Ghrl S. M. Banerjee (Kanpur): When the Speaker was in the Chair, lots of questions were put and as a result of that the minister has made this statement. Kindly allow a discussion on this.

Mr. Depaty-Speater: No discussion; only some questions will be allowed. For discussion, you have to table a motion.

Shri A. P. Sharma (Buxar): It is not a question of asking questions on the statement; we were given to understand that there will be discussion.

Shri Ranga (Chittoor): First let us go through the statement. If there is any need to ask questions or have a discussion, we can see afterwards.

Mr. Deputy-Speaker: Only clarifcations can be sought. For discussion, you must table a motion and it will take its course.

Shri Redhelal Vyas (Ojjain): Clarification can be only by means of questions: so. as a matter of fact, it is only circumventing it, because under the rules :r is not vermissible. If you kindly refer to the proceeding 3 yesterday, Sir, the Speaker did not give a decision. When Mr. Mathur spoke on this point, the Speaker only said he will look into it. I submit that once you have taken a decision, you must stick to it ; it should not be changed.

Mr. Deputy-Speaker: That convention has been there, under the discretionary power of the Chair. I will permit some questions.

Shri Hari Vishnu Kamath: I am thankful to you for your ruling. I do not know why Mr. Vyas wants to curtail the rights of Members.

12387 hrh
DRMANDS FOR GRANTS-RAII. WAYS, 1966-67

## AND

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS), 1965-66Contd.

Mr. Deputy-Speaker: The Hour will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants in respect of the Budget (Rallways) for 1986-67 and Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1965-66. Out of 11 hours allotted, 6 hours and 28 minutes have been taken and 4 hours and 25 minutes remain. How much time does the Minister want to reply?

The Minister of Rallwayg (Ehri 8. K. Patil): For both of us, we want 1 hour. Half an hour for the Minister of State and half an hour for me at the end.
Mr. Deputy-Speaker: Shall I call him at 5 o'clock?

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur): How can he be called at 5 o'clock, Sir, when everybody wants to go away?

Shri Hart Vishnu Kamath (Hoshangabad): The Junior Minister can intervene today and the Senior Minister may reply tomorrow.

Shri 8. K. Patil: All right, Sir, I will reply tomorrow.

Shri Harl Vishnu Kamath: Are you taking up the Demands for Grants and the Supplementary Demands ior Grants together? Were they taken together yesterday?
Shrl D. M. Trivedi: I cananot understand how they can be taken together.
Mr. Deputy-Speaker: Yesterday and day before yesterday also, they were taken up together with the consont of the House.
Shri Mohan Nayak may continue his speech.

घी मोहल नायक (भंजनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेलबे में स्वाधीनता के बाद उभ्रति हो रही है यह मानना जहूरी हैं। मगर में दुख के साथ यह बोलता हूं कि: उड़ीसा के लिए जितना ध्यान देना था उतना ध्यान रेलषे में दिया नहीं गया । उड़ीसा के बहुत से जिलों में रेल की कोई लाद्दन नहीं हैं। सन् 1952 सें यह्टिकाड भा रही है उड़ीसा से । घगर रेलवे चाहे तो सब जिसों में रेलवे लाईन बिछाई जा सकती है। मै उदाहरण के लिए बताना चाह्ता हूं कि दिसीय पंचवर्षीय योजना में यह प्रस्ताव था कि. गोपासपुर से बलिंगा वब. रेल लाद्र बनेगी । मंजाम जिला, फुलवानी जिला, बालाहांडी मीर बलांगीर दन सब जिलों को यह्हेलवे ला६न बाम देगी भगर गोपालपुर से बरलिगा तबः यह लाद्न हो जाय । मुद्षे भालूम हैं वि उस के लिए सर्वे मी हुभा था घोर जांच-पड़ताल मी हुई थी लेकिन घीनी युड के बारण उसें क्षोप ब.र दिया, बन्द बर दिया । मूं चाहूंगा कि: उस बाम को फिर घुलू किया जाय । भभी पूछ्ने पर रेलवेत्र से जबाब मिला कि: उस पर बान कि.या जायेगा लेविन दिकशत्त यह हो रही है कि. वह फाहल पहीं दब गई है होर कुछ पता नहीं चल पा उहा है कि बहां तथ घीर कि.स हद तथ बाम हो पाया था । मेरा निबेदन है कि ध्रभी इस लाई्न को बनाने में घौर देरी न की जाये पौर यह बाम फौरन हाष में लिया जाय । यह्ह लाद्न बन जाने से गंजाम जिले की सब जगहों को एवर कर लेगी । गोषालपुर के ब.लिगा षाटी तक लाष्न बन जाये जिससे कि फुलवानी ब.वर क.रेगी, बलांगीर मीर दालाहांडी प.बर ब.र लेगी मोर सम्बसपुर को भी रास्ता हो जायणा।

मुक्षे यह बीज घरें हु: से पहीी पड़वी ह कि. रेलवेड को उड़ीसा के लिए जितना ध्रान बेना चाहिए वह नहीं देती हैं, उसके प्रठि उनका एक उपक्षापूर्ण ब्पवहार है। जितनी

मेल ट्रेन या एक्सप्रस ट्रेन हावढ़ा से मद्रास जाती हैं व सब रात को ही जाती हैं। उड़ीसा के भन्दर दिन में एव. भी मेल या एकसप्रेस ट्रेन नहीं भाती। मद्रास एक्सप्रेस निबलती है वहृ भी रातों रात चली जाती है। मद्रास मेल जो हावड़ा से निषलती है बहु मी रातों राब धली जाती हैं। पुरी एक्सप्रेस हाबढ़ा से निकलती है वह तो पुरी चली जाती है । गरज यह्र वि. बरहमपुर की तरफ़ कोई ऐसी कनवीनियंट ट्रेन नहीं निकरूती ओो कि: जल्दी दिन में ही वहां पहुंच जाय । फटव से बरहमपुर वक 120 मील के लिए 12-14 बंटे लग जाते हैं । छसलिए रेलबे मिनिस्टर भहोषय की यह् बात ध्यान में रबनी थाहिए भंर कोई ऐसी ट्रेन चलार्यें जोषि दिन-दिन में बरहमपुर जल्वी पहुंच सके।

बहुत दिन के बाद भरी फल भै ने रेलवे बा टाइमटेवुल देबा तो मालूम हुमा कि दिल्ली सें एक बोगी उड़ीसा के लिए चलाई जायेगी मगर देबने से यह् मालूम हुभा कि बह हमारी उड़िया भाषा की हैस उकित को ही चरिवार्य क.रती है :-

> "महगष जाई बत्त्तारसे पड़िना"

पर्यात्, द्षर जब महंगाई हो गई है तो उस से बथने के लिए बह्र जगह छोत़ क्र धल दिया बेमिन्न दूसरी जगह जब पहुंचा तो देखा कि बहां ध्रपाल पड़ रहा था । मालूम यह हुपा वि. यह्ह डिख्धा यहां से लनगा 86 डाउम में फिर यह् जापर बनेक्ट होगा 18 डाउन में मीर फिर जाकर यहु दिखा क.नेक्ट होगा 352 धाउन में घीर बलेष्ट होषर यह्ह हाबड़ा जायेगा घोर हावड़ा से 8 भप सें बनेषट होषर भुवनेप्वर तब जायेगा । भैंे हिमाब लगा कर देषा कि हसमें तीम दिन लग जाते हैं। उड़ीसा के लिए तो दिया नहीं था बाकी भ्रगर दिया है तो ऐसा दिया कि. छमारा जितना कपया डादरेबट ट्रेन में बर्ष होणा है उस से ब्बस बर्ष हो जाना है ।

इसलिए मेरा निवेदन हैं षि. धगर उड़ीसा के लिए कोई डाद्दरेक्ट ट्रेन हो तो यहां से सीषी भासमसोल होषर खुरदारोड तथ हो । धभी वृ भासमसोल से चलन बाली गाड़ी पेसेजर हैं भगर छस को एक्सप्रेस या मेल बना तो बेहतर होगा । भगर कालबा मेल में इस किख्ये को जोड़ा जाये तो बहृ पासनसोस उद्रेषट चला जाय्गा ।

भुत्रनेश्वर एव: बहुत महस्वपूर्ण स्थान है भगर बरहामपुर से भुवनेश्वर भाने के लिये पेसेंजर में 12 घंटे लग जाते हैं। उड़ीसा के मन्दर कोई लोवल ट्रेन नहीं है सिर्फ एक मोकल ट्रेन है जो कि वासचर सें पुरी त्तक है। मैं रेलवे मिनिस्टर साह्व से यह्ट निबेदन बसंगा कि. हजारों पादमी बरहामपुर से भुवनेश्वर रोज फाते जाते हैं। छसलिए एव. लोबल ट्रेन वहां सें निकालनी बहुत बहरूरी है जो बरहामपुर से बटब तब चलाई जाय । षुवह्ट एव. ट्रेन बरहामपुर से ब.टक बलाई जाय घीर वही धाम को रिटर्न हो जाय भौर कटक से भी बैसी ट्रेन चलाई जाय। ऐसा होन सें एव दिन में याती लोग ब.टव: घ्रीर भुवनेश्वर में बाम छ्ञार क.र के मौट जा सर्केगे ।

हमारे जो फोर्थ स्रेड के स्वीपर्स रेलवेज में काम करते हैं उनके वास्ते हम बहुत दिग से षिल्ला रहें हैं। गांधी जी के भनुयायी होने के नाते यह हमारा फर्ज हो जाता है कि उन्हें हम ऊपर उठायें । भाज भी उनकी घवस्था घोचनीय है । भगर भ्राप बड़गपुर जार्यें तो वहा रेलवे बालोनी मम्बर 3 पोटरकुली में क.रीब 1000 सकेवेंजसं रहते हैं। उन की धबस्था को ध्रगर भाप देरेंगे तो मालूम हो जायेगा कि. हम गाधी षी को बि.वना मानते हैं ? जहां वह रहते हैं बहां इसान तो क्या जानवर मी रहना पसन्द नहीं बरेंगे। ऐसी जगहों पर वह्ह भादमी रहते है। वहां दुर्गति है घीर बहा बा सेनीटेखन घचका कहीं है। सेरा बहना है कि स्वशीन धारत में इंसाल

को दंसान की तरह से रबना चाहिए। बह सरषार की जिन्मेदारी है। जो लोग काम फ.रते हैं उनके रह्टन सहने की माकूल क्यवस्या ब.रना प्रांर उनके बच्चों की पढ़र्ई वर्चिषित्सा पादि की ब्पवस्था करना सरषार बा घायित्व 1

जहां क्र रेलवे विभाग में सरवसेष में हरिजनों को प्रमोसन देने बा सबाल हैं देबने में बह भाठता है वि पैड्यूत्ड बास्ट्स के जिए जो परसंटेज हैं भगर स्वीपस्स के लिए, सफाई बता बाम ब.रने के लिए ध्रगर भादमियों की सह्रत पड़ती है तो वह जगह घउ्यूत्य वास्ट्स के लोगों को मिल जाती हैं लेशिन भगर उस के ऊपर कोई प्रमोशन भाता हैं तो बह् जगह मैडयूहड बाशट्स के लोगों को नहीं मिलसी हा मोर उनमें उनबा परसंटे ज की पूरा भहीं होता है। उसमें कोई परसंटेज रिजरवेशन बता रखा नहीं हैं। भगर कोई उस के लिए डिमांड मी बरता हैं तो व.ही दिया जाता है कि भरे भाई तुम तो ज्यादा हो परसैटेत्र में । सकंवंजर्स में देख लो तुम कि.तने हो ? वहां पर हजारों में तुम लोग हो मीर तुम्हारा परसीटेज तो ज्यादा हो गया है। भगर स्वीपर के घलावा ख़लासी की या धरेछैंट वगरह की घगह भरनी होती है तो उनमें हरिजनों को बांस नहीं विया जाषा है। मेरा बहना है कि उषर की कोई परसैटेज लगाभा थारिए । जो स्वीपसं का बा़म बरते हैं घोर जिनका सषिस रेषारं भच्छा हो उन्हूं बलासी, घटीठड धाषि के बाम पर लगा दिया जाय, उन्ते इसबा चांस दिया जाय तो वहु इससे प्रोस्साहित होंगे क्रोर हर कोई थाहेगा किः बद्ह मुस्तीवी हो बान बरे ।

उपाष्यक्ष महोदय, रेलवे मंबी महोषय को उड़ीसा के रेलवे स्ट घनों में सुष्दार ष विकाष्त का कार्य तरकाल प्र. रू्म करषाना कारिए । मिसाल के लिए में बतसाक कि बरह मपुर एक स्टेबम है जहा कोई विकास नहीं दृ है है । वहों पर कर्स्ट अभास का वेईटग स्म कहीं है। एक फर्ट्ट वाताष का बेटिंग ब्म होता बा
[ 8 मी मोहन नायक]
नेकिन उसको ध्रक्ट ट्रायल कोई बना विया गया है मोर जहां ट्रायल कोर्ट था उस को र०फैगमैंट हम बना दिया गया है। कटक के बाद बरहामपुर उड़ीसा का सैकैष्ट विगीस्ट टाउन है । वहां पर फस्स्ट कलास का वेटिग ₹म नहीं है। एक होता भी था लेकिन उस को ऐबालिश कर दिया गया । प्रव यह क्या प्रोप्रैस हुई है ? यह् तो घवनति ही हुई है।

मैं प्रपने रेलवे मंब्री महोदय से निंेदन कलंगा कि वे घामतोर पर केवल उत्तर भारत में धूमते रहते हैं, अह्हा बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े बड़े घहर हैं उघर ही वे जाते रहते हैं । वे उड़ीसा की तरफ़ बड़ कम धाते हैं । मैं उनसे निवेदन कलंगा कि वे उघर पायें बौर भपनी मांखों से देखें कि वहां की क्या भवस्था हो रही है ? कटक एक टाउन है उधर एक लेबिल कोसिग है, कोई घादमी भगर उसे पार करना चाहे तो उसे उघर 15-20 मिनट बड़ा होना ही पड़ेगा ।

ऐलखे मंत्रालय में राज्यन्मंभ्री (उ10 राम सुभग ईसह) : वहां पर एक नई बना दी है।

घी मोहन नायक : नई नहीं बनाई है— चार मील दूर एक रोड बना दी है ।

ग०० राम सुभण से : वही बना दी है।
घी मोलन मायक : घगर कोई घादमी बरहामपुर स्टेशन से गुड्ज्य चेड को जाना चाहे, हो उसको तीन चार मील धूम कर जाना पड़ता है ।

उड़ीसा में जो कुछ रेलवे लाइनें बनाई जा रही हैं $\frac{\text { वे केवल कामरंस }}{}$ बॅसिस पर बनाई जा रही हैं। जहां माइन्ज हैं, वहां रेंल $\begin{gathered}\text { लाइनें बनाई जा रही हैं। }\end{gathered}$ मैं घाहता हूं कि जैसे दूसरे प्रा नों में म्र.म जनता के लिए रेलबे की फ़ँसिलिटीज उपलब्ध की जाती है, वंसे ही उड़ीसा में मी दी जायें ।

हमiरे यहां उबललाइन बनाने का प्रोपोजल है मोर वह काम भी घुल हो गया है, सेकिन बह काम ख़ःम कब होगा यह कोई

भहीं बता सकता है । मे मी कन्सलःटिब कमेटी का सदस्य हूं। जब भी इस बiरे में प्रश्न किया जाता है, तो बताया जाता है कि यह काम धगले साल हो जायेगा। छसी तरह बार पांच साल क्यतीत हो गये है मोर वह काम बल रहा है। उस का भन्त कब होगा, बह कोई नहीं बता सकता है ।

घी सूरेग्याब दिबंती (केन्द्रपाड़ा) : बब यह गवरंमेंट जायेगी।

बी हीरि बिठगु कामतः : जस दूसरा मिनिस्टर भायगा ।

धो मोहान मायक : मिने एक दिन देखा कि भुवने बवर स्टेशन पर जो लंड्रित्र बनाई गई हैं, वे यूरोपियन टाइप की है मेरे साभ एक बूटे पादभी थे। उन्होंने मुके कहा जिसको सुनकर मुकें शर्मं भाई-कि यह कसी इंडिपं डेंस है, क्या सरकार सोच ती है कि यहां पर साहब लोग रहोे हैं, इंडियन नहीं रह गे है । उन लैट्रिन्त्र में कमो 3 है । बेटिंग हाल श्रीर कारीडार में केवल यूरोपियन टाइप की लंट्रिन्ज्ञ हैं इंडियन टाइप की नहीं।

च० राम सुभण संत् : हो जायेगी ;
घी कोहन नायक : ध्रगर हो जायेगी तो मैं मंबी महोदय को धन्यवाद दूंगा।

घगर हमारे लिए कोई लोकल ट्रेन की ध्यवस्या कर दीजारे, तो घ्रच्रा हो। हमारे यहां जितनी ट्रेन्ज पास होती हैं, घगर वे दिन में पाज हों, तो हमें सुविधा हो सकतi है। इस समग हैदराबाद एक्स्र्रैस रात के साढ़े दस बजे वरहामपुर स्टे श् पहुंचती है म्रोर तीन बजे पुरी को चली जाती है झ्रोर पुरी से रात के एक बजे निकलती है म्रौर सवेरे चार बजे बरहामपुर छोड़ कर चली जाती है। जनता दिन के समय पास होती है, लेकिन उस से हमें कोई फ़ायदा नहीं है । मद्रास मेल ही घन्धेरे में ही निकल जाती है ।

मेरा निबेदन है कि उड़ीसा की जनता के लिए कुब सुविधार्यें दी जार्यें। माननीय मंत्रो जा कर देसें कि हाबड़ा स्टेशन पर उड़िपा

सोगों की मी़़े के कारण क्या प्रस्था होती है। पगर मंन्री महोदय उड़ीसा को भी रेलवे सुविधायें दों, तब हम सोजेंगे कि मारतीय रेलवेज जैसे दूसरी जगह उस्नति कर रही है बैंते ही हमारे यहां भी कर रही है।

## धी सुरेग्रलाय छिवेबी : नहीं वो छनके

 बिलाफ़ बांट वें।Shri Harish Chandra Mathur (Jalore): Mr. Deputy-Speaker, Sir, even though the Railway Minister has not been very fair and charitable to the various suggestions which we made last year, we have something laid down in the Library against each suggestion as to what has been done. I think, these have received only the attention up to the Director's level. I do not know whether even the Railway Minister has looked into them; otherwise, they would not have come in this form in which they have appeared. I wish, he takes a little particular care to examine the suggestions which we make here.

In spite of this personal complaint, I have no hesitation in congratulating the railway administration and the Railway Minister for their performance during the year. With some sense of pride and considerable satisfaction I would say that they have acquitted themselves well, exceedingly well, during the hostilities and whenever we were faced with an emergency the railway staff particularly showed extra-ordinary sense of responsibility and faced all difflculties and they need to be congratulated by this House.

The rai'way administration in other soheres also have, for the first time, been a little ahead of the demand of the country, as compared to all other sectors. Of course. it is true that our economic growth has not been what it ought to have been; still even if the economic growth had been as per targets, they would have been in a position to meet the full demand because they have carried more than 10 million tonnes of originaung freight in addition this year.

They have also made a considerable improvement in their manufacturing programme of rolling stock, signal equipment and wagons and I particularly congratulate them for being able to find a market for their equipment abroad. It was really heartening to know that they would be exporting more than 2,000 wagons outside this country in a phased programme. This definitely means that with further concerted effort they could have a target flxed for them so that they would be able to meet the entire foreign exchange demand of the rallways only out of the exports which they make.
When we are now talking of self-reliance-I do not mean that we will not have to import anything when we talk of self-reliance-I think, a department like the railways should give a lead to all other public sector enter-prises-this is the oldent public sector enterprise-to show a way also for the private sector that the large-scale industries and establishments like that so reorient their manufacturing programme that they are able to meet the entire foreign exchange demand, if they cannot spare a ilttle more of their own administration, that our further expansion may become a little easier.

Even in the matter of efficiency, they have shown a liitle better efficiency. But this should also not throw us into any complacency because so far as efficiency is concerned, there is considerable scope for improvement. I hope that they would tell us what particular steps their Efficiency Bureau and others are taking in this particular matter.

## 13 hrs.

I wish to refer to two or three important policy matters. It has been suggested on the floor of this House by one particular Member that to bring about better coordination between all modes of transport, whether it is road transport or waterways, airways or railways, all these should be placed under one ministry. My very esteemed friend, Dr. Singhvi, made this suggestion. I can understand his anxiety

## [Shri Harish Chandra Mathur]

to bring about better co-ordination; but, I think, the suggestion is almost fantastic. We would make the greatest mistake if we just reversed the entire process which has taken place in bifurcating the Ministry of Transport from the Ministry of Railways. There were two reasons for it. Of course, I had a chance to glance through the report which has recently been submitted, but the railways as a dominating partner will not be very conducive for the growth of other modes of transport. The other modes of transport are growing in such a proportion that it is physically impossible for any single ministry to take care of these modes of transport. It does not happen anywhere on the face of the earth. Nowhere in an advanced country where these modes of transport have grown to a particular stage are they all clubbed together and put under one particular ministry. That should never happen. I think the anxiety of the Members only underlines the need for a better coordination and to bring up the road transport in complete and better understanding with the Railways and other modes of transport. I can understand that. Almost all the facts and flgures and data on which we have worked for years and years have complete'y exhausted our patience-I think all the necessary data is available with the Government. The only question is that at a very high level there should be some decisions taken. Even certain decisions are taken and they are not implemented. Sir, quite a few years back, I happened to be a member of the Road Transport Reorganisation Committee set up by Mr. Patil when he happened to be the Minister in-charge of that Ministry. We had submitted the report and that report had received full support of this House and yet, unfortunately, in apite of so many years lapsing, nothing very substantial has been done, no coordination could be brought about, no important decisions could be taken. If important decisions are taken, they are not being implemented. Therefore, we have got to deviee ways and methods
as to how to do the job and I suggest if there are four or five important decisions which can be taken and implemented, the grievance of the road transport will be very much redressed. It would be wise if the Prime Minister under her chairmanship has a small committee, one for the Railways and the other for Transport and Aviation, and these three persons would sit together and chalk out those decisions which have got to be implemented and use their personal influence and see that those decisions are implemented. The Prime Minister will have to use her personal influence because it is not only the Railway Ministry which is concerned but the more important authorities which are concerned and which are handicapping ane the State Governments. Therefore, I suggest such a committee even if it is there for one $y \epsilon$, to take those decisions and get those implemented, and if the Prime Minister takes a personal interest, I think, that would be much better.

Another critism which was offered was about the Railway Board, that it is a top-heavy administration. I think, the Railway Board is an organisation which we have devised with considerable thought and care and that this is one of the finest types of organisation which we have been able to build up with all the necessary autonomy as well as departmental control which is necessary to manage the public sector enterprises. As a matter of fact, I wish to remind the House that when we were talking about the $P$ \& $T$ Board, we have been all the time tellling them, putting before them, approaching before the Government and them, the example of the Railway Board. If $m_{y}$ hon. friend who made certain critism had studied the entire background and also studied the management question regarding the public sector enterprises, I think, he would never have made such observations on the floor of this House. I think, as a matter of fact, we should have a further examination and try to see how other public sector enterprises and the
$P$ \& $T$ can beneflt by the experience which the Railway Board offers us.

Then, passing on to the question of fares and freights, I am afraid, I have some criticism to offer. It is really a phenomenon, as a matter of fact, which should be examined analytically. What has happened is that we here in this House and the people in the country are almost indoctrinated in the sense that when the Railway Minister says there is no further rise in fares and freights, we just applaud him as if it is in the ordinary course that every year the Minister for Railways must come with additional fares and freights. It just never happens in any public sector enterprise, in any worthwhile utility concern. As a matter of fact, let us be reminded that from year to year here has been not one single vear when the Railways have not increased either fares or freights under one pretext or another. I think the public attitude should change in this matter and the attitude of Parliament should cnange in this matter and it should ask the Railway Minister that it is out of his efficiency and out of economy that he should manage the aflairs. Both the Railway Minister and the Finance Minister have got into a vicious circle in which the consumer and the citizen finds himself enmeshed. They are weaving a vicious circ'e. The Railway Minister says that he increases fares and freights because the Finance Minister has levied certain excise duties and, therefore, he must increase them. and the Finance Minister says that it is costing us a little more to implement our projects because the railway freights are more. Therefore, this is a most vicious circle which is straneulatine the citizen and it is going on from year to year and it would be just a moth and a deception to tell the citizans that the Government is wedded to the bolicy of bringing down the prices. Where is the question of bringing down the pricest In the manner in which the Government is proceeding, whether it is the Finance Minister or the Railwav Minister, the prices must go up from year to year and the country must be in a very
unfortunate state of affairs. It is such a vicious circle which has been soing on for such a long time that a realistic approach of the situation must be taken.

Let them also understand that ther are a monopoly concern. Let it nut be forgotten that they are a monopoly concern and that there is no competition with them. They should not take advantage of monopolistic exploitation simply because they only happen to be in the field. I do not very much appreciate their attitude so far as thin matter is concerned.

I again wish to remind-I do not know how loosely the hon. Minister talks and when they come to the House, they say something else-the hon. Minister for Railways that, while in Rajasthan, he talked of a zone for Rajasthan. I am not one who is asking for a particular zone for every State. That would be a most fatal thing. If you succumb to this, you will be making the mistake of your life. I do not want it. But I definitely do suggest that for increased efficiency and for better service, you must have a metre-gauge zone, taking those portions from the western rai'ways and from the northern railways and putting them together. It would be both for Gujarat and Rajasthan. There is no reason why this zone should not be made out. A glib answer is given about the load factor. I do not know what they mean by the load factor. Their own division of the zone is such that it has absolutely no comparison, one with the other. The load factor of the metre-guage zone would certainly warrant a separate zone. It would mean greater efticiency and better attention to these neglected areas where the metre-gauge runs.

Mr. Deprity Spenker: The hon. Member may conclude.

Shri Earish Chandra Mathar: I will take a few minutes more. I think, we have the whole day and for want $\alpha$
[Shri Harish Chandra Mathur]
speakers, you will have to adjourn the House.

Mr. Deputy-Speaker: I have a list of 18 speakers.

Shri Harish Chandra Mathur: There are not even 18 Members in the House.

Shrl Hari Vishnu Kamath On a point of order, Sir. I am glad he has said that there are not even 18 Mem bers in the House. It means there is no quorum in the House.

Shri Harish Chandra Mathur: If you insist on it, I don't mind it.

Mr. Depaty-Speaker: The bell is being rung........now there is quorum. The hon. Member may continue.

Shri Harish Chandra Mathur: I was Just saying that it is in the interest of efficiency and better service that a metre gauge zone should be formed. I would like to invite the attention of the hon. Minister that, when, for the first time these zones were being formed, this matter had been gone into that a separate zone should be there with Jodhpur as the headquarters of the zone. I would, therefore, request the hon. Minister to re-examine it immediately and form this metre gauge zone with zonal headquarters at jodhpur.

I will now rush through the three or four points that I have got.

It is really depressing to note that, so far as the outlays of the Railways are concerned, in spite of the fact that we want an increased tempo, the Rallways have not, as a matter of fact, gone into under-developed areas at all. What has happened is that the outlay of the Railways has gone down during the last three years: from Rs. 614 crores it had come down to Rs. 282 crores; and now it has come down to Rs. 225 crores and even this much amount goes only to the rich, making them richer and the poor continuing
where they are, not poorer, because they do not go and break the routes, they go only to certain industrial sectors; for instance, if there is a steel mill, then they go to those areas to serve there; I can understand it. But they have completely neglected, in their scheme of things, to develop certain areas. They should not forget their responsibility to develop the country. Therefore, what I would suggest is that, whatever provision they make-let it be Rs. 300 crores-at least $30 \%$ of the total outlay should be earmarked exclusively for the development of under-developed areas because otherwise, I do not have the heart even to ask them to go and take a railway line from Abu Road to Siroha. I cannot ask them because there is no provision in their scheme of things. If they earmark about $\mathbf{3 0 \%}$ or even $25 \%$ of the total outlay, then that should go to develop those areas and my friend's requrement of Orissa would also be met.

Another thing, is really very funny, is that they still continue to charge the inflated rate. They have a strange, outmoded theory which does not fit in with the socialistic pattern of society, which does not fit in at all with the welfare state. In the case of those under-developed areas, they want to charge double rate. I cannot understand it. Even the Air Service has provided Rs. one crore to meet the deficit of those areas. They were running at a loss from Delhi to Madras, but they were not charging a higher rate; they were charging the same rate and they meet the deficit from somewhere else. I can understand, they can oblige a particular section, but that is not the thing. The whole mental attitude should change in this matter.

I now come to the last point, i.e., about personnel. I referred to it last time also and it is with deep regret that I have again to reinforce what I said last time. Railways used to be the best service which attracted the best talents in the country sometime
back, but now it has ceased to be such an agency. I said, "you have got no personnel planning at all and your people from the lowest level stagnate." There are people who enter the Railways as UDCs and retire as UDCs. It is the most unfortunate thing. In Railways, the officers stagnate; the Class I officers stagnate; they have no chances of promotion. I was most amazed when I looked at the reply given by the Railways to this question when it was raised last time. They say, "yes; we find that so far as civil engineering is concerned, so far as mechanical engineering is concerned and so far as traffic is concerned". So far as all the three important sections are concerned, there is stagnation; they have got no career prospects and they have got to wait for a long time compared to what happens in other depart-ments-PWD and other departments. This is what they admit. What is their explanation? "What we do is we $t_{r}$ to provide an opening for them in some other public sector enterprises". This is the most amazing thing. It is one of the most important and hugest empires. Mr. S. K. Patil very rightly calls it a "big empire". It is really a big empire because it has more than half of the entire government personnel employed by you. You say that, for the career of your senior officers, you have to fall upon some other public sector enterprise. It is a question which should be examined; otherwise, you will have discontent in your services; otherwise, you will stop attracting the right type of personnel and the efficiency which we expect from the Railways will not be there.

I do hope that the Rallway administration will give a real, imaginative thought to all the problems which I have posed before them.

Shri Muhammad Lsmall (Manjeri): One may say that, as compared to the pre-Independence days, the present position of the Railway system of the country has indeed recorded an advance. It cannot be denied that it has made some progress. But how much, at what cost and at what speed is the question. The rallway Ministry is
enthusiastic and congratulates itself on the progress the Railways have made. They speak of the performance of the Railways in glowing terms. One of the publications says this. Speaking. of the journeys performed by all the passenger trains in the country during the year, they say that, if they were totalled up, they would come to more than 210 million kilometres. I now quote:
'In these days, with rockets and other bodies regularly taking off for the celestial regions, it will be opportune to talk in terms of space and say that this is the equivalent of 547 journeys to the moon."

They pay themselves a high tribute. But such comparisons with celestic! and heavenly travels do not evoke much enthusiasm in people like us who are still confined to the sordid planet, Earth, and particularly in people of this country who actually see the condition of the country.

What is the real position so far as the Railways and their progress are concerned? Here are some figures furnished by the Railway Ministry; they relate to the progress and improvement effected during the last fifteen. years.
In 1950, with the capital-at-charge at Rs. 8270 millions, there were about 54,000 route kilometres; in 1965, the capital-at-charge has been raised to Rn. 24,000 and odd millions, but the route kilometres have been increased only to 57,600 . While the capital-atcharge has increased by about 200 per cent during this period, the route-kms. have increased only by about 7 der cent. Taking the number of railway stations, we find that in 1950 there were 5500 odd railway stations, but in 1965 the number was about 6900. Here, we have got an increase of only 20 per cent. This comes to about one station for every 85 villages in the country, and about $1 \mathrm{k} . \mathrm{m}$. of line per every 57 sq. k.m. of the country. This is the position in which the railway systece is in the country.

## [Shri Muhammad Ismail]

With particular reference to such States as Kerala and Madras, I would say that the experience of those States does not provide much ground for gratification. Their backwardness in the matter of railways is very striking as it is in the field of industries too. The case of the Kerala State is especially noteworthy; it is more neglected. Again. in Kerala. the Malabar region is subjected to still more glaring neglect. Not only the Centre but also the local Government treats Malabar in a step-motherly way. This region, Malabar, is much in the same position as it was in about twenty years ago, so far as extension of railway lines is concerned. Not a single-route-mile has been added during the last twenty years and more in Malabar. The people of the region and their representatives have been earnestly pleading and pressing for the construction of a small line, a new line between malathur on the Nilambar-Shoranur line and Feroke on the main West Coast line. This proposed line is a small and a short one, being only about 35 miles in length. Even this small line has not yet been taken up by Government. This line, if constructed, will open up a region full of natural and valuable resources such as timber, rubber, tea, coffee. coconut. fruits and $s 0$ on. It will connect the timber forest region with the second largent timber yard in the world. namely Kallai. An assurance was given about twelve years ago by the then Rallway Minister that this line would be included in the Second Five Year Plan, but it was not so included. It then transpired that the Kerala Government had put it in the fourteenth place or so in the list of priorities. Worse still. it is now found that the local Government has not included this Melathur-Feroke new line in their list of proposed new lines at all. This is inequitous and highlights the parochial spirit of the Rerala Government.

Rallway is the reaponalblity of the Centre; perticularly at present when

Kerala is under President's rule, if the Centre takes a little interest and investigates the feasibility and usefulness of this line, they would be convinced of the great importance of the line not only to the whole of the Kerala State but to the economy of the country as well. It will not only open up this rich region but will also add considerably to the revenues of the existing lines.

Another point is that there is a great need and demand for constructing a railway overbridge in the place of the level-crossing which is located in the busiest and central part of the Tirur town and which is a pestering source of inconvenience and hindrance to the heavy traffic of this market town. Because of the topography of the place, the cost of this overbridge would be much lower than that of overbridges in other places.

Again, Ponnani, an important cultural and trade centre on the Arabian Sea Coast in Malabar should be connected with the main line.

Where Malabar is concerned, even the railway timings and halts are not arranged with a view to serve the interest and convenience of the people of Malabar. It is said that the arrival time of the West Coast Express at Calicut is going to be changed from the present 6.30 p.m. to midnight, for the beneflt of the passengers outside Malabar area. This is a convenient evening train for Malabar and it will be an injustice to make it a midnight train. 6.30 p.m. must be kept up for Calicut.

Moreover, this train should stop et Tirur which is an important station from the point of view of traffic and revenue. Betel leaves and fresh fishes exported from this station alone give thousands of rupees of revenue. The stooping of the West Coast Exoress at Tirur will serve the interests of Ernad and TYrur taluks also.
Further, it is necessary to stop an fast traine at important fiehing centrom,
that is, auch important stations as Tanur and parappanangadi This much of consideration at least is due to the fishing industry which has got an important bearing on the food position. A few minutes taken up by such stoppages must be made up in other ways, if they have to $\mathrm{b}_{\mathrm{e}}$ made up at all.

Taking Kerala as a whole, the only line that the State has been given during the last twenty years or so is the metre gauge line from Quilon to Ernakulam. More lines and amenities are surely due to Kerala and they are seriosuly needed for its economic development.

My hon. friends, the other hon. Members from Kerala, have already spoken in the House about the need for providing several new lines, doubling existing lines and converting metre gauge into broad gauge lines. I also support those demands. Out of them, I shall mention just one iem, that is to say, a new line connecting Bodinaickanur with Cochin. From a mere look on the map. the importance of this line can be seem. It will make a radical cut in the railway distance between a place in the Madural region and the Cochin area. In most cases, It will cut down the distance to one-third of the present railway distance. Such - reduction will surely increase the passenger and goods traffic between the two regions to an enormous extent.

Coming to the Madras State, during the last twenty years, the only new line that has been actually completed is the one between Manamadurai and Virudunagar, and that tqo after a disconcertingly long delay.

The one inequity that has been perpetrated on the Madras State is that the larger portion of its railway system is of metre gauge. This injustice was committed, of course, at a time when people had no voice on such matters. But it in now hampe-
ring the economic development of the State. If there is a real interest and andety about the balanced development of the country, this grave inequity and inequality must be rectifled quickly.

The eletrification of the line between Tambaram and Villupuram took an unconscionably long time to be completed. About ten years ago it was said that the electrification would be completed in a year's time, but it has actually taken more than 10 years. Again, electrification alone could not fulfl substantially the desired object. For that purpose, the Villupuram-Tambaram line should be doubled.

I have tabled certain cut motions and I have already spoken on some of them. The remaining cut motions relate to the following items. The first item relates to the need for connecting Pernambur, an important tanning centre, with the MadrasBangalore line. The second one relate to the need for constructing an overbridge or a subway in Vaniyambadi, a busy trade and tanning centre between the old town and the new town of that place.

My third point relates to renovating and modernising the very old and out-dated station at Ambur. The fourth cut motion relates to expediting payment of compensation to persons involved in accidents, especially at Valathoor in Madras-Bangalore line.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri Muhammad Imall: This is the last item, Sir. I will just take one or two more minutes. The last item refers to the inordinate delay in settling claims and effecting paymenta. One case of death of one young man occurred in Valathoor owing to the absence of proper signal syatem a year ago, and the case is hanging fire still

## [Shri Muhammad Ismail]

Then, Sir, there is another item regarding improvements required in the Chrompet station on the MadrasTambaram suburban line. It has covered roof just for a few feet only and the covered roof is now being extended by few more feet. During the hot season and the wet season passengers are put to great inconvenience on the platform and so the whole length of the platiorm should be covered. It is very inconvenient now for the passengers $t$.) be on the platform. This station has now grown into importance by leaps and bounds. It has no sufficient office accommodation; so much so, when the people are standing in queues for buying tickets, the offlcers have to move about in the same place and inconvenience themselves and inconvenience the people. There is a small stretch of road, it is just a stretch of 10 feet or 15 feet, in front of the Station. It is so muddy that a few showers make it impossible for the people with some decent dress to walk over the place.

There is the projected line between Tinnevelly and Cape Comorin and between Nagarkoil and Trivandrum. Without this, the railway system of the country cannot be said to be complete. But it is being kept pending for decades now.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri Muhammad Immail: All these works and certain others mentioned by other hon. Members of the House have to be taken up and executed speedily. Then and then alone the southern States will be one and will be equal with the other parts of the country in the matter of Railways.

Mr. Depaty-Speaker: Dr. Chandrabhan Singh.

Dr. Chandrabhan Stagh (Bilaspur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I must congratulate the Railway Ministry for implementing one of my suggestions
made last year about the raising of the standard of medical officers, frst grade graduate assistant surgeons to the Class II service.

घी हुम बन्व कहाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राप मुझ्से ब.ब बोलने का समय देंगे ।

उपष्प्ता महोबय : भगर समय होगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं।

Dr. Chandrabhan 8ingh: I offer my congratulations and thanks to the Railway Ministry on behalf of those doctors.

घो हुकम चन्व कख्वाम्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भ्रापकी अ्यवस्था चाद्ता हूं। सदन में इस समय गणर्पूत्ति नहीं हैं।

### 13.38 hrs.

[Shri Sana Lax Saraf in the Chair]
Mr. Chairman: The bell is being rung. Now there is quorum.

Dr. Chandrabhan Singh: While congratulating the Railway Ministry for raising their status from Class III to Class II in respect of Railway Doctors (M.B.B.S.), I must also point out one important factor. While doing this to them, the authorities have denied the same recognition to the licentiates who are doing the same work in the Railways. There are licentiates of fifteen to twenty years of standing but only because they are licentiates, they are not being given this advantage. I plead with the Railway Ministry that their cases must be reconsidered, because, they are doing the same work and they should be given the privilege of being placed in the Class II service.

There is one more important point which I wish to bring to the notice of the Railway Minister. That is about the specialised service. The Railways have to be congratulated on building very good hospitals and etaffing
them with specialists in surgery, in medicine and other apecialities, but what has happens to them? In respect of those specialists, the moment they reach their promotions, there is no higher cadre and if they are promoted they do not remain specialists, they become D.M.Os, and they are doing mostly administrative work. They have got their special qualifications, but they cannot be promoted in their special category. I want to plead for them. I understand this case, and some of the doctors came to me and I want to plead their case. I want to suggest that a specialist cadre must be created in the Railway Medical Service. If a cadre is created, then, they will be able to do better service in that section, they will work hard, and they will not fight for being promoted as D.M.Os. The number of posts of D.M.Os. is limited. There cannot be any increase in their numbers. Therefore, Sir, I plead that a special cadre of specialists in the Surgical Department, Medical Department and other specialist departments should be created. If that is created, then the complaint of these specialists will be completely eliminated they will be able to do better work, and as such, they will be able to serve the Railway better. I must also congratulate the Railways for better hospitals, which they have provided.

The third point which I wish to state is this. This is a very important point. The Railway Board, as it is constituted now, consists of specialists In Engineering traffic and other branches concerned, but there is no Member in the Railway Board representing Health Department. The Health Department has increased to a very great extent and has come of age and the time has come now for the Railway Minister to consider this and provide for a Member, belonging to the Health Service in the Rallway Board. I would like to plead again in respect of this important point. Health measures are very important and there are large numbers of medical officers and
therefore, I wish to stress that there should be a Member from the Medical Department, who should be a fullfledged Member of the Railway Board.

My next point is this. For the development of various sections, there should be a national policy for the development of transport. One of my hon. friends has just pointed out that there is no national policy for development of transport in the country. Regarding development of transpart, Railways being the major partner, Railways must play a very important part in strategic places. For example, they are constructing roads in various places, but they are not conecting those areas with Railways. It hag been pointed out yesterday that in the northern division of Uttar Pradesh we should have a railway communication beyond the present line. So I would suggest that there should be a regional department which must look into these things and connect the roads with strategic railway lines. That is a very important point. The northern area there should be connected by railway lines.

Now I come to another important point. This is in Madhya Pradesh. The Bailadilla-Bastar area, contiguous to Orissa is very poorly developed. It is so poorly developed that in vast areas of about 200 or 250 miles there is hardly any railway line. This Balladilla-Bastar area abounds in mineral resources, iron ore, mica and other very importent elementa like bauxite, dolomite etc. There is everything there, but there are no means of transport.

A railway line connecting Dalli-Rajahara and Jagadalpur in Bastar is a very important line which has to be constructed. This will connect the north and the south and as such will accelerate the development of this are where you can have cement factories, steel factories, aluminium factoriey and about 20 or more other very important factories. Not only that. This
[Dr. Chandrabhan Singh]
will also help develop the Dandakaranya area. There refugees are coming and settling. For that also, we need a railway system. So I will plead very strongly that this should be looked into and a railway line connecting Dalli-Rajahara (which is a very important junction) and Jagdalpur laid. This will open up the areas inhabited by the Adivasis and also help in the development of the Dandakaranya where refugees are settling. This will be give a chance to the people of these areas to live a better life.

Another important thing in connection with Madhya Pradesh is this. The Mandla portion is a very backward area also Adivasi area. There should be a railway line connecting Bilaspur with Mandla. I had made this $\overline{\text { ain }}$ gestion two years ago. This will open up the vast hinterland which is rich in mineral resources, very rich in forest resources. This connection will develop very important sections of that undeveloped area. I will plead again with the Ministry that a railway line from Bilaspur to Mandla should be constructed. I was told that a survey was made. But nothing further seems to have happened. I will plead again with the Ministry that the time has come when this area must be developed and a railway line connection Bilaspur with Mandla constructed as soon as possible.

Another important point I want to make concerns the co-ordinated operation and development of transport. It is a complaint very commonly made that there are many junctions, many atrateeio and vital areas where there are no over-bridges or under-bridges, with the result that there is considerable bottleneck in transport. This is only the result of lack of co-ordination between the transport department and the Railway Ministry. We are told that the Railways are prepared to construct the over-bridge or under-bridge, but that they are not responsible for laying the approach
roads and the State Government concerned should be responsible for it. The State Governments say that they have not got the funds for the purpose. I would plead that there should be proper co-ordination between the two departments, and on the excuse that the State Governments are not undertaking their responsibility of providing the connecting roads, the Kailways should not get away and deny their responsibility. I would suggest that the Railways should set apart a special fund for this very purpose so that this problem is solved wherever it exists.

Many members have complained about the bottleneck in many level crossings. I can cite many more myself. There can only be one solution to this, namely, there must be co-operation between the Railway Ministry and the Transport Ministry. Wherever an over-bridge or under-bridge has to be built, it must be a combined rail-road so that both the media of transport can operate without hindrance. I will give one example of Hasdeo river bridge near Champa Junction in S. E. Railway where there must be rail-cum-road bridge. I hed suggested last time that there mut be a combined rail-cum-road bridge. If this is done, a great and urgent demand of the people there will have been met. The Railways have a greater responsibility in this matter. The excuse that the State Governments are not co-operating should not be put forward. The Railways themselves should attend to this and do the needful. This is a very important point which I would urge before the Ministry.

Some Members have mentioned about catering. I would suggest that there should be a national policy about catering. Formerly, catering - was exclusively done by private contractors. Now the Railways have taken over a part of catering departmentally and the rest is done by private contractors. This is some sort of
a mixture, partly railway catering, partly private contractor catering. This is a very unsatisfactory state of affairs. The Railways must have a national policy on this. If they can do it, let them take over the entire catering departmentally. If they cannot, let them hand it over to private contractors. The time has come when the Railways must decide on this. I am not saying that the private parties must do it. But the Railways must decide on a national and uniform policy. Many Members have pointed out the difficulties and hardships experienced under the present arrangement. These must be removed by the adoption of a uniform national policy.

The condition of third class passengers is pitiable. I would suggest that every train must have two more third-class compartments than they are running now. This is the least that Government can do to relieve the hardships and difficulties felt by the third class travellers. If the Railways cannot provide more lines, if they cannot provide more trains, they must at least increase the number of third-clags carriages.

Some Members have suggested abolition of classes. I do not agree with that. I would suggest: let there be two classes, upper and lower. In some countries, they have abolished classes. But conditions in our country at present are such that we cannot but have these classes (Interruptions). I am not defending the clases as such. But we cannot have one class. Let us have two. As it is, we have three, probably four including the air-conditioned class. I have seen some passengers who travel in firstclass by passes, how they use these first-class compartments is pitiable. I am not going into that now. But the fact remains that two classes are necessary, a superior class and an infertor class. Proper facilitites muit be given for these two classes.

Another important point I want to make concerns employment in certaln sections, in certain zones. I have written to the Railway Ministry about this. Even for class IV stafr, they import people from outside the area concerned. I can cite any number of examples. This must be looked into by the Railway Ministry. For classes III and IV services, local people must be encouraged to come in. I had suggested last time that they must fix a quota; that at least 80 per cent of the people recruited to the class III and IV services must be from the local area concerned. I am not including in this technicians. That is a separate thing. But for class III and class IV service, local people must be given preference.

One more important point. There are occasionally certain difficulties between the junior P.W.D. inspecting staff and the contractors. I have brought to the notice of the Railway Minister the fact that this has resulted in stoppage of work and shortfall in plan outlay. I have mentioned the case of Bilaspur in this regard where due to laok of co-operations between the contractor and the inspecting staff work had to be suspended. Although I am grateful to the Railway Ministry for looking into the matter and informing me that the situation has been remediated, this is not a solitary example. There are many auch examples. The Railway Ministry should take speedy action in such cases and restore normal work to achieve planned targets.

Before I close, I have to thank the Railway Ministry and the employees for the wonderful work they did during the emergency. It is a glorious record that has to be kept. and cherished. I am told that in three days' time they transported two divisions to the area of operations. Everyone concerned deserves the thanks of this House for this. I again compliment the Railway Ministry, the atafir and the Rallway Board for the marvellous work that they have done.

बी म० ला० नितेंी : (हमीरपुर) : समापति जी, रेलबे प्रभासन इस बात के लिए भवस्य ही बधाई का पात्र है कि जब से देश में स्वतंक्ना श्रायी तब से हमारे वेश में रेलों का जो विस्तार हुपा है उससे एक नया चमत्वार उस्पष्न हुप्रा है। जिन्होंने क्मी 1947 के पहले रेलवे के प्रबन्ध को देखा होगा तो उन्हें पता होगा कि कि.तनी बमजोरियां वि.तनी खरावियां थीं। लेविन स्वतंन्नता प्राप्ति के पश्चात् जगह-जगह ऊंचे प्रीर श्रब्छे ल्लेटफार्म बनाये गए, बिजली का विस्तार हुप्रा, नयी रेलबे लाइनें चलायी गई मोरघौर भी तरहन्तरह की जों सुविधायें यात्नियों को दी गई हैं या बर्मचारियों को बी गई हैं वह सब ऐसे बारण हैं जिनके लिए रेलबे मंनालय तया रेलबे बोई बधाई का पान्न है ।

बी बाल्मीकी (बुर्ज): बुन्द्याबंड में क्या हुप्रा?
aी प० सा० तिरेती : बुन्देलबंड की सरफ में भभी भाता हूं। लेक्तन जो बात फहने की है वह यह कि रेलवे बोर का घ्यान या रेलवे बोडं बा हान केवल बत़ी-बड़ी लाइनों की तरफ है मोर बड़े-बड़े नगरों की तरफ है 1 जहा कहीं भी सुधार हुमा है वह बते बने ल्यानों पर हुपा है प्रोर समृब क्षेतों में हुभा है। पिछड़े क्षेत्रों की तरफ कोई भी काम विशेष नहीं हुमा है । जहां कहीं मी रेलबे लाड्रन पहले नहीं बी बहा रेलये लाघन भमी वक नहीं बनाई गई है। उदाहरण के लिए मैं घापको बतलाइं कि रेलवे मंबालय ने कोंष, जालोन, उरा का सर्व कराया था। कोंख, जालोन पौर उराई का जो टुका़ा वकी हैं उसका सवें हो युक्त था। उसको बोड़ने का काम करना घा सेकित धरी

वक वह नहीं हुभा है । उसके लिए भास्त्वीजी ने भाश्यासन दिया था, श्री जगतीवन राम ने भी प्राश्वासन दिया था में्रेजी जासन काल में ही एक प्रोर रेलके लाइन भठभा, सुमरपुर से हरपालपुर उक बाया राठ चलाने की तजबीज थी उसका सर्वे मी वि.या जा चुका था लेकिन भाज उक उसको बनाया नहीं गया है मीर वह बाम पूरा नहीं हुभा है। बुवेलबंड के पिछके क्षेढ में इसे बनवाना ध्रत्यन्त भावस्यक है। हरपालपुर से रीवा तक बया पष्षा एंड सतना एक रेलवे लारन बननी थी लेकिज ज्योंही रीवा से विन्ध्य प्रदेश की राजधांनी हट गयी घ्रोर मष्य प्रदेश की राजधानी भूपाल बनाई गयी वह रेलवे लाड़न बनाने बा बाम मी छोड़ दिया गया। भूपाल के राजघानी वनते ही भापने रीवां की लाड्दन वा बाइ: बंद कर दिया भीर भ्राज वह भ्रापकी योजना में भी नहीं है। इस प्रवार से भ्रीर भी कुछ रेलवे लाइनें हैं जिनके कि बनाने की प्रोर भापकोध्यान देना थाएिए घोर जिनकी भोर माननीय सदस्यों ने भापका ध्यान पार्षषित किया है।

यह उबालिग का काम पर्यात् रेलवे साइतों को दुहारा करने का काम देश भर में पिछले 10 सालों यापूर्व से बल दा है पौर बड़े बड़े ल्लेटफार्म भौर शेड की बनाये जा रहे हैं। मैं यह नहीं बहता कि प्राप यह बड़े बड़े बाम न वरिये लेखिन मेरा क्हना है कि यहु उबलिल का कास भौर रेलवे स्टेगनों पर नये थोड बनाने का कास कुछ दिनों के लिए रोषा जा सक्ता हैं। ऐसा करने से जो रुपया बते उससे जहा कोई रेलवे लारून नहीं है वहां भाप रेलवे लाइन दे सबते हैं। भापने देबा होगा कि ताज ऐकसप्रेस नई बलाई गई, एक नां गा़ी़ लबनक ऐक्सप्रेस या मेल बलाई गई पसम मेल की नई घलने लनी,

बरे भच्छा है भसम के लोगों को कुछ पाराम पढुंचेगा लेषि.न मेरा कहना है कि यह् सब की सब कानपुर होकर जाती हैं। पब जिन लाइनों पर पहले से ऐबस्प्रेस भाड़िया घलती हैं उन्हीं पर मौर भी तेज चलाई जाती है। जहरत तो इस बात की हैकि पहले वह उन क्षेत्रों को देलें जहा कि कोई रेल लाक्न नहीं है पथया ऐक्स्प्रेस गाए़ी नहीं है । भब भांसी से मानिक्युर एक ऐसा उपेकित सेक्यान है इसमें कोई भी ऐक्सप्रेस गाड़ी नहीं बलती है। भंने बहले भी क्हा हैं पोर भाज फिर भ्रपनी मांग धुहराना चाहता हूं कि रूफान ऐक्सप्रेस दिल्ली से पागरा जाती है, भागरा से टूंडला चली जाती है प्रोर फिर टूंडला से कानपुर होकर हावड़़ा जाती है तो खस गाड़ी को ग्रालियर, सांसी, मानिबपुर धौर हलाहाबाद भ्रोर बनारस होकर हावड़ा तक पहुंचायें तो यहृ पिछड़ा क्षेत्र मी उससे कवर हो जायेगा। जब में ने एक बादविवाद रेल सम्बन्धी दती सदन में उठाया था तो श्री शाहनवाज खां ने जि्टी मिनिस्टर रेलबेज की हैिियत से यह पागवासन दिया था कि घ्राठ नई जनवा गाड़ियां चलाई जायेंगी जिनके नाम मी उन्होंने गिनाये थे। मैंने उस पर एक संतोष की ठठठी सांस ली थी कि चलो एक काम तो हुप्र। सेकित वह मंनालय बदला जब नये मंनी पाटिल साहब मौर डा० राम सुभग नसहत रेलबे मंतालय में भाये तो उन्होंने जितनी नई ऐक्सप्रेस गाड़ियां चलाई वह सब बिसकुल भिष्र-किष्न गाड़ियां चलाई धौर जिनका कि वायदा किया गया था वह एक नहीं बलाई। रेलके मंत्रालय को भ्रपने भाश्रासनों पर घ्यान तो रबना चाहिए थाहे बह किसी पहले के मंधी ने ही विये हों।

बम्बई के लिए घांसी से कोई ऐस्युप्रेष गाड़ी नहीं हैं जब कि कानपुर होकर ह्राबत़ा के लिये सैकड़ों गातियां हैं। केषल एक ष्षंजाब मेस है या हावक्षा ऐस्टप्रेष है तो

कि 12 बंटे के घन्तर से चलती है। चितनी भी गाड़ियां बम्ब्बई के लिये द्ं बे परिखम रेलबे की हैं भीर राजस्थान होकर जाती हीं। सेंट्रल रेलबे में बम्बई के लिये कोई जनता ऐक्सप्रेस ट्रेन नहीं हैं। भांसी के भास पास का क्षेष्त एक काफी घड़ा क्षेत्र है मीर हजारों लाखों यात्वियों को बम्बई जाना पफ़ता है। लख नक प्रोर कानपुर का क्षेत मी बम्बई के लिये वहां से कबर होता है मगर मजा वह है कि सैद्रक्न रेलवेष में कोई भी जनता गारी की ध्यवस्था नहीं हैं जो कि फरनी बाहिये। इसणिए भेरा निबेदम है कि एक ऐक्सम्रेष गाड़ी पाप क्षांसी होकर एववर्ता तक लाइये। fिल्ली से बम्बई तक क्षांसी होकर जलाइये भौर एक लबनक से बम्बई तक घाती होषर जलाइये । ऐका होने से जो भाज याधियों को परेश्रानी का सामना करना हो, है होर बारह षंटे रकना पहता है बहा विक्रत उमकी हल हो जायेगी।
 रेलवेज में प्रष्टाबार बहुत कैला हुपा है। बदाहरण की लिए स्लीपर कोचेड का इम्तोम देलिये। पब हालत यह है कि धगर धाप कायदे से बरं क्लास स्यीपर कोष में सोगे की कगह लेते जायें हो कहा दिया जाएत है कि कोई बर्य बाली नहीं हैं साष चर गयी हैं लेकिन रेलवे के मुलाषिम के हाय में भाप भागर बात्त रुपये दे वीजिये तो ब्रात क्रये में मये से बतीर टिकट के बर्य पर सफर करते हए भाप घले जाइये 1 भाषको टिकट मी नहीं लेना पपे़गा पौर सोने की जगह मी भापको मिल जायेगी । रस वरह का प्रष्टाषार रेलके में बुले तोर पर देखा हूं 1 पाप उस भी बाहे सर बारे में थाँ प़ुताल करके बन्तोष कर षकाे हैं। मैने दो बार बबानी बात की है पोर इसकी कोर उनका घ्याज किलाया है सेकित घयी वए कोई घ्यान नहीं दिया भया है। प्रलता यह है कि भाज प्रष्टाथर कैला हैपा है इरहिए मंबी की को चहिए कि हुको
[श्री म० ला० दिवेदी]

मिटाने के लिए वे कोई ठोस व कारगर तरीका भपनायें ।

रेलबे सम्पत्ति की जो चोरी होती है या तोए फोड़ होती है जैसे कि लाइट्स बर्स्स का गायब होना, स्विच गायब होना या भाइनों का गायब होना धादि तो दरभ्रसल यह्ह घोरियां याषी लोग नहीं करते हैं बस्कि रेलवे कर्मचारी ही करते हैं श्रोर वे उन्हें ठेकेदारों के हायों में बेच देते हैं मौर किर उनसे भ्राप बरीदते हैं। मेरा कहना है कि इस तरीके से कंट्रैब्टस के जरिए जो बरीद फरोष्त होती है उसे घ्राप बन्द कर बीजिये और जैसे गवर्नमेंट भ्राफ ईंडिया में सप्लाई विभाग है उसी प्रकार से रेलवेच में एक सप्लाई हिपार्टेमेंट भ्राप कायम कीजिये जो कि सभी प्रावएयक सामानों को विशवसनीय होगों से खरीदे थौर किर वही सब जगह सप्लाई करे। ऐसा करने से यह्ट जो चोरियों की भ्रापकी समस्या है वह बहुत हद तक हल हो जायगी ।

तीसरी बीज यह्ठ है कि जहा रेलवे मंबालय ने रेलों में सुषार किया है धौर विकास यादि का कार्य बहुत सी जगहों पर किया है हमें यह्ह देख कर बेद होता है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रेलबे के fिस्बों को जलाते हैं, रेलबे के इंजनों को तोड़ने, रेलवे की जायदाद को नुकसान पहुंचाने, तोट़ फोड़ करने घोर स्टेशनों में ध्राग लगाने का काम करते है हौर निशिक्त स्प से इस किस्म की घटनाएं पवांछनीय हैं मौर वह देश के लिए घुम नहीं हैं, पशुप हैं। भाज जब कि देश स्वतन्म है मौर प्रजासम्डी शासन ब्पबस्था चल रही है तब रष्ट्रीय षस्पति को हानि पहुंखाना बड़ा ही चनुषित घंर राष्ट्रहोही कार्य है ।

एक कालगोब सलस्प : कोन लोग यह फास कर रह है ?

धी म० ला० दिबेबी : वे भसाराजिक भोर भ्रराजक तत्व हैं, बे कम्युनिस्टों में हैं भौर हम लोगों में भी ऐसे कुछ तत्व हो सकते हैं, मैं तो दे ${ }^{\text {T }}$ के सभी निवासियों को भपना साथी समक्षता हूं। इस घ्रोर रेलवे मंबालय धौर मंबी महोदय को गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना घाहिए भौर हस तरह की गड़बड़ियों भीर तोड़फोढ़ भौर रेलबे की सम्पत्ति को जो हानि पहुंचायी जाती है या जो रेलवे की सम्पत्ति की चोरियां होती हैं उनको रोकने के लिए दुक़ कदम उठ।यें । दरम्रसल वहां पर दो किस्म का छन्तजाम चलता है जिसके कारण भी यह सब गड़बड़ हो जाती है । पुलिस का इन्तजाम राज्य सरकारों के हाष में है धौर रेलवे में सुरक्षा का इस्तजाम रेलवे मंब्रालय के हाय में है। रेलवेष मौर राज्यों के बीच में कोई ऐसा समक्षोता होना बाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट को यह्र श्रधिकार दे देना चाहिए कि जहां-जहां होकर रेलवे लाद्न निकलती है उनकी ख्यवस्था रेलबे मंबालय के हाथ में धा जाये भौर राज्य सरकारों से वह काम छीन लिया जाय । घगर ऐसा संभव नहीं हो सकता तो थोके समय के लिए भपना छन्तजाम सुपुर्व करके देबें घौर भगर इससे स्थिति में सुधार हो तो फिर स्यायी एत्तजाम किया जा सकता है लेकिन यद्ह बहुत भ्रावश्यक है कि यह गड़बढ़ भादि रकनी चिहिए क्योंकि इसके कारण गबर्नमेंट भाफ इंडिया बहुत बदनाम हो रही है मोर सम्पष्ति की मी क्षात हो रही है 1

गुड्स ट्रिंफिक मौर पैसंजसं ट्रंफिक बढ़ाने के ऊपर रेलवे मंत्रालय का घ्यान नहीं है । पाप नई माल गाड़ियां बलाइये, नई याती गाड़ियां चलाइये ताकि जो यातायात बसों थौर ट्रकों आरा हो रहा है उस में कमी हो। इससे पेट्रोल की भी बचत होगी घोर स्मगलिग वगैरह जो होती है वह मी बह जायेगी। भमी स्थिति यहि है कि एक दृक बाला भवेष माल को ले जाता है तो वह पुलिस के

सिपाही को 100 रुपये का नोट देकर कोई मी भवैघ माल एक स्थान से द्रूसरे स्थान पहुंचा सकता है घौर उसकी कोई रोकथाम नहीं हैं। भगर रेलवे दारा यह माल चलेगा तो ऐसा ध्रवेध ब्यापार नहीं चल सकेगा घोर साथ ही साथ रेलवेज की भामदनी मी बहुत बढ़ जायेगी।

रॉनग टाइम के बारे में एक बात मुके कहनी है । भाप ने कहा कि हम गाड़ियों की रफ्तार बका रहें हैं पोर पाटिस साहष ने इसका भाश्वासन मी दिया है। लेकिन जो नया टाइमटेबिल निकला है भर्रैल से पम्तूबर तक का, उस को देबने से पता घलता है कि ऐष्सप्रैस गाड़ियों भौर कुछ पैसेंजर गाड़ियों के जलने का समय घटने के बजाय बढ़ा हैं। उदाहरण के लिए पठानकोट ऐक्सम्र्रस का समय बढ़ गया है। जो पैसेंजर गाड़ियां हमारे इलाके में बलती हैं सेट्रल रेलवेज्ञ में उनके समय में मी वृष्वि हुई है। पैसेंजर गाड़ियों का समय ऐसा बनना थाहिए ताकि मुष्य गाड़ियों से मेल हो सके । उदाहरण के लिए मैं भापको बतलाऊं कि बांदा से कामपुर तक बो पैस्जैंड गा़िया चलती बी वह पहले पर्थात धंत्रेजी काल में मेल ट्रेनों को मिलाती बी । बांदा कानपुर पैसेंजर पहले गाड़ी तीन घंटे में बंदा से कानपुर पहुंचती थी भ्रब उसमें पांच घंटे से मी पघिक लगते हैं भौर हावड़ा ऐक्सप्रैस को जो कानपुर में मिलाती थी वह पब नहीं मिलाती है जिसका फल यह हुपा ह कि हावड़ा ऐक्सप्रैस जो कानपुर से विस्सी के लिए घलती हैं कानपुर से $8-50$ या $8-55$ पर छूटती है लेकिन बांदा, कानपुर वैस्सेंजर भव नो बजे पहुंचेगी ।

देष्बा यह जाता है कि रेलबे की जो नई बोनस ब्बोली जाती हैं उनका कोई एक ैैसानिक भाषार नहीं होता हैं बसिक जो लोग पपना प्रैशर या ब्वाब हास वेते हैं या कोई कापलूसी करते हैं तो भाप उनकी बात मान लेते हैं जसे कि इमने देबा कि घाध प्रदेक्र की नई जोन बुल गयी। पाप्र प्रदेक के लिए मई जोन घापने बोल डी मुसे कोई मापति नहीं

लेकिन यह्ह जो प्रैचर में भाकर बोली जाती हैं वहु उषित नहीं है। मेरा कहना है कि रेलवेज के मंत्रालय को एक राष्ट्रीय घृष्टि से नीति बनानी थाहिए कि जहां पर कमी हो जिस बीज़ की पावर्यकता हो उस के भनुलूप जोन या नया काम किया जाना बाहिए न कि उन के प्रभाव में प्राकर दबाब में पाकर या भरजीपाब्तता के कारण किया जाय । क्योंकि हस किस्म की नीति से रेलवेख को पोर देश को लाभ नहीं होगा। में घाहता हूं कि उस भोर भी भाप पूरा-पूरा ध्यान दें ।

जहां तक केटर्टाग का सम्बन्ष है, रेलवे केटरिंग को भपने हाथ में लेने पर में रेलके मंतालय को बधाई देता हूं। मैं कुछ माननीय सदस्यों के इस विषार से सहमत नहीं हूं कि केटर्रांग के सम्बन्ष में रेलवे मंबालय का बन्तलाम मष्छा नहीं हैं। जहां कहीं प्राईवेट केटरिंग है, वहा रेलवे कर्मंचारियों को तो मुफ्त बाय $\boldsymbol{\text { थोर बाना मिल जाता है, लेकिन }}$ बाकी मुसाफ़िरों को ठगा जाता है। इसलिए जहां थमी तक रेलबे केटरांग की ख्यवस्पा नहीं हुई है, वहां पर भी रेलवे मंक्रालय को यह काम घपने हाय में ले लेना बाहिए । मंती महोदय केटरारग का ऐसा इन्तजाम करें, जिस से कोई चोरी भोर बदमाशी न हो सके। इस के लिए घन्टेलिजेंस के कुछ भ्रादमी रोे जयें । वह भेस बदल कर विभिस स्थानों पर जायें मोर वहां पर केटरॉग की व्यवस्पा को देरें । भगर वह ऐसे ही बुल क्प में आर्येंगे, तो उन को प्रही चाय पोर म्रच्छा बाना विया जायेगा मोर वह कहेंगे कि बहुत मण्छा सन्तबाम है ।

एक पालनोय सरस्य : बाय के स्थान पर भाज कल गर्म पानी दिया जाता है ।

थी प० ला० दिवेटी : घर्ड क्लास के यावियों को जो षाय दी जाती है, वहह पच्डी नहीं होती हैं। जब बानेम्पीने की रेलवे मंश्रालय की घपनी व्यवस्था हैं, तो पहा उह्री है हि जनता को ठीक दाम पर पण्डी कीज मिसे ।

थी धाल्मीजी : इन्टेकिजेस बाले की जाय ीवते हैं।

घो म० ला० fिलेंी : श्री बाल्मीकी घसे लोगों को हन्टेलिजेंस में रखा जाये । थालियामेंट के मेम्बरों से यह काम लिया जाये । हम लोग जो सूचना दें, उस पर ध्यान खिया जाये घोर उस के धनुसार कार्यवाही की जाये, क्योंकि छन बातों से हमारा कोई निजी मतलब नहीं है ।

मैं निवेद्न करना चाहता हूं कि रेलवेज में जहा-जहां कमियां है, उन को जल्दी से जल्दी दूर किया जाये प्रोर हर एक क्षेत्न में सुधार की ध्यवस्था की जाये । राष्ट्र के जिस भाग में रेलवे सुविधामों की कमी है, उस की प्रोर विशेष ध्यान दिया जाये । जिन हलाकों में कमज़ोरियां है, जहां पर पर्याप्त एर्मनिटीज ग्रोर हुविघाभों की व्यवस्था नहीं हो पाई है, वह्रां भधिक ध्यान दिया जाये, वहां नई रेलवे लाइनें बिछाई जायें, यान्रियों को उचित सुविधायें दीं जार्यें घोर वर्तमान कमजोरियों को दूर किया जाये, ताकि देश के देहात भ्योर पिछड़े © ए. एलाकों के लोग समझ्न सके कि वाकई देश में स्वतंव्रता भाई है आ्रोर रेलवे बोर्ड तथा रेलवे मंत्रालय जनता का है, कुछ हने-गिने पूंजीपतियों या प्रभावशाली लोगों के हाथ में नहीं है। रेलवे मंन्नालय ने जो भ्छचे काम किये हैं, उन की प्रशंसा करते हुए में कहना चाहता हें कि श्रगर ये काम जनता के हित के लिए किये आयेगें तो इस में कोई संशय न्हीं है कि भविष्य में हम इस मंब्नालय की घोर भी प्रशंसा करेंगे ।

रेलवे मंब्नासय की प्रोर से जो रुपया केन्द्रीय ड़र्च के लिए विया जाता है, उस को पोर कम कर दिया जाये, ताकि देश के पिछछे हुए छलाको में रेलवे लाइने बिछाई जा सके मोर यात्नियों को पर्याप्त सुविधायें दी जा सॅॅं। एक तरफ तो रेलवे मंबालय केन्ट्रीय सरकार को पैसा वेता है मौर दूसरी तरफ वह्ह कहता ही कि हम धनामाष के कारण नई रेलवे लाइनें भहीं तो सकते हैं। यह्ता कोर्ट तक नहीं हैं। बल तक देश के पिछ़े़े हुए छलाकों में रेलवे का ठीक सरह से प्रबन्ध नहीं हो जाता है, सतथ तक केन्द्य को रपया देना बन्द कर दिया बाये । उस रुपये को रेलबेज के काम में

लाया जाये । जब रेलवेज में सुधार हो जायेगा तो उसकी घामदनी भी बढ़ जायेगी । तब उस श्रामदनी को जिस तरह काहे वितरित किया जा सकता है ।

भन्त में में रेलवे मंत्री मौर मंन्नालय को उन के घच्छे काम के लिए धन्यबाद देता हूं। मैं धाशा करता हूं कि जो बाते में ने कही है, उन को केवल बकवास समस कर न टाल दिया धायेगा, बल्कि उन को नोट कर के उन पर ममल करने की कोशिश की जायेगी घ्रौर बाद में पस्न के द्वारा हमें सूचित किया जायेगा कि छन मांगों घौर सुकाबों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है। भ्रगर भावक्यकता हो, तो रेलबे मंन्नालय में इस काम के लिए एक विभाग खोल दियाजाये, जो वाद विवाद में डठाए गए प्रश्नों, सुझ्सावों मौर मांगों के बारे में सदस्यों को सूचित करे कि उन के बारे में क्या कार्यवाही की गई है घौर कब तक के काम पूरे हो जायेंगे। भगर इस सम्बन्धमें सदस्यों को समय-समय पर जांनकारी वी जाये, तो में समझूंगा कि रेसबे मंब्रालय ने एक उचित कदम उठाया है।

सभापति जी, भापने मुके जो समय दिया है, उस के लिए में माप को धन्यवाए देता हूं श्रोर रेलवे मंनालय ने जो श्रम्छा काम किया है, उस के लिए भैं मंध्नी महोबय को बधाई देता हूं।

सभार्पति महोवय : श्री रघुनाय सिंह् ।
घी बलीती: समापति महोदय, ख़े़े होने वाले माननीय सदस्यों की तरफ भी भाष की निगाह होनी चाहिए। जब हम बड़े होते है, तब भाप हमें पहचान लें।

बी हुक्म चन्त फघबाय : हमारी तरफ मी निगाह होनी धाहिए।

समापति घहोबय : माननीय सध्स्य छस बत का बयाल रबें कि जो माननीय सबस्य भ्भी तक बोले नहीं हैं, उनको जल्र पह्हले मौका मिलना धाहिए। लेकिन में बता वूं कि धगर कांत्रेस के सभी सदस्य सिके बस-षस मिनट सें, तो समी बोल सकते हैं।

की रचुन च सिह।

* हपुनाष Fसह (गाराणसी) : स्मापवि महोल्य, खल्मीकी ने रामायण लिबी हैं घोर रामायण तो सब के षरमें है ससिए बात्पीकी की भोर सब की निगाए जाती है ।

बी बाल्मीकी: सेकिन बाल्मीकी रामापण में रेलके का जिक नहीं है ।

एक घाननीय सबस्य : पुण्पक विमान -ात विक है ।

बी स० मो० बनर्षा : (कानपुर) : बाल्मीकी बी के समय रेलये नहीं थी।

यी रघृतष निह : मे सिए़ दो तीन विषयों की पोर रेलवे मिनिस्टर साहू का घ्यान धार्कषषत करना जाहता हैं। रेलेखे ने काम तो बहुत मच्छा किया है, जिस के लिए समी सबस्यों ने घन्यबाब दिया हैं 1 में मी उस प्रक्त में घपने प्राप को पम्मिलित कर लेता हं ।

बी स० मो० लनस्ष : जब माननीय अधबस्य बोल रहे हैं, तो हाउस में कोरम तो होना बाहिए।

समापति कहोब्य : बंटी बाराई जा रही ही- भब कोरम हो गया है। मानतीय सबस्स भपना भाषज जारी रखें ।

बी रुपाब fiहe : ठीजल लोकोमोटिष का एक कारखाना मेरे क्षेत, बाराणसी, में बोला गया हैं। बहा पर को रंजित तैयार किए गए है, वे बढ़े पावरफुल रंजिन हैं भोर काफ़ी भच्छे साबित हुए हैं। क्षाप को मालूम होना बाहिए कि हिन्दुस्तान को मैरिन घंजिनों की बड़ी उहरत हैं। जहाओं के लिए जो बिित चाहिए, हिन्दुस्तान में उनका निर्माण भहीं होता हैं। हस लिए करीब गीस, बन्हीस, करोड़ बपए के छंजिन बाइर से ब्बरोे जाते हैं। जब वाराणसी में ठीजल दोकोमोटिब का घतना बए़ कारबाना बोला गया हे, तो मेरी मांग है कि दिन्दुस्तान का जो छपया विदेसी मुता के स्प में केल से बाहर जाता हैं, उसको येषा बाए। पार सरकार बहां पर मीरित गीजल संजिन

बनाना घुल करे, तो जहाबी क्यबसाय की एक बदी़ी समस्पा हल हो सकती हैं।

ससलिए में मंनी महोवय से वह प्राष्येना करता हूं कि भगर उस कारसाने में छोटे पंजिन से ले कर बड़े से बड़े इंजिन बनाए जायें, तो भच्छा हो। में प्राप को एगजाम्पल दू कि सेलिग बैसल्घ के सम्बन्ध में भरव कंट्रीज जोर इरान के साथ हिन्दुस्तान का बहुत ज्याबा काम्मीटीशन हो रहा है पोर हम उस कान्पीटीशन में सफल नही हो रहे हैं। हस का कारण यह्ह है कि दे लोग वाहर से केषल 500 रुपये में दंजिन बरीदते हैं, जब कि हिन्दुस्तान में हनं 1500 ठुये बेने पड़ते है, भगर षरकार वहां पर सस्ते इंजिन बनाने की ध्यवस्पा करे, तो सिलिग वैसल्म की घंडस्ट्री में म्रर कंट्रीज मोर ईरान के साथ जो काम्पीटीशन हो रहा है, हम उस में सफल हो सकते हैं। मेरी प्रार्यंना है कि इस क्रोर ध्यान दिया जाये।

हाल ही में पूर्वी कोस्ट, पर प्रवीप पांटं का उद्धाटन हुम्रा है 1 बंगाल की ख़ा़़ी में मद्रास, विशाखापत्तनम घारो पदीष, सिफ़ तीन घोपन सी पंटंस हैं प्रदीप पोर्ट में कोई रेलवे लाड्दन नहीं है। मेरी समक्ष में नहीं पाता कि प्रगर रेलवे लाइन नहीं होगी, तो पांटं केंस सफल हो सकता हैं। है । इसलिए मेरी प्रार्यंता है कि यह सरकार इस घ्रोपन सी पोर्ट को पविलम्ब रेलवे लाइन से संबंधित करने की कोई योजना बनाए। वहां पर इस वक्त जो रेलवे लाइन है, भुगर उस के प्रागे करीब तीस मील की पोर रेलबे लाइन विका दी जाये, तो यह्इ काम पूरा हो सक्ता है ।

भाष जानते हैं कि बलक्ता दोटं की भवस्था भी बहुत भष्ही नहीं है 1 हम वहां पर क्रीजिग पर कर्राब चार करो़ उपये पविवर्ष ब़र्य करते हैं। भ्रगर परीप पोटे में रेलबे लाइन हो जाये, तो ध्राज कल कलक्ता पोर्ट पर जो पर्षिक जार हो गया है वह कम हो सकता है 1 मेरी पह्र प्रांबना है कि हत विष्य पर माष घ्याल
[श्री रघुनाथ सिक्ष]
देंगे। जब हम लोगों ने बरांड़ों रुपये लगावर प्रदीप पंटंट बना क.र दिया है तो उसकी तरककी बा प्रबन्ध भी होना चाहिये ।

की एम० एल० दिखरी ने जो कुछ जोनल सिस्टम के बारे में बहा है 1 जैसे हमारे यहां भाषावार प्रान्तों की बीमारी निकल गई है, उसी प्रवार से जोनल सिस्टम की बीमारी भी निबल गई है श्रीर ध्रब जोनल सिस्टम इस भ्रवस्थर पर भा गया है कि जैसे हर एक प्रान्त का एक जोन हो जाय। भाप एक जोन बनाते जा रहे हैं, वह्ह बोन क्या है, वह एवः प्राविन्स का जोन है यह बीमारी भ्रब तक राजनीतिक क्षेत्र में फैली थी, भ्रगर यह बीमारी इण्डस्ट्रीयल क्षेन्न में या रेलवे में मी फललन लगे तो हिन्दुस्तान के खण्ड-खण्ड होने में कोई घंकां नहीं रह जायगी। इस लिये में प्रार्थना वरता हूं वि. यह जोनल सिस्टम प्राविन्वियल बेसिज्ञ पर करने की घ्रापकी च्छा हो, तो में यह्ह बहता हैं वि यह हतनी बतरनाब बीमारी हैं कि वह हिन्दुस्तान के वांगमय को बिल्कुस नष्ट बरा देगी। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि घ्रगर ज़ोनल सिस्टम बनाना हो तो द्टरप्राविन्शियल जोनल सिस्टम होना चाहिये । भगर माप ने प्राविन्स के हिसाब सें जोन बनाना शुरू किया तो हर प्राविस्स वाले वहँंगे कि हमारे प्राविन्स की जो रेलवे लाइन है, उसका एक जोन होना चाहिये।

दो बातें में घ्रपनी कांस्टीच्यूएन्सी के सम्बन्ध में कहना चाहता हां 1 बाबतपुर बालिसपुर स्टेशनों के बीच में, जो कि बनारस -तौनपुर लाइन पर हैं, भ्राज 13 बवों से मैं बोनों हाय उठाकर चिल्ला रहा हूं कि घन के बीष में एक फ्सैग स्टेशन या हाल्ट स्टेयन होना षाहिये। 13 वर्ष का जमाना बीत गया, मालूम पड़ता है, कि बादू राम सुभग सिह के fिपार्टेंटंट में कुछ तेक ऐसा जाम हो गया है कि वह घुल है

नहीं रहा है । हस सम्बन्ध में 13 वर्ष का उसाना हो गया है ।

उा० राम हुभण सितह : 12 वष्षं के बनवास से बापस भ्रा गये हैं।

भी रघुभाष सिह : इस वास्ते जो प्रेक जाम हो गयाहै, इस क्रीक को मेहरखानी कर के बोलने की कोशिश करें। बाबतपुर मौर बालिसपुर के बीष में एक हास्ट स्टेशन या पसूग स्टेशन बनाने की जो योजना है, उसको कार्यंूप बेना चाहिये। और यदि हलक्शन के पहलले मेहरबानी कर देगें तो हमारा भी लाभ हो सकता है 1

एक दूसरी सजेशन है लोहता भौर चीखष्डी के बीच में, यह भी हुमारी कांस्टीछ्यूएन्सी में है, एक हाल्ट स्टेशन बहुत दिनों से बना है, $8-10$ साल से बना है, घौर बनकट उसका नाम है 1 इस स्टे श्राने जो पैसेन्जर गाड़ियां जाती हैं, उन में सिकं एक को बड़ा करते हैं। घ्रौर बाकियों को नहीं बड़ा करते हैं । इस स्टेशन पर काफ़ी टिकट सेल होता है, बसिक यह्ए स्बान बनारस जाहर के पास है, उसका सबर्व है, मैं नहीं समक्षता हूं कि एक गाड़ी को ही क्यों खड़ा करते हैं . . .

## ग० राम धुभग संत्ट : कहां है ?

बी रघुनाष निह् : बनकट सोहता भौर चौखण्डी के बीच में हाल्ट स्टेशन है। इस स्टेशन पर सिफ़्र एक गाड़ी खढ़ी होती है, वहां से गुज़रे बाली भौर पैस्सेजर गाढ़ियों को मी बहां बढ़ा करना चाहिये ।

समापति घहोबय : दो मिनट में बतम कीजिये ।

घी र्युमाष्ब fiहह : कैटरिंग के बारे में सबाल उठाया गया है 1 मे नहीं समक

सकता, उा० राम सुभग नसह जी की शक्ल को देबने के बाद, ऐसा मालूम पड़ता है, कि बाने की बराबी रेलबे में नहीं हो सकती । भगर ऐसा होता तो रेलवे मिनिस्टर का स्वास्प्य बराब होता। लेकिन एक बात मुभे कहनी है कि बस्बई के बी० टी० स्टेशन पर जाइये, मैं जब मी रिशिषा बोर्ट के काम से या दूसरे काम से बम्बाई जाता हूं तो हमेशा रिटार्यरिग एम में ठहरता हूं, यह हमारा नियम है, भोर रेलवे का भोजन करता हं । मत्रास, हावड़ा भोर बी० टी० इन तीनों स्टेशनों पर भोजन हतना भच्छा प्रोर सस्ता मिलता है कि हिन्दुस्तान में कहीं नहीं मिल सकता । बी० टी० स्टेश्रन पर दोनीन हजार थाली रोज लगती हैं । उतनी ही कीमत हम छटारसी में देते हैं, उतनी ही कीमत हम दिल्ली में देते हैं। लेकिन नदा कारण है, कि बी० टी० में वो-तीन हजार भादमी भोजन करते हैं, वहां पर क्यू लगी रहती है । भार भाप वहां पर उतनी कीमत में भ्ञा ख्बाना दे सकते हैं तो उतनी ही कीमत में दूसरी जगह क्यों नहीं दे सकते, जब कि बम्बई में प्रोर जगहों से सभी कीरें महंगी हैं। इसी तरह से में कहना जाहता हूं कि मद्रास सेन्द्रल का खाना बड़ा भ्रच्छा ब्याना है, हावड़ा का बड़ा भच्छा बाना है । है। वहां भादमी भ्षच्छे हैं तो वहां का स्तजाम भच्छा है, बाना भच्छा है। लेकिन जहां का हन्तजाम मच्छा नहीं है। बहां का बाना बहुत बराब है, । इसलिये भापसे प्रार्थंना है, कि ऐसे भादवमियों को रबें जो बाना बुद न बा जायं , बल्कि दूसरों को बाना देने की कोशिश करें, तो ज्यादा श्रच्छा होगा । जो बानेवाले लोग हैं , उनसे हस ब्बाने की मुक्ति मिल जाय तो इससे बढ़ कर हम प्रोर पालियामेन्ट के मेम्बरों का कोई दूषरा कायदा नहीं हो सकता। मैं समक्षता हूं कि भ्राप घन बाने बालों से नुक्ति दिलायेंगे ।

थी राषें लाल घ्पास्त ( उज्चन ) : सभापति जी, मैं रेलवे मंतालय की मांगों का हार्दक समर्षत करता हूं। में यह जानता हूं कि पिछले बर्षों में तीन पंचवर्षीय योजनामों में रेलबे विभाग के ब्वारा का़़ी प्रगति हुई है 1

सभार्थति म्रोष्य : 10 मिनट में बलम करेंगे । समय नहीं है । कोशिए हमारी यह होगी कि जितने माननीय सदस्य भभी नहीं बोले हैं कोप्रेस पार्टी के, क्योंकि उनका वक्त बाकी है, मैं चाहूंगा कि उन सबको एकामोठेट कर सकू ।

बी राबेलाल ष्यास : हैं सबसे पहले बहुत नम्रतापूर्रक माननीय रेलबे मंबी जी से निजेश्न क्रंब्राग कि मष्य प्रदेश राज्य एक तो नया बना है, राज्य पुर्गगठन के बाद सारे देश में हतना बड़ा वह राज्य एक नये बंग का है, इसकी राजधानी मोपाल एक नई राजधानी है, जिसका कि सम्बन्ष पभी तक प्रदेश के भान्य भागों से नहीं था। वह एक ऐसी थीज़ बनी कि इसी को लेकर स्टेट्स रिभार्पेनिजशन कमीपन ने बास तोर से भपनी रिपोर्ट में घासन का घ्यान इस घोर प्रार्काशत किया था । श्रीमान्ती, 1956 में यह नया राज्य बना भोर पब 1966 है । मैं बड़े दु:ब के साथ कहता हूं कि हमारी राजघानी भोपाल का हमारे प्रवेक्र के प्रलग-प्रलग, निष्र-fिश भागों से उसका सम्बन्ष, प्रावागमन के साषन सुलम नहीं हो पाये हैं । हालांकि होना यह बाहिये था कि कुछ नई रेलें बनतीं, लेकिन भाज मैं यह कह सकता हूं कि नई रेलें तो दूर की वात है, हमारे पहा कोई ऐक्सप्रेस ट्रेन पोर मेल ट्रेन भी जारी नहीं हुई है 1 विसासपूर से मोपाल भाने वालों को बड़ी तकलीक होती है, उषर रतलाम, मन्द्बसोर से इलन्बर भाने वालों, को वड़ी तकलीक होती है। एनके लिये
[बी राधेलाल ब्यास]

नुछ सहूलियतें तथा सुविधायें होनी काहियें, कलेषषथन्ब ठीक प्रकार से दिये जाने चाहियें।

सभापसित महोबय : भोपाल जो कैपिटल है मष्यप्रदेश का, उससे मष्य भारत के जितने पुराने कपिटल के, क्या वे सब जु़े़ हुए हैं , भगर ज़़े़े हुए नहीं हैं तो भापकी मांग हो सकती है ।

ही राषे लाल घ्पास : इनकी तरक विरोष घ्यान देना बाहिए।

पगर दूसरी स्टेटों के मुकाबले में मघ्य प्रदेश में प्रति स्ववायर मील के हिसाब से जोड़ा जाय, तो सबसे ीीछे पाप मघ्य प्रदेश की पार्येगे। बहां पर बड़े-बह़े स्लाक्स हैं, जिनके भुन्दर हम देबते हैं कि मीलों तक, बोन्दो सो भौर बाई बई सो मील तक रेल लाइन नहीं हैं। हमारा वस्तर जिला केरल से बड़ा है, लेकिन बहां पर रेल लाइतन नहीं हैं। मैं यह निबेषन कलंगा कि रेलबे बोर्ट भीर मंदी जी देबे कि वहां पर क्या कुछ हो सकता है । हमारे मिनरल रिसोसेख बूल हैं, फारेस्ट बेल्य बहुत ज्यादा है, उस प्वका उपयोग केबल मष्य प्रवेश्र के लिए नहीं, बलिक सारे देश के लिए हो सकता है। उसका सबें करें मौर बहां की भाषअ्यकताभों को देबते हुए, वहां पर नई रेलबे लाइने बिछायें । भमी नई रेलये लाइनों के बारे में उा० सी० बी० लिंह ने मी घ्यान भार्काषत किया था पोर समय-समय पर मंने की भापका घ्यान धाकषषत किया था, इसी सम्बन्घ में मै कुछ बातें रबृंगा। हमारे यहा बस्तर का सबे हुमा बा 1 उा० नागराज राव, जो कि प्लानिग कमीशन के एक बहुत बदे पधिकारी हैं, वह स्वत: वहां पर गये बे मीर उन्होंने सब्वे किया । उन्होंने रिपोटे दी मीर यह कहा कि वहो की उपज को देबते उुए, यहा की खनिष ज्या बीर बल उपज को दे बते हुए पहां पर

22 बत़ी-बड़ी इण्ड्ट्र्रीज कायम हो सकती है। लेकिन यह कंसे सम्भव हो सकता ह, जब तक वहां पर रेल न हो। बहुत सा माल हमको बाहर से लनना होगा फोर जो वहां पर उत्पादन होगा, वह बाहर जायगा, इतना ही नहीं यह वह क्षेत है जिसे दण्ककारण्य कहते हैं पौर जिसमें हमारे शरणार्यी माइ्यों को बसाना है। लेकिन वह वहां पर जाना नहीं चहते हैं। उनके लिए बर्षा होता है, वहां उनको से जाया जाता है, सेकिन बह वहां से चले जाते हैं। कहीं बहां रेलवे लाझन नहीं है। वहां उदोग कायम नहीं हुए हैं, इंडस्ट्रीज कायम नहीं हईं हैं । यह जो हा॰ नागराज राव ने रिपोटं दी है, उसके ध्रनुसार इंज्ट्रीज तथी कायम हो सकती हैं जब कि वहा रेलें हों। इसलिये में चाहता हूं कि डालहीराजारा मौर जगदलपुर तक जब तक रेलबे लाइन नहीं जायेगी तब तक इंड्ट्रीज कायम नहीं हो सकती हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक यह जो पतना बड़ा प्रवेक है जिसमें कि विस्कुल रेलवे लाइन नहीं है मीर इसके भूगर्म में प्रचुर मात्रा में घन भरा पड़ा है, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है । इससे न केवल उस पदेश को नुकसान होता है बल्कि सारे देश को इससे बहुत बड़ा नुक्सान होता है। इस वास्ते में नम्रतपूर्वक निवेदन कलंगा कि इस भोर भाप भवर्य ध्यान वें पीर इसको प्राप हाय में लें ।

मोर भी कई नई रेलबे लाइंस हैं जिनका भापको सर्वं करवाना चाहिये । हमारे यहा भादिवासी क्षेत में उंदोर से दोहद तक की कई बार मांग की गई है । दसी तरह से बंडबा से बोहव तक की कई बार मांग की गई है कि जब कमी कोई मिमिस्टर जाता हैं तो देष्ब कर वह यह कहता है कि यह बहुत भावर्यक है लेकिन कुष्ड होता नहीं है। में चाहता हूं कि इस मोर भी भापका पविसम्ब ध्यान काए।

हमारे यहा नेरो गेख ट्रेंज बहुत हैं । ग्वालियर से भिह, ग्वालियर से शिबपुर, ग्वालियर से शिवपुरी कितनी ही छोटीछोटी गा़िया हैं । इनकी रफ्तार भाठ कीर नी मील प्रति घंटा है । इस जमाने में भी हतनी कम रक्तर से गा़ियां बलें, इसको देब कर भाश्चर्य होता है । इन सबमें नुक्सान ही नुष्सान है । उज्ञंन से भागरा हैं, मांडला भोर छतीसगढ़ अत्र में है। गोंविया वगँरह से जबलपुर तक है । मुन निवेबन करता हूं कि इसमें नुक्सान होता है। जब भाप हतना बर्च करते हैं मौर बचं करने के बाद भी श्रापको नुक्सान होता है तो क्यों नहीं श्राप नैरो गेज को यहां पर मीटर गेज में पौर क्षाठगेज में बदलने की कोशिश करते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना धमाप्त हो गई हैं पौर बोधी घुस होने जा रही है। इस तीसरी योजना में भापको सस दिशा में घुरुपात तो कम से कम कर बेनी चाहिए थी, पांच, र्स या पकास मील को तो बदल देना चाहिए था, इसको तो मीटर गेज या बाड गज कर देना चाहिए बा । लेकिन इस तरफ भापका ध्यान नहीं है। भब में भापसे प्रार्थना करता हूं कि जोरी योजना में तो कम से कम हस दिशा में घुष्मात की जाए भौर नेरो गेज के बडाय पाउगेज उसको किया जाए।

कल हमारे राजस्थान के एक माई \&ी घोकार लाल बेखा ने एक बहुत भह्छा घुमाव दिया था मोर उन्होने कहा षा कि आालाबार से ले कर भागर तक रेलये बाद्यन बनाई जाए। नि निबेबन कर्गा कि यह जो उनका सुमाव है यह बहुत ही छчयुक्त सुस्षाव है । मैं तो यहां सक कहुंगा कि चालाबाए़ से भागर भौर भागर से जो नेरो गेज है जो कि लाबों रुपये का नुक्सान दे रही है उनको भगर भाप बन्द नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह एक एमेनेटी है. लोगों को सुविधा के लिए है तो उसके अन्तय उज्जैन तक पगर बाड गेज लाहन बना

हैं तो उससे काफी लाष भापको हो सकता है भोर बोगों को मी सहूलियत हो धकती है । इससे भापको काफी मबब मिल सकती है। मैं चाहता हू कि इस पोर पापका घ्यान जाए।

कुछ ऐक्सप्रेस फोर मेल ट्रेंख को भी बहुत जह्रत है । पिषेे बस सालों में एक मी हमें नहीं मिली है । घतनी गाड़िया पापने घलाई हैं लेकिन हमें उनसे कोई फायदा महीं हुपा है । मध्य प्रदेश की भावस्यकतामों को भगर देष्बा जाए तो एक भी ऐभ्सप्रेस या मेल ट्रेन नहीं है, सभी देष्षेंजर ट्रेंज हैं। यह कहा जा सकता है कि उस राज्य में से हो कर मी तो मेल ट्रेज निकलती हैं, कटटियर मेल निकलती है, कलक्षा मेल निफलती है। लेकिन पाप देबें कि ये तो बाबा भादम के जमाने से निकलती बली भा रही हैं। ये त्रो कसकता पौर बम्बई वालों के लिए हैं मोर इनसे तो हमारा जो काम है वह पूरा चहीं होता है, हमारा जो उद्धेर्य हैं, उसकी भूर्त नहीं होती है। भोषाल जिनको भ्राना हो या जबलपुर धाना हो या विलासपुर तक धाना हो या रायपुर तक भाना हो या रतलाम तक घ्राना हो घंबोर से क्षाना हो या सागर से धाना हो तो उनको कोई लाभ नहीं है। नि निबेषन कस्ला कि एक मेल द्रेन पोर एक ऐम्सप्रेस ट्रेन इषर भी भ्राप पवश्य जारी करें। इसमें भापका ज्याबा बरं नही होगा 1

इसी तरह से में कहुंगा कि महमबाबाद से मोपाल तक एक ऐससप्रेस ट्रेन होनी काहिए पाया घानम्द । एक गा़़ी बी, उसको की पब बबल दिया गया है, रेलषे बोरें ने उसके मी भब तीन टृकेे कर दिये है। क्षैंजर ट्रेन तो है लेकिन ऐक्तग्रेस ट्रेन मी होनी चाहिए। भगर बह हो जाती है तो लोगों को बहुत सहलियत हो आएगी । उससे भायुपा भीर रतसाम बीरह के सब लोग उषर चा सकते है।
[^्री राधेलाल अ्यास]
भोषास से बाया बीना कटनी, किजासपुर एक ऐक्सप्रेस ट्रेन होनी बाहिए । यह दूसरी ऐक्सप्रेस ट्रेन क्रगर भाप दे दें तो बहुत भच्छा हो सकेगा । इसे हमारे यहां की जनता को मी बहुत लाम होगा।

गुना मक्सी रेलबे लाइन बन रही है। इसको बनते कई साल हो गए हैं। प्रगति की जो रफ्तार है वह्ह बहुत हीमी है । मैं चाहता हूं कि हस काम में मी शीघता लाई जाए।

जहा सक स्पीठ का सम्बन्ध है, वह मी बहुत कम है । प्रभी दिवेदी जी ने कहा है कि उज्षैन से भोपाल तक जितना पहले समय लगा करता था भ्राज उससे पषिक समय लगता है । होना तो यह्ए बाहिए कि कम समय लगे, लेकिन होता यह्र है कि घषिक समय लगता है। इसका कारण यह्ह है कि लान का़फ़ी प्रगति हो चुकी है 1 लेकिन यहां जो स्पीब कम हुई है, उसको मी देखा जाए थौर उसमें सुषार लाया जाए।

इसी तरह से स्लीपर कोच के बारे में भी कई बार हम कहु चुके हैं मोर सुक्ताव दे चुके हैं। जो बिलासपुर को कोच जाती है, जो स्लीपर पर कोच लगती है वहा मोपाल से लगती है। वह उज्ञन से लगनी काहिए ताकि रतलाम वगेरह के लोगों को फायदा पहुंच सके, वहां के लोग भी फायदा उठा सकें। एक ही स्लीपर कोष से काम हो जाएगा ।

समायति महोषय : घाप धपने इन सुख्वावों को लिख्ध कर दे बीजिये ।

धी दुकम बम्ब कख्याय : उहां तक रेलवे की उिमांड्त का सम्बम्ष है, मैं रेलते मंती मह्दोदय का सबसे पहले ध्यान तीसरी देणी की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे或ण में रेलों ने षन पिछसे सालों में घतनी

प्रगति की है परन्तु तीसरी श्रेणी के पैसेंजर्य को हमने कोई विशेष सुविषा नहीं दी है । हम रोज देबतो है कि तीसरी श्रेणी के पै्बेंजर्ज किस तरह से मीड़ में कुछ्षले जाते है, कैसी-कैसी मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है घौर कितनी कठिनाई से उनको गाड़ियों में बैठने तक के लिए स्थान मिल पाता है ।

सभापति महोवय : विरोषी बलों का समय भब कुछ नही हैं। कुछ समय स्वतन्त्र पार्टी वालों का बाकी है। लेकिन हूंकि कुछ समय हमारे पास बच रहा है इस वास्ते पांच-पांच मिनट में दे रहा हूं। प्राप भी पांच मिनट में बत्म करें।

घी हुक्रम बन्त कछ्षाय : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक बर्ड क्लास प्सेंजर्ज का सम्बन्ध है, उनको सुविधारें प्रदान करने की घ्रोर भापका विशेष ध्यान जान्न धारिए ।

एक बार नहीं प्रनेकों बार कई माननीय सदस्यों ने थर्ठ क्लास के डिख्बों की तरफ श्रापका ध्यान बींचा है, जो भीड़भा़़ रहती है उसकी तरफ श्रापका ध्यान बींचा है। में घ्रपना एक भनुपव म्रापके सामने रबना चाहता हूं। देहरादून ऐक्सप्रेस बम्बई से म्राती है। उसमें बहुत जयादा रश होता है। उस रश को कम करने के लिए भ्राप एक पार्सल गाड़ी चलाते हैं। वह पांसंल गाड़ी लेट चलती है, या रास्ते में लेट हो जाती है मौर हस बजह्र से जो पैसेंजर्ज हैं उनकी जो भावश्यकतार्ये हैं वे पूरी नहीं हो पाती हैं। इस वास्ते में बाहता हूं कि इसका एक तो टाइम ठीक किया जाए घोर हूसरे एक घोर गाड़ी बढ़ाई जाए।

म्रापने एयरकंडिशन के चिक्षे को बढ़ाना स्वीकार किया है । समक्ष में नहीं भाता है कि ऐसा भ्रापने क्यों किया है । भरग माप जनता की भावश्यकताभों को पूरा

करना णाहते हैं तो भाप केषल दो क्लासिस ही रबें फस्ट्र पोर थर क्लास घोर थर्ट क्लास के वैस्सेंजर्य को थधिक सुविषा प्रदान करने के लिए भ्राप थं क्षास के fिले बवान्यें 1

पब बहं क्लास के रिख्यों की जो हालत होती है वहा में भापके सामने रबना बाहता क्रु । कहीं लैंद्यिज में पानी नहीं घाता है, कहीं बिर्दियां टूटी रहती हैं फहीं चटबनियां नहीं होती हैं या होती हैं तो वे लगती नहीं हैं। उन में गन्द्वरी भरी रहती हैं, उनकी सफाई ठीक प्रकार से नहीं होती है। मैं घापको पपना घनुपब बतलाना बाहता - । में 17 तारीब को जनता में बेठ कर था रहा बा। मुभेषे पानी की प्राबश्यकता हई । भंने कंख्टर से कहा कि पानी नहीं है मोर पानी का हंतजाभ करो। मयुरा के भन्बर बह गारं के पास गया । लेकिन वानी का घंतजाम नहीं हो सका । हमने कहा कि गाड़ी तब तक प्रागे नहीं बढ़ेगी जब तक कि पानी का इसजाम नहीं हो जाता है, सिंद्रिं बगैरह में थाली नहीं षा जाता है। थोर जो क्षेंजर्ज षे उन्रोंने मी इसकी किकायत की। लेकिन पानी का घंतजाम नहीं हो सका। जब गा़़ी चल पऱी तो भनने अंजीर बींबी । पांख-पांघ हाष बींबता चला गया लेकिन गाड़ी नहीं रुषी । वह तो पानी का हाल है मोर वह जंजीरों का हाल है। पानी न रहने का कारण क्या है, ससको धापको वे बना होगा। एक कारण तो वह हो सकता है कि को टंकिया हैं वे सीक करती रहती हैं, पानी उस मेंसे टपकता रहता है होर टंकिया जानी हो जाती हैं इस तरह से उनमें पानी एकट्ठा नहीं हो वाता घोर इस कारण से भुसाफिर पानी के बंखित रह जाते हैं। है घाहता हों कि उसांतरह की जो तीजें दैं इनकी मोर पापका वरिसम्ब घ्यान बाए।

जी० निक्ष के बो गारं हैं उसके बारे में घब है हृछ कहना बाहता हैं। इमारे 2950 (Ai) LS-7.

रतलाम किषियन में जो ये गारं है हलकी बबसी की जा रही है। जल इसका कारफ पूषा गया तो हमें बताया गया कि रेलये बो के इस प्रकार के भारेंर हैं घौर उनकी बबली करना जन्री है। पाप क्पलाती रिपोटे को दे $े ं$, उस में साफ लिखा हुमा हैं कि जिन गारों का सम्बन्ष जनता से पाता हो या क्से से होता हो उनको पाष ताल के बाद तबदील कर दिया जाए, पाष साल के बाद उनकी बवसी कर दी जाए। लेकिन घनका जनता से कोर्ष सम्बन्ष नहीं पाता है । इस वास्ते हैं कहना बाइता हुं कि घनकी बदली करने का कोई कारण नहीं है भीर घनकी बढली नहीं होनी बाहिए 1

बहुत से केके जो स्टेगनों पर दिये जाते है उनमें बहुत घाषली बलती है। उदाहरण के लिए मैं भापको बतलाना बाहता हहं कि एक नागदा कास्टेश्रन है। वहां पर मोजनालय नहीं है। एस बजह से काफी पेसेंजगं को भूक्षे रहना पड़्ता है। वहां पर एक काय की क्ऱान है। पटेल की वह क्षकान हैं मोर उसकी एक फूट की कूफान रतलाम में है । उसी की नागया में हैं। वह सारा एक घो है। वह कहता है कि उसने नीकर रबा हुपा है। यह भूंठ है। हस सम्बन्ष में हमारे बादीवाला साहब ने मी कहा बा। हमारे राधेलाल क्यास की मी वहा बंठे हुए हैं वे थी इस बात को जानते होंगे । भरग कोई जिंका हो तो थाप जांख कर सकते है। हमने देष्बा है कि दह पहली तारीब्ब को उस कूकान पर घाता है घौर हजार कपया से फर चला जाता है। इसी तरह से वह ठेते कालों से सो दो-सो ठपया से कर जला जता है। यहु उसकी मोनोषोली है। उसकी जो वह मोनोषोली है, इसको मे बाहता हूं समाप्त किया जाए ।

विस्मी स्टेमन पर माप के ऊपर सरकार को काकी मुमाबका षेगा पद़ता है। विछ्छ सान हमाती सरकार मे ेेष लाब ₹पये हे
[त्री हुकम बन्द कछवाय]
करीब मूप्रावजा दिया है। यह उस माल का भुपावजा था जोकि कोरी बला गया बा । भी समक्षता हूं कि सुरक्षा की कोई संतोषजनक ध्यवस्या के घ्रभाब में ऐसा होता है। इस बास्ते कोई संतोषजनक सुरक्षा की व्यवस्पा होनी बाहिये ताकि माल बोरी न जा सके। गार्ड जिस दिख्ये में सैठते हैं उनको देखो का पौर उसमें बैठने का मुझे भवसर मिला ह। उनकी कंडिघान बहुत बराब होती है। बब वह मालगाड़ी से फर घलता हैं तो उसके डिल्ब में ह्वा से बचाव के लिए कोई ₹ंतजाम भहीं होता है, सर्बी से बषाब के लिए कोई रंतजाम नहीं होता है, न बिड़की होती है घोर न कोई दूसरी क्यवस्था होती है। बहुत पुराने जमाने के बे डिब्बे हैं। मैं चाहता हूं कि पन जिब्बों की ठीक ष्यवस्पा हो ।

कई माननीय सदस्यों ने मोजन के बारे में कहा है। मैं भी इसके सम्बन्ध में यह कहना धाहता हें कि देहरादून से जो गाड़ी कोटा में घ्राती है उसके क्रन्दर जो पैसेंजर होते हैं उनको कोटा के बाद भोजन के बारे में बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वह गाड़ी सादे छ: बजें वहां पहुंचती है प्रोर बहां पहुंबने के बाद मोजन बन्द कर दिया जाता ह। सका प्रमुब कारण रेलबे प्रशासन के प्नन्बर समय पर मोजनालय का न काटा जाना है। मोजनालय का समय नियत करने की मोनोपली रेलबे प्रशासन की है। कुछ लोगों का नुक्सान न हो इसके कारण भोजमालय का fैड्बा कोटा में काट दिया जाता है। यदि वहडिज्बा सवाई माधोपुर में काटा जाये तो उसका लाष काफी पैसें उर उठा सकते हैं। हूंकि वह कोटा में काटा जाता है इसलिये बावियों को ठीक समय पर घोजन गहीं मिलता। जब 16 तारीख को मैं स्टेशन से बाहर मोजन करने गया तब गा़ी़ चली गई पौर में सुंगी घीर बनियान पहने रह गया । इस तरह की बतो गक्षी होती है उसमें हुषार किया आये।

जहां तक ठेसों का सवाल है है फदा बहता हूं कि सामान को एक व्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर लाने ले जाने में बहुत छेरी भहीं लगनी चाहिये क्योंक इससे कोगों को काफी कठिनाई होती है। भ्राज कल ठेलों को बींचने में काफी ताकत सगानी पड़ती है । ठेला गाड़ी का पहिया अमीन के घ्दन्दर गढ़ जाता है भीर बहुत ताकतवर पादमी ही उसको बींच सकता है। इसमें सुधार होना बाहिये।

इसके बाद में टी० टी० भाइ्ज के बारे में कहना चाहता हूं। यह एक ऐसा विभाग हो सरकार का गड़ा हुपा पैसा, बटाई में पड़ा हुम्रा पैसा उखाड़ कर लाता है। पन टी० टी० मार्ई को रनिग स्टाफ में ले माना बाहिये। इस बारे ; भनेक बार यहां कहा जा चुका है। मू पुन: इस को बोहराना चाहता ह

रेलवे विभाग बहुत से कर्मचारियों की बदली करता है। में मानता हूं कि उनकी बदली होनी चाहिये भोर किस समय होनी चाहिये यह भी सरकार देखे। परन्तु बदलने से पहले उनके मकानों की व्यवस्या होनी धाहिये। हमारे सामने बहुत से ऐसे उदाहरण色....

सभापति महोबप : यह सष बातें पहलले भा चुकी हैं।

बी द्वम बत्ब कण्नाय : कोटा جिबीजन रतलाम छिवीजन, बडोदा डिद्वीजन, सह्य जगह यहु देषा गया है कि जए उन लोगों की बदली होती है तो उन्हें रहमे के लिये मकान नहीं मिलता घौर उनको काफी परेशानी होती है। बो बेटटग लूम में की ठहर जाते है लेकिन उनके परिवार के लोग धाधिर कहां दें 1

फस्ट्ट क्लास के जो डिबे होते हैं उनमें कंडक्टर होने बाहिए । मेरा क्रपना घनृप

हि कि ज्य हम गार्र के पास पूछने जाते हैं तो हनें घघर उषर बहुत मागना पड़ता है। वहा जब भाता है तब जा कर हमको बतलाता है कि मेरी सीट कहा है। इसलिये कस्ट्ट ष्लास के धिसों में कंछक्टर जल्र होना काहिये ।

Aी वाल्मीकी (खुर्गा): समापति की, भ. भापको धन्यकाद ते वेता हुं कि भापने मूके बोलने का पबसर प्रदान किया ।

राष्ट्रीय ध्रयंठ्यवस्वा की पृष्ठमूमि में हमारे देण में की रेलबे ने जो भाग लिया है मौर जो उसका माग रहा है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं । देश के रेलबं बोरं ने कार्य कुगलतापूर्वक भोर कार्यपट्ता पूर्वंक बो प्रादर्श स्थापित किया है वह हूसरे विभागों के लिये एक प्रकार से भनुकरणीय है । में ऐसे भ्षबसर पर मंत्री जी, माननीय राज्य मंबी की, उपमंत्री जी को घ्रन्यबाद देता हूं कि उनकी कार्यकु घलता का पोर उन्होंने जो गहरी दिलषस्पी इस कार्य में ली है उसका का प्रभाब कमंचरियों पर पढ़ा है । मैं ऐसे भ्रबसर पर कहना बाहता हूं कि प्रभाव बनुत कुछ ऊपर-ऊपर नजर भाता है 1 बरें थधिकारियों का बड़े पर्रिकारी जितने प्रซछे होते हैं उतना ही प्राव उनका नीचे तक पड़ता है। लेकिन जब में नीचे की क्षेणी त्रक जाता हूं तो धीरे-षीरे बह प्रभाव कम होता घलता है, भोर उस की दूरत जितनी उज्ञ्वल उपर नजर भाती हैं उतनी कोयले $ज$ जी काली नीचे नजर भाती है । हस दोर मी में भापका ध्यान भ्राक्षाषत करना जाहता हूं ।

यह्ह बात सहीं है कि जब पगस्त मोर सितम्बर सन् 1965 में देश के ऊपर संकट रहा, उस संकट की स्थिति में बढ़ा भ्रच्छा पाटं इमारे रेलबे का रहा कीर वहु पिछड़ें भागों की तरफ उन, उत्तर पसिचमी घोर पनेक पूर्यी देश के भागों की भांर रेलवे का ध्यान गया पौर उन्होंने रेलवे के कारं को फमाया घोर विसेषकर हमारी सेनायू जो

जमीं बीं उनके लिये सामान सज्ञा बहुंचाले के लिये लक़ाई का साभान पहुंचाने के लिये तो कार्य किया वह प्रशंसनीय कार्य ही है । मै चाहता हूं मोर मेरा ध्यान मी जाता ह कि काषमीर पोर उत्तरी भागों तक कि रेलवे बहां तक चली जाये मोर उन का सम्बन्घ जु ़़ जाये । कमी मुमे कार्मीर रेल में जाने का भवसर मिला, तो जऊऊा, हावा का रास्ता कोई मुज जंसा पसम्द नहीं करता 1

यहां पर जिक किया गया कुछ fिनिए परिबहन के जो कार्य बसते हैं देश के पम्द्रा। रेल की पिष्टि से, नभ की वृष्टि से, समुर्त्र की वृष्टि से, सग़क की वृष्टि से, बो परिकात कार्य कलता है उसमें कुछ समन्बय होण ाहिये।

समन्वय की पवति पनेष प्रकार से श्रซ्छी है, लोकिन समन्बय में बिलग माग, विविषत होनी बाहिये। उस को बार्सानिकदृष्टि से देषा जाये तो हैं नहीं समक्षता कि सड़क प्रोर रेल का कोई सम्बन्ष हो सकता है। विशार की दृष्टि से प्रबन्ध की दृष्ट से होना बाहिये लेकिन रेलबे जो अक्षुण्ण रह कर कार्य कर रहा है उसमें उस को समन्बय इस वृष्टि से प्राप्त करना काहिये कि उसमें उर्षति हो सके। लेकिन घो गड़्पप सड़क परिवहन में, नम परिबहन में फोर ओो दूसरी जगह दिधाई देती है वहह इसमें नहीं भानी काहिये। इसये धलग रह कर ही प्रवन्ष करना काहिये।

刍 यह इस थवसर पर फहना पाहता हं कि हमारे रेलबे के भन्दर विभिष्न मान्यका प्राप्त संस्बायें कार्यं कर रही हैं पोर वह इस प्रकार से रिकग्नाइज्ड हैं पोर वह इस तरह की टे x यूकियन्स हैं। हैं बरे़ भदब से कह्दे देता बाहता हं कि. वह बत़ी ट्रेह यूनियन्स छोटे कर्मंबारी, हमारे जो सफाई देशा भाई हैं, हमारे जो मामूली लोग हैं, हमारे जो छसी लोग हैं, उन की समस्पाप्रों का निराकरण
[ध्री बाल्मीकी]
नहीं करती हैं। बड़ी समस्याश्रों में वह पाटं घदा करती हैं। हमारे रेलवे को एक प्रकार का का नकशा सा, बड़े से बड़े जो प्रागंनाइजेशन हैं वह्ह कोई भी हैं, छस प्रकार का कोई ब्यवहार मै नहीं करना चाहता कि में उन से कुछ प्रलग दिसाई दूं लेकिन यह् बात जलर है कि व्यक्तिगत दृष्टि से एक प्रकार की संस्थएट ले कर चलने की दृषिट से, में ऍसी संस्थामों को ले कर चलता हूं जो 1860 के सोसायटी ऐष्ट के श्रनुसार रजिस्टड हैं। उन रजिस्टं संस्थाभों की बात कहां सुनी जाती है, लेकिन रेलबे के जो कमंचारी हैं, बड़े से बड़े श्रधिकारी घौर जी० एम० के दफ्तर के, डी० एस० के दफ्तर के बे कर्म चारी नहीं मुनना चाहते हैं। मेम्बर पार्लियामेन्ट की हैंसित से सुनना चाहते हैं। लेकिन व्यक्तिगत दृष्टि से कि उन को क्या दिककतें होती हैं वह नहीं सुनना चाहते हैं । मैं मंनी जी का ध्यान ग्रार्कषित करना वाहता हूं कि सन् 1860 के सोसायटी ऐष्ट के घ्रनुसार जो भाज घस प्रकार की संस्थायें हैं, चाहे वहकंटरिंग से सम्बम्ध रबती हैं, हमारे सफाई पेशा के भाइयों से सम्बन्ध रखती हैं या कुली भाई हमारे जो मार वहन करने वाले हैं भाइयों से, उन की बात सुनी जानी षाहिये । इस प्रकार का प्रादर्गं सारे हमारे पधिकारियों को जाना काहिये ऊपर सें ले कर नीचे तक ताकि हम समक्ष सकें कि जो भाप बात सु नना चाहते हैं बह्ह प्र न सकते हैं।

मैं भ्रदब से भजं करना काहता हूं कि iक दे के के घन्दर जो नोकरियों के घन्दर स्यान सुरक्षित करने की बात है, नये स्यानों में वहा किसी हद तक पूरी होती है । लेकिन रसबे के घन्दर भी भौर औसा दूसरे विभागों में होता है, जरब तकसीम कर के सफाई वाले पष्र उधर के सब लगा कर उस भाग को बतुर्य श्रेणी में मी दिता वेते हैं, तीसरी, हूसरी जौर पहाती क्षेणी में हमें कक है उष्षर वह उश होता है। लेकिन हघर बह पूरा

होना चाहिये । मैं यह कह्र देना चाहता है कि जो उसतिशील स्थान हैं उन उत्मतिशील स्थानों के घ्यदर ओो एक प्रकार का कदम उठाया गया था कि उन के भ्वन्वर भी स्थान सुरक्षित रहेंगे घौर सुरक्षित स्थानों पर उन को भवसर मिलेगा, मैं समक्षता हूं कि वह भ्रबसर नहीं मिलता है घोर हमारे जो इस तरह के संगठन शेड्यूल्ड कास्ट्स भौर ट्राइ्ब संगठन, भ्रपब्लिक्ट पूनियन म्रादि हैं जिस में में भी किसी प्रकार मैं भी पार्ट घदा करता हूं, उस की घोरे से यद्र प्रश्न उठाये जाते हैं, लेकिन मंतालय की घ्रोर से रेलवे बोर्ड की श्रोर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है 1 लिस्टें तैयार होती हैं या इस प्रकार से पैनल बनाये जाते हैं, लेंकिन नाना प्रकार से हमारे कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी के हैं, जो वितीय श्रेणी के हैं, श्रौर जरा पहली श्रेणी में मैं उतना नहीं कहता हूं लेकिन बहां तक भी सताय जाता हैं, उन के कांफिडेंशल रेकार्ड को बिगाड़ा जाता है । घौर इस प्रकार से उन के साथ घन्याय होत। हं । में माननीय मंत्री जी का ध्यान पाकषित करना चाहता हूं कि वह इस पोर ध्यान देंगे घौर यह जो, प्रसुविधा है उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे ।

मैं भौर तो कहीं नहीं कम से कम यह् सोष सकता हूं कि बापू का स्वप्न म्यूनिसिपैंसिटी के मन्दर पूरा हो आये कमी पूरा नहीं हो सकता । हमारे सकाई पेशा भाई इस मंतालय के घ्वन्दर रेलबे में काफी एक महारवपूर्ण पार्ट भषा करते हैं। लेकिन पाप यह् समक्ष सकते हैं कि जो बेचारा एक सफाई कमंबारी सगता है वह 'उस्मति करता त्रमा कोई घौर स्थान प्राप्त कर जाय, ऐसा णहीं होता है । मूं समक्षता हूं कि उदर घाननीय मंजी जी ध्यान देंगे घौर यह मी फहने के लिये तैयार हूं कि घ ठठीं पास, हाई एकूल पास घीर कहीं कहीं एफ० ए० पास वी हम रे भाई जो छस जाति से संबंक्ष रखेते

है इस परिणणित जाति से संबंध रखते हैं वह भमी तक सफाई का काम करते हैं। ऐसे लबनऊ में मी फुछ लोग हैं घौर द्रसरी जगह भी हैं । अ्नकी भोर ध्यान देना चाहिए जिस से हमारे जन माइयों की भवस्था में सुषार हो सके।

बतुर्य श्रेणी कर्मचारियों के रहने की पाबास की जो समस्या है वह मी मत्यन्त विकट है । बहुत बड़े हैं भ्धिकारी तो बहुत बड़े प्रच्छे बंगले हैं प्रोर जितने बड़े स्थान हैं णाते हैं उनको भच्छे ही बंगले मिलते हैं लेकिन बो बतुर्य क्षेणी कर्मषारी हैं बास तोर से इमारे सब सफाई पेशा माई उनकी भवस्था दिस्ली में देब लें, बडगपुर में देब लें, कहीं भी देब लें, पुराने कवारंर रद़ी से रद़ी जगह यहां तक की लैट्टिन के करीब बहृ विये जाते हैं भौर इस प्रकार से उनकी भावास की समस्या को बिल्कुल ठीक नहीं किया बातः है । में चाहता हूं कि माननीय मंनी जो उधर घ्यान दें भौर के सोलें कि उघर क्या हो सकता है ?

बैसे यह बात जो है देश के घन्दर जो एक यह प्रथा है पाख्यना साफ करने की पाबाना साफ करना हैं, उसे देबता है, हम:रे रेलवे के पास घन का बहुत प्रबन्ध है सब कुछ होते हुये मी भी जो इस प्रकार के विशार ख्यक्ता किए गए हैं कि इस प्रकार के पाबाने समाप्त किये बाने जायेंगे थोर जो प्रथा सिर पर ठोनेकी हैं बह मी बल रही है किज्बा सिस्टम के जरीके से प्रोर बाल्टी सिस्टम के तरीके से वह कसे समप्त हो सकती है ? उस में एक बुधार के कैसे हो सकता है ? हालांकि पह समस्पा सारे बेक् के सामने है। बतुर्य योजना के स:दर पंबबर्षीय योजना के फन्दर उस के कपर विसेष ब्यान देना उहिए भोर भधिक घन राशि उपसबघ करनी थाहिए 1 लेकिन रेलवे बो वैंते की दृष्टि से बहुत ही सुविषापूप्ण स्थिति में हैं मैं कहना पाहता हों कि रेलवे हटेबनों थर बातानों का पौर जो हमारे

थूरिनल्स हैं, पेशाबषर हैं, बहुत बवप़ष्वार हैं मौर मैं समक्षता है कि जसाकि जिक किया गया है प्रष्टाचार का वह सारा क्सा फिनायल की प्रकल में तोलिये की पषस में ल्बा लिया जाता है सैनिटरी स्टाफ के जरिये मोर उस में उष्टर हमारे ही० एम० भो० का स्टाफ भी उत्तरदायी है, बा लेते हैं। इस तरह से बह प्रष्टाषार नीवे से की तह तक फेल हुमा है । भैं यह कह देना बाहता हां कि रेलये का का सैनिटरी स्टाफ पोर डी० एम० दो० भाफिस भ्रोर जो दूसरे द्स तरह के कार्यालय हैं उन में प्रष्टाचार अ्याप्त है। बतुप भ्रेणी के कमंबारियों का ठीक तरह से ललाज नहीं किया जाता है। उनको वह् सुविषायें प्राप्त नहीं होती हैं भौर विशोषकर उन के साथ में प्रयाय होता है मोर छट्टी लेने में दूसरे कामों में रिणबत ली जाती है पोर यहां तक कि जो काम पर पर लगते हैं, यहां दिल्ली मैन पर मी में पहा कह सकता हैं कि 6 सी रुपये रिक्षत ली जाती है तब उन को स्थान दिया जाता है थोर हहत तरह से बबली बगैरह में भी रिएंबत ली जाती है मौर जो सस श्रकार के हमारे कर्मषारी हैं. सैंनिटरी स्टाफ के पष्षर सैंनिटरी इसपेक्टर उन के बिलाफ शिकायत की भी जाती है कि वह इस प्रकार से रिश्वत लेते है ले लेकिन कोई कदम नहीं उठाया ज्या है ।

जंसा पोर को समय दिया है , कुछ्ठ स्थानीय समस्याषों की धोर मैं तो तीन मिनट घ्यान माननीय मंती की का मी भार्काषत करना बाहता हूं। वह बात ठीक है. Fुछ पिछड़े छलाकों पोर पोर कुछ गरीब जलाकों का जिक्र भाता है कि बहां रेलये फैलायों जाय । लेकित मू बुलन्वफाहर के भाता हूं। पुलम्वसाइर का जिला कृछ प्रास्परत हो नहीं उतना सेकिल फिर मी उसकी एक

[घ्री बाल्मंकी]
वहां भ्रब इंडस्ट्रिभ्मलाइजेशन हो रहा है, मिल बुल रही हैं। मौर दूसरा काम बढ़ रहा होर दूसरे प्रकार के काम के साथ-साष एक वहां पर द्रंडी टृप्रलाइजेशन चल रहा है ब्योंकि हम समझते हैं कि इंडस्ट्रिप्रलाइजेशन ही जड़ है समृद्धि की मौर वह् बात हो रही है 1 बुलन्दशहर का स्टेशन एक ऐसा स्टेशन ह, fजसको बढ़ावा मिलना चाहिएं म्रौर वहां पर सभी प्रकार की सुविधायें जो प्राप्त होनी बाहिएं वह fिलनी चाहिएं। बराबर हस तरह का हेपुटेशन हमारे रेलवे बोर्ठ के चेयरमैन से भी निला है घौर माननीय मंनी जी को भी लिखा गया है कि बुलन्दशहर का बो स्टेशन है उसकी उम्नति तभी हो सकती ह जब घाप दि ली से लेकर बाया हापुद़ रास्ते को हबल कर दें भौर कोई छम्पार्टेंन्ट ट्रेन बहां से वापस करें। सारी छोटी भाड़िया वहां से पास होती हैं। इस घोर मैं बंंत्री बी का ध्यान भ्राकाषत कर:त हूं भौर एक बात्त थौर मी क्योंकि हाई कोर्ट इलाहा गाष बो मौर दूसरी जगह जाना होता है तो बो गाड़ी पास हो तो उस में थर्ड बलास, सेकेंड बलास पौर फस्ट्टे क्षास के डिब्बों की हादाद घौर सीट उस में ज्यादा होनी चाहिए णाकि लोगों को सुख्य सुविध्धा मिल सके।

यह दात है कहना चाहता हूं कि रेलवे母 घन्दर जो बराबर मीड़ बढ़ रही है उस को कम करने की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता ह 1 टिक्ट ईक्यू करते चले जाते हैं। किसी धाधार पर करना काहिए। जो दशा हीन दशा सोषमीय दशा उनकी है है माननीय भंबी जी का हपान भाकाषत करना धाहुता हैं कि भाप देखें कि हम सबनक जाते है, बबनक को एक मेल गाड़ी जाती है, एक एक्सप्रेस जाती है, दोनों में बर्ड ब्लास में बड़ी मीढ़ होती है 1 मै बाहता हूं कि कोई छस तरह की गाड़ी बी ज्ञाल करें ताकिं भीक़ कम हो सके घौर लोगों को हुछ हुष्ब हुविषा मिस सके। मौर करी

कहा गया कि जो पैसेंबर ट्रेन हैं उन के घन्दर कितनी वेर लगती है 1 में बराबर कमी कमी सफर करता हूं बिस्स्ली से बनकौर तक पैसेंजर गाड़ी में 6-6 घंटे लगते हैं। गाड़ी को डिटेन किया जाता है घौर सब ते ज्यादा मेरे जिले का यहां दूष क्षाता है। पैस्तेंजर झो लेट होते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है सेकिन जो दूष की गाड़ी बिल्मी के लिए भाती है भौर सारा दूष लाती है चाहे बहै पैसेंजर है या दूष की चटिल है उक्षर ध्यान दें । उन के साय रेलवे पुलिस का पष्छा ब्पवहार नहीं होता है । नै जह्र चाहता हूं कि उनका हजारों रुपये का जो नुकसान होता है उसको माननीय मंबी जी को देखना चाहिये। नुकसान ही नहीं होना चाहिए घ्रोर चाहे पोर गाड़ियों को चाहे मेल हैं, ए स्रेस हैं, पैसेंजर है, वह पैसेंजर गाड़ी जिन में दूध नहीं लाया जाता उनको डीटेन किया जा सकता है मिंसी कारण से, लेकिन दूध की गाड़ी को बिलकूल डीटेन नहीं किया जाना चाहिये थौर उसको दि ली बराबर समय के भनुसार बैसा कि षमय की भवहि है माने देना बाहिए ।

हन्हीं घब्दों के साथ में फिर मंत्रालय को धन्य .ाद देता हूं कि वह् जागल्कता से काम करेगा, दुछ़ता के साथ काम करेगा भोर देश के घन्दर रेलबे का काम ऐसा बलेगा कि जिसके घ्रन्दर श्रेणी भेद जाना काहिये घीर मै वह्ह कहनें के सिए तैयार हूं कि यह्ट प्रथनं छितीय तृतीय घौर बतुर्यं यह स्थान जाने बाहिए घौर एक ऐसा स्थान क्षोना धाहिए बो केषस फुछ क्राधार पर कि उस में कुछ ज्यादा पैसा देकर भाबमी बैठ सकें लेकिन हैस तरह हो पाधारित करें कि घो थर्ड बलास अैसी है बह्है बैसी ही रहनी चाहिए । किर मी क्षेणी भेद जाना घाहिए मौर श्रेणी भेद नहीं रहना काहिए। क्षेणी भेद जब सारे क्षेश में बूरा है तो रेलके के घन्दर बी डूरा है हीर बहां ते जाना बहिए ।

बी F० प्र० याबत (सीतामढ़ी) : समापति की, घ्रापने समय बिया इसके लिए घन्यबाए। मैं घापके ब्वारा घ्रपने रेलये राज्प बनी ग० राम सुभग सिह का ध्यान उतरी विदार के सीतामढ़ी क्षेब की घोर ले जाना चाहता हूं। उत्तरी विहार में रेलबे की कमी बदी घ्यवस्था है जिस तरह सन् 1947 के पहले भने वेखा था। मैं माषके छ्वारा घपने रेले राज्य मंत्री को निमंब्नण देता हूं कि बहद बलकर बेर्बें। पहलेदाषाट से नरकटियागंज की घोर जो ट्रेन जती हैं करीब सो मील की हूरी तय करने में उसे 14 षंटे लगते है । 1947 के पह्वे मी पहलेदाषाट से नरकटियागंब की टूरी तय करने में 14 घंटे लगते चे। सबह भठारह बर्ष घाजादी प्राप्त करने के जाद भी घभी हमारे उत्तरी बिह्हार की रेलव की अ्यबस्था उसी तरह है जिस तरह सन् 47 के पहले थी। पहलेदाषाट से नरकटियागंज को जो ट्रेन जाती है उसमें बरें बलास की ध्पबस्था तो खराब है ही, प्रयम श्रेणी के डिल्बे में मी मैने देबा कि उसके शोषालय में पानी घूता रहता है बदन पर। कमो कमी भिं देखा कि घोचालय में पानी रहता ही नहीं। जोर में यह भी बताना काहता हूं कि घहर भरकटियागंज से पहलेबाषाट की घोर जो ट्रेन घरती है उसमें जितने भी डिब्षे फस्ट्ट क्लास तथा थर्ड क्लास के लगए गए है सभी डिब्ष 1947 के पहले के बने हुए हैं। इसलिए उसमें बड़ी बराबी है। काषी कमओर हो धुके हैं। मेरा निबेदन है कि इस में जितने की हिष्षे हैं बहा नये डिले देने चाहिएं ।

मैं क्षाप के द्वारा रेलवे मंब्रालय का ध्यान भुउ़्फ़रपुर-मुनवरसा रेलवे लाइन की घोर बिलाना चाहता हं 1 मुउफ्फरपुरन्नुनबरसा बाया हीतामढ़ी रेलवे साइन का सर्मेक्षण 1928 में हुमा बा । उस के बाब 1948 में उस का सवंझकण हुप्रा इस सम्बन्ब में यद्र सिफ़रिश की गई कि जितनी जल्दी हो सेके यहां रेलगे लाइन की व्यकस्था होनी चाहिए। भैने पहले भो कहा या कि विल्मी के पटना

तक की दूरी, जो कक करोष 700 मील है, हम पन्यह सोलह बंटों में तय करते हैं, मेकिन बस की तुलना में पटना से सीतामढ़ी घोर बटना से बरगनिया एक आने में करीब बौबह के घठारह घंटे लगते है, ओ कि केषल सी मील के लगमग दूरी हैं 1 इसलिए मेरा निबेबन ह कि एक एक्सप्रैस गाड़ी नरकटियागंज हे पासेजाषाट जानी धाहिए ।

जो भासाम मेल बरोनी से किस्सी की घोर घाती है, उस ट्रेन का उत्तर बिहार में नरकटियागंज से घभी तक किसो तरह का कनेक्यन नहीं है 1 इसलिए मेरा निबेदन है कि नरकटियायंज से समस्तीपुर तक एक एक्तप्रस गाड़ी होनी चाहिए, जिससे उत्तर विह्ार के लोग भ्रासाम मेल से धासानी ते दिल्ली भा सकँ ।

धासाम मेल में ध्रभी तक भोगन की पच्छी अवस्था नही है। इसलिए उस में एक डाइनिन कार होनी षाहिए ।

पड्ना, कानपुर, दानापुर, मृगलसराय पर्यादि स्टेशनों पर रेलवे की घोर से बसे की ओो ध्यवस्था की़ गई है, वह बहुत त़राब है 1 घगर राज्य मंत्रो मह्दोदय विना सूथना दिये हुए इन स्टंशनों पर धाना मंगायें, तो उन बो पता चल जायेगा कि हल स्थानों पर कितना ब़राब बाना दिया जता है 1 मे मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब वह विहार आयें, तो वह्र रेलवे डिपाटंमें: को बिना सूषना दिये हुए टुंखला होते हुए यावा करें मोर रेलवे का मोजन बायें। तः उनको मालूम होगा कि यानियों को भोजन के सम्बंघ दे कितनी म्रसुनिधा होती है ।

इस के बाद में घ्राप का ध्यान कीसा गाब के परसीनी स्टेशन की घोर ले उाना चाहता हैं। मेरा निबेदन है कि परसौनी स्टेशन का नाम बदल कर ठा फुर रामनेंन सित् रेलबे स्टेघन कर् विया जाये । मैं भ्राप को बताना चाहता है कि ठाकुर रामंदन fिह विर्हार के एक बहुत बद्रे नेता षे 1947 हो पहले विहार
[सी न० प्र० याबब]
में बत कभी मी भ्राजादी की लड़ाई छिड़ी, तब बे पिता पुण दोनों-ठाकुर नवाब सिह रे ठुुर्र रामनंदन सिह—एक साय जेल जाते षे 1942 की कांति के बाद ठाकुर नवाब हसह बर से गए और बागमती के किनारे उन की मूत्यु हो गई। ठाकुर रामनंबन सिह मी भाजादी के बाद मर गए। मंजी महोवय से मेरा निबेदन है कि परसौनी स्टेषन का नाम बबल कर ठाकुर रामनंदन fिसह रेलबे स्टेणन कर देना काहिए ।

सीतामढ़ी सीतामढ़ी सब-fिविजन का मुष्यालय है घ्रोर सीता जी की जन्मभूमि मी हैं। मेरा निवेदन है कि जिस तरह मेथरा में एक बहुत बढ़ा यड कलास वेटिंग हाल बनाया गया है, उसी तरह सीतामढ़ी में भी थर्डं ब्लास के यावियों के लिए एक बड़ा वेटिंग हाल होना चाहिए ।

सीतामकी में एक मोवरषिज होना चाहिए। वहा स्टेशन पर जो पोड बनाया गया हैं, वह बहुत छोटा है। इसलिए वहां पर एक बढ़ा औीट बनाया जाना घाहिये ।

मैं मंज्री महोदय का ध्यान बरगनिया शेलवे स्टेशन की घोर दिलाना चाहता हूं। बरगनिया घहर दो भागों में विभक्त है । इसलिए वही पर मी एक घोवरक्रिज घीर एक सी होना काहिए ।

मेरा यह्र मी निबेवन है कि सीतामढ़ी से मुज्फफ़ुर तक एक एक्सप्रेस गाड़ी होनी बहिए । सीतामक़ी घ्योर मुउफ्फरपुर की पूरी करीब 37 मील की है। लकिन 37 मील की वह दूरी तय करने में रेलबे के याबी को करीब भाठ बंटे लगते हैं । इसलिए मेरा निवेबन है कि सीतामढ़ी से मुलफफ़रुर सक एक एक्त्र्प्स गाड़ी होनी काहिए मौर याक्वियों के बर लौटने के लिए मुडफ्फ़रपुर से सीतामढ़ी तक-पौर बरणनिया तक की-एक एक्स्प्रैस भारी क्षोणी बािए ।

स्टेशनों पर मोजन छस्यादि की ब़राबी के बारे में जो कम्प्लेंट बुक रबी जाती है, उस में याजी भ्रपनी ध्रपनी शिकायत लिख देते हैं। उस के पन्द्रह दिनों के बाद विभाग के किरानी की घ्रोर से शिकायत करने वाले एम० ीी०, या श्रन्य यानियों, को लिख दिया जाता है कि घ्रच्छा भोजन न मिलने क बारे में घ्राप ने जो कम्प्लेंट की है, उस से रेलवे भ्रधिकारियों को काफ़ी सकलीक है घ्रीर ह्रम पागे इसमें सुधार करेंगे । मैं निषेदन करना चाहता हू कि मैं चार बर्ष से संसद् में हूं पोर इस भ्रवधि में मैंने भोजन की ख़राबी के बारे में घ्रनेकों कम्प्लेट्स दी हुई हैं-कानपुर में भी श्रौर लबनऊ में भी-, लेकिन ध्रब भी जब कभी मैं उधर जाता हूं, मैं देबता हूं कि जिस तरह का भोजन पहले मिलता था, ठीक उसी तरह्ट का ब़राब भोजन मुक्षे-मुमे ही नहीं, जितने यावी जाते हैं, उन सभी कोमिलता है। घ्रगर कोच एटेंडेंट ने डार्हनग कार या भोजनालय में कह् दिया कि एम० पी० को भोजन चाहिए, तो भच्छा मोजन मिलता है, लेकिन प्रगर बिना यह बात बताए हुए भोजन मंगाया जाये, तो बहुत ब़राब मोजन मिलता है। उस की तुलना में मार्केट में उतने पैसे बर्च करने पर सुन्दर मोजन मिल सकता है । इसलिए मेरा निबेदन कि जो कम्प्लेंट्स की जाती हैं, उन के लिए एक उछ्चाधिकारी होना चाहिए,जो दे वे कि कम्प्लेंट क्या है। उसके बाद वह भ्रावशयक जाँ्च-पड़ताल करे प्रोर फिर सम्बद्ध मामले में संघोधन होना चाहिए। लेकिन मेरा भनुभव है कि रेलबे मंत्नालय में होगों की कम्प्लेंट्स पर कोई ब़ास ध्यान नहीं दिया जाता है ।

मै मंत्री महोबय का ध्यान फिर बरगनिया स्टेशन की पोर दिलाना चाहता हूं। बरगनिया मौर छेंग रेलवे स्टेशन के बीच में बागमती नदी की बाढ़ के प्रकोप के कारण 1962 में 300 फ़ीट रेलचे लाइन टूट गई, 1963-64 में मी इसी कारण रेलवे साइल टूटी घौर 1965

में भी करीब 500 फ़ीट रेलवे लाइन टूट गई। सरकार की घोर से उस नदी को कंट्रोल करने के लिए प्रति वर्ष लाखों रूपये ब़चं होते हैं, लेकिन भभी तक इस बारे में कोई च़ास सुधार नहीं हुप्रा ह़ । मैं माननीय मंब्नी जी को निमंत्रण देता हूं कि किसी समय वह् प्लेन में न जा कर हमारे साथ ट्रेन में पटना से हीतामढ़ी श्रोर ढंंग से बरणनिया चलें । तब उन को वह 100 मील की दूरी तय करने में चोदह घंटे लगेंगे घ्रोर उन को पता चल जायेगा कि रेलवे की क्या ब्यवस्पा है। मुले विश्वास है कि मंत्री महोदय के उधर जने से नार्य बिहार में रेलवे की बहुत तरक्की श्रौर घुधार होगा ।

भाप ने मुक्षे समय दिया, इस के लिए में धाप को धन्यवाद देता हूं ।

घी बूटा सिह (मोगा) : चेयरमंन साहब, भाज रेलबे मंबालय की मांगों पर बोलने के लिये भापने जो समय दिया है, उसके लिये में बहुत भाभारी हूं। सुबह सुबह्ह. जब हम लोग भपनी ठाक बोलते है....

सभापति महोबय : भापको $11+5$ यानी 16 मिनट मिल सकते हैं।

धी घूटा सिस्ट तो कोई भी ऐसा दिन महीं होता जिस बन हमारे बेतों में रेलबे मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों घौर कीी कमी रेलवे भाकिसरों की भी विट्टि्या होती है। मुके यह बात कहने में खुभी है कि बहुत सी समस्पार्यें जो कि इंिविज्युभल होती हैं, जिनको हम घपने मन्न्ती गा० राम सुभग सिंद्ह जी, जो बहुत घच्छे दोस्त भी हैं, उनके साय लेते हैं तो बहुत हमबर्दी के साय बहह हर एक केस को सुनते हैं। मगर डाक्टर साहब की जो महकमे की तरफ से रिपोटे घाती है, उसको बदलने में या उसको उबबील करने में, मबदूरों की या कर्मखारियों की मांगों को, उनकी तकलीकों को हल करने में

बहुत हद तक कामयाब नहीं हो सके हैं 1 हमारे ज्यादा ताल्कुकात नार्दन रेलवे से पड़ते हैं घोर में कमी कमी जनरल मैनेजर के पास भी जाता हूं 1 बह भी बहुत घच्छे तरीके है पेश घाते हैं, बहुत से कामों में बह हमारी मदद करते हैं ।

बहरहाल जब हम रेलबे की स्पिति पर, बास कर के मेरा मतलब नार्षन रेलवे से है, उस से हमारा वास्ता पड़ता है नखर जालते हैं तो जो तसवीर सामने भाती है, उस को देब कर सचमुष्ष जी षाहता है कि चेयरमेन साह्व भपने दो दोस्त ग०० राम सुमग सिह्ह को, ये मांगें मनवाने के लिये जो पैसा वह मागते हैं, उसके लिये ना कर दी जाय 1 क्योंकि वही तरीके जो घंग्रेजों के जमाने में थे, वही पाज भी बसे प्रा रहे हैं। बही फर्नीबर स्टेशनों पर है जो उस जमाने का है। भारत की बहुत संब्या ओो तीसरे दर्ज में सफर करती है, उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुपा है। हम लोग कस्टे क्लास में जाते है, चाष्टर साहब मी जाते मोर मेरे साथी जो लोक सभा प्रोर राज्य सभा के हैं, वे की जाते है । जब हम सफर करतें है किसी स्टेशन से तो गाड़ियों में जनरल तोर पर वेले तीसरे वजे के मुसाफिरों का हाल शायष बोजब तो किसी ने देबा नहीं, लेकिन तीसरे बर्जे के किल्बों का जो हाल है वहा दोजब से मी बुरा होगा। कोई उनके लिये बैठने की जगह नहीं है । हैं यह मानता हूं कि मुसाकिसों में मी बहुत हद तक ट्रेफिक माइन्डेड नहीं हैं, कई लोग ऐसे है कि जब गा़़ी पाकर बत़ी होती है तो एक दम से सारा सामान फेंक देते हैं, सो जाते हैं। घोर दूसरे मुसाकिरों के बैठने के लिये जगह नहीं छोड़तेते हैं । लेकिन इसके बाबजूद जो महकमे की तरफ से तीसरे बजें के मुसाफिरों से बुरी तरह्ह से सलूक किया जाता है, रेलवे मन्क्रालय को कोई हक नहीं है टिकट छचू करने का, प्रगर यह् उनको जगह नहीं छे सकते हैं षैठेने के लिये 1 कही की किब्बे इतने पुराने होते हैं कि न उनकी बारनिक होती हैं घोर न बह कैठो क लायक होते है। क
[श्री बुटा सिह]
उनके घन्द्र जगह होती है। होता क्या हैं जोगों को बाहर लटकना पड़ता है भौर हस वरह से सफर करने से रास्ते में घनेकों जानें बसी जाती हैं ।

भुक्षे याद हैं एक दफा हम लोग पंजाष से घा रंद थे । एक छोटा सा स्टेशन है किलोर बहां गाड़िया बहुता कम रकती हैं। तीसरे दरें में एक देवी बळने वाली थी उनके पास दो बकोे षे । बह माग कर भा रही थी। मे प्लेट फार्म पर बड़ा षा। मैने गाठं से कहा कि देबो वह غेवो धा रही है, उनफो चढ़ने के लिये भाप थोड़ा सा मांजन जकर दीजिये। मगर उसने मेरा कहना नहीं किया, गाड़ी चल दी। नतीजा यद्ध द्वृा कि उसने दोनों बन्षो को गाड़ी में फेंक fिया घोर जब वह घुद चव़ने लगी तो उसका पांब किसल गया, धोर हस तरह पहियों के बीच उसकी एक टांग बिलकुल पिस गई। भाबिर उस गाएं ने गाड़ी को रोषा 1 मैने कह्हा कि ध्रब गाड़ी रोकने का क्या फायदा , उस की जान तो बली गई भोर उसको हम लोग घस्पताल ले गये। मगर उसके बर्षों का किसी ने $\begin{aligned} & \text { गान नहीं दिया, न रेलवे स्टेग्रन वालों ने, }\end{aligned}$ न गा़़ें के स्टाफ ने मोर पुलित ने, जिसको रेल गाड़ी के साथ हूस लिये रका जाता है कि भुसाकिरों की हिपाजत करे । किसी ने देबा तक नहीं भौर वे लेटफार्म पर ठंबते रहे। पह है मेरा कहना तीसरे दलें के भुसाफिरों के बारे में ।

दूसरा दर्जा जो है, उसमें ज्यादातर रेलवे के कर्मंबारी बैंे रहते हैं। उसमें ज्यादातर वे लोग होते हैं जो टिकट नहीं लेते हैं जो पास पर घसते हैं । बे किसी को धुसने नहीं सेते 1

भब रहा फ्स्ट्टं क्लास , पता महीं किस ने किबिन सिस्टम सजेस्ट कर विया । के ििन सिस्टम घतना अदा, हतना पन-द्राषजीनिक कि वगर माजकल गमियों में किसी को सजा हेनी छोती तो वह रेलबे के फ्ट्टं क्सास के दिख्बे में सन्न कर विया जा पकता है।

तो मेरे कहन का मतलब यह है कि से जो भागे हैं, यह जो कैसा रेलवे मंतालय को दिया जाता है, लोक समा यह चाहृेगी कि उस वैसे का इस्वेमाल सोगों की सहालियत के लिये किया जाय बास कर यहं क्सास के वैसेन्जरों की सहालियते के लिये किया जाय ।

मैने जैसा छ्रारा किया था कि नारंग्र रेलवे में पिछसे तीन चार वर्षो में हमारे मामने कुछ ऐसी मिसाले देबनने में धाई है, क्भा किसी कम्र्वारी का नाम नहीं लूंगा, मगर ऐसे केसेज है कि जिनकी हच्छा, जिनके मन, जिनका सोषने का तरीकात, जिनका काम करने का तरीका बहते ही हार्कारक हैं। नै घापके सामने मिसाल देता हूं। हरामें कोई घक नहीं है कि रेलवे के कर्मचारियों नें पिछसी लड़ाई में जिस होलले थौर बहादुरी का सदूत दिया, उसकी मिसाल नही़ीं मिलती। गारियेयों में लाइट नहीं थी मगर पंजाब के लोगों ने जिस तरीके से रेलवे कमंचारियों का साष दिया उन तो बाना दिया, घमृतसर, लुषियाना थौर जालम्बर जैसे स्टेशनों पर पूरी-्यूरी गाड़ी को बत़ा करके खाना बिलाया, यह नहीं देबा कि यह भुसाफिर फोजी है या सिबिलियन है, उन दिनों में जिन हालात में रेलवे कर्मबारियों न काम किया, उसके लिये यह लोक सभा बहुत बहुत भशकूर है धौर सरहाना करती है, मगर उन्ही दिनों में हमारे देबन में एक मोर बात प.ई हमारी सिकद़ों बोगियां, पाकिस्तान के साष उनका कोई एरीमेंट था, जिसके तेहति हिन्दुस्तान के कुष रिन्बे पाकिस्तान के साष एस्सेंज होते ये, उनकी मेन्टेनेन्स के लिये, उनके घोबरहाल के लिये मोर उसकी जैनरफ देब मास के लिये, बोनों मृल्कों में कोई एकीमेंट था । मेरे ष्यान में यह बात काई गई कि पाकिस्तार के सीकत़ों fिज्ये, एक रिस्ष की कीमत बहुव ज्यादा है, उाक्टर साइष बता सकेगे, णाकिस्ताब के सैकप़ों हिल्ते जो बाउट-मोटेड के, टानपाउट षे, जिनकी कन्हीमन बहुत बराब हो चुकी थी, बो द्रेक में कहीं बल सकते ते,

उनको समय से वापस नहीं किया गया । दूसरी तरफ हमारे देश के फस्टं क्लास के हिबबे, उनको घोषरहास करवा फर, पेंट करवा कर, फस्स्ट बलास बनवा कर पाकिस्तान के सुपुर्व कर दिये गये । मैं घाहता हूं कि इस बात की जांब की जाय ध्रोर वेषा जाय कि इसके लिये कीन जिम्मेदार है घोर इसमें कोई मेद की बात तो नहीं है । मैं बाहंगा कि डाक्टर साहब इस बात की एन्धवायरी करें।

मुके बहुत दुख्ब के साथ यह् बात कहुनी पढ़ती है कि दुर्माग्य से नावंने रेलवे के कीरंजपुर डिवीजन में कुछ ऐसे प्राफ़िसर क्रा गये हैं जिनका रवंया पंजाब में रहने बालेभगर मैं सिब कहूं तो बहुत से लं.गों को ऐतराज होगा, क्योंक जब हम यह्टा सिबों का नाम लेते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तानी कहो . . . . .

तभापति महोषय : सिब धी हिंदुस्तानी हैं 1

घी दूटा लिंट्र : मगर जब उनके साष ब्यादती हैंती है तो उनका माम लेमा पड़ता ह। जब द्रम मौर कपूर संस् जी भाम लेते है तो पहां कहा जाता हैं कि उनका नाम न री. गि.ये, हिन्दुस्तानी कहिये। जब उनके साथ कोई ज्यादती होती है तो हमें पाइडेन्टीफ,ई करना होता है। नार्दनं रेलबे के किरेंजुर हिबीजन के लोकोशेड में काम करने बाले जितने भी सिख मउदूर हैं, उनके साप बतीर एक श्रेणी के, बतीर एक जमायत के घम्पाय हो रहा है । उसकी आांच करवायें। भापको पता घलेगा कि सिख चारंभंन बर्गरह ओो है उनको सिर्फ हस बिना पर तबवील कर दिया जाता है कि उनके जो सुपीरियर्ष हैं, बे उनसे नफरत करते हैं। मै किसी घ्रक्रकर का नाम नहीं लेना काहता रूं। लेकिन हैं यह कहना बाहता हूं कि ऐशी-ऐसी बतनें सिखों के बिलाफ की जाती है कि भ्रगर कहीं एक सांप हो घीर एक सिब्ब मिस जाये तो सिद्य को पह्हे मारा जाये घंर सांप को बस्ट

में 1 डी० एम० ई० कहते है कि मे सब से पहले सिब को मालंगा बौर फिर सांप को ।

सभार्थति कहोष्य : जनरताइड करने से तो कोई मतलब हल नहीं होता है। परिकुलर केस है तो मिनिस्टर साहव के नोटिस में काष ला सफते हैं ।

घो घूटा संत्र : भगर भ्राप यह घाहते तो तो मैं एक नहीं बर्जनों केस भिनिसटर
 कि उनको माप च्सकरेज मत्त करो । उनका हिस्सा हिंदुस्तान को बनाने में बड़ा शानदार रहा है। हिन्दुरतान को बनाने में न सिकं उनका हाथ रह्रा है बसिक्ष जितना बत़त हिस्सा हन लोगों का रहा है, उस पर
 स्वयं की बहुत हमदर्यी के एनके प्रति रखते हैं पोर म्के घाशा है कि बह भवक्य ही एस बात की जांष करवायेगे ।

एक बात जो मू पंजाब के जो मेन स्टेशंज है, जो मेन लाइंच के रटेशान हैं उनके बारे मे कहना धाहदता हूं 1 भमृतसर से 多 गुल करता हूं। दिरली तक भाज क्षाष देखें कि तो किसी मंं स्टेशन पर रिटायरिंग सम वहीं है। शायद घंश्रेजों से हो भल हैं गई । लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने पयंा इसकी ब्पबस्या नहीं की, मूम्ते मलूम नहीं है । सुधियाना एक छन्टरनेशनल बिजिनेस सेंटर है। माजफल बहों की मर्शानरी षमरीका, कनाठा, जर्मंना प्रोर जापान तक में जाती है । इस बता पर हिन्दुरतान को फस होना धाहिये । वहां पर रेस्टंरेंट भी घचछा नहीं है। जहा तक रिटार्यरिग रूम का सम्बन्ध है, वह तो है ही नहीं

ठा० ार्ग सेग (कलकता पूवं) : मीर कहा-कहो नहीं हैं ?

बी घूटा लहा : घ्रमृतसर में नहीं, आालंघर में नहीं, पठानकोट में नहीं। जितने
[श्री बूटा fसह]
वंजाब के ये बड़े-बड़े स्टे ग़न हैं वहां पर नहीं है 1

उा० तार्न सेन : पठानकोट में तो भच्छा है ।

धी बूटा सिह्ट : मैं चाहता हूं कि डा० राम सुमग सिह जी दस पर ध्यान दें कि लुधियाना जो कि विजिनेस सेंटर ही नहीं है बहिक बहुत इस्पाटेंट स्टेशन भी है भ्रोर साथ ही साथ डिफेस की स्ट्रेटेजी को भी मद्देनज़र श्रगर रखा जाये तो वह्र सींकड लाइन भ्राफ डिफेंस का सेंटर हो सकता है, उसकी एक घ्रौर बहुत बड़ी समस्या है जिसको बार-बार इस मंक्वालय के ध्यान में लाया गया है ग्रोर वह समस्या यह है कि लुधियाना शहर से जो रेलगाड़ियो घलती हैं म्रोर वहां पर लुषियाना मेन लाइन के ऊपर जो एक रेलवे कासिग है घ्रोर उसके जंकशन होने की वजह से सारा दिन गाड़ियां चलती रहती हैं हर रोज़ कोई न कोई एक्सीडेंट हो जाता है। उस कासिग पर हर रोज़ कोई न कोई एक्सीडेंट हो जाता है। लुधियाना के शहरियों की तरफ से मी प्रोर हमने थ्रपनी तरफ से मी रेल मंबालय का ध्यान इस ग्रोर खींचा है, उसको इस बारे में लिखा है कि वह पुल जो है वह बहुत बाधा डालता है मौर उस का कोई हलाज किया जाए। जब हमारी fिछली बार पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी प्रोर उस पुल ने सब से ज्यादा बाधा डाली तो पी० उस्ल्यु० डी० ने एक बाईपास निकाला प्रोर उससे मिलिटरी की समस्या तो जहर हल हो गई हो तो वह तो हो सकता चा लेकिन जहां तक वहा के लोगों का सम्बन्ध है, जनता का सम्बन्ध है, बह जी० टी० रोड के ऊपर है घ्रोर इसलिए सारा ट्रेफिक रेलबे कासिग से होकर भाता है घोर बहुत तफलीफ होती है । मैं मंबी महोवय से प्रार्षना करता हूं कि उस कारिग पर जाहर पुल का घंतजाम किया जाए ताकि न सिर्फ सुधियाना के लोगों को बस्कि सारे वंजाब के लोगों को सहूलियत हो सके ।

मै यह जी कहना बाहता हां कि कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो कि ऋांब लाइंज की हैं मोर जिनका मेन लाइन की गाड़ियों से सम्बन्ध जुड़ना चाहिये। मेरी कांस्टिट़युएंसी में मोगा, fडस्ट्रिक्ट फीरोजपुर घौर भटिका घाते हैं मोर यह एक ऐसा सेक्टर है जो बोर्ठर पर है । यह एक ऐसा इलाका है जो हिन्दुस्तान भर में श्रगर यह कहा जाये कि प्रनाज की उपज के मामले में सब से श्रच्ठा है तो गलत नहीं होगा । यहां से जो गाड़ियां चलती हैं बे लुधियाना में मेन लाइन की गाड़ियों को मिलाती हैं । उन गाड़ियों का जो टाइम रखा हुप्रा है खास तोर से जो दिन को चलती हैं जंसे फ्लाइंग मेल है, वह ठीक नहीं है । इस फ्लाइंग मेल को पहले भ्रमृतसर-पंजाब मेल कहा जाता था। पता नहीं इसका नाम बदल कर फ्लाइंग मेल क्यों रख दिया गया। में सुक्षाव देता हूं कि इसका पुराना नाम ही रबा जाए। उससे भ्रमृतसर को इम्पाटंस मिलती है जो हमारे गुरश्रों की नगरी है ध्रोर जिसको देखने के लिए बाहर की सैलानी भी बढ़ी तादाद में भाते हैं प्रोर दर्श्न करते हैं । उस गाड़ी को पकड़ने के लिए भटिंडा हौर फीरोजपुर से गाड़ियां भ्राती हैं। ध्राप इस बात को जानते ही हैं कि गाड़ियां ठीक समय पर बहुत कम चलती हैं भ्रोर कांच लाइंख की तो बहुत ही कम चलती हैं । जो थां लाइन की गाड़ी घ्राती है उसके घाने के पांच सात मिनट बाद फलाघंग मेल छूट जाती है । सिर्फ पांच ज्ञात मिनट का समय ही यावियों को उस गाड़ी पर चबेने के लिए मिलता है। पांघ सात मिनट तो उनको fिजिड को कास करने में ही सग जाते हैं म्रोर नतीजा यह्होता है कि एक तो लेट ष्रांच लाइंज्ञ की गा़ि़यों के भ्राने की बजह से म्रोर पूसरे पांच सात मिनट किजिज को कास करने में लग जाने की बजह से उनको बह्र गाड़ी नहीं मिलती है । यह एक ऐसी उमस्था हैं जिसकी तरफ जल्दी ध्यान दिये जाने की मावम्यकता है। में चाहता हूं कि

षंबी महोदय सह पर सहानुमूतिपूरंक बिचार करें।

मैं घ्रापको जो समय भ्रापने मुझे दिया है, उसके लिए घन्यवाष देता हां ।

थो चं० ला० बोबरी (महुमा) । भुहतरिम चेयरमन साहब, रेलबे की ये जो डिमांड्ड पेश की गई हैं, ष्वका मैं समर्षन करता हूं (ब्यकषाण) 1 ग्राप मुत्र टोकिये नहीं । जब थाप बोलते हैं तो मैं घापको घंटरप्ट नहीं करता हूं ।

मेरे दोस्तों ने छ्दन डिमाड़ज की बहुत मुबलिफित की है। में भापको बतलाना चाहता हूं कि जिस वक्त हम लिटिश एम्पायर से, किटिए सल्तनत से लढ़ रहै ये, तलवार के जोर से उसका मुकाबला कर रहे चे तो ये पषोजीशन के मेरे वोस्त बामोग थे घीर गहरी नींद में सोये हुए चे। उस वक्त रेलों की जो हालत थी उसको हम भ््ही तरह से जानते थे श्रोर श्राज जो हालत है उसको मी हम प््छी तरह से जानते हैं। भाज बहुत ज्यादा मुधार श्रा गया है। भाज बहुत ज्यादा सहूलियतें लोगों को दी जाती हैं जो कि तब नहीं दी जाती यीं । भाप यह मो देबें कि हमने कितनी तरक्की की हैं हमने चित्तरंजन में रेल ब्वंजन बनाने का कारबाना स्यापित किया है। पता नहीं प्रोर क्या-क्या हमने कर दिखाया है । डिंबे घ्रब हमारे देश में बनने लग गए हैं। जवाहरलाल जी के नेतृस्व में प्रोर डा० राम सुभग सिह् के नेतृत्व में हमारे देण में बहुत प्रर्गत हुई है, रेलों ने बहुत प्रगति की है। गायद हमारे विरोधी दल के माछयों ने जो तरक्की हुई है उस तरफ छ्गन नहीं दिया है मोर न वे देना चाहते हैं । छनको तो हर काम में बुराई ही बुराई विसाई देती है श्रोर कोई पच्ठाई इनको दिबाई नहीं देती है । ह्रका काम ही पालोचना करना है ।

मैं पह नहीं कहना घाहता हें कि जो बाि: हैं उनकी तस म्याप हरकार का

ध्यान न दिलायें, जो बराषियाें, हैं उनकी तरफ ध्यान न दिलायें लेकिन जो मी भ्राप सजेशन दें बे कंस्ट्रकिटव सजेशन होनी चरिंये । भापको साष ही साथ छस बात को भी एश्रिशियेट करना चहिये कि पाजादी के पहले रेलों की क्या हालत थी मौर घ्राज बया है। मैंने पहले प्लेटफार्म्स को देबा है, बे बहुत बराब हालत में हुप्रा करते थे, उन में से बदबू भाया करती थी, सफाई का कोई प्रबन्ध नहीं हुप्रा करता था लेकिन भ्राज प्लेटफान्सं की हालत बहुत सुधर गई गई है जो चहुंमुली प्रगति हुई है, वह काबिले तारीफ है । जो विदेशी भाते हैं, जो टूरिस्ट काते हैं बे भी हमारी इस मामले में तारीफ करते हैं । मैं ने उनसे बाल की है ....

घी घोंकार लाल बेंखा (कोटा) : हिन्दी में की थी ?

घी घं० ला० जौबरी : अर्मनी का एक श्रादमी श्राया था। उसके साष मैंने हिन्दी में बात की बी । यह हिन्दुस्सान के लिये कोई नफरत की बात नहीं है। दिन्दी में बात करना नफरत की बता नहीं है। बह घपने मुल्क का एक बहुत पचछा घहुरी था 1 वह हिन्दी समकता था घौर उसने हमारे साथ हिन्दी में बात की । घापकी तरह से उसको हिन्दी से नफरत नहीं यी । घ्रगर मां को मां करें तो प्राप इसको बड़ी जिल्लत की बात समघते हैं लेकिन पगर मैउम कहें तो भापको बड़ी धुशी होती है... (घ्यवजाण) घणर भ्राप मुक्त को दस तरह से टोकते कले गये तो मैं क्रापको बता वेता हू कि घड्डा लगा कर में गेठ आऊंगा घ्रोर पापबो बोलने नहीं वूंगा । म्न बहुत प्रम्बा़ प्राबमी हूं। मैं जब भ्राप बोलने हैं तो भापको छंटरप्ट नहीं करता हूं ।
15.18 hry.
[Mr. Derputy-Splakiri in the Chair]
इमारे वेश की 45-46 करोढ़ की माबाडी है। माप लोगों को गुपराह करना
[त्री षं० ला० कोधरी]

बाहते हैं। घाप सरकार को कमझोर करना जहते हैं, मजबूत करना नहीं चाहते हैं । पष्छाइयों की तरफ भ्राप गौर नहीं करते हैं, बुराइयों को ही भाप बूंबते है ।

बहुत से माननीय सबस्यों ने कहा है कि रिज्बेशन नहीं मिलता है। लेकिन मैं प्राप को बतलाना धाहता हूं कि इसी दिल्ली शहर में बाज बाज दफ़ा बगीर रिजर्वेशन के भाखिरी बिन मेरा काम हो गया था । मेरी पत्नी बीमार थी । है रिजवशन नहीं करा सका बा । मेरे पास तार श्राया था । में गया घोर बड़े पदब के साथ कमंचारी से बोला कि यह बात है घोर मुभे रिजर्वशन चाहिये । उसने दे दिया । उसका भी हृदय पाषाण भहीं होता है, पस्षर का नहीं होता है, वह भी सढ्द्दयी होता है। भाप भ्रपने रतबे की बजह से रिजर्वेशन चाहें, इस वास्ते चालंदं कि क्राप मेम्बर पालियामेंट हैं तो काम नहीं हो सकता। भापको उसको यह मी बतलाना चर्मिये कि यह् वज्ह है कि में रिजबशन नहीं करा सका है घौर घ्रब मुक्षे जाना पड़ गया है, इस वास्ते भगर भाज रिजर्बेशन कर दो तो भापकी बड़ी मेह्हरबानी होगी तो कोई बजह नहीं है कि कि बह भ्रापका रिजदैशन न कर हे । हर श्रादमी के पास उस के सोषने का दायरा होता है। भगर भ्याप उस को नीकर समःते हैं तो वह्ह मी भ्रापको दूसरी तरह से दे $े$ ेगा । मागर भ्राप किसी के बाप की कह्ड करते हैं तो कोई वजह्ह नहीं है कि वह्ह भाप के बाप को गाली दे। लेकिन घगर पाप किसी को गाली वेंगे तो भाप को गाली सुननी पऱेगी। $\ldots$ (घ्यक्ताल)। उपष्यक्ष महोवय, जो थाप का घनुकरण करेगा बहां पर बही पाप की कुसी पर बैठने लायक हो सकता है । बो गलत बात करेंगे वह करी उस पर नहीं बंठ सकते हैं। यही बात सब जगही दे ${ }^{\text {ही }}$ जाती ह । गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहए ने, थास्की जी ने, यह्ह नमूना देश के सामने रक्षा।

उपाज्यक्न कहोबय : थाप रेलवे किमान्ह पर बोलिये ।

बी घं० ला० तोषरी : में ध्राप की मार्फत कहना घाहता हूं कि में रेलबे बोर्ं के बेमरमन की बड़ी इज्जत करता हूं। उन्होंने लड़ाई के मीके पर जो काम किया उस के लिये एक हिन्दुस्तानी होने की हैसियत से बड़ा मश्कूर हूं, बड़ा गु्कगुजार हूं । लेकिन छस के साष साथ यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत स्टेश्रनों के नाम इस तरह के हैं जिन का कोई मतलब नहीं होता 1 भाज में मंन्नी महोदय का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारे बहुत से बंह्हादुर सेनानियों ने भाजादी की लड़ाई में कुष्बनी दी है सन् 1921 , 1930 घ्रीर 1942 में । उन लोगों ने निहर्येपन से मुल्क के साष बफादारी की घोर घ्रंग्रेजों से लड़ाई लड़ी । उन लोगों के नाम पर स्टेशनों के नाम होने काहियें । भावने मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनमर, हलाहाबाद जैसे नाम रक्षे हैं। में समझता हूं कि उन जहीबों के नाम पर जो भपना खून बहा चुके हैं हम फउ्वारे पर जाते हैं भार सिर ध्रुकाते象 1

एक मालनोय सबस्य : यह्ह कौन सी डिमान्ड है 1

थो बं० ला० बोषरी : क्या श्राप नहीं जानते । में कहना चाहता हूं कि उन बहादुरों के नाम पर हमें स्टे सनों के नाम रखने चाहियें। इस से घ्राज के लोगों पर भी नहीं पाने बाली पीढ़ियों पर घ्रसर पदे़ाग कि हमारे मुएक में ऐसे-ऐसे פहीद हुए थे जो घ्राजादी की लड़ाई में मारे गये थे। इस तरह से कम से कम उन के नाम भ्रमर रहेंगे । छस तरह के दरबाजे बनाकर डा० राम सुभग सिए पौर पाटिल साहप उन बहादुरों को याद ररें । साष ही साथ में वह कहना चाहता हं कि भारा धौर सहसराम औसे नरमों के कोई मतलय नहीं होते । मू नहीं समक्षता

कि हन नामों से किसी के दिल व दिमाग में किसी बहादुर भादमी का ब्ययाल पंदा होता होता है।

एक मालनीय सबस्प ：बक्सर की बात नी कहिये ।

धी घं० ला० बौरी ：बक्सर की पात तो यहह है कि वहां पर पुराने－ुु़ाने लीछरों को को कंद में हाला गया षा। बकतर में पौर कोई बात नहीं है । बसतर में कोई ऐसी जात नहीं हुई है जिस से हम को बहादुरी की जगह सममें। में रेलबे विभाग का ध्यान बापू कुवर सिह जंसे सेनानी घोर घांसी की रानी लब्मीबाई की तरफ बींचना चाहता （ ${ }^{2} 1$

सी ऊॉकार लाज सेखा ：उपाध्यक्य महोपय，सबन में कोरम नहीं है ।

उ्काप्यक महोबय ：बंटी बजाई जा रही 1．．．भष कोरम हो गया है । भाननीय सदस्य भ्रपना भाषण गुस् करें।

बी घं० ला० तोलरी ：हैं भाप के उरिये से उा० राम सुभग सिहह का ध्यान इस तरफ पार्करित करना चाहता हूं कि पारा मौर सहसराम से बहादुर सेनानी बाूू कुंबर मिह्र की याद प्राती है जो देश की भाजादी के लिये लऱे पे। यह मारत के स्वतंबता संप्राम की तवारीब，की बात हैं भ्रोर एक ऐसी बीज है जिस को एस देश के लड़ाकू सिपाही भौर भाजादी के लिये लड़ने बाले परवाने भानते हैं। हम चाहने हैं कि प्राज जो सहसराम पोर पारा के नाम हैं उन को हटा दिया जाये भीर बीर सेनानी कुंबर मिह के नाम पर बन बोनों स्टेगनों के नाम रख्य दिये जायें। साब ही उनकी एक स्टेश् लगबाई जाये जो कि बो़़े पर सवार हो जिस से लोग सबक ले षकाँ।

रेलबे के मिन्दर बहत से माननीय सदस्पों के चमियां बतलाई हैं fि घर क्लास के

लिये नहीं मालूम क्या क्या किया जाये । बेकिन में यहां कहना घाहता हूं कि लबनऊ से बलकर जो गाड़ी भसम तक जाती है उसी में सिलिगुड़ी तक मैं ने बहां के जनरल मिनेजर को गाररबपुर से कई मरंते बैरा करते देखा है। मैं ने भपनी मांब से से देबा कि उन्होंने चकके के नीचे का ब्युद मुभायना किया। मैं एक भामूली बेश में है । यह नहीं चा कि मैं एक एम० पी० बनकर वहां गया घा। में यह कहना चाह़ता हूं कि भगर कोई प्रफसर कोई ब्बास काम करता है तो ऐसा नहीं हृं।ना चाहिये कि उस के काम की सराहना न की जाये ।

एक बात की तरफ में मौर भ्रापका ध्यान भार्कषषत करना वाहंगा ．．．（ध्यक्षान）प्राखिर रस णालियामेंट की कोई डिगनिटी तो होनी थाहिये। जिस तरह से यहां बाबा डाली जाती है बह हमारे घ्रपोगीषान के लिये घमं की बात है। क्या इस तरह से किसी इन्सान को करना ⿴囗十介िये।

मैं पाप के उर्रिये डा० राम सुभग सिह से कहना घाहता हूं कि घसम मिनिगुही के गीष में जो गाड़ी प्राज भाती परर जाती है उस में छा० एस० त̣० नबाब औसे बढ़े सजंन को कुछ लफंगों ने बहुत तंग किया। इस्तजाम के बाबदूव बह उन का सेमान हीन से गये 1 मैं कहला बाहता हों कि ज्ञा बरे सांल की तरह के प्राद्यमयों को चोरियों तो हन गुंडों मीर बदमाएरों को महुूप रखले के लिये रेलवे महकमे को बहुत सब्त कदम उठाने （iंगे मोर रेलवे बोई को मी इस का हन्तजाम करना होगा 1 बीर थापको कुछ उसके लिए गोपनीय लोग， गुप्तकर रसने पद़ेगे जो वहा वेंबे कि द्यस किस्म के कोन पन्सान हैं जिनकी वत्रह हो एड़े पच्छे घच्े लोगों की ते क्रजती होती है जौर कमी－कमी तो फस्टं क्लास केलेंजर का टिकट सेकर बुस जाते है पीर उस में की बाकर घज्ये फोगों को हैरेस करते हैं।
[श्री चं० ला० चोधरी]
एक बात प्रोर कहना चाहता हैं। हरिंबनों का मामला श्राया घ्रोर बहुत कुछ कहा गया कि रेलवे में यह् बातें नहीं हुई वह बातें महीं हुई 1 ठीक है लेकिन मेरे दोस्तों 1942 मौर 1921 तक हमारे हरिजनों की की क्या हालत थी ? श्राप सोचें गौर करें मोर जवाहरलाल जी शास्तो जी पंत जी मोतीलाल नेहरू तथा मोलाना माजाद के प्रयास से हिन्दुस्तान में संविधान बना जिसमें हरिजनों को यह राहृत मिली जो कि न कभी मोगल एम्पायर में हुम्रा भौर न किसी श्रोर एम्पायर में मिल सकी । पौर न पहले कफी हरिजनों की कोई वकत थी। लेकिन श्राहिस्ता घाहिस्ता पाप भी इसको देखें। भगर हम किसी से लड़ना बाहते हैं तो हमको मी दंड बैठक मारना पड़ेगा। तो हरिजनों को मी माई० सी० एस० बनने के लिए यह् तालीम पढ़नी पड़ेगी ।

एक तरफ भोर में क्रापका ष्यान बींचना चाहता हृं । हिन्दुस्तान में जो रेलवे के सारे काम हुए प्रोर दूसेरे काम हुए वह सराहनीय है 1 लेकिन रेलवे कमंचारियों के जो मासूम बच्चे हैं जिनको की कम तनख्बाह मिलती है मौर जो रेलबे कालोनीज में रहते हैं वहां रेलबे कमंखारियों के रहने का भावास प्राप बनाते : तो उसके साय साथ उनके मासूम बच्चों के लिए भी कम से कम स्कूल होने चाहिएं लाजिमी तौर से जिससे उनके बच्चे सही सही शिक्षा प्राप्त करोे प्रागे निकल सरें ।

इसके पलावा स्टेशनों की बात जो मैने कही हैं छलाहाबाद वर्गरह की मैं चाहता था कि उस पर खहीदों का नाम घौर बड़े-बत़े लोगों का नाम पंतजी का नाम लिखा आये मुजफ्फरपुर न रबें । मुजफ्फरपुर धौर मुजफ्फरमगर के कोई माने नहीं हैं।

[^0]धी चलमणिलास बोषरी : इसी के साष मैं रेलवे उिमांड की कुछ कद्र करता हूं घौर उसकी ताई् करता हुं।

Shri Bakar Ali Miraa (Warrangal): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I will not take much time of the House. I have got only two points to make. The Railway system is a measure of the country's progress. The length of railway lines and of roads proper communications, proper means of transport all these are the indications of the progress the country has made. That is also an instrument of social revolution. The differences between various communities and various castes and creeds and various linguistic divisions are removed when we travel by the Railways. And it is an excellent example of national integration. For the closer contact of the people of India and for the removal of all distinction from class to class, community to community, etc. we have to see the condition of our third-class carriage. All distinctions are removed, excepting the distinction of wealth and status.

I am not one who would condemn totally the condition of the third class and I would not agree with such a view, because, conditions hive changed quite a lot nowadays. Sleeping accommodation is provided in the Indian Railways. Sleeping accommodation over long distances can be reserved beforehand. This is a thing which was unheard of and which could not be dreamt of during the British days. There is no overcrowding there but there is overcrowding else where no doubt, but anybody travelling on the Railways will admit that the crowd is less today than it was before.

About the speed of the rallways I wish to say somthing. I am glad that the Rallway Department and the Railway Ministry have put greate stress on the movement of goods than
on the movement of passengers. They have tried to help in the industrial development of the country by using diesel engies in railway trains for goods movement and steam engines mostly for passenger trains. But, Sir, we must admit and we must also realise that the Indian Railways are probably the slowest. in the world. I have travelled many times from Hyderabad to Delhi. On the way the train would be two hours late, or two-and-a-half hours late or even three hours late. They make up that and reach Delhi in time. They can make up because there is no difficulty in making up; what is the difficulty then in respect of increasing the normal speed. Why cannot the normal speed of the train be increased when the capacity and capability is there. That is one of the important points. Speeding is very essential. I am glad in this regard that there is some improvement, espcially in the speed of the trains in the Madras-Delhi section. I have been writing to the Railway Ministry and the Railway management for adjusting the time-tables in such a way that you can save some time in reaching Hyderabad from Delhi. The trains start from here with two hours difference and with a little speeding and some adjustment in the time table time could be gaved and people could reach Hyderabad or Madras in reasonably good time. I have travelled on this line very many times and so I can speak of the condition here. In the new time table they have reduced the time between Kazipet and Delhi by as much as four hours. Now, if they could start two hours earlier from here, you could reach Kazipet; Instead of 8 o'clock, you can reach there at 7 o'clock and you can be in Hyderabad by 10 o'clock, or 11 o'clock instead of reaching there the next morning as they do now. You save the rolling stock. You save the precious time of the passengers. I think, Sir, this is not a very revolutionary guggestion. The Railways have done something in this respect this year.

I hope in the near future they will be able to reduce the time further.

About catering, a great deal has been said. It is very difficult to satisfy different classes of people with different tastes and all that. You will agree, whether it is run by the Railway Department or by the contractors, the one thing that is very essential is ceanliness. It does not matter who runs it, who gets proft. I think one condition must be imposed that all those who are serving food should have clean clothes and in cases of persons who are found to be serving with dirty clothes necessary action should be taken. If a person wears clean clothes $h_{e}$ also moves in a clean way. The Railways should see that necessary cleaniliness is observed. This is the minimum that the Railways should do.

About the waiting rooms in Kazipet, a part of my constituency, the Railways have already started building one. At Warrangal this is not so. Large number of people live round about this station of Warrangal. The mail and express trains do not stop even for one minute. That is causing lot of difficulties to the passengers. This town has not grown in a normal fashion. It is a thin strip going from Warrangal to Kazipet and the thirdclass travellers have to travel beyond seven or eight miles to catch ihls mail or express. Therefore, the question of making Warangal a halting station for mail and express trains and of providing waiting rooms for thirdclass passengers in Warrangal should be looked into straightway.

I am glad that there is going to be a special train from Hyderabad to Delhi. I hope this will not be postponed till the new Zone is actually formed.

The last thing which I wish to say is this: my hon. friend opposite complained that Sikhs are badly treated
[Shri Bakar Ali Mirza]
in the district of Lulhiana or Amertsar and so on. This approach by itself is really annoying and, to say the least, disgusting. Anybody who is travelling in a third class is a passenger. All the persons travelling in the same train will suffer the same inconvenience, whether they belong to one community or another. If there is no waiting room and if there is no facility, all will suffer. How is it that he can say that a particular community is not treated well?

Shri Bata Singh: It was in the context of the employees in the service.

Shri Bakar All Mirza: In gervices, you could argue that efficiency should be the criterion. Whoever is inefficient, whether he is a Brahman or Sikh or Muslim, should be thrown out. If he says that, I can agree with him; but if he says that just because a person is a Sikh and the officer is a Hindu or Muslim, therefore he is being removed, that is not a fair thing. That will lead to ineffciency, because all the time if I remember that I am a Muslim and my subordinate is a Hindu and if I do something, it will be interpreted in such a way that I am doing it to hin for some reason other than that for good management; if I proceed on that basis, efficiency will certainly suffer. If a particular employee has not been given justice, his case can be brought to the notice of Shri Patil or Dr. Ram Subhag Singh and you could see that justice is done; if it is not done, you can make a complaint.

But to take a general remark that sorae particular community is being nl-treated is not right.

Shri Buta Bingh: It was a question of facts. It was a trend which could not be checked.

Shri Bakar Ail Mirza: He belongs to one minority, I to another. I also know how things can be interpreted. I am a believer in this that whatever injustice is done to a particular person or group, by pursuing it and tzying to get justice with a particular communal object in view, and all attempts from that narrow angle do not help. This search for security is really a thing which does not lead to progress of the society.

My hon. friend was talking about Sikhs not being treated well in Amritsar and so on. May I tell him that the Jews had been persecuted and condemned for 2,000 years not in one country but in several countries? And yet what has happened? They are now the most prosperous people in the world. The biggest bankers of the world in Wall Street are Jews. Most of the eminent scientists, ortists, musicians, litterateurs are Jews. How is that? They have in their State, by sheer industry and perseverence, made the desert bloom.

This search for security, therefore, only leads to insecurity. We should not go after it. The search for secu-rity-only shows up a weak and imbecile mind. It will only make one insecure. Why should one be afrain? Why should one take the stand that one belongs to a particular community and should try to get things done on that basis? Bring the cases of injustice to the notice of the House. If Shri Patil does not do it, we will all support you. Everyone of us will be with you. But if you bring it under the garb of communalism, that is not fair.

For example, in Warangal there the no third class waiting room, there is no overbridge. Shall I say that it is Just because the people in that area are Telugu-speaking Hindus
and Shri Patil is not an Andhra, that is why he is not attending to it? I cannot say that. This is not the type of argument we should adduce in support of our points.
This is all I wanted to say.
Shri Muthu Goundor (Tiruppattur): First of all, I would thank the Railway Minister for the provision the Ministry has now made for stopping the Vrindavan Express at Jalarpet, on my suggestion made on many occasions, though it was done at the eleventh hour. Jalarpet is a very important junction in Mdaras State. If they had omitted to do this, it would have been a big injustice done to the Southern railway system and particularly to my constituency, because Jalarpet is the junction from where lines go to Mysore as well as to the southern side.

Vaniampadi is a very big leather trading centre. There is a flourishing leather industry there. We are earning valuable foreign exchange from that product. There is every justification for having at least the important mail trains stop at Vaniampadi, which is a very big municipal centre too.

Dharmapuri is another important place. It is 40 milcs between Salem and Jalarpet on the northern side. Morapur was a junction before, but now it is not. It is near the Dharamapuri district centre. I would requeat the Ministry to see that all the important Express/Mail trains stop at Morapur because it will help officert going to the Dharmapuri district centre and also to Harur.

Also there was one train service between Tiruppatur and Krishnagiri. It was removed at the time of the war. If it is possible to do so, I would request the Minister to resume that railway line between Tiruppattur and Krishnagiri or connect Tiruppattur with the proposed line under construction between Salem and Bensalore.

I also would request the Railway Minister to construct a line between Salem and Tiruchirapally via Rasiapuram and Namakkhal. These are very big trade centres. There is a very big starch industry there. It is a rural industry, a cottage industry, a small scale industry. There are about 400 or 500 units operating. We are sending daily 300 tonnes of starch to northern India, specially Ahmedabad and Bombay. But on account of the heavy railway freight on starch, we are not able to compete with other manufacturers, specially manuffacturers of starch from the Malabar area who are sending their goods by sea from Calicut to Bombay. Therefore, I would plead with the Railway Minister to give some concession in freight charges to starch, 300 tonnes of which are being sent daily to Ahmedabad and Bombay, from this area.

There is need for overbridges at Morapur and Vaniambadi. Buses and cars and other vehicles have to be stopped for hours together. Nowadays the diesel engines carry many wagons so that you find that a tratn is nearly two furlongs long. Therefore, we find that the level crossings are always closed and the other traffic cannot move. So at Vaniambadi and Morapur, there is every justifcation for overbridges. It has been under consideration of the railway department for so many years. But now the construction of the overbridges at these places has become all the more important. This work should be taken up immediately.

In the catering department, they have increased the price of coffee to 22P. aven when good coffee is avallable in Madras for 15P the rallwayz increased their price to 22P. There 15 no justifcation for it. Even now in Madras, in the best hotels on ${ }_{e}$ can have good coffoe for 15P. But the railways have unnecessarily increased it to 22P. Simply taking advantage of some excuse or other, they increase the perice and that too for ordinary
[Shri Muthu Gounder]
coffee. It is the poor people who suffer in the process, We are not able to get good coffee, even standard coffee, at any of the railway stations. Even in the train when we travel from Madras to Delhi, we are not supplied peaberry coffee; we get se-cond-rate coffee and that too for 22P. There is no fustification for this high price for ordinary quality. In the best hotels in Madras, even in very costly hotels, we can get peaberry coffee for 20P. but here on the railways we get ordinary coffee for 22P. There is no justification for this increase in price.

Some of the refreshment rooms are run by the department itself. 1 find from experience that they are not working well. Only where there is competition, there will be improvement in quality and quantity. Therefore, wherever there is refreshment room run by the Railway Department, it is better to hand it over by tender for competition to othes traders. That will be very much preferable. With this I end my speech.

धी छुनी लाल (भम्बाला) : उपाष्यक्ष महोधय सबसे पहले मैं भ्रापको धन्यवाद देता हूं कि घ्रापने मुक्षे बोलने का ध्रवसर दिया ।

जैसा कि भ्राप जानते हैं इस मंक्रालय की बड़ी प्रशंसा हुई है । ड़ास तोर से एग्रेशन के वक्त जो उसने काम किया उस से मुल्क में इस मंत्रालय को काफ़ी हज्ञत मिली है। इसके प्रलावा हम देखते हैं कि इस मंत्रालय ने हर एक क्षेत्न में काफी तरक्की की है । यही नहीं बल्कि छ्रे मंवालय के प्रफसरों की बीवियों ने मी जबानों के लिए हजारों रुपयों का चन्दा इक्ठा करके दिखाया है । हस के लिए वे बधाई के पात्न हैं ।

कैटरिग के बारे में कुछ माननीय सबस्यों की राय है कि छिपार्टमेंटल कैटरिग में ठीक काम होता है शौर कुछ की राय है कि प्राईबेट कंट्रैक्टर ठीक तरह से काम करते हैं । भैने इस सिलसिसे में काग़ी दिल凶स्पी ही

है कई जगह कैक मी किया है देबा भी है। मुषे हस कमेटी का मेम्बर रहने का भी घतिफाक हुमा है। मेरा भ्रनुपव है कि वैसेंजर्ष को क्रिपार्टेंटल केटर्टरग में जितनी सुविधा मिलती है, जितनी भच्छी क्लवालिटी की कीजें मिलती हैं उतनी प्राईवेट कंट्रेक्टर्यं के जरिये नहीं मिल पाती हैं ।

प्राईवेट क्ट्रिक्टर्ड कर्द बफ़ा तो सबलेट कर देते हैं । सबलेटी को कंट्रेक्टर को मी पैसा देना पड़ता है मोर भफ़सरों को बुण करने के लिए कुछ्छ फल-फूू भी चढ़ाने पड़ते हैं । हसलिए वह पैसेंजं को थर्ड क्लास ष्बालिटी की चीजें सप्पाई करते हैं । में समम्नता हुं कि प्राईवेट कंट्रेक्टर्ज करीब-करीब वैसेंजर्ष को चीट करने की कोशिए करते हैं ।

दूसरी तरफ़ किपार्टमेंटल केटररिग को किसी को फल-फ्फू चढ़ाने की जहरत नहीं है। वे लोग भम्बी क्वालिटी की चीयें लेते हैं। पोर किसेंजर्य को सप्लाई करते हैं। उनके काम में एकिषोंसी मी होती है। यह ठीक है कि उनको कुछ नुकसान होता है लेकिन उस की वजह यह है कि वे पैसजर्ज को भच्ही नीजें सप्लाई करते हैं। मैंने रेलवे केटरारग का कायं साउय इंडिया में भी देबा है भौर नार्थ इंकिया में मी देखा है। मेरा यह भनुभव है कि उिपर्टमेंटल केटर्टंग मच्छी तरह से भौर सुखार रूप से काम कर रहा है प्रॉर उस से पेसेंजर्ध को काफी फ़ायदा होता है ।

लेकिन हस बारे में में एक बात जसर कहना काहता हूं कि रेलवे रेस्टोरां मोर उार्घनिग कार्ं ज्यादातर फ़र्ट्ट कलास मोर सेकंड फ्लास के पेसेंजर्ज को ही बाना संवं करते हैं । उन की तरक़ से थर्ड ष्लास के पैसेंजर्य की कोई परबाह नहीं की जाती है। बरं क्लास के पेसजजं को ईन किफ़िभमेंट हस्प फरर उार्ईनग कार्ज से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को वे बाना सर्व नहीं करते हैं ।

थी कपूर नसह (लुधियाना) : बाना बहं क्लास होता है ।

थी चुती लाल : बाना भच्डा होता है । भायद माननीय सदस्प को घ्रण्जा नहीं लगता हैं।

एँ मालगेप सबस्य : भुग्रा मिलता है 1

घी जुनी लाल : मैं मंनी महोदय से निवेदन करना चाहंगा कि फ़स्टं क्लास पौर सैकण्ड क्लास के पेसेंजर्ड के प्रलावा डाई़नग कारों पौर पूफ़ेट कारों का बाना घर्ट क्लास के केस्सेंजर्डं को मी पहुंचया जाना चाहिए, क्योंकि थर्ं क्लास के पैसेंजर्ज को स्टेश्रन पर जो बाना मिलता है, जो पूरिया वर्तरह मिलती हैं, वे भच्छी नहीं होती हैं मौर इस बजह से उनको काफ़ी तकलीफ होती है 1

कुछ कंट्रेक्टर्ष ऐसे मी हैं, जो बुद तो रहते कहीं हैं मोर काम उनका कहीं मोर होता है, जिस की बजह से वे प्रपने काम की देब-भाल नहीं कर पाते हैं । बं कुछ मन्दूरे नकर होते हैं, जिनको ये कंट्रेष्ट दिये जाते हैं। विल्ली ही के कुछ लोगों को बो हो, ती नसी मील दूर के स्टेशनों पर कंट्रेक्ट दिये [गये हैं। वे बुद यहां बंके हुए हैं मीर सब-लेट करके पैसा कमाते हैं । लेकिन इस ख्यक्स्या से पस्सेंज्ज का नुकसान होता है। कई कंट्रेक्षर्ष ऐसे हैं, जिनके पास कई स्टेशनों के कंट्रेक्ट हैं । उसको भी रोकना चाहिए । हैं समक्षता हूं कि जो लोग बुद काम करते है, सिर्फ उन्हीं को कंट्टेक्ट दिये जायें, तो ज्यादा बेहतर है, बजाये इसके बड़े बड़े या रत्रूब वाले प्रादमियों को कट्वक्ट मिल जायें प्रोर वे हूसटों को उबलट करें फीर उससे वैसा कमायें ।

ुुष्ठ एयर्कण्तीशण्ड कोचिज बलाए जा रहें हैं होर कुछ बमाए भी जा रहें हैं। मेरा ब़याल है कि भाज जहरत ज्वस बत की

है कि हम परं क्लास के पेसेंजर्ड को कुछ पाराम वें। रेलबे का सब से ज्यावा उपयोग बर्ड क्लास के ससेंजर्य फरते हैं, न कि फ़रस्ट्ट क्लास, सकंड क्लास या एयरफण्डीशन्ह कोचिजके पेसेंजर्य, जिनसे हमको उतना फ़ायदा मी नहीं होता है मीर जिनकी बाबाद मी बहुत घोड़ी है। जो लोग बहुत बोड़ी तादाद में ${ }^{\text {B }}$, उन का घतना ज्याबा क्याल हो भौर जो सारी जनता थर्ट क्लास में सफ़र करती है, उस की तरफ घ्यान न विया जाये, यह मुनायिब नहीं है। इसलिए यह जहरी है कि पर्ड क्लास के वेसेंजर्य की तरफ ज्यादा घ्यान दिया जाये।

बजाये इसके कि हम एपर-कण्डीशन्ज कोचिज्ञ बनायें, हमें थरंड क्लास के कोचिच को बढ़ाना चाहिए भोर इस बात की कोशिए करनी चाहिए कि धर्ड क्लास के यात्वियों को पष्धिक से प्रधिक सुविधारें दी जानें। निसाल के लिए सफ़ाई की सुविषा को से लीजिए। भाम तोर पर स्टशानों पर थर्ड क्लास के डिक्यों में सफ़ाई की सुविषा नहीं होती है पोर उनके बाप लूम गन्दे होते हैं।

मेरी ज्वाहिए है कि फ़र्ट्ट क्लास, एयर्ट्र कण्डीशण्ड मौर सलून, इन तीनों को हटा देना चाहिए। हमारे देश में छस बक्त हेनोकसी है। fिस एटमास्फ़ीयर में हम लोग रहते है, उस एटमास्फ़ीयर में, उस उलबायू में रहने प्रोर सफर करने की भादत मौर षहनप्रक्ति हम लोगों में होनी काहिए। भाप देब कि कितना भन्तर हो जाता है कि एक तो सैलून में सफ़र करता है भौर दूसरा थर क्लास में सफ़र करता है, किसमें इतनी मीट़ होती है। इस तरफ घ्यान छेने की जलरत हैं।

पर्डीगढ़ पंजाब का केषिटल है पीर हमने उस पर वीस करोड़ रुपये ४़ष्ष किये हैं. केकित उसके स्टेश्रन को देबने से ऐेढा माधूम होता हैं कि क्से वह किसी छोटे से शहर
[ध्री चुमी लाल]

का स्टेशन है 1 में समक्नता हूं कि एक तो घंडीगढ़ स्टेशन को मेन लाइन पर लाना चहिए श्रोर दूसरे, उसके प्लेटफ़ार्म थीर बेटिग रूम्ज वग़ीरह श्रच्छे बनाने चाहिएं।

पम्बाला केन्ट स्टेशन बड़ा छम्पाटेन्ट्ट स्टेशन है 1 वह एक बहुत बड़ा जंक्षन स्टेशन है भ्रोर वहां पर काफ़ी मिलिटरी के लोग भाते-आते हैं । बहां बेटिग लम्ज बिस्कुल नहीं है । मेरे एक सैस्वन के जवाष्व में रेलवे मंती ने यह माना था कि चहां पर रिटार्यरिग रूम बनने चाहिएं भ्रौर उन्होंने वादा किया था कि वहां पर रिटार्यरग लम बनेंगे, सेकिन वे घ्रभी सक नहीं बन पाए हैं। में निवेदन फलूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में जल्दी कार्यवाही करें।

यह्ट छुणी की बात है कि हिस स्टेश्य के लिए कन्सेशन टिकट दिये जाते हैं। लेकिन जो लोग पहाए़ों पर रहते है, रेलेे की तरफ़ से उन पर कोई पनेल्टी महीं होनी चाहिए । उन लोगों से एव्युभल माइलेज के हिसाष्य से तीन गुना ज्यादा किराया चार्ज किया जाता हैं । $\begin{aligned} & \text { रगर माइलेज पचास मील है, तो }\end{aligned}$ उन से 150 मील का किराया चार्ष किया जाता है । धाढ़िर बे मी मुल्क का हिस्सा हैं। धारे का सारा बोष्म उन पर ही नहीं पड़ना चाहिए, बस्कि उसको सब में बांटना चाहिए ।

घो च० प्र० चर्मा (बक्सर) : लोगों को बहां जाने के लिए एनकरेज करना चाहिए।

घो घुनी लाल : येकिग स्टाफ़ के बारे में घोड़ा सा घ्यान देने की जलूत है । बाष्य मौकात बे ऐसी मुसीबत में पड़ जाते है कि उनका बेकिक करना मुरिकल हो आता है । विल्ली से जो ट्रेनें चलती है, उनमें स्टूरेंट्स वीरहए कई लोग इक्ट्ठे हो कर घलते हैं। घगर उनसे टिकट मागा जये, तो बे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।

ऐसा एलिमेंट भी है, जो बगैर टिकट सफ़र करता है घोर रोब के साष करता है 1 इसलिये यह जरूरी है कि सेकि स्टाफ की प्रोटक्नान का छन्तजाम किया जाये भीर उन को ऐसी सुविधा दी जाये, जिससे बे इस तरह के लोगों को चिक कर सकें ।

सिर्फ एक बात कह कर मूं बैठ जाना बाहता हूं घौर बह वह है कि स्टेशनों पर जो कुली होते है, वे बे षारे थोड़े से पैसों के लिये बहां काम करते हैं, उसको बहुत थोड़ा वैसा मिलता है । उनके लिये कोई सोच नहीं पाता है, रेलषे मन्कालय मे उनके लिये कभी नहीं सोषा है, बास कर उनकी बेतन श्रोर सुविधा के लिये, उनकी बर्दी घ्रादि के लिये, छस लिये मन्क्रालय का फर्ज है, कि उनकी तरफ ध्यान दे । भन्त में मैं ध्रापको धन्यवाद देता हूं, मम्नी जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बड़ी तरक्षी की है भौर देश का बड़ा काम किया है ।

च० राम तुभण संत् : उपादयक जी, इस बात की मुक्षे बड़ी प्रसम्भता है कि करीब 40 मानमीय सबस्यों ने छस बहस में भाग जिया 1 घमी श्री चुनी लाल जी ने स्टेशन के उन सहायकों के लिये, जिनको कुली कहा जाता है, बर्था की प्रोर उनके लिये बताया कि रेल मम्बालय कम ध्रान रखला है। लेकिन音 उन्हें कहना बहता हूं कि यह हमारी कोशियह होगी कि छुली लोगों के लिये वाजिष हिफ़ाजत की बात की जाय । साप ही यहां तीसरे वर्जे के याष्तियों के बारे में की काफ़ी घर्षा की गई । प्राय: समी सदस्पों ने इस सम्बल्ष में बताया कि इसके बारे में कुछ प्रगति घोर ज्यादा होनी काहिये घोर यह्र बाजित की है । क्योंकि रेलों की ज्यादा से ज्याषा भाय तीसरे दर्ज के मुसाफिरों से होतो है। यों तो माल की डुलाई से मी होती है ।

मेरे साधियों ने बताया कि नई जगहों पर रेल-सालें विछाई जानी बाहियें। घी राषे लाल क्यास थोर ध्री राम सहाय की तिवारी ने बताया कि पिछके एलाकों में ये साइनें उाली जानी चाहियें घोर वह बहुत मुनासिब मी है । क्योंकि मष्य प्रदेश या भर्प जगहों में जैसे घसम वर्गरह हैं, जो पिछऐे हलाके हैं, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूरख या पश्चिम में हों, हर माननीय सदस्य की यह हच्छा रही हैं कि रेल मन्तालय की पोर से हनकी तरक्की का कार्य किया जाय प्रोर तीसरी पंबवर्षीय योजना में 147 करोड़ रुपये नई लाइनों भादि के लिये रखे गये चे, फिर उसमें 59 करोश रपया प्रौर भाया, स्ट्रेटिजिक लाइन्त्य बनाने के लिये जो भ्रसम में काफ़ी बनाई गई हैं पोर कुल मिला कर 206 करोड़ हुपया लगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। छौयी पंचवर्षीय योजना में, वहु भमी पूरी तरह स्वीकृत नहीं हो पाई हैं, लेकिन भमी 161 करोड़ रुपये की बात है। इसीलिये माननीय मन्धी जी ने सम्बन्धित लोगों का ध्यान इस बात की ध्रोर भाक्टष्ट किया है कि यह म्रोर बढ़ाया जाना काहिये। धी मायुर जी ने बताया कि कमसकम 300 करोड़ रुपा होना बाहिये थौर उसका दसम भाग यानी 30 करोढ़ रुपया बैसे इलाकों पर बर्चं किया जाना बाहिये कि जिन इलाकों को विल्कुल वैसा इलाका माना जाता है कि जहां कुछ नहीं है। यह एक भच्छा उदाहरण है भोर इस लक्य की भोर बढ़ने का सबको यह्न करना चाहिये घौर हम लोग मी करेंगे।

श्री पी० के० देव जी ने बताया कि साउय ईस्टनें रेलवे की गति कम हो गई है। वैसी बात नहीं है। ऐसी ही बात हमारे जगदलपुर से जो माननीय सदस्य हैं उन्होने मी बताया है। लेकिन यदि वे साउय ईस्टनं रेलवे के एकिसियेन्सी के भांकड़े देबें तो उन्हें मालूम होगा कि सन् 1955-56 में ये 105 से, अवकि 1964-65 में 205 हो गये हैं । भापको ध्रीमान्, यह मी मालूम है कि जितने

भपने लोहे के कारबाने हैं या जो बड़ी-बत़ी माइन्ज हैं कोलने वगेरहह की, करीबकरीष उनकी पधिकांम की सेबा इसी रेलवे के क्वरा होती हैं भोर उसके साषसाष बैसे छलाकों की मी सेबा होती है जो हलाके द्उक्कारण्प के नाम से प्रसिब हैं।

श्री मोहन भायक ने बतावा मौर विछली बार मी कुछ साधियों ने बतलाया था कि वहां पर यानी उड़ीसा में कोई गाड़ी बिन में जाती ही नहीं है । लेकित यदि पाप वहां मेल
 भापको मालूम होगा कि करीब-करीब भाही गाड़िया दिन में वहुंबती हैं। मैं जब मी ट्रेत से भुवनेष्वर गया हूं तो दिन में गया हैं कोर रात में मी वहां पर ट्रेनें बलती हैं । उन्होंने यह मी कहा कि वहां पहुंधमे में तीन दिन लगते हैं भोर यह मांग मी की कि इसके लिये कोर्म अ्पवस्था हो, भ्रतः रेल मंकालय मे हस प्रकार का हत्तजाम किया है कि एक कोष सीजे भुवनेग्वर जाय प्रीर ऐसा नहीं है कि हाबत़ से होकर जाय, वहद कोष बाया ध्रासमसोल जायगी पीर सबसे तेष गात़ी में लगाई जा रही है, भासाम मेल में । इससे उमको फाब्वा होगा ।

श्री श्रीनारायण दास जी ने मीटर गेख के बारे में कहा पौर श्री बन्मरणि साल सोघ्री ने पोर री नगेन्द्र प्रसाद याबब जी ने मी इसका जिक्र किया। श्री वासुमतारी जी ने बताया कि उनको बरोनी में छुछ दिकमत हुई, खायद टिकट सेने में, वृकिग भाफिस में दिकरत हुई । एन चीजों की तुर्त देब्लमाल की जायती कि भायन्दा किसी मी यान्वी को कोई बहां पर कटिनाई न हो । लेकिन यह् जस्र है कि जक है यहां कहता हूं फिर मी भगर दिककत होती है। तो उस पर जहर मंकुण सगाया आयगा ।

श्री दास घी ने भोबर-कर्रहग की बात कही 1 मीटर गेब में बहुत ज्यादा घोबरगर्जरंग होता है, पह ज्यात सही है। दास जी
[ $\mathrm{Br} \%$ राम सुभग सिह] को इस बारे में मुभ से ज्यादा प्रनुपब है, हर इलाके का, मोर इलको मालुम होगा कि वहां पर ओो सोनपुर का मेला लगता है, था चाहे कुम्भ मेला हो, तो पहले जो सोनपुर का मेला लगता था म्रौर पिछले साल जो मेला सोनपुर का लगा, चाहे कुम्भ का मेला हो, उसमें क्या भ्तन्तर था मीटर गेज्ञ की प्रगति का । इसलिये नहीं कि मै यह कहता हूं, बल्कि उसकी निपुणता, कुभलता का यही सबूत है कि एक भी भादमी उस भोवर-कर्उर्ड के कारण नहीं मरा, चाहे सोनपुर का मेला हो या हरिहर क्षेत्र का मेला हो । भगर भाप इसके भाकड़ें दें तो मालूम होगा कि श्रमी तक जितना सेन्ट्रालाइज्ड ट्रेफिक हुमा है वह बाली मीटर गेज में हुप्रा है । गोहाटी से कागसारी तक भोर छपरा से गोरबपुर तक 1 हालांकि वह ममी इनीशियल स्टंज में है, लेकिन उसकी प्रगति भोर होती जायगी । जहां तक भ्रांकड़ों का सवाल है, यह नहीं है कि केवल काष गेज में ही हुभा है, प्रगर भाप मीटर गेज को देब्बं तो मालूम होगा कि 1964-65 में 318 गाड़िया चलीं, जिनमें 208 गाड़ी बड़ी लाईत पर जसीं, 106 मीटर गेज पर बलीं, थोर 4 नैरो गेज पर चलीं। इसी तरह से स्पेशल द्रेंख़ जो चलीं, उनमें से 887 स्पेशल ट्रेँज मीटर गेज पर भोर 746 ब्राड गेज पर 1 गाड़ियों में मीड़-भाड़ कम करने के लिए इस वर्ष जहां तक संषब हो सका, गाड़ियों में मोर डिल्षे मी जोड़े गये । 1965-66 में 311 गाड़ियों में भतिरिक्त हिब्बे लगाये गये । छनमें से 203 गाड़ियां बड़ी लाईन पर भोर 108 गाड़िया मीटर लार्ईन पर नियमित रूप से बल रहीं बीं। इसी तर्ड से कोचेज वगैरह के नी भांकड़ें हैं। मेकिन घ्न भांकढ़ों से में यह नहीं बताना ाहता हूं कि पय मोर कुछ करने की जल्रत नहीं हैं । करना बहुत बाकी है, यह् लब्म जर्र होना चाहिये 1 हम लोग मी भ्रनुमब करते हैं कि जितने टिकट ईशू हों, उतनी सीटें हों 1 जैसे फर्स्ट ब्लास में बार टिकट ईू हुए वो चार भाद्वमियों की सीटे रिखरं हुरं,

षैसा ही थं क्लास में भी हो, कि धगर 76 सीटे हैं, या उससे कम हैं, या उससे ज्यादा है, तो उतने ही टिकट दिये जायें 1 लेकिन जो व्यावहारिक कठिनाई है, उससे यह सबन भपरिषित नहीं है। लेकिन लष्य हमारा यही ₹हेगा जो बास जी का है।

इसके साय साय खुद इनके घलाके में भमी पहली तारीब से एक नई गाड़ी बलेगी-समस्तीपुर से निर्मली तक घोर नरकटिया गंज पोर बरोनी की भी उन्होंने चर्षा की, तो उन सारी बीजों की धोर मी घ्यान रहेगा । सरदार सहगल जीने मेहर बाषा की चर्चा की है भोर भध्यात्मवाद का प्रशार किया है। श्री चंद्रमणिलाल चोधरी ने कहा है कि तीसरी धोर चोधी श्रेणी के कमंबारियों के लड़कों को शायद दिक्कत होती है। बोषरी साहव हमारे एक सायी हैं भोर वह हर जगह जाते हैं भोर उनको भनुषव मी है। उनको मालूम ही है कि हर जगह कोई नकोई रेलवे का स्कूल है। कोई इलाका यदि ऐसा कहीं है जहां नही है तो उसके लिए हम उसके भनुकूल विधालय का प्रबन्ध करने का यत्न करेंगे। हम ऐसा प्रबन्ष करना चाहते हैं भोर हसका यस करेंगे कि काई लड़का बो रेल बालों का हैमरे रेलबे की कालोनी में रहता है उसको पदने की सुविधा मिले। प्राज तक हमने करीब सात सो प्राइमरी पोर मिछल स्कूल फोर 100 से ज्यादा हायर सेकेँठरी सूल बोल रबे हैं।

हमारे बाल्मीकी जी ने कहा कि बोषी क्षेणी के करंषारियों को दिक्कत है। बोषी श्रेणी के कर्मंचारियों के लिए उन्होंने घस्पतालों की बात बताई है।

मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि भगर उनको दबा लेने में दिक्कत पड़ती है हो हमें बतायें घोर हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उनको में बतलाना चाहता हूं कि ऐसा घंतजाम किया गया है कि छन लोगों को ड्डायट वर्गरह का पैसा मी न देना पह़े, जोकि हूसरों को देना पड़ता है। जिन की तनबाहा 180 से कम है वह चाहे बुद या उसके परिवार का कोई सदस्य भ्रगर मरती हो जाता है तो उससे बाने के मी पैसे न लिये जायें, ऐसी व्यवस्या हमने कर रखी है । पगर कहीं दिक्कत है तो वह हमें बतायें । रेलवे के 87 के करीब घस्पताल हैं मोर चार सी से ज्यादा छोटे छोटे यूनिट हैं, ठिसपैसरीज़ के साय ही दूसरे घस्पतालों में मी बैठ्ट्स लिये गये हैं । उन में यदि कहीं दिक्कत हुई हो तो हमें बताया जाय तो हम उसको दूर करने की तत्काल व्यवस्था करा देंगे । इन्होंने घूस वगंरह का मी जिक किया है । ऐसा कहना हमारे लिए सम्भव नहीं है कि बिलकुल इस चीज़ को समाप्त कर दिया गया है। यह कुप्रथा भ्रभी भी चलती है। इन्होंने दिल्ली स्टेशन की चर्चा की है प्रोर कहा है कि किसी ने ट्रांसफर के लिये छ: सी रुपये बिये । भाज तक तो दन्होंने इस तरह की बात को बताया नहीं है। मब इन्होने बताया है तो इसी वक्त तो जांब हो नहीं सकती है। भ्रगर वह् नाम वगैरह बता दें तो तत्काल इसकी जांख कराने की क्पवस्था हम लोग कर देंगे ।

हमारे सहगल साहब ने भौर ठ्यास जी ने भी तथा कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा ह कि मधय प्रदे ण में गाड़ियों की तादाद बदाई जानी चाहिए भीर एक्से्रेस गाड़ियां दी जानी चाहिए। बिस्तृत रूप से हम लोग उस के बारे में विचार करेंगे। तट्काल इस के बारे में कुछ कहना तो कठिन है। हमारे सहगल जी ने विलासपुर से एक ऊिब्बा लगाने की बात कही है । उनको पह आनकर धुली होगी कि रायपुर से विलासपुर होंते एक थू कोब भाएगी दिस्ली तक बहली तारीब से ।

हमारे रषुनाष सिंद जी ने बताया है कि डीजल लोकोमोटिब्ता वर्कशाप के बारे में । उन्होंने मेरीन इंजन का मी जिक किया है पोर बंकट स्टेशन का मी जिक किया है। घभी चूंकि उनकी तरफ से वह्ह सुक्षाब ध्राया है इसलिए इसके बारे में पता लगाना प⿳़े़्गा । माननीय रघुनाष सिह जी शिर्थिग बोर्ठ के चेयरमैन हैं । उन्होंने मैरीन एंजिन के बारे में जो कहा है उसके बारे में 苂 यह कहना चाहता हां कि मभी तो वह नई फैब्ट्री है घ्रोर पच्छा काम कर रही है । हम लोगों को उस पर बहुत गर्व है। रघुनाय सिंह जी की तरफ से चूंकि इस फैष्ट्री की प्रशंसा की गई घौर प्रमाणपन्न दिया गया है इस वास्ते यह्ह हामारे लिये गर्व की बात है। उन्होंने जो सुकाव रखा है उस पर हम लोग विषार करेंगे । उन्हुोंने कहा है कि वह बन म्राफ दी बैस्ट है एशिया में 1

हमारे हंसदा जी ने खड़गपुर टाटा ट्रेन के बारे में कहा है । उन्होंने यह मी बताया है कि बड़गपुर में एक ऐसा स्कूल है जिसमें रेलवे कर्मचारियों के भी लढ़के पढ़ते हैं पौर उनके लिए मी कुछ व्यवस्था की जा़नी चाहिये । एकूल की जमीन धायद धपनी नहीं है । उस स्कूल को हम लोगों ने लिखा बा कि जमीन ले ल। रेलवे की जहां जमीन है बहां हम देने को तैयार हैं मीर भगर षे कारें तो ले लें । वह चिट्टी मी चली गई है । सामन्त जी म्रोर हंसदा जी को चायद मालूम ह

Shri Subodh Hansda: (Jhargram): Why not the school....

Dr. Ram Subhag Singh: That is another thing. We have accpted the first suggestion to provide a suitable plot to that school at a site conventent from the railway point of view. Your alternative suggestion is that failing that the railways can take over that school. The first suggestion is accepted by the railways and the second will have to be gone into only when a situation arises....

Shri Subodh Haneda: But the point is....

Dr. Ram Subhag Singh: Later on, not now. To meet the immediate local needs of the passengers, one Machhda local has been extended to and from Gidhni and train Nos. 321|322 Tata-nagar-Nagpur passenger trains have been extended to and from Khargpur. बड़गपुर धौर टाटानगर के बीच की धावश्यकतापों को ये बोनों गाड़ियां कुछ हद तक पूरा कर वेंगे ।

उा० बन्व्रभान संस्ह ने कहा है नित रेलबे बोर्ड में एक सदस्य मैखिकल फेटरनिटी का होना काहिये । कहना तो उनका ठीक है लेकिन यह् संमब नहीं है। हर बंग के कर्मबारियों को बोर्ठ में ध्रगर प्रतिनिषित्व मिसे तो उससे बोर्ड भ्ववील्ठी हो जाएगा । हमारे सिद्ह साहब भ्रगर यहां मौजूद रहते बहस के दोरान तो उनको पता चलत्ता कि बोर्ड की माननीय सदस्यों की तरफ से कितनी तारीफ की गई है .....

घो बान्मीबी : बहृ हहियों के एक्सपट्ट हैं।

ग० शज नुभग नित्ट : बोर्ड के जो कार्य किया है म्रोर जो बह भागे करेगा उसके बारे में यहां सन्तोष प्रकट किया गया है । भमी हमारे माधुर साहब के उसके काम की बड़ी दाद दी है । वस वस्ते मैं समक्षता हुं कि बोर्ड को घ्रनकील्डी बनाने की कोमिश नहीं होनी चाहिये । उन्होंने यहु भी कहा है कि मीठिकल प्रोफेशन के जितने मी एक्सपर्ट्य हैं उनके सम्बन्ब में बी सोचना चाहिये । भै उनको बतलाना चाहता हूं कि जो मी बात पहां हाउस में रखी आती है उस पर पूरी तरह से विकार किया जाता है उसकी पूरी तरह से छानवीन की जाती है घौर भ्य मी की जाएगी ।

I am sorry I am switching bver to Inglish because he may not able to
follow Hindi, I refer to Shri Muthiah He said about Tinnevelly. He wanted that caution sign boards should be provided at all level crossings. That has been the practice and the railway accidents enquiry committee suggested the provision of road signs and signals at approaches to level crossings to warn the road users to reduce their speed and to pass bver level crossings cautiously. The railways have fixed caution boards at approaches to all unmanned level crossings. We have also given suggestions to the road authorities to repeat it on roads which are owned by them. He also referred to the passenger amenities. This also has been attended to and the provision for users' amenities has also been raised from Rs. 3 crores to Rs. 4 crores, as the House knows, and basic amenities have already been provided at more than 5000 stations. Within two years we are going to extend those facilities to all the other stations on our railways. He also suggested about the provisions of facilities such as bigger waiting halls, bathrooms, covered platforms at Tinnevelly station. The general manager had already paid a visit to the place and whatever suggestions were offered they are under his examination, not examination in the sense that they will be gone into after some years. They have virtually been taken up and some have been finalised also. There is the proposal for increasing the accommodation in the third-class waiting hall at Tinnevelly and for providing separate covered accommodation for ladies together with bathroom facilities. Platform 1 is covered for 245 feet and platforms 2 and, 3 , for 212 feet. Covering for 120 ft . more on platiorm No. 1 is in progress and proposals for covering the entire length of platform Nos. 2 and 3 will be taken up progressively in the coming veara. Shri Muthiah also suggested the Tirunelveli - Trivandrum - KanyaKumari railway line, and so
did Shri Warior and some other hon. friends and Shri Maniyangadan who is not at the moment .present here. That is being gone into, this project has been surveyed and it will be examined.
Shri Muthiah (Tirunelveli): What about the overbridge, Sir?

Dr. Ram Subhag Singh: The Chief Minister of Madras told us orally that he will be including the programme for the over-bridge near the Tirunelveli railway station in his plan and he will have that send to us and we are awaiting it. It may be that he might have got that sent to our Southern Railway Headquarters. Whatever the position, the Chief Minister had himself brally told me, and I think that will be done.

Shri Muthiah: I came to know through the Divisional Engineer, Tirunelveli from the Chief Engineer, Highways, that the Chief Minister of Madras has included it in the fourth Plan and has allotted Rs. 40 lakhs and he is seeking more Central aid.

Dr. Ram Subhag Singh: That is the information which he is giving. We will be accepting that without any hesitation. Then, Shri V. B. Gandhi mentioned that industrial accidents had increased in the railway workshops, and said that the figure was 42.4 per 1,000 workers in 1962, against the prewar figure of 20 . He stated that he had been informed regarding these accidents and suggested that a special organisation be set up for controlling the accidents in railway workshops, as had been done in respect of open line accidents. But the information that we have got after his speech is that there has been a progressive decrese in the incidence of accidents in railway workshops as can be seen from the flgures which I shall quote. In 1952-53, the number of accidents per thousand employees was 95.9. I am not giving yearwise, but the figure has gone down progressively. In 1952-53, as I said, it was 05.9 in 1058-59, it came down to 99.6 . In 1960-61, it came down to 64.1. In

1962-63, it came down to 49.5. In 1964-65, it was 44.5. So, I think Shri Gandhi will appreciate that ,rather than increasing, it has progressively gone down. But we are not going to be complacent. We shall take suitable precautions to further reduce the rate of accidents. There has been A steady improvement in the precautionary measures also.
Shri D. C. Sharma-he is not here at present-referred to our research, designs and standards organisation which is located at Lucknow and sald. that not even one per cent of the railway revenue is being spent on that He stated that he has been taking interest in this organisation. We are ourselves particular that every step should be taken to improve this organisation because this is an organisation which will provide avenues for improving the railways. He might be happy to know that the expenditure on this organisation which used to be of the order of Rs. 30 lakhs in 1956-57 has increased to Rs. 1.3 crores now. It will further go up, because we want to expand the activities of this organisation.
Penslonary matters were also mentioned by Shri Kashi Ram Gupta and some other hon. Members. Shri Kashi Ram Gupta pointed out that the staff who retired after 1957 should be given another chance to opt for pension. From 1957, the staff in service have had nine distinct opportunities of opting for pension, and the last option was recently given on 3rd March, 1968 and is open until 30th June, 1968. The staff in gervice on lst April, 1957, had the opportunity of option up to March 1961, Those and 30th September 1959. Those in service on lst July, 1957 had anbther option up to 30th March, 1961, Those in service on 1st April, 1981 were given an option up to 30th June 1961 and so on untl this last option. Those who retired on contributory provident fund aystem, therefore, did so of their own dellberate choice.
Regarding quarters, some mention was made by some hon. Members. The Railway Ministry is fully conscious of
[Dr. Ram Subhag Singh]
the needs of the railway employees. Particularly Shri Subodh Hansda mentioned Khargpur and Shri Mohan Nayak also made a refernce today and several other hon. Members suggested that there should be improvement. Nowdays, unlike in the pre-1947 period, we are not having one room tenements. Anybody who would like to see the quarters which are under contsrtuction on the Ranchi-Bondamunda line or anywhere else in India will realise that the pattern is more or less the same; that is, they are having at least two rooms, with store kitchen, lavatory, etc, Anyway, we are not satisfled with this either, because all the railway staff have not yet been able to get housing accommodation. Only a little less than 37 per cent have got the facility. But every year, during the third Plan period, on an average, about 14,000 units of quarters have been added on to the Indian railways, and the total expenditure on these during the same period would aggregate to about Rs. 53 crores. For 1966-67. the allocation made for staff quarters is about Rs. 11.36 crores. As soon as the funds position imporves, further efforts will be made.
Shri A. P. Sharma: How many recruits were added every year, as against these 14,000 units which have been added every year ?
Dr. Ram Subhag Singh: I have given the flgures for the quarters. If the hon. Member wants the recruitment figure, that can be separately given, because that point was not raised during the course of the debate
Shri A. P. Sharma: I was only asking for those figures of recruitment.

Mr. Depaty-Speaker: If you want he will give it later.

Dr. Ram Subhag Singh: Then, Shri Warior referred to the staff who stay in and around Olavakot. Under the extent priciple, the house-rent allowance as admissible at Palghat to stafl serving and residing outside the munictpal lumits of a qualifying elty but
within eight kilometres from the peripherey thereof, can be allowed provided that there is no other suburban municipality, notifled area br cantonment within the eight kilometres limit. However, whatever be the position, Olvakot railway station proper falls within the municipal limits of Palghat and the staff are, therefore, already eligible for house-rent allowance. It is only the Divisional Office, Permanent Way Inspector's Office, hospital, electric repair shop and the office of the Assistant Inspector of Works that are situated a few yards away from the municipal limits. But all these persons also, as I said the other day, will be having the facility.
I have already covered Shrl Mathur's suggestion regarding the allocation of Rs. 300 crores. I also made a reference to the suggestion about the need for the construction of a new line between Trivandrum and Cape Comarin. In the budget for 1966-67, provision has been made mostly only for continuing schemes, but a survey for this line has been made and the survey reports are expected to be received very shortly. When they are received, from Nagercoil that line is proopsed to be constructed down to Kanyakumari.

Mr. Warior and Mr. Maniyangadan pointed but the need for converting the MG line at least between Quilon and Trivandrum into BG.

Mr. Warior (Trichur): Not between Quilon and Trivandrum but between Ernakulam and Quilon.
Dr. Ram Subhag Singh: T he position is that the density of traffic operating on the Quilon-Ernakulam section is 1075 net ton kilometres per route kilometre per day which is very much below the highest density attained elsewhere on the metregauge, namely 7300.

From investigations of the capacity and traffic prospects, it is seen that spare line capacity is available on the existing MG line which can be further augmented by the provision of
minor line capacity works and dieselisation and no difflculty is anticipated for handling all the traffic foreseeable in the near future. This is the position and whole thing is being gone into.

The need for the construction of a BG line between Guntakal and Hospet was emphasised by Mr. Shankar Alva. With a view to step up the movement of iron ore from BellaryHospet area for export through Madras Harbour and to avoid transhipment at Guntakal, it was considered necessary to lay a separate BG line from Hospet to Guntakal.

Shri Basappa (Tiptur): That is not enough. The BG line must be exteneded from Hospet to Hubli and to Miraj.

Dr. Ram Subhag Singh: I know in the general discussion he had emphasised it. It will receive our attention.

About Paradip port, Mr. Raghunath Singh, Mr. Deo and others have spoken. The South-Eastern Railway have carried out preliminary engineering and traffic surveys for a new broad gauge line from Banspani to Paradip port via Nayagarh and Tomka Daitari iron ore areas. The gurvey reports of this line are now under examination of the Railway Board. The justification for this line is dependent on the schemes for export of Nayagarh ore via Paradip Port.

Shri Raghunath Singh: Without the railway line, Pradip Port is useless.

Dr. Ram Subhag Stigh: Sardar Buta Singh referred to the Ferozepore loco shed. I may say on the floor of this House that our colleagues in the Ferozepur loco shed rendered marvellous duty towards the country during the Pakistani attack. We are proud of their performance. Everyone of them despite the bombardment stuck to their duty. I do not know what is the position there today. I went there soon after that. If there is anything of the
nature which has been pointed out by my hon. friend, we shall immediately attend to that.

It is a fact that there has been some difficulty on the catering front. because sometime materials also are very scarce. We will do our beat to improve the standard.

Shri M. L. Dwivedi: Why not hand it over to private parties?

Dr. Ram Sabhag Singh: That is matter of policy. All these matters will be dealt with tomorrow by my senior colleague. But constant efforts will be made to improve catering.

Shri M. L. Dwivedi pointed out about Bundelkhand. We know the zeal with which he and others work for it. The railways would not lag behind them. This much assurance, I will give. (Interruptions).

में धा रहा हूं देवी जी की धोर। सागर के बारे में घ्योर भौर कुछ स्टेशनों के बारे में देवी जी ने मौर ज्योतिषी जी ने बताया कि वहां पर भोषर क्रिज होना चाहिए। देवी जी ने म्रोर एक बो जगहों के बारे में बताया। प्रोवर ब्रिज 24 फीट चौड़ाई का होता है । उसमें जो रोड का पोर्शन है उसे स्टेट गवर्नमेंट पी० उब्ल्यू० ही० के वारा बनवाये तो उसके लिए देवी जी के सजेशन को उनकी मरकार को भेज देंगे। बहां से जो जबाब भायेगा उसको देरेंगे। डा० सी० वी० सिह् ने कहा कि जितने रेल के पुल बनें उन सबों के साप साथ रोड्ड का मी बने पी० उस्ल्यू० डी० का । यहु सओेशन उम्दा है मगर उसमें कठिनाई भी है मीर खासकर के एर्मजंसी पीरियड में कठिनाई होती है। व्यास में जो सरदार छूटा ससह जी चायद जानते होंगे या भौर जगहों में मी कि कितनी सतर्कता बरतनी पढ़ी थी तो यह किया जायेगा कि जितमा सम्भब है रेल कम रोह्ठ क्रिज बने । लेकिन स्ट्रेटिजिक वृष्टि से या सुविधा की बृष्टि से मी कुछ घलग घलग मी बनें तो धबड़ाने की जह्रत नहीं है । मौर यहां पर बनाया गया परसोनल के बारे में ।
[Shri Subhag Singh]
Several hon. members, including Mr. Mathur, said there is not much scope for promotion for the railway people, that the railways used to attract the best talents, etc. It is a matter of pride that our officers who were Assistant Engineers or Divisional Engineers or others are today running the railways; some of them are members of the Railway Board; they have attained the highest post. That does not mean that we should not create a proper and congenial atmosphere to attract the best talent. We shall consider this matter, so that the best talent may be attracted towards one of the best public undertakings of India.

थी सल्यू पाण्डेप (रसड़ा) : गार्क्स के बारे में बताइये ।

ग० राम बुभण असह : में घाता हूं उष्षर भी । पांडेय जी घ्राप घबड़ायें मत । गार्ड्स टी० सी॰ घ्रोर ए० एस० एम० बगंरह हर बर्ग के रेल के कर्मचारी की चर्षा की गई घोर यह सब ऐसी बातें हैं कि जिसमें विस्तृत रूप से विचार करने की जहूरत पड़ेगी आ्रोर हम सारी बातों पर विचार करेंगे।

गोविन्दपुर के बारे में जो भापने कहा था उसके बारे में पांडेय जी को पायद जानकारी भी होगी कि कई एक छोटे स्टेशन हैं जो चालू नहीं हैं घौर कुछ जो कम दूरी पर हैं यह् नहीं है कि उधर ध्यान नहीं गया कल उनको थोड़ी चिन्ता हुई घ्रोर हम लोगों को भी चिन्ता हुई कि एक ही दृष्टि से जसे सारी दुनिया को देखें तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए जो ध्रापकी बाजिब किकायत है ।

थी सरदू वार्डेव : पिछसी बफा मी कहल धा थीर बो साल से बराबर कह्ह रहा इ 1

गा० राम त्रुभग fिए : वही मैं कह रहा हं कि एक नहीं है घ्रनेक स्ट्येग हैं कि जो बन चुके षे कौर जो नहीं बालू किये गये

हैं क्योंकि वह बीच-बीच में हैं नजदीक नजदीक हैं लेकिन यह हम सब लोगों की बड़ी ₹च्छा रही है कि श्राम जनता को कोई दिक्षत न हो । क्योंकि बह मीटर गेज सेक्यान से ध्राते हैं ध्रोर जो श्री ध्रीनारायण दास के बारे में मेरा जवाब है बह सारा जबाब उनके लिए भी लागू है क्योंकि वह भी मीटर गेज एरिया के हैं लेकिन मीटर गेज एरिया में कहीं कहीं बिकमतें मी पैदा की जाती हैं । इसीलिये पांडेय जी को कहा था कि उन दिक्ततों से परहेज करना चाहिए।

जो चौधरी चन्द्रमणणलाल ने कहा कि जिन जिन स्ट्रनों पर सन् 42 में लोग मारे गये के उनकी बात याद रबी जानी वाहिए प्रोर हाउस को बुगी होगी ध्रोर एक सदस्य ने नाते मुझे मी हार्दिक प्रसम्रता है कि रेल मंनी महोबय ने इस हाउस में भौर दूसरे हाउस में बताया कि इस युद्ध में जिन लोगों को वीर चक भोर परम बीर एक मिले हैं उनकी प्लेट स्टेशनों पर लगायी जा रही है। जितने सापियों की इस युब्द में मृत्यु हुई है उनकी भोर 1942 बालों की भी यह नहीं कि हम उनको भुला दें भोर जैसा कि मेहर बाबा के मष्यारमषाद की श्रोर सरदार सहगल ने घ्यान घ्राष्टष्ट किया उनकी भौर जैसा कंने कहा स्वतन्न्तरा संख्राम के जितने सेनानियों ने भपने प्राणों की भाहुति दी उनकी स्मृति को बनाये रबने के लिए हम रेलवे स्टेयानों पर कोई उनकी मुनासिब यादगार स्थापित करने की सोन्चें ताकि उनकी यादगार चिरस्थायी हो मोर उनके नामों की प्लेट्स भादि लगायेंगे ।

Mr. Deputy-Speaker: Shri P. G. Sen.

Shri U. M. Trivedi: He has not covered some of the points....

Mr. Daputy-Speaker: The debate is not over. Shri Patil is going to rephy tomorrow.

Shri U. M. Trivedi: I know that the Minister is going to reply tomorrow. The Minister of State in bis reply covered only the points raised in the speeches. Unfortunately, the very purpose of moving Cut Motions is defeated if the hon. Minister does not apply his mind to those Cut Motions and refer to them in his reply. So, I would request him to deal with the Cut Motions also. It is not as if he should discard them.

Shri Buta Singh: I brought to the notice of hon. Minister the question of the exchange of wagons between India and Pakistan.

गा० राल सुभग ससह : एक्सचेंज प्राफ, बंमस जो कि हिन्दुस्तान मौर पाकिस्तान के बीच में हुम्रा है ध्रोर उसके बारे में जो माननीय सबस्य ने फिकायत की है उसकी जांब कराई आयगी ।

घी क० गो० सेन (पूर्णया) : उपाष्यक्ष महोवय में घ्रापका प्राभारी हूं कि ध्राप ने मुक्षे रेलबेज की सप्लीमैटरी डिमांड्स फार ख्यंट्स पर बोलने का भ्रवसर दिया ।

पभी मेरे मिन्न माननीय मंबी डा० राम सुभण सिह ने रेलवेष के काम धाधि के बारे में जो बतलाया है है उसका स्वामत करता हूं । में यह मानता हूं कि रेलबे ऐउमिनिस्ट्रेक्रन मे काफ़ी काम किया है किकास का काम भी किया है। रेलकेष्ब हो भ्रच्छा काम किया है हस बता का कोने-कोने में खोर है । मभी भाई श्री रषुनाष सिह ने कुछ नये स्टेशंस बोलने के बारे में कहा था मोर मै मी उन की बात की ताई करता हूं। लेकिन म्रफसोस की बात यह है कि हमारे यहां एक बुला हुमा स्टेशन है जिसे कि बंड करने जा दरे हैं। पलीनगर टुला एक हाल्ट स्टेखन है। वह कंट्रैक्ट बेसिस पर चल रहा है। कुल 4,5 हजार रुपये की भ्रामबनी है । टिकटों की सेल ही क्या है ? टिकट भी 23 किलोमीटर की सेल के हैं उससे ज्यादा

के बेकने को नहीं देते हैं । पब भगर भ्राप हसे बंद कर दीजियेगा तो यह जितनी भामवनी रेलवेष में ममी भाती है वह भी बंद हो जायगी। छसी घ्रलीनगर टुला हाल्ट के पास गोकुलपुर पोलिग बूथ पर एक स्प्प्टुकलर साइट देखने में भायी । सन् 62 के एलेक्शन में वहां के लोगों ने कहा था कि भ्राप को यहां से सैट परसेंट बोट्स मिलेंगे । इसलिए मैं उस पार्टीकुलर साहटट पर ख़ास तोर से बोटिंग देखने के लिए गया था म्रौर जिस तरीक़ से बोट लोगों ने दिये उसे देख कर में हैरत में पढ़ गया मोर जब बोटों की गिनती हुई तो मैंने देबा कि सैट परसैट वोट मेरे फेबर में गये । घ्रब यह जो माप उस हाल्ट स्टेशन को उठाने जा रहे हैं बंद करने जा रहे हैं तो ऐउमिनिस्ट्रेशन की तरफ़ से यह् कार्य मेरे मुंह पर एक जबरदस्त बप्पढ़ होगा ।

भभी बहां से 4, 5 हजार रपये का प्रामघ्नी है। प्राप उस हाल्ट स्टेबन को कन्द्र्रेक्ट बेसिस पर रन कर रहे है भौर म्रणर भाप इसको बंब कर देते हैं तो बहा रपया रोग्बेख में कला जायेगा क्योंकि लोग क्षठे बोड़े ही रहेंगे । ऐसा करके थाप रेलकेष को होने वाली घामदनी को बंद कर वेंगे । पभी बहां एक या दो ट्रेस ही एकती हैं बाक्री भरर बहां पर छम्पोर्टेड ट्रेंस मी रको लग जायं तो रेलकेज की उससे घामबनी निश्षित स्प से बढ़ेगी। टिकटों की सेल प्रांसीड से प्रामदनी प्रषिक बढ़ आयगी इसलिए ध्राप उस स्टेग्रन को बंद न कीजिये । मैं बाूूंगा कि मंनी महोदय छस पर विशेष ध्रान दे मीर इसे बंद न करने का घादेश जारी करें 1

दूसरी बात में यह निवेषन करना बाूंगा कि कठ्द्रार से बरीनी तक क्रोड्येज्र कर देनी थहिए। कठ्द्हार से भसम तक क्षोड्गेज हो गयी है घोर क्षार से की बरोनी तब क्षेयेग है बाकी रह गया कठिद्रार बरीनी क्षैमतन बो कि 110-112 मीस
[श्री फ० गो० सेन]
का है छस सैकशन को भगर भाप औौबगेज कर देते हैं तो दिल्ली से लेकर ध्रसम तक भाप का क्रोङगेज हो जाता है। यहां दिल्ली से या पटना से लोग भसम चले जायेंगे। ब़ास कर हमारी इस जोगमनी-बरोनी पैसेंजर गाड़ी में बिह्रार के काफ़ी एम० एल० एज० लोग जाते हैं, टी प्लांटेशन है जिसके कि कारण बिहार से काफ़ी लेबर क्सास जाता है मोर उस लादू पर बड़ा रश रहता है । मैं चाहूंगा कि मंबी महोदय छधर ध्यान दें मौर भ्रसम मेल तथा भ्यन्य गाड़ियों को डीज़ल इंजन से रन करवायें घ्रोर बोगीज्ञ बढ़ा दी जायें 17,18 म्रोर 20 बोगीज़ दी जायें । चूंकि इसमें बिहार के काफी एम० एल० एज० जाते हैं मौर टी कल्टीवेशन के कारण बिहार के काफ़ी लेबरसं ध्रासाम जाते हैं घोर छस में घर्यधिक मीड़ होती है खासकर घी टायर्स वाली स्लीपिंग कोच लगाई जायें। मब टू टायर्स की श्रपेक्षा प्री टायर्स वार्ली कोच ज्यादा पापुलर हो रही है छसलिए घ्री टायर्स की एक स्लीपिंग कोच इस गाड़ी में लगा दी आययें । मुझ्षे ध्राशा है कि मंती महोदय कषर श्रवश्य ध्यान देंगे घ्रोर हस पैसेंजर गाड़ी में जहूर एक घी टायर्स बाली स्लीपिंग बोगी लगा देंगे । छूंकि हमारे एम० एल० एख० भाजकल बह्टुत रन करते हैं इसलिए उस में फस्स्ट बलास का कम्पार्टमेंट मी ज्यादा होना बाहिए ।

हमारे यहां कटिहार में बोड्गेज का न्टेशन घलग है घौर कटिहार का मीटरगेज का स्टेशन भलग है । भभी दोनों को कनैष्ट नहीं किया हुभा है । मैं चाहता हूं कि इन दोनों को कनैष्ट कर दिया जाये । क्रोड्गेज स्ट्टेगन से मीटरगेज का स्टेशन करीब घाधे मील के फासले पर है । प्रब पता नहीं कि यह्ह दोनों इस तरह से घलग-पलग क्यों रे गये हैं प्योर घ्रको कनैक्ट क्यों नहीं किया गया है ? मेरी तो धक्ल काम नहीं करती है कि भाढ़िर ऐसा इनको छस तरह से ठिस्कनैक्ट

क्यों रखा गया है ? घ्रमी होता यह है कि बोडगेज स्टेशन से लोग उतरे तो सामान उतार कर रिक्या करनी पड़ती है मौर मीटरगेज स्टेशन पर जाकर रिकघे से सामान उतार कर मीटरगेज स्टेशन पर पहुंचा जाता है। छसलिए इन दोनों को धगर कनैक्ट कर दिया जायेगा तो पैसेंजसं को भाज जो कठिनाई होती है वह्ह दिक्कत उन्हें नहीं होगी मोर वह ट्रेन से ही बौडगेज स्टेशन के प्लेटफामं से मीटरगेज स्टेशन के प्लेटफार्म पर चले जायेंगे। मैं चाहता हूं कि छन दोनों स्टेशानों को कनैक्ट करने की भ्रोर मंत्नालय ध्यान दे ।

रेलबे कैटरिंग के बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है। भापकी यह केटरिग नो प्राफिट नो लास बेसिस पर घल रही है। भब जाहिर है कि जब केटर्रंग का काम नो प्राफिट नो लोस बेसिस पर चलेगा तो उसमें लोस का कहां सवाल रहता है ? कंटरारंग एक ऐसा विजनंस है, एक ऐसी चीज है कि इस में हरगिज लोस नहीं होना चाहिए फिर कैटर्टरग जब नो प्राफिट नो ललोस बेसिस पर चलेगी तब उस में लोस का कहां सवाल है ? केटरिग के काम में सब जानते हैं हतना प्राफिट हैं कि उस में लोस का सबाल ही नहीं भाता है। श्रब होता वहां यह है कि पार एक चिकन तीन धादमियों के लिए होता हैं तो वह 5,6 भोर 8 भादमियों तक कला दिया जाता हैं प्रोर जब ऐसी हालत हो तो लोस का सवाल ही कहां रहता है ?

जो एन० ई० रेलवे ऐम्प्लायीख साउष ईस्टनें रेलबे में ऐबसीर्ब हो गये हैं उन के साप बड़ा स्टंप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है। उनकी लिस्ट में ने दी है भोर लैटर लिखा है में धाहता हों उस पर सहानुभूतिपूबंक विचार होना धाहिए। ऐसे ऐबसोंबं हुए ऐम्प्लायीज के साथ विभाता का ठ्यवहार क्यों होता हैं ? $15-15$ दोर $20-20$ साल तक कोर्ष प्रमोशन नहीं है लेकिन उषर पाच, सात सास के बाद ही प्रमोशन हो रहा है। वह भेदभाब

घ्रोर ग्रन्तर क्यों किया जा रहा है ? इस बारे में लिखा पढ़ी कर चुके हैं मगर उसे कोई केखने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए । हमने इस विषय में एक लिस्ट दी है कि उन लोगों की कब की एपायंटमेंट हैं घ्रोर बे छस समय कहां पर हैं। उसके ऊपर जर्र तवज्जह देनी चाहिए ।

कटिहार-बारसोई सैक्शन में जाने वाले के लिए जोगबमी-बरोनी ट्रेन कटिहार देर से पहुंचती है ग्रोर कटिहार-बारसोई सैवशन की पैसेंबर ट्रेन उससे पहले चली जाती है । लोग शिकायत करते हैं कि उनको दिन भर कटिहार पड़े रह्ने के बाद शाम को गाड़ी मिलती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कटिहार-बारसोई सैकशन को स्टार्व न किया जाये, बल्कि वहां ध्रोर ट्रेन्ज्र दी जायें। ट्रेन नम्बर 104 को बिदड्रा किया गया है । उस ट्रेन को पुनः चालू कर देना चाहिए।

रेलबेज़ में उाक्टरों की शार्टेजा है। मेरा मुसाव हैं कि रेलवे प्रणासन की तरफ़ से ग़रीब तबके के लड़कों को स्कालरशिप दे कर उनको पढ़ाया जाये श्रोर किग उनसे सरिस ली जाये । हामारे हरिजन श्रोर बैकवर्ड क्लासिज़ के भाइयों से श्रच्छे लड़के मिल सकते हैं ।

घो हुक्ष चम्र कहषाय : उपाध्यक्ष मह्रोषय, मदन में गणपूर्ति नही है ।

उपाप्पक्ष चहोष्य : घंटो बजाई जा गही है-प्पब कोरम हो गया हैं। माननीय सद्वक्य भ्रपना भाबग जाऱी रबें ।

भो क० गो० सेम : इसी तरहु इंजीनियर्ज मी तैयार किये जा सकते हैं। बैकत्र्ड क्लासिज्ञ के ओ लोग छकानोमिकली बैकबर्ड हैं, प्रगर उनके बच्यों को गुपया उघार दिया जाये, तो बे सिका प्राप्त कर सकते हैं । भाजकल एभूकेमन एक कास्टली एक़ेयर हो गया है। ग्ररीब घरों के घच्छें पच्के लढ़के घण के म्नाब के कारण नहीं पढ़ सकते हैं। उनको 2959 ( Al ) LS-6.

सहायता दे कर डाष्टरों भ्रोर छंजीनियरों की शार्टंज को दूर किया जा सकता है । मंब्री महोदय को इस बारे में कोई सूरत निकालमी चाहिए ।

एक बात में ने पह्ले मी कही है ध्रोर में उसको दोहाराना चाहता हूं कि पासाम मेल में थर्ड क्लास के ष्री-टापर किष्बे बढ़ा दिये जायें मोर उसकी वजह से वहां डीजल घंजन लगाना मी जहरी होगा ।

### 16.54 hrs.

[Shit Sham Lal Saraf in the Chair]
जहां तक हम एम० पीज० का सम्बन्ध हैं, हम लोण फ़र्स्ट क्लास में यान्ना करते हैं, लेकिन क्या हम घपने परिखार के लोगों को मी फ़स्स्ट बलास में यात्रा करा सकने हैं ? सो रुपया प्रति उ्यक्ति के हिसाब से क्या हम श्रगने परिषार के लिए किराये पर तीन-चार सो रुपया ग्वर्च कर सकते हैं ?

इस सम्बन्ध में में प्रापको श्रवना ग्रनुमत्र क्ताना चाहतता हूं। बरोनी में हमको थ्र 个-टायर नहीं मिला, इसलिए हमको टू टायर जिब्बे में धुमना पड़ा 1 मेरे साथ मेरे बत्न बच्चे थे । हम को नम्बर 5,6 , 7,8 иौर 9 , ये पांच बर्ष मिल गये। लेकिन सीटिंग एरेन्जमेंट क्या ग्हा ? 15,16 , 21,25 श्रौर 261 इसका नतीजा यह हुम्मा कि एक यहां हैं ग्रोर एक वहां हैंएक बच्बा यहां है श्रोर उसकी माता जी वह़ां बंठी हैं। चूंकि हमको नीचे की जगह् नहीं मिली, इमलिए कमने 17 घौर 18 नम्बर या 18 श्रीर 19 नम्बर, के श्राकुपेंट्स को ऊपर फुल बर्य वे दिया । उन दो बर्थं म को हमने फोरगो कर दिया, हालांकि हमने उन को 3 रुपये, 75 वैसे प्रति बर्थ के हिसाब से किज़ंब कराया बा । दस की बजह वही धी कि मेरी फ़ैमिली मेरे साष्ष ही दोर मेरी वाह़ ऊपर नहीं जाना थाइवी यी ।
[श्री फ० गो० से ${ }^{\text {W ] }}$

हमारे लिए सीटिग एरेंजमेंट इस तरह किया गया जा कि एक यहां हैं मौर एक वहां है । नैचुरली कचे भपनी मां के साय बैठना चाहते हैं। लेकिन सम्बद्ध श्रधिकारियों की तरफ़ से यह नहीं देखा जाता हैं कि यावा करने वालों में कोई बच्चा या महिला है या नहीं । छसी कारण हम को बर्थ तो $5,6,7,8$ भोर 9 मिलें घौर सीट्स नम्बर $15,16,21,25$ भ्रोर 26 मिलीं । जसा कि भाप जानते हैं, हर एक बर्ष के नीचे चार सीट्स होती हैं। इस तरह हमारे बथ्स के नीचे $4 \times 5-20$ सीटस पीं। इसके बाबजूद सम्बद्ध धधिकारी हम लोगों को सीरियली पांच सीट्स न दे सके।

जब हम लोग पोने माठ बजे स्टेयान पर पहुंचे हो गाड़ी में केम्मोटिक कन्ड़ीमन्ज थीं । हमारी सीटों पर सामान भरा हुभा था । ट्रेन के ज्यिार्षर तक हमको बैठने की जगह नहीं किली कोई प्रा रहा था श्रौर कोई जा रहा था। कोई चादर बिछा कर ह्मारी सीटों पर सो गया घ्रोर कोई बैठ गया। उस वक्त उस डिब्बे के इनखार्ज बाहर लिस्ट ले कर् क्या कर रहे थे ? उसको पैसेंजर्ज की सीट्स वरगेरह की ठीक व्यबस्था करनी चाहिए थी। जब ट्रेन चली तो उसकी नींद मी बुल गई। वह श्रन्दर श्राया प्रोर तब लोग श्राहिस्ता श्राहिस्ता सरकने लगे।

थी प० प्र० शामी (बक्सर) : माननीय सदस्य जिस गाड़ी में श्रा रहे थे वह उसका नम्बर लिख्खा दें।

घी फ० गो० सेन : 21 तारी़्ब प्रासाम मेल का कैरिज नम्बर 1414 टू-टायर। यह मेरा भ्वन्बाजा है ।

सभार्जि जहोषय : माननीय सदस्य बत्म करें। उनका वक्त बरम हो गया है ।

घी फ० गो० संन : भ्रापने हुक्म दिया घोर मैं ने बत्म कर दिया।

भो तुलघंबास जगषष्ब (नांदेड़) : सभापति महोवय, रेलबे के सम्बन्ष्ध में मेरी

कास्टीट्युएन्सी में जो तक्लीफे है उनको मैंने कई बार यहां पर रखा है लेकिन उनकी तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं बिया गया है। द्यसलिए में एक बा? फिर मिनिस्टर साहब के सामने घपनी कुछ मांगें रबना चाहता हूं।

नांबेढ़ रिस्ट्रिष्ट में मन्माड से कांचीगुज़ा तक मीटरगेज लाएन है । उस पर जो स्पेकल पैसेंज़्रर ट्रेन मन्माद से परलीच्बैजीनाय तक जाती है वहु उसके प्रागे नहीं जाही है । वह श्रागे आकर मुलेड़े तक या कम से कम नांदेड़ चली जाये तो वहां पर पैसेंजर्जं को जो तकलीफ होती है वह मिट जायेगी।

महाराष्ट्र गवर्नमेंन्ट ने कई बरस पहले शोलापुर-घोरंगाबाद की नई ऋाउगेज रेलवे लाइन को प्रायर्टी दी थी। इस बारे में उस ने सेंद्रल गवर्लमेंन्ट को लिखा है, लेकिन पभी तक उस के लिए कुछ नहीं किया गया है। मे रा कहना है कि उस रेलवे लाइन की बड़ी गर्ज है क्योंकि महाराष्ट्र में मराटवाड़ा के घ्रोरंगाबाद, बीड़, पर्मनी, नादेड़ ग्रोर उस्मानाबाद इन पांच रिस्ट्रिक्ट्स की जमीन भ्रच्छी है लेकिन डेवेलपमेंट कम है । यह रेलवे लाइन होने से उन पांच जिलों की डेबेलपमेंट ज्यादा होगी मोर वहां का कच्चा माल, रों मैटिरियल इधर उधर जाने से उस एरिया में प्रौर दूसरी जगहों पर भी नये धन्धे चलाये जा सरेंगे। इसके लिये महाराष्ट्र गबर्मेंट ने भी लिखा था प्रोर उन पांच डिस्ट्रिक्ट्स के जितने एम० पीज हैं वे मी चाहते हैं कि मीरंगाबादघोलापुर रेल होनी चाहिये । इस के बारे में मेरी विनती यह है कि इस काम को जल्द तुरन्त हाथ में लें।

दूसरी बात यहु है कि मराठबाड़ा एरिया में काउ्गेज लाइन नहीं है प्रौर वह पाच किस्ट्रिष्ट्स का एरिया बहुत भारी एरिया है। वहां पर मनमाउ से काँीतुग़ा लाइन मीटर गेज है पौर उसके ऊपर ज्यादा गाड़िया नहीं हैं, इस से बहां

की जनता को बड़ी तकलीक होती है। वहां पर जाउगेज लाइन होनी चाहिये । पाब fिस्ट्टिक्ट्स से ओो माल पाता है वह मनमाठ स्टजन पर पाउगेज में बदला जाता हैं। मनमाड स्टेश्रन पर बाइ गेज है इसलिये उस माल को एक बगन से दूसरे वैगन में चढ़ाना पड़ता है उस से बहुत तकलीक होती है। इसलिये मेरा सुमाब है कि मनमाड से कांचीगुडा तक प्राड्गेज लाइन करदी जाये मराठवाड़ा की जो विकास परिष्् है उसने इस बारे में प्रस्ताव पास किया है जिसमें वहां के प्रेलीठेन्ट पोर थीफ मिनिस्टर श्री बसन्त राब नायक मी उपस्थित से ।

तीसरी बता में यह कहना चाहता हूं हमारे यहां लापूर-मिरज लाइन नैरोगेज है । मंने जहां तक सुना है पोर जैसा मुफे मालूम है कि हमारे प्राज कल के जो रेलबे मिनिस्टर श्री एस० के० पाटिल भोर उा० राम सुपग सिसह हैं ये दोनों गरीबों की जो तकलीफें होती है उनको दूर करनें में घहुत घ्यान से काम करते हैं।

भौ बड़े : जब वह बम्बई प्रायेगे, तो उन्हें पकड़ लेना ।

षी तुलगीषास आाषष : मैंने बुद बी एस० के० पाटिस साहल से मोर गा० राम सुपग सिह से इस बारे में बात की थी कि लातूर-मिरज लाइन में जो इन्जिन होते है वे बहुत पुराने हैं प्रोर बार बार बराब हो जाते हैं। जार महीने पहले वहां एक बटना बट गई। घ्जित के दो भाग होते हैं एक कोयले-पानी का भौर दूसरा भाग इब्जिन का। एक बक़ा ऐसा हुपा $\mathrm{f}_{\mathrm{o}}$ घबजित घला तो उसका कोयलान्पानी वाला भाग पीछे रह गया भोर इनिन वाला भाग पागे बला गया।

घी बरें : पाटिल साहुब को इस का पता होगा ।

घो तृलगोरास जाषब : इस तरह्वह घ्विन कहीं भी गिर जाता। उस लाइ़न की बहुत वुरी हालत है। इसके परितिक्त बहुत बिनों से मांग है कि बहां पंबरपुर में बहृत

यात्वी काते हैं बहां पर यात्री ज्याबा होने हैं तो उनको लाने ले जाने के लिये जो माल दोने की वैगल्ब होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। बहुत बर्षों से वहां के लोग यहु कहते रहे हैं कि भ्राप वैगन्ज के बजाय बोगियों की अ्यबस्था कीजिये लेकिन यदि धाप बोगीज की ब्यदस्पा नहीं कर सकते तो वेगंस् को न बसायें, कम से कम पै्तेंजर्स बैंगन के न चसमे से भपनी जगह पर तो रहंगे, पंठरपुर नहीं जायेंगे, लेकिन बैगभ्जा में भेख़बकरियों की तरह से भरकर ले आया जाता है, उस से न उनको पेशाब के लिये जाने को मिलता है, न संडास जाने को मिलता है पोर न उतर ही सकते हैं। लातूर-नमिर लाइून की जैसी स्थिति है वैसी गायद् सारे हिन्दुस्तान में भोर कहीं नहीं होगी। पगर पाप बोगी नहींदे सेतते तो न दें लेकिन भेष़्बकरी की तरह लोगों को से जाना बन्द कर दें। मेरी विनती है उा० राम सूभग सिह् मे जिनका स्वभाव जिनका गीति-रिखाज व्दुत प्रच्का है, कि वह इस चीज को बिलकुल बन्व करें । वहां पर तीसनीस वैगन्ब में उनको लादा जाता है उसके बजाय पैसेन्जर बोगी की ख्यवस्था की जाय तो बड़ी मष्ठी बात है, भ्रगर वह्न न मिले तो कम मे कम कैन का इसंमेल न करें ।

धी प्र० प्र० शमां : लाइन तो बतलाइये क्या है ?

श्री तुलरीदाम जाष्व : पंबर्रुर है ।
भी प० प्र० घार्मा : उस में की वैगन्ब भ्रब कहां मिलेंगे ?

घं। तृलगोवास आएष : जब पैसेन्जर fिल्बे बनाते हैं तो क्या वह नहीं बना सकतें। नहीं बना सकते तो इम्पोटें करें, भागर बह मी नहीं हो मकता तो इसे बन्द कर दें, लेकिन वैंगन का हस्तेमाल न करें ।

जो बहां पर पुराने घन्जिन मंर्येंों के उमाने के घलने हैं उसके बजाये नये घ्वन्जिन
[ः्री तुसशीदास जाधव]
या ठीजल के छन्जिन छस्तोमाल करें। जब तक वहां परे आाठगेज लाइन नहीं बनती तब तक के लिये मेरा यह सुलाब है ।

एक बात मुक्षे यह कहनी है कि श्री पाटिल साहब जब पिछेले दिनों खोलापुर क्राये थे तो हमारे बहां के प्रबासी संब का एक शिष्टमंबल उनसे मिलने गया बा प्रौर उन्होंने उनकी बात सुनी थी। उनको एक नकणे के ऊपर हम ने बताया कि लातुर से लातुर रोड तक 20 मील का फासला है, उसको जोड़ा जाये । बहां क्राडगेज है मोर यहां नैरोगेज है, प्रगर यह 20 मील का फासला जोड़ दिया जाय तो इससे नार्ष इष्डिया साउथ इण्डिया से जुड़ जायगा, नहीं तो बहुत लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है, मनमाड से द्वोण्ड थोर फिर शोलापुर घाना पड़ता है। इसलिये छस 20 मील के फासले को जोड़ा जाना पाटिल साहब कहूल कर लें, यह मेरी बिनती है ।

एक बात मुक्षे भ्रोर कहनी है । इस के बारे में मैंने लिखा मी था म्रोर घपनी रेलबे की स्पीय में कहा मी था । हमारे शोलापुर के पास बम्बई से मद्रास लाह्रन पर पाकणी प्रोर मुंठेबड़ी दो स्टेशनों के बीच में एक नदी है उसके ऊपर एक बिज था, जिसके दोनों तरफ़ फुटपाथ बना हुमा था । जिसके द्वारा लोग छधर से उधर जाया करते थे । लेकिन जब से बहां पर नया क्रिज बना है तब से वे दोनों फुटपाय निकाल खिये गये हैं, जिसके कारण दोनों तरफ़ से लोगों को माने जाने में बड़ी तकलीफ़ होती हुं। हर साल बो-तीन श्राब्मी कट जाते हैं। बो बरस पहले तीन घाबमी उस लाइन पर कट गये भोर उनके टुकड़े नदी में गिर गये । इस बारे में रेलवे मिनिस्टर का यह कहना है कि वहु स्टेट गवर्मेमेन्ट का काम है। मेरी बिनती है कि भाप स्टेट गवर्नमेन्ट को करें, उनको कम्पेल करें कि वह बहां पर फुटपाथ बनायें ताकि लोगों की यह् तकलीफ़ दूर हो ।

एक प्रोर ब्वात बिना खर्चे की है श्रोर इसको मिनिस्टर साहब या डिपार्टमेन्ट वाले श्रपने हाष में लें । 17-18 बर्ष हो गये एव्वराज्य को मिले हुए, लेकिन किसी मी स्टेमन पर यहु बात नहीं होडी कि किस बोगी में मिनिस्टर या कोई घधिकारी प्राले बाले हैं। घी एस० के० पाटिल जस घोलापुर भ्राये तो सब भाफिसर हार लेकर खढ़े हुए, लेकिम किस बोगी में हैं घ्रोर वह बोगी कहां बड़ी होने वाली है, यह किसी को पत्ता नहीं या । स्टेगनं पर इन्जिन सें लेकर ग्राग्रू री बोगी तक कौन बोगी कहां खड़ी होगी, छस का पता पैसेन्जर को नहीं चलता है । घ्रर्थात् कहां पर थर्ड क्लास का किज्बा खड़ा होया, कहां पर फ़र्ट्ट ब्लास का बड़ा होगा, छसका पता नहीं होता है घौर गाड़ी प्राने पर पैसेन्जर्स यहां से वहां तक भागते हैं, बल्कि प्लेट फ़ार्म पर गिर भी जाते हैं। छस काम में कोई पैसे का बर्ष नहीं है, हन्जिन से लेकर भाखिर तक $9-10$ बोगियां होती हैं, उसको देबते हुए प्लेटफार्म पर निशान लगा दिये जाये, जिससे पैसेन्बसं को पहले से पता हो सके कि यहां पर यर्ठ क्लास की बोगी भ्राकर खड़ी होगी, यहां पर फ़र्स्ट ब्लास की खड़ी होगी। यही मेरी बिनती है। छसके लिये घाहें तो हम मदद कर सकते हैं, लेकिन हम क्या मबद्ध कर सकते हैं, इसकी बाबत मिनिस्टर प्रार खिपारंमेन्ट देते ।

Dr. Ranen Sen: I take this opportunity to raise a few important points.

The Sealdah Station is the only central station in the municipal limits of Calcutta. It is one of the most busy stations in India. For the last 15 years, we are hearing about the remodelling and re-alignment of this station. I want to know why there should be so much delay in regard to the remodelling of such important central stations, this one in the heart of the city of Calcutta.
Secondly, there are some suburban stations near about Calcutta, like Ultadanga, Jadhavpur, Dhankuria, Ballygunge and Kalighat which need remodelling, because in these places the
pressure of the population has increased, and with the pressure of population, there is increase in the pressure of passengers also. Therefore, I want to draw the attention of the hon. Minister to these two points.

Then there is the question of having halt station at Haltu between Jadhavpur and Gharia. It is a distance of only six or seven miles. It is a populous area, and the peopie belonging to that are have been demanding a halt station or a lag station here between these two stations. I do not understand why the Railway Ministry should take such a miserly attitude towards those neople living in that area. Moreover, a hall station will satisfy the people there, and their difficulties will be remover.

Then there is the question of the squatters on railway land in the Sealdah Division of Eastern Railway. Two or three years back the railway authorities had transferred certain plots of land to the West Bengal Government for settling those squatters. The West Bengal Government, after settling a few squatters, are not taking interest in the resettlement of most of the squatters who are squatting on the railway line. The railway needs expansion, therefore, the land should be acquired, nobody denies that, but I request the Railway Minister to see what has happened to the railway land which has been transferred to the West Bengal Government for the resettlement of the squatters. I also pray to the Railway Ministry to see that the squatters who are now on railway land in places like Pauchnantala and in the railway land like Dhakuria and Tollygunge are transferred to some other land belonging to the railways near about Calcutta, so that these people do not suffer, and at the same tims, the railway also does aot suffer.
Lastly, the attendants who are moving in the first class compartments in the main line mootly, are drawing a salary of Rs. 75, going up to Rs. 89.
Shrt A. P. Sharma: First class and A.C both.

Dr. Ranen Sen: After working for 14 hours, if a man draws only Rs. 89, what will happen to him and his family when he retires? Therefore, there should be a little consideration shown to those attendants, because in the A.C. compartments there are two types of attendants, one getting Rs. 120 to Rs. 200 and the other getting Rs. 75 to Rs. 89. Therefore, I request the Railway Ministry to see that this invidious discrimination is done away with.

Mr. Chairman: Shri A. P. Sharma. Seven minutes.

Shri A. P. Sharma: At the outset, I would like to thank the Railway Minister, Shri S. K. Patil, for his announcement for eotablishing a service commission on the Eastern Railway, at Danapur. Thir deciation of the Minister and the Ministry will meet the long-standing demand not anly of the people of a particular State, that is Bihar, but the people of the particular area, i.e., the people residing in the States of U.P., Bihar, Madhya Pradesh and area round about. In the jimited time at my disposal I would like to deal with two or three points. Firat, I would say something about the railway board at the ministry level managing the affairs of the Indian railways. The members the railway board are drawn from the various rallways from the ranks of the general managers. Then I would like to asy something about the appointment of oflcers both in the technical and the administrative departments. The same old system which was guiding the appointments and promotions of these officers in continuing even today. The usual way in which officers are appointed to higher grades and promotional posts is based on the conflential reports of the immediate superior officers. These reports are sometimes based on the prejudices of the immediate superior officer . . (Interruptions.)

Mr. Chairman: Order, order. When hon. Members go out, they should not
[Mr. Chairman]
talk in the gangway or stand there. They should sit down if they do not want to go out.

Shri A. P. Sharma: I do not know whether there is any system or procedure laid down to scrutinise these reports. Sometimes even the contents of these reports are not conveyed to the officers concerned. If a particular officer is not considered suitable for promotion to the next higher grade. the discretion of the appointing authority,, whatever may be the appointing authority should be exercised at a much lower level. In my opinion, this screening should be done, this selection should be made at the level of the junior administrative rank and thereafter promotion should be based on doubt on the performance and seniority of the particular officer, because what is being done today creates a lot of dissatisfaction in the minds of the officers concerned. Lot of influences and wirepullings are exercised in various quarters to get promotion.

According to the present rules, one has to retire at the age of 58 years. This limit is applied only in the case of the gazetted employees. Most of the non-gazetted employees are made to retire at the age of 55 or with great difficulty, and sometimes at the discretion of the higher bosses, they get their extension from year to year. There should be no discretion left to give extension. There should be a fair and square rule laid down according to which these things should be done.

There is no personnel management cadre in the rallways. 1 asked a question as to how many railway offcers at various levels are qualiffed in the personnel management courses. The figures that I have been furnished, you will be surprised to know, show that there is not a single chief personnel officer qualified in the personnel management courses.

Mr. Chairman: You may please conelude now. There is no time left.

Shri A. P. Sharma: You gave me seven minutes, Sir; I have not even taken that time. I was saying about the personnel management course. According to this statement, two deputy chief personnel officers are qualified. If you go downwards, that means senior scale officers, there also you will not find sufficient number of qualified officers in the versonnel department. Therefore, at this stage, I will repeat my previous request and draw the attention of the hon. Minister and particularly our hon. friend Dr. Ram Subhag Singh, that this question should be examined, if they want to manage the labour relations of the railways fairly well and according to the satisfaction of the labour also. The same answer should not be repeated again and again, namely, that the labour relation is very good and the workers are satisfied, in spite of the fact that the labour organisations. whether they belong to the right or the left-everybody-complaining that the labour relations on the railways are not managed well. Therefore, 1 request the Minister that the time has come when this question should be examined and there should be a regular personnel management cadre on the Indian railways right from bottom to the top at the Railway Board level. If this is not done, the Railway Ministry may feel satisfled, but the labour on the Indian railways are not going to be satisfled.

Since you have asked me to close and I do not like to take much of your time, I will simply say only one thing more. It is the popular demand of the people of my State, Bihar, that there should be a direct train between Patna and Dhanbad. This demand has been repeated and it is a very popular demand of the people from that area. I need not emphasise the importance of Dhanbad either to Dr. Ram Subhag Singh, the Minister of State or to Sbri S. K. Patil, the Minister of Railways. I think both of them are aware of the importance of Patna being the capital of Bihar, and also the importance of

Dhanbad which, so to say, is the goldmine of India because coal is gold. Therefore, the necessity for a direct train in that region and the importance of that place need not be overemphasised. I hope they will consider this question and see that a direct train is provided between Patna and Dhanbad.

Only one word more and I will finish, and that is about the railway quarters. I had many points to make but since the time at $\mathrm{mv}_{\mathrm{r}}$ disposal is very short, I am slosing my speech with this suggestion. My hon. friend the Minister of State said that the railways are constructing 14,000 quarters every year.

Mr. Chairman: Say immedialely what you want. The time is up.

Shrl A. P. Sharma: He has also said that only 37 per cent of the employees on the railways have been provided with quarters. I just wanted to know from the Minister of State how many lower grade staff in the railways are provided with quarters and how many higher grade people are provided with quarters and how long will it take to provide all the railway employees with quarters at this rate of construction of 14,000 quarters every year.

## थी लाजन बास (गाहजहांपुर)

यों तो हम यह ख्याल करते हैं घोर हमारी सरकार भी बार बार यह एलान करती है कि यह समाजबादी सरकार है, लेकिन फिर भी रेलबे कर्म वारियों की तनब्वाहों में हतना घ्तर, घतनी पसामनता क्यों है । रेलवे में बड़े बड़े कर्मचारियों की इतनी तनब्वाहें हैं लेकिन जो छोटे छोटे लोग हैं उन की तनख्वाहें बहुत कम हैं। इस की वजह से वह् लोग चोरियां करते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह घसामनता नहीं होनी चाहिये। बैसे तो जिन की बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं वह लोग मी चोरियां करते है, लेकिन यह् उनके लिये निन्दा की बात है 1

दूसरी बात के लिये में रेलवे मंब्नालय को धन्यवाद भी देता हूं । जितनी तरक्री रेलषे में हुई है उस के लिये धन्यबाद देना भी जरटी है सेकिन जो जो बमिया हैं जैसे कि रेलबे में कोई ध्यवस्था नहीं, लोकल ट्रेनें जो है, बह़ ठीक से चलती नहीं है, टी० टी० म्रपनी औंते भरतें हैं या भपनी जिम्मेबारी नहीं समकते हैं, उसके लिये उन की बुराई भी की जानी काहिये । भक्सर केषा आता है कि गुंड़े या हमारे बच्षे भी बिना टिकट सफर करते हैं। इस के लिये रेलबे की तरफ से कोई ब्यवस्था नहीं है । मैं एक विन घाहज्तांपुर के जिसे के तिलहर स्टेशन पर पहुंचा तूफान या लोकल ट्रेन से तो वहां पर कोई टिकट पूछने बाला हीं नहीं था । तब जो प्रादमी टिकट लेकर पाहजहांपुर स्टेशन से घला था, उस ने कहा कि मैंने बड़ी गलती की टिकट लेकर । सभी मसाफिर यही कहते सुने गये कि उन्होंने टिकट ही बेकार लिया । भगर इस तरह से होता है तो जो टिकट लेकर चलने बाले लोग हैं उन की टिकटें न लेने की मनोषृत्ति बनती हैं । एसी सूरत्त में जलरी है कि रेलबे की तरफ से छसका उषित प्रबन्ध किया जाये .। घ्रगर यहु नहीं किया जाता है तो इससे लोगों की बगैर टिकट घलने की भादत्त पड़ेगी ।

दूसरी बात यह है कि रेलवे का सामान बेजा तरीके पर नष्ट प्रष्ट किया जाता हैं। में रोज हो किसी न किसी गाड़ी पर सीटें नू नी हुई देबता हैं। कहो गुन्डे उनको नोषते हों, या हमारे बच्चे उनको नोबते हों, लेकिन इससे उन लोगों की भादतें बराब होती हैं । में तो वह दर्बार्त करना चाहता हैं कि प्रगर भाप हमारे बन्बों के साथ कोई रिपायत करना चाहते हैं तो भाप उन को की पास दीजिये । यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो लोग बगरर टिकट के कर्स्ट क्लास में भानन्द्य से सफर करते हैं उस की रोक षाम की जाये भोर जो लोग सामान बरबाद करते हैं उस की भी रोक बाम की जाये । जो लोग टी० टी० बारेदह पपनी जिम्मेबारी नहीं समसते, न टिकट देबते
[धी लाखन दास]

हैं स्टेशनों पर, उन की रोक बाम के लिये थी काफी पुलिस का या किसी मोर तरह का इन्तजम्म किया जये 1 जो रेखने के पुलिस के सिपाही 衰 मैं तो उन को भी सफर करते हुए बिना टिकट देखता हूं 1 मैं जब लिलहर से भा रहा था तब मंने देबा कि कर्ट्ट क्लास में पुलिस का सिपाही बठा' हुमा बा घोर में बड़ी मुम्किल से उस में बुस पाया 1 प्रमर पाप के पास भाषमी कम हों तो हस बात की निगरानी करने के लिये घोर भाबमी रतो जा सकते हैं क्योंकि दाजकल बिना टिकट बसने की मनोपृत्ति बहुत बक़ती जा रही है मोर सामान की बरबार होता है। इससे क्से

का घाप का नुकसान होता है मौर जो तरक्ती भाप करना खाहते हैं वह नहीं हो पाती हैं ।

घो हैल बम्ष लंबमाय : समापति जी, हाउस में कोरम नहीं है ।

Mr. Chairman: The bell is being rung . . . The bell has stopped ringing. As there is no cuorum in the House, the House stands adjourned.

### 17.33 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 24, 1966/Chaitra 3, 1888 (Saka).


[^0]:    उपाप्पभ कहोषस : मार्डर घांडर । -ब प्राप बत्म करें।

