## [Shrimati Indira Gandhi]

some people speak of our economy being village based; there are some people in our country who are against the establishment of big industries. As far as I remember, I had not put these words in Gandhiji's mouth. I think the point that I always make, even though we are ourselves fully aware of it, is that the nation cannot go forward without the improvement of the rural areas, improvement in the condition of our agriculturists, but agriculture is to a large extent dependent on improvement in industry because modern agriculture needs a lot of equipment and other things Normally that is how I speak. As I said I cannot remember the exact words. But these were by the way; most of the qu.estions the lady asked me were very light-hearted questions, with regard to women's magazine, etc......(Interruptions).

SHRI RANGA : It is a woman's paper................( Interruptions). Lighthearted questions were put and light-hearted answers were given by a light-hearted Prime Minister. But we cannot take it in a light-hearted manner.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : Normally there are so many mis-statements appearing in both foreign and Indian magzines and newspapers that it is not even physically possible to keep contradicting them. If hon. Mcmber, Acharya, likes, we can certainly write to this magazine, but I doubt very much whether they would print it. But 1 have no objection to writing to them to clarify my views. (Interruption) As far as the other matter is concerned, 1 gave my views yesterday... (Interruption).

SHRI J. B. KRIPALANI: They spread万) many false ideas about Gandhiji abroad (Interruption).

SHRIMATI INDIRA GANDHI : 1 am sure that everybody knows a great deal about Gandhiji and no such remarks are going to distort his image abroad.

SHRI RANGA : Therefore, you should give them prizes.

SHRIMATI INDIRA GANDHI I That
is quite another matter. One minute we are discussing one thing and then in the next minute we are discussing another thing 1 I have given my views about the award. (Interruption) I think this matter can certainly be discussed further but then we have to take into account many other things: whether people who belong to the Jan Sangh and especially the RSS - do we not know what views about Gandhiji they expressed until recently? Interruption......Is that not more serious than a stray remark? SEVERAL HON. MEMBERS rose.

SHRI RANGA : What Is this; Sir? You should be. able to say that this is not proper.

SHRI BAL RAJ MADHOK : She abuses Gandhiji and takes shelter under the RSS.

SHRI RANGA : We certainly object to that. (Interruption)

MR. SPEAKERS : Order, ordcr. Let us listen to her.

SHRI RANGA : Why should she try to prejudice the issue in this manner? Let her justify or otherwise apologise to the whole of the nation for having given that award to that traitor. (Interruption) The whole of the country is shocked at this.

SEVERAL HON. MEMBERS rose -
MR. SPEAKER : Order, order. Have you finished.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : Yes.

### 12.43 hrs.

## RAILWAY BUDGET—GENERAL DISCUSSION-(contd.)

MR. SPEAKER : Shri C. M. Poonacha.
SHRI C. M. POONACHA (Mangalore) : Sir, 1 referred to the point regarding the constitution of the Convention Commiltee yesterday in the course of the debate on the Railway Budpet. I referred to the constitution of the Convention Committee to
examine the finances of the railways as a whole. In that connection, I would like to refer to the portion as regards the proceedings of the 28th November, 1968, where it was specifically and clearly mentioned that this Convention Committee would go into the finances of the railways as regards the payment of dividend, the contribution to the various funds, and to determine broadly as to what should be the railway's resources for the future development.

In that connection I would refer to one point, that is to say, that the Convention Committee was asked to go into these matters in great detail and place before this House their recommendations as it bappened in the case of the last Convention Committee that gave its recommendations in 1965. What did the Convention Committee of 1965 recommend ? Among other things, it gave three alternatives. I may refer to page 22 of the report of the Convention Committee. It said : (a) if dividend is payable at 5.5 per cent and 7.75 per cent, there would be a certain level of contribution; (b) if the dividend should be payable, on the other hand, at the rate of 4.5 per cent and 4.7 per cent, the contribution would be at a certain level, and (c) if dividend is at 5.5 per cent and 6 per cent, the level of contribution would be such and such. They have made specific recommendations, and on the basis of these recommendations, Parliament came to certain conclusions, Based on those conclusions, the plan programmes were formulated. In between, .a now situation developed. From 1965 till 1968, that three year period was not covered by plan programmes. We had only annual plans. For formulating the fourth plan programme which would commence from 1st April 1969; this committee was constituted in 1968 so as to make its recommendations. My objection is, the Railway Minister has placed before the House a programme calling it as the Fourth Plan Programme, which according to me does not fulfil the requirements of the expansion of the railways. I have with me a working paper which was prepared by the Railway Board for consideration by the Planning Commission. In this paper, it was indicated that the main purpose and the basic objectives of the Railways' Fourth Plan would be-
(a) to fully provide for freight and coaching traffic anticipated during the plan period; (b) to modernise the system in respect of equipment and practices to the maximum extent permitted by the availability of funds so as to improve the efficiency of the transport network and to reduce the cost ; and (c) to accelerate the pace of gauge conversion, similarly, to the maximum extent so as to extend a more efficient broad gauge system to areas of rapid economic development and high trafic potential. These are the basic considerations. Keeping these principles in mind, certain points were formulated in a note where it was indicated that the programme would require Rs. 1700 crores. To find out the necessary resources and to see how we can prepare a plan programme for Rs. 1700 crores, the Railway Convention Committee was constituted. Parliament having constituted that committee and that committee having not yot submitied their reconmendations, the reference by the Railway Minister to the Plan Programme in his speech is wholly irrelevant and uncalled for. If I may say so with due respect to the minister, it is a breach of faith and breach of privilege, because it is the privilege of this House to have the recommendations of the Convention Committee first before we can refer to any Plan Programme. This is an important issue I am raising for the consideration of the House.

Comming to the programmes as such, at page 7 of his speech, the minister has said :
"The Fourth Plan for the Railways has been approved on the understanding that of the total expenditure of Rs. 1525 crores, Rs. 940 crores will be found by the Railways themselves-Rs. 525 crores from the Railway's contribution towards the Depreciation Reserve Fund during the plan period, Rs. 265 crores from anticipated revenue surpluses at the existing freight rates and fares"......
not the enhanced frcight rates-
"interest on balances etc and Rs. 150
[Shri C.M. Poonacha]
crores to be raised by increases in fares and freight rates during the Plan period. It is only the balance of Rs. 585 crores that will be made available from the General Resources."

That is to say, in a programme of Rs. 1,525 crores the railways' contribution would be as large as Rs. 940 crores while the general fund contribution would be Rs. 585 crores. The balance which has been struck is by whom and how is not evident to anybody. The Ministry says that this shall be so and so, so that whatever shortfall there is the Ministry shall have a free hand to raise the fares and freight rates without any consideration or coming to this House. My point is that this should have been done according to the procedures that bave been laid down and the decision that this House has taken as regards a close examination of the railway finances in general, which has not been done.

Then I come to the second point as to how the Plan programme stands. The break-up of the various Plan programmes has been given in Appendix 11. It says how much for rolling stock, workshop, machinery, open line works and so on. While having set out as a basic and cardinal principle to accelerate the pace of gauge conversion, the provision here is only Rs. 60 crores. 1 want the House to visualize the railway map. If you look at the railway map, the north eastern sector is entirely metre-gauge. The States of Assam, Bihar, Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Mysore and Kerala have mainly only metre-gauge. Broadly speaking. broad-gauge is confined to Bombay -Delbi-Calcutta-Madras, a triangular belt. The railway system is so confined as to isolate areas of very rich natural resources and potential being brought under the most modern system of workiug only in a limited area. Therefore, by itsolf, it has defeated the very purpose for which it has a great ambition of raising the level of goods traffic from the present 210 million tonnes to 265 million tonnes. I can bet that this figure will never be reached, because the whole system has been shortcircuited. They have short-circuited not
only the railway system but also the development of industries. Industries keep pace with the railways and the railways would be a pace-setter for industry. If certain areas have not developed in our country, it is not because entrepreneurs were not available or the State Governments lacks the initiative but because the railways did not provide for it. They did not want to provide for it. This is my charge against them.

As regards roads, I must say, the road engineers had a better sense ot perspective planning. Let us have a look at the Nagpur Plan which was drawn up as far back as 1947 for the development of national highways. It has provided on certain basic principles for connecting all the important centres, major important ports with other ports, all the State capitals and all the strategic points. On these principles a perspective programme was prepared to bring about a national highway system in this couniry and today we have almost fulfilled that programme. I was extremely happy to say at the Asian Highways' Conference at Bangkok that we had completed all that they wanted and that the national highway system, as through India, was done almost.

But as regards railways, unfortunately. the railway engineers and the Railway Board have not cared for this perspective planning. This is my objection.

SHRI J. M. BISWAS (Bankaura) : The same engineers were your offlcers and you increased their salaries. No class III and Class IV people got it.

MR. SPEAKER : Please do not interrupt him.

SHRI C. M. POONACHA : I am prepared to meet every point of my hon. friend, Shri J.M. Biswas... (Interruption).

MR. SPEAKER : Order, order. Please allow him to finish his speech.

SHRI C. M. POONACHA : I am prepared to answer overy point. I am not worried about their interruption; I am only worried about the time at my disposal. I just do not bother about these
interruptions because they are all meant to interrupt $n$ my line of argument...... (Interruption).

I was saying that the Fourth Plan programme had to be formulated afier the recommendations of the convention Committee were given, we had prepared the notes from that and it was all in possession of the Ministry and the Planning Commission. Now I am surprised to see that the thing has been approved without any reference to that, without bothering about this main and very important consideration of converting the gauge into the broad gauge system. Why ?

## The note says :-

"The cost of operation on the broad sauge is appreciably smaller. Comparatively apeaking, it is about 3.02 paise on the broad gauge while it is $\mathbf{4 . 9 0}$ paise on the metre gauge.' ${ }^{\prime}$

That is the very fact which proves it. The cost of transhipment and break of gauge transhipment is around......

MR. SPEAKER : Out of 50 minutes allotted to your party, you have taken about 35 minutes.
13.00 hrs .

SHRI C. M. POONACHA : My friends have taken away much of the time.

SHRI J. M. BISWAS: We never took his time.

MR. SPEAKER : If you are able to wind up your speech in a few minutes, you do it now.

SHRI C. M. POONACHA : I have two or three more important points to make.

MR. SPEAKER : Then you continue after lunch.

We now adjourn for lunch to meet again at $20^{\prime}$ Clock.

### 13.07 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch HIl Fourtgen of the Clock.

The L.k Sabha re-arsembled after Lunch at six Minutes past Fourteen of the Cluck.
[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

> RAILWAY BUDGET-GENERAL DISCUSSION-(condd.)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri C. M. Poonacha may continue his speech.

भी रएषीर fिंत् (रोहतक) : मेरी एक दर्वास्त है...

MR. DEPUTY-SPEAKER : About what?

## यी र राषीर नित्र : मैं बताता हं ..

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is mot in the buisness before the House. Has the hon. Member any point in regard to this debate?

षी रणषीर नितह : लाष नुभे एक सैंकिए वें, मैं भावको बता वेता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then, he is speaking without permission.

भी रफपोर सितह : बस मां को हरियाएा के टोवजं पषनी कुष्ध मांगों को लेकर "भोटेस्ट कर रहे हैं। साेे हाउस की हमबर्यो उनकी मांगों के साप है। में माप के जरिए एयुकेषन fिनिस्टर से प्रारंना करता हू कि बहा वहां के बीक fिनिस्टर को किस वें कि उनकी मागों पर हमद्वीं के साप बिषार करें। टीषयं श्रापम fिनिस्टर घोर एनुकेकान मिभिस्टर से मी मिल चुक्त हैं, वाकियों से भी मिल चुके हैं, चात कर चुकें हैं मै बाहृता हों कि एनुकेशन मिनिंस्टर वहां बीक निनिस्टर को निल्न वें कि उनकी मांगों पर छमद्धीं से बह गोर करें।

घी रामाबतार घाल्यी (पटना) : तमाप हिन्दुस्ञान के fितने मी सिकेंदरी टी बर्ं है, उन स्वका वहा सबाल है। उनको भी इसके साष बोो़ा बाना खादिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is not in the business before the House.

SHRI C. M. POONACHA : I was on the point of improving the working of our railways in general, and in that background. was referring to the subject that the railway working system has got to be modernised, improved and further made purposeful. In that connection, I was quoting how the country...

SHRI D. N. TIWARY (Gopalgani) : This realisation has come too late.

## SHRI C. M. POONACHA: May I give hlim back ?

If you will have a look at the railway map, you will see that the railway working system is such that at no time can the railway working be ever improved upon with the present set-up or pattern of working.

Let us take, for instance, the operating ratio. The operating ratio, as referred to by the hon. Minister, is somewhere about 79 per cent. If you take the operating ratio and the open lines working and other commitments, the ratio will have to come down to as far below as 65 per cent. Unless we touch that figure, the railway finances will never be on the plus side But what is the radio today? I would quote the figures railway by railway over a period of a year.

The figures are as follows :

|  | per cent |
| :--- | ---: |
| Central Railway | 79 |
| Eastern Railway | 76 |
| Northern Railway | 81 |
| North-Eastern Railway | 99 |
| North-East Frontier Railway | 127 |
| Southern Railway | 95 |
| South-Central Railway | $\mathbf{8 1}$ |
| South-Eastern Railway | 62 |

Incidentally, 1 would also like to refer to one other point, Take the Norih-Eastern Railway. This railway has been incurring a loss. From 1964 onwards, this railway has been incuriing losses, and 1 can quote the figures from page 80 of the Explanatory Memoran-
dum. The losses from 1964 onwards have been of the order of Rs. 5 crores, Re. 6 crores, Rs. 6 crores, Rs. 10 crores, Rs. 10 crores, Rs. 8 crores, Rs. 7 crores and Rs. 6 crores This is just in the case of one railway. My hon. friend Shri D. N. Tiwary should listen. It is not too late to realise as to who is late. Let him please remember this. In the case of the North-East Frontier Railway, the losses have been of the order of Rs. 8 crores, Rs. 6 crores, Rs. 9 crores, Rs. 14 crores, Rs 16 crores, Rs. 14 crores, Rs. 16 crores and Rs. 14 crores from 1964 onwards. In the case of the Southern Railway, the figures are Rs. 8 crores, Rs. 6 crores, Rs. 11 crores, Rs. 14 crores, Rs. 15 crores, Rs. 14 crores, Rs. 17 crores, and Rs. 13 crores. This is the amount of losses over a period of time. W ith these losses, I would submit that however much you may increase the fares and freights, and you may do everything that is possible as an ad hoc programme, you will never be able to improve the railway working system in this country unless the break in gauge is rectified. That is the biggest bottle-neck in the efflcient working of the railways. The question will, of course, be asked where the funds are and how we can do it. It is for that very purpose that this Convention Committee should have applied its mind looked into these things and come before this House with a suggestion and the House should have considered all that. I would refer to a paper that was prepared by the Railway Board, dated the 30th May, 1968. My hon. friend Shri D. N. Tiwary should have a look at it. For the first time, the conversion of the gauge was taken up there, and a programme for ten or fifteen years was attempted. In that we had set out that at least $30 C 0 \mathrm{k} . \mathrm{m}$. conversion of metre gauge would have to be immediately taken up, and we had anticipated a cost of Rs. 175 crores. That was planned, and all these things were discussed railway by railway, and then a sort of idea was formulated. This formula was to go before the Convention Committee and then come up before Parliament and the Planning Commission. But it has been left where it is, and nobody bothers about it, and we are told that there will be an attempt now to undertake this conversion into broadgauge at the rate of Rs. 12 crores per annum and we would provide only Rs. 60 crotes for the whole Plan programme. I wonder how
many centuries it would take at this rate to improve the working of the railway system. We have nearly 30,000 k.m. traod gauge, $25,000 \mathrm{k} . \mathrm{m}$. metre gauge and about 3000 or $4000 \mathrm{k} . \mathrm{m}$. narrow gauge. Even at the rate of 3000 k m ., it is going to take quite a long time. But at the very grudging and halting pace of about $500 \mathrm{k} . \mathrm{m}$. in the first instance, and that too, spread over a period of ten years, you would not be covering even 600 k.m. during the Plan period.

The railway working system depends on the speed, efficiency and the carrying capacity, and the break in gauge and transhipment difficulties are the biggest hurdles in the efficient working of the railways I need not lay further emphasis on this. But I would like to suggest to the hon. Minister that an immediate programme of 3000 k m . conversion will have to be taken up and Rs. 175 crores additional finance should be provided, making a total of about Rs. 1700 crore. This is my personal view. Of course, other suggestions could be made.

For this situation, what is the remedy ? That is what 1 am now coming to. It is again unfair on the part of the railways, or to put it the other way, it is unfair to the railway users in general in this country and the development of industries in this country and the servicing background and commerce and other requirements in this country that railway facilities should not be made available to all the citizens in this country. The facilities in the form of metre gauge do not meet the requirements of the growing economy. They are inadequate and therefore the Road is taking it up. If you look at the Railway map and if you look at the industrial map of India, you will see, these have followed only the broad gauge system. And the othar areas are being left in an economically backward condition and the railuays have failed to serve these areas suitably. Let us take for example the Assam area, Is it less potential as far as industrial development like mineral resources, forest resources, etc. are concerned? is North Bihar in any manner less potential to provide the necessary tonnage and traffic for the railways ? Is Gujarat for example that backward ? Is Kerala for that matter backward? Potentially, I am saving. Or, even Madras or Mysore. All these areas are potentially
very very strong to provide the necessary bas for industrial growth and to feed the Railways. But they have been seriously suppressed by the lack of planning on the part of the Railways to think abead for a period of 10 or 15 years, to project the plans for such developments as are absolutely essential. That is where the Railway have not played their part and then this attempt has been made ; but 1 am afraid even that has slackened now and the planned programme drawn up by the Railway Ministry has been disappointing. There is scope for great improvement as regards this and the Railway Ministry has to apply its mind to this aspect. As regards the implementation of the planned programmes, I am glad that Shri Nanda is heading the Railway Ministry, because, his experience as Minister in charge of Planning sbould now come in good stead and I think he will be able to testow a dynamic approach with regard to the planning of the Railway system on the basis I have been suggesting, that is conversion of the metre gauge, as far as possible, into the broadgauge. That is a point I am making.

I now come to other point, Sir; about the utilisation of the capital. Now, 1 have a feeling that there is over-capitalisation, We have put in nearly 1,000 diesel engines. In both metre and broad gauge also we have about 500 or more of electric engines. A diesel engine or an aleciric engine is equal to two-and-a-half stcam engines. In that proportion is replacement taking place, Sir ? I don't think so. And have we utilised, are we utilising these assets properly? These are very expensive assets, very costly assets. I think in terms of money that would cost us Rs, 400 crores. Has these Rs. 400 crores given as the return? Are the Railways having any long-term plan for this? Here is the wagon utilisation suatement and the engine utilisation statement. What is it that is happening? They are hauling on an average 22 to 23 goods trains of course, subject to marginal improvements that has been made. My poin: is this, that the capital that has been invested and the modern equipments and the tools that we have provided to the Raliways have not been utilised properly. They are underutilised and they are very expenstve things.

## [Shri C. M. Foonecha]

And then, - subject to correction, because I am speaking from memory,each diesel cngine requires as much as Rs. 40,000 per anoum in terms of foreign exchange.

SHRI NAMBIAR (TIruchirappali) : Diesel oil is imported.

SHRI C.M. POONACHA : This is a very expensive thing. Unless we ensure proper utilisation of this costly investment we will not have the benefit. That is the reason why the railways are in the red and they will continue to be in the red, and then it will be a systematic exercise on the part of the Railway Ministry to keep on increasing the fares and freights without any limit. Can we reconcile ourselves to a position like this? We cannot. Therefore, there will have to be a new approach to railway planning. There will have to be new thisking as regards railway expansion.

SHRI SONAVANE (Pandharpur) : When has this line of thinking dawned upon ths hon. Member? He was a former Railway Minister.

SHRI C.M. POONACHA : I am not yielding. He can speak only about the Pandharpur railway, not beyond that. I know about his knowledge of railway matters.

SHRI SONAVANE: Ho never did anything about that also .

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has taken the full time of his pariy.

SHRI C.M. POONACHA : I would like to develop one or two points more. I do not take the time of the House as and when 1 like. I seldom speak and If I speak, I come fully prepared for it. I would like to be given an opportunity to express my views on a few salient points. That is viry necessary. It is not for my sake that 1 am speaking, It is for the sake of the House and the railway as siem.

SHRI SONAVANE; if he is taking the whole time of his party, I bave no objection.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I would make an appeal to him. I know he is very well-informed about this. Even then, there are limitations. Other members also have to be given an opportunity. He has taken the full time of his party and I would ask him to cooperate by winding up.

SHRI C.M. POONACHA : I have not taken the full time.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has ; I am here to calculate.

SHRI C.M, POONACHA : As regards plan resources, this question is very important. As regards contribution to the depreciation reserve fund and the pension fund, these are important things to which the hon. Minister made a reference. There is also the question of dividend payable. On the last question, 1 would like to repeat that the rate of 6 per cent is very high. We cannot continue to accept this rate. The Convention Committee will have to look in o it. My own views is that it should be somewhere around $4 \frac{1}{2}$ per cent.

SHRI NAMBIAR : Not more than that.

SHRI C.M. POONACHA : Otherwise, it will only divert earnings to another source and railway development will be greatly handicapped. This is one suggestion. But it is a matter, as 1 said, to be taken up by the Convention Committec. I am only giving my views.

As regards the depreciation reserve fund and pension reserve fund, the hon. Minister said that he would appropriate Rs. 5 crores mo-e and Rs. 10 crores. May I draw his attention to p. 94 of the Explanatory memorandum? Here is a very interesting statement. Rs. 95 crores was last year's appropriation. On that, we have got by way of interest Rs. 5 crores, and Rs 2 crores from the production units. So the toia! is Rs. 107 crores and the net result h.ss been that from Rs. 107 crores it has come to Rs. 118 crores. Similarly, he now wants to appropriate more for no reaton whatsoever. He has not told us in
his budget what the interest contribution to that is, how much interest will be earned on that, how much the production unit will contribute. He has merely said Rs. 105 crores which means actually Rs. 112 crorcs, if he will only look into the statement. So, he is trying to appropriate Rs. 112 crores, by showing a figure of Rs. 105 crores. So, this Rs. 5 crores more is unnecessary, there is no justification for it,

What is the Pension Fund for which he wants to take another Rs. 5 crores more? The statement in the Explanatory Memorandum which has been circulated to us states that this includes Rs. 4.73 crores by way of transfer from S.R.P.I. (Contributory) to the accumulated Government contribution. We get that contribution also and the outgo is only about Rs. 7 crores, not Rs. 15 crores, but we are appropriating only on the anticipation that in future there will be heavier drawals, and that we should build up this fund. I bave no quarrel, but the point is that at the moment all these things need to be one into in greoter detail.

Then he has referred to the metropolitan scheme, and it is vely inportant.

MR. DEPLTY-SPEAKER : Everything is important, but time is the facior.

SHRI C.M. POONACHA : I have not taken $\mathbf{5 0}$ minute.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please do not question the calculation of time, because if you say you have not taken 50 minutes, 1 say that you have taken more than 50 minutes. Kindly co-operate. You are a senior Memter. Do not throw this challeoge,

SHRI SONAVANE: May I make a subm:st an ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let him conc aje. You will have your turn to speak.

SHRI C.M. POONACHA: The metropolitan acheme has been referted to. The position is that no amount of zurface
transport is going to improve the situation, but it is going to blow up both in Bombay and Calcutta. Therefore, an underground system alone is the answer. For that 1 thiok the necessary steps are on. The revision of suburban traffic rates, which has now withdrawn and for which 1 thank him, is not a solution for the problem, My thinking was that we should tell the suburban passengers that in their interest certain things will be done and that they will have to agree to a surcharge of $12 \frac{1}{1}$ per cent ; there should be $6 \frac{1}{2}$ per cent contribution by the State Government and 61 per cent contribution by the railways, making a total of 25 per cent, to be administered by an authority which will have on it State representatives municipal corporation representatives and railway representives. From that fund we will get as much as Rs. 6 to Rs. 7 crores per annum. It can issue loans or debentures and a permanent solution can be found. If we do not do this now, we will be only tinkering with the problem. This problem of suburben traffic, particulary, in the cities of Calcutia and Bombay, is assuming very serious proportions and serious attention will have to be paid to it , otherwise thero will be a very difficult situation.

I would have referred to several things, but I conclude in deference to your wishes, but I must say before concluding that most of my time has been taken away by interruptions. I had one or two very Important points to make, that I will do on other oecasions.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalgani) : Sir, I crave the same indulgence that was shown to the previous Speaker, who has great insight into the working of the rallways. He was a Minister here and he has also command of the language. So, 1 seek your indulgence in the matter of time.

MR. DEPUTY-SPEAKFR : If your party agrees, you can take the whole of the tinve. I am quite happy.

बी ता० जा० तिबारी : उवाष्पक्ष की, मुके मानूम नहीं कि मै रेलवे मत्री को बच्वयाष वू या किकायत कहं। उन्होंने हिस्करन होमे
[8्री क्ञा० ना० तिबारी]
से पहले ही भपना ओो बयान हस सबन के जामने दिया, उससे लोगों को नका हुपा लेकिन हम लोगों को हानि हुई । लोग सुल हुए, जनता खुब हुई, उन्होंने जो लंबी लगाई थी, उस को उन्होंने हटा लिया, लेकिन हम लोग जो पालियामेन्ट के मेम्बर्ं हैं जो प्रपना लंग स्ट्रेब कर सकते थे, गालियाँ दे सक़े पे वे मायूस हो गए। जंसा पुनाचा साहष मे कहा कि भच्छा होता भगर उउसकधन के बाद इस को हटाते, जिससे हम लोगों को गालियो देने का मोका fमल जाता।

भंने बह़े गोर से कल भी प्रोर प्राज भी पुनाचा साह्वब की स्थीच सुनी। बड़ी मच्छी घचछी ब तें उन्होंने कही हैं । लेकिन मुभे भ्रफसोस एक ही बात का है कि जब लोग गद़ी पर होते हैं तो भूल जाते है, उस बक्त हम लोग जो किकायतें करते हैं, उन्हें माबूम होता है कि ये सब बातें फिजूल हैं .. (घ्पषषाल) उपाष्यक्ष जी, पुनाचा साहब ने जो सजेश्न्ज़ fिये हैं, बरे़े मानें के सजेरचजज़ हैं। में उन की पाष छेता है। बह़े प्रष्पयन के बार उन्होने वे सेेष्चन्ज दी हैं। मुभे यह भी मालूम है कि जब वे रेलवे fिनिस्टर थे तो काकी प्रहपयन किपा करते घे 一रेलवे को कंसे छम्रूव किया जाय, यहीं सोचा करते थे। लेकिन पफसोस यही है कि रेलबे बोर्ड उन पर हावी हो जाया करता था घोर वे कुछ नहीं कर सकते थे। हमारी शिकायत मी रेलवे बंड से ही है, इस fिए कि रेलवे बोंडं न पद्लिक की बात्त सुनता ह न मेक्बरों की बात सुनता है मोर fिनिस्टरों पर हावी हो आाता है। इतीलिये उस वक्त मैने पुनाषा साहब को इन्टरप्ट किया था। इस लिये नहीं घन्टर्ट किका या कि ते कोई गल्त बात्त बोल रहे हैं, बलिक इसलिए इन्टरप्ट किया था कि जन्र वे fिनिस्टर के तो हम लोगों की बात्र नहीं सुनते से। मिने उस बक्त उनको


हैं या जो fक्रिटित्म करते हैं या जो मांग करते 关, उसका भगर मिनिस्टर साहब यहां जबाब नहीं दे सकते तो कम से कम हमारे पास लिब्न कर भेज दिगा करें कि वुम्हारी यह सेेषचन मानी गई थोर यह नहीं मानी गई । इस में यह खा fमयां हैं, यह गलत है, यह नहीं हो सकता है—इतना तो पालियानेक्ट के मेम्बरं fिनिस्टर साहब से एपसपेक्ट करते हैं। कोई मी यहां हस गद्दी पर बंठें, छतना तो होना चाहिए कि हम लोगों की सजेशचन्ज को कन्सीहर किया जाए पोर कन्तीउर करने के बाद बतलाया जाय कि यह बात होने बाली है प्रोर यह नहीं होने वाली है। हमारा किटिसिज्म गलत हो सकता है हम कोई बात ₹हते हैं तो सम्मव है कि वह् गलत हो, तो उस वक्त fिनिस्टर का घमं हो जाता है, कतंक्य हो जाता है कि हमारे सजेरचन्ज को एक्जामिन करे मोर हमको लिखकर जबाब दे कि हमारी सेेषचन मानी गई या नहीं मानी गई। यह काम न पुनाबा साहब ने किया पोर न डा० राम सुभग नसह ने किया, प्राज भले ही वे fिकिसाइज करें । इस कुर्सी पर बंठने की क्या कीमत है पोर क्या लिमिटेश्ज्ज हैं, हस को हम सब लोग जानते हैं।

भब में रेलवे बोहं की लामियां बतलाता हूं। fिद्बले साल यह दिमाण्ड की गई थी कि रेलवे बोहं को एबोलिक्ष कर दिया जाए। मेंने कहा था कि उसे एवोलघा न किया लाय, बयोंकि कोई , न केई बोरंड तो रलना ही होगा, प्रच्छा यह्त है कि पाप हस को सुषारिये घोर इस तरह से सुधारिये जिस में वे लोग रेस्पोन्सिबल हों, इस हाउस को यदि हतना नहां सके तो कम से कम रेलवे बकिण के लिये रेस्पेन्मिबल हों उन पर रिस्पोन्सिबल्टी किज्त की जाय । जो गलत काम करता है, टारेट पूरा नहीं करता हो तो उसको द्टाया जाय, त्रीकिन
 गा० राम सुभण सिह कर सके

पाउ रेलवे बोर्छ की टेन्डें्सी यह हो गई है कि पकिलक से या मेम्बजं से जो भी सजंइचन उनके पाम़ घ्राती है, पहले तों वे उसकों रेजिस्ट करते हैं, एकाामिन भी नहीं करते घोर कमी करते भी हैं तो बढ़ी परफंबटंfरली। यद्द रेलवे बोंड को दोभा नहीं देता। उसका काम है कि जो मी सजेशन्रन उसके पास भ्राय उसको सूक्षमता के साथ देखे घौर बतलाए कि यहु ठोक है या नहीं है ।

रेलबे में तीन हिस्सेदार हैं—स्टेट : जिसका क्पया लगा है, यानी पष्लिक। दूसरे-यूजसं: ओो उसको इस्तेमाल करते हैं घौर तीसरास्टाक: जो उसके कारकून हैं, उसका काम करोे वाले हैं। घब तीनों में बमम्बय कसे हो वहद रेलके बोर्ट को सोषना है। जहां तक स्टेट ₹ फाइलेम्स का ताल्लुक है जो मी उस के थाउट ले हैं, उसका रिटनं उसको मिलना चाहिये । यूजसं को जो भी उधित फंसिलिटी मिलनी चाहिये घोर स्टाफ को सुविधाएं मिलनी चाहिए । मैं बहुत बड़ा छकानामिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि ₹्टेट का जो केषिटल इस में सफं (खंबं) हुपा है, यदि ठीक से उसका इस्तोमाल किया जाय, तो प्रोपर रिटनरं मिल सकती हैं। लूपन्होल्शा को चंक किया जाय क्षोर जहां जहां उनके कमंबारियों के त्वारा या विलफस के त्वारा या दूसरी तर्ह से नुकसान होता है, उसे रोंके की कोषिधा की जाए, तो击 समभवा हु कि 50.60 करो हरेया बष सकवा है घोर इस तरह से लोगों पर फेट या केषर बढ़ाने की जहरत नहीं पदे़ेगी। भगर बढ़ाने की जह्रत पदे मी, तो मै दस राय का हें कि इन सब प्रयस्लों के बाद यदि पूरा न पदे तो बहर बकाया जाय 1 भगर दिनन्न-बिन क्षिपिटल कीए होता बायवा तो एक बिन रेजके तबाह हो जायणी, बरम हो खाबमी। ऐसी स्थिचि में करना क्या है ? में वंभी मह्होष्य



मेम्बर्जं का रिएक्शन हुप्रा तो उन्हें फोरन उठा लिया। यह नहीं सोचा कि किस को रहने षें, किस को न रहेने दें। सळ्वंन रेलवेज का फेपर हतना कम है कि भ्रगर उस में कुछ्छ बढ़ोत्तरी की आए तो उससे कोई हानि नहीं हो सकती है। माप मंयली-पास ईशू करते हैं, उस का क्या फेपर लेते हैं ओर सर्वन बालों से क्या लेते हैं-इनमें डिfिक्रमिनेषान नहीं होना बाहिए, मंबली-वास के बराबर सबर्वन का फेयर होना चाहिए । प्रगर नहीं तो मंबलीपास बालों ने क्या कुसूर किया है जो उन से ज्यादा लेते हैं। छायद भापोे इस पर पूरी त्षरह से विषार नहीं किया, रेलके बोईं ने इलएउ्वाइस किया कि रेलवे केपर को हटा बो घोर घाबने फोरन ह्रा लिए ।

जहां तक स्टाफ का सम्बम्ष है जब तक एक निष्पक्ष हषिटकोरा प्राप का घ्रवने स्टाक की तरफ नहीं होगा, तब तक उन के भ्दन्दर य्रम्बलिग चलती रहेगी। विछ्छले साल मी नैने कहा था कि रेलवे कमंबारी या सरकारी कमेंचारी केषल इसीलिए हाय-हांय महीं करते कि उनको दो चार रुपये बढ़ा दिये अाय, बक्कि वे इस लिए भी क्षुक्ष होते हैं कि उनके साप ठीक से क्यबहार नहीं किया जत्रा उनके साथ दो तरह का ध्यवहार किया जाता है। जो घापके प्रमी हैं उनके लिए ही बनाए गए सर्कलर लागू कर दिया आता है पर दूसरों के लिए वही सकंलर लागू नहीं किया जाता। मैने सुद ऐेे बहुत से सकुँ नर वेत्ष हैं। वे लोग जिन पर लग्रू नहीं किया बाता लिसानपदी करते हैं, मैने भी इस के सम्बन्ष में घापके विभाग के साथ सिसा-पकी की है । घाव पवने ₹्टाफ को जो 5 मी उषित तरीके से वे सकते हैं, बह्द चहर दीजिए। बो नियम बनाते हैं उन पर चलिए। दूसरा
 रेतबे fिनिस्टर के एम्षेप्ट किया बा वह बह है कि इम्माईक का जिस बोन में
[
घर है यदि उस जोन से दूसरे जोन में काम करते हों तो उनका द्रान्सकर उनके घर पर नहीं लेकिन उनके जोन में कहीं दूपरी जगह़ पर कर दिया जाय । इससे उनको सुविधा रहेगी। महाराष्ट्र का कोई घ्रादमी ध्रगर बिहार में काम करता है तो एक मर्तबा घर भाने जाने में ही उसकी घाधी छुट्टी खर्म हो जायेगी। इस तरह्र का कहीं सजेर्चन हम ने दिया लेकिन जबाब नहीं मिलता । घाखिर यह क्यों नहीं होता ? वे कर्मचारी प्रापके नोकर हैं, उनसे पापको काम लेना है, उनको मुविषा भी देनी है तो किर इस प्रकार की बात भाप कयों नहीं करते? घंपको यहे बात दे सनी चाहिए कि कमंषारी घगर दूसरी जगह के हैं तो उनको उनके जान में म्राष कर सकते हैं या नहीं। लेकिन ऐसी एक मामूली सी बात भी नहीं होती है।

बी रणषीर ससह (रोहतक) : हमने भी कई दफा इस सिलसिले में पापकां लिखा है। $\cdots$ ( (घ्यबषाल) $\cdots$

धी हा० ना० तिबारी : मैं श्रापसे कोई खर्वा बढ़ाने वाली बात नहीं कह रहा हू। इस प्रकार की सुविषा प्राप उनको दे सकते हैं। माप उनकी तनख्वाह या भर्ता बढ़ायेगे तो हमारे कहने से नहीं बढ़ायेंगे। घपोजीशन वाले अब हल्ला करेंगे तब भाव बढ़ा देंगे। हमारी यहु शिकायत्त है कि कांश्रेस के मिनिस्टर हम लोगों की बात की परवाह नहीं करते जितनी परबाह्ह वे मपोजीहान की बततों की करते हैं। $\cdots$ (घ्यबषाज) मू कहूंगा कि इस तरह का विस्किमिनेशन नहीं होना चाहिए । हमारी बात जायज हो तो घाप हमारी बात मानें घोर उनकी बात अायज़ हो तो उनकी मानें। मैं यहु नहीं कहता कि फपोजीएन की जायज बात को धाप न मानें ।

एक ज्ञात यह है कि उणर कोई धाकिस्र

या मिनिस्टर नाखुंा हो गया तो होता यह है कि उसको बहुत दूर भेज दिया जता है। वह श्रपील पर श्रपोल करता रहता है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इस प्रकार की बात मेरे यहां हुई ।

रेलवे मंत्री (घी नन्बा) : कोन रंजीदा हो गया ?

धी ह्वा० ना० तिबारी : रेलवे मिनिस्टर या भाफिसर नाखुक हो जाते हैं तो बजाए इसके कि प्रापर्ली उसको हील करें, वे उठाकर उसे दूसरी जगह फेंक देते हैं। मेरे बोन में यह्री बात हुई। लास्ट ईय सोनपुर से ती टी एस सिस्टम को हृटा दिया गया। लीठर धाक वि घवोजीइान, उा० राम सुभग सिद्ह के उसको किया था जो कि विहार के थे। जिस काम को बाबू जगजीवन राम नहीं कर सके, लास बहादुर शास्त्री नहीं कर सके घोर पुनाचा जी नहीं कर सके, वे उसको करने में ठरते थे श्रौर उसको नहीं करना जायज़ समभते थे लेकिन उस काम को डा०रामसु मग सिह् ने कर दिया। डी टी एस सिस्टम को हटाया गया श्रोर ही एस सिस्टम को लागू किया जाये। रेलवे बोर्ठ के चेयरमैन ने उनसे कहा कि भाप क्षत्री हैं, भाप किसी की बात न सुनिए, इसको कीजिए $i$ मोर उन्होंने उसको किया । वहां पर पस्लिक के डिमांस्ट्रेशन हुए। उसके बीजंकर स्टाफ को छषर से उषर फेंक दिया गया । वे लोग रो रहे हैं। मै नन्दा जी से कहूंगा कि उनके केसेज को देसें कि क्यों ट्रान्सफर हुप्रा। $\cdots$ (घ्यबषान) $\cdots$ जो डी० एस०सिस्टम एन०एफ रेलवे में कायम किया गया है उसमें विहार के साष एकदम पन्याय किया गया है। बिहार के लोग करूते ये कि रेलवे सर्वस कमीशन दिया जाये । इस मांग को हल कहले के बदले में घ्रोर बहां के सोगों के रिप्र जेन्टेशन के बबले में बिहार घौर द्रंकेट किया गया, कुछ यू० पी० में घौर कुछ घ्रासाल में मिंश़ दिया गया। बाप माइलेब के दिसाक से ीीजिए तो किती

को उख्य नहीं होगा। भासाम में 3100 मील पर तीन डी०एस०सिस्टम हैं मोर बोषे की मांग है । बिहार के एन० f० मात्र में एक डी०एस० सिस्टम है। हमारे साय निस्कमिनेषान क्यों है ? हमारे यहां 1800 मील में सिर्फ एक डी एस सिस्टम क्यों है? हमारी मांग थी कि सोनपुर में भोर समस्तीपुर में, दो जगह ही० एस० fिस्टम हो। यह जायज मांग है। भाप 900 मील पर गी० एस० देते हैं मोर हमारे यहां 1800 मील है । मापने कयों यू० पी० पोर भ्मसाम में बिहार का हिस्सा fिला विया है ? पष हुणा क्या है ? मेरे एक बमैष्षन का यदा पर बताब लाया कि बो हो लाबमी सरप्मष्ष ऐे लए, उमके पाष्ट कोई काल लहीं है। हे माटे मारे किर रे है। पापते किकायत्त के fिए एकं बोन बना दिया लेकिन बहां तो किषायत ही नहीं। दो सो भादमी बेकार $⿰ \frac{\text { हैे हैं। }}{}$ पोर बो समस्तीपुर में उनके पास रहने के लिए जगह नहीं हैं, थाफिस की जगह नहीं हैं। भाप नया कांस्ट्रक्षान करने जा रहे हैं। यह कोन-सी किफायत सारी है ? यदि बाफिस दोनों जगहु, सोनपूर भौर समस्तीपुर में रबा बाता को उससे बलां मी नहीं बद्वा थर भापरेष्षन भी घष्घा, रहवा। माज तो वहा
 में इस क्जा हहें 1 गाधियां $4,6 \cdot$ पोर 8 षंटे लेट छोती हैं। कम्ट्रोल का कोई पता नहीं हैं। कम्ट्रोल सिस्टम बकं नहीं कर रहा है। पोर इंस्ट्रभान्ष ये हैं कि घणर ट्रेन लेट भी हो तब भी राहट टाइम लिखा जाये। हमसे रेलवे वालों ने फहा कि हम ट्रेन्स की लेट रूनग बो नहीं कर सकते हैं। यहु रेलवे बोहं का नहीं किसी घोर रेस्पांसिदुल धाकिसर का काम है । हम स्टेघान पर जाकर पूद्षते है हि गाती कितनी लेट है तो कहा जाता है कि कन्द्रोस सिस्टम भाउट भाफ भारंर है। मगर स्टे घान पर यह मालूम हो आाये कि गाऱी 4 घंटे सेट है तो धावमी ध्रपने घर बाविस बसा जाये दोर किर लौटकर का बाये। लाप रेें

मंन पाबर बेस्ट हो रहा है । कितने मैन भाबसं बेस्ट हो रहे हैं। किसी बीज का कोई ठिकाना नहीं है। भाप दो की जगह एक ही० एस० सिस्टम से काम बलाना खाहते हैं। सोहनपूर में डी० टी० एस० का भाकिस काली पढ़ा हुपा है। करीब 900 बवाटसं हैं जिनके किवाए निकाले जा रहे हैं। में पुनाषा साइव की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इसको तोषा था, इसको नहीं होने दिया था। वह्ट तो चूसरी स्टेट के ये । लेकिन जब गाक्टर साहलं आये, वहा सिद्ध ये इसलिए उन्होंने कर बिया। $\cdot \cdot$ (घ्यक्वाल) $\cdots$ मिमे सिकं एक संस्टास fिया

 तीज पाटंनर हैं उन तीयों को टष्टिकोण में रबना होगा। किसी की भी पगर भाष थषहेलना करेंगे तो भापका रेलवे सिस्टम ठीक से यक नहीं कर पायेगा। मैं रस ब्वात को मानता हूं कि जो रेलवे के मुलाजिम है उनमें सभीपच्छे नहीं हैं, हुछ खराब भी हैं लेकित पगर पाप सभी को एक ही उंटे से होकेंगे, सभी के साथ एक ही ट्रीटमेंट करेंगे तो किर घक्षा काम कोन करेगा ? हमको तो इस लात़ का घनुभव हैं कि पच्टे पाषमी ही संकेर करो हैं स्षराब चादमी दपनी कती माए ही जतेते है- चाहे सुछा।मष करकें या इ्रणर-उषर पेसा सषं करोे वहु बाडी मार लें जाते हैं। लेकिन जों इमानषार हैं उसकी वहुं च लापके यहा भुषिकल से ही होटी है। भगर हम उनके रंशिषीजुपम केतेज सायें तो हमको भी हर होता हैं कि कहीं उनके कपर fिधिध्निनरी ऐमान न हो थाये। हसी बजहा से हम बल्बी रंब्वीजुपष केसेज महीं लाते हैं। जनरज तेषर के केसेज को ही सामने लाते हैं। ह्रीलिए मैं कहुगा कि रेलवे को घब्ही ठरह से बलामे के लिए अहरी है कि रेलये बोटं को रिभागेंनाइश किया जयये । उनको हर काम के सिए थलाखदेह बनाहये । घगर काम महीं होता लो क्राष.
[*ी त्वा० ना० सि वारी]
उमसे करिए कि तुम्हारा पत्ता कटा, घाप जाइये। घगर काम हो तो उनको याप और उन्नति दीजिए। छस प्रकार से ईं सेम्टिव मिलना चहिए। में रेलवे बोर्ठं के प्रशासन के सिलाफ नहीं हूं लेकिन ओो सिस्टम है, जिससे कन्ट्रोल नहीं हो रहा है, सब तितर-बितर हो रहा है, फाइलेन्सेज नीचे जा रहे हैं उस पर भ्रापको गोर करना बाहिए। मैं पुनाचा साह्ब के सजए्बन के सिलाफ नहीं हूं। बस छतनी ही ग्राउज है कि ज区 वे यहां पर थे तो कुछ कर नहीं सकते ये, ह्मको भी डांटते ये कि रेलवे बोर्उ के खिलाफ क्यों बोलते हो। इसके प्रलावा घीर कोई प्राउज नहीं है। यह्र ठीक है कि हैंते इंजीनिर्ररग प्लानिग सिस्टम दुछस्त होना बहिए। मैं हस बात को मानता हूं लेकिन एक बात घोर कहूंगा।

पभी श्री पुनाचा ने कहा कि रेलवे का ट्रैफिक रोः ले लेता है। मैं चाहूंगा कि रेलवे भोर रोड ट्रांस्पोर्ट का कोश्र।डंनेशन हो, कम्पिटीशन म हो। रेलबे ट्रांस्वोटं जितना ट्रं फिक ले जा सकत़ा है वह्ट ले जाय, बाकी रोड ट्रांस्पोटं ले जाय। भ्रगर कम्पिटीशन की भावना होगी तो न घ्रपको फायदा होगा न रोड द्रांस्पोर्ट को होगा। हमाऐ देता में सब चीजों की कमी है, ट्रांस्पोटं की भी कमी है, साषनों की कमी है । इस लिये जब तक कोपर्णिनेशान से काम नहीं होगा तब तक रेलबे भौर रोड ट्रांस्पोटं दोनों को ही कठिनाई होगी। रेलके को यह नही देख्रना बाहिये कि उसका यातायात रोए ट्रंफिक ले लेता है या कोन ले लेता है। म्रापको जो कुछ करना हो वह कीजिये । प्रगर पाप कम्पिटीशान की भाषना से काम करेंगे तो पाप को हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा। पाप जानते हैं कि पापके गुड्स के जाने में देरी होती है, रोड ट्रांस्पोर्ट जल्वी ले जा सकता है, इसलिये कोग जल्वी सामान न पहुं घाना पक्षम्ब करेंगे। रोग ट्रास्पोर्ट से बर में किसिबरी

दी जती है। पिसफरेज पर्षा्त् चोरी रोह ट्रांस्पोटं में कम होती है धावके यहां ज्यावा होती है। जो चोरियां होती हैं उनका सेटलमेंट भी जल्दी नहीं होता है (रेलवे में )। सालसाल डेढ़-डेढ़ साल लग जाते हैं 1 घापको सोचना बाहिये कि कोन सा तरीका निकले जिससे सेटलमेंट जल्दी हो जाय। लेकिन झषर घ्यान नहीं होता है।

में एक प्रोर बात कहांगा जो पम्लिक के फायदे की है। कहीं-कहीं रेजवे हाल्ट्स बनें हुए हैं। भोर जगहों के लिये रेलवे हाल्ट्स की fिमांड होती है कि बहां पर गाड़ी ठहराई जाय। लेकिन जब ऐसी जगह पर हाल्ट नहीं बनाया जाता तो बहां पर चेन बींबकर गाड़ी ठहराई जाती है। सर ऐंठ पारें की हासत बराब है लेकिन किर भी हर ट्रेन के साथ तो पुलिस चलती नहीं है।

घी प० ला० बास्पाल (गंगानगर) : पुलिस बलती है विदभाउट टिकट लोगों को उतारने के लिये ।

भी 510 ना० निबारी : जब लोण इस तरह्ट से गाड़ी ठहराते हैं तो बहां ऐडीशम स्टापेब होता है फोर विना टिकट बलके बाले की चतर जाते हैं 1 इसलिये जहां पर खोड़ी सी ओी गुंजाइए हो बहां पर हाल्ट दिया जाये क्रोर भगर हाल्ट न दिया जाये तो स्टेधान विया जाये। जापान में हर दो-दो तीन-तीन मील पर स्टेान हैं, लेकिन हमारे यहां छः छः घौर भाठ-भाठ मील पर स्टेधान हैं। भगर बीच में किसी को उतरना होता है थोर वहां पच स्टेघान नहीं बनाया जाता है तो लोग चार मील इषर से भोर चार मील उषर से बमने से बचने के लिये चेन बींषकर गाड़ी रोकेंगे ही। इसको बषाने के लिये धौर टाइस को बताने के लिये भी वह्त अह्ती है कि कुष्ष हाल्ट्स्त बनाये आयें।

प्रमतर बहत बनाने के लिये लेट रानगग भाफ ट्रेन्स का कारा यह विया जाता है कि इूंकि बेन पुलिग होती है इसलिये देर होती है, लेकिन चेन पुलिग पर कोई ड्यान नहीं विया जाता। जो भन्नेसेसरी चेन पुलिग होती ह उसके लिये सजा का कानून ध्रापने बहुत सस्त बनाया हुपा है, लेकिन कितना ही संत्त कानून भाप बनाइये जब तक लोगों को सुविपायें प्राप्त नहीं होंगी तब तक धापका कानून बल भहों सकता। में दो तीन सालों से दो हाल्ट्स के बारे में कहता रहा हूं 1 इसके लिये किसी भाफीसर ब। तरफ से कहा जाता है कि होना घाहिये तो कोई रिपोटं देता है कि नहीं होना चाहिये। यह स्थिति भयावह है।

भी प० ला० बास्पाल : हमको कहते हए पन्द्रह वर्ष हो गये लेक्न उनका रेलवे सरें भी नहीं करती।

भी छा० ना० तिषारी : हैं तो दाप की ही बात कहता हूं। कहीं-कहीं पर फलंग स्टेशन है। लेकिन वहां गाड़िया रात को बड़ी नहीं होतीं। ट्रेन बलती है उषर से लेक्किन गाढ़ी बड़ी नहीं होती क्योंकि वहां लाइटिंग परेंजमेंट नहीं होता। श्री पुनाचा के समय में अब मैने इसके बारे में कहा था तब वह्र जबाब मिला था कि लःइटिंग मरेंजमैंट न होने से इस मामसे में क्रा हो सकता है। पहले यह होता बा कि जहा वर हलंक्टिक लाहट नहीं होती बी वहां |पर ठेबरी जला कर काम बलाया जाता था। हन जगहों पर मी केरासिन लंम्प बलाकर काम बलाया आा सकता है होर गाड़िया बड़ी की आा सकती हैं। इससे लोगों को मी सुदिषा होगी, षोर जब लोग चलेग, उतरेंगे तो धापको पेत्रा की मिलेगा। इन छोटी-छोटी बातों पर घ्यान बेना जस्री है।

भाप ₹े 10 रुपया मान-तुकित चारेंज रहल बिये हैं, लेकिन कितना रिभलाइक्र होता


वेने के बजाय 2 क० टी० टी०f० को बेना फहीं पसन्द करेंग ? 2 र० वेकर उनका काम भासानी से घल सकता है।

रेलवे का हमारे यहां एक भारंर हुपा कि घाट टु घाट बुर्किग नहीं होगी। एक तरक नार्य बिहार है घोर द्सूसरी सरक पटना है। वहां घक्सर लोगों को भाना जाना होता है। छूं कि भाष टिकट तो देते नहीं हैं इसलिये फँच वे में टी०टी० ई० को थोड़ा पैसा देकर निकल जाते हैं। पगर ऐसे काम बल जायें तो वे टिकट क्यों कटायेंगे जिसमें उनको 10 रु० देने प⿳़े冖 । लोग साएकिल से या मोटर से षाट तक घाते हैं मौर इस पार से उस पार जाने के fिए टिकट चार पाने है पर मिलता नहीं।

दूसरी एक बात्र मौर वेलिये कि एक बाट से दूसरे बाट तक का टिकट है 1 र० 60 पैसा पोर पटना से बाट के बाष जो थगला स्टेशान है उसका टिकट है। 1 क० 15 वैसा। ससलिये लोग बाट टु षाट का टिकट न लेकर इस बाट से उस बाट से भगले स्टेबन का टिकट ले लेते हैं पौर कम वंसे में काम बलाते हैं। में नहीं सममता हूं कि वह भाप का कैसा प्रबन्ष एकानमी है। वृाट ह्रब fिस्त एकाजमी? इस तरह की भापकी एकानमिक्त बलने बाली महीं है। भगले स्टेएन का टिकट कटाकर यानी $30-35$ वैसे बथा लेते हैं। द्रें मालूम होता है कि कोई मी इस बीज को सोषने वाला नहीं है। इसको कोई सोषता ही नहीं हैं कि रेलबे के काइनेम्से कीसे बरेगे या षटटंगे भोर उसके लिये क्या करना बाइएये। हमाऐे रेलवे मिनिस्टर साइव पहले पौनिग मिनिस्टर रह चुके हैं। भब बह्ट ठीक तर्दा से हर ीीज की प्लिंनिं करके रेलये बोंटं के वारा इस घीज को समभें कि स्टाफ के लोग बस्से बुला रहेंगे बोर रेलवे के का होनेत्सेन मी बैसे ठीक रहंगे साथ ही पम्सिक को भी जैसे सबिक सुकिषा होगी।
[श्री छा० ना० तिवारो]
यह सब लोग जानते हैं कि रेलवे स्टेशान्स की फीठर रोड्स कितनी बराब हैं। इंजीनिश्भर जाते हैं, ही० टौ० एस० जाते हैं, सब लोग उस घोर जाते हैं लेकिन कोई इसको देखता नहीं है । भगर इस पर $500-700$ या 1,000 रु० लगाकर ठीक करवा दें तो काम चल सकता है। वह इस काम को करेंगे जहरर लेकिन ठीक तरह से नहीं करेंगे, गलत समय में, गलत तरीके से करेंगे।

में घोर भषिक समय नहीं लेना च'हता। मै धापका धाभारी हूं कि श्रापने मुभे समय बिया। में एक प्राथंना जहूर कहुगा कि प्रगर मेरी सब बातों का जबाब मंत्री महोदय के उत्तर में नहीं श्रा सकता है तो वह कम से कम लिखकर मेरे पास भिजवा दें

SHRI LORO PRABHU (Udipi): Mr. Deputy-Speaker, Sir. The hon. Minister has made a breach in his own proposals. It should be the intention of this House to widen this breach and completely wipe out the increases proposed by him. I am suggesting this not only to the opposition but to the whole House.

There should be unanimity about one thing, that in the present inflationary conditions there should be no increases either in fares or in freights. We have to realise and he should realise-he is supposed to be a socialist and a sadacharist-that inflation is the biggest enemy of the people. It is a devilish instrument by which unearned income is added to the stocks and property of the rich at the expense of those who get no dearness allowance or those whose incomes are in clastic or those who are in the majority. Inflation is the greatest enemy of your tenpoint programme or any programme.

What is happening is this. The figures, according to the Economic Times, as on 27.2.70, before the General Budget and after the Railway Budget was introduced, were 187.3 as against 177.7 a year ago and 186.7 before the Railway Budget was presented.

There was an immediate jump of 1 point in that index and, since then after the General Budget it has jumped up by 3 points because of two Budget. This is the position. You are 10 points ahead of last year and you are going to be 13 points ahead of what it was before ; after the Railway Budget. You cannot think what this means to the poor. It means loss of employment opportunities. I would draw your attention to the fact that even in your own railway, since 1966 when the present sharp inflation began, there has been a reduction of 11,000 jobs. Your own figures show that in spite of your asking for more funds for increasing employment, there has been a reduction of 11,000 workers. How do you explain this ? This has actually happened. It is no good saying that you want moncy because of growth, when all that you are doing is that you are reducing the number of persons engaged, because of inflation; you are paying the same men more but you are baving less men to work. So inflation means loss of employment opportunities, which is a very vital thing as far as you are concerned, because you are a government which lives by the good-will of the people, and if you do not give them employment opportunities on account of the inflation which you have introduced by your higher freights, you are not serving either the people or your own party.

## 15 hrs.

I shall briefly explain how inflationary your various proposals are :

1 shall begin by pointing out that what you call rationalisation is only escalation. There is no question of any fare or any freight going down. Every freight is going up. There may be a little change in this mileage or that mileage, but generally speaking, if you look at all mileages you will find that it ignores the rationalisation which exists in lowering freights, it only believes in rationalising by increasing freights.

Secondly, you must be aware that in 1957 a freight structure committee was appointed, headed by no leas a perion than Shri A. Ramaswami Mudaliar. It was a very complete committee; it met for about two years, and made certain classifications,
and it also introduce this theory that the rates should be telescopic and they should taper to the end. Now, what you done is to completely ignore these classifications, and you have reduce them from 61 to 30 , and you have completely given up this theory of telescoping the rates. You have now two sets of rate which you call $A$ and $B$, in one, the freight is increased in the first $100 \mathrm{k} . \mathrm{m}$. and in the other the freight is increa:ed for distances exceeding $2000 \mathrm{k} . \mathrm{m}$. I may give you a few instances of this increase which have resulted from this classification.

Regarding the classification where the freights have been increased for long distances, 1 may mention the case of chemical manure, where it has been raised from 71.20 to 79.40 involving a percentage of 11 . In the case of cement, the percentage is $12 \frac{1}{2}$. In the case of pig iron, it is 11 per cent. As for increases over short distances, that is, under $100 \mathrm{k} . \mathrm{m}$. the increases are as follows; in the case of sugar, it is 40 per cent, kerosene 25 per cent, piece goods and textiles it is 45 per cent and in the case of iron and steel not different from pig iron it is 20 per cent and in the case of tobacco it is 40 per cent. These are very substantial increases. They are going to be reflected in the prices.

When you had increased steel prices, I asked a question what its reflection was in a simple item like steel trunks.

### 15.04 hrs.

[Shrimati Sushila Rohatgi in the Chair]

That increase was reflected by something like Rs. 7 to 8 increase per stecl trunk. You will have a similar situation from these increases. Who don't you follow the classification laid down by a very highly equipped committee? Why do you employ this so-called rationalisation which makes no meaning at all, increasing freight for pig iron over long distances and for steel over short distances ? If you examine this, you will see that there is no rationalisation at all. On the other hand, all that you have succeeded in doing is to increase the freights much more than they should be increased if you were thinking elther of
the common men of the economy. Under these inflationary stresses, the economy is going to be one where investment will be discouraged; the cconomy under these circumstances would be one in which the weaker units will be knocked out. It is not your intention to do this, but you are going to do it.

So, my first proposition is this. Give up this rationalisation and give up these increases. This is no time for that. This time of inflation is not the time for escalating your freights. Now, I am coming to specific figures. The hon. Minister has given reduction in the case of food and milk. But food does not consist of only gram and milk. There are various other items where you have made a very steep increase. On fruits, there is an increase of 70 per cent on a distance of $50 \mathrm{k} . \mathrm{m}$; on vegetables, there is an increase of 66 per cent while for milk it was 50 per cent. How can you expect the people to have these subsidiary foods when you put up prices in this manner? On the other hand, people will consume less and people will produce less and the railways will also transport less. If you are going to exempt all items and do not confine yourself only to grains and milk.

Now, I carne to an item which is important to my friends in the south, namely coal. The freight on coal was at a telescopic rate before, and the rates were decreasing with longer distances, because the industrics in the south had to compete with those in the north to whom coal was very near. Although there is a difference of 34.16 to 34.50 for distance under $1000 \mathrm{k} . \mathrm{m}$. in the cost of transport of coal, what you have done now is to increase the rate on coal from 58.69 to 62.02 per cent, for transport over $2000 \mathrm{k} . \mathrm{m}$. You are favouring industries in the north, and you are discriminating against industries in the south. This is not the idea of national integration, or of economic integration. You will bave more unemployment and you will have more dissatisfaction; it may result in the spread of langurge riots or this or that, but the basic cause will be this that you have not considered the rights of the wouthern industries to coal at the same price or at least at a price which is as pear to that at which it is arailable in the north.

## [Shri Lobo Prabhu]

Then, I come to the case of small parcels which the common man has to send. They show an increase of 30 per cent up to $400 \mathrm{k} . \mathrm{m}$. and about 40 per cent on half and quarter parcels. Are you justified at a time like this in increasing the freights on the small things that the poor traveller or the common man has to convey? Please remember that to the extent to which you make your rates unreasonable, you encourage evasion and you encourage these articles from not being properly booked, and there will be more losses to the railways.

Having asked you to give up these imposts, I would like to say one word about first class and air-conditioned class My good friends think that they are going to punish the rich. They are only punishing themselves. They are not aware that 80 per cent of the people travelling in airconditioned and first class are travelling on Government account or the expense account of companies.

SHRI MADHU LIMBAYE (MONGHYR) : Abolish these classes.

SHRI LOBO PRABHU : He may do that when he becomes a Minister.

SHRI MADHU LIMAYE: Surely, I will.

SHRI LOBO PRABHU ; But as things are, 80 per cent of the people travelling in these classes travel on Government account or on company account and what they pay for their fares is recovered by them from higher taxes and higher prices. In fact, you are favouring Government servants and Parliamentarians, because the d.a. is related to the railway fare. Next time we travel home, we shall be getting much more : the free ticket will be enhanced, and the third class ticket will be enhanced. Therefore, you are not only increasing the fare forthe 20 percent travelling on their own. but you are increasing the freight for the common man who pays for what is on Government pocount or on the expense account of the companies. So please continue your evolution of reduction of fares right down to the first giass and air-conditioned class till such
time as they are abolished if that can be done by Shri Madhu Limaye.

Now, I come to the question of how this can be done Shri C.M. Poonacha has already said a lot about your planning, and even my good friend from Bihar had his own ideas about the waste that occurs. I have only to ask yo's to pay some attention to your own speech. You have provided Rs. 660 crores for wagons, coaches and rollingstock. Actually it will mean that in this Five Year Plan you will be increasing by $\mathbf{2 5 \%}$ on the existing number. Now the life of a coach or wagon is 30 or 50 years. So you could have only increased by about $5 / 30$ or $1 / 6$ but you have increased by $25 \%$. Do you want these wagons and coaches yon make ? when there was a pressure and demand that there should be more wagons, Government have replied that there is already sufficient number of wagons and there are wagons which are idle and already there existed a cushion. What has happenened since then? You want a $25 \%$ increase in the number of wagons.

Secondly, in respect of coaches, I would like to remind you that there are 900 coaches which are reserved as saloons for officers out of a total of 24,000 coaches. These 900 saloons could be converted into coaches. It will have one benefit. To-day the officers live absolutely free from the outside world. They do not know if trains run to time. They do not know what sort of food is served in the trains. They do not know what insanitation is there in the trains. If you abolish the saloons and make them travel like common men, there would be a great improvement in the railways. They would not live in these isolated ivory towers of their own.

I will deal with only one item which Mr. Poonacha mentioned. When you dieselise your trains, when you electrify the traction, when you double-track the lines, when you improve the signalling equipment of the trains, you should increase the running capacity of your wagons. They should go faster. They should go more frequently and there should have been a greater increase in engine-kilometres. It is very small in demand for new wagon, so small that it is not worth investing more. Mr. Poonacha
has already referred to the operation ratio on that subject. Therefore, there is no case at all for this expenditure of Rs. 660 crores. You might spend about Rs. crores, if at all nevessary to keep your factories and workshops going.

I will come now to the next point about the contributions to be made to the various funds : Reserve Fund, Development Fund etc. or to be made to the Government. Mr. Poonacha has dwelt very extensively on that. Though I cannot agree fully with him that dividend to Government should be reduced to $4 \frac{1}{2} \%$, it must be related to the rate of interest because it is a Government loan that you are repaying. Certainly $6 \%$ seems to be out of context when the rate of interest is only $5 \%$. A decision will come when tho Final Plan comes up before the House forapproval and I do hope that the Convention Committee will recommend $5 \%$ and not more than that.

Next question is about the economics that can be adopted. I do not know if you had the time to read the Auditor-General's report. It discloses to you that there is a saving of Rs. 100 crores possible on the working of your railways every year. The Auditor-General refers to the expenditure being below by more than Rs. 50 crores in the years 1967-1969. After Supplementary and Excess Grants you have had Rs. 50 crores more than what was necessary in the budget for the Railways. Then in your own speech you admitten that the expenditure on works was Rs. 30 crores short of what was provided for. So your provisions are far in excess. That is over-budgeting.

Next I come to the point of outstandings. The Auditor-General mentions that there are Rs. 30 crores outstanding to the Railways. That amount has not been collected by the station-masters. There have been repeated complaints about this. What is the result? Out of these outstandings of Rs. 30 crores, outstandings of Rs. 6 crores are more than a year old. Rs. 80 lakhs are 10 years old. This is not efficiency of the Railway Board. This is not efficiency on which you can ask the people to pay higher fares. This is what the Auditor General has referred to about
the turnround of engines. He says that the late-starting of trains has increased. In Central Railuay alone the late losses bave increased from Rs. 85,113 hours in 1959.60 to Rs. 2,17,059 hours in 1968-69, more than an increase of 150 per cent. What is this efficiency? Is it greater efficiency? Is it proper to ask the people to pay higher freights? Is it not better you apply your mind first to reducing this inefficiency, and to see to it that the train starts quicker, that stations are not rammed by trains which do not start in time? There is loss of Rs. 30 crores from year to year on a long list of mistakes and defaults. There are various factors like purchases of stores, manufacturing items, maintenance of assels. there are various such items, and they total in their loss to Rs. 30 crores during the last one yoar. Therofore, there is a loss of Rs. 100 crores which you are incurring from the inefficiency of the Railways.

Before I come to the Railway Board, I wish to say this. When 2 years ago I spoke, I suggested that you were a prisoner of technocrats. There is nobody to advice you from a common man's or human angle, saying, this is good for the Railways but not to the people. Nobody from the administrative staff is there to tell you, this is only something which will suit the technocrats and it will not suit the people, and it will not suit the interest of the Railways as a whole.

Then I would like to refer to the losses of property. That was estimated at Rs. 3 crores for the compensation paid, but the actual losses might have been more. On ticketless travel the loss was estimated at Rs. 25 crores. Madam, 1 would suggest that these Railways should pay attention to this simple fact. This is about fencing of the Railway property, They should make arrangements for fencing of the railway property, for fencing of railway stations etc. so that people cannot freely come in and get into the train. Why cannot that very simple thing be done, Madam? It will cost very little. We should see to it that ticketless travel is reduced as much as possible. And, about platform ticket what is the position? There is no proper check in respect of platforn tickets. It simply depends upon the kind of face you possess.

## [Shri Lobo Prabhu]

The ticket collector never bothers to see whether the person possesses a platform ticket or not. If you have a good and beautiful face you need not have a platform ticket under the current dispensation. Therefore, what I suggest is, you must have only one exit from the platform; you must have only one exit from the yard. It must be properly guarded. You should use your Railway Protection Police much better and to a greater effect than what you have done so far. There have been various complaints voiced that they don't cooperate wtih the GRP ; and more than that, they simply spend their time in travelling from here and there in these very saloons.

We have been given certain figures about tickotless travel. It has been claimed that detection of thicketless travel has been reduced by 66 per cont. It is nothing actually. They have fallen by 66 per cent because you have made the punishment so deterrent that parties come to terms with your staff. Therefore, it is better that you take practical measures to check entry on platforms and on your trains. Thereby you would be able to save this loss of Rs. 25 crores from ticketless travel.

And lastly, Madam. this hardy annual, about these passes and PTOs issued to your officers. I was a Member of the Estimates Committee which after great consideration had decided that the passes of officers may be reduced to the same level as the passes of the staff, from six to three. And, the Railway Board has not cared in the least to consider this suggestion. This is not fair to the travelling public who are simply pushed out by these railway officers by their luggage and by their probably unqualified attendants and relations with them. You have to make up your mind to see that the railway official would not travel more than any other Government servant. An ordinary Government servant gets a pass once in 2 years. The Raiway officers may have it once in one year if you like ; I will go a little further than the Estimates Committee and suggest this. 3 passes are excessive. If it is necessary, because the staff is so powerful, that they must
have three passes, railway officers also may have 3 passes.

Aod lastly, you cannot solve the problem by increasing the fares and freights which the public are compelled to pay, unless you change the Railway Board.

The Railway Board is multiplying all the time. There are additional members, there are temporary members and expenditure even in a year like this is rising. It is rising simultaneously with a reduction of staff of 11,000 people. This is a shame. I shall unite with all the Opposition here, as I did before on another measure against the people to see that this increase in fares and freights will go, and I do hope also that people opposite who do represent the common man, will join with me and see that no increase in fares or freights takes place.

## SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA

(Khammam) : We are glad to know he is a common man.

SHRI v. KRISHNAMOORTHI (Cuddalore): The new Railway Minister does not know much of railways.

SHRI LOBO PRABHU : I hope there will be some attention paid to what I have said. Unless these railways run better, unless there is a saving of Rs. 100 crores as pointed out by the Auditor General, unless there is a saving of at least Rs. 30 or Rs. 40 crores as pointed out by me from those various, items they are not entitled to raise the fares by one paisa and they are not entitled to raise the freight by even less than one paisa.
\&ी घमृत नाहाटा (बाउमेर) : घघ्यक्षा जी, सबसे पहले तो में प्रपने नये रेल मन्ती जी को बषाई देना षाहता हूं कि उन्होंने इस सबन के विभिन्न वर्गों और दलों द्वारा उ्यक्त भावनामोर का भादर करते हुये एक नई मिसाल हमारे देश के सामने पेषा की है जिसकी भाशा भूत पूर्व रेलवे-मन्वियों से नहीं की जा सकती थी। तीन ऐसे भूतूूर्व रेल मन्न्री इस सबन में हैं मोर उन तीनों को देबते हुए यह कहा जा सकता है

कि रेलवे मन्नी भक्सर दुषंटनाभों के शिकार होते रहते हैं। बह्ट स्वयं दुषं टना मन्नी होते हैं या नहीं होते हैं, यह में नहीं कह सकता हें लेकिन भवसर इस देश में राजनैंतिक दुर्धटनामों के शिकार हमारे रेल मन्री यहां रहे हैं। उसकी तीन मिसालें हमारे इस सदन में मौबूद हैं। लेकिन भाज की बदलती हुई परिस्थितियों में हमारे माननीय नन्दा जी ने जो एक पहलकदमी की है, जो एक संवेदन्नशीलता का परिचय दिया है देश की जनता की भावनापों के प्रति, मोर उनके प्रतिरिधियों की भावनाप्रों के प्रति वह सराहनीय है भोर में प्राषा करता हूं कि उनके मन्च्विव्व काल में हमारे रेलवे में एक नई दिशा हमारे रेलों के प्रसाशन में एक नया ध्रह्याय प्रारम्भ किया जायगा। जैसी कि उन्होंने स्वयं घोषया की। है। हमारे रेलवे के प्रशाषान में सुषार की, जसके घन्दर बचत की श्रोर भष्टाबार भादि को दूर करने की काफी गुंजाइश है तो इनको भी वह पथाषं में कर पायेंगे ऐसी भाधा हमें बंघती है।

यह सब कहने के बाद, एक विषोष बीज की भोर में रेलवे मन्र्वी जी का घ्यान दिलाना चाहता हूं। रेलवे विभाग में कमंचारियों का एक ऐसा वरं है कि जो एकदम उपेक्षित है, भुलाया गया है, जिसकी भोर माज तक कमी s्यान नही दिया गया, उसके हितों की घोर मैं घ्यान दिलाना चाहता हूं भोर वह वगं एक भजीष नाम से पुकारा जाता है। उसे पे-्यलक कहा जाता है। सारे भारत की रेलों में सिफं $१ १$ सो . पे-क्लकं हैं जो कि घपनी कम संख्या के कार शा जायद भपने हितों की भोर किसी का हान भाकषषत नहीं करा पाते। रेलवे में वेतन भुगतान की ठ्यबस्षा यह है कि चाहे बदे़ से बढ़ा घधिकारी हो, चाहे घोटे से छोटा कमंबारी हो, बह जहीं कार्यं करता हैं उसका त्रेव उसके कायंस्थल पर दिया खता है घाहे बक्तर में काम करने वाला बड़ा घलिकारी हो,


करने वाला कमंषारी हो, बाहे गेगमंन हो ज़ो जंगलों में रेलवे लाइनों पर काम करता है, जों भी कमंचारी जहां काम करता है उसको उसक कारं-स्यल पर वेतन का भुगतान किया जाता है। लाबों कमंवारियों के करोड़ों रपये का भुगतान हर माह केषल 11 सो भादमी सस पूरे रेलवे विभाग में करते हैं । मैंने हिसाब लगाया है, ययकि भलग मलग रेलों में कायं का भलग प्रग मापदण्ड तय है लेकिन उसका कभी पालन नहीं किया जाता। ययार्य में देबा यह गया है कि एक एक पे-४लकं एक एक महीने में पांच पांच लाख रपयें का भुगतान करता है जिसका नतीजा यह होता है कि उसकी कायं-दक्षता तो कम होती है वह होती ही हैं, बढ़षा भ्रोर साधारा तया बतिक हमेशा ही मैं कहूंगा होता यह है कि हर पे-कलकं को पवनीं जेष से पैसा देना पह़ता है क्यों कि भुगतान में जो वह पैसा भदा करता है, उसमें कमीं रहें जाती है मोर जब हिसाब वेता है तो उसमें उतने पैसे का हिसाब नहीं दे पाता। कमी सो सो मोर कभी डेढ़ हेढ सो रपये, यहां तक कि कमी कमी एक साषारण पे क्षलक कोह्वार हजार रपये भपनी जेबों से देना पड़ता है क्यों कि हतना बढ़ा बोभ उनके ऊपर होता है कि उसके साथ वह न्याय नहीं कर पातें। बेस्टनं रेलवे में यह नियत्त है कि एक पे-सलकं बाई लाख रपये की भ्रायगी करेगा। लेकिन उससे पांच लाब रुपये की पषायगी करायी जाती है जिसका कि भार वह उठा नहीं सकते। मगर उन्हें उठाना पड़ता है मोर उसके लिए उन्हें दण्ट पह़ता है, उनके वेतन से हर माह कटोती होती है। इंसलिए मैं निवेदन कसंगा कि यदि भाप इस कायंभार को कम नहीं कर सकते हो कम से कम जो निरिषत हैं घापके यहां उससे पषिक कायं तो इनसे न लीजिये। रेलसे त्रों कें पाप अए नए सदस्प मर्ती कर सकते है बेकिज घोटे लोग-11 सो भाबमी डतना बक़ा काम करेे हु इनकी संख्या वहीं बडा सकते। इलकी वर्ती के लिए कहते है कि बषत घरियाए बत रहा है
[श्री भमृत नहाटा]
नई नियुक्तियाँ नहीं करेंगे। इससे उनके ऊपर कांय का बोभ बढ़ता जा रहा है घ्रोर नये पे-कलक्स रखे नहीं जा रहे हैं । इसलिए में निवेदन करना चाहता हूं कि हनके काम का बोक कम किया जाय। ढाई लाख, दो लाख रुपये से ज्यादा घ्रदायगी किसी पे कलकं से न कराई जाय घ्रोर उसके लिये जितने पे-कलकंस की भावहयकता हो वह रखे जांय। घोर यह नाम भी घजीब है-पे-क्लर्क का। ये लोग बैंक्स से रुपये लाते हैं-एक एक करोढ़ रुपये, दस दस लाख रुपये घ्रोर बीस बीस लाख रुपये बैंक से लेकर चलते हैं जिनको गिनने की भी फुसंत इन्हें नहीं होती। बोरों में रुपयों के नोट भर कर घौर विशवास के भाषार पर दस्तस्त करके घले भाते हैं। इसके बाद वह पैसा भापस में बौट बांट कर घ्रलग प्रलग लाइनों पर निकल जाते हैं लोगों को पैसे की प्रदायगी करने के लिए। यह सरकारी खजाना है जो चल खजाना है जिसके रक्षक हें वह, उस खजाने के पहरेदार हैं यह। दूसरे किसी विभाग में जो कर्मचारी यह कायं करता है पैसा लेता है मोर देता है उसको केशियर कहा जाता है लेकिन इनको पे-क्लक्क कहा जाता है। रेलवे के तमाम पे-कलकसं बराबर यह निवेदन करते भा रहे है कि उनका नाम बदला जाय । कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है ? नाम में बहुत कुछ रखा है । यही लोग जब बैंकों में जाते हैं या स्टं शानों पर उतरते हैं तो हेठी की निगाहू से देखे जाते हैं घोर जगह जगह प्रपान्ति होते हैं। बैंकों के घघिकारी पूघते हैं कि घाप क्या हैं ? पे-क्लकं हैं। पापकी तनख्वाह क्या है ? 110 रुपये, 170 रुपये। तो नतीजा यहु होता है कि इनको षगहु जगह प्रपानित होना पड़ता है, नीषा बेलना पड़ता है। घगर बंक में जो कमंचारी पैसा लेत्ता है घोर देता है उसको कीषियर क्यों कहा जावा है तो रेलवे में जो माधमी पैसा लेता है घोर देता है उसको कै शियर क्यों नहीं कहा

जाता है ? भोर जो वेतन दर सरकार के दूसरे विभागों में कैशियसं के लिए नियत्त है वही वेतन दर प्रोर वही सुविधाएं रेलवे के कंशियर्सं को भी प्रदान की जानी चाहिए घोर दुभाती-क्यवहार यानी डिसिक्रिमनेशन नहीं होना चाहिए ।

तीसरी बात यह है कि इनकी सुरक्षा की व्यवस्ण नहीं है । कई बार इनको लूटा गया है, इनके करल हुए हैं। कभी कुछ घ्रसी पहले एक पे.कलकं घ्रोर उसके साथ दो गार्छंस को कत्ल कर दिया गया श्रोर खजाना लूटकर ले गये । यहां तक कि जो पे-कलर्क पैसा ले जा रहा था, जिसकी हत्या हुई, श्राजतक रेलवे ने उसके परिवार को कोई कोई मुफ्रावजा नहीं दिया । वे कहते हैं कि हमारे यहां मुआवजे का कोई प्राविषान नहीं है ।

कुछ रेलवेज में पे-स्सक्सं के लिए विशोष बोगिया होती हैं, कोचेच होती हैं, जिनमें तिजोरी होती हैं, सलाखें होती हैं भोर सुरक्षा की व्यवस्था होती है। लेकिन अब बघत के नाम पर उन कोचेज़ को खत्म किया जा रहा है। सुरक्षा भ्रधिकारियों ने, रेलबे सिक्योरिटी भाफिसर्ज ने घोर पेट्रोल-पुलिस ने यद्ए शिफारिश की है कि हर रेलवे में हस प्रकार की सुरक्षात्मक कोचेज की ठ्यवस्था की जाय, लेकिन बचत के नाम पर उनको हटाया जा रहा है। बड़े बड़े पाफिसर्ज के लिए सैयून्ज कम नहीं किये जाते, लेकिन पे-कलक्सं के लिये जो पैसा लेकर घ्रदायगी के लिए् निकलते हैं,सुरक्षा की व्यवस्था खत्म की जा रही है, उनके लिये थडं क्लास या सैकेण्ड ब्लास में रिजर्वंशन की व्यवस्था भी नहीं की जाती है। उन से कहा जाता है तुम स्वयं रिजवंशन की व्यवस्था करा सकते हो तो करा लो। उन को जंगलों में पड़ा रहना पड़ता है, वहां वे पेमेन्ट्स करते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई ख्यबस्था नहीं है। दो पुलिस कमंबारी ओो उस के साष रहो हैं उनकी भी यह जिम्मेषारी

नहीं है कि वे उस को हाप तक लगायें घोर कई बार तो ऐसा देला गया है कि वे बहुत ज्यादा ह्यान नहीं देते। इसलिए मैं चाहता हूं कि द्न पे-षलषसं के धानेजाने के लिये विशोष कोचेज की व्यवस्पा की जाय।

जब वे स्टेशन पर भदायगी के fलये पहुंचते हैं तो गैगमिनों या दूसरे लोगों की घदायगी की व्यवस्षा भी सारे देश में एक तरह की होनी चाहिए। होता यह है कि जब पे-कलकं पैसा लेकर भाता है तो उस पर सब टूट पढ़ते हैं-₹टेपन मासटर, पी०उब्ूू॰माई०, गंगमैंन सब काते हैं, कोई विल उठा कर ले जाता है, कोई कुछ से जाता है क्योंकि उस पर काम का बोम बहुत चfिक होता है, कोई ठ्यवस्थित्त छंग से बहा पर केतन का भुगतान नहीं हो पात्ता है। इस लिये सारे देका में भदायगी की एक दज्ञ व्यवस्था रेलवे बोडं की तरफ से होनी चाहिये ताकि बहां पर कोई गड़बड़ न होने पाये ।

में भाशा करता हूं कि रेलवे मंश्री जी इस छ्षोटे से उपेक्षित वगं की तकलीकों की पोर ध्यान देंगे मोर उनको दूर करने की चेष्टा करेंगे।

धी \&ीष्न गोयल (चण्हीगढ़) : सभापति महोदया, रेलवे मंत्री जी के कल के वपबहार से ऐसा लगा कि जो बजट सरकारी कमंचारियों ने या पहले के किसी मंत्री की सलाह से बना था, मानों उसकी जिम्मेदारी वे भवने ऊपर नहीं लेना बाहते-इस प्रकार का भाव उन्होंने पंदा करने की कोशिश की है। मैं वह कहना बाहूंगा कि गेलवे मंत्रालय हमारे देश का सावंजनिक क्षेत्र में काम करने बाला सबसे बढ़ा उद्योग है जिस पर कार हखार करोड़ रुपये का सरमाया लगा हुम्रा है। इस प्रकार के विभाग को $5-6$ महीने तक लगातार किसी मंश्री के बिना ख्बाली छोड़ना हस बत की द्यीस है कि हमारी प्रषान मंभी जी जिन

चीजों को प्रारमिकता देनी चाहिये, उनको प्रार्थमिकता न देकर दूसरी चीजों को पषिक प्राथमिकता देती हैं। उन्होने घपनी कांपेस वरकग कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति करना प्रना पहला कतंव्य समभा, सेकिन इस विभाग में एक पाटटंटाइम मंशी से काम बलाती २हीं, जिनके पास वहले ही एक दूसरा विमाग था पोर जो बेवारे बैसे ही बीमार भी ये। में यह कहना चाहता हूं कि. इस विभाग की तरफ ज्यादा तबज्जह देने की घाब६्यकता थी।

समापति महोदया, जब मैं रेलषे के फाइनेन्स की तरफ ध्यान उालता हे-पंषबर्षीय योजना में रेलवे ब्टों ने जितमे बन की मांग की षी, उसके मुकाषले केषल 1525 करोश़ रुपा एस कोषी चष्बर्षीय योला के लिये मिलता है । इसके साष साप जिम्मेदारी इस बात की पाती है कि चोषी पंघवर्षीय योजना में हमारा यह रेलये विभाग ३२६ करोछ़ रुपे के साधन जुटाये ताकि पंष वर्षीय योजना के काल में जो इसके विस्तार की प्रावहयकता है-विस्तार की पावछ्यकता तो पड़ेगी ही, में समभता हूं कि धाय-वष्ष 3 प्रतिशत की वृद्धि होती है हमारे पैसेत्जर ट्रं फिक के घ्रन्दर घोर यह दे देलते हुए कि हमारे देशा में कृषि का धिकास हो रहा है, हमाऐे देश में उद्योगों का विकास हो रहा है, हमें यह प्रनुम'न लगाना चाहिए कि हर वषं हन दोनों प्रकार के ट्रेफिक का दबाव हमारी परंअ्यवस्था पर किस स्प में चानेवाला है। क्या हमारा मंश्रालय इस बात की तैवारी कर रहा है या नहीं कर रहा है ?

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा रेलबे विभाग वह विभाग है जो एक-दो बषं पहले हमारे जैनरल रेवेंय्यूज में, हमारे देश के जंनरल वजट में सहायता करता रहा। है, लेकिम एब दुर्भाग्य से स्थिति बदल रही है, भब यह थाटे में जाने लगा है। मैं भापके सामने सारा विबरा देकर यह स्पष्ट कहंगा कि किस
[श्रो श्रोचन्द गोयल]
प्रकार से बैं-एण्ठ-फोल्टी प्लानिग के काररा, किस बंग से मंत्रालय के घन्दर जो मिल-एडमिनिस्ट्रे घान है, उसके कारण, श्राज छस विभाग को इस स्थिति के घ्रन्दर लाकर खड़ा कर दिया है कि यह हमारे लिये घाटे का सोदा बन गया है। जब में पागे की तस्वीर देखता हूं तो मुभे विलकुल काली तस्वीर दिसाई देती है। नन्दा जी ने सोचा होगा कि किसी न किसी प्रकार से जनता की घालोचनाम्रों से बचने के लिये पोलिटीकल प्रेशर के दबाव में प्राकर उन्होंने कुष्ब क्रम उठाये होंगे, लेकिन एक मंत्री के नाते उन पर यह् पविप्र कर्तंक्य प्रायद होता है क्रि घागे का भी विचार करें, भपले पन्त्र सालों के बते में मी बिचार करें। भाज हेलवे विभाग बर जो जिम्मेदास्यां भानेवाली责, क्या उन जिस्मेदारियों को वह निभाने की तैपारी कर रहे हैं या जैसे-तैसे कर के श्रपना समय निकालना षाहते हैं । उन्होंने कल कलाबाजी खाई है घोर यह देखा कि उन्होंने जो तर्क प्रवने पह्टले भाषरा में दिये, बिलकुल उसके विपरीत श्राचरणा कल उन्होंने किया। मै उदाहरा देकर उनके सामने ये सारी चीजें स्पष्ट करूंगा। नन्व जी ने छस बात को स्वीकार किया है किं प्रतिवषं 45 करोड़ रुपये का षाटा हमारे पैसेन्जर ट्रैं.फक के घन्दर पड़ता है भोर उन्होंने इस बार साके पच्चीस करोड़ रुपये की ठावस्था सामान के भाड़े में वृद्वि कर के उसको सठसीउाहज करने की कोशिशा की है। हालोकि उनके भाषरा में दलील यह दी गई थी कि भगर हम यात्रियों का किराया बढ़ते हैं तो उसका हमारे देषा की घर्थ प्यवस्था पर मुद्रास्फीति के रूप में कम श्रसर पड़ता है, लेकिन धगर चीजों के सामान का भाढ़ा बढ़ाते हैं, तो मुद्रास्फीति पर वह ज्यादा प्रभाबकारी होता है, लेकिन मुभे दिखाई यह विया कि सदस्यों से तो वह कहते हैं कि घाटा है लेकिस भाचरएा बिलकुल विपरीत करते हैं। मेरे माई लोबोप्रभू ने ठीक कहा है कि घ्याज

हमने सामान के भाड़े में जो वृद्धि की है, चू कि उसमें इस प्रकार का सामान प्रता है जैसे चीनी, स्टील, सीमेन्ट, कैरोसीन घोर ऐसी दूसरी चीजं जिनका रोज़मरी की जिन्दगी से वास्ता पड़ता है, सभापति महोदया जिनका खासतोर से श्राप बहिनों के रोजाना के बजट से सीषा वास्ता पड़ता है, भ्रार उन सारी चीजों का भाड़ा बढ़ायेंगे तो क्या उसका ध्रसर सीधे तोर पर लोगों पर नहीं पड़ेगा। बात तो केवल छतनी है कि जिस तरह से पंजाबी में भटका करना कहते हैं घ्रोर घीरे घीरे जिवह करना कहते हैं, शायद भटका बरदाशत करने की हिम्मत नहीं रखते, इस लिये जिवह्ह करना चाहते हैं, उसको पता भी न. चले घौर काम भी कर जाय 1. लेकिन देबा की पर्य व्यवस्था को दृष्टि में रख़े हुए मैं कहना चाहूंगा कि यह ज्यादा ह्वनिकारक है, इस से आप ज्यादा मुद्रास्फीति पैदा करेंगे यह व्यवस्था देश की श्रर्थठ्यवस्था को ज्यादा बुरे तरीके से हिलाकर रख देगी।

नन्दा जीने भ्रपनी उन जिम्मेदारियों का ध्रहसास न करते हुए कल ही घोषराता कर दी कि जो 44.96 करोढ़ रुपया हमें भ्रगले वर्ष के प्लान के लिये जो घवने हिस्से का देना चाहिये था, उसके बजाय हम 31.96 करोड़ रुपया देंगे। इसलिये जसा मैंने कहा हस बात की चिन्ता की जानी चाहिये कि ध्रगले वर्षो में यहाँ की वित्तीय स्थिति का क्या बनेगा, रेलवे के विकास पर इस का क्या घ्रसर पड़ेगा, इस दृष्टि से इस पर विचार किया जाना बाहिये। सुन तो लीजिए। यह श्रर्थ-क्यवस्था घ्रोर वित्त का पेचीदा मसला है। जरा इसको सममने के लिए घकल से काम करेंगे घोर पगड़ी हटाकर मेरी बात सुनगें, उसमें घकल का इस्तेमाल करेंगे तो जो कुछ में कह रहा हूं उसके पीषे भापको तकं दिसाई देगा। मैं यद्ह कहना चाहता हूं कि नन्दा साहब पंचवर्षीय योजना के घंतिम तीन बर्षों में फालतू दो स़ो करोह़ रुपय की

उपषस्था करेंगे लेकिन भाज वे हस बात्त की प्लार्निग नहीं कर रहे हैं कि वे दो सो करोए़ रपये भाबिर इनके पास कहां से जुटेंगे ？मुभे तो साफ दिसाई दे रहा है कि रेलवे के खर्चे के भन्दर वृद्धि हो रही है। स्टील की कीमतें बढ़ी हैं। ये कमीघान मुकरंर किया गया है जोकि सरकारी कमंबारियों के वेतन बढ़ाएगा। तो में कहना चाहता हूं कि हन सब चीजों के बढ़े हुए मूल्य иोर सरकारी कमंचारियों को बढ़े हुए वेतन देने से जो खर्चा बढ़ेगा उसका मुकाबला करने के लिए वे किस प्रकार से रेलवेख को साउन्ड लाइन्स पर चलाना चाहते हैं। नन्दा जी भभी भमी इस मंत्रालय में चाये हैं। पता नहीं उन्होंने परहमनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की सिफा－ रिचे पदे ली हैं या नहीं ？भै चाहता हूं कि वे उनकी सिकारिषों को या घोर जो दूतरी कमेटीज की रिपोटे हैं चाहे वह वांघू कमेटी की रिषोटं हो या कोई दूसरी हो，उनको देलें जिसमें कहा गया है कि रेलवे को साउंड कार्मशयल लाइन्स पर चलाना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की राजनीति को दलल नहीं देना चाहिए वरना सावंजनिक क्षेत्र के भन्दर चलने वाले इस उच्चोग को，जोकि हमारे देश की सेवा पोर थाय का साषन था，बहुत बड़ा धषका पहुँचेगा।

जहांतक सामान के यातायात का प्रबन है，इसके ऊपर मभी सादे़ 25 करोड़ रपये का बरेंन लगाया गया है । बह बरेंन शायद थोड़ा सा हलका हुमा होगा क्योंकि नन्दा जी ने，अहां तक फूउषेग्स का ताल्लुक है，दूषे का ताल्लुक है， उसकी दरों में कमी की है। हस कारा साढ़े 25 करोड़ की वहु राषि कुष्ध कम हो जायेगी। भैं कहना चाहता हां कि जहां तक सामान के यावायात का प्रबन है，को एठीशनल बरेन उसके ऊपर उाल दिया गया है，उसके सम्बन्ष में नन्दा जी ने बढ़ी मजेषार बलीस दी जोकि मेरी समभ में नहीं घाई। उन्होंगे कहा है कि बो रोध द्रान्क्षपोट है उसके द्वाष मेल बिठाने के

लिए हमने इन चीजों की दरों में वृधि की है। इसमें मेल बिठाने का ताल्लुक कहां से भाता है？ उनके साथ तो सीषी प्रतियोगिता है। पापके नीचे की जमीन तो खिसकने लगी है। गुड्स ट्राफिक को घीरे घीरे रोड ट्रान्मपोटं बींबता चला जा रहा है। भाज वह हर प्रकार की सुविधायॅं देते हैं। घगर माल गुम हो जाता है या खराब हो जाता है तो बहुत शीघरा के साथ उसके क्लेम पर फैसला करते हैं । गार्टी के साथ बहुत जल्दी वे माल को निशिचत स्थान पर पहैँचाते हैं। दूर दूर तक जाने वाली चीजें मोर भनाज तो रेलवे के द्वारा जाता है लेकिन जो कीमती बीजें मोर घोह़े फासले पर जाने बाली छीजें हैं उनका बीरे छीरे हमारा जो सक़कों का यातायात है जहु पापके पास से बींबता जा रहा है। ऐसी दिधा में पाप किस प्रकार से उनकी प्रतियोगित्ता में मोर उनके मुकाबले में टिक पायेंगे जबकि एक पतिरित बो भा माप हालने जा रहे हैं－ कम से कम यह बात मेरी समभ में नहीं पाई।
15.47 hrs．
［MR．Deputy－Speaker in the Chair］
इसके साथ साथ में एक बात यह कहना चाहता हूं कि नन्दा जी ने भपने बजट भाष्या में कहा हैं कि विध्ले बषं हमें इस प्रकार की भाशा यी कि 9 मिलियन टन्स का भाढ़ा होर द्राफिक उपलग्ष होगा लेकिन उसके मुकाएले में सा⿳亠़冖一 5 मिलियन टन्स का ट्राफिक पापको उपल०्ष हुमा है। तो क्या भाप दीवर पर लिबा हुमा पहचान नही रहे हैं कि भाज उमान किस तरक है । यद्रा द्राफिक घापकी तरक घाकृष्ट होने के बजाये पापसे हूर भागता का रहा हैं। क्या धाप इस बात की व्याष्या करेंगे कि धापका विभाग भागे कोन से साषन उपसक्ष करने जा रहा है कि fिससे इस सारे सामान के यातायात को धाप भपनी घाकृष्ट कर सकें। इसके साष साथ में यह मी कहना षाहता हूं कि समा लाप पपनी कायंक्षता，एकीषियंती को बकाने के लिए कोई उवाय सुमायेगे ？जाप तो
[श्री श्रीचन्द गोयल]
सदाबार समिति के प्रघ्यक्ष रहे हैं । भाज भिन्न भिम्न स्तरों पर जो भ्रष्टाचार दिखाई देता है वह पावकी नोटिस में भो श्राया होगा तो उस भ्रष्ट।चार को दूर करने के लिए श्राप क्या उदाय करेंगे ताकि यातायात प्रापकी तरक प्राकृष्ट हो श्रोर जिस प्रकार के श्रनुमान श्रापने लगाये हैं उनको ध्राप पूरा कर पायें ? में कहना चाहूंगा कि जिसके साथ भ्रापका मुकाबला है जबतक उससे बेहतर सुविधायें पाप नहीं देंगे भाप पपनी कार्यक्षता, एफीशिएन्सी नहीं बकायेंगे तबतक पाप ऐसी भाशा न रले कि ये जो लक्ष्य पापने रसे हें, पगले वर्ष सामान घोर यातायात के लिए उनको प्राप पूरा कर पायेंगे । मैं समकता हूं पाज इस बात की जहरत है कि जो घाधने सादे 25 करोत़ रुपए का प्रधिक बोभा यातायात के ऊपर उाला है उसको वाविस लें। तभी भ्रापके लिए सम्भव होगा कि जो लक्ष्य प्रापने रबा है वह पूरा हो मोर जिस प्रकार प्राप नका कमाना चाहते हैं बह पार कमा सकें।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मापके विभाग में जो योजनायें बनती रही हैं उनमें मुस्यतः तीन प्रकार के दो रहे हैं। तो यह एक दोष रहा है कि प्रनएकोनामिक सेकटसं के भन्दर भाप रेलवे लाइन्स का विस्तार करते रहे हैं राजनीतिक ध्वाव में अक्रर घापने ऐसा किया पौर किर एक यह नियम बन गया कि हर एक राज्य को एक नयी रेलवे लाइन मिलनी चाहिए बिना इस बात का विषार किए हुए कि जो नई लाइन हम डालने जा रहे हैं वह पाधिक दृष्टि से पापके लिए लाभकारी सिद्य भी होगी या नहीं। इस सम्बन्ष में मैं दो एक उदाहरा बेना बाहांगा। पूना में एक लाइन है जिसपर भाप 6 करोड़ रुपा खंबं कर चुके हैं घोर पमी उसको चालू करने के लिए लगभग सा⿳े़ तीन करोश्र रपए पोर लंखं करने पढ़ंगे। हसी प्रकार राजस्पान में उद्यपुर-हिम्मतनगर लाइन हैंसपर भापने 13 करोड़ रुपा लं किया

है क्या पापने पता किया है कि वहां पर सिफं एक मालगाड़ी रोज़ चलती है घ्रोर एक पसेन्जर जाती है जोकि श्राधी खाली रहती है। इस बात की प्राप जांच-पड़ताल करवा लें कि जो कुछ में कर रहा हूं उसमें सत्यता है या नहीं। तो एक तो जंसा मैंने कहा कि घ्रनएकोनामिक सैक्टसं में भापने विस्तार किया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भापने कई क्षेत्रों में प्रोबर एष्पवैंशन किया है। मोर वह इस कारएा कि व्लार्निंग कमीबन मोर घापके मन्त्रालय ने भापको जो भांकड़े दिए उनमें घन्दाजा सही नहीं लगा। उदाहराए के लिए सन् 60 में यह कहा गया था कि 65 के मन्दर जो कोल का प्रोर्षशन हैं वह 105 मिलियन टन होगा लेकिन मैं कहता चाहता हू कि सन 70 के घंदर मी 105 मिलियन टन का प्रोउकान नहीं होगा। इसी प्रकार से कहा गया था कि 65 के मन्दर 9.3 fिलियन टन स्टील का प्रोडक्शान होगा लेकिन 69 में हम देख रहे हैं कि 7 मिलियन टन से भी कम उसका प्रोउकहान है भावने उन भन्दाजों के भ्राधार पर प्रपना सारा विस्तार किया लेकिन भ्रापकी सारी क्रपासिटी, रोलिग स्टाक की घोर दूसरी, बेकार गई क्योंकि सही भांकड़े भापको नहों दिए गए ये। इसलिए में यह कहना चाहूँगा कि भापका ओो विस्तार है, जो भापकी योजनाएं हैं वह मनबंलेंस्ट हैं मोर उसके लिए खास तोर पर हैं यह कहना बाहूंगा कि जब भी प्राप उसका विस्तार करते हैं तो भापको तीन चीजों का विचार करना पढ़ता है, उसकी तीन पावहयकतायें होती हैं। एक तो जहां से भाप माल भेज रहे हैं बहां पर उसका लदान करने की सुविषा है या नहीं, वहां पाप गाड़ी बड़ी कर सकते हैं या नहीं, कूसरे जो लाइन पापने विध्धाई है उसके ऊपर धनांटरप्टेठ, बिना कोे हुए जो सामान है बही जा सकता है या नहीं, फोर तीसरी चाबसकक बात जो है, जिसकी घोर में घाकका घ्यान लींबना चाहूंगा बह पह है कि जो रिसीविग एँ्ड है,

जहां माल जाना है, वहां पर उसको किलप्ररैंस देने के लिए सारी व्यवस्था है या नहीं घोर वह माल वहां पर जाकर रुक सकेगा। मंत्री महोदय हरियाएा के प्रतिनिधि हैं, उनको पता है कि 1967.68 में वहां सारे स्टेशनों पर कितनी मुद्द्त तक पलेटफार्मों पर बोरे के बोरे घ्रनाज घ्रोर दूसरी चीजें पड़ी हुई थीं, रेलवे उनको उठाने की स्थिति में नहीं थी। क्या घापने इस बात का विचार किया कि घ्रापकी योजनाप्रों में कहां पर कमी है ? जब तक भ्राप इस के भ्रन्दर सुघार नहीं करेंगे श्रोर जब तक इस प्लेनिंग को भ्राप ठीक दिशा नहीं देंगे तब तक में समभता हूं इस के घन्दर सुधार नहीं हो सकता।

इसके साथ-साष मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने जो कुछ पुराना मेयार रकखा था, जो पुरानी कसोटी रक्खी थी नई लाइनों के लिए वह यह थी कि पहले श्रोर छ: साल के बाद प्रोर ग्यारह साल के बाद भाप यह देखेंगे कि यह लाइनें फायदा देने लगी हैं या नहीं।

की रणधीर सिह्ट : हम चाहते है कि घनएकानमिक लाइनें न हों ।

की कीचन्व गोयल : हमें सारी चीज को देबना है। श्राप ही इस के ठेकेदार नहीं हैं। बया भाप सारे हिन्दुस्तान की घ्रं-ठ्यवस्था पर विषार नहीं करेंगे, एक एक लाइन को ले कर कि सारा हिंन्दुस्तान किषर जा रहा है ? में समभता हूं कि हमारा कत्तं व्य है कि हम सरकार का हवान छसकी घ्रोर दिलायें। घापने जो कसोटी पह्ले रकखी थी, पुराने वक्त में, उसको देखते हुए भ्राज एक लाइन पर दसगुना ज्यादा खचं होता है। इसलिए मैं समभता हूं कि प्राप को यह कसोटी बदलनी चाहिए। घाप 6 मोर 11 साल के बजाय 3 मोर 5 साल की कसोटी रक्लें ताकि जो लाइन भापने ठाली है उसके बारे में पता लग सके कि बह लाभकारी है या चहीं।

जो श्राप की बर्क-जाप्स हैं पाप उनका पुनसंगठन करें। कम से कम 25 हजार श्रादमी फंग्रानल बेसिस पर जिस वकंशाष में हैं उनको श्राप ध्रगंनाइज करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि घ्राज घ्रापके निरांयों में छील रहती है, निएांय लेने वाले सरकारी घ्रधिकारी उरते रहते हैं कि पता नहीं जो मंत्री महोदय हैं उनको हम।रा निर्गांय पसन्द भायेगा या नहीं। इसको हम बिल्कुल छोड़ दें। उनको इस बात की छूट होनी चाहिए कि साऊंड श्रोर कामर्शल बेसिस पर उद्योग को बढ़ाने के लिए वह जो ठीक निरांय समभें उसको निधपक्ष नीति से बिना किसी भय घ्रोर बिना किसी पक्षपात के ले सकें। जब श्राप इस प्रकार की स्थिति इसके भ्नन्दर लायेंगे तमी सफलतापूवंक भपने काम को कर सकेंगे।

इसके साथ साथ में सिफ़ं घ्रपने कामर्घाल क्लबसं के सम्बन्ध में, जिनका मैं रिप्रे जेन्टेशन करता हू, कहना चाहूंगा। चूंकि सोभाग्य से या दुर्भाग्य से श्री नन्दा घ्राई० एन० टो० यू० सी० के प्रेजित्टे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि रेलवे मंत्री के नाते

धी राम सुमग सिह (बक्सर) : भब श्री नभ्दा हट गये ।

धी धीचन्ष गोपस : हृट गए तो भष्छा हुपा। जो मी पं जिडेण्ट हैं उनको वह घवने दिमाग में न रबखें। श्री पुनाषा ने घपने सामने यह सिदान्त रवखा था कि रेलवे में जितनी भी कटेगरो-वाइज यूनियम्स हैं उनको रिकम्नशन मिलना चाहिए। भाज क्या स्थिति है ? मैं निवेदन करना चाहूगा कि जो एक या दो बहे़ बह़े संगठन हैं उनको छोड़ कर जितने भी कटे-गरी-वाइज घागॅनाइजेघन है, कोई भी उनकी बात नहीं सुनता है, उनसे लाबों रपये रिशबत के मांगे जाते हैं उनकी मांगों पर विषार करने के लिए। इसक लिए घावश्यक है कि मंत्री महोषय $\begin{aligned} & \text { पवने उमय में एक पुण्य कार्य कर आएँ }\end{aligned}$ कि जो भी कटेगरी-बाइज यूनियम्ष हैं उनमें है
[श्री श्रीचन्द गोयल़]
एक एक को रिकम्नाइज किया जाये। उसके बाद उनका फेड ेरान बने। भाज जो स्थिति है वह उनके माफिक नहीं घ्राती इसलिये सरकार उनको स्वीकार नहीं करना चाहती। में कहना षाहूंगा कि प्राज जो कटेगरी-वाइज यूनियन्स हैं उनको पपने घ्रीवान्सेज घ्रोर शिकायतों को रेलवे बोहं के सामने पौर सरकार के सामने रलने का मोका क्यों न दिया जाय ? भाज इस बात को कह कर इस बात से इक्कार कर दिया जाता है कि वह बड़े केडरेशान के घंग नहीं है । में समभता हूं कि यह बड़ी गलत fिथित है । भाज केवल कागजों पर ही उनकी मेग्वरशिप रह गई है, उन संगठनों के नीचे से जो जमीन है वह लिसकने लगी है। इसलिए भ्राप इसको प्रत्यक्ष रूप से सामने रख कर कोई निरांय फरें 1

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ष है, उसकी एक इंउस्ट्रियल कमेटी बनी थी। यहां के कामघांल क्लक्सं की काफी दिनों से कई हिकायतें बल रही हैं । जो कटेगरी-वाईज स्टाफ है उनके भा जाने से उनकी जो एक चेन है वह समाप्त हो जाती है । इसके साथ ही जो दूसरी कटेगरीज है उनकी प्रं ड्स सही तरीके से रिखाइज नहीं हुई हैं । पाज तक उनको हम ठीक नहीं कर पाये हैं। मैं समभता हूं कि उनके ऊपर भी भाप सहानुभूतिपूवंक विचार करेंगे।

SHRI P. M. MEHTA (Bhavnagar): Sir, there is no quorum in the House.

MR. DEPUTY SPEAKER : Let the quorum bell be rung........now there is quarum Shri Nitiraj Singh Choudhary.

भी मीतिराब्ब सिह बोषरी (होबंगाबाब) : उपाष्यक्ष महोदय, रेलवे बोरं के बारे में मेरी एक मान्पता रही है, पोर दिन प्रति दिन वह मान्पत्र बदृती गई है कि वह्ट एक बहुत बढ़ा कैबसामा है। बो मी मंनी उसके घम्बर कात्रे

हैं वहु उसमें जकड़ जाते हैं मौर भपनी बुद्धि के प्रनुसार काम नहीं करते, वहृ रेलवे बोर्ड की मर्जी के भनुसार चलते हैं। भब देलना यह है श्री नन्दा, जो जनता के प्रतोक पोर कामगारों के जिम्मेदार कार्यंकतां के रूप में धाये हैं, इस कैदलाने से कितना निकल पाते हैं। इस कंदखाने के घ्रन्दर पहुंचते ही उनसे इस कंदलाने के जिस्मेदार पधिकारियों ने जो रेलवे बजट प्रस्तुत करवाया है वह उसके घधिकार को बतलाता है। श्री नन्दा ने उससे निकलने की कोषिश की भ्रोर तीसरे दर्जं के रेल के माड़े में जो बढ़ोतरी हुई थी उसको वापस ले लिया, लेकिन जिन दूसरी चीजों के बारे में कई सदस्यों ने उल्लेख किया उनके भाड़े प्रभी बढ़े हुए हैं प्रोर उनके बारे में मुभे कुछ बाते कहनी हैं। विशोषकर मैं रेल के कामगरों के बारे में उनका घ्यान भाकबित करना चाहता हूं ।

रेलवे में बहुत सी घहं क्लास एम्प्लायीज की कटेगरीज हैं, जिनमें स्टेशन मास्टर, प्रसिस्टेण्ड स्टेशान मास्टर, पे क्लवर्स, गुउस क्लक्सं, कामशंल स्टाफ भादि घाते हैं। उन सबकी भरती की योग्यताएं एक सी है, पर उनके छुरू जुरु के वेतन राधियां मरगन-मलग हैं। क्या में भ्राशा करुं कि जब हर घादमी की भरती की योग्यतायें एक हैं तो उनके शुरुके वेतन मी एक से हो ? भागे जाकर उनमें काम के भनुसार बढ़ोतरी हो सकती है घौर जिम्मेदार पदों के भनुसार परिखतंन हो सकता है।

श्री नन्दा ने कहा कि रेलवे का खरं बहुत है घोर यदि खवं से क्षामदनी कम होगी तो रेले नहीं बल सकेंगी। यह बात बित्कुल सही है कि कोई भी संस्या बचं से भामदनी कम होने पर चल नहीं सकती है। हम लोगों को देलना यह है कि जिस तरह से रेलवे चल रहीं है उसमें उस पर जो सर्ं हो रहा है वह ठीक वरह से हो रहा है या नहीं। इसके बारे में मैं कंट्रोबर एंड पारिटर जनरक्न की रिषोटं की दोर सबन का, दौर विसेषकर रेलवे मेंनी

महोदय का, घ्यान दिलाना चाहता हूं। उसके बाद जो बाते सदन में कहो जा चुकी हैं उनके सम्बन्ष में कहूंगा।

### 16.00 hrs .

रेलबे मंत्रालय यह स्वीकार करता है कि प्रतिवषं 25 करोह़ रुपे का धाटा रेलवे को बिना टिकट यावियों से होता है। तब हस को मिटाने के लिए क्या किया जा रहा है यह बात मेरी समभ में नहीं पाती। दिसाई यह देता है कि हर बत़े स्टेशान ब हर जंकहान पर गाड़ी पहुंच भी नहीं पाती है मोर उसके पहले ही कढ़ी हो जाती है पोर उस स्थान को लोग जंनता स्टेघन कहने लग गए हैं मार विना विकट मुसाफिर बहीं उत्तर जाते हैं। उस स्टेान पर गाढ़ी बिकोर टाइम पहुँच जाती है चूंकि ल्लेटफामं पर उस समय जगह नहीं होती है, हस वास्ते गाड़ी को वहीं ठहृरा दिया जाता है। गाड़ी पहले पदुँचने का कारणा भी भ्रकसर यह रहता है कि गाड़ी के चलने का समय बढ़ा दिया गया है, उसको हतना बढ़ा कर रख दिया गया है कि गाड़ी समय से पहले चा जाती है। मैं उदाहरणा बेता हूं। मष्य रेलवे के अबलपुर हटारसी संक्ान पर पहले सिगल लाइन थी। उस वकत्त पंसैंजर ट्रेन साढ़े छ: घंटे पहुँघने में लेती थी। भब उसको उबल कर दिया गया घोर गाढ़ी साढ़े नां धंटे लेती है। fिंगल से उसको उबल लाइन किया तो उसके पहुँघने में उ्योढ़ा समय लगा। घब ध्रगर चार लाहने वहां प्राप कर दें तब तो साढ़े बारह घंटे ही लनेगे। जब इसके बारे में पूष्षा ज़ाता है तो कहा जाता है कि इंजीनियरिग डिकिकसटी है या दूसरी कठिनाई है। लेकिन मुसाकिर जो जलते हैं वे देबते हैं कि घोटे घोटे स्टे घनों बगंरह पर गाढ़िया भाषा भाषा घोर पोन-पोन घंटा लत़ी रहती हैं। पदि रनिग टाइम बराबर हो गाड़ियां समय से पहृँचने लगे तो लवें में मी बकत हो सकती है घोर बिना टिकट जो देव्रस होता है, वह मी कम हो सकता है।

मैं बूब सोच समभ कर कह रहा हूं कि रेलवे बोड ध्रपने सुपरविजन में फेल हुमा है। रेल के कर्मचारियों का रेल के कामों के ऊपर सुपरविजन नहीं है। म्राप पाकड़ों को देलेंगे तो भावको पता बलेगा कि रेलवे में सुपरविजन पर जितना बचं हो रहा है उतना किसी दूमरे संस्थान पर नहीं होता है। यहां घहुत ज्यादा खचं होता है मोर इसको षटाया जा सकता है। हालत क्या है, यह में भापको बतलाना बाहता हूं। जहां पर उबनलग हो रहा होता है या द्रेक को ठीक ठाक किया जाता है तो जो सामान उसमें लगाया जाता है बह बहुत ही चटिया बलें का होता है, बेसाल्ट के ब्बसे होल लिया जाता है मीर कड़ी गिट्टी के बबले मुलायम निह्टी इस्तेंमाल में लाई जाती है। मस्टर रोल में जिन के नाम लिसे जाते हैं के बहीं हाजिए नहीं होते हैं. किसी का अंगूठा लगा लिया जाता है मोर पैसा लरंच हुमा बंता दिया जाता है। यह जो चीज है इसकी तरक भी ธ्यान दिया जाए तो बहुत सा खर्वा जो नाज।यज होता है बह बच सकता है भोर जां घाटं की प्राप बात करते हैं वह भी कम हो सकता है।

सुपरविजन के केल्योर की एक षूसरी षटना मैं भाधके नोटिस में ल।ना बाहता हूं। $\mu$ भी राष्ट्रवति जी उत्तर भारत से दक्षिएा गए से। छटारसी से एक हीजल छंजन उनकी ट्रेन में लगा। वहां हमेशा वह नियम रहा है कि «ो हंजन लगते हैं लेकिन एक ही लगाया गया दोर उसमें भी दोष था। इसको जानते हैए मी कि इसमें दोष है, उसको लना विया गया। जब ट्रे न बेतूल के पासपास पहुंची तो घंजन क्षराव होगा। दूसरा हंजन घ्राया तब वह ट्रेन बली। दूसरी घटना उपराप्ट्रपरि के साष घटी। उनको जबलपूर से पटना आना था। जबलपुर से एक कोच लगनी पी। ले किन छटारसीं के घधिका. रियों ने कोई घ्यान नहीं दिया मीर बहां से बहा ट्रेन दो घटे लेट चली। जब भूषा गया कि ऐसा स्यों हुमा तो बतापा गया कि हूम को मालूम
[भी नीतिरार्जासंह चोधरी],
ही नहीं या कि इसमें वाइस प्रेजीडेण्ट की कोच जोड़ी जानी थी। वहां इतने उचच श्रधिकारी रहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं था कि वाइस प्रेजीडेण्ड को उस ट्रे न से जाना था। इस प्रकार का उत्तर कहां तक शोभनीय है, इसको भाप देखें ।

एक बहुत ही श्रजीब बात की श्रोर मैं श्राप का हयान दिलाना चाहता हूँ। खंडवा हैंगोली लाइन पर जो मुसाफिरों से किराया भाड़ा लिया जाता है वह दूमरी ट्रेंज पर जो किराया लिया जाता है, बहुत ज्यादा है। इसका जत्राब यह दिया जाता है कि ऐमा इमलिए है कि इस गाड़ी से मुसाफिर कम जाते हैं। जन्र श्राप भाड़ा इतना ज्यादा लेते हैं तो मुनाकिर तो कम जायंगे ही । झ्रगर ग्राप थं क्लास के मुमाफिरों से फस्टं क्लास का किराया चाजं करें तो बिल्कुल भी मुमाफिर नहीं रहेंगे। जब रोड ट्रांस्पोटं में पैसा कम पड़ता है ता कोई गाड़ी से क्यों जाएगा। यदि भाड़ा नियमित रखा जाए, उतना ही रखा जाए जितना दूमरी जगह है तब ज्यादा मुसाफिर सफर करेंगे श्रोर प्रामदनी मी बढ़े गी।

श्रब मैं श्रपने प्रदेश के बारे में कुछ कहुना चाहता हूं। मध्य प्रदेश देश के बीच में है । भाप देखें कि उत्तर, पूवं, दक्षिएा श्रोर परिचम भारत में पुरानी रेलवे लाइनों पर पैसेंजर ट्रेंज की संख्या को ड्योढ़ा घोर दुगुना कर दिया गया है। लेकिन यहां पर कोई वृद्धि नहीं हुई है। भांसावल से मानकपुर घ्रोर भामला से भागरा तक जो ट्रेन पहले चलती थी, वही भाज भी चलती है, सिर्फ एक जनता घ्रोर चेली है । इस क्षेत्र की घाम मांग रही है कि ट्रे नें बढ़ाई जाएं। उनकी मांग रही है कि जबलपुर से दिल्ली, मोपाल होते हुए एक डापरेक्ट एक्सवेस ट्रेन उनको दी जाए। दूपरी यह मांग रही है कि एक पैसेंजर ट्रेन जबलपुर प्रोर भोतावल के बीच घले।.

घ्राप टाइम टेवन को देबेंगे तो घ्रापको दिदित होग। कि कुछ स्टेशन ऐमे हैं उनको श्राराम हमेशा से उपलनब रहा है प्रोर प्रब भी उनको आराम प्र।प्त है। लेकिन कुछ स्टेशन हैं जहां सं गाड़ियों रात में ही पहुँचती हैं, दिन में कोई नहीं पहुँचती है। शायद रेलवे बोडं ने यह सोच रखा है कि वहां के रहने वाले मब निगाचर हैं । रात में वे जागते हैं श्रोर दिन में सोते हैं। इस श्रोर भी घ्रापका हयान जाना चाहिए।

बम्बई हावड़ा मेः बहुत पुरानी ट्रेन है। उसमें एक डिबन्वा जोड़ने की बात चली थी। लेकिन जवाब यह दिया गया कि कैपैसिटी नही है। बहुत सी एक्पप्रे स ट्रेंज का घ्रोर सभी मेल द्रॅज का उीजलाइजेशन हो गया है श्रोर उनके साथ बारह के बदले सोलह-सोलह प्रोर सतरह सतरह कोचिज लगने लगी हैं, लेकिन 7 डाउन घ्रोर 8 झ्रप का डीजलाहे जेगन नहीं हुम्रा है घ्रोर इसमें एक बोगी के लिए भी कहा जाता है तो उत्तर मिलता है कि की, वैमिटी नहीं है। सैट्रल रेलवे की जो मेन ट्रेंज हैं, उनका डीजलाइजेशन नहीं किया गया है पहले इहा गया था कि 1 अ्रघ्रल तक होगा। श्रब कहा जाता है कि 1 घ्रकतूबर तक हो जाएगा। शायद भ्रागे चल कर कहा जाय कि 1 प्रश्रंल 1971 तक होगा। में चाहना हूं कि इस श्रोर भी श्राप हयान दें। झ्रनइकोनोमिक व्रांच लाइज के बारे में रेल विभाग ने एक कमेटी नियुक्त की थी। उस कमेटी ने मध्य प्रदेश के बीच के भाग का जो नैरो गेज है घ्रोर जिस को सतपुड़ा रेलवे लाइन कहते हैं, भहपयन किया था। उसकी बाबत उसने श्रननी रिपोटं में यह लिखा है :

The system carries heavy passenger traffic, numbering over eighty lakhs and goods traffic of over thirteen lakh tonnes per annum. There is, therefore, no question of this Narrow Gauge system being closed down.

The area served is largely forest area and there is considerable traffic in forest
produce, There is also substantial traffic in foodgrains. minerals, such as manganeso are as well as coal.

There is no question of considering the closing down of this system. In accordance with the general policy, therefore, the conversion of the system into Broad Gaugo has to be considered. From the traffic point of view the northern section is :
(1) Parasia - Chindwara-Seoni-NainpurMandla Fort ;
(2) Jabalpur -Nainpur-Balaghat-Gondia and branches and
(3) Chindwara-Nagpur and branches.

We consider that surveys should be conducted for the gradual conversion into Broad Gauge of the Northern Section.

में मंत्री महोर्य से पूखना चाहता हूं कि इस सिकारिश की बावत वह क्या करना चाहते हैं।

आज देश में तीन हजार किलो मीटर से ऊपर की मीटर घोर निरो गेज लाइज का कनबांन खांड गेज में हो रहा है। मैं जानना षाहता हूं कि इसको भ्रापने बयों एक ही जगह पर केन्द्रित किया है, सारे देश में उसका क्यों नहीं विमाजन किया जा रहा है। सब रेलों को क्यों नहीं इस स्रीम के झ्रत्तगंत लिया गया, यह में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ।

नई रेलवे लाइंज का सवँ सारे देश में घल रहा है लेकिन महय प्रदेत्र में कोई मी नई रेलवे लाइन का सर्वे नहीं हो रहा है। एक लाइन गुना-मषशी लाइन के लिये पैसा बरं किया जा रहा था लेकिन उसको बीष में ही रोक दिया गया है । बहां भी भब कुष्ष काम नहीं हो रहा है। मष्य प्रदेश एक ऐसा प्रभागा द्रदेश है जिस में सिफं बो लाइनें हैं। हजारों लालों बगं मील का वह केत्र है। वह बन्द पह़ा है। बहां कोई यातायात के साषन नहीं है। यदि भांसी टीकमगक, धतरपूर, सागर सियनी, जगदलपुर बाह्वग लाइन का संखंधए किया जाये तो इस

प्रदेश का काफी विकास हो सकता है। बहां खनिज पदारं बहुतायत से होते हैं। वह थाविवासी क्षेत्र है। वहां जंगल इतने ज्यादा बुल जायेंगे जिनका कोई ठिकाना नहीं है।

रेलवे ने स्टाफ के लिए बवाटंर बनाये, बिल्डिग बनाई। कम से कम में क्षेत्र में मकान मोर इमारतें बनाई। उर्बलग के काम के बाष तीन सालों में उन समी इमारतों को तोढ़ा आा रहा है । समभ में नहीं भाता कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तिवारी जी ने कहा दोर उससे में पू पंतः सहमत हूं कि हर पांख मील पर स्टेशन होना बाहिये ताकि लोगों को सुषिषा हो। लेकिन प्राप देखें कि हमारे क्षेत्र में नो-नी भोर दस-दस मील पर स्टेशन हैं। जो स्टेान बने भी थे उनको तोड़ा जा रहा है, उनको बन्व किया जा रहा है। पगर पेसेंजर ट्रेंज को थासू रबा जाए तो लोगों को सुविषा होगा। जो चीज बन चुकी है, उसका उपयोग पगर किपा जाता रहेगा तां रेलों को भ्रामदनी होगी।
fिवारी जी ने कहा कि विहार घतना बपा प्रदेश है लेकिन फिर भी वहां केषस एक विषिजन है। महप प्रदेश fिदार से बड़ा है। बहां मी एक ही किविजन है। बहु जबलपुर में है। भांसी fिविजन उत्तर प्रवेषा में है। वह इतना बड़ा हो गया हे कि उसकी ध्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। मोसाषल विविजन के म:ष में छटारसी जकंघन है। छटारसी देश का बहुत बढ़ा जंककान है जहां से 84 पव घोर उाउन ट्रेज 24 घंटे में गुजरती है। दिन प्रतिषिन उन की संख्या बढ़ी जा रही है। ऐसी हामत में यह नित। न्त पावक्यक हो गया है कि विविजंज का रिमागेनाइडेंशन किया जाए थोर एक दिविजन मघ्प प्रवेक की राजषानी भोषाल में रसा जाए तो उषित होगा। के बाहणन कि पाप इस पर मी घ्यान वें।

## भब मैं प्रपने क्षेत्र के सम्बम्ष में बोनीत बातें मंशी महोषय के सामने रूना बाहुा

[नीतिराज ससह चौषरी]
हूं। मष्य प्रदेश में मुसाफिरों के लिए कोई सुविषायें उपलब नहीं हैं। स्टेशनों पर जो ब्रिजिज्ञ बने हुए हैं, उन पर कोई छत नहीं है । स्टेशन प्लैटफामं नीचे हैं, इसलिए लोगों को उतरने चढ़ने में श्रसुविधा होती है। प्लैटपार्म पर पानी की व्यवस्था नहीं है घोर कोई साया नहीं है। प्लंटफामं पर कहीं-कहीं सांड बने हैं, जिनके सामने गाह्ड्ज वंन ध्राता है, जिससे पार्सल निकालकर शैड में रसे जाते हैं। मुसाफ़रों की सुविधाश्रों का घ्यान नहीं रखा गया है मंत्री महोदय को इस तरफ हयान देना धाहिए।

हमने मंधी महोदय को लिखा है—हम उनके उत्तर की श्राशा में बंठे हुए हैं-कि जबलपुर से, वाया छलाहाबाद घ्रोर वाया इटारसी, दिल्ली तक जब उायरेक्ट ट्रेन नहीं होती है, तब तक मेल भ्रोर एक्सप्रैस में उायरेकट डिब्ते जोड़ दिये जायें। जबलपुर एक बहुत बड़ा फ़ौजी केन्द्र है, जहां भार्मी के दो ठिविज़्जन रहते हैं । वद्टां सिग्नल्ज ट्रोनिन दी जती है। सैकड़ों घादमियों को दिल्ली भाना पड़ता है। छस लिए यह भावहयक है कि जबलपुर से हार रास्ते से, छलाहाबाद से घ्रोर इटारसी से उायरेक्ट डिक्ने हों। कटनी-बीना से दो डिक्बे हैं । में श्राशा करता हूं कि मंत्री महोदय हस मांग पर विचार करेंगे प्रोर याध्रियों को यह सुविधा देने की व्यवस्था करेंगे।

## घन्यवाद।

SHRI MURASOLI MARAN (Madras South) : Mr. Deputy-Speaker, it appears the same group from the Railway Board, the experts and civil servants have steamrollered a budget resulting in ripples of inflation and little concern for the commonman. As the hon. Minister himself has confessed, he has stepped into the shoes of somebody and is feeling
the pinch of it. My question is why a man of such vast experience, twice the Acting Prime Minister of India, who was adorning the gaddi of several important Cabinet posis, should adopt a baby, a sick baby gasping for breath. He should have meritoriously come forward to this House and asked for some time to prepare and present his own budget, and the House would have wlllingly given its consent. It is a.pity he has lent his name as the author for a ghost-written stuff which will be remembered as the worst ever budget in the histury of our nation.

We are glad that he had no other go except to retrace his $s t e, s$, and has saved the poor third class passengers and the commuters who from 98.5 per cent of the total number of passengers. Perhaps for the first time, the budget proposals are modified by another mini-budget before the House starts discussing them. I think it is a watershed in our young democracy for the Opposition parties acted as the spearhead of a movement which is highly unorganised, but strongly based on the feelings of the public at large. It is a triumph of the Opposition parties, and triumph of the common man against bureaucracy.

Once again, I ask the question: why did he not consult Opposition parties even before the proposals were under consideration? He could have saved his face. He could have set up a healthy precedent because the Railway Budget is not as secret as the General Budget. I request him to be candid with the Opposition parties and take them into confidence so that a healthy trend in our democracy is formed and practised in the turbulent days ahead.

We are thankful to the hon. Minister for some of his concessions. The directl evies on the common man have been dropped. However, what about the indirect levies on him? It still remains as the worst ever budget because he is escalating living costs increasing the freight rates on salt, sugar, kerosene, oil cake, cot on piecegoods and o hers and you have not spared even fruits and vegetables. It still remains as the
wrost ever Budget because you have provided an opportunity for every producer, wholesaler and retailer to put up the price of every article with his own marginal raddition to it, and it is very unfortunate that it happens after a brief spell of comparative price stability. Moreover, as Mr . Lobo Prabhu has pointed out, it is the worst ever anti-South Budget because from 1st April industria! centres far away from coalfields using coal as fuel will be placed at a disadvantageous position. We have been demanding that there should be uniform prices for coal all over India, a pooled price as it is there for cement. While there is such a demand you are increasing the cost of industry in the South. It means that it is a hit below the bell for the southern industrialists.

If we look at the Budget from a social accounting point of view, the gross traffic receipt for 1970.71 are Rs. 1022 crores. Ordinary working expenses are Rs. 700 crores. So, from the layman's point of view nearly Rs. 300 crores are being contributed by the Railways towards its investment requirements both directly and indirectly. With a little bit of financial jugglery and certain accounting conventions the required surplus or deficit is projected. The cash generated Rs. 300 crores definitely reflects a return of eight to nine per cent on the capital at charge.

All over the world the Railways are receiving subsidies from the Goveroment. Here Railways are acting as feederlines to the Government fleecing the common man and acting as catalytic agents for inflation.

I entirely agree with Mr. Poonacha when he said that we should review the rate of divinend. The Railways are disbursing Rs. 7.89 crores as pension to its employees during 1970-71. Why should the pension fund be retained 12 times more than this figure? The ratio can be reduced without injuring the interests of the labourers. Railways are paying $5 \frac{1}{2}$ per cent on the capital-at-charge on 31-3-1964 and six per cent on fresb capital thereafter. The convention Committee can reduce the percen age. It should be asked to reduce the percentage. Haif to one per cent
reduction would have bencfited the Railways by Rs. 15 to 30 crores. The financial provisions recommended by the previous Convention Committee have proved unrealistic and inflationary. We fully agree with Mr. Poonacha regarding the failure of the Government in not expediting the functions of the Convention Committee appoinied in 1968. Perhaps because of the rough and tumble of day-to-day politics they might have forgotten about it. Here is a classic example to prove the working of Prof. Parkinson's law of delay. Parkinson's law of delay says "If someching has to be frustrated, the simplest thing is not to say no but to commend it and follow it up with Committees. The delays involved would surely kill the project." The Railway Ministry has been practising it and there is nobody else in India to compete with the Railways in implementing this law of delays. If the Coinmittee had finished its functions in time, the Budget would have been a different document and the health of the Ratways would have improved much.

There is no attompt to check inefficiency also. I am told by experts that an improvement of etficiency of five to ten per cent can give a saving of Rs. 50 to Rs. 100 crores. The railways never think in terms of reducing the cosis. Instead of effecting these measures, whenever the Rallway Minister feels an itching palm ho immediately raises the freights and fares and this time the ghost-writers of this Budget had given the new name 'rationalisation' which is a cuphemism for fresh imposts.

Moreover, it is suggested that because they have to find additional resources during the Fourth Plan, they want to avoid, it is binted, too sharp an increase in any one year. It is very cleverly wordid. I consider it as a time bumb. It simply indicates what threats are in store for us, for the nation, for the common man in future. Nothing can be more alarmiag for the Indian cconomy spread over a vast subcontinent than that the transport charges of the monopuly rallways will bo galloping, thus adding to the escalation of costs in all sectors, agiculiural and industrial. One thing is ciear. The railway peopie want an increase in the rates and fares sowly and

## [Shri Murasoli Maran]

slowly, year after year. They do not want to kill the goose that lays the golden egg at one stroke. That is a silver lining in the darkest cloud. What 1 am afraid is that by this threat of increased imports in the coming years you may be giving a slow poison. Increasiag rates and fares have become an annual feature. Have we ever made a survey of analysis of a single enhancement in the past ? No. The last straw that will break the camel's back is the only limit. In fact we do not even know what could be the last straw because there is no scientific study of the impact of increase in the rates and freights and fares. Their full cconomic consequences are hardly known to the authorities. What the public concerned have to say is not at all considered. For example, last year Heere was a short fall of Rs. 10 crores in goods carnings. Why ? We do not know. We have no scientific study to explain the reasons. Perhaps the law of diminishing returns may have started working. In more advanced countries the railways cannot enhance fares and freights just to fill a fiscal gap. In the United States there is an Inter-State Commerce Commission. In Canada there is a Board of Transport Commissioners. They make detailed examinations of the effects of enhancements before they are implemented. They take into account all the aspects, including what the public, the customers and the common man have to say.

We would also plead for such a regulatory authority or a railway tariff commission en these models to be a watch-dog organisation. What happens now ? The Minister who is a politician looks forward to the bureaucrat who is in the ivory tower. To put an effective check on the bureaucrats and politicians alike we need such an organisation. At present we are having the railway rates tribunal. It does only postmortem analysis. It cannot play the purposive role of the United States InterState Commerce Commission or the Canadian Board of Transport Commissioners.

During the pre-Constitution days we can find stability in freights and fares for
a quarter of a century till 1948. why ? One of the reasons was that during those days of Central Legislature, there were the standing finance committee and the Central advisory council for the railways. The membership of the council was made up of some nominated officials and six non-officials members, each from the Council of State and the Assembly. The Council considered matters of general po'icy referred to it whereas the committee considered all matters relating to annual budgets, new construction, creation of new posts, rolling stock programmes, expenditure on depreciation fund account and proposals of capical works. They offered effective checks and balances inspite of their advisory character. Especially the standing finance committee was one of the strongest bulwarks of public interest-particularly in relation to enhancement of rates and fares. The Railway Department was required to place all the estimates of expenditure for approval of this Committee before bringing them to the Assembly. They would think twics before approving the proposals of ehhancement. But unfortunately they were abolished in 1952 as a result of the new Constitution. 1 should request the Minister to consider the setting up of a permanent tariff commission or the revival of the standing finance committee according to the presentday needs to act as the custodian of sound financial policies. The abolition of that machinery in 1952 left us for the last eighteen years at the mercy of the Railway Board, the symbol of topheavy adininistratinn with all its commissions and onissions.

Mr. Nanda in his characteristic humility says in an understatement : No one can possibly claim in respect of an organisation as large as Indian Railways, that every thing and everyone are working at peak efficiency." Yes, it is an under-statement. The Railways are actually working at rack bottom efficiency. What is the disease? Its size. It has become a giant. The Railway Board has become a giant, a monster and a symptom of empire building attitude prevailing in the capilal. What is happening now? Management is highly centralised. The regions do not have adequate powers, with the result that there is no initiative and
there is delay in decision-making. Long ago, the Ackworth Committee of the twenties pleaded for local touch and local responsibilities. Instead, we find only remote control from Delhi operating from Kashmir down to Kanya Kumari If this diagnosis is obvious, the forthright step to be taken forthwith is the splitting up of this monstrous body called Railway Board into several regional units vested with powers to administer railways in each terrtory. An independent organisational form like a corporation should be evolved for these regional units, Then only the vice of gigantism which leads to the imposition of a dead and dull uniformity should be avoided by the break-up of this monolith. Then only the spirit of helthy competition will be there, and the advantages will be numerous. The bureaucracy will not have a remote control and impersonal touch which bring discredit to it.

Consider the Southern Railway, the South Central Railway. or any othes railway. They are each big enough by the size of their capital and the labour force to act as independent urits instead of being subject to such detailed centralised control.

Every year, we Members of Parliament make a hue and cry about the Raliway Board. At least this time, Parliament should press for a radical reform. Our demand for regional Railway Boards arises from the basic urge of economic profession that modren efficiency techniques. cost benefit analysis and man agerial innovation are totally unknown and alien to the present Railway Board. The top levels of the present Railway Board hierarchy are dominated by people with a few years to go before they retire. Sheer inertia takes them to the top, One does not have to work for seniority. It just accrues to them even though they just induIge in clockwatching. We should break the seniority principle as is prevalent in the army where a person who does not make a grade before a certian age is not considered for further promotion.

Air India is doing well with Mr. Tata as Chairman. So also Indian Airlines with Mr Mohan Kumaramangalam. If you set up regional corporations, we may also consider
to bring in persons with a general business flair and imaginative social outlook to head those organisations. Instead of this present sectional view, we may have more balanced and, at the same, time, more, imaginative approach. Inertia and clock-watching on the part of the Railway Board have riddled even some of the genuine attempts of the Railway Minister in the past. Mr Nanda should be beware of them and free himself from the fetters of the Railway Board by doing this reform.

Mr. Nanda once dezlard that he would eradicate corruption from this country. That was a Himalayan task. Here is a small task : to clean the Augean stable of the Railway Board. You can clean this Augean stable and decentrlaise the administration.

SHRI KAMALANATHAN (Krishnagiri): Does the Railway Minister accept this challenge ?

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, 1 come from the city of Madras which is ofien admired as the City Beautiful.

SHRI JAIPAL SINGH (Khunti) : No, no. (Interruption)

## SHRI MURASOLI MARAN : He

 has not obviously visited it. But the railway administration is bent upon taking away the credit for smooth transportation. I refer to the Metropolitan Transport Organisation. They have been set up in Calcutta and Bombay. For example, Calcutta would have spent about Rs. 72 lakhs. I think, by the end of 1970.71, and Bombay, Rs. 53 lakhs by the end of 1972, to study the feasebility and to prepare project reports. But why are you turning your Nelson's eye for Madras alone? Unlike the cities of Bombay and Calcutta, the Madras city has never had the attention of the Railway Ministry and our people believe, and rightly so, that the benefits of the railway system which they are enjoying now are the same that they had under the South Indian Railway managed by the Britishers before Independence, and we aro yet expecting the benefits from you, 1 should ask the Railway Minister to look into the[Shri Murasoli Maran]
widespread grievances of the people of Madras and look forward to its inclusion in the railway budget a sizable amount for this purpose of creating a circular, rapid transport system, thus making amends for the omissions in the past.

I am afraid that the investment plans of the railway show very little consideration for the southern system, especially in Tamil Nadu. I see less than Rs. 2 crores or Rs. 3 crores out of a total of Rs. $2 \& 0$ crores proposed, Continuing neglect of the legitimate investment needs of Tamil Nadu indicates a regional imbalance in the thinking of the Railway Board. We are planning over the next five to 10 years to generate new industrial complexes in and around Neyveli, Madras, Salem and Tulicorin. The correspnoding improvements of the railway system have to be planned for even from now. But I think our Railway Ministry is not in tune with the Planning commission and the forthcoming plan regarding the needs of Tamilnadu and the south. The inefficiency of the present system by which there is transhipment at Madras and at Tiruchi handicaps industrial development in our State.

I am yet to understand why the Railways should act as weapons of Hindi imperialism. The Railway Board has sent various circulars directing the employees to learn Hindi on paid of disciplinary action. 1 bring to your attention a letter dated 25-1-1962 signed by Mr. R.N. Singh for Sectional Railway Board sent to all General Managers. It is said there :
"Since training in Hindi is obligatory and is being imparted during working hours, wilful absence from Hindi classes should be treated as absence from duty and dealt with as such."

Again on 20.8.1969. the Divisional Personnel Officer, Tiruchirapalli, sent a circular to all his subordinates, which says :
"All others are compulsorily to be deputed for Hindi clanses and there
is no question of granting them exemption since it is considered as part of their duty."

These officers who signed these circulars are either Rip Van Winkies awakening from a long slumber without knowing what is happening or else they should have been Hindi fanatics.

SHRI V. KRISHNAMOORTHY : These circulars might have been issued during Dr. Ram Subhag Singh's time, Now that he is in the Opposition, he can ask for their withdrawal.

SHRI MURASOLI MARAN : These circulars are supposed to implement the President's Order, 1960. But para 5 (a) of the President's order says :
"In this scheme, no penally should be imposed for failure to obtain the prescribed standard by due date."

In spite of this, these officers are closing their eyes to this particular para.

Subsequently, the official Language Act was amended in 1968 and section 3 of the old Act was compfetely substituted by a new section 3 sub-section (4) of which says:
"..... in making such rules, due consideration shall be given to the quick and efficient disposal of the official business and the interests of the general public and in particular, the rules so made shall ensure that persons serving in connection with the affairs of the Union and having proficiency either in Hindi or in the English language may function effectively and that they are not placed at a disadvantage on the ground that they do not have proficiency in both the languages."

With the passing of the Act. as far as the Union services are concerned, anyone having proficiency in English could not be placed at a disadvantage on the ground that they do not have proficiency in both the languages. 'On this ground; what the

Railway Board and the Home Ministry have done is illegal and bereft of law.

I bave filed a writ petition challenging these circulars in the Madras High Court. During the admission stage, the Judge observed :
"The contention on behalf of the petitioner that some of these circulars contravene section 3 (4) of the Official Languages (Amendment) Act, 1967. (Seems substantially correct."

This is the Prima facie finding of Justice Alagiriswamy during the admission stage. The case is coming up for enquiry this month. I request the hon. Minister to look into the matter immediately. It is an illegal order, bereft of law and I request him to be magnanimous and withdraw those orders.

Mr. Nanda has not spoken a word about what he proposes to do in respect of the recommendations of the A.R.C. has suggested modernisation of railways and having performance budgets. What has happened to those recommendations? In what cold storage are these recommendations lying ?

I would like to refer to another incident which took place in the Integral Coach Factory, Perambur. During a labour unrest one labour was shot dead by the Railway Protection Force. It was not a case of robbery or dacoity; it was a simple case of labour unrest. How could the R.P.F. have authority to open fire during a labour trouble? They could do so only when there is a theft or dacoity. While dealing with their fellow human beings they should not indulge in force. Let them leave it to the police authorities. Whencver there is any labour unrest let them call the local police. I would request the hon. Minister to look into the matter and issue the necessary directions, asking the R.P.F. to treat their labourers as fellow haman beings.
 उपाध्यक्ष महोवय, सरकारी क्षेत्र में भारतीय रेलें एक बड़ा ध्राविक ह्रोत होने के साष-साष भारत के प्रल्येक वरं के साष, विछोषत: उस वरं के साथ जिसकी धामदनी कम है, इसका बक्षा गहरा सम्बन्ष है। घनी लोगों के पास तो पन्य बहुत से साषन हैं जिनसे बहु घपनी याश्रा की भावइयकता को पूरा कर लेते हैं लेकिन निर्षंन पथवा सीमित घ्वाषनों के व्यक्ति के लिये यारा का एकमाश्र स्वाषन भारतीय रेलें ही हैं पोर इस वरगं की संख्या भी यान्रियों की संख्या का सुगभु $90-95$ प्रविधत है। इसी बरं से द्वासे प्रचिक श्रामबनी रेलों को होती है। स्सलिये स्रा कर्ग पर ही ज्याषा व्यान क्षिया चला पनलग़िक भी है मोर प्राबर्यक भी।

रेल प्रबासन ने भनेकों नईनईई रेलें बलाई हैं। ये बड़ी पष्ही रेलें हैं। गतबर्ष ही याल. घानी एषसप्रेस चसाई गई, बो घारत में सवोंतम तो है ही, संसार की पथही रेलों में मी हसकी गराना है। ताज एमसमं स, पहिषम एस्सप्रे स, थादि, घनेकों ऐसी ही रेलें हैं जिनसे याभियों की सुख सुविषाये बदी हैं मीर बो पाबहपक भी बीं। इन सबके लिये हम कंभी जी को घन्यवाद भोर बसाई बेते हैं। लेकिल इन रेलों से 5 -10 प्रतिघत बनी याईिषों भो ही लाभ हुमा है को भैसा उ्याषा लंं कर सकते हैं। हम रेलों पर सरकार का घूं ती साषाइए रेलों के घनुपात में यनिक होता है मीर लाभ मी थोढ़े याच्चियों को ही होता है। इसलिये हमारा बुभाष वही है कि तीसरे बर्जं के किक्बों बाली पषिक साषाराय भौर एमसप्रें गाज़िपां बलाई आयें, जिनसे $90-95$ प्रीिधात साषारा पोर मघ्पम वर्ग के लोगों का वियेष लाभ हो पोर यान्रियों की मीढ़-माढ़ की कम हो। इनहीं यात्रियों से सरकार थीर रेमों को पषषक वैसा मी मिसता है। इन की हुज सुविषाषों पर परिक घ्वान किषा चकाता Tहिये।
[タी भवषेश चन्द्र fसह]
प्रब मैं रेलों में गत वर्षों से पक़ने वाले घाटे के निराकरा के कुष सुभाव प्त्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मंत्री जी को तीसरे दजें के बढ़ाये हुए किरायों को बापस लेने के लिये धन्यवाद देता हूं घोर हमारा विएवास है कि सतकंता बरतने से रेल बजट का षाटा पूरा किया जा सकता है पोर यात्रियों की सुरका, सुख घोर सुविषा बढ़ सकती है। जष से सरकार ने बिना टिकट बाले यात्रियों पर 10 र० जुर्माना लगाना तय किया है, त्र्य से बिना-टिकट यावियों की संस्या में कमी हुई है, मेकिन यदि हस पर कढ़ाई से भापके कर्मचारी घमल करें तो पोर पषिक सुषार भोर पामदनी हो सकती है।

वेश में फलल रही घराजकता का प्रभाव रेलों पर मी पष़ा है। करोड़ों रुयों का सामान रेलवे यांड से चोरी हो जाता है। चलती मालगाड़ी में से सामान रास्ते में फेंक दिया ज्ञाता है, fिक्षे के डिब्बे बीच में काट लिये जाते हैं पोर उनका सामान गायब कर दिया जाता है। रेलवे प्रशासन उसको रोक नहीं पा रहा है, जिससे करोड़ों रुपये क्लेम के रुप में रेल-र्रधासन को देना पद़ता है । जिनका सामान गायब हो जताता है उनको भो परेशानी होती है। यघ्षवि सरकार ने क्लेम निबटाने के नियमों में धिधिलता कर दी है फोर मोबाइल बलेम्ब पाकिसर बड़े स्टेधनों पर नियुक्त कर दिये हैं, जिससे ब्लेम्ज के निबटारे में पहले से सुगमता फोर बल्दी हो जाती है ।

लेकिन किर भी निषटारे में बहुत समय लग ही जाता है। यह्ह तो हालत माल की होती है पौर सवारियों की दशा इससे मी क्षराब है। वहले तो टिकट लेते समय ही यालियों की जेष कटने या सामान उठा से जाने की बारदातें बिन पर बिन बढ़ रही हैं। उससे ब्रकर किसी न किसी प्रकार टिकट

लेकर यात्री रेल में जाकर बंठ जाता है तो वहां मी उसे घ्रसुरक्षा का सामना करना पड़ता है। बड़ी मुरिकल से याश्रा पूरी होती है। घ्रसुरक्षा की मावना लोगों में फंल रही है। लोग भन्य कोई साघन उउलबष न होने पर ही मजबूरी में रेल से यात्रा करते हैं भथवा भ्रपना समान भेजते हैं। इस घ्रसुरक्षा का निराकरएा होना भ्रावइयक है। उसको दूर करने का उपाय सरकार सोचे घ्रोर उसके उन्मूलन के लिए सक्त कदम उठाये। केवल उसमें सुषार करने से ही रेलवे बजट के घाटे को काफी हद तक दूर किया जा सकता है घोर यात्रियों की संख्या ज्रोर माल की मात्रा को भी बढ़ाया जा सकाता है। इस घोर जासन को परिलम्ब कन्तिकारी कदम उठाने चाहिए।

भुष्टाचार इस विभाग में भी, मौर विभागों की तरह घर किये हुये हैं। टिकट घरों की संख्या भी भीढ़ के प्रनुपात में कम हैं। यात्रियों को टिकट नहीं मिल पाते हैं। कुछ तो कर्मचारी काम घीरे-घीरे करते हैं घोर थोड़े टिकट देते हैं घोर किर बाद में पैसा लेकर टिकटें बांटते हैं। इस़लिए यात्रियों की संख्या के भ्राषार पर टिकट धरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। श्रमी-प्रभी इस पावष्यकता को देखकर दिल्लीं जंग्बान रेलवे स्टेशान पर टिकट-घरों की संख्या रेल उप-मंश्री जी बारा बढ़ाई गई है जिससे याश्रियों को पर्याप्त सुगमता हुई है। टिकट चेकिग स्टाफ भी काफी गड़बड़ फरता है। कभी-कमी तो उसकी मजबूरी भी होती है। विब्यांवयों मोर घनैतिक तल्वों से जब उसका पाला पढ़ जाता है तब बेषारा भपनी जान की बंर मानते हुए उनसे टिकट मागने का साहस छोड़ देता है भोर कभी-कमी कुष नजराना लेकर यात्रियों को जाने देता है।

स्ट्टशन मास्टसं के तबादले के समय हर स्टेषान की कीमत जो निरिषत होती है उसे

देने के पश्चात् ही उन्हें ₹टेशन मिलते हैं। कमंचारियों के प्रमोशन में धाषंलगर्दी होती है। उनकी तरकिकयां मेरिट पर न होकर भन्य गन्दे ध्राधारों पर होती हैं। पढ़े-लिखे योग्य ऽ्यक्तियों को तरजीह नहीं मिलती। हमारी जानकारी में घली"द़ में कुछ कमंचारियों ने नोकरी में रहते हुए उच्च परीक्षायें जैसे एल० एल०बो०एम०काम०, पास की हैं लेकिन उनकी तरकिकयों नहीं हो रही हैं। उनकी तरक्री की तरफ भी सरकार को घ्यान देना चाहिए प्रोर उनकी उच्च शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। एक उदाहरा मैं भपने जिले का दूंगा। किसी एक विशेष व्यक्ति के ऊपर एक बार कोई जुमं लगा प्रोर उसके बाद मामला चलाया गया। उसमें उसकी सजा के बाद प्रपील हुई भ्रोर उस क्रपील में जो सजा उसे मिली उसको काट चुकने के तीन वर्ष के बाद उस मामले को पुन; उखाड़ करके एक चार्जशीट उसके पास भेजी गई है । तो मेरा भ्रनुरोष है कि जब एक मामला दो चार घदलतों में निपटाया जा चुका, उसके बाद उसको उसाड़ना उस बमंचारी को परेशान करना ही है। इस प्रकार से कमंचारियों को प्रनुचित रूप से दबाया घ्रोर परेशान किया जाता है।

एक बात की तरफ में सरकार का घசान प्रोर बींचना चाहूंगा कि संसद सदस्य चाहे जितने उपयोगी सुभाव घपने पत्रों के द्वारा मोर कन्सल्टेटिब कमेटियों के माष्यम से इस विभाग को देवें लेकिन उनका उत्तर नकारात्मक हो मिलता है। उन सुभावों पर कोई हघान नहीं दिया जाता। यह बड़ी घोषनीय बात है। सरकार को उन जन्रतिनिषियों के सुभाबों पर सोष-समभकर निएांय लेना चाहिए।

भब मैं भपनी कांस्टीटुएन्सी में रेलों की तरफ प्रापका ड्यान धाकषषत कह गा। उत्ररप्रदेष्श के फलेहागढ़ में एन० ई० रेलबे का fिती-

जनल पाफिस था। उसे बहां के समी लोगों के बिरोष के बाबजूद हटा दिया गया। उससे पहले एक रेलवे वर्कहाप था वह हटाया गया। भब बहां एक डिप्टी ट्रैंफिक सुपरिन्टेन्हेन्ट रहते हैं, उनको मी वहां से हटाने की योजना मैं सुन रहा हूं ।भीमन्, फरंबाबाद में मालू, भाम, तरवूज भादि खराब होने वाली वस्तुयें काफी माना में होती हैं। जोकि बहां से भेजी जाती हैं। वे बस्तुयें जल्दी लोठ न होने से बराब हो जाती हैं। बिना एक उच्बाषिकारी के बहां मौजूद रहे डिब्बों की उचित क्यवस्था नहीं हो सकेगी। इसलिए डिट्टी ट्रिफिक सुपरिन्टे $े \vec{C}$ को वहां से न हटाया जाये, यह सुभाव भोर भनुरोष में माननीय मन्त्री जी से करता हूं । ठिबीजनल पाफ़िस के हटने से जो इमारत साली हुई हैं उनमें रेलवे कोई मोर उपयुक्र काम बुल कर देवे ।

इसके साष-्ताष पभी तक केषल एक एषसप्रे स ट्रेन रात में लबनक तक जाती है भोर दिन में तीन बार गाड़ियद कानपुर तक आती हैं। मेरा सुमाब है कि दिन में मी एक एक्सप्रेत्र गाढ़ी लबनऊ जाने पोर पाने की ठ्यवस्पा कर दी जाये। पब मैं भापका घ्यान फरेलाबाव रेलबे याहं की तरफ भी लींषना चाहंगा। फरंखाबाष में बह़ी लाहल का रेलवे यारं भव से सी वर्षं पहले जब बड़ी लाह्रन वहां बनी धी, उस समय की पावएयकतापों की पूति के लिए बनाया गया था। हस समय द्राफिक बहुत بषिक है। कमी-कभी ऐसा छोता है कि मालगाड़ी वहां माल उतारती होती हैं तो सबारी गाड़ी को तीन घार चंटे तक सिम्नस पर घंतजार करना पड़ता है। मेरा सुभाब पहे है कि फर्षाबाबय यां को उसकी माबछ्यकता के मनुतार बक़ाया जाये।

इसके पलाबा करंजाबाष-किकोहाषाव को पांच लाइल है उसके सम्बल्ष में मुके कुष नितेबन करना है। करीब-करीब षमी बगह रेलके की संख्या बढ़ी है। उस माइल पर वीस साल
[श्री भबषेश चन्द्र सिस्]
से बार रेलें घाती जाती थीं। लेकिन श्रब उनकी संख्या घटाकर तीन कर दी गई है जब कि माबइयकता रेलवे बढ़ाने की थी। बढ़ाने के बजाये वहां उनकी संख्या घटा दी गई है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस बात पर ड्यान दें भोर वहां पर रेलों की संख्या को बढ़ायें घौर उनमें जो घसुरक्षा की माब्ना फैली हुई है जिसके कारए यात्री सफर करने में संकोच करते हैं उसमें सुषार करोे उसको एक नया जीवन दें।

घंब एक बात कहु कर मू समाप्त करूंगा । स्वत्वंचता प्राप्ति के बाद नयीन्नयी रेलवे लाइन्स हिन्दुस्तान में बिछाई गईं। उनके घनुपात में हमारा प्रदेश बहुत श्रषिक पीछे रहा। हमारी जानकारी में स्वतंचता प्राप्ति के बाद श्रब तक उत्तर प्रदेश में के वल एक लाइन टुंडला से एटा तक बनाई गई है। मैं चाहूंगा कि इस विषय में हमारे प्रदेश की तरफ विछोष हपान दिया जाय । जाहुजहाँपुर से ग्वालियर तक एक नई रेलवे लाइन बनाने का सुभकाव में माननीय मत्र्री जी को देता हूं ।

इन शब्दों के साथ में प्रापको धन्यवाद देता हूं कि घ्रापने मुभे समुचित समय बिया।

SHRI NAMBIR (Tiruchirappalli) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, my first strong protest is against the increase in fares and freights. With regard to fares, an increase in thirdclass fare only has been withdrawn. But the bulk of it remains.

According to the hon Railway Minister's Railway Budget Speech, he had raised the revenues to the tune of Rs. 39 crores during the year. He has now given concession to the extent of Rs. 13 crores. Still, an increase to the tune of Rs. 26 crores remains in the freights which will go to the extent of increasing prices and that will do harm to the whole economy of the country.

Everywhere, there is a tendency to increase prices. The Railways say that there is an increase in the prices of steel and coal and, therefore, there is an increase in expenditure. If that is so, if the Railways also contribute to the increase in prices, it will create a vicious circle and it will upset the entire economy. Therefore, the Railway Minister should not have attempted any increase in the freight. That such an increase was in the offing was indicated by me in my speech, last year on the Railway Hudget. Let me quote only one sentence from my speech that I made last year. This is what I said :

> "This clearly indicates that after the cost studies are over; they are going to prescribe another inerease in fares and freights so as to get money for developmental purposes and for the general economy. It is quite clear and categorical that another rise is in the offing."

This I have anticipated and I said that in the last speech and it has come true. Therefore, the policy that was being pursued by the Government with regard to railway finances was thought of earlier. I wholly agree with the comments made by Mr . Poonacha on the question of dividend and I do not want to go and repeat them.

One point I would like to comment. There is what is known as the Railway Convention Committee and when that Convention Committee is sitting, the Railway Board which prepared the speech for the Minister did not even care to make a mention in the speech that the Railway Convention Committee is sitting and that it is looking into the finances of the railways as to the appropriation needed for the Depreciation Reserve Fund and the general dividend. It is a discourtesy. Not only it is a discourtesy to Parliament and to this Committee, it is a grave offence because knowing full well-the Hon. Minister who came to the Ministry only a few days back might not have known it-the Board which is guiding the Minister should bave told him that there is a committee sitting and the hon. Minister also is a member of that Committee. That they did not inform him because they found it conve-
nient to omit it and hand over whatever best to them suited so that they can pass on the baby to the "new-born" Railway Minister. Unfortunately, to the travelling public it is cruel.

You will find from the Railway returns that there is an increase of about Rs. 50 crores during one year. Between last year earnings and this year earnings there is a difference of Rs. 50 crores or more. What else is to be done by the people. Every year in the fares and freights they give an increase in the gross earnings. Railway Minister is not satisfied even with that increase. Perhaps he does not know, but others who know are misguiding him. The Railway Minister made by his subsequent speech saying ' 1 am baffled with the situation as to what I should do'. Why should he be baffled ? If he goes through the railway finances properly, he will understand where the shoe pinches. There is nothing to be baffled with. Our Railways earnings are increasing from year to year. What more does he want? Therefore, the approach of the Railuay Minister is absolutely wrong. He is misguided and the experts who are misguiding him should be put in the dock and examined. The Railway Convention Committee will certainly do that. I am proud to say that I am a member of that Committee. We have started that job.

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : That is why you are supporting a minority governinent.

SHRI NAMBIAR : It is a committee of Parliament. There is nothing secret about it.

Now what do we find about the performance of the railways? Here is a hand book supplied to us on our Railways supplied by the Ministry. You will find a chapter, rather a chart on the 19-year summary of the ran. vy finances. You will find certain telling figures. Capital at charge in 1950-51 was Rs. 827 crores. After 19 years, to day (i.e. 1968-69) it is Rs. 3101 crores. It is a $275 \%$ increase. If there is a simultaneous increase in the performance of the railways, we can understand. The train kilorretres was 163.4 million in 1950-51.

To-day it is 241.5 million. Only a $50 \%$ increase. In the case of "Goods and proportion of mixed" train kilometres it was 111.5 million in $1950-51$ and to-day it is 201.1 million - a $90 \%$ increase. Whereas the capital-at-charge has increased by $275 \%$, the peıformance has increased only by $50 \%$ or $90 \%$. If the money that is poured in is for the improvement of the railways, for the railway development, then that should have been found in the improvement of railways' performance. Therefore, it is again clear that the money is poured in, lootod and wasted and pilfered and not used properly because the result is bad, bad and bad. You will find these figures from their own Chart - it is not my Chart.

And, then, Sir, you will find this regarding Railway Employees. The number of Railway Employees was 9 lakhs 14 thousand in 1950-51 and today it is 13 lakhs 54 thousands; only 50 per cent increase. In respect of the Railway Gross Earnings, you will find that the Railway Gross Earnings were Rs. 263.3 crores in 1950-51; today the figure is Rs. 899 crores based on the figure of 1968-69. It has gone by 250 per cent more. Now, you will find, this 250 per cent increase more of Gross Eartings have come because of yearly increase in fares and freights. The fares and freights have increased. The performance of the Railways has not improved; it is not at pace with the increase in the capital-at-charge. These figures are quite telling. What more do you want to show that your rate of performance is very poor ? And, in this background, when you are unable to improve your performance properly, you want the poor people of this country to pay through their nose!

Coming to the other aspect of the question, the Railway Minister asks: "Don't we require money for the Railway Plan ?"' What is this wonderful Railway Plan that is coming? Mr. Poonacha has ably dealt with this point. Re. 1525 crores is the Railway's fourth five year Plan, and in that you will find, almost all the finances are to be found out from the Railways and Rs. 180 crores are in terms of foreign exchange. Rs. 180 crores in the form of foreign exchange is to be expended on what? In what manner? For dieselisation of the

## [Shri Nambiar]

Railways. And, dieselisation of Railways is another point with which I wish to deal, whether it is at all proper, at this time, to bring in dieselisation in the Railways. Why is it done, Sir ? Diesel engines are all to be fabricated here on imported material; we have to pay for them in foreign excbange at the rate that the Foreign Suppliers dictate. That is point number one. After that, the second point is this. That after the diesel engines come, diesel oil has to be found to operate these diesel engines, which is based on imported crude oil. We in India, are importing $80 \%$ of our requirements from abroad. Only $20 \%$ we are having from our own oil wells. That means, for every diesel engine that is to be operated, we will have to spend through our nose in terms of foreign exchange. Why should we spend so much on this when we have our own Chittaranjan Locomo:ive Workshop which is producing good quality locomotives? We could have used those engines; we have our own coal and locomotives which can do better performance. If one steam loco engine is not enough, you could bave added two engines and hauled them. It would have been good on our part not to have to go on wasting our foreign exchange on diesel engines and diesel oil. I say, this dieselisation is most untimely: it is a wrong method, which the Railway Board have chosen to adopt, we get more and more tied up to the foreign capital. The foreign bankers say that only on diesel engines they will give you loan; otherwise not. Therefore, Sir, our dependency has increased on the Railway front, and the economy is wrongly worked out. The hon. Railway Minister, I request, should make a note of this and tell us in what way he is bringing in socialism here on the Indian Railways. Is it to be done by increasing capital which is not giving you results and borrowing from abroad and importiog crude oil and getting diesel locomotives fabricated on imported material ? The whole approach to my mind, appears wrong. Unless and until you change this whole attitude, you cannot improve the Railway system in the country. Every year you will have to come fore more grants in the form of increased fares and freights. Then ho asks, what about the Plan? I say their Plan itself is
wrong. Whom are they taxing? The hon. Minister said that after all for the general revenues, we require money and the railways being the biggest national enterprise. should they not pay? The railways are now paying a dividend of $5 \frac{1}{2} \%$ and 6 per cent. Shri Poonacha has said that it should be reduced to 4.5 per cent; it should be even less. If the railways also undertake taxation measures to get money for the Plan, it is again wrong.

17 hrs.
I will give the figures. Indirect taxes in India are the highest in the world. Figures supplied by the Economic Division of the Department of Finance show that indirect taxation in India works out as follows; For the rural poor getting a monthly income upto Rs. $50 /-$ the incidence is 5.77 per cent; for those who get Rs. 100-150 per month, it is 677 per cent. In the urban areas, upto Rs. 50 income, the indirect taxation at present is 11.13 per cent ; in the higher group of Rs 101-150 it is 12.6 per cent. All without including Railway taxation. Nowhere in the world is indirect taxation so bigh.

Above this railway taxation also comes. The railways are now being used for indirect taxation for the Plan. But whom are they taxing? The same people who are already taxed very high. This is a cruel thing. It has been said over and over again even at the time of the separation of railway-from general-finance, that railway transport should not be used for taxing the people. That being so, how could they justify now to embark on another series of indirect taxation measures through the railway mechanism ?

Therefore the attempt to find money through railway taxation for the Plan is a false economy and cannot improve the economy of the country. The Misister will only get into hot waters again. He may perhaps feel that he may not be there next year in charge of railways, Shri Poonacha, a former Railway Minister, who spoke earlier, talks on my side now. Dr. Ram Subhag Singh is now speaking eloquently on my sido. Perhaps Shri

Nanda may also join me next year. I do not know what is going to bappen to the poor railwayman and the railway user.

Therefore, the approach is wrong. He cannot bamboozle the people by saying that he is baffled at the heavy losses incurred. Where is the loss? What are the criteria for the loss? They have got 250 per cent more during the last 20 years and they are fleecing more and more. The shoe pinches elsewhere. I can show where it pinches.

Previous speakers have already referred to the Railway Board. I have no quarrel with the personnel of the Board. But I say this is a unique position we enjoy in this country. The Railway Board is not a corporation; it is not a Ministry. In all Ministries, the Minister issues orders and the department execute them, Here orders are issued by the Railway Board. The Board has got powers even without asking the Minister to issue orders and the zonal general managers are there to act according to those orders and not according to the wishes of the Railway Minister. The Minister is a showpece here in Parliament to come once in a year and say something and then we are all bamboozled and we on our turn appeal to him 'Give me a little railway line there or drinking water on the railway' and so on. We cringe and beg. He says something and gets his demands passed by us. This short of circus cannot be repeated here. We do not want that circus to go on. The Railway Minister must be answerable to Parliament and the Railway Board must be a body experts only advising Railway Minister. They should not have executive powers to issue orders. Orders should not be executed in the name of the Railway Board. Order should $g o$ in the name of the Railway Ministry and the people who should discharge duties must be the General Managers. The General Managers of the zonal railways should be given the power to discharge duties and they must be hauled up and be accountable to the Minister here. We do not want a middle group of experts, the so-called Railway Eoard members, for whom 1 have personal respect. but on the ove of retire-
ment these people become Railway Board members after having worked as General Managers, etc. They come and sit here $t 0$ wield power. Where is the authority for them to wield power? The Railway Act to the extent it gives that power should be amended. The Railway Ministry must be accountable. I do not know whether Nandaji who is an old and experienced politician will have the courage to do it. We will give him support, every power to do it. If you cannot do it, quit. There is no meaning in sitting here and perpetrating the old methods every year. Go through my speech of last year and the year before that. I keep on shouting. Today, I have got some more friends to shout with me and I am happy. but if things do not improve, take it from us that we are not going to show any mercy to the Ministry. We will tell them that they will have to change or they will have to quit.

Now I come to the railway passengers. You must see the Express trains where the unfortunate third class passenger having purchased the ticket, cannot get entry into a third class coach. The big Express trains are composed of air-conditioned coaches. The charges for the air-conditioned class have gone beyond the air fare. So, for Heaven's sake, please scrap these air-conditioned travel. We do not want them, Let those who can pay go by plane. If for medical reasons they cannot travel by air, let them find out other means. Let them put ice in the first class and make it air-conditioned. The Minister says there is loss. Then, why do you have this luxury of air-conditioned coaches, If you change these air-conditioned coachs, the third class passengers will get more space to travel.

Let the Railway bureaucracy be ended by withdrawing the saloons for the offlcers. They are the Moguls with their saloons. The Britishers did it and it is being continued. I have no envy, I am not going to become a Railway officer, but my humble request to the hon. Railway Minister who is supposed to be a socialist is to see that this system is ended and to see that the saloons are converted into
[Shri Nambiar]
third class. There is psychology behind this change. A Secretary or Joint Secretary of the Government of India generally travels by first class. Why should the railway officer alone has the extra privilege to travel in a saloon. Kindly withdraw it.

Coming to rallwaymen, please do not reduced the staff and increase their working hours in the name of economy. You will have to stick to the standard of eight hours a day and 48 hours a week. Nowhere in the world should you allow twelve hours working in a day. More than 30 per cent of the Indian railwaymen out of 13 lakhs, i.e. four lakhs railwaymen are now working twelve hours a day and more. Tbis cannot be allowed. Therefore, the working hours should be reduced. It must be brought to the international level of eight hours. Economy should not be by way of increasing working hours and reducing leave and other privileges to the railwaymen. Grant them leave and treat them at par with any other citizens. I do not want special treatment for them; but treat them as human beings and contributors to the railways. 1 also request that you must give sympathetic consideration to the question of grant of interim relief as without the co-operation of railwaymen you cannot run the Railway. I am sorry that you did not talk one word about the poor railway workers when you paid encomium to the top bosses. You said in your speech that it is wrong to think there is a top heavy administration. Is it not top heavy administration when 2 per cent of the total is spent on officers far less in number compared to others? You wanted to placate them? Or they wanted to placate you? On the other hand you should bave said much about the railwaymen who run the railways day and night, rain or shine, summer or winter, all the 24 hours ; you must show your sympathy towards them. There must be second thoughts on railway finances to see that the present rut is ended.

घी घोकारलाल बोहरा (चितोड़गढ़) : उपाष्यक्ष महोदय, मैं नये रेल मंत्री श्री नन्दा, का स्वागत करते हैए उन्हें बषाई बेना बाहता

हूं कि इस बजट पर विचार-विमघं से पूंवं ही उन्होंने इस बात का प्रमाण दे दिया कि समाज वादी लोकतंत्र में ग़रीबों की भावाज को ज्यादा महत्व иोर जनता के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने तृतीय भ्षेखी के किराये घ्रोर पन्य भाड़ों भ्रादि में वृद्दि को वाविस से कर इस बात का परिचय दिया है कि वह रेल मंत्री जहर हैं, लेकिन साथ ही वह जनता के प्रतिनिधि श्रोर मजदूरों तथा किसानों के प्रतिनिषि भी हैं । निष्चय ही निहित स्वार्थों के कुष लोगों ने उनके खिलाफ़ मावाज बुलन्द की है, लेकिन मैं समभता हूं कि श्री नन्दा ने यह कदम उठाकर हमारी इस घोषित नीति का पालन किया है कि हम इस देषा में तरीब पोर साषारा लोगों का विदोष ह्यान रलंगे।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रेलवे के बारे में यह ग्रातफ़ही हमार दिमाग़ से निकल जानी चाहिए कि वह कोई ब्यापारिक प्रतिष्ठान है। मैने बार-बार कहा है कि रेलवे कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है। जब-जब हम रेलवे के बारे में चर्च करते हैं, हम भलाभकारी लाद्दनों की चर्चा करते हैं, नुक्सान मोर नफ़े की चचा करते हैं। ऐसा लगता है कि रेलवे बोंडं में वे लोग बैं हैं. जो सिफ़ गिनती करने में माहिर हैं, जन-सेबा घोर जनता की भाबनाप्रों से जिनका कोई सम्बन्ब नहीं है। में ध्री नम्बियार से सहमत हूं कि रेलवे बोठं भफसरों का एक जंगल है, जिसमें कुछ मफ़सर राजामहाराजाभों की तरह एक नवाबी बान बनाए हुए हैं। में माननीय सदस्य के स्वर में ₹्वर मिला कर कहना चाहता हूं कि रेलवे बोयं के बर्तमान हूप को समाप्त किया जाये धोर उसको एक एक एडवाहूरी बोडं का हूंप दिया आये, ताकि हमारे रेल मंती, जो जनता के प्रतिनिधि की हैसियत्त से हमारे बीच में बैठते हैं, देश के करो $\frac{1}{ो ं ~ ल ो ग ो ं ~ क ी ~ भ ा ब न ा म ो ं ~ क ा ~ स ह ी ~}$ प्रतिनिषिए्य कर सकें भौर उनके वास्तविक हितों की रका कर सरें। रेलवे दोरं के बोष

नोकरणाही मनोटृत्ति के शिकार हैं ध्रोर छस लिए उनका जनता की भावनाम्रों से कोई सम्बन्ब नहीं है। इसका परियाम यह है कि हमारे इस सबसे बड़े सावंजनिक उष्षोग में करोड़ों इपये की पूंजी लगी हुई है, लेकिन उससे कुष लाभ तो हो नहीं रहा है, बतिक किराये भ्रोर भाड़े बढ़ते चले जा रहे हैं।

जब तक हमारे रेलवे प्रशासन में सरलता श्रोर सुविषा नहीं भ्रायेगी, तब तक साषारएा रेलवे कमंचारियों भ्रोर श्राम जनता को कोई लाम नहीं होगा। में श्रापके सामने एक संदान्तिक प्रशन रबना चाहता है मोर वह यह है कि हमें देबनना चाहिए कि स्वराज्य के बाद हम ने विभिन्न राज्यों में, या पर कैषिटा के हिसाब से प्रलग-पलग क्षेत्रों में रेलवे का कितनाकितना विस्तार किया है। यह पषास करो लोगों का विशाल देश है। हमारे देश में कुष ऐसे पिख्ये़े हुए क्षेत्र घ्रोर सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहीं रेलों का भषिक से घ मषिक विस्तार होना चाहिए पोर इस सम्बन्ष में यह प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए कि वे लाइनें घ्रलाभकारी होंगी भाबिर यह सरकार एक दुकानदार, उ्यापारी या सेठ की तरह रेलवे का संतालन नहीं कर रही है। किसी लाइन के लामकारी न होने की परवाह किये बिना सरकार को जनता के हितों को प्राषमिकता देनी चाहिए घ्रोर इसलिए सीमाबतीं, मछस्यलीय श्रीर घ्रादिवासी तथा विद्धक़े क्षेत्रों में लाइनें बिद्धाने के सम्बन्ष में उदारता का परिचय वेना चाहिए। इस प्रकार के पिछ्हे़े हुए क्षेत्र राउस्थान, मष्य प्रदेश, नागालंड घ्रोर त्रिपुरा ध्रदि हैं, जिन में से कुष बाडंर एरियाज भी हैं, लेकिन जिनमें लाइनें बिछ्षाने के सम्बन्ष में बार-बार घन प्रोर वंसे की कमी की दुहाई दी जाती है।

इस प्रकार रेलवे की हष्टि से देश में जो क्षेत्रीय घ्रसंतुलन बढ़ रहा है, उससे लोगों में घसंतोष पैदा हो रहा है। इसलिए यह पाबएवक है कि जिन क्षेतों में रेलवे का जिस्तार

श्रषिक नहीं हुभा है, वहीं सरकार को प्रषिक से प्रषिक लाइनें विछाने का प्रयस्न करना चाहिए।

राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा मुस्थल है प्रीर बाकी श्रादिवासी श्रोर पहाड़ी हलाका है। बह राज्य पहले बाइस रजवा़़ों में बंटा हुप्रा था श्रोर इस काराए बहीं रेलवे लाइनों का विस्तार नहीं हुप्रा षा। श्राज से प्राय: बाइस बर्ष पहले हो चित्तोड़-कोटा रेलवे लाइन की बोष्या कर दी गई थी प्रोर उसके लिए सामाम चा गया था। विछ्छे रेल मंत्रियों, श्री लाल घहादुर घास्री, भी जगडीबन राम पीर गा० राम सुमग लिस्, के पपने-पषो समव में यह कोषएाए की थी कि इस लाइन का निमीया किया जायेगा। लेकिन रेलषे पफसरों मै, जो बमता की मावनापों को नहीं समकते है, पपनी नीकर शाही मनो हृति के कारएा इस लाइन को प्रलाभकारी घोषित करके सम्बन्षित फाइलों को द्वा दिया घ्रोर इस काम को प्रागे नहीं बदेने दिया इसका परिएाम यह है कि उस इलाके के लोगों में घ्रसंतोष बढ़ रहा है। यह् रेलवे लाद्न राजस्थान के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। कोटा नगर राजस्थान का कानपुर बनता जा रहा है। इसलिए रेल मंत्री महोदय को इस पुरानी मांग को स्वीकार करके कोटा से बिएतो भोर उबयपुर होकर कांडला तक आाडेगे लाइन बिछ्षाने की व्यवस्था करनी बाहिए। राजस्पान का वक्जिए-परिषमी भाग ब्लिज सम्पबा, पोर उत्टोगों की वष्टि से बहुत सपद होने काला है। बहां चम्बल परियोजना के कारएा सिचाई सुविषायें बढ़ी है। इसके परिरिक्त बहां यातायात के साषन भोर उबोग बढ़े हैं। इस लाइन के बिष्हाने से राजस्थान को एक बन्वरगाह मिल जायेगी हीर इस प्रकार उसके फोधोगिक विकास में सहायता मिलेगी। मैंने इस सदन में हमेशा इस लाइन के बारे में माप्रह किया है। पिष्बसे रेल मंत्रियों, ऊ० राम सुमग लितह मौर ध्री पुनाषा ने वह भार्वासन मी विया था कि हल लाहन का पुन:
[श्री घोंकार लाल बोहरा]
सर्षेक्जा किया जायेगा घ्रोर इस कामों को हाथ में लिया जायेगा, लेकिन सेद है कि हस बजट में उसकी कोई षर्षा नहीं है।

घभी भभी जो चेतक एक्सप्रैस गाड़ी चलाई गई है, नाम से तो बहृ एक्सप्रैस जहर है, लेकिन उस को बैलगाड़ी की तरह् बलाया जा रहा है। षेतक महाराएा प्रताप का घोढ़ा था, जिसने घ्रपनी द्र.तगति के कारएा घ्रवना नाम प्रसिद्य किया घौर वेश की इ्ज्जत बढ़ाई। उस द्र०तगामी घोक़े के नाम से घलने वाली इस बेवक एक्सप्रंस की चाल एक बैलगाढ़ी की सी ह। दिल्ली से कलकत्ता तक की 900 मील की दूरी राजबनी एक्सप्रैस के वारा 18 बन्टों में त्व की जाती है, लेकिन दिल्ली से उदयपुर तक की 430 मील की दूरी तय करने में चेतक एक्सप्रैस को 22 घंटे लगते हैं।

चेतक एक्सप्रस को सराय रोहिल्ला पर रोक दिया जाता है। वह दिल्ली जंक्शन तक भ्राना चाहिए। उदयपुर श्रोर जयपुर का पर्यंटन की हष्टि से बहुत महृत्वूरां स्थान है। इस गाड़ी को दिल्ली जंक्शन तक लाने से कलकत्ता, लखनऊ श्रोर इलाहाबाद से श्राने वाले यात्रियों को सुविषा होगी। परिचमीं रेलवे प्रोर उत्तरी रेलबे का भगड़ा इसमें बाषक नहीं बनने देना बाहिए।

वेतक एक्सप्रंस को भजमेर घोर उदयपुर के बीच में एक्सप्रंस के रूप में नहीं बलाया गया है। वहां पर नई बोतल में पुरानी घराब की तरह इस गाड़ी को रस दिया गया है । यदि मंत्री महोदय चेतक एक्सप्रेस को लाभकारी बनाना चाहते हैं, इसको घसफल नहीं होने बेना घाहते हैं, तो इसकी चुटियों मौर घसुबिषामों को दूर किया जाना काहिए।

पजमेर, कोटा, बीकानेर, घोषपुर घीर उदयपुर धाषि बहुत बड़े घहर हैं, ोेकिन जाज

तक उनको मीटरगेज के भलावा बाउगेज के दर्घान नहीं हो पाये हैं। राजस्थान एक पिष्छत़ा हुमा घोर सीमावर्ती प्रदेश है। वहां पर यातायात की सुविषाएँ बढ़ाना केवल सुरक्षा की हष्टि से ही भावइयक नहीं है, बलिक उससे वहां की प्राकृतिक सम्पदा का भी उपयोग किया जा सकेगा, जिससे देश को लाभ होगा। लेकिन दुर्भाँग्य यह है कि रेलवे बोर्ड घभी तक इस बारे में सोबने के लिए तंयार नहीं है। मैं श्री नम्बियार की छस बात से सहमत हूं कि रेलवे बोहं जनता की भावनामों को समभने में प्रसमर्थ है मौर इसीलिए बार-बार कहे जाने पर भी वह हस महत्वपूर्णां कार्य को खटाई में गले हैए है ।

राअषानी एक्सप्रैस का प्रयोग
बहुत पच्का है, लेकिन में एक दिषकत की घोर मंत्री महोदय का छ्यान भ्याकृष्ट करना चाहता हूं। राजषानी एफसप्रैस के यात्रियों को दिल्ली से कलकत्ता जाने में पूरी रात गाड़ी पर बितानी पड़ती है। प्रगर डेककन व्वीन श्रोर ताज एक्सप्रैस की तरह तीन धार घंटे की यात्रा हो, तो चेयर कार में जाया जा सकता है। तीन चार घंटे कोई भी भ्रादमी चेयर कार में बंठ कर जा सकता है लेकिन चेयर कार के मन्दर पूरी रात निकालना बड़ा मुरिकल है। मैने वर्क-माउट करके देखा है। भगर भ्राप चेपर कार समाप्त कर दें घ्रोर स्लीपिंग लगा दें, केवल दो क्लास रखें राजधानी एक्सप्रैस में तो पषिक घष्छ्डा होगा। एक तो यद्र मैं चाहूंगा कि हमारे जो समाजवादी मंत्री नन्दा जी हैं उनके समय में श्रे रियां लरम होनी चाहिएं। लग्जरी क्लास घोर एकोनामी क्लास केबल यह दो श्रेरियाँ राजषानी एक्सप्रैस में होनी चाहिएं। जिनके पास घषिक पैसा है भौर जिनमें सुपीरियारिटी काम्प्लेक्स है वहै लग्जरी क्लास में बलें घोर घाम जनता का एक ही स्व है वह एकोनामी क्सास में बले जँसा कि बहुष विवेशों में होता है। राजषानी

एससर्रैस में भापने एयर कंधीर्शनिग लगाया, घच्छी बात है। लेकिन पाप तमाम थं क्लास केयर को हृटा दीजिए भोर एक-एक कोष में 73-73 सीटें हैं, उसमें भाप भाराम से 22 नीचे मोर 22 ऊपर 44 घयन सीटें लगा सकते हैं पोर जंसे प्रापने थरं क्लास एयर कंडीशत्ड का भाड़ा प्राउँनरी थडं क्लास एयर कंडीशन्ड से उ्यादा रखा है वैसे ही भापने फस्टं क्लास का जो 118 रुपा रसा है उसके बजाय पाप 118 की जगह 150 रबंगे तो मी जल्दी वहैषसे की बजह से लोग उसमें बैठना पसन्द करेंगे थोर भार्थिक टृष्टि से कोई घाटा भापको नहीं होगा। हसलिए मैं चाहता हूं कि वह जो राजघानी एवस्र्रस में 280 रुपये की एवर कंडीशन्ह क्लास है उसको लग्जरी क्लास बनाऐं भोर जो चेपर है उसको पाप फस्ट्ट क्लास साधारण एवर कडीशन्ड बना दें मोर स्लीकिं की सुविषा दें, उसके लिए 160 रुपया किराया रबें, नहीं तो पूरी रात भर घं क्लास के चेयर में बैठकर दिल्ली से कलकत्ता जाना बड़ा कठिन हैं। यह मेरा एक बढ़ा उपयोगी सुभाब है। में समभता हूं कि रेलवे बोरं इसको मानबीयता की दृष्टि से भी सो चेगा क्योंकि कई बार उसमें घोरतों मोर बन्चों को बड़ी तकलीफ हो जाती 11

मुभे कुष पपने राजस्पान के बारे में भी निवेदन करना है। बड़ी सादड़ी स्टेशन से छोटी सादढ़ी होते हुए नीपच तक जोए़ विया जाय तो याॅियों को बत़ी सुविषा होगी। इसी तरह पहाए़ी घलाके में प्रतापगब हूंगरुर क्षेत्र भभी तक मस्रूता पढ़ा है। मगर घाप पिछ्घड़े हए क्षेतों में उदासीन रहते है, वहां नई रेलवे लाइ्न के निर्माएा में fिधिलता बरताे दूं तो थाप उन क्षेत्रों के लोगों की बनभाबनाभों की कदर नहीं करते हैं। मैं धापये निवेष्न कसेंगा कि प्रवापगढ़ खूंगरुपर को रबलाम से रेलो लाइल क्वारा जोए़ बिया जाय। मैं भाषोे सामने यह मी कहता जाहूंगा

कि नागालंख्ध में हीमापुर से कोfिमा को जोड़ा जाय घौर घगर क्रिपुरा से पगरतल्ला को भी रेलबे लाइन ब्वारा जोड़ दिवा जाय तो बहां के लोगों को काफी सुविषा हो जाय। बरोनी से पटना तक क्षाठगेज बनाई जाय घोर हसी तरह कितने ही ऐसे मसले हैं मध्य-प्रवेश के भी उनकी तरफ मी द्यान दिया जाय। पाज सीमा-क्षेतों के घन्दर हमारी रेलों का जाल बिस्ष जाना थाहिए।

दूसरी बात में भापसे वह्ह कहना चाहता हुं कि क्या केषल बड़े शहतों को ही काम की जल्दी रहती है ? बह़े-बड़े घहरों के बीच में कलकत्ता-मद्रास, दिल्ली-मद्रास, कलकत्तादिल्ली, दिल्ली-बम्बई, यहां गार्य़यां बही़ तेज रफ्तार से चलाई जाती हैं। लगता ऐसा है कि जेसे सब बीजों का कंस्ट्रशन हो गया है । गीवों की धोर जाने वाली, कस्बों की घोर जाने वाली, छोटे नगरों की बरफ जाने बाली गाड़ियों की वरफ कोई दिलघस्पी नहीं है। जेसे साधारणा धादरमयों की तरक हमारी कोई दिलषस्पी नहीं है, जैसे बह़े-बहे़ घीमम्तों घोर धीमानों की तरक हुमारी दिलचस्पी है ऐसे ही बड़े-बड़े सहरों मोर नगरों की तरक हमारी दिलबस्पी है। लेकिन में मापके जरिए नन्ता जी से कहना चहता हूं कि यहा हिन्दुस्ताल केषल बह़े नगरों का नहीं है, यह हिन्दुस्वाल गीवों का देश है मीर जब तक गाबों में साषारण पादमियों को सुविषायें नहीं वेंगे, उन के हितों में नहीं सोषेगे तब तक आपको कोई भी सहानुूूति जनता की थोर से मिलने बाली नहीं है।

भ्रीमश्, भैं इस घात से सहमत है कि हमारी जो धामबनी के उरिए हैं वह रेलोे ते नहीं निकाले जाने चािए। इतना बड़ा सारंअनिक उष्टोग मुनाक में क्यों नहीं बसता है थोर पषिक घुनाके में क्यों नहीं बलता है ? बोर क्यों कमंबारियों को, धूनियर धाकिसरों
[श्री धोंकार लाल बोहरा]
को, गार्₹ स को जोर टिकट थैकरों को पर्रेशानी होती है ? यह जो बड़े-बड़े सफेद हाथी रेलवे के घन्दर घापने पाल रखे हैं जो सामंतों की तरह् सैलूनों में धूमते हैं उनको समाप्त कीजिए घोर एक सซची राष्ट्रीय भावमा से प्रेरित प्रशासन मशीन का निर्माण कीजिए जो जनता के हितों में रेलबे का संचालन करे ।

संक्षेप में यह्र जो भाड़ा बढ़ाया गया है उसके ऊपर भी बन्द घब्दू कहना चाहता हूं । नन्दा जी इस बात पर किर विचार करें कि माल भाड़ा जो उन्होंने बढ़ाया है वह घटाना चाहिए क्योंकि अन्ततोगत्वा यह जा कर साषारएा घादमी को प्रभावित करता है, कीमतें बढ़ती हैं मीर उसका नुकसान प्राम म।दमियों पर पड़ता है। बड़े लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है लेकिन साष।रएा घादमियों का बड़ा तुकसान होता है ।

एक बात मैं यह फह्हना बाहता हूं कि रेलष में जितनी बोरियाँ होती हैं, गिरोह्ह के गिरोह मगरमच्छ की तरह काम करते है लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि फलां जगहू किसी गिरोह को पकड़ा गया, फलाँ जगह घोरियां पकड़ी गईं या फलां जगह रंगे ₹एथों हमने एक बड़ा गंग पकड़ लिया। यह काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी एक उध्ष स्तरीय जाँच होनी चाहिए क्योंकि इसमें करोड़ों रुपये का नुकसान मुसाफिरों को, ठ्यापारियों को भोर भन्त में क्लेम्स के द्वारा रेलवे को भुगतना पड़ता है। करोड़ों रुपया हमारा बरबाद होता है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में सुरक्षा की टृष्टिसे उच्चन्तरीय जाँच होनी षाहिए मौर मुभे विश्वास है कि नन्दा जी जो एक साषारएा कायंकर्ता से ऊपर उठ कर मअंदूरों के नेता के ल्प में घौर धाम जनता के प्रतिनिषि के स्प में तथा घाज हमारे बीच में

पहुली बार रेलवे मन्नी के रूप में माये हैं, में चाहूंगा कि भपने समय में रेलवे प्रशासन को वह स्वच्छ करें मोर यहु जो गैंग घौर गिरोह हैं जिसकी बजह से करोढ़ों रुपये का रेलवे का नुकसान होता है घोर ध्राम घादमियों का भी नुकसान होता है वह समाप्त हो।

जैसा मैंने निवेदन किया रेलवे को एक जबर्वस्त काम्पीटपन का शिकार होना पए़ रहा है। सउ़कों का जाल बिछ रहा है, ट्रकों के द्वारा माल ढोया जा रहा है, बसों के द्वारा यात्री जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि रेलवे ठ्यापारिक दृष्टि से भी उपयोगी सिद्ध हो घोर भ्राप भ्रपने रेलवे के प्रशासन को भी भम्छा बनाएं। यह जो जगह जगह जोनल क्ष ग बनाए हुए हैं उनको एकीशयेंट बनाइए।

एक बात घ्रोर कह कर मैं समाप्त करता हूं। राजस्थान में जहाँ मैंने कोटा चित्तोड़ रेलवे लाइन की मीग की, मुभे पूरा विशवास है कि इस नई लाइन के पुनसवे क्षरा की जो घोषणा हो चुकी है श्रोर पिछ्छले मन्त्रियों ने जो बार बार श्राइवासन दिए हैं, उसको नन्दा साहब बत्रुत सहानुभूति से लेंगे भोर उसके बारे में घच्छी तरह से घोषरा करेंगे ताकि मेरे निर्वाचन क्षंत्र के लोगों को भी एक राहत मिले। में ज्यादा न कह कर यही कहना चाहता हूं कि जो रेलवे कर्मचारी हैं उनकी सुविषाश्रों के बारे में हमें ज्यादा चिन्तित होना चाहिए क्योंकि श्रसली रेल के मालिक घ्रोर रेल के संचालक वही नीचे के लेवेल वाले ही हैं लेकिन हमने भ्राफिसरों का जंगल खड़ा कर के उनकी तरफ ธ्यान नहीं दिया। जब तक हम उनकी तरफ हघान नहीं देंगे तब तक मुभे पक्का विरवास है रेलवे मन्त्रालय को सफलता नहीं मिलेगी ।

एक घब्द घोर कहना चाहता हूं। मेरे भाई डी. एम. के बालों ने हिन्दी की धर्षी की। नह यह चाहता हूं कि मेरा डी. एम. के. का माई,

मेरा मद्रास में रहने बाला भाई जयपुर घोर इलाहाबाद में था कर काम करे । में चाहूंगा कि हमारे बह मिन्र घपने को इतना संकीयां न बनाएं। तामिलनाडु दिन्दुस्थान है घोर हिन्दुस्तान तामिलनाहु है । तामिलनाड्डु को हम हिन्दुस्तान से घलग नहीं मानते। में चाहूगा कि तामिलनाडु के प्रोफेसर जयपुर में क्षा कर पदाएं, तामिलनाछु के प्रोफेसर छलाहाबाद में घाकर पढ़ाएं । तामिलनाडु के लोग जयपुर मोर इलाहाबाद में भाकर रेलवे में काम करें। तो क्या उमके लिये जहरी नहीं होगा कि वह दिन्दी सीखें ताकि उनके साथ जनता का श्रषिक से प्रधिक सम्पकं हो सके । इसलिए हत बात को दूग्नोर नहीं किया जाना चाहिए कि देश के करोड़ों लोगों द्वारा हिन्दी समभी घोर बोली जाती है। मैं भापसे निषेद्य करूंगा कि भाप पपने को उदार बनाइये। हम भापके साथ हैं...

SHRI MURASOLI MARAN : But the Government has no authority for imposing Hindi on us.

भी प्रोंकार लाल ब्होहा : भ्राप तामिलनाडु का विकास कीजिए। लेकिन भाप यह मत सोचिये कि भापको केवल तामिलनाद्ड में ही नोकरी करनी है। भाप के श्रादमियों को सारे हिन्दुस्तान में भाना है भ्रोर इसलिए सारे हिन्दुस्तान के बनिए, इस देश :की जन-मावनाप्रों के साथ होएए। इन्हीं घब्दों के साथ मैं प्राप का बड़ा बुकगुजार हूं कि प्राप ने मुके इस पर बोलने का समय दिया।

ज्री fि० प्र० म०ल (मषेपुरा) : उपाष्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेलबे मन्वी का ध्यान कोसी क्षेत्र की तरफ भ्रार्काषत करना चाहता हूं। मन्त्री महोवय का सम्बन्ष भी उस क्षेत्र से रहा है जब वहा मारत सेवक समाज के भ्षष्यक्ष बे । कोसी क्षेत्र में कोसी नदी के बन्व जाये के बाद जहीं बहां रेलषे लाइूनें खसती थीं जैसे मघतियाही निमेली लाइए चस लाइन को धमी

तक नहीं चलाया गया है। कोसी नदी के बन जाने के बाद मोर फ्लड कन्द्रोल हो जाने के बाद मी उस लाइन को प्रभी तक नहीं चलाया गया है, यह एक दुलद बात है। हमें मुनने में भाया है कि मानसी का रेलवे स्टं श्रन तो है जिसके दक्विएा में गंगा नदी बहती है, उस रेलबे स्टे पन को गंगा नदी के कटाब से कहा आता है, ऐसा इनके इन्जीनियरिंग डिषाट'मेंट ने कहा है कि खतरा है घोर इसलिए गायद उसे दो माइल उन्रर की पोर शिष्ट करने की बात है। वहाँ की जनता घोर वहाँ के लोगों का कहना है, घोर मैं समभता हूं कि रेलवे मिनिस्टर के पास घभी हाल में हमारे यहीं के लोग घाए थे रेश्रेजेन्ट् शन लेकर हस बात की फिर से जाँच कराएं कि छम्मीडिएटली रेलवे स्टे शन को कोई खतरा है या नहीं क्योंकि रेलवे लाइन के दक्षिरा में नेशनल हाई-वे चलता है मोर नेशनल हाई-वे के लिए पमी तक कोई दूसरा प्लान नहीं बना है कि उसको किफ्ट किया जाय। गंगा नदी प्रभी उससे मोर दक्षिरा है। तो दो करोड़ से घfिक यह रुपया जो ठ्यय होने जा रहा है, मुभे गक है कि इसकी कुष ठीक से जाँच नहीं हुई है, इसमें कुछ इल्लक-मेलग की बात हो रही है, कुछ कन्ट्र कटसं को मोल्लाइज करने की बात हो रही है मोर में खासतोर से रेलवे मिनिस्टर से कहुंगा क्योंकि मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, एक समय की बात थी जब कि उन्होंने यह कहा था कि में हिन्दुस्तान से दो बं के मन्दर करप्षन को हटा दूंगा। रेलवे में करप्पान किसी डिपाटंमेंट से कम नहीं है। सेन्द्रल गवंमेंटंट का रेलवे ही एक ऐसा विभाग है जिसे भ्राम जनता का काम पड़ता है। इस लिए मैं मानसी रेलवे स्टेश्रन की बात , बहुत दिनों से कह रहा हुं, उसकी जाँच कराइए, उसमें इमीधियेट लतरा हैं या नहीं है ? यदि बतरा है, तब भी जो एलाइन्मेंट हो रहा है, उसमें जहरत से ज्यादा लर्व हो र्वा है या नहीं, इसकी जाष कराइये मोर तब तक के जिए इ्राके काम बो रोक हें।
[भी बि० प्र० मण्डल]
उपाह्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत हूं कि हिन्दुस्तान में हमें सोशलिज्म कायम करना है। परम्तु यदि सो शलिजम कायम करना है तो रेलवे में घंग्रेजों के जाने के बाद से जो एभर-कन्डीशन क्लास को हमने बढ़ावा दिया है, यह्ह बहुत ही लज्जास्पद बात है। हमारे देश में जहां लोगों को दो वक्त खाने को नहीं मिलता, वहां कुछ भ्रादमियों के लिये, हजारों में एक भादमी के लिए भ्रगर हम एप्रर-कम्डीघन की बात करते हैं जब कि थर्ड क्लास के लोगों की भ्रवस्था बिलकुल खराब है, उनको जानवरों की तरह से भर कर ले जाया जाता है। मेरे पास घ्रांकड़े नहीं हैं, लेकिन रेलवे को सबसे ज्यादा श्रामदनी थहं क्लास पैसेन्जसं से होती है, लेकिन उनको नाममात्र की भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इसलिए मेरा सुभाव यह है कि भाप एभ्रर-कन्डीपन क्लास को फोरन-से-पेशतर खत्म कर दें मौर रेलबे में एक लक्जरी क्लास घोर एक छकानमी क्लास इन्ट्रोडयूस करें। जहीं रेलों में जनता को जगह नहीं fिलती, जानवरों की तरह से सफर करते हैं, वहीं मुठ्ठी मर लोगों के लिए, शासक-वर्वं के लिए एयर-कन्डीशन क्लास को मेन्टेन करना भच्छा नहीं है। हमारे देश में एमर-कठीगन का जो फेमर है, वह्ह करीब करीब वही फेयर है जो हवाई जहाज में लगता है, तो फिर एपर-कन्डीशन की क्या जहूरत है, जिसको जाना हो ह्वाई जहाज से जाये। फिर भी भगर जरूरत हो तो लक्जरी क्लास बनायें, लेकिन एपर-कन्डीशन क्लास को जल्द खत्म कर देना घाहिए।

उपाष्यक्ष महोषय, भ्रमी मेरे एक साषी ने राअस्थान का उल्लेख किया घोर कहा कि उदमपुर-विसोर लाइ्न होनी बाहिये । मैं भी प्रभी हाल में विलानी गया बा। पिसानी एक बहुत महसबपूर्ए जगही है, बहीं एक बहुत्त बड़ी

इन्जीनियरिंग यूनीवर्वसटी है, इन्जीनियरिंग एक्केश्रन के लिये बहुत मशहर जगह हैं। लेकिन मुभे पफसोस के साथ कहना पढ़ता है कि पिलानी में भब तक कोई रेलवे लाइन नहीं हैं। वहां 5 हत्रार लड़के पढ़ते हैं, छुट्टी के दिनों में घर जाने में उनको बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिये मैं कहना षाहूंगा कि जब भाप राजस्थान में रेलवे लाइन की व्पवस्था करें तो विलानी का मी स्याल रलें।

एक भोर विशेष बात की दोर भापका ऽपान श्राकषित करना चाहता हूं, हमारे यहां एन०ई० रेलवे में जो लाइन मनसा-कटिहार की तरफ जाती है, उसमें एक जगह मिठाई है। बहां के लोगों की बहुत दिनों से यह डिमाण्ड चल रही है कि रेलवे लाइन को क्रोस करने के लिये उनके यहां एक प्रोवर-ब्रिज होना चाहिये, बयोंकि वह रेलवे लाइन गांब से होकर पास करती है प्रोर बहां एक्सीठेन्डस हो जाते हैं। मैंने श्रापके पहले रेलवे मिनिस्टर डा० राम सुमाग fिह को इस सम्बन्ष में लिख्बा था, लेकिन मुभे घ्रफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने उसको एन्ववायरी के लिये श्रफस़रों को दे दिया मोर उन्होने लिख कर भेज दिया कि गांव से दो मील के बाद रोड श्रोर लाइन का कासंग है, वहां पर यह् व्यवस्था है उस उयवस्था से हमें क्या लाभ है, यह ठ्यवस्था तो हमें गांब के क्षेत्र में चाहिये। यह् गांब मेरे क्षेत्र में पड़ता है, इसलिये में नन्दा जी से कहूंगा कि वे इसको नोट कर लें कि मिठाई रेलवे स्टेशन पर रेलवे कासिग की ठपषस्था होनी चाहहये, वहां की जनता इस चीज की ठिमाण्ड बहुत दिनों से कर गही है, प्रोर में भी इसकी सिफारिश करता हूं।

बी fिलाबर बाजयेवी (भमेठी) : उपाष्यक्ष महोबय, मैं रेलवे मंभी जी को बस्पषाद वेना चाहता है, विषोष कर इसलिये कि उन्होंगे हाउस की स्षेन्त को समक कर तीसरे बलं का किराया, बिसको बपाने का उ्यका हराबा बा,

उसे समाप्त कर दिया, साथ ही प्लेटफारं टिकट का मूल्य भी नहीं बढ़ाया। भ्राज हिन्दुस्तान टाइम्ज्ञ के एक लीडिंग प्रार्टीकल में यह् ज्वात पढ़कर मुभे बहुत मफसोस हुम्रा कि हमारे मंश्री जी ने भण्डर पोलिटीकल प्रेशर भ्रपना हरादा बदल दिया। क्या इरादा बदल दिया? तीसरे दलें का किराया नहीं बढ़ाया। क्या हरादा बदल दिया-प्लेटफार्म टिकट का वैसा नहीं बढ़ायालेकिन यह गिकापत हिन्दुस्तान टाइम्ब को नहीं है, उसकी श्रिकायत तो कुष्ध भ्रोर है-उस को यह शिकायत है कि फस्टं क्लास का किराया क्यों नहीं घटाया, संकण्ड क्लास का किराया क्यों नहीं घटाया, एभर-कन्तीशन क्सास का किराया क्यों नहीं बटाया-पसल में उनको यही शिकायत है। यह शिकायत किरला गी के माउध-पीस पेपर का है। मगर वह वह नहीं जानते कि छस बजट में सोरालिज्म की सुवासित सुगन्ब का रही है।

श्राज जमाना बदल नुका है। भाज हमारे मंभियों को सो ोल्रिज्म के तरीके से ही व्यवहार करना होगा भोर मैं तो यह समभता हूं कि जब सेन्स समभ कर हमारे मंत्री जी ने किराया कम कर दिया, तो उन्होंने यह सेन्स भी जहूर समभ ली होगी कि रेलवे बोहं को हतना घषिकार नहीं मिलना चाहिये, उसे प्रापके प्रषीन काम करना चाहिये, उसे छिवेटेशन देने की पावर नहीं होनी बाहिये। भगर मेरा भनुमान ठीक है घोर हाउस की सेन्स को समभ कर मंगी जी सो घ्रालज्म के रास्ते पर बल रहे हैं तो उन्होंने यह सेन्स भी समभ ली होगी कि यह बाटा केसे पूरा किया जा सकता है। घह षाटा रेलके की बोरी बन्द करके पूरा किया जा सकता है या बह़े बह़े प्रफसरों को बरलास्त करसे पूरा किया जा सकता है, जो बह़े बह़े मिनेजर्सं हैं, संसून में बलने बालों को तो एकदम बरसास्त कर वेना
 बड़े पफसर केषस बस्तक्तत करने के थोर कोई काम नहीं करते। सोरेे ते घाम बक बेचारे

क्लक्सं पीसे जाते हैं, पफसर दो घन्टे के लिये भाये, इषर-ठषर घान बधारी, बस्तलक किये मोर चल दिये। घह सोर्शलिज्म का तरीका नहीं है, सोशलिज्म तरीके से नहीं भायेगा। मगर सोर्शलिज्म लाना है तो धामूल परिबरंन करना होगा।

में नन्दा जी को याद दिलाना चाहता हूंजब बह गृह मंनी षे तब हमारे गांब गाँब में उनका नाम था। इसलिये कि जब भी कहीं से कोई दरस्वास्त जाती घी तो वे फोरन सी०ती० पाई० की एन्कवायरी पुलिस के सिलाफ़ करा देते थे। लोगों को प्राबचयं होता था कि केन्द्र में बंठा हुपा मंनी, जिसका हमसे कोई परिबय नहीं है, न हमने एम० एल० ए० की सिफारिश कराई है घ्रोर न एम० पी० की सिफारिए कराई है, किर भी फोरन एन्कवारी बेठ गई। यद्व एक राहत की चीज़ भापने बलाई थी। में समभता हूं कि यहां भी प्राप कोई ऐसा तरीका जहूर बूढोंग कि रेलवे में भी लोगों को राहत मिलेगो। भावइ्यकता हस बात की है कि घर्ट क्लास में सफर करने वाले जो प्र्पेनेन्सं हैं, उन की तरफ प्राप का विऐोष छ्यान होना चाहिये। उनके कष्टों को कोई नहीं देलता है, जष्ष वे बेचारे टिकट लेते हैं तो उनको पूरा कैसा बापस नहीं मिलता है, टिकट मिल जाता है तो तीसरें दर्जें में घुस नहीं पाते, भ्रगर किसी तरह से धुस गये तो बैठ नहीं पाते, कोई बढ़ा है, काई बैठा है, डुंकिसी भी हालत में घपना सफर पूरा कर लेते हैं। तो क्या रसके में fिक्बों को नहीं बक्षाया का सकता, ग्याषा ट्रोनें नहीं बसाई जा सकतीं ?

हमारे एक मिश्र ने कहा कि इसे क्यापारिक संस्पा नहीं समभना चाहिये। लेकिन मैं समसरा हों कि इसे ब्यापारिक संस्पा धबख्य समभना बाहिये। ब्यापार के मायने वह नहीं हैं कि जहां षाटा होता है, वहॉं ब्पापार नहीं किया जाता मुनाफा नहीं होता है, बहां पच्घा काम कर
[^्री विद्याषर बाजपेयी]
के मुनाफा पैदा किया जा सकता है।
मैं एक ठ्यवसायिक बात मंत्रो जी को बतलाता हूं-एक बहुत छ्लोटी सी सलाह है। मंने बसेज में देला है कि एउर्टिजपेन्ट केबहुत्त से पोस्टरं लगे रहते हैं, उसी तरह से म्राप रेल के हर fिछ्बे में कयों नहीं लगाते हैं। एउबर्वजमेन्ट्स से करोड़ों रुपया मापको मिलेगा घ्रोर किराया बढ़ाने की जहरत नहीं रहेगी। पह सलाह मैंने पार्लयामेन्ट में ध्रपनी पिछ्बली स्थीच में भी दी थी मोर मैंगे सुना है कि कटिद्वार की तरफ कुष्ष किया गया है, सेकिन इसर हमको वेलने को जुछ नहीं मिला ।

पष प्रगर में मंशी जी का ध्यान मुलतानपुर की तरफ लींच्ं तो भ्रापको कोई घिकायत नहीं होनी चाहिये। हमारा यहु जिला बहुत विछढ़ा हुपा जिसा है। हमको विद्धा़ा हुपा कहने में जमं घती है क्योंकि छतना पिद्ध ज़ा हुपा नहीं जितना रेलवे की कूर दृष्टि ने उसे विछ्धा़ रला है। किरिश काल से लेकर थाजादी मिलमे के २२ वर्षों के बाद भी भाजतक उसमें कोई उन्नति नहीं हुई है। जब पहले घ्रं ्रेज चे- सं उनकी तारीक तो नहीं कर सकता-सेकिन वे एक काम कर गए कि लसनऊ से जफराबाद यांनी जोनपुर तक एक रेलबे लाइन बना दी। लेकिन सुस्तानपुर पर मैं कहता हूं कि मन्त्री जी की कूर दृष्ट रहती है। वहां पर प्लेटफामं ऊेने नहीं बनाये गए जिसके काराए घोरतों पोर बचंबों को गाड़ी में छव़ना मुरिकल होता है। घलती गाड़ी से मुसाफिर किर जाते हैं। अब वार घुस्टहु तो सबसे पहले घंत्रेतों ने हमारे यहीं से लाईन उसा़़ ली लेकिन जब बार बन्द हुई तो फिर दटरी बिद्धाई 1 सं नन्दा जी से फहाना चाहता हू कि उरा इन्ताफ की नजर कीजिए। पाप सोशालिस्ट मन्नी नहीं कहला सकते प्रगर प्राप सुल्तानपुर को उपेका की

वृष्टि से वेलेंगे। सुल्तानपुर से कोई मेल या एकसपेस ट्रेन क्षों नहीं गुजरती जबकि रायबरेली से, प्रतापगढ़ से श्रोर फंजाबाद से गुजरती है जो कि वहां से २४-३० मील की दूरी पर हैं। लेकिन सुल्तानपुर से सीषा रास्ता होने पर मी वहाँ से कोई मेल ट्रेन या एकसम्रेस ट्रेन नहीं गुजर सकती। श्रब जब बमुषिकल तमाम फास्ट वैसेंलर चलाई गई हैं-सुल्तानपुर से भासी ग्रौर सुल्तानपुर टु हाबड़ा उसे मी श्रवपने बन्द कर दिया है। लेकिन ब्रभी एक बचत़ा पसेंजर ट्रेन है उसमें फस्ट्टं कलास कमी रेलवे बालों का मन हुपा तो जोढ़ दिया प्रोर भ्रगर नहीं चाहा। तो नहीं जोड़ा। कभी चाहा तो देर से चलाया, कमी थाता तो जल्दी बला बिया। उसका नतीजा यह होता है कि उसमें बंठकर बब विल्ली पाते हैं तो बतरा रहता है कि टाइम से पहुं चेंगे या नहीं उसका टाइम चार के बजाय साढ़े तीन कर दिया जाये ताकि प्राठ बजकर पचास पर जो २ह भप चलती है बह मिल जाये। मेरे ये छोटे छ्खोटे सुभाव हैं $1 . .$. (घ्यवषाल) ...में नाम कमाने के लिए नहीं बलिक जान बचाने के लिए बोल रहा हूँ। फिर शायद ही पालंमेग्ट में भा पाऊं भगर भ्रावने यह सब नहीं किया। उपाष्यक्ष जी, पं० मदम मोहन मालवीय के सुपुक्र यहां एम० पी० थे। एक लोकी बकंबाप हमारे यही बन रहा घा लेकिन उसको उठाकर बनारस से गए। लेकिन किर दूसरी मरंबा वहाँ एलेषघान में हार हुई। भब हमारे जमाने में भापने रेल बन्द कर दी । कसूर हनका, गल्ती करें ये भ्रोर बेकसूर हम मारे जायूं । ...(प्यबबाल)... में चाहता हूं कि सुल्तानपुर में नार्षन रेलवे का डिदीजनल भाफिस बने । ब्योंकि वह मष्य में है। हर बीज दिल्मी पोर लबनक में ही क्यों बने ? यह सोषिमज्म नहीं है। जब मष्य में सुल्तानपुर हैं तो नावर्न रेलवे का fिबीजनल पाकिस बहीं बले। इसका एक फायदा तो यह्ह होगा कि बड़े बड़े धाकिसर देहाँ बाले जाइटरों में भगर रहेंगे तो उनका

F्टंबर्टं जरा धासमान से नीे बरती पर उत्तर भायेगा धोर फिर धायद वे भपने घाव सैसून में न घला करें। मन्धी जी इस ज्ञात को न भूलें कि पूरे हाउस का यह सेन्स है कि सैलून सिस्टम को समाप्त कर दिया आये। प्राप चलें फस्ट्टं क्सास में иोर बे बलें सैलून में। प्रषान मंत्री फस्टं बलास में घल सकती हैं लेकिन इन लोगों को न मालूम कौन सा जानमाल का बतरा रहता है जिसके कारा सैलून में बलते हैं । रेलवे के कमंबारियों को कोई जनता भी नहीं। संलून में कोई वेठा जा रहा हो ती लोगों को पार्षयं होता है। । हे पूष्बते हैं कि कौन आा राँ है तब मानूम हुपा कि रेलषे के बराल मैनेजर साहष का हे हैं। मालूम होता है उन्होंन घपो हाष से हले का कास्टीट्यूकन लिबा है। पपने लिए फूप सुविषायें रही हैं। हमको पास मिसे तो पपने साथ केमिली महीं ला सकते। लेकिम उनको पास मिले तो बीबी बच्चे पौर जिसको मी षाहें भपने साथ बिठाकर से क्रावें। लिखे तीन हैं, लाबें पांच। ... (घ्यबषाल)... मेरे पास तो मुभावों का बहुत बढ़ा बंडल है हैं चाहता हं कि मन्नी महोदय सुल्तानपुर के ऊपर भी मेहाखानी करें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can pass on the suggestion to the Minister. I am guided by the restrictions, the limitations of time.

बी विद्याषर धालयेयी : उपाष्यक्ष महोबय, ये करें या न करें, इसकी फिक मुमे नहीं है। मेरी स्पीष भगर पेपर में ख्षप जाये मीर पब्लिक उसको सुन से तो मेरी जान बष आयेगी। है ह्रपनी जान ब्वाने के लिए ही यह सीव के रहा हूं। (घ्यकषाल)... मेरे बोलने के बाब थाप ह्वाउस को एउ्जर्न कर वेंगे ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are many other speakers waiting.


स्टेशन्स हैं, दोनों जगह बिजनेस होता है लेकिन बहां पर दूसरे c्लेटकार्मं पर जाने के लिए पुल नहीं है। भाप वहां पर पुल बनवा दीजिए। बीष में जब लम्बी माल गाढ़ी बड़ी हो जाती है तो लोग उसके नीके से गुजरते हैं जिससे सवारियों को घोटे वहुं घती हैं। इसके पलावा हमारे शहर में रेलबे के दो फाटक हैं जोकि हमेशा ही बन्द रहते हैं जिसकी बजह्ट से माने जाने में बड़ी कठिनाई होती है पोर यातायात में रकावट पड़ती है। पाप वहां पर रेलवे का भोवर क्रिज या घन्डर क्रिज बनबा वें। इसके भलाषा राय बरेली-भाजमगक पोर लबलकبाजमगक कोई मी उपाय थाबमी के पास रुलवे हो जाने का नही है सिषाय बस के। काष चहां पर लाइल किष्दाइये होर किलतेष्ट कीजिए तो धावको काफी पैसा मिलेगा। पगर लस्रक्रपाजमगक़ थौर रायबरेली से उषर गाती चलायेंगे।

भापने मुमे जो टाईम बिया उसके लिए मैं भापका बड़ा घुक्रुजार हूं । मैने प्रपनी बात्त कहु ली, ोे करें बाहे न करें, मेरी जान बच जायेगी।

की किबचरा लाल (कीरोजाबाव) : भरघ्यक्ष महोदय, मैं धापका लामारी हूं कि भापने मुके हस समय जबकि 6 बजने में 10 fिनट बाकी हैं, बोलने का मोका दिया।

रेल म户्बी श्री नम्बा की ने एक घहुत उधित कदम जनता के हित में उठाकर 13 करोत़ की छूट दी है। तीसरे बर्जे, ल्लेटफामे इल्याषि कोर लाष्ट पर से टेक्स हटाकर उम्होंने एक बहुत ही सराहनीय घोर पष्छा फवम उठाया है। मूं बहुत बिन पहले से आनता हूं कि घाप प्रष्टाबार के सहत बिरोषी रहे हैं। मै घाशा करता हूं कि सारे देश में सबसे क्याषा भ्रष्टाबार जोकि इलाहाबाद में नाबँन रेनले के उफलाषिकारियों के ITरा हो रहा है उसको कम से कम मिटाने की कृषा करेग। लाप

[श्री शिबषरएा लाल]
इसका धाप ऐलान भी कर घुके हैं इसलिए पाउके नेतृत्व में रेलबे के घन्दर निकम्मे घोर भष्ट घधिकारियों को कोई रथान नहीं होना चाहिए। मैं कम से कम छतनी घाशा थाप से घवष्य करता हूं। मैं छसके लिए भापके सामने बोड़ें से उदाहरएा रसूंगा। उपाष्यक्ष महोदय, यदि घाप मुभे कुछ घधिक समय देंगे तो मै बहुत घच्छे सुभाव मन्न्री महोदय के समक्ष रख सकूंगा। मन्न्री महोद्रय समाजबाद के प्रतीक है, में छनके भाष्यों को सुनकर संतुष्ट हुमा हूं। वहले छनकी गद्दी चली गई थी लेकिन घब उनकी गद्वी पुनः स्थावित हुई है। मुभे मन्नी महोदय से बड़ी भाशा है। मैं मन्त्री महोदय को बताना काहूंगा कि भाज रेलवे के घन्दर कितना धष्टाचार बढ़ रहा है। रेलवे के प्रधिकारी एम पीज़ के पच्रों की किस प्रकार मघहेलना करते हैं। वे उनसे मिलना भी पसन्द नहीं करते हैं। मैं सीधे सीधे ह्रलाद्वाबाद के जनरल मैनेजर, डी० एस० के ऊपर पारोप लगना घाहता हूं। उन्होंने हमारे पत्रों के जो उत्तर दिए हैं उनको देखकर प्राप संतुष्ट हो जायेंगे कि घायद ही कोई भध्छा घाफिसर इस प्रकार का उत्तर देगा। मैं दो-तीन बातें थापके सामने रखूं गा । मैं तीन साल से इस लोक सभा में कहता चला पा रहा हूं लेकिन पिछ्छले दो रेल मन्त्रियों ने उन बातों की कोई परवाह नहीं की घोर रेलवे बोर्ठ के कानों पर तूं नहीं रेंगी। पब तीसरे रेल मंभी घ्राप घाये हैं, में घापके सामने उन बातों को रस रहा हूं थौर यह भाशा करता हूं कि भाष गम्भीरतापूर्षक मेरी बातों को सुनेंगे घोर उन पर उषित ध्यान वेंगे । में किसी नई लाइन की बात नहीं करता, पुरानी रेल गाड़ी कभी घली हो घोर जिस जगह पर बली हो, उसकी ब्वात जलर कहंगा जिसमें सरकार को घ्रषिक ते घषिक काम हो सके बोर जनता को भी सुख सुविषा मिल सके। इस समय पर है प्राप्के साममे को बारें रल रहा हूं पुराने बो

मंच्रियों ने उनको ध्यान से नहीं सुना पौर न मुभको ठीक उत्तर ही दिया घ्रोर न उन जगहों का सर्वेकरा ही करवाया । मैंने कई धफे प्रार्थना की है। जो उप-मंत्री महोदय बैठे हुए हैं वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्ब रखते हैं इसलिये मैं उनकी सेवा में सुभाव दे रहा हूं ।

भागरा छावनी से वाह्ह होकर इटावा तक रेल घलाई जाये जिसके बारे में मैं बराबर तीन साल से रेलवे मंश्री घोर रेलवे बोडं से प्रार्थना करता रहा हूं। यंह गाड़ी घंंर्रेजों के जमाने में सन् 1927 में बलाई गई थी। सन् 1939 में लड़ाई के बक्त यह्र बन्द कर दी गई क्योंकि उसमें कुष्ध म्रमाब बताये गये थे। ह्रालांकि भमाव के कारएा दूसरे थे। उस समय रेल कर्मचारी रेल के घ्रन्दर टिकट काट दिया करते थे। वह युद्ध का समय था। रेल के टिकट टिकटषरों में न देकर रास्ते में अ्रष्ट भ्रधिकारी रेलों में काटते थे जोकि रेलों में घलते षे । वह लोग सवारियों को रास्ते में उतार दिया करते थे । यह्ए घ्रारोप लगाकर श्रागरा छावनी से वाह्ट तक की यह रेल लाइन बन्द कर दी गई थी। लेकिन पब वहां की हालत बहुत भिन्न हो चुकी है।

श्री पुनाचा ने रेलवे मंत्रालय की जो घालोबना की है उसके लिये मुभे सेद है मौर मैं चाहता हूं कि उनकी घालोचना को घापं मद्दे नजर न रक्बें । म्राप उनको वैसे ही तिलाँअलि दे दें जिस तरह से वह मेरे सवालों घौर. भाषएों को तिर्लंगलि दे विया करते थे। उन को कोई हक नहीं है रेलवे की भालोचना करने का। उन्होंने एक साल पहले जो मेरी बात नहीं सुनी उसको मै भापके सामने भाज रब रहा. हूँ घगर बाह स्टेघान बन जायेगा घौर यहु पागरा से छटावा तक लाइन बन जायेगी तो इससे बमता को यातायात की जो भारी कठिनाई होती है बहु समाप्त हो जायेगी थौर सरकारे को मी काफी लाम होगा। बाह्ट है रास्ते में

गांब बटेख्वर है पास एक ऐतिह्हासिक तीयं स्थान है जहां धिब जी के एक से एक मन्दिर दै। बहां कातिक पूर्शामा को मेला लगता है जिसमें लाखों मनुष्य ही नहीं श्राते बलिक लाबों पहु गाय, बंस भेंस इत्यादि भी म्राकर बिकते हैं। इस मेले में राजस्थान, मष्य प्रदेश पोर हरियाएा धादि के ब्यापारी जाते हैं। प्रगर बहां स्टेघान बना दिया जाय तो करोड़ों ज्ययों का साभ सरकार को होगा भौर जनता को मी सुविषा होगी। भ्रगर श्रागरा को वाह होते हुये हटावा से जोठ़ दिषा जाय तो यमुना क्रिज पोर टूंउला होते हुए जो रेलगाए़ी धूमकर जाती है वह न जाय। श्रोर सरकार को भी फायद्षा होगा। प्रष्यक्ष जी में श्रापके माह्यम से कहना घाहता हू कि 11 बजे दिन के बाद सिक्फ एक पसंजर बरहन जंबघान से दिल्ली को भ्षाती है। कोई भी मेल नहीं श्राता है। मेल सिफ़ं दूर ट्ला से चलता है। मेरी प्रायंना है कि भ्रसम मेल बरहन स्टेषान पर मी रोका जाय ताकि पूवं से पाने वाले पहिचम को जाने बाले यात्रियों को सुविषा हो सके।

कुबेखपुर से बरहन को लाइन ओो़़ बी जाये। वहां से बरहन सीचे 12 मील रह् जाता है। उसका भागरा से सीषा सम्बम्ष एटा मीर कासगंज के लिए हो जाये। इससे जनता को बड़ी सुविषा हो जायेगी।

हमारे मंत्री महोदय भष्टाषार के सक्त विरोषी हैं इसलिये छलाहाएवाद रिविजम के भषष्टाषार का एक ही नमूना उनके सामने रबना चाहता हूं । टूं डला एन० पार० कालेज में लट़के इन्तहान कैसे दे सकते हैं जब महीनों से उनको वहां के श्रिसिपल ने बन्व कर रक्बा है। โ्रिसिपल साहब का पुतला जलाया जाता है, उनकी तेरहीं की जाती है। वहां धानों में घसम्बोष हैं भौर भघ्पापकों में भसंतोष है प्रिसिपल को बार बार मेरे लिबने के बावड्यूद जब कुष्ष नहीं हुमा तो भैने वैरी साइए को लिख्या, गुप्ता साहत्व को सित्र जो कि र्राइाबाव fिविषन के ती०एक०

हैं। काफी दिनों के बाद उनका उत्रर पाया। भंने उनको 12 भगस्त, 1968 को पण लिसा था पोर उनकाउ त्तर 19-8-68 को पाया कि "दाप के दिनांक 12-8-68 के पत्र की पाषती स्षीकार: की बाती है। ट्रण्डला इंटर कालेज के सफाई वाले, श्री सन्तोष का मामला विषाराषीन है।। यह सन्तोष कुमार हरिजन हैं मोर बहा पर सात सालों से काम कर रहे हैं।

बी रालाषतार जाएली (पटना) : वइ जबाब उन्होंने कब दिया ?

घी किषारण लाल : मेरा पश्र 12-8-68 का था पोर उनका उत्तर 19-8-68 का है।

एक मालनीय सरस्य : सात विन में उत्तर भा गया, थौर क्या षाहिये ?

भी किबकरण लाल : पत्र का उत्तर तो भाया लेकिन यही लिखा षा कि मामला विषाराषीन है। उसके भी माज दो साल हो गये हैं। वहां पर पांख-्ष: बाह्यूल्ह कास्ट्स के कमंबारी: कोई सफाई बाले मोर कोई भाउु बाले भाज सात साल से बेकार बना रक्ते गये हैं। मई के महीने में उनको छुटी वे दी जाती है मोर जुलाई में उनको किर लगा लिया ज्ञाता है। जब मैंने चनके सम्बग्ब में पर लिबा तो वह कह्ट दिया कि यह्ड जगह भ्ष्पायी है। मंने कहा कि उनको स्पायी किया आाय तब बेरी साहव का पन्र 11 फरवरी को भाया कि भ्षापके वश्र के मामले में उषित कारंबाई की आायेगी...... (घ्यद्याज) ......

धी प०ला० बाल्याल : बेरी साइक के यहां से पश्रों का चबाब ऐसे ही मिलवा है। मैं कम
 इसी प्रकार के उत्तर धाये हैं।
 बारियों के बचोे मर रहे है। वहा कात क्षालों से काल कर रहें है तेकिज उनषो स्वायी नहीं
[श्री शिवचरण लाल]
बनाया जा रहा है घौर मुभको ज्रवाब दिया जाता है कि यह जगहें स्थायी नहीं हैं। वह मरेंगे तो जएर, लेकिन मै दावे के साथ कह्तात हूं कि मैं उनको बहां भूखों नहीं मरने दूंगा, समाजवादी रेलवे मंन्री के दरवाजे के सामने उनके बच्चों को डाल दूंगा कि यहां मर जाभो, वहां मत मरो। वहां के भधिकारियों ने इतने दिनों से उनकी मौत का इन्तजाम कर रक्खा है। उनको छुट्ठी दे कर गच्चे में छाल दिया करते हैं ।

मेरा निवेदन है कि श्राज गाड़ियां लुट रही हं। 1 मार्च को मक्षनपुर में गाड़ी लुटी, 3 मार्ष को कासगंज-कायमगंज सेक्रन में रेल झुटी जिसमें एक मजिस्ट्रेट पर उाकुभों ने हमला किया मोर वह धायल हो गया। मजिस्ट्रेट एन० भार० निगम लबनऊ से श्रागरा जा रहे थे। इस तरह की सारी बातें चलती हैं, भष्टाचार बलता है। हम चाहते हैं कि हनकी व्यवस्था ठीक से हो। तीसरे दर्ज में घ्रधिकारी लुटते रहते हैं, हसकी धोर घयान दिया जाये ।

मंधी महोधय से मुभको पूरी पूरी प्राशा है कि वह्र वाह होते हुए भ्रागरा छावनी से हटावा तक, कुबेरपुर से बरहन तक भ्रोर बरहन से एटा कासगंज तक रेल की लाहन जहैर जो दंगे। असम मेल को बरहन स्टेडान पर रोकेंगे। सन्तोष कमंबारी को एन० भार० कालेज में स्पायी बना देंगे घोर जो गाड़ियों में लूट होती है उसको बन्द करें तो वह कालेज के श्रिसिपल का तबाबला करेंगे ताकि बहचों की पदाई बंग से बले। साथ ही हलाहाबाद डिवीजन के कमंचारी गुप्ता बगेरह को, जो मच्छे बंग से पदों का उत्षर भी नहीं दे सकते, fिस्फुल हटाया जाये। इस प्रकार के निकम्मे पषिकारियों को न रक्षा जाये जो एम० पी० लोगों के पाों का उत्तर भी ठीक उंग से नहीं वे सकते ।

इल. पाल्यों के साथ कूं भापंसे निकेतन कर्मा

कि भापके सामने ₹ने जो सुमांव रव्बे हैं पांप कुपा करके उन पर बिषार करें भोर उनको स्बीकार करें।

घी बसबन्त (भिवंठं) : उपाउपक्ष महोदय, में रेलवे मंत्री को घन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरे दर्जे के बढ़े हुए किरायों कों कम करने की बात को मान लिया मोर समाजवाब की विचारषारा उसमें कायम रक्ली数

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member may continue his speech on the next day.
17.59 hrs.

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE FORTY-FIPTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING \& TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): I beg to present the Forty-Fifth Report of the Business Advisory Committee.

18 hrs.

> STATEMENT RE: INDO-PAK TALKS ON EASTERN RIVERS

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) ; 1 beg to lay on the Table a statement on the Secretary-level talks between India and Pakistan held at lslamabad (West Pakistan) to discuss Farakka Barrage and other Eastern Rivers.

## Statement



