[Mr. Chairman]
sent in the House. I quite agree that it should not be done.

Now, with the permission of the House, 1 shall put all the cut motions together to the vote of the House.

All the cut motions were put and negatived.
MR. CHAIRMAN : The question is :
'That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the order paper, be granted to the President, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1969, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 70, 71 and 124 relating to the Ministry of Petroleum and Chemicals".

The motion was adopted.
[The motions for Demands for Grants which were adopted by the Lok Sabha, are reproduced below-Ed.]

Demand No. 70 -Ministry of Petroleum and Chemicals.
"That a sum not exceeding Rs. 24,03,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of Ministry of Petroleum and Chemicals'."

## Demand No. 71-Other Revenue Expenditure

 of the Ministry of Petroleum and Chemicals."That a sum not exceeding Rs. 71,06,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Petroleum and Chemicals'."

Demand No. 124-Capital Outlay of the Ministry of Petrole um and Chemicals.
"That a sum not exceeding Rs. $15,14,27,000$ be granted to the President
to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Petroleum and Chemicals'."

### 15.20 hrs.

## DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

MR. CHAIRMAN : The House will now take up discussion and roting on Demand Nos. 91 to 95, 135 and 136 relating to the Department of Communications for which 3 hours have been allotted.

Hon. Members present in the House who are desirous of moving their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial number of the cut motions they would like to move.

## Demand No. 91 -Departiment of Communica-

 tions.MR. CHAIRMAN : Motion moved :
"That a sum not exceeding Rs. 11,63,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Department of Communications'."

Demand No. 93-Overseas Communications Service.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :
"That a sum not exceeding Rs. 2,29,52,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Overseas Communications Service'."

Demand No. 93-Posts and Telegraphs (Working Expenses).

MR. CHAIRMAN : Motion moved :
"That a sum not exceeding Rs. $1,71,56,54,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to
defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1969, in respect of 'Posts and Telegraphs (Working Expenses)'."

Demand No. 94-Posts and Telegraphs-Dividend to General Revenues, Appropriation to Reserve Funds and Repayment of Loan from General Revenue.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :
"That a sum not exceeding Rs. $23,60,13,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1969, in respect of 'Posts and Telegraphs-Dividend to General Revenues, Appropriation to Reserve Funds and Repayment of Loan from General Revenue'."

## Demand No. 95-Other Revenue Expenditure of the Department of Communications.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :
"That a sum not exceeding Rs. $28,75,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Department of Communications'."

Demand No. 135-Capital Outlay on Posts and Telegraphs (Not met from Revenue).

MR. CHAIRMAN : Motion moved :
"That a sum not exceeding Rs. $51,26,25,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March; 1969, in respect of 'Capital Outlay on Posts and Telegraphs (Not met from Revenue)'."

Demand No. 136-Other Capital Outlay of the Department of Communications'

MR. CHAIRMAN : Motion moved :
"That a sum not exceeding Rs. $4,79,16,000$ be granted to the President to complete the sum necessary to defray
the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Other Capital Outlay of the Department of Communications'."

SHRI LOBO PRABHU (Udipi) : Sir, I would begin by pressing the cut motion in my name and that of Mr. Masani, that the Supervisors and Assistant Superintendents Associations may be recognised as a separate union. I understand that the Ministry is considering this and I hope it will consider it promptly and favourably.

We have to realise the importance of this demand. No less a number than 80 million literates and an assumed number of 20 million illiterates write letters and no other Ministry, not the Food Ministry, not the Railway Ministry, has the same impact in all the wide areas of this country over such a large population as this Ministry. In a way, it is unfair that on this Ministry, this discussion is limited only to three hours. It should have been longer. All the same, I shall begin by briefly putting four tests to the Minister which I hope he will listen to with some attention and will attempt to reply in some detail.

My first test is this. The Ministry or the Department of Posts and Telegraphs had the benefit of a Tariff Enquiry Committee headed by no less a person than Mr. Mahavir Tyagi. He is in very high regard of the Government. He has been made the Chairman of the Finance Commission. He is in very high regard of the Finance Minister who has in his budget speech said that the proposals made follow the principles laid down by him in his committee. I would like the Minister to pay some attention to the regard which has been shown to these principles. Before doing that, I will say that although all this high regard for Mr. Tyagi is shared by me, he could have done a little better on this report: when in referring to the losses incurred by various services, he has given figures, he might have also given the percentages. If percentages were given one could understand the percentage increases proposed in the various postal charges. But beyond that, it is a good report and I may begin-I do not think I will have time to deal with the other items-by dealing with the three most important
[Shri Lobo Prabhu]
items, the first-class mail, which include postcards, inland letters and letters. The Committee has found that letters have made a profit of Rs. 8.7 crores ; the Committee has found that postcards have made a loss of Rs. 5.8 crores and that inland letters have made a loss of Rs. 81 lakhs. In the total first-class mail makes a profit to Government of Rs. 1.78 crores. Where is the justification then for increasing these rates? If a service, a bigger service of the posts and telegraphs is making a profit of Rs. 1.78 crores, one wonders if the Minister in charge of Posts and Telegraphs has become a tax-collector for a weak-kneed and bankrupt government that would go to the common people, to the 120 million, and ask them to pay for posts and telegraphs 66 per cent more, for inland letters 30 per cent more, and for ordinary letters 33 per cent more than they are doing now. It is a very bad state of things when this Government can think of touching so many poor people. Why? It is shown, for instance, that post cards are costing 10.78 paise, as against 6 paise. But the minister should remember that the committee has said that they are entitled to a subsidy upto 40 per cent. Then, the post charge should cost 6.42 paise, and not 10 paise. Is no subsidy to be allowed on this simple cheapest and lowest type of communication? Is this what the minister has to offer to the poor people of this country? Is this what the Congress Government which stands for socialism got to offer to the people ? Assuming it is 6.42, are they willing to collect that .42 paise ? If they are so minded, they can have a separate postcard for the business houses which are said to be misusing the postcard and make it 7 or $7 \frac{1}{2}$ paise, but they should not tax the poor people in this way. The hon. minister will have to reply to this question. No amount of evasion or silence can save him from the wrath of the people.

The second principle laid down for the inland traffic is it should be in the ratio $2: 3: 4$. So, if a postcard costs 6.44 paise, the inland letter should cost 10.62 paise and ordinary letter 14 paise According to this formula, the inland letter can only be increased by just 6 or .7 paise. Ordinary letters, which are the largest compo-
nents, have to be reduced. Why does not the Government apply this formula? For whom is that tariff enquiry meant if it is not for this ministry ? It is a very serious charge. Having such a big ministry, you do not apply your mind to the simplest of things. I will not go into the remaining 14 items for lack of time, but the minister should apply his mind to them if he feels he has any responsibility for the people of this country.

I come to another item which concerns information which people are entitled to receive in a democracy. Last year the postal charges were raised by nearly 150 per cent on newspapers except those below 60 gms . The reasons for this, which the committee gave was, in 1965 there was a loss of Rs. 2 crores on this form of posting. But you have raised last year the charges by as much as 150 per cent. That loss has already been covered. Before he replies, the minister should verify to what extent that loss has been covered by the increase made last year.

The next point is, the committee recommended a subsidy of 66 per cent for newspapers. Where is this subsidy given? The committee appointed by Government's representatives recommended that newspapers under 50 gms . should be eligible to a postage of 1 paisa. This is quoted in the report of the tariff enquiry committee. Do they want to increase this postage by 400 per cent? Is this the regard they have for conveying information to the people of this democratic country? The least 1 ask him to do is, do not raise it for papers which are under 50 gms. and which sell at a price below 10 paise. To pay five paise as postage on a paper which is produced at ten paise is bound to be extremely cruel of even a Minister like him who looks so prosperous and happy (Interruption). He seems to be very healthy also. We have to seriously consider this. I am glad that the Minister of Information is sitting by him. You are frustrating him when you are saying that everyone has to pay this high rate. I do not know if he is going to speak. I wish be speaks in favour of the newspaper here in public and justifies himself as a real Minister of Information of this country.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : He has already been through it.

SHRI LOBO PRABHU: He can speak as a Member of this House protesting against this most unjustified levy.

The second test for this Government is, how is it behaving with the poor people of this country. I have already given you the details of the impact of first-class mail. I am now coming to the Budget. The Budget has increased this year from Rs. 182 crares to Rs. 212 crores. There is an incraase of Rs. 30 crores in the income and increase in expenditure is up to Rs. 205 crores. I am sorry, if my figures are not correct. I would like to have the correct figures. You have regard for that Committee, regard for Shri Tyagi. What did he say? He said that the postal department is running in a most wasteful way and that there is great scope for retrenchment. Before you explore that scope for retrenchment is it fair that you should raise these postal charges? What respect are you showing to your committees if you only take part of their proposals and not the whole of them. To increase the charges like this, to increase in a proportion of 15 per cent is something unusual in any budget. That it should be in this budget with this happy Minister in charge seems to be one of the tragedies of this Government.

What is the expenditure which this Government is incurring ? I am not quoting for myself, I am quoting the Committeo which refers to so many useless allowances. It gives soveral cases. One instance is, there was a postman drawing Rs. 75 who drew more than Rs. 10,000 by way of medieal charges. Overtime allowance in this department adds up to Rs. 3.5 crores. Housing allowance also adds up to an equally large amount. The total comes to Rs. 10.5 crores by way of allowances alene loeving aoide the dearness allowance. If you want to pay your men, why not have an all-India soale instead of resorting to this back-deor method of giving allowances and making them a favoured class. I ama not saying that all postmen are over-paid. The village postmen are underpaid. But hook at the number of pasts that you create, $\downarrow$ can go page ly page inte every one of
your items and show you the squander mania which bas touched you. Individually the Minister is a man of austere habits, but a section of your staff have made you pay through your nose. You have not realised what you are asked to do. Before the hon. Minister answers I would like him to cast his look around and see what expenditure is being incurred. If there has been a recommendation in favour of economy at a time like this when prices are rising and when taxes are rising, there is a callousness in your Ministry which is not at all equal to the role given to it in a democracy.

SHRI SHEO NARAIN (Basti) : Say something of your own.

SHRI LOBO PRABHU: I do not know what my hon. friend wants me to say.

AN HON. MEMBER : He meant "your class"-the IAS.

SHRI LOBO PRABHU : The question is whether you are willing to submit yourself to another test. It is a very severe test. I have pointed out how many of the Demands for Grants are voted in this House. If I were a visitor from the moon I would say : "What humans are these? They allot a month and half to discuss these Demands for Grants with a view to reduce them. But what happens ? Grant after grant comes and they are passed in one minute after all the discussion". All the discussions of this Government are useless. They are not willing to admit a mistake of a pie ; they are not going to reduce one single charge. Have you considered it? What kind of democracy is this, if you go on talking, talking and talking and doing nothing? If this is the way you spent one and a half months of this House, which is calculated to cost Rs. 87,000 an hour, and not concede one single point, Sir, you are betraying democracy. I do not know what more I can say. If you like, I will say this. You have a responsibility, which is not expected of any other Minister, to serve the common people of this country.

At the time when we got indopendence the postcard ysad to cost an anna, 3.6

## [Shri Lobo Prabhu]

paise. Today, as a result of independence, we are going to pay 300 times more. What will the poorman say? That independence has made him a victim to, I would not say 'rapacity', the ignorance of the Ministry. The Ministry is led by the noose by the P. and T. Department. The Ministry has not exercised its mind at all on this subject. A proposal is being made that the P. and T. Board can be scrapped. I think we could do it along with the abolition of the Railway Board for which the movement has started.

In conclusion, I will say this much to the hon. Minister. Let it not be said that you did not know what you were doing, that you did not know that you were taking part in the greatest mail robbery of our times; please mark my words; no mail robbery, even in America or England, has been so highly organised, has been equal to this, and this is the mail robbery in which our Minister is taking part. I will add this, that it is not a mail robbery of only Rs. 25 crores, which they have indicated as the increase in revenue from postal charges; it is an under-estimate. According to last year's records, the increase instead of 33 per cent comes to 66 per cent. Applying that to the total postal traffic of Rs. 112 crores, the Minister is getting away with not less than Rs. 50 crores from the poorest people of this country. He stands condemned, therefore, as one participating in the greatest mail robbery of all times.

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : Mr. Chairman, Sir, I have listened with a great deal of respectful attention to what Shri Lobo Prabhu has said. I will come to him later on. But I would request him to look at page 8 of the Annual Report for Posts and Telegraphs. If he looks at that page he will see how the work of this Department has increased during the last 20 years-sometimes three times, sometimes twice and sometimes many more times. Unless you find the money for the increase in work, how can you make it run? After all, the Posts and Telegraphs Department cannot be run on the fine words which Shri Lobo Prabhu speaks. These fine words are pot a substitute for money.

If there is one thing which gives the
common man, the average man, the man in the village, the man in inaccessible areas of this country, the man in the hilly areas of this country, the man in those areas of this country where the sun sometimes rises only at midday, if there is one thing which gives those people the impression of a welfare State, it is the Posts and Telegraphs Department. I think, nobody should try to under-rate the importance of this department.

Shri Lobo Prabhu said that the price of postcards has been increased, the charges on the inland letter have been enhanced, the fee on letters has been put up. All these things have happened; there is no doubt about it. But I would put one question to you : Does the socialist pattern of society require that we should serve the people on a no-profit-no-loss basis; or, does it require that we should be always actuated by the profit motive? I think, this department, the Posts and Telegraphs Department, serves on a basis which is not the profit motive basis because if one would look at the report and at the welfare activities which the department has been organising, one would find that whatever this department gets in one way or another from the common man, it gives that back to the common man.

SHRI LOBO PRABHU : On a point of explanation. May I refer you to one fact ? You saj that this is a no-profit-noloss department. Do you know that Rs. 16 crores are being transferred to the expenses side, on the posts and renewal side, which in 1963-64 was not so transferred?

SHRI D. C. SHARMA: When I talk of the no-profit-no-loss basis, I do not mean that this department should go bankrupt, that it should not have some reserve fund for the rainy days, that it should not have some kind of fands to pay people more when- they need it, that it should not have more money so that it can pay people when they do overtime work, whon they want houses, when they want co-operative societies and when they want sports activities. What I meant to say was that whatever this department gets is spent for the welfare of the people, for the welfare of the staff and for the welfare of these people who are working day and night. Therefore,

I think, it is this department which gives us the feeling of living in a state which is characterised by the socialist pattern of society.

We have been talking in this country for the last 20 years about the ombudsman. Just now there was a minister to whom I referred and asked about one plant which was working under his ministry and he said that everything was rosy in that garden. That is the attitude of ministers here. But the Posts and Telegraphs Department has had a complaints department all these years and this complaints department has been working more and more efficiently, more and more prorgressively and with greater and greater speed all these 20 years.

SHRI LOBO PRABHU : You get a reply after eight months !

SHRI D. C. SHARMA : Therefore I would say that if there is a department which has an ombudsman, it is this department and I would like that all the other ministries of the Government of India should try to follow in the footsteps of this department.

Then, the own-your-own-telephone system is a very good device, but I must say that it has not been practised on as large a scale as it should have been.

I wish that our resources were greater then they are today; I wish our funds were more unlimited than they are now. But all the same, I would request the hon. Minister that "own-your-Telephone" scheme should be given a new orientation and . should be given a greater deal of efficiency. Nobody in any city of lndia, in any town of India, in any village of India, should remain without some kind of telephone system. I would like that in each tahsil at least, there should be a public call station. I know what good those public call stations have done where they have been establised. I would request the hon. Minister to explore the possibility of having more public call stations all over India so that nobody remains without the essential service which the country provides for the people.

Another point that I would like to make is this. I am very happy that this Department has a machinery of joint consultation and compulsory arbitration. I think, if such joint consultation machinery
were to be had in all the Ministries of the Government, this agitational approach to which some of us resort sometimes-I do not talk of the Opposition Members alone-will became a thing of the past. When I read the newspapers, I find that this joint consultation machinery has done very good work because it has inspired confidence not only in the public but also in the workers and in the Ministry too. 1 am very happy that this combined effort on the part of the workers and the Minister has done such good work.

Now, I would like to agree with Mr. Lobo Prabhu on one thing. I do not want to disagree with him altogether because he is, after all, a good man though he belongs to a wrong Party. All the newspapers which weigh less then 50 grammes should not be charged more then 1 p . I agree with that. I would request the hon. Minister to take into account this suggestion of Mr. Lobo Prabhu.

I do not think there is any wasteful expenditure in this Ministry. Overtime allowance is essential and it is a necessary evil. Housing allowance is also essential for workers. You cannot get away from it.

I also want the Minister to watch carefully the Indo-Pakistan telephone service. I do not know what happened when IndoPakistan aggression took place-some of the telephones were tapped-and what information those tappings revealed. They were not the telephones of the hon. Members of this House. The telephones of others were tapped. Therefore, I would say that they should have some vigilance to see to it that no information which endangers the security of this country, the integrity of this country and the territorial sovereignty of this country is passed on to any country of the world, not to speak of Pakistan. We should see to it that these telephones are made good use of for business, for social contacts, for commercial purposes and for cultural purposes, but they are not made use of for subversive activities or for anything of that kind.

The last point that I would like to make is this. My hon. friend said that Dr. Ram Subhag Singh is a great mail robber and that his Department is the specimen of mail robbery. I think, he has been misreading some of the reports which
[Shri D. C. Sharma]
have been published in the United Kingdom. Mail robberies are different. Mail robberies are not done by Mr. Lobo Prabhu or Dr. Subhag Sing. Mail robberies are things which are extra-legal, extrasocial, extra-constitutional and whatever the hon. Minister has been doing is not an instance of robbery but is an instance of beneficient, noble, service to our country.

I want him to continue to do this service, so that the average man feels the glow of the Welfare State where he lives. 1 am sure, he will continue to do so and he will not be deterred from doing his duty by my hon. friend, Mr. Lobo Prabhu, for whom I have no end of speaking affection.

धी द्राख्य मान (श्रम्बाला) : सभार्पति महोदय, केन्द्रीय सरकार के मुस्तलिफ़ मुहकमों की वकिंग देख कर जिन में पी० ऐंड टी० डिपाटंमैंट भी शामिल है में यह कहने पर मजबूर हूं The present Government is equal to the former British Indian Government minus efficiency plus corruption. यह्री पर एफिहिएंसी को शो करने के लिये कुछ इस बंग की बात की जाती है जैसे कि दूध वाला घ्रादमी दूष के बरतन में से दूष निकालता जाता है भौर पानी डालता जाता है ताकि शाकल दूध की ही मछर ग्राती रहे। बिल्कुल ऐसी ही बात यहां भी है।

में पी० एंड टी० की कुष्ट चोर्जे पेशाकर के दिसाना चाहता हूँ कि एफिशिए सी कितनी घटी है, किष्षना उस में फौड या प्रोर चीजें चलती हैं। पिछ्छले साल की फीगर्ं में बतलाता हूं कि पी० एँं टी० छम्प्लाईज ने 1060-87 के दोरान $9,65,880$ रुपये का फोड भ्रोर चोरी बगंरहह की क्राइम की बी। दन के भलावा दूसरे लोगों ने जो इस विभाग में चोरी श्रीर फोड वग्रेरह किया है वह $11,62,554$ रुपये का का है। इसी तरह से कौपर वायर की थैफट के विद्घले साल में श्रर्यात् 1966-67 में 11,478 केसेज हुए हैं। ऐमाऊंट कितना बनता है बह नहीं बतलाया जा सका हालांकि मैंने लाइब्रो री से पूछ्छा था। टेलीफोन रैवैन्यूल एरिबर्ज जुलाई,

1967 में बतलाया गया था कि 5 करोड़ रुपये बाकी हैं लकिन श्रभी मार्च, 1968 में डा० रामसुभग सिंह जी ने बतलाया है कि 10 करोड़ रुपये का टेलीफोन रंवैन्यु ऐरियर में पड़ा है।

मिडिकल रिइम्बसंभैंट का जहां तक संबंध है बह एक दुखदायी मामला है । में ने पूक्षा था कि किछले साल में पी० एँ ड टी० इम्पलाईज को कितनी पे मिली है भोर उस पे की हैफनीशन है कि उसमें यह एलाऊसेज़्रोर, अ्रानरेरिया यह सब मिल कर पे होती है। यह पे, एलाऊसेज श्रोर श्रानरेरिया सब मिला कर 1,79 ,80,000 रुपया होता है लेकिन यह्म मेंिकल रिइम्बर्समैंटं सिफ्फ चन्द घाहरों तक लिमिटंड है। जो देहात में लोग काम करते हैं उन लोगों को यह फसेलिटी नहीं मिलती है। तनख्वाह बह सब एलाऊं संज श्रीर श्रानरेरिया मिला कर जो में ने बतलाया वह है $1,79,80,000$ रुपया जबकि यह मंडिकल रिइम्बर्समेंट 4.08 करोड़ रुपये का है। यह तो वही हुग्रा कि दाढ़ी से ज्यादा पूबें बढ़ गयीं। इसमें कुछ सुधार होना चाहिये।

श्रब मैं इस डिपार्ट मैंट की वर्कग के बारे में कुछ्ब निवेदन करना चहाता हूं। पहले में कोस्टल साइड़ लेता हूँ । पोस्टल रेट्स बढ़ाये गये हैं छै कैसे वाले पोस्टकार्ठ का रेट पोस्टल डिपार्टमैंट का प्रषोजल उसे 10 पैसे का कर देने का है, इनलंड लैटर 10 से बढ़ा कर 15 पैसे का कर देते का है भौर लिफाफा 15 से बढ़ा कर 20 पंसे का कर देने का है। घ्रसबारों पर भी पोस्टेजरेट बढ़ा दिये गये हैं। में समभता था कि fिनिस्टर महोदय इन म्रछबारों वालों से उरेंगे श्रोर इनका रेट वह नहीं बढ़ायंगे लेकिन शायद उन से वह इस बार महीं डरे। जनता का रेट बह शायद नहीं घटायेंगे लेकिन भ्रखबार बालों का रेट वह वह जरूर घटा देंगे। खंर भ्रगर भाप भाम घनता के लिये रेट घटाने पर राजी नहीं हो सकत्ते तो चलो भ्रसबार वालों का ही घटा दीजिये भले ही ठर कर क्यों न हो।

इस मन्जालय द्वारा बतलाया गया है कि पोर्काडं में कार्षी धाटा है प्रीर कि द्समका रेट दस कैसे करने के बाद मी होगा। में ने पिघले संक्न में एक सवाल पृष्छा था प्रोर कहा था कि पह पोर्टकार्ड श्रामतोर पर जनता ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती है यह पोर्टकाई बिजननेसमेंम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उस के बारे में कुछ्ब सुभाव दिया था लेकिन उा० रामसुग संत्र ने कहा था कि यह बात ग़लत है। बिजनंत फम्मं इन्हें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती हैं बलिक जनता इन्हें ज्यादा इस्तेमाल करती है। लेकित इस बार श्री मोरारजी देसाई ने क्रपनी बजट स्पीच के दोरान कह दिया कि यह पोस्टकाडंस का ज्यादा इस्तेमाल निजनैस फम्सं करती है। घ्रब इन दोनों मंधियों में किस का कथन सही है प्रीर किसका ग़सत है पह मेरी समभ में नहीं प्राता। लेकिन एक बात में जस्ट कहना चहाता है। म्रम्बल तो मुमे पता है भीर यह हैमारा पालियाँैंट में तुुष्वर रहा है कि आाप कितना ही यहां जी़सते रहिये केकिम परनासा वहीं पर गिरता रहेग। मेटी भांग इस संक्ष में यह है हि पोस्टल रेट्प को घटाना चाहिये लेकिस श्राप उन को षटा नहीं सकते तो में यह सुभाव देना चाहता हैं कि पह पो पोस्टकाही हैं यह ज्राम प्रादमियों के लिए 6 वंसे के बकाय 5 पेसे के कर दिये जायं मोर भागर इन का रेट बढा कर 10 पेसे करसा ही हो ती वह दस केसे बिजनेसमेन के लिए कर दिया जाय। स् से के लिए में यह सुभाव क्ना चाहता है कि जो
 काडं द्रोर इनलंड लंटंज होते हैं पह दम्बोटड भोर हैं हुए पोस्टकाडं घोर क्षनलंड सैटबं द्वारा बिलनेस कालों को घपपनी घात् स्यका कर मेख्या बिल्दुन ऐलाऊ नहीं करना चाहिए । हस के बलाय वह किषनंत्र फम्मं भपने काज़ज कर घ्षपक लें प्रोर पोर पोस्दल डिपर्दमेंट का उस पर 6 वेसे
 टिपारंमैंद के 6 वेसे वाले कागज की ब्नत हो जाती है।

दूसरा सुभाव में मोर देता है। दूसे वक्त वक पह ठीक है कि इनलंड लंटसें ज्रीर पोट्टकाउंस बाई ऐपर जाते हैं लेकिन हमीकत वह है कि ज्यादा तादाद में वह पोस्टकाहुंस जोर इनलंड लंटसं बाई ऐपर नहीं जाते हैं। मसलन यहां दिल्ली से अम्बाला जो जाते हैं। बह भी बाई ऐपर नहीं जाते हैं म्रीर वह रेल से ही भेजे जाते हैं। इसी तरह से बहुत सी ऐसी जगहें हैं कहां कि यह पोस्टकांड प्रोर ₹नलंड सैंटंस बाई ऐपर मेजना चाहिए लिकिन वह ऐ ऐपर से भेजे महीं जाते हैं। घलवक्ता गेसे दिल्ली से बम्बई, कसक्ता या मद्रास श्रादि स्थानों पर बह बाई ऐपर मेजे जाते हैं तो उन पर पह सरंचाजं सगाइये प्रोर 15 पैसे कर दीजिये। लेकिन मेरा कहना यह है कि गह सरचानं उमीं पोट्टाइंस प्रोर इसनंड लैंटर्मं पर लगाइसे जहां कि यह ऐ ऐसर सबिंस एवलेतुल है। मह इनहहंद्ध रेट अैहीं के लिए सगाइये जही कि यह ऐपर सीवस की व्यषस्दा हो। सेकित बामी जो कि रेल में मेजे जाते हैं। उन पर वह रेट भत बत़ाइये।

इस के बाद पोट्टल किपांटमंट की बौनित के बारे में में सुमाव देना चाहाता हैं। भ्राम तोर पर यह बात कह ही ज्ञाती है कि हस डिपर्टभ्ंटमें एकीजिएँसी इसलिए नहीं है कि लोभर क्लास के कर्मंबारी, क्लास 3 मीर 4 के कम्माती काम नहीं करते। स्रोकिम में यह कहना चाहातना हूं कित उस में एफिशिए" सी घढ़ाने का वह तरीकान नहीं है । घब होता वह है कि नबसा उन बे बारे छोटे कम षारियों पर निरता है। जर्मक षर रमसल कमूरखार श्रफसर लोग होते है। जो मीपरेटिष स्टाफ होता है उन में एफिकिएं सी बत़ाने के निए ऐडिघानल स्टाफ सेंक्यन नहीं किया जाता है जिसकी कि बाकई जस्टत होती है। मेषा तुमाप है कि म्रोपरेटिष पोस्ट्स घढ़ाद्ये, अ्रफसतर मत अढ़ाइये लेकिन वेलने में घह घ्वाता है कि वहां घफस्तर बत़ाये जाते हैं।

मैं एक सुभाब पीर भी वेता हूं । बसं-
[श्री सू रज भान]

क्टर पोस्ट ग्राफिसंज होते हैं, ग्रार० एम० एस० इंस्पेक्टर्स होने हैं। क्लास तीन वाले इन पोस्ट्स के लिए इम्तिहान देते हैं। वह कम्पिटीटिव ऐग्जामिनेशन है। मसलन श्रगर 10 पोस्ट्स हैं श्रौर उस इम्तिहांन में 100 श्रादमी पास हो जाते हैं। तो जो 10 ग्रादमी ऊपर के होते हैं वह ले लिये जाते हैं ग्रौर 90 रह जाते हैं। मेरा कहना है कि इन ग्रादमियों ने पूरी मेहनत की ग्रौर वह इम्तिहान में भी पास हो गये लेकिन घू कि 10 श्रादमियों की जरूरत थी इसलिए वह नहीं लिये जा सके। ग्रभी तक यह जो टाउन इंस्पेक्टर्स हैं या वायरलैस इंस्पः कटर्स हैं इन का तीन साल का टैन्योर होता है श्रोर होता यह है कि एक क्लक जोकि उस इम्तिहान में पास हो जाता है वह तीन साल तक टाउन इंस्पैक्टरी करता है ग्रोर तीन साल के बाद उसे क्लकीं में पुन: भेज़ देते हैं। मेरी समभ में यह एक ग्रच्छी प्रथा नहीं है। मेरा सुभाव है कि इंस्पंक्टर पोस्ट ग्राफिस ग्रोर इंस्थैक्टर श्रार एम एस के लिए जो क्लंक इम्तिहान में पास हो जाता है उसे टाउन इंस्पंक्टरी के लिए फिर से कम्पीट नहीं करना चाहिए ग्रौर इस तरह के पास शुदा जो बचे हुए ग्रादमी हों उन्हें बतैर टाउन इंस्पैक्टर के ले लिया जाय । टेन्योर पोस्ट न करके उनको इस में परमानेंटली लगा लिया ज़ाय ग्रौर ऐसा करने से श्रभी जो उन में एक फस्ट्रेशान है वह नहीं रहेग़ा ग्रोर डिपार्टमैंट की एफिशिऐंसी भी बढ़ेगी। उन्हें इस बात का संतोष रह्गा कि श्रगर हम इम्तिहान में पास हो गये तो कम से कम हमें टाउन इस्पैक्टर तो बना ही दिया जायगा।

डिपार्टैमैंट्ल प्रमोटीज के बारे मे मेरा निबेदन है कि क्लास 2 का कर्मचारी बड़ी मुरिकल से घ्योर काफ़ी समय में जाकर क्लास 1 में पहुंबता है जबकि डाइरंक्ट रेक्रू्स तीन, चार ताल में प्रमोशन पा जाते हैं। डिपार्ट मेंट्ल प्रमोटीज के साथ इस बारे में सोतेली मां जैसा ध्यबहार होता है। घूंकि में ने इस मुहकमें में

काम किया है इसलिए में इस की इनर वर्काग के बारे में जानता हूं। हालत यह है कि जो 10,10 साल पहले से क्लास 1 में थे श्रोर वह तब से काम कर रहे थे जबकि यह् डाइरैक्ट ग्राने वाले नौकरी में ग्राये भी नहीं थे ग्रौर मेरी समभ में वह डाइरंक्ट रेकूट्स तब कालिज ग्रादि में पढ़ते होगें लेकिन वह सविस में श्राने के बाद $4-5$ साल में उन डिपार्टमैंट्ल प्रमोटीज़ को सुपरसीड करके सीनियर क्लास 1 ग्राफिसर हो जाते हैं। मेरी समभ में यह डिपार्ट मैंटल प्रमोटीज़ के साथ बहुत ज्यादती होती है। उन के लिये यह डाइरंक्ट 25 परसेंट श्रोफ़ दी बैकसीज़ प्रमोशन के लिए दिया जाता है। में दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछ्छले $10-12$ साल में एक भी श्रादमी डिपार्टमैंटल प्रमोटीज़ में से डाइरैक्टर के लिए प्रमोट नहीं हुग्रा है। एक भी क्लास 2 के प्रमोटी का क्लास 1 में डाइरंक्ट प्रमोशन नहीं किया जाता है लेकिन जो डाइरंक्ट श्राते हैं वह यह प्रमोशान ले जाते हैं । मुभे उन से कोई द्वेंब नहीं है लेकिन यह डिपार्टंमैंटल वाले जिन्होंने इस डिवार्टमैंट की सेवा में भपना जीवन गुजारा है। जिन्हे कि काफी तजुर्व है उन को यह प्रमोशान का हक्र न दिया जाय यह न्यायसंगत बात नहीं हैं। ग्राखिर उन के साथ यह सौतेली मां जैसे सलूक क्यों किया जाता है ? मैं चाहूंगा कि उनके साथ इंसाफ़ किया जाय। उन के लिये कम से कम यह 25 परसेंट बैकैसीज को न रख कर पोस्टों का 25 परसेंट कर दिया जाय जिससे उनको कुछ तसल्ली हो सके ।

इस के बाद मैं श्रार एम० एस० की तरफ श्राता हूं । श्रार० एम० एस० में रेलवे डिपार्टमैंट श्रौर पोस्टल डिपार्टमैंट का श्रापस में जो एक कोश्रापरेशन होना चाहिए वह बहुत हद तक नहीं हैं। रेलवे स्टेशांस पर श्रार० एम० एस० की जो विल्डिंग्स हैं उन की हालत बड़ी नागुफ्तावेह है । मुरिकल यह होती है कि बब वह रेलवे से कहते हैं कि श्राप बिल्डिड़ा बना

दीजिये, तो वह कहते हैं कि बिल्हिंग के लिये फंड लाइये । श्रब तक प्रोसीजर यह है कि फंडस वगेर रेलवे देती हैं श्रोर यह बिल्धिंग बनाते हैं। फिर रेलवे पी० ऐंड० टी को बिल्डिंग किराये पर दे देती है । जब बिल्डिंग के लिये फंड मांगा जाता है तो कह दिया जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है । इन दोनों महकमों की लींचा तानी के काररा बीस साल पहले जो बिल्डिगें थीं वही श्राज भी हैं श्रोर स्टाफ दुगुना भ्रोर तिगुना हो गया है। श्रम्बाला कंन्ट्रोनर्मैंट का जो भ्रार० एम० एस० है उस के भ्रन्दर इतनी कम भ्रोमोडेशान है जिस का ठिकाना नहीं है। मैं ने श्रपनी श्रांखों से देखा है कि वहां जो मेल वैंस्स होते हैं वह प्लेटफार्म पर पड़े रहते हैं भ्रोर वहां से मुसाफिरों का गुजरना भी मुरिकल हो जाता है। बहुत से ग्रार० एम० एस० के सेक्सन ऐसे हैं जहां रात को लाइट नहीं होती, श्रोर होती भी है तो बहुत कम होती है। इस तरह से वहां पर काम करने वाले श्राखिर कंसे काम करेंगे ? वहां पर साटर्सं के लिये रेस्ट हाउस वगेरह की फेसिलिटी भी नहीं है।
16.00 hrs.

योड़े से शब्द में टेलिप्राफ के बारे में भी कहना चाहता हूं। जंसा में ने श्रभी बतलाया टेलिफोन की रेवेन्यू एरियर ग्रमाउंट करीबन 10 करोड़ रु० बाकी है। में डिमान्ड करता हूं कि एक हाई पावर टेलिफ़ोन रेवेन्यू एरियर कमेटी बनाई जाय श्रोर इस की एन्ववायरी की जाये । यह हाई लेवेल कमेटी होनी चाहिये। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी झ्राफिसर का, लेकिन ऐसे ग्राफिसर आ्राज मोजूद हैं जिन्होंने 10 हजार रु० के रेवेन्यू बिल में से सिफ 2 हजार रु० वसूल किगे हैं, या कुछ भी वसूल नहीं किये हैं श्रोर फाइलें डिस्ट्राय कर दी हैं। सारा श्रमाउन्ट बटे खाते में डाल दिया गया है श्रोर कोई उस को पूछने वाला नहीं है।

इस के म्रलावा में एक मुभाव यह देना चाहुता हुं कि पी० प्रें टी० के जो भकाउन्दंट

हैं उन को पी० एण्ड टी० विभाग से सेपरेट कर दिया जाये । ज्यों ही वह श्रकाउन्टंट बन जायें उन को ए० जी० के नीचे रख दिया जाय क्योंकि वह इस महकमें के क्लास 1 घ्रोर 2 के नीचे होते हैं ग्रीर ज्यों ही कोई नुकता चीनी करते हैं या सुभाव देते है उन का सी० झ्यार० बराब कर दिया जाता है, उनंका ट्रांफर किया जाता है या झ्रोर तरह से तंग किया जाता है श्रगर श्राप डिपार्ट मैंट की र्वकग को सुधारना चाहते हैं तो पी० ऐंड टी० डिमार्टमैंट से श्रसिस्टेंट भ्रकाउन्ट्ट्ट्स को बिल्कुल निकाल दीजिये । वह सीषे ए० जी० के श्रन्डर हो श्रौर फीली श्रोर फिग्ररलेसली काम कर सकें।

मैं समभता हूं कि जो टेलिय्राफिस्ट्स हैं उन का एक क्लासिफेकेशन होना चाहिये । उनकी स्पीड के श्रनुसार "ए", "बी, सी" क्लास बनाया जाय । श्राज यह होता है कि श्रोवरटाइम बहुत ज्यादा दे दिया जाता है। मैं सिर्फ सी० टी० ग्रो० नई दिल्ली की बात बतलाता हूं कि पिछले साल 20 लाख रु० वहां श्रामदनी कम हुई है। ट्रंफिक घटा नहीं है, ट्रिफिक वही है लेकिन एवसपेन्डिचर बढ़ गया है। श्रोवरटाइम का पैसा बढ़ गया है। एक तरफ़ देब में श्रन-्राम्प्लायमेंट है, लोगों को जाब्स नहीं मिलते हैं भोर दूसरी तरफ लोगों को श्रोवरटाइम दिया जाता है। श्रोवरटाइम करने वाले लोगों की सेहत पर भी बहुत बुरा श्रसर पड़ता है ग्रोर बाहर जो श्रादमी बेकार हैं उन को काम नहीं मिलता है । श्राप को भ्रोवर टाइम की बीमारी को बन्द करना चाहिये ताकि श्रापके डिपार्टर्मेंट की वरिग में सुषार हो सके।

इंजीनियरिग के बारे में भी में एक सुभाव देना चाहता हूं। जिस तरह से पोस्टल में है, यहां मी भ्रसिस्टेंट डिबीजनल इंजीनिग्रर बाहर से श्राते हैं जो कि क्लास 1 होते हैं, मौर डिपाटंमैंटं में घ्राने के बाद पांच साल में या तीन साल में डाइरेक्टसं बन जाते हैं। लेकिन जो इंजीनिर्मारंग डिपार्टमैंट के प्रमोटीज होते हैं वह रगड़ा ही खाते रहते हैं। उन्हें कुष्ब मिलता नहीं है। यह डिस्परिटी दूर करनी ज़हुरी है।
[घी सूरज षाज]
में ने चत्द दिन हुए एक सबाल पूछ्रा था सिक्क दिस्ली के बारे में कि ीी० ऐंड० टी० में कितने ोोजेटेड प्राफिसर्स हैं जो क्वाटर श्रटैज्ड बासी पोस्टों पर लगे हुए हैं श्रोर उन में से कितने शैहै्र्यूल्ड कास्ट्स के हैं श्रौर जिन पोस्ट्स के साथ घटंच्ड क्वार्टर हैं उन में से कितने घोह्रूूल्ड कास्ट्स हैं । मुभे बतलाया गया कि फिटनेस मोर इण वि इंटरेस्ट श्राफ सर्सिस के ऐेस पर कवाटर्टर श्रटैब्ड पोस्ट्स दी जाती हैं। मैं पूद्षना चाहता हृं कि जो फेंख्यूल्ड कास्ह्ह के लोग सीविस में ग्रा गये हैं उन के लिये भी फिटनेस का सबाल क्या बाकी रह गया है, फ्रमर उन को इन हि इंटरेस्ट पफफ साव्त क्बार्टर श्रटंच्ड पोस्ट दी जाये, तो क्या सर्वाकस खराब होली हैं ? इसी तरह से श्रलाउन्स पोस्ट्स हैं उत के बारे में भी शंड्यूल्ड कास्ट्स के धाकीसर नहीं लगाये गये हैं ।

संसद-कार्य तथा संधार बिभाग में राज्य मंन्री (घी इ० कु० गुजराल) : क्या इस तरह का कोई श्रादमी इग्नोर हुप्रा है ?

थी हूर्न मान : हां, यें बतलाऊंगा। श्रब齐 बो तोम सुभाब ब्योर देना चाहता हूं। भाम तोर से वेखा गया है कि इस डिपार्दमेंट में पोलिविकल इंटरफिम्ररेंस बहुल होता है। मैं नहीं चाद्वृता कि किसी भी केस में पोलिटिकल हुण्टरफिमरेंस हो द्रांस्फर क्रिरह्त के मामले में। में समभता हूं कि हिपार्टमेंट के आकिसर्स को फी हैंत्र द्विया जाना चहिये। जो उिभार्द मेंट के ग्राफिसर्स होते हैं उन को बहुत हद्द तक फ्ता होता है कि किस श्राद्रमी मे कितना काम किया है शौर खराब किया है या चछ्दा किया है। बह् ज्न के र्सास रेकार्ब बगैरह को के कर ट्रांस्फर किया कर्ते हैं। झ्रगर इस में पोलिजिष्त इंदरकिष्षरेंस होता है, चाहे वह्ह ग्रपोषीजन का हो या ट्रेक्री बैंकेज की हो थोर उस ते बह्ह एक जाता हैं तो हस कतीजा यह होता है कि च्यफिसर्य की पोडीशान वैसी हो ज़ाती है जैसे कि लेत में इराषा लड़ा हो ।
 वगेरह वंग्यिक्ष जाता है कित से जानकरों वर्गंर्ट को पता लो कि कोई उराणा लड़ा हुणा है। बब कमी पोलिटिकल इंटरफिम्ररेंस होसा है लो श्राकिसर्सं की पोबीशन निर जाती है। इस किसे उस को फी हैं किया बाला चाहिये। हां, भरण कोई ज्यादती करता है या जाउट भाफ वे जाता है तब के किनिटली दंटर्शक्षिरेंस किया जा सकता है।

पी० एण्ड० टी० बोर्श के बारे में भ्रभी श्री लोबो प्रभो ने कहा कि उस को स्क्रंध कर बेना चाहिये। में कहता हैं कि उस को स्कीप तो नहीं होना धाहिये लेकिए उस में इन्प्रूक्षेंट जक्रू होना चाहिये। पी॰ एँ्ड० टी० डापरेष्टरेट में बहुत सी सुपरफ्तुग्रस पोस्टें हैं। जैसे कि今ि्टी डाइरेक्ट जनरल की पोस्ट है, बह करीब 11 के हैं जो कि सुपरफ्तुपस हैं । उस को कोई काम गहीं करना होता है क्योंकि फाइलें तो ऊपर हीस्ष होती हैं। बह तो किर्फ फोर्ट मैंज का काम करता है । सारे डिसीजंस ऊपर होते हैं। जब वह् कम्पीटंटंट नहीं डिसीजन लेने के लिये तब उस को बहां रखने से क्या फायदा है। भगर उा नी फीत्ड में भेज़ा बाय तो ज्यादा कायदा हो सकता है ।

इसी तरह से श्रसिस्टंटंट चीफ इंजीनिश्रर की जो पोस्ट होती है उस को भी उड़ा दिया आाना चाहिए। छसी तरह़ से इस डिपार्टेमेंट की जो वर्कित है उस में पी० एम० जी० होता है, डाइ्रेष्टर होता है, और श्राफिसर होते हैं। ज्स में से सुपरीक्टेन्डेंट पोस्ट भाकिसेज की रेंक उड़ाई जा सकती है। इस से कोई पाटा नहीं होणा। मैं तो समभता हूह कि वोस्ट मास्टर को कुष्व ऐडीशमल पावर्स दी जा सकती हैं।

इतनी बात कह कर में इस डिपार्टैंमें के क्लास तीन चार घ।फिसर्स के हन्तिहाई मुरिकलात में भी भच्छे काप करने घ्रीर उन की र्रमालबती की बजह से जो तरक्नो हुई है इस मछुकमे की, उस के लिखे उन को मुकरकबात

देता हूं । साथ ही में यह रिक्वेस्ट करता हूं कि जो कुणाव घंने दिये हैं उन पर मंकी मान्रोष्य घमल करें।.

SHRI BLMALKANTI GHOSH (Sarampore): I rise to support the Demands for Grants relating to the Ministry of Communications. There are different subjects under the control of this Ministry, but I think the common people are mainly interested in the P. \& T. Department. This Department has dene very good work for which it deserves our congratulations.

Great paogress has been made in repdering services to the people. Yet, 1 think, there are many things to be done. While supporting the Demands, I would like to put forward a few suggestions before the hon. Minister of Communizations for his kipd consideration. I hope that these suggestions will be translated into action in the near future. I think that no village should remain without a post office. More money should be allotted to this Department so that it can expand its activities in an effec. tive way.

In rural areas each panahayat should have a moders post office with savings bank telegraph and public telephone facilities. In the urban areas, each ward of a municipality should have a post office with savings bank, telegraph, coin-box telephone or pulic call office facilites. In big cities the number of post offices should be increased and there should be a large number of mobile post offices. Money order forms should be printed in all regional languages.

The telephone service is a pnblic utility service as well as a commercial service which brings a large amount of revenue to the Department. Therefore, the telephone service should be expanded as quickly as possible. At present, there is a heavy demand for new telephones. This demand has not been fulfilled due to the shortage of telephones, and therefore, a bis problem has been created, and a large number of applicants are on the waiting list. This problem can be partially solved by increasing the nunber of public call offices. All railway stations and bus stands should have coin-box telephones which can be uied by the people when need arises. In order to meet the increasiag demand for tolephoapo,
telophone equipmpant and cables. should be manufactured in large quantities. The capacity of the ITI at Bangaiore should be increased, and a new factory should be opened during the Fourth Plan period.

Direct diabing system should be introduced on all trunk lines. The telephone oxchangos in rurat areas should be improved. The capacity of the exchanges at Ustarpara, Serampora, Chandermagore, Chinsura, Tribeni and Howrah in West Bengal should be increased In big cities, the number of telephope exchanges should be increased. Every town shnuld have a telephone exchange. In rural areas there should be at least ope telephone exchange in every development block.

The duties of the postal employees are very hard. Therefore, their salary scales should be upgraded. They should be given free accommodation. The RMS people deserve some special consideration. They should be given better salaries, better amenities and boter protection. The condition of the rest-houses for the RMS staff should be improved.

With these words, I wholeheartedly support the Demands for Grant retaling to the Ministry of Communications.

SHRI T. D. RAMABADRAN (Tindiyanam) : What I wish to submit to the House today are my random reactions. The Ministry of Communications seems to be all the rime in dolldrums. Contrary to all expectations, they have neither become a sound commercial arganişation nor a satisfactory public utility undertaking. They claim that they have remarkably succeeded in linking all the corners of India with postal Services. But this iṣ far from the facts. Even villages with more than a population of two thousands are there even teday without postal service or proper postal link. I learn the Ministry demands heavy depesits for opening postal services is rural areas. I wish to submit that for providiag basic commuaication facilities it is unfair to expect and demand such heavy deposits from villages.

With regard to mail deliyeries, 1 must say that delivery servizes are anything but satisfactory. We travel faster than mails. Sometimes eyep qur mails from Delbi reach home afher we feach there. IWogder haw
[Shri T. D. Ramabadran]
such delays could still occur except for inefficient organisation and mismanagement.

The Hon'ble Minister would do well to remove the anomalies in this Department, rotionalise its working and activise the administration of postal services. This is precisely what is costing the $9 x c h e q u e r$ heavily. Like the Railways for instance, this Ministry also does not seem to realise this basic fact. Instead they seem to suggest wrong diagnosis and seek dangerous remedies which will only aggravate the disease.

Sir, I refer to the increases in postal and telegraphic rates. Is the poor common man in this country to pay penalty for the evils and inefficiencies of the Department? On the other hand I strongly feel that there is a good case for reduction in the charges on Cards, Covers and money-orders. Whatever the explanation, it is an undeniable fact that the services rendered ara not commensurate with the increases levied all these years.

I am constrained to refer to yet another glaring feature of work in this department involving wasteful and unwarranted expenditure in all sections for propagating Hindi. I would very much like to know the total amount spent on this wasteful work of duplication. It is undoubtedly likely to be of a high order. What is the need and justification for such spending. I know the Minister would come out with the plea that they are carrying out the dictates of the Constitution. Sir, I submit that the kind of imposition of Hindi as is being re-: sorted to by the Government of India, is, being a stickler to the Constitution. It is' not in other useful duties to the Community enjoined upon them by the very same Constitution.

Whatever might or might not have been said by the Constitution the : fact remaing that ours is a multilingual country. The work of the P. \& T. Department for the service of which the public directly pay should be impartial and fair. The various language Communities should be provided with maximum opportunities to transact business with this department and the common man should be able to use the language that is intelligible to him. For the integrated work of the Dept. they can have English whic̣h is already there. It is
not for the Ministry to impose a language on me and ask me to pay for it. Even the money Order forms which used to be printed in Tamil and English only during the late Dr. Subbarayan's tenure of Office as Minister in charge of P. \& T. is now ordered to be printed in three languages adding Hindi. If you think that this will promote the cause of Hindi, then you are sadly mistaken.

If the Ministry can shed at least part of its misdirected mania for Hindi and substitute it with a zeal for efficiency in the services, the working will be more meaningful and the Dept. will also save considerable sums of money.

Sir, let me refer to yet another factor. Let us look at the Telephone Directories. The Ministry is parochial in its outlook: The Directory is printed only in Hindi and not in other Indian languages. Why should this be so ? And why this partiality? Do you think that all other people can handle English Directories and the ignorance of English is the monopoly of only Hindi speaking people? There are hundreds and thousands of people in my part of the country who use telephones but who do not know English or Hindi. I demand that Diretories should be published in all the Indian languages in the respective regions.

Before I conclude, I should also like to refer to the demand made by Tamilnad for providing facilities for telegrams being sent in Tamil. This is a just demand and the wishes of the people should be met. I hope the Ministry would concede this demand.

A word about Teleprinter. I wonder why the Central Government have not as yot made any arrangement for teleprinters In all Major Indian languages along with Hindi. It is high time the Ministry througt of functioning in a balanced way and catered also to the needs of other languages.

शी श्र० सि० सहगल (बिलासपुर): डाक तार व्रिभाग की डिमांड्ज्त हाउस के सामने रखी गई हैं। इन पर विचार करते समय सब से पहले ममें सेविंग्ज हिपाजिट्स के बारे में कुष्ध कहूंगा । याप बिचार करें कि दूसरे जो बैक्स हैं वहां पर

सेविंग हिपाजिट्स पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वह क्या है मोर भापके यहां पोस्ट भ्राफिस में क्या है। घगर श्राप इस चीज को देखंगे तो प्रापको पता चलेगा कि दूसरी जगहों पर, दूसरे बैंक्स में सेविंग डिपाजिट्स पर ज्यादा रेट भाफ इं टरेस्ट दिया जा रहा है भ्रोर हमारे यहां पोस्ट श्राफिसिस में कम दिया जा रहा है। यह जो मेरा खयाल है श्रगर यह सही है तो इस पर भ्रापको दुबारा गोर करना चाहिये।

भ्रब में श्रापका ध्यान पेज 24 की श्रोर खींचना चाहता हूं जहां पर स्मारक डाक टिकटों का जिक्र किया गया है । श्रापने जो डाक टिकटें इस सम्बन्ध में जारी की उन में ग्रन्तर्राष्ट्रीय मानव भ्भधिकार वर्ष, तमिल श्रण्ययन संगोष्ठी का दूसरा श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघ ब्यापार एवं विकास सम्मेलन, अ्रमृत बाजार पत्रिका शताब्दी श्रादि की टिकटें शामिल हैं। इस सम्बन्ष में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां पर श्रघ्यात्मवाद का कुछ लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं श्रोर उन को श्रघ्यात्मवाद की छिक्षा मोन रह कर देते हुए ध्राज $43-43$ साल हो गए हैं । मैं कहना चाहता है कि यह क्या वाजिब नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा कि उनकी टिकटें भी जारी की जाएं। इस सम्बन्ध में में श्रापके सामने सब से बड़े मौन रबने वाले भाज इस दुनिया के म्रवतार मेहर बाबा का नाम रखना चाहता हूं ग्रोर निवेदन करना चाहता हूँ कि उन के बारें में भी भाप विचार करें।

भ्राप देवनागरी लिपि में तारें भेजने की लोगों को श्राज सुविषा दे रहे हैं । लेकिन श्राप देखें कि हमारे संविधान में चौदह जबानें दजं हैं। मैं चाहता हूं कि विभिन्न प्रान्तों में जो जबानें बोलीं जाती हैं जैसे क्नंड़ है, तमिल है, तेलेगू है या श्रोर भाषायें हैं ग्रोर उन भाषाओों में जो लोग तार देना या लेना चाहते हैं, अ्रपने विभाग में इस बात को लाजिमी कर दीजिये कि उन्हीं भाषाभ्रों में तारें लिब कर उन को दी जायें। बो लोग घंग्रेजी में तार देना या

लेना नहीं चाहते हैं अ्रोर जो श्रपनी मातृभाषात्रों को प्रयुक्त करना चाहते हैं, उन को यह सहूलियत दी जानी चाहिए।

जो क्रास-बार एक्सचेंजिज्य लगए गए हैं, मैंने उन का निरीक्षरा किया है। सभापति महोदय, में श्राप की मार्फत मन्र्री जी को प्रोर उन की माफंत विभाग के ग्रफसरों को इस के लिए घन्यवाद देना चाहता हूँं। मंत्रालय की रिपोटं में कहा गया है कि इन क्रास-ब्वार एक्सचेंजिज़ को श्रोर स्थानों पर भी लगाया जायेगा। में निवेदन करना चाहता हू कि मंत्री महोदय कलकत्ता, हैदराबाद म्रोर भोपाल में मी ये क्रास-बार एक्सचेंज लगाने पर विचार करें, जहां एक्सचेंज का काम बहुत होता है, ताकि वहां के लोगों को सहूलियत हों।

सरकार की ओ्रोर से रेल विद्युतीकरा दूरसंचार योजना के सम्बन्ब में एक नया कार्य यह किया गया है कि कुल मार्गं के लिए एवूरमिनियम से विशेष रूप से ढके हुए केबिल बिद्धाए हैं। यह बहुत श्रच्छी बात है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि क्या यह वाजिब नहीं है कि रेल विद्युतीकरा दूरसंचार से सम्बन्धित सामान को राउरकेला घ्रोर भिलाई के सब से बड़े इस्पात कारखानों में बनवाने के प्रश्न को एग्जामिन किया जाये ।

पोस्ट-काडं के रेट बढ़ाने के पक्ष में यह कहा गया है कि व्यापारी लोग उन को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ं मैं यह नहीं कहता कि ये रेट न बढ़ाये जायें । में यह बिल्कुल नहीं चाहता कि यह विभाग घाटे में काम करे। लेकिन में कहना चाहता हूं कि एक-दम से रेट को छ: पैसे से दस पैसे कर देना कहां तक वाजिब होगा। जहां तक व्यापारियों का सम्बन्ध है, पोस्ट-कार्डं के रेट को छः पैसे से बढ़ा कर नो पैसे कर दिया जाये, लेकिन श्राम जनता के लिए उस के रेट को न बढ़ाया जाये, ताकि भाम जनता को सहूलियत हो। इसी तरह श्रन्तदेंशीय पत्र के रेट को भी कम करने का प्रयल
[श्री श्र० सं०० सहगल]
किया जाये। लिफ़ाफ़ के भाव में मी कमी की जानी चाहिए।

मंत्रो भहोदय की जा कर टेलौफोन एक्ससेंजिज की कन्डीशाम्ब का निरीक्षरा करना चाहिए, जहां हमारी बच्चियां काम कर रही हैं, तांकि उन को मालूम हो कि उन की हालत में क्या सुषार करने की श्रावश्यकशता है। कहां फर काम करने वाली लड़िक्यों को एक किस्म की हू स सो जानी चाहिए। स्सिद्यों में उन्हें गर्म कमफ़े देने चाहिए भ्रोर रात्त के समय उम के काम के स्थान पर ऐली ध्यक्स्था करनी चाहिए ताकि वे हुह से बच सकें।

एक माननीब सदस्य ने श्रभी कहा ${ }^{\text {P }}$ इस विभाग में बहुत ज्यादा नुक्सान हो रहा है। है क्स सम्बम्ब में श्राप के सामने क्रुस घांक़े देका चाहता हैं ! पे यांक़े़े र्रियम्त, ट्रेभिक, के बारे में हैं।

## 1948-40 1866-67 वस्तथिक

| डाक वस्तुयें |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| (¢स लाख में) | 2,264 | 6,117 |
| रजिस्ट्री वस्तुयें |  |  |
| (दस लाख में) | 75.8 | 168.6 |
| मनी श्रार्डर |  |  |
| (दस लाख में) | 44.9 | 84.5 |
| तार (बस |  |  |
| नार्ब में) | 27.1 | 43.9 |
| टेलीफोन |  |  |
| (हजारों में) | 120 | 933 |

माननीय सदस्य हाउस में नहीं हैं। प्रोफेसर साहब ने उन की जबाब दे दिया है। में ने ये भाकड़े देकर उस को जबाब देने की कोशिए्रा की है कि क्या दरमस्स छस मिकिस्ट्री ने काम किया है या नहीं। प्रषर उस ने काम क्हीं किया है, तो वह मन्ती महोष्ब श्रौर किनिस्टर काफ़ स्टेट को चाहे कितना कोसेल्लेकिल डिपार्मैट के लोगों को कोसका ठीक नहीं होगा। प्रणर मालनीय सदस्य साफ हृदय से भौर मिख्षक्ष

भाव से सब बातों को देसेलेग, तो उस से देश का भला होगा।

सरकार ने यह तय किया था कि जिस स्थान की ज्नसंस्या 500 से श्रहिक होगी, वहां एक पोस्ट ग्राफिस सोला जायेगा। मेरा नित्रेदन है कि मान लीजिए, किसी एक मांव में 500 की जनसंस्या नहीं है, तो जहां दो तीन गांवों की कुल जनसंख्या 500 है, वहां उन के लिए एक पोस्ट श्राफिस खोल दिया जाये।

श्रस्त्त में मैं मह कहना चाहता द्र कि विकस मासो, ब्नोस मौर प्यरिया में टेलीयाफ भ्राकिस सोले जायें । हस बारे में उस क्षेत्र के ष्मपारियों घीर दूसरे लोतों ने मध्य प्रदेश के पी० एम० जी० और मन्दी महोस्य को भी आावेष्नयच्न दियें हैं इस के श्रतिरिक्त षंहरिया, सोरकी, काली, बलोधा श्रोर पयरिया में टेलीकोल याफिस्ता स्थाषित करने चरहिएं। पथरिया, पाबी, बलोदा, सिलदहा अ्रोर जस्कागांव में कुसन-कुलेष्ड़ पोस्ट-भ्राफिस बोले जाने चाहिए।

इप घाब्दों के साथ मैं भम्बी महोलय कर्र उन के मंत्रालय के श्रफसरों को उन के धारा बकिये जये काम के लिए क्यवा और खराई द्वा हूं।

SHRI VASUDEVAN NAIR (Peermade): Mr. Chairman, Sir, it is onty very rarely that I find myself in agreement with the views held by hon. Members like Shri Lobo Prabhu and the party which tre represents. Dot today we agree, and agree wholeheartedly, with him in our protest against the increase in postal rates. 1 meed mot add anything more to what Shri Lobo Prablau had already stated in the House. He has argued a very powerful case against the bocroase in postal setes. Before that, during the general discussion on the general budget, mamy hon. Members have dealt whit it. So, I meed net doad with it at length.

Perhaps, Dr. Ram Subhag Singh may say that he is a helpless partner to the sin
committed by his elder brother, Shri Desai. It has to be remembered that till now no valid argument has been advanced by any member of the Treasury Benches for this increase in postal rates. Shri Morarji Desai advanced a very fantastic argument when he replied to the debate. We all laughed at his argument. He was justifying it by advancing the argument that 75 per cent of our people are illiterate and that they are not in the habit of commanicating with one another. Perhaps, he would like all these people to remain illiterate for years to come. Anyway, that was a very fantastic and childish argument. Perhaps, Dr. Ram Subhag Singh will give a better argument to justify this increase. As far as the people of this country are concerned, they are totally opposed to this kind of step which is being contemplated by the Government. Even at this late stage, I would request the Government to drop the idea of increasing the price of the postcard, inland and envelope.

Coming to the performance of this Ministry, we should bear in mind the groat expectations of our people on this Dopartment. In a backward coumary like ours, this department has to meet many diverse needs of the people. It is in charge of sone social services which are badly meeded in our country.

As far as the volume of its work is concerned, we were expecting a lot of expansion. We also expect that this department will function in as efficient a manner as possible. I will not say that it should function in the most efficient manner in the country, because we cannot expect most efficient performance in our country. So, I will say that it should function in as efficient a maamer as possible.

At the same time, we are all conscious of the fact that this Ministry has to deal with a large number of employees. If may figures are correct, I think they have to deal with nearly half a million emptoyees. As a matter of fact, Dr. Ram Subhag Singh is presiding over a small empire, so to speak. He has to deal with so many human problems. It is an accepted fact even by Congress Ministers, because they always shout that they are for a socialistic pattern of society. Today, even my hon. friend, Shri D. C. Sharma, was again
mouthing the slogan of socialistic pattern of society. It goes without saying that without a happy and contented staff the Department cannot hope to perform its functions satisfactorily.

I will try to look at the performance of this Ministry from all these angles in the short time at my disposal. I hope, you will not by very strict about the time and you will be a little liberal.

MR. CHAIRMAN : I am rather helpless.

SHRI VASUDEVAN NAIR: You are helpless ; I know that and I shall try to finish as soon as possible.

As far as the P\&T Board is concerned, there is a point of view that the mere constitution of the P \& T Board has not helped the efficient working of the department. A firm point of view is held by many that the P\& T Board should have more powers and that it should be put on a par with the Railway Board, if possible.

SHRI NAMBIAR : The Railway Board is to die ; this has to live.

SHRI VASUDEVAN NAIR: 1 am told by knowledgeable people that very ofton the working of this Board is hampered by the intefference of the Home Ministry and the Finance Ministry. It is not exactly interforence but for many things they have to go by the directives and orders from these two ministrios. I would plead for more powers for Dr. Ram Suthag Siagh and bis departmeat and dees interference from the Finance Ministry and the Home Munistry. If the reconatisution of the $P$ \& $T$ Boand as n astonomous body with more powers will help the more efficieat working of the department, I am all for it. Of course, I do not dare to vouchsafe for the better and efficient working simply by the reconstitution of the P\&T Boand bocause, as my hon. friend, Shri Nambiar, has said, the experience of the Railway Board is not very good beoause it has more powers. Anyway, this is an idea which can be dincussed further amy may be tried.

Coming to certain problems concerning the large number of employees in this depart-

## [Shri Vasudevan Nair]

ment, I should like to draw the attention of the hon. Minister to the acutest of problems, namely, the problem of housing. I understand that even today when we speak so much of the welfare state Shri D. G. Sharma will please listen to me at least on this point-in this department only 4 to 5 per cent of the employees are provided with housing - if my figures are not correct, the hon. Minister will please correct me-while, on the other hand, in the railways, I am told nearly 20 to 25 per cent of the employees are provided with housing. This is a very serious matter.

We, Members of Parliament from my State, for example, have very often drawn the attention of the hon. Minister to the most acute problem of housing in my State, the most scandalous question of housing in Cochin, for example. The land was acquired many, many years back but nothing much has happened afterwards. This should be a common problem everywhere in India and not my State's problem alone, specially in big cities and towns. Unless an effort is made to tackle this question with some imagination, you cannot expect much better service from these poorly paid employees.

Coming to another question of uniform, specially for the lower paid employees, namely, the Class III and Class IV employees, this Congress Government which is wedded to the propagation of khadi has invented this novel method of imposing khadi uniforms on all sorts of poor Government employees. I wonder whether even all the Congress ministers wear khadi today. Then, the khadi uniform is stitched by the department. I do not know why the employees are not allowed to got stitched the uniform themselves. Why shouid you compel them on that, I fail to understand.

SHRI NAMBIAR : That is the monkey brand.

SHRI VASUDEVAN NAIR: If they choose it for themselves, it is a different matter. 1 should request the Government to revise the entire idea. At least, let them go in some dress which you can specify but you cannot impose khadi on
them. You need not give them stitched uniforms. I hope, khadi propagation would be separated from this kind of an imposition on the employees.

MR. CHAIRMAN : Your time is up.
SHRI VASUDEVAN NAIR : I am finishing in two or three minutes.

I now come to another question which is a general question, that of reclassification of some of the cities as far as the payment of dearness allowance is concerned. This is not only a question of $\mathrm{P} \& \mathrm{~T}$ or this Ministry. It is a general question. For example, the Central Government employees belonging to all the Central Departments in the city of Cochin, for the last so many years, are agitating that there should be a reclassification. Now, the classification is on the basis of population only. I understand that as far as even the population figures are concerned, they are 1961 figures. It is high time that they should revise these 1961 figures. Together with the population figures, the cost of living in a particular city is a very relevant factor to be taken into consideration when the dearness allowance is fixed for the employees. So, I would request the hon. Minister, Dr. Ram Subhag Singh, to use his influence on the Finance Ministry as far as reclassification of some of these cities are concerned. The cities may be small, the population may be less than that of big cities but the cost of living in some of these cities is much higher than in some of these big cities.

### 16.41 hrs.

## [Mr. Speaker in the Chair]

Finally, I would request Dr. Ram Subhag Singh to give some consideration to my State. I am not parochial in this. The Kerala P \& T Circle was formed very late. It is only two or three or five years old. As far as buildings are concerned, as far as the provision for housing is concerned, as far as the need for opening new post-offices and telephone booths is concerned, there is a much demand. I am glad to acknowledge that the hon. Minister is very considerate when many issues are
brought to his attention. I would like him to give special consideration to the high ranges, to the hill areas, in my part of the country. There is a phenomenon there that the forest areas are now thickly populated. During the last 20 to 25 years, there has been such an influx of population to that area. There is absolutely no communication facility. If you go by some of the established rules to which some Members referred, if you operate a post-office in a place there should be a minimum population. Population is no problem in our State. There is plenty in every place. But then there is some other rule that a postoffice should justify itself by the returns in that post-office. Some of these provisions have to be a little liberalised so that these newly developed areas are considered on a special footing. I would request that you treat these areas as a separate category.

SHRI I. K. GUJRAL: Subsidise post-offices and reduce rates.

SHRI VASUDEVAN NAIR: That is not the general pattern. It is only exceptional cases that we are referring to.

I hope the hon. Minister will care to treat these individual points and problems of special areas and special problems concerning a large number of, lakhs and lakhs, poorly-paid employees and do their best to do whatever is possible under the circumstances.

धी मुर्रिका सँसह (ग्रोरंगाबाद) : श्रघ्यंक्ष महोदय, मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ । इस लिए में इस मांग का समर्थन कर रहा हूं कि श्रमी भी पी० एण्ड टी० में जो काम करने वाले मजदूर हैं वे जिस ईमानदारी, सचाई घ्रोर योग्यता के साथ घ्रपने कार्य का परिपालन कर रहे हैं, शायद सरकार के किसी घ्रोर विभाग से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। हम देखते हैं कि जेठ की लहलही दोपहरी में, जब सब लोग पंखे़ के नीचे श्राराम करते रहते हैं, एक पियुन बेचारा पसीने से लथपथ साइकिल पर दोड़ाया हुश्रा घर-धर डाक पहुँचाता है। इसी तरह बरसात की रिमभिम में सब नदियों का पानी बढ़ा रहता है, मैंने ₹वयं श्रपने क्षेश्र में देखा है कि एक हाथ में पोस्टल के बंग को

लिए हुए श्रौर एक हाश्थ से तैरता वह गरीब एक नदी के इस पार से उस तरफ जा रहा है डाक पहुँचाने के लिए। लेकिन दुख है कि इस तरह का कठिन कार्यं करने वाले लोगों के प्रोत्साहन के लिए, श्रौर उन की एफिशियन्सी बरकरार रहे, उन की कार्य क्षमता कायम रहे, इस के लिए जो हमें करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, वह नहीं कर पा रहे हैं। प्रायः कभीकभी यह रिकायत पहुँचती है कि पी० एण्ड टी० में इनइफिशियन्सी ग्रा रही है। कभी-कभी बीस-्वीस मिनट तक टेलीफोन एक्सर्चेंज से रेस्पान्स नहीं होती, कभी- कभी चिट्ठियां भटक जाती हैं, जो चिट्ठी तीन दिन में पहुँचनी चाहिए, ऐसा भी हुश्रा कि भटकतेभटकते महीने के बाद चिट्ठी पहुँची है। क्या इस के लिए हम उस में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, मजदूर हैं, उनको ही दोष दे सकते हैं ? नहीं। कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करने का स्थान भी श्रनुकूल होना चाहिए, उस व्यक्ति की जो जीवंन की जरुरियातें हैं, उन जर्सरियातों की भी पूरत होनी चाहिए। साथ ही उस का मन, मस्तिष्क श्रपने कार्य में केन्द्रीभूत हो सके । एफिशियन्सी के लिए यह भी जरूरी है कि दिन भर का यका हुग्रा व्यक्ति कम से कम ऐसे घर में पहुँचे जिस में इन्सान रह सकता हो। एफिशियन्सी के लिए यह भी जहूरी है कि रात भर ट्रेन में चिट्ठियों को छांटते हुए जागे हुए व्यक्ति कम से कम जब नई दिल्ली स्टेशान पर उतरे, तो श्रश्षरात्रि में कहीं पर एक घर मिले जहां वह् विभाम कर सकें। जिस को यह सहूलियतें नहीं होंगो, उस से श्राप एफिशियन्सी का स्वप्न देखें, यह श्रन्बेर है प्रोर प्रन्याय है। फिर भी इन सारी श्रसुविषाश्रों के बावजूद, सारे संकटों के बावजूद अ्राज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस देश के पी० ए0ड टी॰ में काम करने वाले जितनी ऐफिशियन्सी से काम कर कर रहे हैं, जितनी ईमानदारी प्रोर वफादारी के साथ श्रपने कार्यं का सम्पादन कर रहे हैं शायद इस की कोई दूसरी मिसाल नहीं होगी।
[ध्री मुद्रिका सिह]
एक दो उदाहरसा मैं देना चाहता हूं-प्रोर में चाहूगा कि इस विभाग के मंत्री घोर बड़े भ्रफसर उन की श्रोर ह्यान दें। क्वार्टर्ज की बात झाई है। जहां गवर्नमेंट के दूसरे विभागों में 30 ग्रोर 40 परसेन्ट तक, खास कर रेलवे में काम करने वाले मजदूरों को रहने के लिए घर मिलते हैं, वहां पर पी० एण्ड टी० की क्या हालत है ? तीन से चार परसेंट श्रोर उस में भी ज्यादातर दिल्ली पटना या श्रोर जो हेडकवार्टर्स हैं, वहीं पर क्वार्टर्ज़ हैं। सव-डिवीजन्स की बात तो दूर रही जहां पर उन की इतनी कम तनर्वाह प्रौर किराया. ग्रासमान को छू रहा हे। सरकार की श्रोर से उन के लिये कोई मकान नहीं है। श्रब उन फुटपाथ पर सोने वालों से यदि श्राप एफिशियन्सी का स्वप्न देखें तो वह् कोरा स्वप्न ही होगा ।

भ्रब जरा भ्रार०एम०एस० को देखें जो दिन रात ट्रेन में चलते हैं मोर चिट्ठी छंट्टते रहृते हैं। क्या है उन के माल वान की हालत ? मालवान भी उन के पास नहीं होता, किसी थर्ड क्लास कम्पार्टमेंट में उन को बैठा दिया जाता है। श्रजीब है रेलवे की हालत कि जब गाड़ी रुकती है तत्र शायद कोंके से या ध्रोर किसी वजह से डिब्बे में रोशनी ग्रा गई श्रोंर जब गाड़ी चलेगी तब रोशनी डिम हो जायगी या बुभ जायगी। उस हालत में ग्राप उन से काम चाहते हैं। वहां पर पंखे का कोई इन्तजाम नहीं, जहां योशनी गायब आ्रोर जहां पर लालटेन जलाने की मनाही, वह कानून के बिरुद्ध है क्यों कि श्रगर लालटेन उलट जाये तो श्राग लग जाये श्रौर सारी डाक जहन्नुम में चली जाये घ्रोर उस पर बैंढे हुए पसेन्जर भी सुरघामगढ़ चले जायें लेकिन उनके यहां श्रोपेन लाइ्ट लालटेन जलती है। इस तरह से उन को थर्ड क्लास में बैठा दिया जायेगा घोर कहेंगे कि चिट्टियों को घंटते चलो, लाइट कम हो तो लालटेन जलाये। ऐसे दूषित वाताररा में काम कुरने चालों से कोई भी एफीशियन्सी़ की छम्मीद्र

नहीं की जा सकती है। लेकिस फिर भी वाह्ह रे डाक तार विभाय के मजदूर की वे ग्रपनीं एफीशियम्सी को काय्म किये हुए हैं घोर घपने कर्तंब्य के पावन बामन को नहीं बोड़ रहे हैं।

इतना ही नहीं जरा ग्रोर देखिये । श्रार. एम.एस. को ही ले लीजिये । नई विल्ली में जहां हैड श्राफिस है, पी० एण्ड टी० बोर्ड मी है, मिनिस्टर हैं, एम० पीज० है लेकन यहां पर नज्दीक में कोई रैस्ट ह्ताउस न्हीं है। इसी तरीके से बहुत सी जगहों पर रंस्ट हाउस नहीं हैं। हूं कि बहां नई दिल्ली में उस के लिए कोई रेस्ट हाउस नहीं है इस लिये रात बिरात जो कर्षचारी ड्युटी से श्रोफ होते हैं उन को कदमीरी गेट 4,5 मील षैदल चल कर रैस्ट हाउस के लिए जाना पड़ता है। यह रैस्ट हाउस बनाने के लिए रेलवे विभाग घ्रोर पी० एब्ड टी० विभाण में रस्साबही चलती है। हमारे संचार त्रिभाग के मिनिस्टर कहेंगे कि यह्रंस्ट हाउस बनाना रेलवेज की जवाबदेही है मोर उन्हें इन को बनाना चाहिए ध्रोर दूसरी तरफ रेलके के हमारे पुनाचा साह्हब कहंगे कि ग्राप का स्टाफ़ है घोर इस लिए वह रैस्ट हाउस बनाना पी० एण्ड टी० विभाग की जिम्मेदारी है। उषर यह पी० एंड टी० के मिनिस्टर कहेंगे कि भाई भाप की जमीन में हम रूपया लगायें ऐसे बेषकूफ़ हम नहीं है लेकिन रेलवे के मंनी महोदय कह्तें कि तुम्हारे विभाग के माद्धमी हमारी रेलों पर डए, तार लेकर माते नें हम क्यों इस में रुपया लयायें ? नतीजा इस रस्ताकषी का यह्ह हो रहा है कि इन दो विभाषों के बमुप मंथन में श्रमृत कभी नहीं निकजता है झ्रोर बराबर विष ही निकल रहा है। ऐसी हालत के चलते हम डाक, तार के छोटे कर्मचारियों में एफिघियन्मी के स्षप्न देखें तो वह स्वप्न भला कहीं साकार हो सकते हैं ? सभी जगह्र वह बात चलती हे कि डाक, तार के मुहक्षमे में भी इनएफिषिएंसी श्रा गई है। विषान सषामों में मर्र संसद में थी मौर म्नन्य

जगहों पर भी इसी दनएकिशिएंसी की चर्चा है। श्रब हमें इस इनएफिशिऐंसी के कारसों में जरा गहराई से जाना पड़ेगा श्रोर उन कारसमों को हमें दूर करने का प्रयत्न करना पड़ेगा ।

इतना ही नहीं बल्कि हमारे मंत्री महोदय पर एक श्रभियोग है। बराबर यह बात चलाई जरती है कि पब्लिक युटिल्टि सांबस में हड़तालें नहीं होनी चाहिएं। वैसे मैं भी इस से सहमत हूं लेकिन मौजूदा हालात में मजदूर बेचारा भौर कर भी क्या सक्ता है ? श्राप ने एक ज्वाएंट कंसल्टेटिव कमेटी बनाई । इस से हमें सुझी हुई प्रोर हम ने समभा कि चलो वहां ऐक्रास दी टेनुल बठ कर श्रापस में बातचीत बमंरह करके कोई राह निकाल लेंगे लेकिन उस के लिए जो भारबिद्रेशन बोर्ड का निर्माया होना चाहिए वह पारबिट्रेश्रन बोर्ठ साल भर से नहीं बना है न जाने किस दुनिया में वह फाइल उस की भ्रटकी पड़ी हुई है। श्रब जब तक यह बोरं नहीं बनेग़ा तब तक इस ज्वायंट कंसल्टेटिव कमेटी का कोई फंकशन नहीं - रहता है । छूंकि बह भ्रारबिट्रेशन बोर्ड नहीं-बना है इसलिए यह ज्वाएंट कसल्टेटिव कमेटी का ज़न्म होने के पहले ही उसका गर्भपात हो गया है श्रोर वह काम नहीं कर पा रही है। मजदूरों की सारी भांगें वंसे ही पड़ी हुई हैं। एक जायच्च ढंग से ज्रो श्रपनी किकायतों को दूर करना चाहते हैं मोर उस में श्राप रोढ़े भटकाते हैं तो उस स्थिथति में मजपूर क्या कर सक्ता है ? विसान के अनुसार मबद्दूरों को जो यह हड़ताल का भ्रधिकार मिला हुप्षा है सिबाय उस ह़ताल इ्यी नंगी तलवार उठाने के सिवाय घौर कौन न्माय ज्न के पास रह जाता है जिससे कि बह श्रपने दु:ब दर्द को दूर करा सकें धोर किससे कि ग्रमष के साथ बंठ कर फैष्षल करषा सकें। ने सम्रफता हूं कि इस विभाग में कुष्व ऐसे दगाबाज व देशार्तोही बंठे हुए हैं जो एक साध बंठ कर कहीं मजहूर फंसना न कर लें भरंगा सगा कर मजदूरों को बाध्य करना चाहते हैं कि हैत्ताल हो मीर वहृ देश बर्वाद हो और दूसरे

कोई माने नहीं हो सकते हैं । में हुःस के साथ यह बात कहता हूं कि यह ग्रंधेर हो रहा है। ऐसी सारी बातें हों श्रोर उस के बाद श्राप उन में एफिशिऐंसी खोजें तो वह कहां भ्राप को देखने को मिल सकती है ? लेकिन जंसा में ने कहा वह भ्रारबिट्रेशन बोर्डं बनने का फंसला न जाने किस चक्रन्यूह् में फंस कर रह गया है घ्रोर इस ज्वाएंट कंसल्टेटिव कमेटी में दोनों पार्टीज़ द्वारा एक्रौस दी टेबुल बैठ कर जो समस्याएं सुलभाने की व्यवस्था थी वह ग्रमल में उस काररा श्रा नहीं पा रही है। उस डाक, तार के मुहकमे में गरीब मजदूर कर्मचारियों की द्शा बड़ी ही दयनीय है। वहि बेचारे जेठ की लहलहाती दोपहरी में, माष की कनकनी में श्रोर भादों मास की रिमभिम वर्षा में श्रपनी ड्यूटी म्रंजाम देते मारे, मारे फिरते हैं ।

जूंकि घंटी बस गयी है इसलिए में केवस संक्षेप में एक, दो सुभाब देकर अपनी बात्र समाप्त करंगा। यह हो उन मरीब मजर्दूर कर्मचारियों की काम की अ्रोर एकिशिएँसी की बात में ने कही। ग्रब जरा उन के ऊपर के फकससों की एफिशिऐंडी की बाब हुतिये। एक तरफ मज़ूर ह्तने उ्रफावार काम के प्रति हूतने कमंठ श्रोर दूषरी घ्कोर मेरे यहां एक गबा जिले में नबीनगर क्षेत्र है। 1965 में ही यहां पर टेनीकोन एक्सबेंज सोलने के लिए घंच बगंरह बंठा दिया गबा था, बहुत सी कीजें किट कर दी गई थीं लेकिन भ्राज तक वह टेलीकोन एक्सषेंज चालू नहीं हुर्मीं है । इस के बानू न होने का काराा जष में ने पता लगाया तो मालूम हुमा कि वह जो एक इस के लिए रिलेप्लेड होती है उस का इन्षजाम महीं हो भासा था इसलिए वह सारा वंच फल हुषा है कीर वह श्रयी तक उस कारए चालू नहीं हो सका है हानत्त यह है कि उस रिलेखेट के भारएा बार बर्ष वह टेलीफोम एक्सक्षेंज बांबू महीं हो पाया। प्रतीत होता है कि इस विभाग में रामायरा काल के से कुम्करल जायद मोनूद हैं जोकि रामापया के उस कम्नमर्य की तरह
[श्गी मुद्रिका सिंह]
एक, एक साल तक सोते रहते हैं । फर्क सिफ्फ इतना है कि रामायया काल में तो महज एक कुम्करा होता था लेकिन श्रभी इस विभाग में एक नहीं भ्रनेक कुम्करा बंठे हुए हैं। यह पोस्टमास्टर जनरल श्रोर डायरेक्टर जनरल पोस्ट ऐंड टेलीप्राफ श्रोर न जाने ऐसे आर्रोर कितने कुम्करा इस विभाग में बंठे हुए हैं लेकिन समयाभाव के काररा में उन सब के नाम नहीं गिनाना चाहता । इन लोगों से बारबार पत्र व्यवहार करने श्रोर चिट्ठो, तार श्रादि भेजने व उनसे व्यक्तिगत तोर से मिलने के बाद भी डन कुस्करर्शी श्रफसरों की नींद नहीं दूट रही है। श्राज हमारे मन्त्री भी इस से चचतित प्रतीत होते हैं ग्रोर जरूरत इस बात की है कि ऐसे श्रफसरों को उन की गहरी नींद से उनके कानों में सिषा फूंक कर हमें जगाना चाहिए। एक बार उन्हें जगाने की कोशिरा कर देखिये बाायद उन के कान में भी भ्रावाज पहुंच जाय।

मेरा दूसरा सुभाव यह है श्रोर माननीय सदस्य इस से सहमत होंगे कि प्रशासनिक छछष्टिकोएा से भी श्रोर इमरजंसी के लिए, भ्रावश्यकता होने पर हर एक ब्लाक में पी सी श्रो का होना जरूरी है। श्रब श्रगर किसी श्रंचल से टेलीफोन लाइन गई है तो उस के बीच में जितने बलाकस पड़ते हैं वहां पर यह पी० सी० श्रो० खोल देने में कोई ऐक्सट्रा खर्चा नहीं है लेकिन इन के यहां नियम है कि एक लाइन में कहीं पर यदि पी० सी॰ श्रो० है तो बीच में किसी दूसरी जगह में पी० सी० घ्रो० नहीं दिया जायगा । मेरी समभ में यह नियम ठीक नहीं है श्रोर इस को हटा देना चाहिए। मेरा कहना है कि श्रार्थक दिक्कत से सभी जगह ऐसा नहीं कर सकते हैं वह तो घ्रलग बात है लेकिन यह जो एक प्रतिबंध इस तरह का भाप के यहां लगा हुषा है वह उचित नहुं है। हस तए हु से लकीर के फकीर मत़

बनिये। बन्दर मूठ मत पकड़िये, घोर उसे छोड़िये घोर मूठ को कम से कम पकड़िये ।

हमारे यहां डुमरिया भ्रंचल में पोस्टश्राफिसंज़ से 14,14 मील की दूरी पर गांव हैं श्रोर जहां कि हफ्ते में कुल एक, श्राष बार चिट्ठी जाती है। वहां पर श्रधिक तादाद में डाकघर खोलने चाहिए। जो जंगल में गांब हैं वहां पर सबसिडाइज्ड पोस्टग्राफिसंज़ खोलने चाहिए। मेरा निवेदन है कि ऐसे जंगली ध्रोर पहाड़ी इलाकों में जहां कि श्रभी पोस्टग्राफिसंज बहुत ही अपर्याप्त हैं ग्रोर आ्याप को सुन कर श्राइचर्य होगा कि हमारे उस सारे श्रंचल में केवल 4 पोस्टश्राफिसंज हैं श्रोर गांवों में चिह्ठी पहुंचाने के लिए डाकियों को $12-12$ श्रीर 13 मील चलना पड़ता है तो ऐसे इलाकों में बिना ग्रोर विलम्ब किये नये पोस्टग्राफिसंज़ बनाये जायं । पहले यह कह दिया गया था कि इमरजैसी है, इमरजंसी ख़्म हो जाने दीजिये तो इसे हम कर लंगे तो मेरा कहना है कि भ्रब तो यह इमरजँसी समाप्त हो गयी है इसलिए वहां के लोगों पर रह्म किया जाय श्रोर में चाहूंगा कि ऐसा कायदा बन जाय कि किसी भी पोस्ट ग्राफिस से कोई भी गांव 2 मील से श्रधिक दूरी पर न हो। दो मील के रेडियस में एक डाकघर जरूर होना चाहिए। जंगलों श्रोर पहाड़ों में बसे हुए गांवों के वास्ते सबसिठाशज्ड पोस्टश्राफिसंज़ बनाने चाहिएं। भ्रगर यह् रैम्युनरेटिव न भी हो तो भी उसे सिबसिडी देकर ऐसे दो, चार पोस्ट श्राफिसों को जंगल की गोद में दूरस्थ गांवों में बनाना चाहिए श्रोर यदि ऐसी एक दो जगहों को सबसिढाइूज करते हैं तो इस से दुनिया नहीं उलट जावेगी।

जहां तक पोस्टल डिपाटंमेंट के रेट्स का सवाल है ग्रौर देशों के मुकाबले में यहां के पोस्टकार्डस श्रादि के रेट्स कम हैं। श्रब यह ठीक है कि पोस्टल भ्राटिकिल्स के रेट्स में हाल में बढ़होत्तरी की गई है। शी लोबोप्रभु ने कहा कि 300 गुना मूल्य बढ़ ग़ये हैं लेकिन इस के

साथ ही उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मंहगाई भी उसी श्रनुपात में बढ़ी है श्रौर पोस्टश्राफिसंज़ का खर्चा भी बढ़ गया है । उस के साथ-साथ गरीब मजदूरों को श्रधिक पंसा देने के लिए हम लीग हल्ला करते हैं । में भी उन लोगों में हूं जोकि चाहते हैं कि विभाग की श्रामदनी होनी चाहिए श्रोर बडे हुए खर्च के काररा पोस्टल श्रार्टकल्स के रेट्स बढ़ाये जाने चाहिए श्रौर वह उन्हें बढ़ा दें लेकिन यह पोस्टकांस के दाम तो ज़ूर ही कम कर दिये जाने चाहिए । श्रगर सम्भव हो घ्रोर कानूनी दिक्कत न हो तो रूरल सर्वस पोस्टकार्ड श्रीर रूरल इनलंड लंटर श्रलग से छापने को श्राप व्यवस्था करें ग्रोर पोस्टकार्ड का मूल्य 6 पैसे भौर इनलंड का मूल्य 10 पैसा रक्से श्रलबत्ता शहरों में बिजनैस क्लास के लिए भ्राप उन पर श्रोर दो, दो पैसे बढ़ा दें। इन शब्दों के साथ मैं संचार विभाग के नियन्त्र्राधीन ग्रनुदानों का समथंन करता हैं।

### 17.00 hrs .

धी रवि राय (पुरी) : श्रध्यक्ष महोदय, मैं डाक तार विभाग की मांगों का विरोध करने के लिये खड़ा हुग्रा हूं ।

पहली चीज यह है कि मेरे पहले जो वक्ता गया के बोल चुके हैं उनका कथन मुभे बहुत भ्रण्छा लगा। कांप्रेस दत्र के होते हुए भी डाक तार विभाग में जो लाखों कर्मचारी काम करते हैं उन की दुःख़द स्थिति का घ्रोर उन की भाधिक भ्रवस्था का श्रच्छा चित्र उन्होंने सदन के सामने रक्सा। मैं डाकतार मत्र्रालय के मन्त्री डा० राम सुभग सिंह से कहना चहाता हैं कि वह यह न सोचे कि उन का विभाग कम महत्व का है । म्रध्यक्ष महोदय, अ्राप जानते हैं कि मंं्रीमन्डल में जो विदेश विभाग होता है, वित्त विभाग होता है, उनकी तुलना में डाकतार विभाग का जो मन्त्री होता है, वह एक फालतू मन्त्री माना जाता है पौर इस विभाग को ऐसा समभा जाता है कि उस का कोई महत्व नहीं है,

क्योंकि इस विभाग की मांगों की बहस के लिये सिफ तीन घन्टे रबसे गये हैं। मेरा कहना यह है कि यह बहुत ही महत्वपूरां विभाग है भौर श्राप के विभाग में जो काम हो रहा है उस पर सदन को पूरी तरह विचार करना चाहिये।

जंसा मेरे पहले के वक्ता महोदय बतला चुके हैं, इस विभाग में पांच छ: लाख कमंचारी काम करते हैं। उन के बारे में कवि रविन्द्र नाथ ठाकुर ने एक कहानी पोस्ट-मास्टर लिखी है। उसके द्वारा गांव के पोस्ट मास्टर किस तरह से काम करते हैं उन का एक दरंनाथ किस्सा डा० रीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है । में कहना चहाता हैं कि हमारा राष्ट्र एक संघ राष्ट्र है लेकिन जो केन्द्रीय सरकार है उस का सीधा सम्बन्घ जो हिन्दुस्तान के पांच या सात लाख गांव हैं उन के साथ इस पोस्टल विभाग के द्वरा होता है। केन्द्रीय सरकार इस विभाग के द्वारा जो साधारा भामिएा जनता है उस से सम्बन्ध रखती है। इस लिये इस विभाग के बारे में सदन में ठीक ढंग से बहस होनी चाहिये ।

इस विभाग की रिपोटं में 17 सफे पर डाक तार विभाग द्वारा जो हिन्दी का प्रचार होता है उस के सम्बन्ध में लिखा है। इस सिलसिले में में डा० राम सुभग fिंह से कहना चाहता हूं कि वह जरा ठंढे दिमाग से सोचें । तामिलनाद में जो दूसरा अ्मन्तराष्ट्रीय तामिल सम्मेलन हुग्रा था, उस के सिलसिले में में उन को दोष नहीं देना चाहता, हो सकता है कि इस मंं श्री श्रन्नादुराई की ही गलती हो, जो तामिल की कहवत है कि सारा गांव हमारा है श्रोर गांब जो साधारया जनता का है, वह यह देश है, यह शायद उन्होंने तामिल में लिख कर न दिया हो, लेकिन छू कि केन्द्रीय सरकार इस के लिये जिम्मेदार है कि वह्ट राष्ट्रोय एकता को बनाये रक्खे, हस को बनाये :रसने की कड़ी केन्द्रीय सरकार है, इस लिये. डा० राम सु भग सिंह जंसे भले ग्रादमी को पहले से सोचना चाहिये था कि तामिल झ्रनुनाद केन्द्रोय सरकार
[श्री रवि राय]

की ग्रोर से दे दिया जाये । घंश्रेजेजी श्रनुषाद नहीं, -ूंकि वहां जनमत हिन्दी के खिलाफ है इस लिये सिके तांमिल का श्रनुवाद दिया जाता । घगर ऐसा किया गया होता तो डा० रामसुंभग सिंह बचाई के पात्र होते श्रोर श्री भ्नन्नादुराई को किसी सिकायत का घ्रवसर न रहता यंह इस तरह का विभाग है जिस के जरिथे सारे देस में राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने के लिये कदम उठाया जा सकता है।

इस में कहा गया है कि 64670 नाम पट्ट अथवा साइन बोर्ड मारतीय भाषाक्भों, हिन्दी और ग्रंश्रेंकी में है। म कहना चौहलता हूँ कि कम से कम डाक तार विभाग की श्रोर से ऐसा हों जाना चौहिये कि हिम्दुस्तांन में 茾 चौर हिम्दी प्रम्त हैं, प्रंष्षोव उत्तर प्रदेशा, बिहार मष्य प्रदेश श्रोर राज स्थान, उनमें छुंकि बहां की जभता प्रीर सरकार निरांय कर जुके हैं किं वैह भंश्रेजी की नहीं चाहते, इस लिये वहां पंग्रेजी के साष हिंद्धी अ्योर भारतीव भाषाए्रों को जो रक्सा गया है वह न रक्खा जाता । में श्राधा करता हूँ कि जब डा० राम सुभग सिंहे बंहसं का जबाब देंगे तो क्रंगे कि इन चार प्रदेधीं में कम से कम उाक तार विभाग से घंग्रेजी को तत्काल सत्म किया जायेगा क्योंकि वहां की जमता ध्रोर सरकार दोनों कतई घ्रंप्रेजी भाषा को नहीं कांहते। वहां की साधारा जनता का, प्रामिया जनता का भ्रपमान किया जाता है जब हिन्दी के साय च्यंत्रेजी के साइन बोर्ड रक्से जाते हैं। जंसा ठो० राम सुभग संसह ध्राइवासेन दे चुके हैं, दूसरे राज्यों में भी जंसे तामिलनाद है, बगाल है, उड़ीसा है, उन में भी भारतीय भाषाप्रों के नाम पट्ट श्रथवा साईन बोर्ड रखे जाने चाहिये।

इस सिलसिले में में एक चीज़ की भोर मापका ह्यान दिलाना चाहता हूं, जो कि परमवृइयक है। जब यहां पर बहस हो रही थो बजट पर तब वित्त मंच्री श्री मोरारजी बेसाई ने कहा

था कि पोस्ट कार्ड का ठ्यवहार साषारंशा अनंता नहीं करती उनको कहना था कि इसका दारमे इस लियें बढ़ाया गया है कि साधारंया जनता का इस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समफता हूं कि शायंद डा० राम सुभग संहु तित्र मंनी के इसे कथन से सहमत नहीं होंगे, भले ही साषारया जनता श्रघवा किसाने लिख्ला नहीं जानते लैकिन गांव के किसी च्रादमी सेत, जों कि लिखना दढ़नाना जानता है, वह लिर्खवो लेते हैं कलकस्ता, रंगून श्रादि की भेजती हैं जहां प₹ उम के रिशतेदार काम करते हैं। ध्राप ने मी देसा होगा कि गांव के पोस्ट प्राफिसेष में काई मी साषाराा श्रादमी जो कि मातृ भाषा जनता है वहां की, वह पैसा लेकर प्रामिया लोगों की चिद्टी वगेरह लिखता है। इस लिये साषारस जनता पर इसका बोभा न डालने की जो बात है वहा गलत है मैं कहना चाहता हूं कि चं कि हम चाहते हैं कि साधारया जनता पर भ्रोर बोभा न डाला जाय इस लिये जो पुराना रेट पोस्ट कार्ड का छः पैसे का वही रसना कारििये।

बहुत बार इस सदन में हमने सवाल किया उड़ीसा में एक दूसरा श्रार० एम० एस० डीवीजन सम्भलपुर के भारसगुड्डा में बनाने के संबंध में। लेकिन तमाम सवालों के जवाब में मंश्रालय की श्रोर से यही जवाब मिला कि यह सम्भव नहीं है। मैं डा० राम सुभग सिह का घ्यान दिलाना चाहता हूं कि जब उन के पहले शी जगन्नाथ राव डाक तार विभ गग के मन्दी थे, तंब उन्होंने उन्होंने 12.1.67 को गया में एक सभा में बाफागदा बचन दिया था कि भारसागुड्डा में इस तंरह का नंया डिवीजन बनाने पर वह विचार कर रहे हैं। लेकिन एके साल बीत जाने के बाद भी भारसागुड्डा की मांग पूरी नहीं हुई है। इस में जो भी टेकलिकल दिक्कतें हों उने को समभ कर मन्त्री महोंदय सहानुभूति के साथ इस पर विचार करें । उड़ीसा में गया को छोड़ कर कोईई दूसरा डिकीबन नंहीं हैं । में उम्मीक करतता हूँ कि मनन्द्री

महोदय इस के बारे में सोचेंगे श्रौर इस काम को पूरा करेंगे ।

श्राप जानते हैं कि जो इलाका मेरा है पुरी का, जहां से में चुन कर ग्राया हूं उस में एक उचिच स्थिति है। 6 बजे पुरी एक्सप्र स वहां से निकलती है। उस के बाद वहां से कोई चिट्टी नहीं जा पाती है क्योंकि वह ग्याखिरी गाड़ी है। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि 41 ओ्राप श्रोर 42 डॉडन हैंदराबाद एक्स्र्रेस दक्षिरा को जातीं है। उस एक्स्प्रे स में एक त्रार० एमं $\circ$ एस ०का डिब्बा लगा दिया जाये ताकि उड़ीसा के जे दक्षिया के इलाके हैं गंजम कोरापुट श्रादि उन में जल्दी चिट्ठी पहुँच सके । उस इलाके में बो तीम के बाद पत्र पह्हुँच पाते हैं। श्रगर हैदराबाद एक्स्र्र्रस मैं श्रार०एम॰एस० का एक डिख्बा जोड़ दिया जीयेगा तौं एक ही निन में चिट्ठ्र्यां पह्हुंच सकती हैं 16 बसे कौर 911 के बीच वह एक्स्प्रेष छूटती है रात में । उस में इस तरह की एक भ्रार० एम० एसं० की बोगी लगा दी जानी चाहिये ।

मैं ज्यावा समय मही लैना चाहता हूँ। म उम्मीद करता हूं कि श्रगले सालं जब छस मेन्त्रलय की मांगों पर बहज होगी, तो मन्त्री महोदस इस सदन के सामने ये घ्राकड़े रसंगे कि ज्यादा से ज्यादा गांवों में पोस्ट श्राफिसं, संबंपोस्ट घ्राफिस श्रौर टेलीफोन विये गए हैं, ताकि हम सोगों को इस मन्भ्रालय की ताईई करोे करने का मोका मिल संके ।

MR. SPEAKER : Hon. Members may now move the cut motions to Deitands for Grants relatigg to the Department of Conmunications, subject to their being otherwise admissible.

SHRI YASHWANT SINGH KUSHWAH (Bhind) : I beg to move :-
"That the Demand under the head Department of Communications bee reduced by Rs. 100 ."
[Need to provide special pest and tetegraph facilities in dacoit infested areas of Madhya Pradesh, viz. Bhind, Morena and Datia districte. (16)\}

SHRI` M. R. MASANI (Rajkot) : I beg to move :
"That the Demand undet the head Department of Communicaticns be reduced by Rs. $100 . "$
|Fatlure to grant recognition to the All India Association of Inspectors and Assistant Suprintendents of Post Offices. (17)]

SHRI C. K. CHAKRAPANI (Ponnani) : 1 beg to move :-
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to grant special pay for the typists in the P \& T Department. (28)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to raise the quantum of festival advances and Cycle Advance to Rs. 120 and Rs. 300 respectively. (29)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to grant higher rates of increment to the peons and allied categories of staff. (30)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expentes) be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to grant advance increments to the stenographers and the P \& T Accountants. (31)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100. ."
[Failure to raise the amoant of house building advances granted to the staff. (32)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by $100 . "$
[Failure to raise the rates of the wasting allowance for the uniformed staff. (33)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
[FFailure to create New R.M.S. Division at Jharsuguda (Orissa Circle) and at Madurai (Madras Circle). (34)]
"That the demand under the head
[Shri C. K. Chakrapaui]
Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100. ."
[Failure to provide funds to enhance the scales of pay of the I.S.G. clerks in the P \& T Administrative offiees. (35)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to upgrade the time-scale clerical grade to the upper division clerical cadre in the districts Hyderabad, Bangalore, Ahmedabad. (36)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100."
[Failure to restore the concession of reimbursement of the cost of the Railway Season ticket to the staff of the Airport Sorting Offce, Madras. (37)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to grant conveyance allowance to the P \& T staff at Bhopal. (38)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100."
[Failure to grant special compensatory allowance to the staff of the Telephone Revenue Accounts Office who are transferred outside their present station. (39)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
[Construction of buildings for the offices of the General Manager, Telephones District, Bombay. (40)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. $100 . "$
[Construction of staff quarters in Bangalore, Trivandrum, Bombay, Calcutta, Srinagar. (41)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. $100 . "$
[Construction of buildings for Quilon H.O., Trichur H.O. (42)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Re. 100. "
[Failure to provide suitable Mail Vans in she Railways with amenities to the staff who perform the duties of the sorters. (43)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to grant increase of outstation allowance to the staff of the R.M.S. (44)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to provide R.M.S. Rest Houses to the staff at all the stations where the section of the R.M.S. begins or ends. (45)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100. ."
[Failure to give service facilities free to the recognised union and employees cooperative societies. (46)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to provide Rest House at New Delhi R.S. for R.M.S. staff even though most of the mail carrying trains now terminate at New Delhi R.S. (47)].
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100."
[Failure to provide mail office and sub-record office accommodation at Delhi, Madras, Bombay, Patna, Kanpur, Nagpur, Ernakulam, Coimbatore. (48)].
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100. ."
[Failure to meet the representatives of the All India Administrative Office Employees' Association to discuss their demands. (49)].
"That the demand under the head Capital Outlay on Posts and Telegraphs (Not met from Revenue) be reduced by Rs. 100."
[Failure to recognise the Civil Wing Circle Branch Union which is the Branch Union of All India Administrative Offices Employee's Association even though the All India is a recognised body. (52)].
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100. "
[Failure to protect R.M.S. Staff of EK7 section (running from Ernakulam to Trivandrum) from misbehaviour of Railway staff who assaulted the former at Chenganur R.S. (58)].

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : I beg to move :
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Re. 1."
[Delay in opening another R.M.S. Division in Orissa. (79)].
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Re. 1."
[Neglect in supplying requisite number of telephone connections in Orissa. (80)].
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100."
[Failure to open a sorting section in Puri-Hyderabad Express from Puri to Vijanagram. (81)].
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100."
[Failure to provide quarters to the postal staff at Cuttack, Bhubaneswar and Rourkela. (82)].

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna) : I beg to move :-
"That the demand under the head Department of Communications be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to reduce expenditure on general administration. (105)].
"That the-demand under the head Department of Communications be reduced by Rs. 100."
[Failure to reduce pay of officers. (106)].
That the Demand under the head Department of Communication be reduced by Rs. 100 .
[Failure to provide basic amenities to employees (107)]

That the Demand under the head Overseas Communications Service be reduced by Rs. 100,
[Failure to improve the Overseas Communications Service (108)]

That the Demand under the head Overseas Communications Service be reduced by Rs. 100.
[Need to extend Overseas Communication Services to all the countries of the world (109)]

That the Demand under the head Overseas Communications Service be reduced by Rs. 100
[Need for more facilities to employers (110)]

That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced to Re. 1
[Failure to eliminate loss of revenue in the Department of Posts and Telegraphs (111)]

That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced to Re. 1
[Failure to increase efficiency of the Department of Posts and Telegraphs (112)]

That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100
[Failure to construct Patna R.M.S. Building (113)]

That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100.
[Failure to construct rest house at Gaya for R.M.S. staff (114)]

That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100.
[Failure to provide mail van in Assam mail (115)]

That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100.
[Failure to start second phase of construction of $P$ \& $T$ quarters at Kidwaipuri, Patna. (116)]

That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100
[Failure to construct $P$ \& $T$ quarters in North Bihar (117)]

That the Demand under the head Posts

## [Shri Ramavatar Shastri]

and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100
[Failure to provide quarters to all Posts and Telegraph employees at Patna (118)]

That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100
[Failure to check the deterioration in the efficiency of Parliament Street Post Office (119)]

That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100.
[Failure to ensure that the people purchasing postal stamps and stationary in post offices in Delhi have not to wait in queue for long (120)]

That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100.
[Failure to eliminate malpractices in allotting new telephone conpections (121)]

That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100.
[Defective working of the dialling system (122)]

That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100
[Interruptions or disconnection of lines while telephoning between Patna and Delhi and Delht and Patna (123)]

That the Demand under the hpad Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100
[Pailure to recover arrears of telephone bills to tune of lakhs of rupees from the subscribefs in Delhi (124)]

That the demand under the head Posts and Telegraphs be reduced by Rs. 100.
[Failure to recover the arrears of telephone bills from the subseribers in Patna (125)]

That the demand under the head Posts and Telegraphs be reduced by Rs. 100
[Failure to recover arrears of telephone bills in big cities like Calcutta, Bonbay, Madras, Kanpur, Lucknow, Banaras, Çuttack, Nagpur, Hyderabad otc, (126)]

That the demand under the head Posts and Telegraphs be reduced by Rs. 100.
[Delay in giving telephone connections (127)]

That the demand under the head Posts and Telegraphs be reduced by Rs. 100.
[Pailure to meet the increasing demands for telephones (128)]

That the demand under the head Posts and Telegraphs be reduced by Rs. 100.
[Need to effect 30 per cent reduction in the quota under the "Own Your Telephone" scheme in Patna (129)]

That the demand under the head Posts and Telegraphs be reduced by Rs. 100.
[Need to modify the policy of giving telephone connections to applicants listed in the general category (139)]

That the demand under the bead Posts and Telegraphs be reduced by Rs. 100.
[Need for quota system for private members of the Telephone Advisory Committee (131)]

That the demand under the head Posts and Telegraphs be reduced by Rs. 100.
[Need to construct telophone exchange at Rajindra Nagar, Patna latest by the end of 1969 (132)]

That the demand under the head Posts and Telegraphs be reduced by Rs. 100.
[Noed to provide a telophone exchange in Patliputra Colony, Patna (133)]

That the demand under the head Posts and Telegraphs be reduced by Rs. 100.
[Failure to give more facilities to telephone operators (134)]

That the demand under the head Posts and Telegraphs be reduced $Б y$ Rs. 100.
[Malpractices in the Department of Posts and Telegraphs (135)]

That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100.
[Failure to abolish automation in Posts and Telegraphs Department (140)]

That the demand under the head Rosts and Tclegraphs (Working Experpes) be re duced by Rs. 100.
[Failure to scuttle the efforts to withdraw recognition of National Federation of Posts and Telgraphs Employees (141)]

That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100.
[Failure to put an end to the policy of organising stooge unions of employees by officials (142)]

That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100.
[Failure to improve the conditions of Mail Motor Service Employees (143)]

That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100.
[Need to restrict duty to 8 hours daily for Mail Motor Service Employees (144)]

That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be renuced by Rs. 100.
[Failure to grant higher duty allowance for rendering duty at night (145)]

That the demand under the head Posts and Telographs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100.
[Need to relax the conditions for opening of post offices in rural areas (146)]
"That the Demand under the bead Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
[Need to open more post offices in villages. (147)]
"That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. $100 . "$
[Need for more facilities to peons working in village post offices. (148)]
'That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100."
[Need to increase the number of subpest offices in bigger villages. (149)]
"That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100."
[Need to open public call officẹs in bigger villages. (150)].
"That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100."
[Need to introduce 4 wheel vehicles by withdrawing 3 wheel tempos as postal vans in Kanpur, Bangalore and Hyderabad (151)]
"That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100."
[Failure to check the uncooperative policy of Railways to make R.M.S. more useful. (152)]
"That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expeases) be reduced by Rs. 100."
[Failure to construct new R. M. S. buildiags and to repair the existing ones. (153)]
"That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100."
[Failure to remove the shortages of space in R. M. S. building at Patna. (154]
"That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100."
[Failure to provide elementary comforts in the R. M. S. Office, Delhi Main Railway Station. (155)]
"That the Demand under th, head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100."
[Need to shift the present unhygienic R. M. S. office at Delhi Main Railway Station to more hygienic conditions (156),
"That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100. ."
[Failure to construct quarters for P. \& T. employees in North Bihar. (169)]
"That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to construct quarters for P. \& T. employees in Kerala and Madras. (170)]
"That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs: 100."

## [Shri Ramavatar Shastri]

[Failure to renovate rest house for $\mathbf{P}$. \& T. employees. (171)]
"That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
[Need for improvement in R. M. S. rest houses at Amritsar, (172)]
"That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100. ."
[Failure to provide rest house for R. M. S. employees at New Delhi. (173)]
"That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100. ."
[Failure to fulfil the assurance regarding provision of a rest house for R. M.S. employees in Tata Nagar. (174)]
"That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. $100 . "$
[Need to change the present building of R. M. S. office in Ambala Cantt. (175)]
"That the Demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. $100 . "$
[Failure to increase the number and quality of Railway mail vans. (176)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. $100 . "$
[Dilapidated condition of railway mail vans in Assam. (177)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
[Need to provide bullet-proof vans for carrying mail through dangerous areas in Assam (178)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
[Need for better lighting arrangements in railway mail vans. (179)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100."
[Noed to make security arrangements for the employees working in railway mail yans in Assam: (180)]
'That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100."
[Failure to construct building for R. M. S. in Tata Nagar. [181)]
"That the demand under the head Posts ane Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. $100 . "$
[Need to construct a rest house for R. M. S. employees in Gorakhpur. (182)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
£Need to improve the condition of rest houses at Saharanpur, Erode, Bhusawal and other Places. (183)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
[ Need for more R. M. S. Divisions. (184)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
[Failure to increase out-station allowaance for R. M. S. employees. (185)]
"That the demand under the head Posts and Telegraphs (Working Expenses) be reduced by Rs. 100 ."
[Need to give financial incentives to employees posted at far off places. (186)]

MR. SPEAKER : The cut motions are also now before the House.

शी रघुवीर सिस्ह जास्र्री (बागपत) : घ्रघ्यक्ष महोदय, भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, उन की श्रपेक्षा डाक-तार विभाग का इस देश की जनता से सबसे ज्यादा वास्ता पड़ता है। यूं तो रेल विभाग का भी जनता के जीवन से कांफी गहरा सम्बन्ष है, परन्तु उस के साथ भी जनता को भ्रपने प्रतिदिन के जीवन में वैसा व्यवहार नहीं करना पड़ता है, जैसा कि डाक तार विभाग के साथ करना पड़ता है। जँसा कि मुम से पहले एक माननीय सदस्य ने कहा है, शायद भारत सरकार सब से ज्यावा इस विभाग के द्वारा गांवों तक पह़ँचनी है । इस लिए में

मंत्री महोदय का ह्यान इस श्रोर दिलाना चाहता हूँ कि उन्हें गांवों को डाक-तार की सुविषायें श्रोर श्रघिक बढ़ाने के सम्बन्ध में विशेष क़दम उठाने चाहिये।

हमारे देश में लगभग साढ़े पांच लाख गांव हैं. जिन में से श्रभी तक 60,974 गांवों में स्थायी डाकघर हैं श्रौर लगभग 26,000 गावों में श्रस्थायी डाकघर हैं। इस प्रकार कुल मिला कर 87,000 गावों में डाकघर हैं। गवर्न मेंट ने जो व्यवस्था कर रखी है, उस के श्रनुसार इस समय $3,05,775$ गांवों में रोजना डाक बटती हैं। 53,162 गांवों में सप्ताह में एक बार डाक बंटती है श्रोर लगभग 53,000 गांव ऐसे हैं, जहां डाक बंटने में सप्ताह से भी श्रधिक समय लग जाता है। इन श्रांकड़ों से प्रकट होता है कि हमारे गांवों में रहने वाली झ्याषी जनसंख्या डाक-तार की सुविधाश्रों से वंचित है । इस लिए मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को इस श्रोर विशेष घ्यान देना चाहिए।

मंश्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1967-68 में 3,000 डाकखाने खोले जाने थे, fजन में से 31 दिसम्बर, 1967 तक कुल 506 डाकखाने खुले, भौर उन में से 429 डाकखाने गांवों में खोले गये । जब दिसम्बर तक श्रर्थात नो महीनों में केवल 500 डाकखाने खोले जा सके, तो मैं नहीं समभता कि बाकी तीन महीनों में 2500 श्रोर डाकखाने किस तरह से खुल सरेंगे 1

मुभे याद है कि भारत सरकार के डाकतार विभाग ने कुछ वर्ष पहले इस नीति की घोषराा की थी, श्रोर इस बारे में एक श्रवषि मी तय कर दी थी, जो पूरी हो चुकी है, कि दो हजार की भ्राबादी के गांवों में डाकखाने खोल दिये जायेंगे। परन्तु में समभता हूँ कि सरकार भभी तक इस वचन को पूरा नहीं कर पाई है । मेरे भ्रपने इलाके में ऐसे गांव हैं, जिन की भावादी दो हजार से ज्यादा है, लेकिन वहां पर भ्रभी तक डाकखाने नहीं खुल पाये हैं। मैंने कुछ केसिज के बारे में मंत्री महोदय को पत्र

भी लिखे हैं। लेकिन जिस तरह से श्रोर विभागों से घड़े-घड़ाये, स्टीरियोटाइप्ड, रेप्लाईज श्रा जाते हैं, उसी तरह के रेप्लाईज डाक-त्तार विभाग से भी श्राने लग गए हैं। श्रंग्रेजी समय में इस विभाग की र्याति सबसे ज्यादा श्रच्छी थी, उस की बढ़िया रेपुटेशन थी, लेकिन ग्राज जिस प्रकार ग्रोर विभाग दफ्तरशाही ग्रोर लालफीताशाही के शिकार हो चुके हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि उसी प्रक़ार इस विभाग में भी वह बीमारी श्रा रही है श्रोर ब्रिटिशा समय की वह स्याति खत्म होती जा रही हैं ।

जहां तक बड़े गांवों में टैलीफोन की सुविषा देने का प्रशन है, मैंने मंत्री महोदय को श्रपने इलाके के कुछ ऐसे गांवों के सम्बन्ध में लिखा, जिन की दस, बारह हजार की श्राबादी है जिन में गवर्नमेंट के श्रनेक डिपाटंमेंट हैं, लेकिन श्राज तक उन्हें टेलीफोन की सुविषा नहीं दी गई है। मैंने बताया है कि उन गुांबों में इतने कालेज, इतने विद्यार्थी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट श्रोर हास्पिटल श्रादि हैं लेकिन हमारे पास एक घड़ाधड़ाया जवाब श्रा जाता है। हम मंत्रो महोदय को जो चिट्ठी भेजते हैं, वह उस को नीचे भेज देते हैं श्रोर ग्राफ़िसजं उस का जो जवाब देते हैं, वह हम को कम्यूनिकेट हो जाता है। यह प्रक्रिया बदलनी चाहिए श्रौर मंत्री महोदय को इस श्रोर विशेष घ्यान दे कर ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

तार के सम्बन्ध में तो शहर वालों को भी यह श्रनुभव है कि तार कभी-कभी चिट्टी से भी देर से पहुँचता है। में श्रपने श्रनुभव के भ्राषार पर कहना चाहता हूँ कि जब कभी मैंने तार भेजा, वह कभी भी समय से नहीं पहुँचा चिट्ठी उस से जल्दी पहुँच सकती थी। डाकतार विभाग में जो यह ग्रालस्य भौर लापरवाही ग्रा रही है, उस की श्रोर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए। गांव के लोग विशोष रूप से इस ढ़ील-द्वाल, घ्मव्यवस्था श्रोर हिधिलता से पीड़ित हैं च्यौर उन को इस बारे में बहुत शिकायत है।
［श्री रधुर्वीर सिसह शास्त्री］
चू कि इस विभाग का जनता से सब से ज्यादा वास्ता पड़ता है，इस लिए यह भी ग्रावशयक है कि इस का श्रधिकतर काम जनता की भाषा में होना चाहिए। मैं केवल हिन्दी की बात नहीं करता हूँ । में यह कहना चाहता हूं कि देशा भर में जितनी प्रान्तीय या क्षे त्रीय भाषायें हैं，इस विभाग का काम ज्यादा से ज्यादा उन में होना चाहिए।

मन्त्रालय की रिपोर्टं में कहा गया है कि जून ，$_{1} 1949$ में केषल 9 तारघरों में देवनागरी लिपि में तार भेजने की व्यवस्था थी। 1949 से ले कर 31 दिसम्बर， 1967 तक，इन ग्रठारह उन्नीस सालों में，केवल 2905 तारघरों में देवनागरी लिपि में तार भेजने की व्यक्स्था हो सकी है। इस ढीली गति से काम कैसे चलेगा ？ सरकार को इस किषय में एक योजना बना लेनी चाहिए，लक्ष्य निर्षारित करने चहिएं कि कब तक सारे तारघरों में हिन्दी भौर श्यन्य भारतीय अम区ाक्रों में तार भेजने की व्यवस्था की जा सकेली़ी ६स बारे में एक निशिचत प्रोग्राम बनाना चाहिये।

मत्राल्सम के प्रनिषेषन में कहा कया है कि क्भी तब नियम－पुष्तकों म्रोर 500 फार्मों का हिम्दी में ग्रनुणद किज्या गया है श्रोट उन को छक्ने के लिए प्रेस में भेजा गया है। मुने क्ता नदीं है कि दे कल क्क अनेंगे। भ्र्मर हमें फ्ता होता所 दून फर्मों क्रादि की कुल संख्या कितनी है， लो हम इस बारे में की गई प्रग्ति का कुस्य घनुमन्न लमा सक्ते थे। जैसा कि मैंने प्द्वे गी कहुं है，चू दि इस निभग का जलता से अंुत बास्ता पज़़त्ता है，घ्बस लिए इस का करू च्रथिक से चरिक जनता की भाषाग्रों में होन्म चहिए।

हमें भाशचर्य होता है कि मन्त्री बनने के बाद लोग क्यों बदल जाते हैं। घब डा० राम सुभग सिह प्राय：अ्रंग्रेजी में बात किया करते हैं। देश की भापा में उन्होंने बात करना कन्द

कर दिया है। जब मत्री महोदय का बह रबंया है，तो उन का विभाग इस सम्बन्ध में कुष्छ कर सकेगा，इस बात की ज्यादा ग्राशा न्हीं है। मन्ची महोदय से मेरी करबत प्रार्थंना है कि जो उन की पृष्ठमूमि घोर व्यक्तित्व रहा है， उस को देलते हुए वह स्वदेशी माषाश्रों के प्रेम का परिक्य सें। स्बदेशी भाषाग्रों के प्रति उम का जो प्रेम है，वह कार्य रूप में परिएता होनाए चाहिए और विकुतग में उसकी भलक मिसनी चहिए।

मैं समभता हूं कि सरकार हिन्दी टेली－ प्रिटर्ज के सम्बन्ष में यत्न कर रही है। फिर भी मेरा भ्राग्रह है कि सरकार को इस विषय में जल्दी करनी चाहिए ग्रोर हिन्दी टेलीप्रिटर्जं के निर्माशा ग्रोर उन की सेवा को प्रारम्भ करने के काम को एक्स्पीडाइट करना चाहिए।

श्रन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि पोस्ट－ कार्ड भ्रादि के मूल्य बढ़ाने के सम्बन्घ में जो घोषएा की गई है，वह सारे देश को श्रखर रही है ग्रोर इस सदन में चारों तरफ़ से यह मांग की जा रही है कि उन के मूल्य को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए । मुभे श्राशा है कि डा० साहब जैसे सह़दय श्रादमी ये मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव पर पुर्नविचार करेंगे श्रौर देश की जनता की दृष्टि से उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर के कोई उचित निर्गाय लेंगे । घन्यवाद।
 महोकब，में उ्रपषलो धन्पवाद देती हूं कि भ्रापने युले इस ॠकर पर बोलने के सिये स्मय दिय्य ।
 है तथा इस डिमाण्ड को सपोर्ट करबी हूँ।

सब से बहली बात तो में कह्ह निकेष्टन करना चहती हूँ कि हमारें श्रान्ध प्रदेक्न में पिछ्छले दिनों में जितनी तकलीकें च्राई，उन को दृष्टि में रखते हुए भी हमारे तार तथा उमक विभाग का काम बहुत च्यक्ही तरह से हो रहा हैं，परन्तु यह काम उतना ही है，जि⿰㇇⿰亅⿱丿丶丶⿱⿰㇒一乂，बा बीन

साल पहले इलंकरान के समय था, उस में कोई एक्सपैन्रान नहीं हुई है। म्ं इस बात की वकालस करने के लिये यहां पर खड़ी हुई हैँ कि इस निभाग के काम का बहां पर एक्सपंन्हान करने की बहुत जस्रत है, ग्रापको इसके लिये ग्रधिक पंसा देना चाहिये, ताकि वहां पर भी सुविषायें श्रघिक बढ़ सकें। श्राज दिल्ली से ग्रनेकों जगहों के निये डाइरंक्ट ट्रंक टेलीफोन लाइन की सुविषा है, हम ग्यां से लखनऊ, पटना, कलकत्ता, सीधे टेलीफोन कर सकते हैं, परन्तु हैद्राबाद में 20 मील की दूरी पर भी सीधे टेलीफोन नहीं कर सकते हैं। भाप जानते हैं। श्राप जानने हैं कि हैद्राबद श्रांध प्रदेश का हैंउक्वाटर हैं, यह वह प्रदेशा है जो देशा को भाषे से ज्यादा एग्रीकल्वर प्रोडक्रन्ब ख्वाने, की चीजें देता है, लेकिन टेलीफोन की सीरी सुधिधा न होने के कारख बहां के लोगों को भ्रपना उ्यापार चलाने में कठिनाई औती है । इस लिये मेरा सुभाव है कि वहां पर विजयवाडा, कुरनूल, चित्तूर श्रादि स्थानों पर सीधे टेलीफोन की व्यकस्सा जल्द से जल्द होनी चाहिये।

श्रापकी इस किताब में मैंने देखा है कि जहां पर श्रान्ध प्रदेश्र का उल्लेख स्ञाता है, वहां पर लिखा है कि श्रान्ध प्रदेश्र में केषल 30 हैड पोस्ट श्राफिमिज्न हैं। इतने बड़े प्रदेश के लिये, हिसकी भमबाद्ये साक़े तीन करोड़ के
 है, इसलिए मेरा सुभाव है कि बहां पर हैउभ्राफिसज की संख्या बढ़ाई जाय।

डान राम सुकग लिंत्ह जी को इस निसमम का मिनिस्टर बने, भभी दो साल हुए हैं। मुभे एक कल की सिमायत है कि आ्राप के किभाज को जो पुराना रुपया लोगों से वसूल करना है, क्स तरफ बिक्षेष थ्यमन नहीं किया जा रहा है । भापषो 6-7 करोड रुपये के लग्मय पुरमे उयूज्त के भमेन्ट्ट बड़े चड़े सेठों ते क्रूल करना है, उन की तर्फ टेलीफोशोन के पुरामे बिल्ब पड़े हुए हैं, वह वसूल नहीं हो रहा है, बरिक भाप का विभाग उन के हपपयों को माफ भी कर देता है, परन्तु उन से बसमल करने का प्रयल नहीं

हो रहा है श्रोर इस डेफिसिट को नये कार्डों पर डाला का रहा है। यह उखित कहीं हैं। बच्चे जब स्ट्राइक करते हैं, तो गुस्से में चा कर टेलीफोन के तार वमंरह काट देते हैं, इस सें विभाग को काफी तुकसान होता है, इस की श्रोर घ्यान न देकर श्रापकी बिजली गरीबों पर गिरती है। मेरा सुभाव है कि श्राप इस पुरानी रकम को वसूल करने के लिये विरोष प्रयत्न करें।

मेरी कांस्टीचूएन्सी एक बहुत बैकवर्ड एरिया है मेडक जिला । श्राप जब एश्रीकल्वर मिनिस्टर थे, तब श्राप जहीराबाद ताल्लुक में भाये थे । भ्रापने देसा होगा कि वहां पर कितना विज्जेनस चलता है, वहां पर बहुत सी सोसायटीब काम करती हैं। परसीं पोस्टल सुभीटेन्डेन्ट हैद्राबाद से माये चे, उन्होंे हम से वायदा किया था कि कोहीर में टेलीफोन की कुछ व्यवस्था करेंगे। लेकिन ध्रब मुक्त य्रायकी चिद्धी चिली है, जिसमें भाप्ने सूचित कियद्या है कि अमी वह क्यवस्था वहां पर नहीं हो सकती है, जिससते में बहुता हताम्श हुई हूं घोर इससे मेरे दिल को बहुत बदं हुषा है।

एक बाते कें किस्षेक रूप से क्हां पर कहना चम्हती र्रं। ग्रापने हैद्राबमद, सिकन्द्राबाद सथा भ्रन्य बड़े-बड़े स्टेशनों के प्लेटफामों पर टेलीफोन लगाये हैं, इससे यात्रियों को बहुत सहूलियत हो गई है, इस के लेये में भ्रापको तथा चपके किभाग के लोगों को बषाई देती हूं। पसतु मुम्मे मालूम गहीं है कि यह व्यवस्था इ्वर दिल्ली में है या नहीं है, यदि नहीं है तो यह व्पवस्ता सभी जमहों पर सीध से छीघ देनी चर्मिये।

श्रभी माननीय एक दूसरे सदसस्य कह रहे थे कि टेलीप्राम समय पर नहीं मिलता है, उस में बहुत समय लग जाता है। लेकिन श्रान्ध प्रदेश में टेलीप्राम के सम्बन्ध में जो तारीका है, वह बहुत श्रच्छा है । ज़ब भी कोई टेलीक्राम भ्राता है, तो वे लोग टेलीफोन कर देते हैं कि भ्रापका टेलीप्राम ध्राया है, इस के पदृँचने में देरी हो सकती हैं, इस लिये हम श्रापकी टेली-

[श्रीमती लक्ष्मी वाई]
टेलीप्राम की सूचना बहुत जल्दी मिल जाती है। मुमे नहीं मालूम कि ऐसी व्यवस्था इस दिल्ली जंसे बड़े नगर में है या नहीं, यदि नहीं हो, तो मेरा सुभाव है कि ऐसी व्यवस्था यहां पर भी होनी चाहिये।

मिनिस्टर साहब ने साल भर हुमा बड़े प्रेम से हमारे यहां "माइक्रोवेव टेलीफोन सिस्टम" का उद्धाटन किया था। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे लोग डाइरंक्ट टेलीफोन कर सकते हैं। लेकिन मुभे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस काम में प्रगति नहीं हो रही है हम समभते थे कि वह काम दोनीत्रीन महीने में पूरा हो जायगा, लेकिन एक साल होने को भा रहा है, घ्ये तक नहीं हुमा है। इस लिये मेरी विनती है कि इस काम को जल्दी कराना चाहिये।

हमारे यहां यदि निजामाबाद से भादलाबाद टेलीफोन करते है तो व्हाया कामरेडी कनेषषान दिया जाता है, जिस के कारएा छः※ः, श्राठ-श्राठ घन्टे टेलीफोन नहीं मिलता है। यदि इस को हैद्राबाद से दिया जाय तो कनंबशान जल्दी मिल सकता है। इस लिये मेरा सुभाव है कि इस को न्हाया हैद्राबाद किया जाय।

यहां पर दिल्नी में यवि हम टाइम पूद्धते हैं, तो हमें उत्तर मिलता है-'"यू भार भान दी वेटटं लिस्ट, यू श्रार इन दी क्यू।" में टाइम पूछती हुं भोर वह कहते हैं कि तुम क्यू में हो। इस का श्रर्य मेरी समभ में नहीं आ्याता है, इस को समभाने की कोशिश कीजिए।

हम जब यहां से ट्रंक टेलीफोन करते हैं. तो उसमें भी बहुत कठिनाई श्राती है। पचाससाठ दफा टेलीफोन कर के पूख्बना पड़ता है गौर लाइन मिलने में बहुत समय लग जाता है। यदि भापके श्राफिस की तरफ से हमारे ट्रंक टेलीफोन के बारे में सूचना मिल जाय, तो हमें जो बार-बार टेलीफोन करना पड़ता है, जिस

पर काफी पैसा खर्च होता है, वह बच सकता है म्मोर इस में समय की भी बचत हो सकती है।

मेरी कांस्टीचुएन्सी में बहुत से लोग टेलीफोन लगवाना चाहते हैं, वहां पर लाइन लगने में बहुत खर्च श्राता है। लेकिन मेरे क्षेत्र लोग इस काम के लिये सरकार को $50-60$ हजार रुपया एडवांस बिना सूद के देने को तैयार हैं । श्राप उन से रुपया लेकर वहां लाइन डलवा कर उन को टेलीफोन की व्यवस्था कर दें। टेलीफोन की व्यवस्था वहां पर न होने से लोगों को श्रपने बिजनेस में बहुत कठिनाई हीती है। मुभे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब मेरे इन सुभावों पर विचार कर के उचित कायंवाही करेंगे।

MR. SPEAKER : Before I call Shri Nambiar, I would like to point out one thing. The hon. Minister will begin replying at $6 \mathrm{p} . \mathrm{m}$. and will finish by $6.30 \mathrm{p} . \mathrm{m}$. So, there is still some time left. If each hon. Member take only five minutes, I can accommodate some three or four members from the Congress side also.

DR. RAM SUBHAG SINGH : The Home Minister is to make a statement at 6.15 p. m.

MR. SPEAKER : That will be done after the reply is over; not in the middle of the reply. After that the Half an Hour discussion will start.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : Mr. Speaker, Sir, I would like to begin by saying that the P \& T Department is going on wrong lines. It is trying to follow the railways with regard to capital investment, dividend and so on. The Postal Department is an essential service and must be treated as a utility service and not as a commercial undertaking. The annual report of the Ministry says :
'The accounts of the Posts and Telegraphs Department are maintained on a Commercial basis. The department pays to General Revenues a dividend on its capital-at-charge..."

### 17.29 hrs

## [Mr Deputy-Speaker in the Chair]

It is the same rate which is in force in the railways from time to time. If such a big utility service is to be treated as a commercial service, where is the end? 50 crores of Indian people are being benefited by the Postal Department, which is an essential service. It is should not be treated as a commercial service. If you treat it as a commercial service, on the same analogy, you can treat the medical department also as a commercial service. You can calculate the capital at charge on the buildings. of the hospitals, add the pay of the doctors and establishment and charge it on the patient. In the case of Parliament. you can calculate the cost of the building, pay and allowances of Members and Ministers and so on. I cannot understand this nonsense.

The Postal Department can never be considered as a. commercia] depatment. If you do that, then there is no meaning in calling it a utility service. The other day the Finance Minister was saying that we have to bear the increased expenditure on running the department and so the cost of postcards and inland letters has to be increased. Then, how does it serve the utility purpose and how could you reconcile it with your wish to open post-offices in remote corners and villages in this country? If it is not meant for the common man, what is it for? You should charge only for the minimum practical expenses of the depatment and the rest of the expenditure must be met by the general exchequer, by subsidising the department. It should be treated on the same lines as the Defence Ministry or the Home Ministry. In fact, the charges for various services by the postal department have to be reduced instead of increasing them.

That is why the Government follows a wrong policy. They follow the railways in this.

They say, in certain cases, that they have to pay more dividend than the railways pay. What is it due to ? Why should it be so ? The whole policy is to be recast. They must change it; otherwise, the wrong dolicy will continue with the Fesult that you will have to inerease still
more the charge on the postcard and the inland letter. Where can you stop it then because you will say that there is again a loss?

Take, for instance, the question of newspapers. The enquiry committee said that for a newspaper the charge should be only one paisa. Now you say that it will be five paise for 100 grammes. There is no justification whatsoever. An article of common utility to the people should be charged less and less in a developing country and even in building socialism.

Therefore I would request the Government to reconsider the whole aspect of it. The P\&T Board should not follow the Railway Board's step. The Railway Board has got the whole country into a very serious situation by more and more accidents. Here there is no danger of accidents and of a demand from Pariliament to dismiss them. But Shrimati Sangam Laxmibai just now said that she does not get her call through and so many have said that their letters are not reaching and that they do not get the postal service properly. If it is so, it is an accident compared to that on the railways and, therefore, if on a railway accident the Railway Board is to be dismissed, on the failure of the P\&T this board should also be dismissed. So, please for heaven's sake do not follow the Railway Board; otherwise then the demand will come for the scrapping of this Board also.

We do not want our utility services to be controlled by bureaucrats of the worst type and to charge the common man for nothing. Can we not expect a little service from the State? We are paying through our nose several taxes -taxes and taxes day and night from every corner from the State to the Centre. Can the people not expect a minimum service? If for that also we have to pay mor, then what is it for that this fat Government sits there and takes taxes? We cannot agree to that. Therefore I would submit that the policy is to be changed. The rates of the postcard, the inland letter and other letters which are sought to be increased should not be increased and it should be dropped in the interest of the nation.

Coming to the question of staff, I am very sorry to see that out of $5,13,342$ people that you have on your rolls, $1,72,374$ are extra-departmental staff, that is a about
[Shri Nambiar]
one-thirds. They are not getting even substandard wages and they are working in villages. I do not know what is the justification for the Minister to keep them in such a condition. They should be given a little better pay.

Then, the Posts and Telegraphs Department is introducing automation again in the name of reducing the staff further. Automation is soing to render a lot of staff out of employment in a country like India where so much of manpower is available. Please for heaven's sake do not introduce automation. You have got a mania for automation. The railways want it; the LIC wants it ; the P. \& T. wants it. Then, Members also can be replaced by automation. We, Members, need not come. You can have automatic machiees elected by the constituencies and from the switchbord they can talk in Pariament. Please for heaven's sake's put an end to this mania of automation and save the common man the employment potential in the country and allow them to live in peace.

Regarding labour relations, the hon. Minister in his report has said that very good relations are there with the P\&T Federation and the unions that are thare. I am a happy that good relations are being maintained. But there is the black side also. The P\&T Board, I do not know whether rightly or wongly and whether it is intended, is trying to create splinter unions. I find that some staff on the civil engineering side some accounts clerks and the savings bank clerks are being asked to form separate unions. They belong to the same category of nine unions. Please do not inspire them to start rival unions. Let there be one federation so that their unions may fuction properly.

MR. DEPUTY SPEAKER : Your time is up.

## SHRI NAMBIAR : 1 am finishing.

Coming to the question of hours of work in the P\&T Mail Motor Service, I find men are asked to work for 52 to 54 hours whereas 48 hours is accepted by the I.L.O. The Railways are doing upto 84 hours per week. In this connection also; you are following the Railways: I have a
very great fear in your following the Railways which is a very bad employer in this country. You are having balf the Railway strength. Because you were once the Minister of State for the Railways and now you ane in-charge of Posts and Telegraphs, you have got the meania of following the Railways. Don't do that. 48 hours must be restored for all.

DR. RAM SUBHAO SINGH: You were also in the Railways.

SHRI NAMBIAR : With regard to the quarters and rest houses, many Members have spoken about them. I do not want to repeat that. As far as the quarters for the employees are concerned, 4 per cent is the average and, in the south, it is still worse. Therefore, I request that more houses should be built for the employees. It is very difficult to get accommodation in a city like Bombay or Calcutta or Madras or even Trivandram or Cochin, wherever it is, with the meagre salary and the house rent allowance that they get. It is impossible. That may be considered.

With regard to the R.M.S. Division in Orissa, I need not repeat it. It has been agreed to. There should be an R. M. S. Division in Madurai. It was promised and also sanctioned. We now hear that it is not being accepted. Kindly reconsider the question of having an R.M.S. Division in Madurai. That must be agree to. The strength of the staff there has gone beyond one thousand and there is no point in postponing it.

With regard to the telegraphists, there was a work-to-rule agitation in 1965 and, subsequently, there was an understanding given by both the Ministers in their speeches-I also quoted earlier in my earlier speech-that something will be done towards revising their pay-scales. Arbitration has not yet come. Kindly expedite the matter and settle it so that théy are given better treatment.

With regard to the Telographists, there is an invidious distinction between the pay scale of Telegraph Masters and L.S.G. Telegraph Masters. Both are doing the same job. I request that their pay-scales should be equalised. Them, whateyer quartors are available for the Telognaphs in

Delhi are being taken away by Gazetted Officers, N.G.Os are not getting quarters. That is also a problem. This may be considered.

In addition, to Telegraph Training Centres existing in Bombay, Calcutta, Madras and Trivandrum, I request that one may be opened in Delhi or near about Delhi. This was also promised by the Minister of State for Railways, Shri Gujral, in his address to the Conference. For $h$ eavens' sake, grant this request. Both the Ministers are very good in giving promises. I thank them for that. But they never try to see that these promises are implemented.

Then, about these R.M.S. vans to be delivered in the Third Plan, 70 B. G. and 75 M . G., they have not been delivered. The Railways say that they have got surplus carriages and that they can evon export. I do not understand why can't you give to your sister Ministry? Therefore, I request that the delivery of R.M.S. vans should be quicker to the R.M.S. Department. Also, the lighting and other arrangements may be made. The R.M.S. buildings should be constructed by the Railways all along the railway lines. The Government is not providing money. The P\&T Department is asked to pay the loan to the Railways. These are inter-departmental quarrels. Let us not suffer due to these quarrels. After all, whether the money is to be given by the R.M.S. or the Railways, it comes from the Consolidated Fund of India. I request that this may be granted and the R.M.S. employees may be looked after well.

घी प्रेम चन्व बर्मां (हमीरपुर) : उपाष्यक्ष महोदय, श्रभी हमारे दोस्त श्री नाम्बियार जी ने भाषरा दिया उसमें उन्होंने इस डिपार्टेंन्ट्ट के कर्मचारियों के बारे में बड़ी हमदर्दी का इजहार किया। हमदर्दी मुभे भी है, लेकिन जिस बंग से उन्होंने हमदर्दी का इंजहार किया वह उसी शास्स की तरह है जो दिवालिया होता है, खुद श्रोर लोगों से कहता है कि जब मेरे पास श्राश्रोगे तब कर्जा दूंगा। उसी तरह से यह ह्मदर्दी दिखाते हैं । श्रब उन्हें कुछ देना तो है नहीं, क्योंकि उन के पास कुछ है ही नहीं, तो फम से कम भड़कायें

लोगों को प्रोर ग्रपने पोलिटिकल मकसद के लिये काम करें। मेरे दोस्त श्री नम्बियार बड़े श्रच्छे वक्ता हैं, लेकिन में समभता हूँ कि उन को जो सजेशन देने हों वह व्यावहारिक होने चाहियें कि यह होना चाहिये, वह होना चाहिये। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो वह दोस्त वहां से कहते हैं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया है, कई-कई मंजिली बिल्डिंगें बना दी हैं। जब बिल्डंगें बनाते हैं तब भी यह हम को जीने नहीं देते । यह तो उसी तरह से है जैसे कि खोते पर कोई श्रादमी जा रहा था तब कहा जाता था कि देखो यह चढ़े जा रहे हैं कमजोर जानवर पर। जब नीचे चला श्राया तब कहा जाने लगा कि म्रजीब बेबकूफ भ्रादमी है। इसी तरह से यह बातें करते हैं । मैं समभता हूं कि उन की इस तरह की वार्ता को कोई वजन नहीं दिया जाना चाहिये।

में यह् कहना चाहूगा कि इस डिपार्ट मेंट में 5 लाख व्यक्ति काम करते हैं। खास बात यह है कि उन में से केवल 3389 लोग गजेटेड श्राफिसर्सं हैं, बाकी तीसरे श्रौर चौथे दर्जें के हैं। यही कारएा है कि वहां काम श्रच्छा होता है। में समभता हूं कि धू कि इस विभाग में गरीब श्रादमी काम करते हैं, छ्छोटे-छोटे लोग काम करते हैं, छस लिये ईमानदारी से काम करते हैं। ग्राज भी यह डिपाटंमेंट ईमानदारी के लिये मशहूर है। जस्ता मेरे दोस्त ने पहले कहा है, रात हो दिन हो, श्रन्षरी चलती हो, सर्दी पड़ती हो, गर्मी पड़ती हो, लेकिन पी० ऐंड० टी० के कर्मचारी श्राप के घर पर जा कर, गांव हो या राहर हो, पहाड़ी पर हो या चोटी पर हो, वहां एक चिट्ठी ले कर, ईमादारी से पहुँचाते हैं । बजाय इस के कि हम उन की तारीफ करें हम उन का क्रिटिसिज्म करते हैं । हमें तो उन को मुबारकबाद देनी चाहिये कि यह कर्मचारी इतना श्रच्छा काम करते हैं। जब गह हालत है तो हमें उन के काम की सराहना करनी चाहिये श्रोर सराहना कर के उन की होसला श्रफजाई करनी थाहिये ।

## ［थी प्र मच्नस्द घर्मा］

म्ं एक बहुत महत्वपूर्य सुभाब देना चाहता दू कि हिन्दुस्तगन के बार्डर के क्षेत्रों में चिन्न में हिमाचल म्देश के जिला कांगड़ा，फुल्द्यू，लाहोन इस्पीती श्रोर किन्नोर से ले कर नेफा，श्रसक， नमालैग्ड，राजस्थन्न，गुजरात्त यौर जम्मू －कमझ्मीर के तमाम सरहदी इलाकों में डाकख़्ते， त्तरघर्र औरीर पणिलक काल भाफिसेज स्मोसे जायें ताकि षहां की गरीब जनता का सम्बल्ब देश के हूसरे हिस्सों से कायम हो सके।

दूसरी जरूरी बातु यह है कि डाक तार विभाग के जो रूल्स एण्ड रेगुलेशान्स हैं वह श्रंग्रेजों के वक्त के बने हुण हैं，उन को बदला जाय श्रोर सरहदी इलाकों के लिये इस शार्त को हटा दिया जाये कि श्रगर घाटा हो तो वहां के लोग दें । ऐसा क्यों हो ？सरहदों पर बंते हुए लोग जो हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं उन लोगों का सम्बन्ष पूरे देश के साथ होना चांहिंये। उन्हें टेलीफोन घ्रौर तार की और चिंट्ठियों की चुषिषा होनी चाहिये। साथ ही मेरा यह्ह मी सुभाव है कि पहाड़ी इलाकों के श्रन्दर हर दो मौल पर एक पोस्ट श्राफिस श्रीर पांच－मील पर टेलिफोन ग्रांफिस तथा तारघर होना चाहिये， ＊योंकि चह इलाका फीजी है और वहां फौनी लोग भ्राते हैं，जिन को पत्ता नहीं लगता कि कब श्राना है श्रोर कब वापस जाना है। कम से कम मेरे इलांके में जो कांगड़े का इलाका है उस को ग्रोर माननीय मंत्री जी इस सिलसिले में जरूर तवज्जह दें।

एक बहुत बड़ी बात जो रह गई है वह कि भ्रस्बार से ताल्लुक रखता हूं म्रोरे बम्बवारों को चुना सुक्रा नुमाइन्दा हूं। इस लिये कुन्छमंत्री महोद्र्य से भ्र्ज कर्ना चाहता हूं। 1 部 ज्ञानता हूं
 यह है，जैसा भेरे एक दोस्त ने स्रभी क्टा है， कि फाइ्रेन्म मिनिस्टर सात्रब गलल त्ररीके से सोमते हैं। उन्टोंने जब पोस्ट धाभिस की द्रों को बढ़ाया है तो स्तब से पह्ले चलवातें को

कुर्बानी का बकरा बनाया है। जिस देश में श्रखबारों पर कुल्हाड़ा चलता है，खहां क्न की भाजादी ससब की जाती है，जहां उन को बन्द करने की कोशिश की जाती है，वह गलत है 1 में भाप से भ्रर्ं करना वाहता हूं कि जिस क्षस्तार की कोमत 15 पैसे है，उस में से 33 फीसदी या 40 फीसमी त्रो एजेन्ट के पास च्चला जाता है ： बाकी बच गये 10 पैसे। 10 पीसे में ग्राप ने 5 पिसे के ईटकट समा दिये तो बाकी बहे 5 पैसे．．．

एक माननीय सबस्य ：ब्लंक मार्मेंट होती है
थी क्रेम घंन्व वर्म ：जो लंक माकँट करते हैं उन्हीं को खंक मार्कंट नज़र ध्राती है।। मेरे कहने का मतलब यह है कि 15 पंसे में से 5 किसे गये लो 10 पैसे बने श्रोर 10 पैसे में 5 भिसे गये तो बच गये 5 पैसे । इस 5 पैसे में कागज है，काम करने वालों की मबदूरी है，यह सब देना होता है। फिर कहा जाता है कि वेज बोर्ड सागू कर दिया जाये श्रोर घखबार बाले लोगों को तन्स्वाहिं ज्यादा दी जायें। में हा० राम सुभग सिह से भर्ज करना जाहता हूं घोर उन के जरिये से फाइनेन्स मिनिस्टर सीहम्ष से भजज करना चाहता हूं कि मगर प्रेस की श्राजादी को खचनाना है，अगर कोटे अब्बबारों को बचनाता है，दररंम्याने भ्रब्बबारों को बचाना है，तो भ्रल－ बानों पर जो टिक्तट बफ़ाया जा रहा है वह त बढ़ाया जाये।

जैं यह घ्रनां करना चाहता म्रं कि भ्राज अम्बसरों के ：‘बारे में बड़ी गलतमकहमी है। भान क्षेता गाय कि कितने बह़े हैं तो पता जलेगा 届 कुल 10,077 ब्याबबार हैं，जिन में से ． 540 अस्वर्बर बड़े हैं मोर 870 को सर्कार क्लाती है। इस्सिमे बम्ती 97.58 असखासों पर स का बस्तर 4ढ़त्ता है। पेरा निवेक्ष्त हैं 的 समी
 करें कि पूस दर को कम कर विमा जम्ये।



गुड ईर्निन की जगह पर नमस्कार श्रा गया है। नमस्कार होने से यह सभित होसा है कि हमारे मंग्री महोदय ने देश की संस्कृति का परिष्षय दिया है। लेकिन में उन से प्रार्षना करना चाहता हूं कि व्ह ग्रौर जो शिकायतें हैं उन की \#ोर तबज्जोह दें।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंग्रालय की मरंगों का उपर्थंन करना हूं श्रोर मंम्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं । डिमार्टमेंट जो काम कर रहा है उस की जितनी सराहना की जाये कम है।

SHRI M. R. MASANI (Rajkot) : I would just crave two or three mimates to say a word in support of cut motion No. 17 moved by me earlier, relating to the faifure to grant recognition to the Alf India Association of Inspectors and Assistant Saperintendents of Post Offices.

I would not take long because the hon. Minister knows the facts of the case. I happen to be the President of this Associatien and only recently he was good enough to receive a deputation of these employees. The point is that this is an association of a cadre of supervisory officers and it is an association which is an association of supervisory staff. They have no other forum of representation because the larger union to which they have been allocated does not really speak for them. They have distinct interests, and it is very undesirable from the point of view of discipline and moral that those who are to supervise the work of the ordinary employees should also be thrown into the raaks of the general body of workers.

The only obstacle is that, as far back as 1954, a rather unfortunate commitment was made by the Ministry to what is called the Natienal Foderation of Post and Telegraphs employees. That arrangement is completely out of date and fourteen or fifteen years have passed. The whole sceme lass chonged. It is high time that the role of supervisory officers who are part of the management of the postal system should be recogrised as a diatinct role.

I wowld appeal to the hon. Minister to give a word of hope to this body of hoyal
and disciplined staff officers who do not wish either to be treated as warkers of to be left undefended against the pressures for strikes and gheraos and other forms of disruption.

SHRI NAMBIAR : This is the thin end of the wedge to break the federation.

SHRI M. R. MASANL: From the point of view of management, of labous policy and personnel management, it is undesirable that those who are officers and those who have to give directions and supervise and sit in judgment and hire and fire and advise on promotions of ordinary workers should be treated in this way. I hope the hon. Minister in his reply witt give a word of hope to this body of workers.

SHRI NAMBIAR: I disagree with Shri M. R. Masani.

## SHRI KRISHNA KUMAR CHATTER-

JI (Howrah) : I rise to support the Demands for Grants under the control of the Ministry of Communications. On this sccasion, I am not here to present bouquets and flowers to the Minister, but I wast to put forward certain constructive sugges. tions.

After all, in a developing ceuntry, communications are the life-line of pregress and prosperity. I have beasd very trenchant criticism; with regard to the working of the RMS division. It is very, strange to find from the report of the $P \&$ T Board that the work of the RMS reorga, nisation scheme which was implemented anly partially in April, 1961 was reviowad and the review disclosed that on account of its partial implementation, the scheme did not bring about the expected improver mant, and as the entire scheme could nat be implemensed on account of certain adr ministrative difficulties, it was abolished with effect from Ist Oitober, 1967.

The P \& T Board's decision cennot be accepted as a wise one.

Then again, I have to suggest bifurcation of the Telephone and the Posts and Telegraphs Departments. Losses on the P \& T side eftentimes reduce the profts that accrue on the felephone side. It is high time thet wo comsidered the queption

## [Shri Krishna Kumar Chatterji]

of bifurcating the two for the better administration of the Communications Department.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Time is up.

## SHRI KRISHNA KUMAR CHATTER-

 II: It is very strange that we are not allowed to have our say on some important matters.The organisation scheme introduced in 1961 for the RMS should not have been abandoned by the P \& T Board.

A I said, it is high time we took up the issue of bifurcation of the Telephones and Posts and Telegraphs Department inasmuch as profit on the Telephones department is being eaten up by the losses of the Posts and Telegraphs side.

I have to refer to the administrative aspect of the Calcutta RMS Division which is being run in the interest of trade union leaders belonging to the CPI (M) group. High officers from Superintendent to Deputy Superintendent have been subjected to gheraos and there is no discipline, decorum or decency. Mob rule prevails. These maladies have infected not only the Calcutta RMS Division; they are going to spread to other divisions and other places. They are also touching the Postal Wing

Coming to Howrah which is my constituency, under the Howrah municipal jurisdiction there was a separate postal division traditionally know as Howrah H. O. Division. It was treated as on par with Calcutta. The pay and allowances of the employees of the Howrah and Calcutta Divisions were identical. In pursuance of an order of 1949, the first class head offices were placed under Senior Superintendents. This could not be implemented in Howrah due to objection from the local people, businessmen and newspapers. Objection was also there from the staff. The creation of this new division was not justified according to specific standards

But on 1-11-62, all of a sudden, the new division was created under a Senior Superintendent. It has created difficulties about working. Transfers of staff are done in a way whereby things are not working in proper order. Therefore, I strongly regis
ter my protest against this step and suggest that the Howrah H.O. should be placed under the Director of Postal Services, Calcutta, by creating a 'City for Howrah.

I register my strong protest against the proposed raising of the postal rates. In a poor councy like ours, the postcards and even envelopes should not cost so much. This will hit millions of our countrymen. I strongly object to the enhancement of the postal rates frequently. It means that we are not conscious of the needs of our people. I would appeal to the Minister at least reconsider the proposal to raise the rate of postcard.

Finally, attention should be paid to the employment of Scheduled Castes in the postal department so that they may have facilities of service in this department and may feel that they have also got a share in the employment in this department.

With these words, I support the Demands.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Dr. Ram Subhag Singh is a very good man. But all his virtues have deserved him as Minister. This Ministry stands charged on the counts of maladministration, nepotism, favouritism and corruption among highranking officials. The picture of the department is complete with superior officers taking bribes regularly from inferior officers.

This department in this country is famous for the notorious activities of forgery. You can find out, and I can give statistics from throughout the country. Nearly Rs. 3 crores has been swindled by the postal authorities by creating all sorts of misappropriation which have been reported and they have been standirg on trial.

Dr. Ram Subhag Singh must answer the charge, the charge of ciscrimination which has beeen meted out to the South Indian States during the last 20 years. I would like to quote the shocking things which have been disclosed here. The direct dialling system from Delhi serves only people who belong either to Utar Pradesh or to Bihar, or to some other States very near Delhi. The Ministry has to answer for this discrimination and say
why this treatment has been meted out to the South Indian States. Not even one direct dialling system either from Delhi to Banglore or from Delhi to any city in Kerala or in Andhra Pradesh is available. I want to know how far this Government stands for national integration and national unity, and how far it is free from all parochialism. That is for the consideration of this Ministry and they have to answer this charge.

Sir, while making this serious charge, I have got statistics to quote. The subscriber trunk dialling system is available from Delhi to Agra, Ahmedabad, Jaipur, Jammu, Jullundur, Kanpur, Lucknow, Meerut, Patna, Simla and Srinagar only. I do not see here any name from any South Indian State having this facility. I would like to say how, even in regard to the postal facilities provided in the South Indian States, the people who are ratepayers in this coutry have been suffering without any facility either of the telephone, telegraph or other postal facility. There is no good telephone system in the big cities, and the people are waiting in queue. What is the answer of Dr. Ram Subhag Singh in this matter? A question has been put in the House, what is the criterion that he has adopted for sanctioning the telephones to the people. This was an unstarred question No. 6975 dated 11th April, 1968. The answer that the Minister has given is, "No criterion has been fixed." It is the discretion of the PMG. What is the discretion? The discretion is corruption; the discretion is influence. The discretion is what? I would like to know that.

For the installation of telephones, the subscribers have been standing in the queue for long. But people can get one within a minute if they pay bribe. This is how your administration is going on.

I would like to quote an instance which has been reported by the Public Accounts Committee : that Rs. 50 lakhs have been swindled. Why? I would like to substantiate it. He can also see. An order had been placed with a company which of course was interested in it and it was within the purview of the officer concerned. An order for materials and requirements was placed with that firm : labour requirements from that firm, which result-
ed in the loss of several lakhs of rupees. What is the interest that the Government had in that firm to quote and also purchase the materials?

### 18.00 hrs.

Then, the cross-bar line system has been eroded throughout the last 10 years.

During the last three or four years, even since the time when Mr. Satya Narayan Sinha was in charge of this ministry, orders were placed for the equipment for the cross bar system with Belgium and they have paid Rs. 10 crores, ignoring the low rate quoted for the best material by Japan. The telephone system has been eroded and is not working properly. It is outmoded. It is a nuisance to th: subscriber. If you take the telephone, you can just hear some love episode or some nasty story. We also read in the press stories of postcards and letters reaching the addressee after 30 years. That is how this department is working.

The telegraph workers in Delhi who have put in 23 years' service are at the mercy of your Chairman. I do not know his name - it may be a Jain. That man has discriminated and he is intimidating these workers. What is this country ? Will the Government make any enquiry into it? This has been brought to the notice of the ministry on several occasions inside the House and outside. What steps are the Government taking to see that justice is meted out?

I would like to say a few words about the commemoration stamps being brought out by the ministry. If we want to stand high in the eye of international law and if we stand for the dignity of the human being, a commemoration stamp should be brought out in memory of Martin Luther King. Commemoration stamps should also be brought out to honour the martyrs in Rhodesia who were hanged by the illegal Ian Smith regime, to show that we stand for the principles of human degnity and human rights.
\&ी हिख नारायरा (बस्ती) : मघ्यक्ष महोदय, में कम्यूनिकेशन मिनिस्टर से कहना चाह्ता हूं जब से चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया है उस के परचात यह भ्यावश्यक हो गया
[श्री शिव नारायया]

हैं कि ह्मारे बार्डर के जो हिस्से है, कहां पर जो दूर-दूर तक गांव फले हुए हैं, जैसे बलिया, गोरश्रुर, बस्ती वहां पर टेलीफोन कमेक्सन्त्र का जाल बिछा दीजिये ताकि संकट के समय पर सरकार को तुरन्त सूच्ना मिल सके। 1 का को यह कार्यंवाही सेकेन्ड डिफेन्स का काम करेगी।

उपाइ्यक्ष मह्रोदय, मैं पी० एन्ड टी० डिपार्टमेन्ट को खूब ग्रच्छ्धी तरह से जानता हूं म्रणर शाम को उन का एकाउंट टेली न करे तो दफ्तर छोड़ नहीं सकते हैं । यही डिपाटंमेन्ट हिन्दुस्तान का एक ऐसा डिपार्टमेन्ट है जो कि दूसरे सभी fिपाटंमेग्ट्स से श्रानेस्ट और बेस्ट है! इस डिपाट्टंमेन्ट के सुपरवाइजर घ्रौर इन्सपेक्टर्स लमातार काम में ले रहते है घ्रोर धपनी कुर्सी नहीं छोड़े सकते हैं।

अम्रम ने लोस्टकार्ड श्रोर मनी भमडंर वर्गरह पर जो किराया बढ़ाया है, में समभता हूँ यह उचित्त भहीं है। फाइनेन्स्स मिनिस्टर से में इस मामने में एंी नहीं करता हैं।

में कम्यूनिकेषान मिनिस्टर से प्रार्षना करूंगा कि वे श्रपने विभाग में हरिजनों का जो 18 परसेन्ट कम कोटा है, उस को पूरा करें। पोस्टमैन का जो गांवों में दौड़ने का काम है उस के लिए हमारी कोम के बच्चे बहुत सूटेजिल हैं व्योंकि वे बहुत मेहनती होते हैं आर्रीर वे इस काम को बहुत योग्यता के साथ कर सकते हैं । मैं भाप से कलर्की भौर इस तरह की छोटी-छोटी जगहों के लिए ही मांग कर रहा हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भ्राप उन को पी० एम० जी० या डाइरेकटर बना कीजिये।

में एक बात भीर कहना घाहता हूं जो कि इस विभाग के लिए बहुत ही श्रार्थक लाभ की होगी श्रोर वह यह कि प्राप गांवों में डाकखानों में 25 हबार और 50 हजार तक जमा करने का प्रवसर प्रदान करें। भाप गाँबों में पोस्टल डिपार्टंमेन्ट को काफी एक्सपैठ कीजिये ताकि

बहां पर लोग डाकसानों में अपना १ंसा जमा कर सकें। यह देश की सबसे बड़ी सेवा होगी भोर डिषाटंमेन्ट को भी बहुत लाम पहुचंचा।

एक बात में टेंलोफोन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ । मैं कल रात को जब बरेली से श्रा रहा था तो वहां पर लोगों ने हम को बताया कि यहां पर डायल सिस्टम कर दिया जाये। वहां के लोगों की यह मांग है इस लिए भ्षाप इस पर जरूऱ घ्यान दें।

इस के श्रतिरिक्त हमारे यहां जमदाशाही जंसे एक हबार की जनसंक्या बाले जो गांब हैं उन में डाकखाने खोलिये म्रौर उस में स्माल सेविंम्ज एकीम को चाल्न कीजिये। इस से श्राप को श्रामदनो बहुत बढ़ जायेगी। वहां पर लोग बहुत पैसा जमा करेंगे। फिर श्राप को कहीं दूसरी जमह से कजं मांगने की जरूरत नहीं पढ़ेगी।

टेलीफोन के सम्बन्ध में मुभे यह भी कहना है कि ध्राजकल भाष्न टेलीफोन मिलाइये तो 5-6 मिनट तक तो टेलीफोन मिलता ही नहीं है। श्रस्प इस को तुण्त ठीक करें। पोस्टकार्ड बगँरह की कीमत्त बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है । श्राप का जो टेलीफोन बिल्स का एरियर बड़े-बते़े लोगों पर बकाया है उस को श्राप सक्नी के साथ वसूल करें। इस डिपाटमेन्ट में जैन साहब जंसे बड़े-बड़े होषियार लोग हैं, में उन से कहना चाहृता हूं कि श्राप पोस्टकार्ड बगैरेह के क्षाम क्यों बढ़ाना चाहते हैं, बड़े-बड़े पूं जीपतियों भ्रोर मिलन्र्रोनरं पर भ्रापका जो टेलीकोन एरियर है उस को कसूल कीजिए भ्रोर श्रगर वे न दें तो उन के कनेक्षन्स काट दीजिये। इस डिपाटंमेन्ट में डा० रामसूभग सिह जैसे प्रैक्टकल मिन्टि्टर हैं जो खद्रर पहनते हैं, वह भंश्रेज मिनिस्टर नहीं हैं। मद्रास के सम्बन्ध में जो यहां पर बात कही गई, तो में वहां पर गया हूँ और मैं जानता हूं कि दक्षिएा में कितनी ब्यादा फंसलिटीज मिली हुई है। हां, हम श्राप की तरह् से गाली नहीं देते हैं, यही कमी है। बहां

पर टेलीफोन सिस्टम बहुत ही दुस्स्त है। इन चन्द घब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

- बे बेराप्र पाहिल (यबतमाल) : भह्यक्ष महोदय, डाक तार श्रोर संचार विभाग की जो सांगे यहां उपस्थित की गई हैं, मैं उन का समरंन करता हूं। इस विभाग के जो मन्त्री हैं, डा० रामसुभग सिह जी, वह बहुत ही कुमाल प्रशासक हैं। जिस विमाग का भार भी उन्होंने स्वीकार किया उसमें उन्होंने बहुत ही बुनियादी परिवतंन किये हैं। में कोई भाष्या न करने हुए केवल कुछ सुभाव ही देना चाहता हूं।

बहुत दिनों से राज्य के नाम से राज्यवार सर्किल बनाये जांते हैं। जिस प्रकार रिमार्गनाइजेबान ब्याफ स्टेट्स होने से, छोटी बड़ी स्टेट्स बनी श्रष एक स्टेट के लिए एक सर्सकल बनाना भलस होगा मेरा सुभाष कह है कि लकिल बनाते समय पापुलेशेन का भी ब्यान रसा जाना काहिये। पापुलेशन के लिहाज से बड़े स्टेट में दो सर्मिल भी बन सकते हैं । इसी श्राषार पर मेरा सुभाब है कि महाराष्ट्र में दो साकल बनाये जाने चाहिए । महाराष्ट्र पर श्रैर श्रन्याय ज्रा क्या कि नागपूर से पी०एम०जी० श्राफिस को दूसरी जगह भूपाल ले गये । निस वक्त इस पर चर्षा हो रही थी तो यह कहा गया था कि श््हच्छी बिर्लि्ड है उस का इस्तेमाल किया जायेगा भ्रौर वहां पर ग्राफिस लोला जायेगा श्रौर वहां के कर्मंचारी किसी प्रकार सुविषा से वंचित नहीं हींगे लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं की गई । इस लिये मेरी डिमान्ड है कि एक सेप्रेट पी० टी० सर्किल जिस का हैब्कवार्टर नागपुर में होगा, होना चाहिये । मेरा दूसरा सुभाव है कि सेकंड इंड्यिन टेलीफोन इन्ड्ट्र्रीज भाप को सोलना चाहृते हैं उस को नागपुर में देना चाहिये।

कई ऐसी जनरल कम्प्लेंट्स हैं। उस में एक शिकायत यह भाती है कि टेरीफोन उपभोक्ताश्रों की यह एक ज्राम शिकायत है कि टेलीफ़्रोन जीज नहीं सुष्त्ते क्रोर कर्मांचरियों का उ़पमोक्ताओं के साथ बी व्यवहार होता हैं

वह श्रच्छा ख्यवहार नहीं होता है। टेलीफोन खराबी का कार्या एक यह् है कि लाइनमंन कर्षंचारी कम हैं घ्रोर टेलीफोन उस हिसाब से कहीं ज्यादा हैं । सन 1959 में जहां नागपुर में 3000 टेलीफोन होते थे श्राज वह बढ़ कर 7500 हो गये हैं लेकिन लाइनमैनों की संख्या जो 59 में थी उतनी श्राज भी है। इस लिए लाइनमैंनों की संख्या बढ़ानी चाहिए। लेकिन संख्या बढ़ाने के बज़ाय मध्रदूरों को काम पर से निकाल दिया है। यह सन्तोष का विषय है कि श्रामतोर पर हमारे डा० राम सुभग सिंह छीटे कर्मच्चारियों की शिकायत को सुनते हैं लेकिन यह दुख़ के साथ कहना पड़ता हैं कि नागपुर के कर्मषारियों ने जो शिकायत भेजी है उस की तरक श्रब तक कोई घ्यान नहीं दिवा गया। उन की मांग के कर कह सहानुभूति के साय बिक्षार करें। डी ई भांस ने हाल ही में साणुर में जो 100 से यकिक अस्बामी मबनूर कर्मचारी बे उस को कास पर से निकाल दिथा गया है । उन केषारे कर्गंचारियों का कसूर ₹ना ही है कि उन्हीन हढ़ताल करते श्भिक्क मजन्दरी की मांल की थी। मैं मन्न्री महोदय से प्राथंना करूंगा कि उन की मांग के ऊपर सहानुर्भूति के साथ विचार किया जाय।

में चाहैगा कि मनीश्रार्डर व तार श्रादि से देर से मिलने यान मिलने के बारेे में शिकासततों की जांच्च की ज़ाय। कई ऐसे मामले मेरे पास भी अ्राये हैं । तारीख 3 जनवरी को 250 रुपये का मनीत्राड्रंर तार से भेज़ा गया लेकिन अभी तक वह मनीग्रार्डर पहुँचा नहीं है। जिस ने उस मनीग्रार्डर को भेजा था उस को पंसा वापिस नहीं किया गया औ्रैर न ही मुनीश्रार्डर पाने वाले को पैसा दिया गया। मेंने खुद पी० एम० जी० की इस बांरे में लिखा लेकिन उस का मी उत्तर नहीं भ्राया। इस तरीके का जो व्यवहार यहां पर चल रहा है और जो श्रफसर घ्रथवा कर्ंचारी इस डिपाटंमेंट के नाम को घब्वा लमाते हैं उन को ठीक किया जाय भ्रोर भ्रापएयक हो तो षंबित मी किया काथ । मुंमे वह्ह दुस के साथ स्वीकार करसा बड़त्ता हैंकि पहलंले
[श्री देवराव पाटिल]
जो यह ग्राम तोर पर कहा जाता था कि सच्चा टप्पाखाना, चोट्टी करोडगीरी श्रोर माल में पालमपोल तो डाकखाने के बारे में वह जो कहा जाता था सच्चा टप्पाखाना वह बात श्रब सोलहों प्राने ठीक उत्तर रही है प्रोर डाकखानों के बारे में हमारे पास शिकायतें ग्राती रहती हैं श्रोर उस का एक उदाहरा मैंने वह 250 रुपये के मनीश्रार्डर की नौन डिलीवरी का दिया। में चाहूंगा कि मन्नी महोदय इस श्रोर विशोष ध्यान दें ग्रोर डाकखानों के स्टाफ के बारे में जो शिकायतें हैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे ताकि यह घब्बा इस डिपार्टमेंट के नाम पर से हट जाय।

ग्रामीरा क्षेत्रों में डाक वितररा की व्यवस्था की ध्रोर में डा० राम सुभग सिंह का ब्यान दिलाना चाहता हूं । उस में उन्हें बुनियादी परिवर्तन करना चाहिये। भ्रब श्रगर देहाती इलाकों में श्राप यह डाकषर रेम्युनरेटिव वेसिस पर कायम करना चाहते हैं तो वह एक गलत चीज हैं। जाहिर है कि देहात में कम लोग रहते हैं, देहातों की नेशनल इनकम कम है जब कि घाहरी इनकम ज्यादा है। देहातों में लोग गरीब हैं भ्रोर श्रगर भ्राप ऐसे गांवों में पैसा देने पर डाकसाना देने की योजना शुरू करेंगे तो कोई ऐसा वक्त कभी नहीं श्रायेगा कि हर एक गांव में श्राप डाकघर दे सकेंगे । यह एक गलत चीज है कि सब विकास की योजना भ्राप शाहरी लोगों के लिए करते हैं देहात के लोगों के लिए श्राप करना नहीं चाहते हैं। कोई भी छोटा देहात झ्राप को ऐसा नहीं मिलेगा जो कि पोस्ट श्राफिस के लिये रकम दे सकता है.। मेरा सुभाव यह है कि श्रब श्राप गांव में डाकघर यानी विलेज ए पोस्ट स्कीमें शुरु करें ग्रोर इसके लिए बाकायदा एक योजना बना कर मौर फेज प्रोप्राम देकर श्राप को कार्यं श्रारम्भ कर देना चाहिऐ ताकि $5-10$ साल के भ्रन्दर हर एक गांव में पोस्ट श्राफिस बन जाय। में उम्मीद करता है कि मन्नी मह्दोय हस पर स्याल

करेंगे धोर हर एक देहात में पोस्ट श्राफिस देने की व्यवस्था करेंगे। यह एक बहुत जरूरी चीज हैं

कहना तो मुभे म्मभी बहुत कुछ था लेकिन चनंकि कई मतंवा घंटी बज चुकी है इस लिये में भ्रपना स्थान ग्रहरा करता हूं। बन्यवाद।

### 18.15 hrs

STATEMENT RE : ARRESTS OF M. PS. IN KUTCH AREA

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
(SHRI Y. B. CHAVAN): According to information received from the Gujarat Government, the District Magistrate, Kutch, issued an order on April 20 under Section 144 Cr . P. C. prohibiting entry into the Rann of Kutch. The order specified that satyagrahis would not be permitted to proceed beyond a particular point from where they planned to enter the prohibited area. On April 21, when satyagrahis reached that point, the police officers drew their attention to the prohibitory order but the satyagrahis proceeded into the prohibited area. They were accordingly given directions to leave the area under section 68 of the Bombay Police Act which lays down that all persons shall be bound to conform to the reasonable directions of a police officer given in fulfilment of any of his duties under that Act which include prevention of commission of even non-cognizable offences within his view. As the satyagrahis did not leave the prohibited area, they were restrained and removed by the police under section 69 of the Bombay Police Act. The five M. Ps. and other leaders were taken by State Transport buses to Gandhidham which is the nearest railway station about 28 miles from Khavda.

Some Hon. Members rose -
MR. DEPUTY-SPEAKER : It is not the practice... (Interruption)

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : Some guestions should be allowed to be put.

