य्राप का जो रेल भअन है उस का नाम घहीद ललित नारययण मिश्न स्मारक भवन रखें। जिस तरह पास मे ही स्वर्गोय लान बहादुर कास्नी हे

1976-76-Gen. Disc.
नाम से एक मवन है, उसो तरह् स्व० ललित बन्ूू के नाम पर घो एक स्मारक भान होना याििते घौर एक संगमरमर की घच्छो मू़त रेलबे या भारत सरकार के खर्षे से किसी व्वंत्ठे धर्धिस्ट द्वारा बनवाई जाग जिए को रेल भवन के सामने खाले चौराहे पर स्थ. पित किया जाय। समस्तीपुर में भी उस ᄃलेटफार्म पर जहां उन्हें बम लगा वहां रेल मंतालय की भोर से उन का एक सुन्दर चिन्र स्मारक के रूप में लभाया जाय ।

श्रोमच्, मेरे साथो विश्वनाथ जो ने संसद् भस्स्य ने धापका हान बतहा-छितोतो धाट के पुन को नरक भा :रिस किया है। 1923 में यन्हु पुल टूट गया था । मैं स्मरण दिलाना चाह्ता हूं कि ? न्र सोगामहो की त्क बरात उसी लाइन से उसी दिन गई बी घौर ज्यों ही गाड़ी मे पुस पार किया, उसके तीन मिनट हीं बाद बह पुच बह गया। उस पुल को बनाने के लिए हमारे म्वर्गीय नलित बादू ने प्रधान मंत्री जी से उसका शिन्यान्यास कराया था। मेरा घ्राप से घ्रनुरोध है कि बह उत्तरी भारन का एक प्रमुब स्थान है मौर उस के लिये वैसे की कमी का सवाल स्व० समिस्त बाबू की मृत्यु के बाच नहीं भाना चाहिए भौर बह पुल जितनी जन्दी हो सके, घनाना चहिए औीर उस पुल का नाम भी चह्रीद सलिन नारायण पुल रबा जाना काहिए।

मुझे इस सत्र में बोलने का मोका नही मिला हैं, हस लिए मेरा क्रनोर्ध है कि कम से कम 10 मिनट का समय मुल़्रो ज्रौर दे दीजिए।

स नावीव चहीच्य: भाप के जितने उपयोगी सुभाव चे, वे तो भाप ने बता ही दिये हैं। चर्णलिए धाप जस्दी समाप्त करिये।
 कुछ कोर स्पेगल प्वाइन्ट्स रसने हैं, यभी तो मैं ने इ्ञारा ही किया है ।

सभागि जी, मैं ध्राप के माहमम से, रेल मंबो, राज्य ₹ल मंली, घीर उप मत्री हीनों से ही यह निबेदन करना चाहता हूं कि में्द्रु चाट से पहलेजा घाट के नोण सेथवे की 50 एकड़ जभोन है घ्रोर इस पर माल ट्रक, बस श्रोर स्टीमर मे 후 जाया जाता है 1 ₹प में एक प्राइसट स्टीमर चला है जो कि माल ढोया करना है। ग्राव के पचामों स्टोमर हैं प्रौ म्राप के ह्जागें वकंप संडे हुए हू । इसलिर मेरा भाप मे य ' घनुरोध्र है कि मनेन्दू षाट ए पह्ले गा घाट तक जो प्राड़स स्टोमर चनार है, उसको जिनतो जहतो हों सके माप बन्द्र कातें प्रोर साय हो साथ श्राप
 उच को चान्यू करारें, जिन मे उतरो बिड़ार षौर दक्षिगो तिड्रार को जगता क. परेकानो दूर हो सके।

श्रोमन्, पटा में जो रेन्रे का न्रित्र ब:नi है, उपका सर्येश्रग करों करीच पूरा हो गगा
 मौर वभिती बि बिहार को जोड़ने के ीिए प्रौर उतरी बिड़ार मौर दक्षिगो बिद्धार के यास्रियों को सुलित्रा देने के लिए, निर्रन अह्री हो सके पर्ना में गंगा पर रेन्ने को भोर से बिज बनने की हTत्रस्या भो प्राप करें ।

श्रोमन्, नरकटिया गंज से पहलेगा घाट तक छ: महीने पहने एक ट्रेन घाती थो लेकिन 150 मील को दूरी तय करने में उतर बिहार के यास्तियों को 18 घंड्रे पह्ते ल से थे, लेंकिन दुख के साथ कहना पड़ना है कि करीब छ: महीने से वह एक मात्र ग्रन जो कि नरकटिया गंज से q ले जा बाट प्यां, जाया करती थो, वह भी बन्द कर दो गई है । भीमत्, यह्ती नहीं स्व० ललिज नारायण मिश्र की हृत्या के बाद दरभंगा से पह्लेजे घाट जो एक ट्रं न घाती थी, उस को भी बन्द कर दियागता है । इसलिए श्रोमन्, मेरा

श्राष से भनुरोष है कि गरकटियागज के पहलेजा घाट तक को ट्रंन पहले काया जावा करती थी, उस को चालू करावे घ्योर साथ ही साय दरमगा से पहलेक्षा बाट बक जो एक ट्रेन स्व० ललित बाबू के जममने मे चलती थी, उसे भी श्राप चालू कराषे ।

धीमन्, समस्तीपुर से दरमणा तक बडी लन्दन के लिए फुछ काम चस रहा है लेकिन बरभगा से नरसीित्रा वज ग्राया सीतामढ़ी तक कोई बह लाह्न सही है । सीतामढी से मेपाल का बोर्डर कही 10 मी है धर वश्गनिबा मे तो यह सिक दो मील पर है 1 हालत यह्ह है कि बोडंर पर हमारे छाइनीज भाई आते हैं दोर व हमारी क्या संयारी है, हम ने कितली सडक बनाई है, हमारे पास रेल की कितनी लाइने हैं, यह स, देखते रहते हैं। इसलि० सुरक्षा की दृष्टि से, मेरा श्राप से ग्रनुरोध है कि समस्तीपुर से नरकटिया गज तक भाया दरभगा, सीतामठी बडी लाइन की ब्यवस्था करनी चाहिए। हमारे स्व० र्ललित बाबू इस को करना चाहते थे झ्रौर श्राप से प्रार्थना है कि भ्राप भी इूस को पूरा करे झ्रोर साथ ही साथ मेरा घ्राप से घनुनोध है कि देश मे जो भी पिछडे हुए इलाके है, जहा पर हमारे स्व० ललित बाबू रेल की लाइने बिछाना चाहते थे, वे सभी । काम पूरे होने चाहिए जिस से कि स्वर्गीय ललित बाबू की भ्रात्मा को घंनित मिले । मेरा श्राप से झ्यनुरोध है कि श्राप उन के ग्रधूरे कामो को, जिनको उन्होंने शुरू किया था जितनी जल्दी हो सके, पूरा कराबे ।

श्रीमन् निरमली से भपटियाही की। पहले रेलबं लाइ थी, 1934 से पह्हले यह लाइन थी घ्रोर ट्रेने क्राया जाया करती थी लेकिन 1934 मे बिहार के श्रन्दर भयकर भूकम्प श्राया था जिसमे यह रेल की लाइन टूट गई

थी। म्यभी मी वह्ता पर पुल का कुछ्ब हिस्सा पडा हैम है। हमारे स्व० ललित बत्रू एस काम को भी पूरा करना चाहते से 1 ईसलिए मेरा भाप से निषेदन है कि निरमली से भव. टिपाही तक रेलबे लाइन बननी चाहिए। रेलक की जमीन है भौर इस को बरीदने की जहरत नही है। छसलिए निरमली से भपटियाही तक एक रेलबे लाइन की उ्यवस्था कोनी चाहिए।

श्रोमन्, मैं रेल मत्रो जो से वह मो कहुणा चाहूणा कि सोनबरला से मुज्ञफफरफुर तक एक रेलवे लाइन होनी काहिए । सन् 1942 की श्रगस्त कान्ति मे सीवापद़ो की जनता ने काफी मुस्तेती के सम्य घम्द्दोलन को सफल बनान के लिए काम किया था, जिस के फलस्वसप बहा का एस० डी० यो० मीर इस्पेक्टर मारा गया। इस्सिए ध्र्र्जा ने कुछ हो कर जो घोनवसा से मुउ्फ्फुफरुप तक रेल की लाड़न बिध्नो थो, उस को बन्द कर दिया। दूसीिए झ्राप से निबे दे है कि इस लाइन को बनवाए।


जयन्ती अनता को समस्तीपुर से विलिकी प्राती है उसका जो रेलवे स्टाफ है वह समस्तोपुर के बाद कमी पटना में बर्दल हैंया कार्ता है, कमी मुगलसराय में मौर इसका नतीजा वह

होता है कि बह माड़ी दो तीन धटे लेट हो जाती हैं हेश मिवेषन है जहा उनको सूल्टी भाठ घटे खस्म हो वहा उनको धाप सेखिं। ऐंता नहींतोना चाहिये कि दो तीन बटे के बहि स्टफ को बदल दिया जा? ।

जयन्ती जनता के बारे मे मुझे एक बात और कहनी है। स्व० ललित बाबू इसी गाही का 于क्ष्बाटन करते हुए पाहीद हुए हैं। सम्नीमुर-मुजफ्क्ररषुर रेलषे लाइन के उद्धाटन के सिलसिले मे मए हुए थे। भाव जयन्दी जनता को समस्तीवुर से मुजफ्करपुर लक ले जाए मौर स्वमन्तीपुर के बद्बले मे बह्ह मुअफ्फरपुर से चसे।

स्व० ललित बायू ने हिमानल प्रदेश के पिछड्डे पन को ध्यान मे रखले हुए उसको श्रागे लाने मे बहा योगदान दिया है। 22 दिसम्बर 1974 को उन्होने न ल तलवाडा रेलबे के निर्मणण के काम को शुरु किया। मेरा अ्राप से निवेष्य है कि पैसे के कमी की वनह मे इस श्रादन को आ्रमप बन्द न होने दे ध्रोर जितनी जल्दी हो सके इस लाइन को बनाने को व्यवस्था करे वाकि स्व० ललित बालू की भात्मा को सन्ति मिल सके।

भ्रापने मुले जो समय दिया उसके लिए मैं अापको धन्यकाद दता हू । बुु़ मे प्वाद्ट्स रह गए है किन को फिर कमो किसी मीके पर मैं झ्रापकी सेवा से रखूणा

MR CHAIRMAN There are two points The first point is. Does the House want to sit beyond 7 O'Clock?

SOME HON. MEMBERS. Yes
SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna). We do not want to sit beyond 7 O'Clock

MR. CHAIRMAN. If Maulana Ishaque Sambhall is going to relieve me at 70 Clock, I do not mind I have my
own difficulty. Unless there is somebody to relieve me at 7 O'Clock, it will be a problem This is my diffculty I have placed it before you If he relieves me, I don't mind

## SHRI RICHHARIA

हा० गोषिनदा दर्छारिया (झासी) सब से पह्हले मे सदन की घ्रोर से श्रॉर श्रपनी प्रोर से भी तथा देश वामियों की ओर से पडित जी को बधाई देना चाहता हू श्रौर उनके साथियो का श्रभिनन्दन करना चाहता हू कि उन्होने एक बहुत ह श्रचखा रेलवे छजट पेश किया है जिसमे देशवामियो ने श न्ति का घ्वास लिया है। सभी लोग रेलवे बजट को पद्ट का घ्रोर सुन कर प्रमम्भता श्रनुभव कर रहे है।

रेलवे हमाग सब से बढा सम्थान है। शान्ति के समय मे इसकी श्रावश्यक्ता निरिवाद है योर युद्ध के समय भी सेना के बाद दूमग अम्बर रेलो का भाता है। इस सक्थान का काम ठीक तरह से चलाने के लिए, इस मे नई स्रूत्र लाने के लिए, इसके कार्य मे त्रेजी लाने के लिए कुछ काम हमारे नए रेल मती बी करेग, ऐसी मे उन से भ्राशा करता हू । इस दृष्टि से में समक्षता हू कि जो सुक्गत में उनको देने वाला हू उन मे वह सहमत होंपे ।

जितने भी ग्रापके कमंचारी है उनको रेलबे के प्रमासन मे धौर रेलो के लाभ मे भागीदार बनाया जाना चाहिये ताकि बे समझ सके कि रेलवे ह्मारी है प्रौर हम को द्रको ठीक तरह से चलाना है देश्र के निए यह काम करना है।

दूसरा कदम श्राप यह उठाये कि रेलो मे जितनी भी यूनियज्य हैं चाहे चुनाम्ब के जरिए या किसी दूसरी प्रकार से, उनको समाप्त करके, उनके स्थान पर एक यूनियन भाम बनायें क्योकि कई युनियज के रहने से घमेको प्रकार के हमरें रेलो से होते रहते高 1

Gen. Disc.

तीसरा अनुरोध मेरा भाप से यहु है कि माप समय निशिचत कर दें कि फलां तारीख से सारे देश में ऐेलें ठोक समय से चला करेंगीं। लेट रनिग की बड़ी पुरानी बीमारो है । हनुमंधैया जी ने चाहै और कुछ किया हो या न किया हो, एक कास उन्होंने अवश्य किया था। बजट भाषण के उत्तर में उन्होंने कहा था कि बजट ग्रधिंब शन के पूरा होते होते रेलें सही समय पर चलने लगेंगी ग्रौर उनका सही समय पर चलना शुरु हो गया था । मै ग्राशा करता हुं कि भाप की इसी तरह से तारीस्त निश्चित कर देंगे आोर चाहे प्राप जनरल मंने जर को जिम्मेवार ठहराए या रेलवे बोर्दे को पह श्रत्यन्त भावश्यक है कि सभी ट्रोनें ठीक समय पर चसें ।

भापने घोषणा की है घोर इससे बड़ा सन्सोष भी द्वुमा है कि स्ट्राइक के बाद जिन रेल कर्मंचारियों का हिमा या तोड़फोढ़ में हाय नहीं था उन सब को वापिस ले लिया आएगा घ्रोर भाप पुरानी फाइलों को मंगा कर देखेंगे । ऐसे कर्मचारियों को तुरन्त वापिस मोकरी पर ले लिया जाना चाहिए। लैकिन धापके उक्ष पधिकारियों ने एक नारा सा दे दिया है, एक बहाना सा बना लिया है कि छन लोगों ने भड़काने का काम किया है और इनको बापिस नहीं लिया जा सकता है। आसी में सैट्रल सेलषे का fिविजन है । बहां पर सब से कम हड़ताल का ध्रसर पड़ा घ्रौर सब से घ्रिक कर्मचारी हड़ताल के दिनों मे काम कर भाए। लेकिन फिर की कुष लोगों को तीन तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया था उबकि हड़ताल भाठ तारीख को होने वाली थी मौर श्रव तक मी उनको काम पर वापिस नही लिया गया है । बे न जेख में रहे, न तोड़फोड़ में उन्होंने हिस्सा लिया मौर नही किसी प्रकार की लिंसा में उनका हाथ है लेकिन घ्रय तक मी उनको बापिस एहीं लिया गया है । मेरा घनुरोध

है कि उनकी फाइसें मंगा कर जाप 初这 जौर उनको घीघ काम पर वापिस लेशे लिए भार्डर पास करें। यह्ह सापकी जो नीति है तथा घोषणा है उसके भनुूप होगा। मेरा ग्वयाल है कि श्राप हननी क्रुपा मवश्य करेंगे ।

## 19 hrs.

 जिसमे यापका खर्वा कोई अधिक नहीं होणा लोकिन लाभ बहुत होगा और कगर चर्षा होगा भी तो वह जो भ्रामबनी होगी उससे पूरा हो जायगा। औापन दिल्ली से मागरे के लिए ताज एक्सप्रंम चालू की है। वह्ह वहां जाती है म्रोर वाषिं भा आती है। यदि उसी इंजन से क्रोर उसमे एक घ्राष बोमी दोर बढ़ा दर उसकों क्राप घांसी तक से आयें उसी शाम घोर फिर उसे झांसी पौर कागा
 तो खुजराहों के तमाम याती, विदेशी पर्यटक उस में भा जा सकते हैं औौर यह् गाड़ी उनके लिए बहुत भक्छी सिद्ध हो सकती है। बिदेशी पर्यटको के लिए बहा जाने के लिए अभी तक कोई मक्ठी माड़ी नहीं है। उनको सुविधा की हो जाएगी मौर भापको यक्यिक सर्चा भी नही करना पड़ेगा। यह एक बहुत सुन्दर काम होगा । ताज पीर ख्डुजराह्ं देख कर मानी वापिस दिल्ली उसी दिन शाम को का सकते हैं। इसलिए इसका भी तुरन्त भादेश देकर इसको चासू करें। मुझे यह्ड पता लबा है कि पषिकारी यह कहते हैं क्र मासी तक पहुंषाने सें उसकी सफाई थाधि की व्यवस्था नही होगी।

लकितन मै प्रापसे निबेदन करना काहता हूं कि म्री कृष्ण चन्द्र जिस समय ठी० ए ० ये झासी मे, उनकी फघ्यक्षता में एक सीटिंत हैई थी। उन्होने हिसाब लगाकर बताया था कि क्षासी में व्रधिक कर्मचारी रस्यकर इसकी सफाई की ध्यवस्था की जा सकती है। उस्होने खुद भी सुलाब दिया खा, कों०ि
层

偣 1

सती तरह से उत्तर प्रदेण के पूर्भी जिलों के हलारों नहीं साखों कर्मवारी बम्बर्द में काम करते हैं।

MR. CHATMMAN: Now it is beyond seven. You can confinule tomorrow. We adjourned now till 11 A.M. tomorrow.

### 19.01 hes.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday March 7, 1975/Pha'zina 16, 1896 (Saka).


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

