## [Shri Braj Raj Singh]

Board for the year 1960. We began discussion on the Demands of this Ministry yesterday. How is it that the Government did not place this report before the Demands were taken up by the House? They should have placed the report on the Table of the House before the Demands were taken up by the House.

Shri Raj Bahadur: In this matter we are essentially governed by the fact as 10 when the report is actually available. We would like to place a report as early as possible, but we would also like it to be as up-to-date as possible in information. Because we want to give up-to-date information and some time is taken in cyclostyming, printing and other things. We have tried to do this as early as possible.

Mr. Speaker: How does it make a difference of two days?

Shri Raj Bahadur: We will see to it that it is placed earlier, but then this is the best that we could do this in time.

Mr. Speaker: I am not at all satisfled. The report for the year 1960 which was placed on the Table today could have been placed a few days carlier.

Shri Raj Bahadur: I sent it to the Secretariat on the 4th.

Mr. Speaker: The Transport Minis try's Demands were taken up yesterday.

Shri Narasimhan (Krishnagiri): It is continuing today also.

Mr. Speaker: It was sent on the 4th and yesterday, that is, on the 5th we started the discussion on the Demands. Then what is the time that the hon. Members would have got to study it even if I had arranged it to be placed on the Table of the House earlier? No, this kind of an excuse is inexcusable.

## eSTIMATES COMMITTEE

Hundred and twenty-fourth and Hundred and thirty-third Reports

Shri Dasappa: Sir, I beg to present the following Reports of the Estimates Committee-.
(i) Hundred and twenty-fourth Report on the Ministry of Defence-Hindustan Aircraft Limited, Bangalore (Reports and Accounts); and
(ii) Hundred and thirty-third Report of the Ministry of Community Development and Co-operation (Department of Co-operation)-National Cooperative Development and Warehousing Board.

CORRECTION OF REPLY TO STARFED QUESTION NO. 659

The Deputy Minister of Works, Housing and Supply (Shri Anil K. Chanda): While answering a supplementary question from Shri Kodiyan, about the progress made under the Subsidised Industrial Housing Scheme, relating to Starred Question No. 659, answered on the 8th March, 1961, it was indicated that the number of houses sanctioned ran to $1,09,000$. Actually, the number of houses sanctioned for construction is about $1,36,000$.

### 12.29 hrs.

## DEMANDS FOR GRANTS*-contd.

Ministry of Transport and Commu-nications-contd.

Mr. Speaker: The House will now proceed with further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Transport and Communications. Out of eight hours allotted for these Demands, 1 hour and 55 minutes have

[^0]been spent and now we have six hours and 5 minutes. We will be able to close the discussion and voting on the Demands of this Ministry today.

How long would the hon. Minister take and how many hon. Members are likely to take part in it?

Shri Assar (Ratnagiri): Sir, yesterday the hon. Minister said that between themselves they want two hours. If they want two hours, the time must be extended.

Mr. Speaker: Whatever time is taken is taken from the Government's time. No hon. Member of the Opposition need worry about it. Pandit D. N. Tiwari.

Pandit D. N. Tiwari (Kesaria): Yesterday evening I was dealing with some aspects of Civil Aviation and was requesting the Minister in charge to look into the anomalies of gradation, appointment and promotion in his Department. There is a lot of favouritism, nepotism and supersession of seniority in his Department.

### 12.21 hrs .

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair.)
Further I have been requesting the Transport Minister to give us a road bridge near Patna on the Ganges. He told me that the Mokameh bridge has already been built. Mokemeh is more than fifty-six miles from Patna. That bridge is not serving the purpose of the capital. It is true that the bottleneck there has been cleared to some extent. But a more useful purpose would have been served if that bridge had been constructed at Patna. The whole of Bihar has been requesting the Government for the construction of a bridge at Patna. But as experts have a queer way, they did not agree that this bridge should be constructed at Patna and therefore Mokameh was selected.

Sir, to the south of Patna there is a river; so, it cannot expand towards
the South. On the north also there is a river. But this river can be negotiated by a bridge. If a bridge is constructed Patna can expand towards the north. Otherwise Patna will remain crippled and overpopulated. Therefore I requested the Transport Minister to look into this matter and give an assurance that with the cooperation of the State Government a road bridge would be constructed at Patna.

Now I come to the Posts and Telegraph Department. Of all the Departments of the Government of India, it is the Railways and the Posts and Telegraphs Departments that have direct contact with the people of the country. Other departments such as Finance, Defence, etc. have no touch with the people. But these two departments, the Railways and the Posts and Telegraphs, have direct link with the people and on the efficient and honest working of these Departments, the good name of the Government of India in the country depends. If these Departments work efficiently people will think that matters in the Union at least are in a better way. If the working of the Departments are incfficient and dishonest, then the whole prestige of the Government of India will suffer in the eyes of the people.

Some ten or twelve years back, the post offices were famous for their efficient and honest working. Everybody had a good word to say about them. But what is the position today? It has been deteriorating for the last ten or twelve years and it seems it is now beyond redemption. I request the Minister to do something to salvage things, to bring the fair name of this Department to its past glory.

In 1960 I had occasion to send five or six complaints to the hon. Minister in connection with delay in the delivery of telegrams and letters. Every case was enquired into. Not only were replies received, but refunds were also ordered. Refund of the money is little solace. Our work
[Pandit D. N. Tiwari]
suffers. We do not pay money and send telegrams for our money being refunded. The main purpose was that the work should be done. Only the other day in the meeting of the Consultative Committee I handed over a post card to the hon. Minister. That post card was delivered seven days after it was received in Delhi. How these things happen, we are not able to understand.

Shri Rameshwar Sahu (Darbhanga-Reserved-Sch. Castes): You got the post card at least!

Pandit D. N. Tiwari: I got it, but my work had suffered. I would request the hon. Minister to look into these matters.

It is no use expanding this Department. I know good work has been done; the target has been fulfilled. There is a mad rush for opening new post offices. But what is the use of it, when efficiency is not maintained? I remember; previously when there were a few post offices and there were weekly or bi-weekly deliveries, those letters were delivered efficiently according to time-schedule. But when a large number of post offices have been opened there are delays.

I now come to the extra-departmental post offices. The staff working in these post offices are doing the work as a side-job. Their main job is something else. They do not care for the efficient working of delivery of letters. Some times they go to the market, deliver these letters and if the addressee is not found, they give it to somebody else. That somebody forgets to deliver the letter to the actual addressee. So the letter is not delivered at all. Even in the matter of money orders, they are withheld by extra-departmental staff for weeks and the payee suffers. There is no regular check as to whether these extra-departmental post offices are working properly or not. There should be a department for inspection of these offices regularly, more especially
when these extra-departmental agents are very poorly paid.

Whai about the much-advertised Express Delivery letters? These Express Delivery letters reach their destination, or are deiivered even aiter the ordinary mails are delivered. Still they are called Express Delivery letters. We have to pay more for them. If you cannot maintain efficient delivery of these letters, it is better that the system is abolished. It is no use taking more money and delivering in:: after the ordinary manls are delivered. If they are not puying their way, you may enhance the charges. But the efficient working of this system must be maintained at any cost. People do not grudge paying a few pies more if they are assured of better, effficicnt and honest working of the department.

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

Pandit D. N. Tiwari: I have taken only eight or nine minutes.

Mr. Deputy-Speaker: He had already taken six minutes yesterday.

Pandit D. N. Tiwari: Only three, Sir.

I would request the hon. Minister to examine the matter of Express Delivery letters and arrive at a conclusion as to whether to continue them or not. He may charge more, but it must be worked efficiently.

Then, Sir, we have appointed a large number of extra-departmental staff. As I said just now they are paid a paltry sum of money,-sometimes Rs. 20 or Rs. 25 or even less. Many of them are very efficient people. They have been working without any complaint for the past several years. Some of them have qualified themselves in signalling. An assurance was given in this House that such men would be taken on the permanent cadre. But I find that a
large number of such staff are rotting, although they have qualified themselves. What incentive will they have? There must be some incentives for better working. An assurance was given, but that is not being carried out. The proper thing should have been to take such people, whose record is good, who have worked for a certain number of years and who have qualified themselves, automatically in the cadre either as postmen or as clerks $\mathrm{o}_{2}$ in any other suitable jobs for which they may be fit. I request the hon. Minister to look into this matter also, s) that the extra departmental staff who are paid so poorly may have some incentive to work, and if they are qualified they may be absorbed in the permanent cadre.

भी रघुनाष लिस् (वाराणसी) : उप: ध्यक्ष महोदय, सब मे पहले में दो ऐतिहासिक महत्व की बातों पर माननीय मंत्रि महोबय को धन्यवाः देन। चाहना हां। पहली बात तो यह
 टन के जहाज भार्तीय जहाजरनी में गामिल किये हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूणं कायं हुप्रा है। दूमरा गोर्बपूरं, माहमपूणं भौर वीरतापूणं कायं दुभा है कि दंधियन मक्मेस जहाज के करीब $१ 3$ सीमेन ने बड़ा उन्यगं किया है। भ्रपनी जान पर बेल कर ऐनिहामिक वीग्ना का कारं किया है। इम के लियें वे भन्यवाद प्रोर मम्मान के पात्र है।

जहाजों के विनय में पहली बान नों यह कहना चाहन। हु कि फरक्काबराज का प्रण्न म्यमी श्राप के मामने उपव्यित तुका था जहां तक फरक्काबगज का मम्बन्ष है हमें पाकिस्तान से माफ कह देना चाशयं कि वारसीलोना कन्बेंगन जो है वह फग्क्का बगाज पर लागृ नहीं होता 1 मे मरकार को इस बात के लिथ भी ध यबाद देना घाहता हूं कि उस ने कम से कम एक स्ट्रेन्ट तो किया। उन्तोंने कहा कि बह फर्क्षा बरात्र

के सम्बल्ध में ज्वारेंट कंसल्टेशान की बतत मानने के लिये तैयार नहीं हैं। मं गवनेमेंट से प्रार्यना करता हूं कि उस ने जो स्टंन्ड लिया है उस पर वह़ कायम रहे। भागर वह् उस पर कायम रही तो हमारे धन्यवाद की पाँ होगी।

फरक्षा बराज के सम्बन्ध में दूमरो बात मं घ्रौर कहना चाहृत्ता हूं । इस के मम्बन्ष में हाफिज मुहम्मद ₹ांहीम साहुब ने कहा था कि ईस्ट पंजाब की तीन नदियं का पानी पाकिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन प्वाइंट भाफ व्यू से दिया जाता है। फरकका बराज का सम्बन्ध भी ₹यूपैनिटेरियन प्वाशंट पाफ ः्यू से हैं क्योंकि कलकत्ते में जो 50 लाल प्रादमी हैं उन को कम से कम पीने के लिये शुद्ध पानी तो प्रव्त होना चाहि’। भगर भाप कलकते में जा कर दे वें तो पा ग वानी वहां का मैलाइन आायॅगे। जिस तग्ह हम ! यूर्मिनटैरियन प्वाधट भ्राफ व्यू से हिन्दुस्तान का पानी पाषिस्तान को देना चाहने हैं उसी प्वाइंट घ्राफ छपू से फरवका बराज से कलबतंतें के प्रन्दर रहने बाले 50 लाख्ब निवासियों के लिये fीने का शुख पानी प्राप्त हों मकता है । साथ ही में यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश का $\gamma x$ परसेन्ट पक्मपपोटं च्पेटं कलकतें के पोट मे ही़ता है। प्रगन फग्वका बगज मे हमें पांनी नहीं मिलना तां हजारं। बरोंड रुपयों का ₹न्वंम्टमेंट जों क्लकतां पोटं पर हुप्रा है वह पूर्र का पूरा बंबाए हो जाएगा ।
 हो, उस का हम उपयोग कान सेक्र ।

जो जिप्पाटं हमі亏े मामने ग्रम्ना गके है उम के प्रन्दर यह देल्ब का मदन कां
 ? लाख्ब $=$ कगार टन जहाज का पर्णिणन
 यह है कि पांच बसे के घन्दृ भाग्तीय जहाजरनी में मिफ हतन ही एं रीजन किया जा रहा है उब कि क्वस एक बवं के

## [श्री रघुनाथ संसंत

घ्रन्द्र $१$ लाख ३३ ह्जार टन का ऐडीशान किया गया है । एक वर्ष के श्रन्दर ? लाख ₹ ३ हजार टन का ऐडी़ान कर के श्राप ने दिखलाया दिया है कि ग्राप की करैैसिटी कितनी हैं जब कि प्लंनिंग कमिशन ग्राप से कहता है कि पाच वर्षं के श्रन्दर मिर्फं ? लाख 5 हजार टन का ऐंडीशन करो। मेरी ममझ में नहीं ग्राता कि यह प्लंनिग कमिगन है या क्या है, यह उन की श्रदूर्द्द गता हैंया उन कां इस विषय का ज्ञान नहीं है। पहली योजना में र वाख १० हजार टन का शेड़ीशन हुश्रा, दूमरी योजना में ३ लाख्व ४४ हुजार टन का एंडीगन हैश्रा, श्रोर तीमरी योजना में, जब्र कि हमारे एक्मपोटं श्रोर इम्पांट को छ० परस्सेट बढ़ाने की व्यवस्थ। हो ग्ही है , ग्राव तंडोगन कर ग्हे हैं कूल $?$ लाख्व ह हजार टन का । मै नश़ीं ममझता पाता कि देश का यह बढ़ता ठुप्रा ग्यागार, बढ़ना हुश्रा एवस्पोटं श्रंर इम्पोरं इस ब्बढ़ोनरी मे कमे मभय की गति के माथ चल सकेगा। मैं कहता हू कि योजना श्रायोग की यह़ नोति श्रदूग्दरिता पूणं, है गमग्र की गान क्रवी हैं, उन्हें इस स्थिनि ं M जान नहीं है, उन्हें भाग्त की मुग्का का ज्ञान नंहीं है घ्रोर भारतबर्वं की उत्रात का जान नही है। इस वाम्ते मं श्राप में कंत्रना चाहता है कि वे जहाजों के बारतं रूy करोड़ रु० दोंग, घ्रोर पोरंट के वास्ते 勺म भरंऱड़ रु० दोगे । इम प्रकार वे हिन्दुम्तान को विदेशेरी जहर्जं कमानयों के वास्तं एक बाजार बनाना चाहते हैं। क्योंकिं घ्राखिर प्रगर पोट बनेगा तो फायदा किस का होगा ? विदेशी ज तजी कमननिंों को ही उस牛 मुमीना प्राॅन हेगा ।

उपार्यक महोगय: माननीय सदस्प को जाहिये कि मुम पर छतने इल्जाम न लगायें। मैं कहीं पर कुष नहीं बनाना चाहता । भाप केषल चेपर को ऐ डे स करें।

घी रधुनाष्ब निह्ह : इस वास्ते में कहना काूंगा कि पोर्टस के वास्ते प्लंनिग कमिशन

ने ७प करोड़ रु० रक्खा है ध्रीर जहाजों के वास्ते पूy करोड़ रु० रक्तखा है । इंडियन शिपिंग बोर्ड ने कहा है कि इस के लिये $१ १ 5$ करोड़ रु० रक्सा जाय । हमारी सरकार ने १०४ करोड़ रु० की व्यवस्था की प्रार्थना की थी, उसे काट कर पूy करोड़ रु० कर दिया गया। दुनिया का एक सब से बड़ा श्रखबार है जो कि जहाजों के विषय में लन्दन से निकलता है, जिस का नाम 'फेग्रर प्ले है । उस की तीन लाइनें मैं कोट करना चाहता हूं ताकि ग्रापको मालूम हो सके कि प्लं निग कमिशन के बारे में ग्रोर हमारी सरकार के बारे में उन की क्या राय है :
"The pity of the procedure arises from the fact that this body was acclaimed by the Government as the highest policy-making body for Indian shipping."

इंडियन नेशनल शिािंग बोडं की हायेस्ट पालिरी मेंकंग बाडी है । लेकिन उस का फायदा क्य। है ? उस की रिकमेन्डेरान प्लंनिंग कामशन नहीं मानता, सरकार की रिकमेन्डेशन वह नहीं मानता, श्राखिर किस की बतत वह मानेगा, मैं नहीं जानता । उन्होंने जो $x y$ करोड़ रु० रक्खा है वह किस द्वि्टि से ; उन की नीति क्या थी, उन के सम्मुख ग्रांकड़े क्या थे, यह मेरी समझ में नहीं ग्राता ।

दूसरी बात म्राप यह देखेंगे कि जहां तक द्वितीय योजना का सम्बन्ष है, उस के भ्रन्दर जो टनेज का टागेंट है, उसे श्र।प पूरा कर लेंगे, लेकिन द्वितीय योजनं में एक बात भौर थी कि जो हमारा भोवरसीज ट्रेड है उस का $q \frac{1}{x}$ परसेन्ट भारतीय जहाजों से धायं धोर जायेगा। घ्राप उस टागेंट पर नही पहुंच सके । श्राप जिस टागंट पर पहुंचे हैं वहा है सिकं $\varepsilon . ?$

परसेन्ट। इस तरह से जो श्राप का श्रोवरसीज ट्रेड का टागेंट था उस से श्राप ६ परसेन्ट पीछे हैं। जहां तक उ्यापार का सम्बन्ध है, करीब २४ मिलियन टन श्रोवरसीज ट्रेड हिन्दुस्तान का है । ग्रागे चल कर उसे ३७ मिलियन टन करने जा रहे हैं। श्रगर वह ३७ मिलियन टन होने जा रहा है तो श्रासिरकार उस में प्राप का हिस्सा क्या होगा, जब कि पांच वर्षों के श्रन्दर ग्राप केवल ? लाख टन के जहाज श्राप बढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस से ज्यादा श्रधोगति हमारे कोस्टल ट्रड की है जिस पर हमारे माननीय सदस्य श्री गोरे प्रकाश डालेंगे । भ्राप इस रिपोटं के पेज ३४ पर देखेंगे कि हमारी कोस्टल रिनिंग में कितना एंडीरन हुम्रा है 1 हर०० टन का डिलीगन है, $9 仑 \% \circ$ टन का एंडोशन है म्रोर ३००० टन के करीब स्रेप होने को हैं। ग्राप ने माल भर में कितने टन बढ़ाये ।

कोल शाटेज की बात को लीजिये । लगतार १२ बरस के श्रनुभव के बाद श्रब दिमाग ठिकाने श्राया है। श्राज कहते हैं कि $\gamma_{0}$ परसेन्ट कोल जहाजों द्वारा जाना चहिये। लेकिन श्रगर पांच वर्ष वहले यह नीति घ्रस्युयार की होती तो हमारा कोस्टल ट्रेड काफी बढ़ा होता श्रोर श्राज जो कोल की शाटेज है वह नहीं हुई होती।

श्राप देखें कि कोयने के मामले में विषमता क्यों पीदा हुई । प्रापने रेल भ्रोर ममुद्र संगठन समिति कायम की थी। उस ने मुक्ताव दिया था कि कम से कम कोयले का $\vee ०$ प्रतिशत ब्यापार जहाजों के द्वाराहोना घाहिए। सदन् को यह् सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि रेल कोयले पर एक हजार मील के बाद कोई फेट नहीं लेती। भ्रगर तीन हजार मील कोयला ले जाना है तो रेल एक हार मील के लिए तो किराया लेगी मोर बाकी दो हजार मील की ले जाती है। में जानना चाहता हूं कि यह कोन सी इकानमी है । भाप जहागी कम्पनी से थाशा करते हैं कि वह तीन हजार मील तक

की कोयला ले जाए। मील तक क्यों फी ले जाती है। भापका यह जनता के साथ केसा क्यवहार है। यह जनता का पैसा है। श्राप जो भी रेट रसें बह एक सिद्धान्त पर होना चाहिए । प्रगर प्राप पांच पाई रेलवे से चाजं करते हैं तो उतना ही शिशिय को भी दीजिए। जब रेलबे एक हजार मील के लिए फेट चाजं करती है तो एक हजार के बाद प्रोर दो हजार मील जाने का फेट क्यों चार्ज नहीं करती। यह पालिसी मेरी समझ्ञ में नहीं श्राती। इस वास्ते भारत सरकार को इस पर विचार करना धाहिए।

द्रूसरी बान में यह कहना चाहता हूं कि हमारे केवल एक प्रान्त में यानी सोराष्ट्र पोर गुजरात में $x ?$ पोटं हैं । किन्दुस्तान का जितना कोस्टल ब्यापार होता है उस में से ३६ परसेंट कोस्टल क्यापार सिफ एक स्टेट में होता है।

क मानरींय सबस्य : ४० परसँट ।

भीं रघुनाष सिक्टः तो $\gamma \circ$ पर सेंट होगा। तो मेरे एक लायक दोस्त के घ्रनुसार एक स्टेट में $\gamma \circ$ परसेंट कोस्टल ठ्यापार होता है । लेकिन इस स्टेट के घ्रतिरिक्त हिन्दुस्तान में श्रान्ध भी है, उड़ीसा भी है, महाराप्ट्र भी है । मैसूर भी है, बंगाल भी है, केरल भी है। उनका हिस्सा भी छ़स में होना चाहिए। लेकिन उनको भ्रपना हिस्मा तभी मिल मकता है जब ध्राप डन राज्यों में माइनर पोर्टम को हेबेलप करें । लाप साइडेड छेलपमेंट करने मे साे हिन दुम्तान का छेवेलपमेंट नहीं होगा । भ्रापको बंगाले का भी उतना ही हो रेग्रयमेंट कग्ना चाहिये तना ही उड़ीसा का, उनना ही मद्राम का उतना ही भान्ध का, उतना ही केगल का मोर उतना ही मैसूर का करना चाहिए । एक म्टेट में तो $y$ ? पोटं हों थीर दूसगी में,
[भ्री रघुनाथ fंसह]
जंसे उढ़ीसा में, केबल दो हों , इस तरह मे जहाजरानी की उत्रति नहीं हो सकती।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं टेंकर के सम्बन्घ में । श्राप देलें कि केवल बरमा शैल कम्पनी विदेशी जहाजी कम्पनियों को टैकरों के लिए ७ करोड़ ?४ लाख रुपया किगए का देती है। हमारे यहां तीन रिफाइनरीज़ हैं। भ्रगर उनको भी जोड़ लें तो भ्राप देलेंगे कि शु करोड़ रुपया ये श्राइन कम्पनियां टैंकरों के फेट का देती हैं ं्रोर यह फार्न एक्सचेंज के रूप में देती हैं। में पूछ्छता हुं कि हम यह़ २४ करोड़ रुपया टंकर्सं के किराये का बिदेशी कम्पनियों को क्यों दें । श्राप श्रपने निज के टेंकर क्यों नहीं बनाते । में प्रार्यना करंगा कि भ्राप धपने टेकर बना कर इस २४ करोड़ रुए को बचा सकते हैं। प्रापके देशा में जो रिफाइनरीज हैं उनको प्राप बाध्य कर मकते हैं कि वे हमारे टैकमं से ही तेल मंगावें। जब भ्रमरीका प्रोर इंगलंड श्रपनी तेल कम्पनियों पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगा सकते इरस लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि श्रापको श्रपने ज्यावा से ज्यादा टिकर बनाने चाहिए। प्रोर इस फारिन एब्सचेंज कों बचाना नाहिए।

भ्राप करीब ६. $x$ मिलियन टन भाइल इम्पोंट कग्ने हैं। इस के लिए भापके पास कम से कम ३० टैंकर होने चाहिए। यह तो एक इनवेस्टमेंट है कि भाज जहाज बनाइये घोर कल से धापको भामदनी होने लगेगी। मेरी समक्ष में नहीं पाता कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता ।

मैं भष्न के प्रायात के संबंध में कहना चाहता हूं। सन् १६४६ तक गवर्रमेंट ने केषल भम्र लाने के लिए भिारिंग कम्पनीज़ को २२ह करोड़ रुपया दिया। इस में से २१२ करोड़ बिदेश़ी कम्पनियों को दिया भोर १७ करोड़ भार्तीय कम्पनियों को दिया। मन् PEY७-
$x=$ में, केवल एक वर्ष में हमारी सरकार ने साद्यात्न को बोड़े कर टूसरी चीजों के मंगने के लिए ६० करोड़ रुपया जहाजी कम्पनियों को दिया। इस में से विदेशी शिापिं कम्पनियों को $x २$ करोड़ $३ ०$ लाख दिया भ्रोर भास्तीय कम्पनियों को $\varepsilon$ करोड़ $\gamma$ लाख दिया। में कहता हूं कि यह जो रुपया श्राप विदेशी जहाजी कम्पनियों को देते हैं इस को बचाया जाना चाहिये । हम देखते हैं कि भ्राप एक तरफ तो फारिन एक्सचेंज का एक एक पैसा बचाते हैं भ्रोर दूसरी तरफ उस को बिल्कुल फेंकते चले जा रहे हैं। यह चीज मेरी समझ्न में नहीं भाती।

श्रापने मुझे एक सवाल के जबाब में बताया था कि श्रमरीका से जो गेहूं श्रावेगा उस के लिए श्रापको 50 करोड़ रुपया फेट का देना पड़ेगा। गेहें के कनसाइनमेंट पर कनसाइनमेंट प्रा रहे हैं। तभी तक प्राप इस में से कुछ गेहूं भी भारतीय जहाजों में नहीं ला सके। श्रोर एक. पैसा श्राप नहीं बचा सके । श्राप इस प्रकार जनता के पैसे के माथ खिलवाड़ न करें। मेरी प्राथंना है कि श्राप यह जनता का 50 करोड़ रुपया विदेशी जहाजी कम्पनियों को न ही दीजिए।

श्रमरीका के साथ जो श्रापका एग्रीमेंट हुश्रा था उस में कहा गया था कि $x ०$ पर सेंट गेहें श्रमरीका के जहाज लाऐंगे घ्रोर प० परसेंट हिन्दुस्तान के जहाज लायेंगे। इस के लिए भ्रापने टेंडर काल किये लेकिन भ्रमरीका ने भ्रापके एक चपत लगायी। मैं समझ्रता हूं कि यह बहुत श्रच्छा हुश्रा । श्रमरीका ने कहा कि इस गेंहं को ले जाने के लिये भ्राप केवल भारतीय जहाज ही काम में ला सकते हैं, दूसरे दे दोंों के जहाजों को इस काम के लिए चारटर नहीं कर सकते। उसका कहना है कि या तो इस रुये को तुम लो या हमें लेने दो, किसी तीसरे को यह क्यों दिया जाए। लेकिन भापने ग्लेबल टेंडर मांगा। इस रिपोटे में लिखा है कि जो टेंडर हमने इनवाइट किया

बह एक्सेप्टेबिल नहीं है । क्यों नहीं है । इस वास्ते कि भ्रमरीका तो $२ 5$ डालर एक टन का फेट देता है भ्रोर इंडियन कम्पनीज को श्राप ₹ हालर देना चाहते हैं। कौन ऐसा मूबं व्यापारी है जो घटा उठाकर ब्यापार करेगा। जब श्रमरीका २ॅ डालर देता है भौर श्राप ह डालर देते हैं तो कौन ब्यापारी इस काम को लेगा। कोई ठ्यापारी भ्रगर उसको एक कोड़ी का भी कायदा दिसायी दे तो बह व्यापार कर सकता हैं। हेकिन श्रपने घर से पैसा देकर कौन व्यापार करेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस र० पर संटं गेहूं को लाने के लिए श्राप श्रपने जहाजों का प्रबन्ध करें घ्रोर नई fिापिग कम्पनीज़ फ्लोट करें।

श्रब सीमैन का सवाल है । हिन्दुस्तान में कुल $\searrow$ ६, ह१२ सीमैन हैं जिनमें करीब १र०00 पाकिस्तानी भी हैं । ३४,३४३ सीमिन बम्बई में रजजस्टहं हैं मोर २२, प६४ कलकता में। इनमें से करीब $३ ?, ० ६ ६$ सीमैन को श्रभी तक नोकरी मिल पायी है। बाकी को भ्रभी तक नोकरी नहीं मिली है। हिन्दुस्तानी जहाजी कम्पनियां केवल ६०00 सीमेन एम्पलाय करती हैं । हमारे जो ?₹ सीमिन दंडियन सकसेस नामक जहाज के थे खोर जिन्होंने पपने कर्तब्य के पालन में पपने प्राण दे दिये थे उनमें से २ सीमैन पाकिस्वानी ये । भ्रब पाकिस्तान इनका कम्पेन्सेशन क्लेम कर रहा है । मेरी प्रार्यना है कि भाप जब किसी फारिन नेशनल को बतोर सीमंन रजिस्टर करें, भाप थाहे किसी पाकिस्तानी को रजिस्टर करें या किसी बीनी या जापानी को करें, क्योंकि ये भी हमारे देश में रहते हैं, तो भाप उनसे इस प्रकार का एत्रीमेंट करबा ले कि उनके बारे में उनकी मरकार कोई हरजाना नहीं कलेम कर सकेगी । इसलिए मैं भाप के कहना चाहता हू कि भाप पाकिस्तानी नेशनस्स को यदि रजिस्टर करें तो उनसे इस प्रकार का هमेंट ले में कि उमके बारे में पाकिस्ताभ 22(Ai)LSD-4.

सरकार को कोई दसलन्दाजी करने का पषिकार नहीं होगा ।

जहां तक शिपयार्ड का सम्बन्ष है . . .
उपाध्यक्ष महोबय : थब तो भाप पृथ्वी के नजदीक श्रा रहे हैं, धब तो खत्म कीजिये ।

धो रघनाष सिहः में खत्म करता हूं ।
हमारे यहां दो शिपयांड हैं। भाप जहाज खरीदते हैं तो भापको 8000 टन के जहाज के लिए $?$ करोड़ $x ०$ लाख रुपया देना होता है । भापने हिन्दुस्तान शिपयार्र के कुल $x$ करोड़ $x$ लाख्य के शेयर इष्यू किये हैं जिनमें $\gamma$ करोग़ $\gamma$ लाख के शोयर तो सरकार के हैं। उस दिपयार्ड को बने बीस वर्ष हो गये हैं पोर पिस्घले भाठ बरस से वह सरकार के हाय में है । मये प्लान में उस शिपयार्ड की तरककी के लिये सरकार ने कितना रुपया दिया है? मुखिकल से बाई करोड़ क्पया। पौर इस रकम से सरकार इस देश में शिाषिग की तरक्री करना षाहती है । में निबेबन करना षाहता हूं कि इस के लिये भोर पधिक रुपया विया जाना बाहिए । हेक़ करोड़ रुपये प्रति जहाज के हिसाब से तीन जहाज बनते हैं सा⿳े बार करोढ़ रुपये में। इस लिये यह प्राबस्यक है कि चार पांच करोड़ रूपया इन्बेस्ट कर के बाहर से जहाज खरीदने के बजाय सर्कार लुद ही देश में जहाज कंस्ट्रक्ट करे ।

बितीय किपयां के लियें सरकार ने बीस करोड़ छपये की fिमाठ रसी फीर प्लानिंग कमीघान ने उस के लिये दस करो ़ु रुया रला है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस काम के लिये बाहे दस करोए़ हुपे रबे जायें पौर घाहे बीस करोड़ रुपये, लेकित हिन्दुस्तान जो बाहर से जहाज बरीद रहा है, बह बन्द होना काहिए। हिन्दुस्तान में fिापिग एंस्द्री की तरकी होनी चाहिए, ताषि हिन्दुस्तान का कपया हिन्दुस्तान में ही ये ।
[श्री रघुनाय सिह]
हमारे यहां ड्राई डाक नहीं है। उसके लिये सिगापुर ध्योर लंदन जाते हैं । श्राज़ादी के बाद दस बीस करोड़ रुपया ड्राई डार्किग के लिये दे दिया गया है । कितना रुपया इस पर खर्च होता है । देश में एक ड्राई डाक क्यों नहीं बनाया जाता है, ताकि जो रुपया मिंगापुर, लंदन घ्रोर न्यूयार्क भेजा जा गहा है, उसकी बचत हो मके ।

जहां तक ग्पेयर डाक का सम्बन्ध .है,

उपाध्यक्ष महोवय : श्रब माननीय मदस्य भपना भाषण समाप्त कर दें ।

घो रघुनाथ सिह्: मैं सिफ़ं दो fिनट में बत्म कर देता हूं । मिं पिद्धके तीन महीने में पहली बार बोल गहा हूं। इसलिये मुझे थोड़ा समय भोर मिलना चाहिए ।

गोखले कमेटी ने श्रपनी गिपोर्टं में इनलंड वाटर ट्रांस्पोटं के बारे में श्रपनी $x$ कीम गखी है मौर कहा है कि ט० लाख रुपया ख़ं कर्ने से मंगलोर-कुंडापुर कैनाल बन सकती है। वहां रेल चल नहीं सकती है, क्योंकि इस के गस्ते में दिक्कत है। इसलिये वहां पर कैनाल बनाई जानी चाहिए, जो कि सिऱे २० मील लम्बी होगी। मंगलोर पोर्ट को एक मेजर पोर्ट बना दिया गया है, तो उस के लिये कारगो--?, प० हजार टन कारगो--कहां से श्रायगा ? रेलबे लाइन वहां बन नहीं सकती है । इसलिये पावशयकता इस बात की है कि वहां पर कैनाल स्कीम को पूरा किया जाये ।

भास्बिर में में यह कहना चाहता हूं कि हमारे मिनिस्टर साहब टूटीकोरिन से सम्बन्षित हैं । टूडीकोरिन एक मेजर पोर्ट होना चाहिए।

घी बिन्तामषि पािखरही (दुरी) 1 पारादीप के बारे में भी कुष्ब कहें ।

घो रघुनाष fिह : फ़स्टं भाई स्पीक एबाउट वैट । टूटीकोरिन पोर्ट की तरक्की

तभी हो सकती है, श्रगर सेतुसमुद्रम् स्कीम को सफल बनाया जाये । जो शिप ग्राज कोलम्बो पर काल कर रहे हैं, वे टूटीकोरिन काल करने लगेंगे । टूटीकोरिन फ़िनांशियली श्रौर इकानोमिकली एक श्रच्छा पोर्ट हो सकता है ।

Shri Goray (Poona): This is a vast subject, and I do not think that within the limited time at my disposal it will be possible for me to deal with all the multifarious aspects of this particular Ministry But I think it will not be an euphemism to say that the importance of this Ministry of Transport and Communications can be compared with the importance of the arteries, veins and the nervous system in a human body. Roughly the departments of this Ministry can be categorised under five heads: roads, shipping, posts and telegraphs and telephones and civil aviation; there is another Ministry dealing with the same subject namely, the Ministry of Railways. I would only confine myself to some of the aspects of this Ministry.

Let me start with the posts and telegraphs and telephones. The first thing I would like to draw the attention of the House is that unfortunately, one of the biggest unions has come under a cloud ever since they struck work last July. I would request the Minister that the decision taken at that time to withdraw the recognition of this Union should now be reconsidered. More than eight months have passed and all channels of direct communications between the Union and the Ministry have dried up. A good many complaints are piling up and I think that for the sake of better relations between the employees and Government. the sooner this decision is revised the better. Sometimes it is pleaded that Government are thinking of a new piece of legislation for trade unions in this country. But I do not know when that legislation is likely to
come before the House. Therefore, I would say that they should revise the decision and resume direct communication between the Ministry and the empolyees.

Dealing with the posts and telegraphs and telephones, 1 would say that there are two aspects; one is the physical aspect and the other is the human aspect. Regarding the first aspect. I would like to say that the Ministry should be congratulated on opening new post offices in the country. They should be congratulated especially because they have over-reached their target so far as the Second Five Year Plan was concerned. In the next Plan, that is, the Third Plan, their target has been a little more modest; they are opening only 17,000 post offices and providing 3 lakh more phones. I do not think this is an adequate provision. But I would say that even these post offices require a little more supervision. They have opened post offices, but the post offices are not functioning properly. If the new telegraph offices do not do their work properly, a good deal of dissatisfaction is created which can be really done away with with a little more supervision.

What we find in the village post offices is that the postman who goes on the rounds is not given his daily allowance, even though he has to spend more than a day outside. I suppose the Pay Commission has recommended that when the postman has to go round and stay away from home for more than a day, he should be given an allowance. He has to spend about a rupee. Naturally, he does not want to spend it out of his pocket and his first effort is to recover the money from his patrons. So I would say that when you are dealing with these poor people who have go to about in the country and do a lot of manual work, a little money should not be grudged.

The other aspect is this. If you take the General Post Office in Bombay as an instance, with which I
am going to deal, you will find that in relation to the workload, the staff is inadequate. I have got some figures here which show that the staff justifled in the GPO, Bombay, will be 161 officers and 1,093 clerks. As against that, the present position is that the officers are 132 and the clerks 946. This lacuna necessarily creates a lot of inefficiency and the whole work suffers. I would, therefore, request the Minister to see to it that the post offices are adequately staffed and no room left for this sort of discontent.

As regards accommodation in the GPO, Bombay-again I take the same example-we find that the space required there for the present work is about $1,02,159$ sq. ft. Instead of that, the space at their disposal now is 57677 sq. ft., which is half the space really necessary for efficient working. This is because the Posts and Telegraphs Department have not the authority to construct their own buildings. In so many places where new post offices are required, unless the CPWD comes to their help, they cannot erect their own buildings. 1, therefore, wish that this human aspect as well as the physical aspect is taken care of and the new Board which has been constituted should be given more powers. They should have their own PWD and they should not be made to run every time to the Finance Department and to the CPWD to get their buildings sanctioned and erected. I can give you an instance. Take, for instance, the Post Office at Dhulia, West Khandesh. For the last four or five years the same old house is there. It is cramped and overcrowded and the new building is not coming because the CPWD has no time to erect the building.

## 18 hrs .

Then, Sir, there is a veritable jungle of forms and printed material in every post office. Literally, milLions of forms are printed. I would like to point out to the hon. Minister that there must be some sort of a
[Shri Goray]
control. We must know how many forms are really printed because the orders are of the order of crores of form; and one does not really know how many forms are printed, how many forms are really delivered and how many forms are actually used. It is quite possible that 25 per cent of that may be going waste and there we might be wasting a lot of money

Regarding inefficiency, I would like to point out that so far as the Postal Guide is concerned, the Postal Guide is there which was printed in 1957. No revision has taken place. In the meanwhile, thousands of post offices and telegraph offices have been started. When you go to the post office, ten or fifteen minutes will pass before the man finds out the place, if at all. Then, a person like me who goes there finds fault with the man at the window and the man at the window says, "I am helpless." It is because there is so much of material which is not codified, which is not adjusted, which is not categorised that it becomes impossible for the poor man to give satisfaction to the patron. Therefore, I would say that if you want to improve the effliency, then you will have to take care of these things.

Another suggestion that I would like to make is about the peak hours. For instance, they have given us a Meghdoot, that is, the postal van which comes to our door. The same facility obtains in Bombay and Calcutta and in many other big cities. What happens is that people pile up their post and they go there and we find a long queue standing there with registered post and other things. I would say that if you really want to increase the efficiency of the people, you should make it a rule that only post-cards and envelopes should be dropped there and the registered post and other things should be delivered at the regular
post offices. There again, I would say that at the last moment there are all sorts of people coming and want. ing to post their letters. Can you not introduce a system by which you can say that those people who bring their registered post, money orders and other things before a particular hour will be given a rebate of 5 nP . or something? If that $i_{\text {s }}$ done perhaps the companies which deliver hundreds of registered letters and parcels may be induced to come early in time and the whole thing can be properly staggered. So, I would say that something of that sort should be done. Otherwise, you will find that at peak hours there will be so much work that people there will not be able to cope with the work and there will be a lot of inconvenience and inefficiency.

Sir, many things have been said about the telegrams and telephones. I do not want to repeat them. But, this sort of situation, so far as telegram $_{3}$ and telephones are concerned, gives rise to a very piquant position. Sometimes it is very ridiculous; sometimes it is tragic. I was told of an instance where a wrong telephone connection was given and news of death in the family was conveyed and the people at the other end got themselves shaved and afterwards they came to know that the man who was dead was somebody else, not their relative. I have come across a story in Bombay where the Telephone Directory described one person as a pimp or a procurer. It was printed like that. When it was brought to the notice of the authorities, when the copies sent in circulation were withdrawn and a new edition was brought out. These are, I suppose, tragic and humorous instances which have their own moral. The moral is that the work has grown so much in volume that unless you really have a good supervisory staff and an adequate staff to deal with all these matters, such situations are likely to arise.

Now, I would like to deal in a brief way with the Civil Aviation Department. The most tragic thing that was brought to my notice was about the unemployed 70 young pilots who have ben trained by our Civil Aviation Department. They said that in spite of the fact that nearly Rs. 70,000 are spent on every trained young pilot, they are without jobs for the last two or three years. They have tried everywhere, but they do not get any jobs. It seems that in spite of the contract with the Airlines Corporation, they are not absorbed because they say that they do not wany any pilots. What is happening is that all this valuable training is going waste. I think, that it is certainly not beyond the intelligence of the Ministry of Transport and Communications and the Ministry of Defence to absorb these young pilots. If the Ministry of Transport and Communications cannot absorb them, then certainly, I suppose, the Defence Ministry can absorb them. They can be used for dusting operations on the crops. That can be done. But, somehow it seems that there is nobody to iook after them and they have been running from door to door and, they say, after one or two years, if they remain unemployed with their talents unused, they will be unft to work on a plane. I would, therefore, request the hon. Minister, in their name, to say that something ought to be done to get these people absorbed because we have spent so much money and besides spending so much money such valuable human material is likely to go waste.

Sir, I would deal with shipping in my concluding remarks. But before that I would like to say something about the roads. Somehow, it seems that so far as road transport is concorned, the Planning Commiscion does not seem to be in favour of giving them more money. I do not know what the policy in. Anyway, it is a suicidal policy. The Planning Commisaion tiself had said in the

Second Plan that the general growth of economic activity in the country in recent years and the inability of the Railways to meet all the traffic demands should provide considerable opportunity for the expansion of road transport. Then, in the next sentence, they say: "Unfortunately, it nas not taken place." Who is to be blamed? I do not know. Why is it that the Railways are always treated as a pet child of the Government? It is not only a pet child of the Government, but, if 'I may be allowed to say so, it is also a spoilt child because we know that the Railways have reached saturation point and unless we turn our attention to the development of roads and other modes of transport, this transport bot!leneck is not going to be solved. No commentary can be more eloquent than the amount of coal lying on the one side unlifted at the pit-heads, and on the other side, plants and factories being forced into idleness for want of coal. That is a very eloquent commentary and I need not add anything to it. That itself is enough proof that something is radically wrong with our whole transport policy and unless we change it or modify it, the more we expand our producing capacity, the more the crisis will deepen. It is very obvious because everywhere we are thinking of having more steel, more foodgrains, more fertlisers, more cloth, more of everything except of road transport system. I do not know how this can be done. Therefore, I would still request the Planning Commlssion through you and through the Minister that they should reconsider the whole matter. Otherwise the things will go on piling without the means of trankporting them and we shall die under the weight of the things that we have produced. That should not happen if there is a good plan in respect of it.

It was not only the Planning Commiscion but also the World Bankthe International Bank for Reconatruction and Development-who

## [Shri Goray]

have said in their report for 1956 as follows:

> "We urge that the Government should review its whole transport policy and programme with a view to maximising transport by all available means-by rail, road coastal shipping and inland waters".

What is happening to the roads? The Minister may say that the Nagpur decision has been implemented. That is true. But in spite of the fact that the Nagpur decision has been implemented, we find that we are short of roads. We want more roads and more vehicles to run on the roads. If that is the position and if we find that in spite of the fact that it is the crying need of the hour we are putting the vehicular traffic or the motor transport under more and more odds, then, I do not know how the road transport can develop at all. Compared to the railways, all sorts of hurdles are placed in the way of those who want to develop their motor transport. All sorts of duties and all sorts of licences are there, and they cannot go beyond a particular limit. I am told-I am subject to correc-tion-that in spite of the fact that the Joint Committee here had said that there should be no restrictions on the distance to which motor transport can travel, the departmental orders have been that they cannot be allowed beyond a particular limit.

Shri Raj Bahadur: Which committee?

Shri Goray: Just now I have not got it. I will tell him later on. If that is so, and if you think that motor transport ought to be developed, and it will not be possible to break this bottleneck of transport, then I think that everything must be done to see that the vehicular trafflc gets precedence, or, if not precedence, at least they are treated on a par with the railways. It is a patent fact that the railways will not be able to cope with all the trafic;
and it is also a patent fact that unless we allow a different variety of trucks-articulated and all that and unless we develop their carrying capacity as they have done in the western countries, it will not be possible for India to deal effectively with this transport bottleneck.

Then I would like to say that in shipping also, we are not doing everything that is possible to increase our tonnage. I do not want to repeat what my hon. friend Shri Raghunath Singh has said, because he has made a special study of the whole matter. But there are certain very curious figures given in this report for 196061. About Calcutta, we find that in the year 1959-60 the total traffic handled in millions of tons was $96,29,356$, while in Bombay, during the same period, it was $1.31,46,207$. This is the state of affairs just now. In Bombay you find that the total tonnage handled is much greater than that in Calcutta. Why does it happen like this? Is it because that the finances are denied to Calcutta? It is not so.

Shri Raj Bahadur: Oil traffic.
Shri Goray: You find that while Rs. 9 crores have been provided for the development of the Calcutta port, Bombay has been given only Rs. 139 lakhs. I was told that there are more men employed in Calcutta port and that there is more of capacity to handle the goods. Why then is this happening? Maybe that the port is well inside and is silting up. All these problems are there. That is one thing. The other problem to which I would like to draw the attention of the House is that the labour relations at Calcutta port are not good at all; while in Bombay, the tendency is to take up the issues as they come and solve them immediately, it seems that in Calcutta nothing gets solved. I would like to request the Minister, therefore, to devote his attention to this matter and see why, in spite of the fact that
there is more man-power available and there is more of finance available in Calcutta, the tonnage handled in Bombay exceeds that of Calcutta. It should not happen like that. There must be some relationship between the finance available and the capacity and the actual turnover. Therefore, I would say that everything is not good there, there is some rot somewhere, and the sooner we pay attention to it the better.

The next point to which I would like to draw the attention of the Ministry is about the lopsided growth. 1 know that you cannot have a harbour for the asking. There are such things as natural facilities. There must be a port where it is possible for big ships to enter. Such a port cannot be had and built up artificially. That is true. But I would say that the west coast can provide good harbours provided you do the necessary things like dredging and so on. I make bold to say that so far as the ports in my State are concerned, practically no attention is being paid to them. Very little attention is paid, and only paltry sums are made available. It is not only my State which is suffering but the whole hinterland is also made to suffer. Therefore, if you are going to have more and more imports, more and more shipping, more and more produce of all kinds, and if you want the exports also to jump, I think that all the natural facilities which are already available on the West Coast will have to be increased by our own efforts. The whole chain of ports on the eastern and western coast should be imporved and attention must be paid to this aspect of the matter.

About shipping, I would also say that we are moving at a snailspace. There again it seems that the Planning Commission has taken an unfavourable view, and it has made a very inadequate provision for shipping. Again I do not know why this self-defeating policy is pursued. If we are really to carry our goods in our own bottoms, the whole House
must insist upon the Planning Com mission to revise its views. It was a very pathetic thing to hear from Shri Raj Bahadur the other day when he said that all our pleadings have gone in vain and that the Planning Commission has taken a decision which we cannot change. The Ministry is not pleading for its own selfaggrandizement. It is for the good of the country as a whole, and if that is so, and if we really feel that there is a bottleneck so far as transport is concerned, I do not know why the House should not insist on meeting the Planning Commission and impress upon them the necessity for making more provision available to the Ministry of Transport and Communications.

In this connection, I would say that it is not only the Ministry of Transport and Communications which is responsible for the bottlenecks.

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

Shri Goray: Just one minute, Sir. We have insisted in this House many times that so far as this crisis is concerned, all the Ministries concerned should meet. If I remember aright, in the presence of the Speaker, we were told that we would meet and we shall take the Membera of Parliament into confidence and explain to the Planning Commission the whole situation. Such a meeting has not taken place. If you want to solve this crisis-it is a real crisis and there is no question about it and it is no use hiding the facts-really there should be a committee appointed which will bring these two or three Ministries together and try to streamline all the problems that aro threatening us. With these worda, I conclude.

Shri Oemag All Khaa: (Kurnool): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the department of Civil Aviation in the Ministry of Transport and Communlcations deserves to be congratulated
[Shri Osman Ali Khan]
because the Indian Airlines Corporation has, for the first time, made profits for the year 1959-60. The IAC has made a profit of Rs. 7.81 lakhs and let us hope that it will continue to make profits in the years to come. This profit of Rs. 7.81 lakhs by itself is a very meagre amount taking into account the capital invested, which is about Rs. 170 lakhs. This figure of profit could be considerably improved if economies are effected in the operations of the Indian Airlines Corporation. On this subject, which has been exhaustively dealt with by the Wheatcroft Committee, several recommendations have been made by that committee for effecting economy. It is very necessary that those who are in charge of the Indian Airlines Corporation at varlous levels should feel costconscious and economy-conscious. A reference is made to this aspect of the problem in the Wheatcroft Committee report. wherein it is said:
"An effective system of budgetary control is a primary necessity for effecting economies in IAC expenditure. But almost as important is the need to create an attitude of mind in the staff at all levels that costs must be kept down to the lowest possible level. There is a tendency in IAC to start always from the presumption that 'the job must be done properly' and that costs are a secondary consideration. This attitude must be changed."

This is what the report says.
As I just now said, the committee has suggested several measures to offect economy in various levels in the IAC operations. I will refer to a few of the measures suggested. The IAC is operating five Skymasters in the night alrmail sorvice. In fact, four aircraft are in operation connecting the four major cities of India and one is a spare and stand-by aircraft. These night airmail aircraft operate only during the night. By the morn-
ing the aircraft is back in the home aerodrome. During the whole day, the aircraft is lying idle. The Wheatcroft Committee suggests that there should be a better utilisation of these aircraft and during the day, at least for nine hours, the aircraft could be utilised. The committee suggests that there should be a flight of 2500 hours on an average for this fleet of five Skymasters.

I do not know how far this recommendation has been accepted, because we do not see Skymasters flying on many routes. There is one Skymaster flying between Bombay and Bangalore in the morning, but I am sure the target fixed in that report, viz., 2500 hours on an average, has certainly not been reached.

As a measure of economy, great stress has been laid in this report, which is a very valuable and expert report, about the replacement of the Dakotas. Out of a fleet of 69 aircraft that we have, as many as 54 are Dakotas. As we know, the Dakota alrcraft is outmoded and uneconomic aircraft. It has been said in the report that by replacing it by a suitable aircraft, we can effect an economy of 25 per cent, which is a very large economy. It is suggested in this report that these Dakota aircarfts have to be completely replaced at least during the coming five years.

If the 54 Dakotas are to be replaced during the next five years, it works out to 11 aircraft every year. But during this year, it appears that we will be getting five Fokker Friendships to replace the Dakotas. It is not sufficient, because at this rate, it will take 10 to 11 years to replace the whole fleet. I wish we are able to replace the Dakotas at a faster rate. We should be able to find the finance for it. If Air India International is able to purchase heavy Boeings from outside on credit, we should be able to obtain finance for IAC also.

[^1]the Assam region. Of course, this decision has been taken probably for operational reasons, but it would have been very nice if at least one of these aircraft is sent to the southern region, so that our people, who are eager to see the progress made in every direction, would be very happy to see a Dakota replaced by a Fokker Friendship, which is a very fine aircraft. I hope at least when further planes come, some planes would be sent to the southern region also. Another point mentioned in the Wheatcroft Committee report is about reducing the flying staff costs. In the Skymasters and Viscounts that we operate today, we have a pilot, a co-pilot, a radio engineer and also a flight engineer. The committee has suggested that it is not necessary to have a flight engineer on the Viscounts and the Skymasters, because by a little training to the radio engineer, it should be possible to manage without a flight engineer. This means considerable reduction in flying staff cost, because it is not only the cost that is reduced, but there is space for one more passenger in the aircraft, which means additional revenue.

Shri Joachim Alva (Kanara): Viscounts get into trouble many times on flight. Who will look after them?

Shri Oaman Ali Khan: When the aircraft is on flight, we do not expect repairs.

In this Wheatcroft Committee report, a specific reference has also been made to the unsatisfactory condition of our booking and reservation tacilities at the moment. I would like to lay particular stress on this one point, because the booking and reservation facilities for air services that we have today are, I should say, deplorable. For those who go by air, time is precious. It takes a couple of hours to fis from Calcutta to Bangkok or from Bombery to Calcutta by a Boeing. But if we go to the booking office at Calcutta or even at Delhi it takes it hours to get the
ticket. This cannot be tolerated and it should be stopped.

For you to appreciate, 1 will give a practical example. I had a very bad experience at Calcutta last year; I did not announce myself as a Member of Parliament and I waited along with others. That was last year and I need not talk about it. But right in Delhi, it takes quite a long time to get a ticket. There are not sufficient number of persons at the counter. It is not only the number of persons, but I should say the entire procedure of issuing tickets is outmoded and it can certainly be improved.

It was only day before yesterday that I happened to go to the booking office for a ticket and I waited for 40 minutes. I could have gone into the officer's room and got the ticket, because they generally oblige. But I waited to see how long it takes. I waited for 40 minutes. There were two people before me. I asked, "Is it a normal thing?" They said, "No; sometimes it happens like this." But I have seen it many times; it has happened to me many times before. I said. But that gentleman frankly said. "There is nothing that we can do. We have made several representations and there are many dimculties".

While I was waiting in the queue. there were many others who were getting impatient. One person said, "I am waiting from 7.30 and it is now $8 \cdot 30^{\prime \prime}$. He was second in the queue. There were three persons at the counter. This sort of affairs cannot continue. It must be improved. After all, passenger amenities and facilities cost only 6 per cent of the entire costs. If necessary it can go up by 1 per cent. This includes catering and everything. We cannot afford to have such delays at the booking office. A reference has been made in this committee's report that a responsible officer should be deputed to study and simplify the method of inuring tickets. To enquire if a ticket is available or not, one has to walt
[Shri Osman Ali Khan]
in the queue. In the enquiry there is nobody. Even there is a person in the enquiry, he does not say thls. When you go to the IAC booking office, you cannot wait for one hour and more. Something has to be done in this direction.
I would like to refer to the route Delhi-Madras and Madras-Delhi. While speaking on these Demands last year and year before last I had pointed out that the timings should be revised. I am glad to say-I should thank the Ministry for thatthat they have revised the timings. Now we have a service in the morning which reaches Madras at about $11 \mathrm{O}^{\prime}$ clock in the morning without wasting the whole day. As a result of the change in timings the traffic has so much increased on this route that it is not possible to get a ticket even four to six days in advance. I am happy that there is so much of traffic, but I should point out now that it is necessary to have a second service on this route. I found the other day at Hyderabad that there were as many as 17 passengers on the waiting list who were to eager to take the journey. Many had actually come to the airport and they had to go back because tickets were not avallable. Sir, on other important routes connecting other big cities-DelhlBombay, Delhi-Calcutta etc.-we have two or even three services. It is very necessary now that we should introduce one more service to Madras also-one in the morning and one in the evening.

While I have referred to the diffculties of the public at the booking offices, I would just Iike to make a reference to the Posts and Telegraphs Department in a very brief manner. Sir, we are in a democratic country. The goodwill of the people is very essential. We have to face the elections. Every act of this Government is being judged by the common man who is now able to understand and appreciate things.

Shri Braj Raj Singh (Firozabad): Alas.

Shri Osman All Khan: The Fosts and Telegraphs Department; as has been pointed out by other hon. Members, is the department where your activities come constantly before the public eye. I would like to refer particularly to the telephones. It is not so bad in some cities, but in Delhi it is very bad. If you want to book a trunk call and you dial 990, nobody receives the call for one or two minutes. Then you are told: "Just a minute please". We are kept waiting sometimes for ten minutes. Then we will have to remind them and ask what happened to the call, whether the call had matured. Then they say that they will ring us back, and the call will mature probably in 20 minutes or sometimes even more.

Shri Ansar Harvani (Fatehpur): They never ring you back.

Shri Osman Ali Khan: Yes, sometimes they never ring us back.

An Hon. Member: Are you not given a token number?

Shri Osman Ali Khan: They give a token number after 20 minutes. So I feel that the Department of Telephones in Delhi-it is not at all bad in Bombay, it is certainly good in Madras and it is equally good in Cal-cutta-is not working properly, the telephone service is very bad and something has to be done to improve the conditions there.

Shri Subiman Ghose (Burdwan): There is always darkness below the lamp.

Shrimati Laxmi Bal (Vikarabad): Sometimes we have to ring up about 20 times before we are told that the call has matured.

Mr. Depaty-Speaker: If there are calls from all sides, then perhaps there must be difficulties.

Shri Osman All Khan: Another thing I would like to mention is....

Sher M. B. Thakore (Patan): Government gets priority.

Shri Osman Ali Khan: I was very happy to see from the report that a number of post offices have been opened and many villages are now being served by postal facilities. But the standard of efficiency has gone down considerably. A letter posted for Madras should be taken by the night air mail service from here and delivered at Madras in the morning, but it is delivered at 5 o'clock in the evening after the offices have actually closed. I have brought this to the notice of the hon. Minister. I have written letters to the Director-General Posts and Telegraphs. I have also written to the P.M.G., Madras and also P.M.G:, Delhi Things have improved a bit, but still it happens in the manner that I have just mentioned.

Another colleague of mine has just come and told me that a Member was to arrive from Assam and a telegram was sent that the car may be sent to meet him, but the telegram reached here after the Member actually arrived in Delhi.

An Hon. Member: Express delivery.

Shri Osman Ali Khan: So, Sir, I suggest that steps should be taken to improve the efficiency. It is not enough if we go on increasing the number of post offices. If necessary a separate department has to be organised to see that the efficiency is improved.

धीमती उमा नहल (सीतापुर) : श्रीमान जी, मिनिस्ट्री ध्राफ़ ट्रांस्पोर्ट एंड कम्यूनिकेशन्ज की उम्नति देख कर हमें खुशी होती है। मुक्षे पूरा विशवास है कि यह मिनिस्ट्री तीमरी योजना को जहूर मफल करेगी। इस मिनिस्ट्री पर सारे देश का दारो-मदार है, क्योंकि इस मिनिस्ट्री का सम्बल्ब ट्रकों, बसों, हबाई जहाजों, पानी के जहाजों घोर वैगनों वग्रेरह चीजों से है। जितनी स्पीह से बहु उन को चलायेगी, उतनी तेजी से ही देश में होने वाला प्राउक्गन एक जगह से दूसरी जगह पहुंबाया बायगा ।

घगर इस मिनिस्ट्री में कमजोरी होगी, तो प्लानिंग चल नहीं सकेगा। इसलिये यह बहुत ज़रूरी मिनिस्ट्री है।

श्राप ने हवाई जहाज़ों के बारे में सुना है । पानी के जहाज़ों के बारे में तो हमारे एक्सपंटं, श्री रघुनाथ सिह, से सब बातें श्राप ने सुनी हैं । मैं भ्राप को रोज़-मर्रा की पोर जमीन की चन्द बातें बताना चाह्ती हूं ।

मुझे इस वात की खुगी है कि देहातों में डाकखाने खुलते जाते हैं मोर हमें यकीन है कि जहां डाकखाने नहीं खुले हैं, वहां भी उन को खोलने का इन्तजाम किया जायेगा । लेकिन मेरा कहना यह है कि डाकसाने तो खुलते हैं, लेकिन उन के लिये देहातों में मकान नहीं हैं। जिस वक्त कोई डाकखाना खुलता है, तो बड़ी मुरिकल से किराये पर कोई छोटा मोटा मकान मिलत्ता है। इसलिये इस तरफ़ तवज्जह देनी चाहिए भोर देहातों में पोस्ट भाफ़िसिख के लिये छोटी छोंटी इमारतें बनाई जानी बाहिएं ।

हम देखते हैं कि देहात में उाक्ये को, पोस्टमैनों को, मीलों चलना पड़ता है, जिसका नतीजा यह होता है कि हमारा काम देरी से होता है । भ्रगर इन्सान मीलों पांव से घले, तो देर होना लाजिमी है। इसलिये हम सममते हैं कि बेचारे ठाकियों का स्याल कर के उन के लिये साइकल्प्य का बन्दोबस्त करना निहायत जलरी है। उस से ह्मारा काम तो जल्दी होगा ही, उस के माथ ही हमें यह मी स्याल रहना खाहिए कि हमारे भावमी में इतनी धकावट न हो जाये कि वह कमजोर हो कर काम न कर सके ।

जब हम उन लोगों की तन्स्वाहों को वेलते हैं, तो हम हैरत में रह आते हैं। अब षे ऐसे काम पर मेजे आययें, तो उन को हेली एलाउंस मिलना जहरी है। इस के बरीर उन के माष न्याय नड़ीं हो मकता है।
[शीमती उमा नेहरू]
मिनिस्ट्री जो पोस्ट श्राफ़िस खोल रही है, जहां पर मुनासिब हो, वहां तारघर भी खुलना जरूरी है । जिस वक्न मैं सीतापुर कांस्टीट्युएन्सी से इलंक्ट हुई, तो नहां एक गांव लहरपुर में गई । मुझे नहीं मालूम था कि वहां न पोस्ट ग्राफ़िस है, न डाकखाना है, न तारषर है, कोई चीज़ वहां नहीं है । मिं ने मामूली तोर से तार श्रोर ख़त दिया डालने को, तो उन लोगों ने कहा कि बारह, पंद्रह मील जाना पड़ेगा, तो पोस्ट करेंगे । मैं ने सोचा कि यद्नां श्रजीब हालत है श्रगर डन्सान मर भी जाये, तो खबर न मिले। में ने यहां पर श्री राज बहादुर मे यह बात कही। मुझे खुशी है कि उन्होंने वहां हमें सहूलियत दी घ्रौर इसके लिये मैं उनकी मराकर हूं । एक घोटा सा डाकखाना वहां पर है । जब हुम वहां पर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उस की वजह से कितनी सहूलियत वहां के लोगों को मिल गई है। जिस रोज़ यह डाकस्ताना ग्ला, देहातियों की हालत यह थी कि उन्होंने बैठ कर डाकखाने पर कवितायें बनाईं घौर दिन भर वे गाते बजाते रहे । इतनी खुखी हुई उन को डाकखाने से । इस में कोई शक नहीं है कि रेल गाड़ियों से ज्यादा हम को सड़क पर ध्यान देना है । जो भी ल्लानिंग क्राप करें, उसमें देखें कि सड़कों पर ज्यादा ध्यान दिया जाये । भ्रभी यहां पर मैंने किसी भाई को कहते हुए सुना है कि रेलबे पेट चाइल्ड है, रेलों के साय फेवरिटज्म किया जाता है । लेकिन मुछे ये बातें सरकार से नहीं कहनी हैं । लेकिन इतना में जलर कहना चाहती हूं कि भ्रगर म्राप रेलबे के इतिहास को देखें तो भापको पता बलेगा कि घंये़ें के वक्त में रेलें माल को बो कर पोटं स पर ले जाती थीं घौर बहां से माल ला कर जहां उसे जाना होता था, पहुंचाती थीं । घंग्रेज रेलों पर हसलिए जान हेते थे, इसलिए उनको सब से पहले रचते वे ब्योंकि उनको भपने देका का लयाल का हौर घपने देश को माला माल करना काहते ेे। रेलों के लिए इंजन विलायत से बन कर भाते

थे, कोचिज विलायत से ग्राती थीं, वैगंज्ञ वहां से घाती थीं ग्रोर उनका एक ही हयेय था कि श्रपने मुल्क को श्रमीर किया जाये । लेकिन श्राज जब श्राप प्लार्निंग करने जा रहे हैं तो माल को इधर से उबर ले जाने के लिए ग्रापको सड़कें भी इस्तेमाल करनी हैं। लेकिन सड़ कों की हालत भ्राज जरूर खराब है, बिल्कुल भी श्रच्छी नहीं है। ग्रापको उस तग्फ ध्यान देना चाहिये । श्राप सड़कों पर ध्यान दे कर ही ट्रक्म पर, बसिम पर, हुवाई जहाज़ों पर, पानी के जहाजों पर तथा दूसरी तमाम चीजों पर ध्यान दे सकने हैं श्रोर तभी श्रापका जो प्लार्नग है वह सकसेसफुल हो सकता है। इस वास्ते वैं चाहती हूं कि इस घ्रोग ग्रण़का घ्यान जाये ।

पिद्धली बार में लखनऊ गई थी पार्विमें? का सैरन खतम होने के बाद। वहां जा क. मेने देखा कि जो मेरी टेलीफोन डायरेक्ट्री है, वह माल भर पुरानी रखी हुई है । मैंने लिखा श्रोर पूछा टेलीफोन वालों मे लखनक में कि क्या बजह है कि ग्राज १८६० है जबकि मेरे पास $q$ हע\& की ही डायरेक्ट्री पड़ी हुई है । उायरेक्ट्री श्राप देते नहीं हैं लेकिन नम्बर सभी मकानों के बदल जाते हैं । पुरानी डायरेक्ट्री को देखकर जब मैं फोन करती थी तो जिसको मैं फोन करती थी, वह तो मिलता नहीं था मोर ही कोई मिल जाता था। मैंने टेलीफोन वालों से कहा कि मुझे $? ६ ६ \circ$ की ठायरेक्ट्री भेज दो जिस के जवाब में मुके उन्होंने बताया कि हमें बड़ा पफसोस है, हम भेज नहीं सकते हैं, काग जा टोटा पड़ गया है, कानज नहीं है घोर १२६० की डारेक्ट्री छप नहीं सकी है। इलाहाबाद को हमने लिसा हुमा है, बहां से जब भ्रायेगी तब भेजी जायेगी । बब में हल वरह की धीवों को रेखती हूं तो कफसोस होता है भोर क्याम माता है कि एकिझोंसी कहां पर रह गई है। हमें खाहिये बा कि हम कागज्ञ इत्यादि का पहले से बन्दोबस्त कर देते।

भब में टेलीकोन के बारे में कुछ कहना घाहती हूं । कांस्टीट्यूून हाउस में एक टेलीफोन एक्सचेंज या। उसको म्रलग करके हमने घटटोमेटिक लगाया । उसको पलग इसलिए किया क्योंकि हम यक जाते थे घोर नम्बर नहीं मिलता था। इसका कारण यद्व होता था कि टेलीकोन में जो भी लड़के या लड़कियां होती थीं, वे बातें ही करती रहती थीं श्रोर सुनती ही नहीं थीं। हमने उसको भाटोमेटिक किया। लेकिन घाटोमेटिक करने के बाद भी हालत यह है कि जब कभी भी हम कोई नम्बर मिलाते हैं तो जिस नम्बर को हम मिलाते हैं, वह नम्बर हमें नहीं मिलता है । भगवान जाने वह नम्बर किससे मिल जाता है पोर क्या होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन बो श्रादमियों की बातचीत हो रही होती है, जब तक वह सत्म नहीं हो जाती नम्बर मिलता ही नहीं है । भ्रगर प्राप टेलीफोन को कान पर लगाये रहे तो माप उनकी सारी बातचीत सुन सकते हैं । भरीब हालत है जो हो रही है । हर रांज़ ऐसा होता है 1

भभी दो दिन पहले का व। का मैं ब्यान करती हूं। मेरा जब पे बिल क्षाया तो उसमें मैंने क्या देखा कि टेलीफोन के ट्रंक काल के पैसे उसमें से काट लिए गए हैं । यह ट्रंक काल किसने किया पौर किस नम्बर को किया ध्रोर केसे वह्द ट्रंक काल हो गया, मुझे कुछ पता नहीं मगर पैसे मेरे पे बिल में से कट गए।

Aी क्ञराज नित्ट : मापके बर से कोई कर गया होगा।

जीमती चमा फेह्र : मेने किया नहीं मगर कटा मेरे पे बिल से । किसी घोर ने किस्या मीर किसी हौर को किया, लेकिन वेत्रे कटं मेरे पे बिल में से। इस तरह की का घजीय बातें होती हैं।

उपाप्यफ कहोब : भाप किसी हूसरे की बत कान लगा कर मुन दही होंगी।

घीमती उमा ोेड़ : भब मैं सतों की हालत पर भाती हूं । जब कभी रजिस्टर्ं लत भेजे जाते हैं तो यह डाकखाने वालों की मर्षी पर निर्भर करता है कि वे पहुंब गें या न पहुंचायें भोर जब मर्जी हो पहुंचांय। एक्सप्रैस तार के बारे में भभी मेरे एक भाई ने कहा कि इंसान पहुंच जाता है, तार नहीं मिलता है । ये सब चीज़ें ऐसी हैं, जो तकलीफदेह हैं । में चाहती हूं कि मिनिस्टर साहब इन पर गौर करे घ्रोर इनको दुरुस्त करने की कोशिषा करे। जब इस तरह की थीजें होती हैं तो इनसे साबित होता है कि डिपार्टमेंट में इनएफिशेंसी है मोर काम ठीक नहीं चल रहा है । ऐसा मालूम होता है कि जो काम करने वाले हैं, उनको कुछ भ्रजीब ठील पापने दे रखी है काम चif छोटा हो या बड़ा, हमेशा ही उसको एफिशेंटली किय। ज।न। च, हिये । जब तक एफिशेंटली काम नहीं होगा तब तक काम ठीक नहीं हो सकता है ।

एक घ्रोर बात कह कर में समाप्त कर दूंगी। पिद्यले साल पोस्ट प्राफिस में स्ट्राक हुई थी। जो स्ट्राइकजं थे, उनके साथ गवन्नेंट की बातचीत हुई द्रोर उसके फसस्बल्प कुष स्ट्राइकरं को माफ कर दिया गया पीर उनको वापिस नीकरी में ले लिया गया । वे स्ट्राइकजं जिनको परी तक वापिस नहीं लिया गया है पोर जिन के बारे में भभी भी सोषा जा रहा है कि सरकार की उन से बातयीत हो, उनको भी मं बाहती हूं बापिस नीकरी में से लिया जना चाहिये। हमें घा हियें कि हम स्पाल करें कि लोग बेबकृदी भी कर बेठते है हैर स्ट्राइक कर बंठने हैं। लेकिन जो कुष री हुमा, वह तो हुमा प्रब हमें देलना हैं कि उनके बान बच्चे है, उनकी फंमिलीज हैं पौर हमें बाहियं कि हम उन कंमिलीय का किषार संते। घगर उरकार बाहती है कि स्ट्राइक हों ही नहीं मोर उसके मुलीजिम स्ट्राइक पर न जयें को सरकार को खाहियें कि बह कोई कानून बना ठे ताकि कोई स्ट्राइक कर ही न सके । सेकिल जहां वक पिद्धनी स्दारक का सम्नः है, मै
[ श्रीमती उमा नेहरू]

समझ्नती हूं कि थोड़ा बहुत कसूर इन्सान से होता है घ्रोर उसको माफ कर दिया जाना चाहिये घ्रोर उनके खानदानों को, उनके परिखारों को तबाह होने से बचाया जाना चाहिये । उनके परिवारों की परवरिश करना बहुत जरूरी है ।

श्री ब्ञणराज सिह : उपाघ्यक्ष महोदय, मड़क घ्रोर रेल की प्रतिस्पर्धा के सम्बन्ध में कल से जबसे इस मंत्रालय के खरं की मागों पर बहस चल रही है, काफी चर्चा हुई है । में प्राग्म्भ में ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं जो कुछ्ब कहने जा रहा हूं उसका ध्रर्थ यह नहीं है कि में नहीं चाहता हूं कि देशा में रेल का विकास न हो या रेलवे से मेरा कोई वैमनस्य है । लेकिन में ऐसा सोचता हूं कि हिन्दुस्तान की पाज की पृष्ठभूमि में यदि हमें देश का विकास करना है घ्रोर पंचवर्षीय योजना के जो फल निकल रहे हैं, उत्पादन बकने के सा $x$-Tाथ, उनका श्रच्छी तरह मे लाभ उठाना है तो रेलबे का विकास जिस तरीके से हो रहा है उसमे हिमें वह फल नहीं मिल सकेगा। इसलिए हैं ध्राज की पृष्ठभूमि में सोचना होगा कि जो उत्पादन बढ़ रहा है मुल्क में कच्चे माल का घोर तैयार माल का, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए य। उत्पाक्ति माल को ईधर से उबर घ्रोर उबर से छघर पहुंचाने के लिए हमें कौन से ऐसे तरीके घ्रपनाने चाहियें जिन से रेलवे के सायसाय मौर दूसरे साबनों से हम माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें ।

उपाद्यक महोदन, इस सदन में पिष्षे कई महीने से कोयले कें यातायात के सम्बन्घ में बड़ी गर्मागर्म बर्षा हुई हैं घौर जब मी इस तरह की घर्षा हुई तो हमें लगा है कि ईषन घोर खान मंती पोर रेल मंती कहीं न कहीं नीति के सम्बन्ष में भापस में सम्मबत: मतभेष रबते हैं। बल इसी सबन में इस प्रद्म को उठाया गया तो यर्षपि बह कहु दिया भया

ईंधन घ्रोर खान मंन्री की तरफ से कि दोनों में कोई मतभेद नहीं है श्रोर जो वक्तव्य इस सदन में दिया गया है वह समझ बूझ कर दिया गया है, विचार विमर्श करके दिया गया है। लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि सम्भवत: दोनों मंश्रालय ऐसा सोचते हैं कि: जिम्मेदारी मेरी नहीं, दूसरे मंग्रालय की है । जो भी हो भन्तिम घक्तव्य जो ईंधन घ्रोर ख.न मंत्री की तरफ से दिया गया है उसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि जो कोयले के ठेर कोयले की खानों पर पड़े हुए हैं, उन्हें जो उपभोवता केन्द्र हैं उन तक पहुंचाने के लिए हमें रेलवे के साथसाथ सड़क का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि हम किस तरह सड़कों का विकास कर सकने हैं। किस तरह सड़ए यातायात का विषास फर सकते है जिससे हम कोयन्ना उत्पादकों नक पहुंच। सकें। जब सर्ष़ार भी इस नतीयं गर पहुंच चुकी है कि बिना सड़क यातायात की तरक्की किए हुए वह कोयने को उपभोक्ता केंन्द्रों तक नहीं पहुंचा सकती है तब मं हैरत में श्रा जाता हूँ यह देख कर कि किस गग्र गड़कों के लिये जो घन राशि नियत की गई है तृंतीय गंचधर्षीय योजना में वह पर्याप्त होगी। पहली पंचवर्षीय योजना में जितना घन सड़कों के लिये दिया गया था भ्रगर उसे श्रानुवतिक दृधि से देखें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में $\gamma$ ६ फी सदी घन दिया गया था सड़कों के लिये भोर इम योजना में २. $x$ परसेन्ट दिया गया है। माष्तिर क्या कारण है इस चीज का। एक तरफ सरकार इस निएचय पर पहुंचती है कि सिफं रेलबे द्वारंशा कोयला नहीं डोया जा सकता। पब चर्चा चल रही है कि हम $x$ या ६ लाब टन चीनी देश से विदेशों को भेंजेंगे। यदि हम इसे भी भ्रपने ध्यान में ले लें तो किस तरह हम इस चीनी को बन्दरगाह तक पहुंचा सर्कें ? मुशे नहीं मालूम कि सरकार ने इस पर विचार किया है या नहीं। चीनी को पतुंचाने के लिये हमें रोज २०० वंगन चाहिये जो कि चलते रहने चाहियें चीनी को बन्दर गह

सक बोने के लिये। इन वंगनों की कोई व्यवस्था नहीं है। मंं इस चर्च में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं तो यह निवे दन कर रहा था कि जब सरकार इस निइचय पर पहुंच चुकी है कि सड़कों के विकास के बिना हम देश का जो उत्पादन है उसको उपभोक्ता सेन्टर तक नहीं पहुंचा सकते हैं, तो क्या कोशिश इस बात के लिये की जा रही है कि सड़क यातायात का विकास हो ? इस संदर्भं में जब मैं देखता हूं कि इतनी कम घनराशि इस काम के लिये दी गई है तो मुझे घ्राइचयं होता है । या तो मंत्रiलय कुछ इस प्रकार से कमजोर है कि वह ललंनिग कमिशन से भ्रपनी बात मनवा नहीं सकता या कोई पौर बात है। प्लं निग कमिशन तो सरकार का एक डिपाटंमेंट मात्र है, उसका कोई स्टंट़री रिकग्निशन नहीं है, वह सिफं गवर्नेंटंट प्रांडर से नियुक्त हुश्भा है, लेकिन जब हम सदन में कोई चर्चा करते हैं तो एक मंत्री कहते हैं, फिर दूसरे मंत्री कहते हैं कि प्लंनिंग कमिशन हमारी परवाह नहीं फरता। में तो फहूंगा कि सरकारी पक्ष इसके लिये जिम्मेदार है । सरकार को इस बात को तय करना चाहिये कि क्या श्रब वह समय नहीं भा गया है जब सड़क यातायात के लिये ज्यादा रुपया दिया जाये । जब हम इस तरह से कहते हैं तो सम्भवतः कहा जायेगा कि रेलों के लिये जो धन है उसमें से कैसे हम काट सकते हैं, प्रोर बिना काटे हुए इस बारे में क्या हो सकता है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तफसील में इस की घर्चा कहं, ले किन इतना ही कहूंगा कि: कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जाये, हमें यह निइच्चय फरना पड़ेगा कि देश की पर्य ब्यवस्थां को सुदृक़ बनाने के लिये, जो माल वंदा हो रहा है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिये हमें सड़क यातायात का विकास करना होगा। इस संदमं में जब हम रेल मंकी से कहते हैं तो बे कहते हैं कि रेल से कोयला डोना पढ़ेगा घोर उस के साथ-साष फहा जाता है कि मढ़क से धगर हम कोयला बोयेंगे तो ज्यादा सर्ष पड़ेया । जब कोयले को पानी के जहाजों से

ढोने का सवाल माता है तो उसके लिये भी फहा जाता है कि बहुत लर्षं पड़ेगा । सिफं कोयला ही एक चीज नहीं है, भमेक चीजें छोनी पड़ेंगी। धगर कोयले की बात हम ले लें तो इस वक्त जो द्रबस इस्तेमाल में भाती हैं तो $x, \xi$ या $७$ टन की होती हैं। उनके बजाय हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हैं जिसंद भारी ट्रकों का इस्तेमाल हो सके। २? या ₹२ टन की ट्रकों का या ट्रेलर ट्रकों का इस्तेमाल हो सके। भ्रगर ऐसा हो सके तो जसरी होगा कि सड़क मोर पुल जो हों वे भच्छे हों। भाजकल जो पुल बनते हैं उन में से बहुतों पर यह लिखा रहता है कि $x$ टन से भारी भारवाहन उस पर नहीं गुजर सकते । यह सारी चीजें हैं जिनको हमें तय करन्ना पड़ेगा। भविध्य के लिये एक योजना बनानी होगी कि भागे जो जमाना भा रहा है उसमें हमें किस तर्ह से चलना है पोर उसके लिये हम भभी से कारंवाई जाल करें।

एक म्रनदाजा लगाया है कि: जहां इस योजना के प्रन्त मे कोयले का उत्पादन करीब १० बरोड़ टन के हांगा बहां भ्राज से बीस साल बाद, सन १८5० में बहा जा कर $\mathrm{\gamma} \circ$ बरोड़ टन हो जययेगा। पभी वह् सिकं छ फरोड़ टन है जिस ६ करं:़ ट : कं; ठं.ने में रेलवे मसमयं है। जब पभी ६ करोड़ टन को ठोने में वह भ्रमयं है तो वह किम तरह से Ү० फरेंढ़ टन को ठा सकेगी ? इसिये हैमें भन्तिम रूप से हस नि२बय पर पहुंबना होगा कि. जितने मी माषन हैं, 才का कि सरदार स्बणं सिहृ के वक्तन्यद से पत्ता घलत $T$ है, उसका सक़क यातायात्त के लिये इस्मेमाल किया जाना थाहिये उसका विकास जहटी है। जब उसका विकास जही है तो वजग ऊक का विधाम हो सकेगा, इस बात को घ्यान में रबने हुए कि हम नृतीय पंष्ष बर्षीय यंज्ञना में सिफं ठाई की मदी बन इसके लिये रेंगे ? प्रब ममय का गया है जब इस ब्वात्त पर मंगिमंब्न विकां करे पोर निष्रय करे कित कुष मी हो हैं सक्रक यातायात्त के लिये कषिक्ष बनं ठेना पर्शेगा:

## - [र्री ्रजराज संसह]

मैं चाहुंगा कि यदि किसी तरह से भी जो हमारे वर्तमान साषन हैं उनसे धन नहीं मिल सकता तो हमको भ्रोर भी साधन किकालने पड़ंगे। यहां पर हर ग्राये दिन चर्चा चलती रहनी है कि प्रब श्रमरीका से हर बात के लिये कर्ज मिलता है तों कोों नहीं सड़क यातायात के लिये मिल सकता है। एक दूसरा माधन श्रोर भी है वह क्यों इस्तमाल नहीं हो रक्ता है । हम ग्रं।ज कल कोयला रेल के खर्च से कम किराये पर छोंते हैं, तो क्या यह नहीं हो सकता कि: उस किराये में धंड़ा सा पंसा बढ़ा कर जं धन श्राय उसको हम सड़ए यातायात के त्रिकास के लिये लगायें। मेरा निवेदन है कि प्रब यह् मं रानय गम्भीरना पूवंक श्रपने इस विनार को गख दे कि श्रगर इस मंत्रालय को भ्रपनी जिम्मेदारी श्रदा फरनी है तो उसके लिरे मड़कों घ्रादि के लिये घ्रधिः रुपा चाहिये। जब सड़कों के लिय श्रधिक रुयों की बात मैं करता हूं तो इस मंत्रालय के जो म्रघीक्षक हैं उनसे भी यह् बात कहुना चाहतार हूं कि क्या कोई ऐपा तरीका इस्तेमाल नंहीं किया जा सकता जिससे कि मड़कों के बनाने पर जितना खंतं हंताता है उसे किसी प्रःार कम क्या जा सके ? भ्राज भ्राम तोर से जो भ्रच्छ्धी सड़क बनती है उनके लिये कहा जाता है कि एक मील पर तीन लाख रुपया खर्व होता है । हमें कोfित्र करनी चाहिवे कि: हुम ऐसा तरीका इस्मेमाल करें जिम से इसे उत्तार कर हम एक लाख रुय पर ला सकें? प्राम तोर से रेट $?$ लाख रु० होंता है, लेषिन काफी जोड़ी संद्रेंडं मड़क हो जाती है वह २ या २।। लाख ऊ० तँक होती है सरकारी रिपोटों के भाषार पर । सरीकर चाहें तो सड़क $x 0,000$ र० में भी बन सकती है। यह तो कोगिश करने की बात है। मेरा fiवंवेन यह है कि विशोष रूप से इस बात की जांच की जाये कि क्या इस तरह का कोई सामान इस्तेमाल हो सकता है जिससे कम संर्च करके भच्छी सत़क बक जाये ।

भी श०० मु० तारिक (जम्मू तथा काइमीर): ३ लाख र० में जो सड़क बनती है वह तो पंद्रह या बीस दिन में बत्म हो जाती है भ्रगर $१$ लाख छ० में बनेगी तो शायद रात भर में ही खत्म हो जायेगी ।



 جا'ئهكى
भी ब्रणराण सितह : भ्रापके ही मंत्री हैं, श्रापकी पार्टी है, वे ही सब कुछ कर रहें हैं, यहु गिकायत तो ग्राप उनसे कीजिये । मुकसे श्रापकों रिकायत नहीं होनी चाहिये। मैं तो उन्हीं से कहृ रहा था। मं यह कह रहा था कि इस पर विचार होनां चाहिये कि जो श्राज कंल खर्व हो रहा है वहा बहुत ज्यादा है प्रोर मंत्रलय इस पर विचार करे कि क्या संड़क बनाने का खंच कम हो सकता है।

इसी संदभं में एक प्रशन उठता है कि इन सड़कों से कोयला ढुंने के निये या जो प्रोद्योगिष: उत्यादनं हैं उसको एक जगह से दूमरी जगह से जाने के निये, किन तरीकों का इस्तेमान होनT चाहिये। क्या ट्रकों का चलाना मिंकं प्राइंचट लंगों के हृाथ में रहे उस में कोई विशोग दिलचस्पी मेरी नहीं है कि उन लोगों के हाथ में यह रहे, भ्रगर इसे श्रागे बढ़ाना है तो सरकार भी इस काम कों भ्रपने हाथ में ले सकती हैं। रेल के जरिये से कोयला जा सकता है तो वह़ कराया जाय, या fिर प्रगर हो सके तो हम बड़ी ट्रेके बनायें घ्रोर उनसे माल ठुवायें या फिर कोई स्कीम बना कर रेलवे ढारा इस काम को कराया जाने चाहदे ।

दूसरी बात्ममं विशोषतोर से निवेषल करना चाहता पा लेकिन म्रफसोस हैं कि जंं उपमंधी विजेष तोर से इसके लिये हैं, थ्री मुहीच्दीन, वे तशरीफ नहीं रखते हैं। - हरहाल में जाहता हूं किं जो मंगी हैं वे ही इसको नेंट कर लें तो म्यन्सा है । हालांखि: यह वात उनसे सम्बन्ष नंहीं रलती है । मभी-पभी

२४ मार्च को इन सदन की एस्टिमेट्म कमेटी ने एक रिपोरंटे पे की। इस वक्त जब ह्म इम डिमांड पर चर्चा कर रहे हैं तो मुझे भाप घ्रन्मति दीजिये यह् कंहुने की कि: इए साल एम्टिमेट्म कमेटी ने सारी रिपोंटें मिनिस्ट्री की डिमान्ड के ऊपर जं बहस हो। रही है उस के पहले ही रख कंग बड़i श्रचम्त्र काम किया है घ्रोर सदन की प्रशंमा की वहा पात्र है ।

## CORRECTION OF STATEMENT

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): Sir, may I apologise for a slight error that occurred in my statement this morning about the annual report of the Ganga Brahmaputra Board? I said that I sent it to the Secretariat on the 4th of this month. My impression was wrong. I had signed it on the 4th but in fact it came to the Lok Sabha Secretariat on the 5 th. Therefore it was not quite correct on my part to say that. I apologise for my mistake. I cen asure you that next time we will try to send it in time.

## DEMANDS FOR GRANTS-contd

Ministry of Transport and Communi-cations-contd.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Braj Raj Singh may continue his speech.

धी क्रणराज सिंत : ₹४ मार्च को एस्टिमेंट्म कमेटी ने एक निप्रोटं पेश की: "ट्रेनिंग तेंड एस्प्लायमेंट श्राफ निविल पाइलट्म"। उपाध्यक्ष महोदय पापको याद होगा कि इस मदन में एक प्रशन पूद्धा गया था ताराक्रिन प्रश्न संख्या मं० ३०२ विद्धले माल २₹ फग्वरी, ? ह६० को । वह सवाल मिविन पाइलट्म के बारे में था। उम सवाल का मंत्री जी मंतोषजनक उत्तर न दे मके तो घघ्यक्ष महोदय ने उस प्रशन कों एस्टोमेट्म कमेटी के मुपुर्वं किया घौर एस्टीमेट्स कमेटी ने इस पर पूरी छानवीन कर्के घपनी रिपोरं पेश की। मं बाहूंगा कि मंत्री मह़ोदय 92 ( Aj ) LSD-5.

इसे जरा गम्भीरतापूरंक पढ़ें घ्रीर उसे पढ़ने के बाद यह सोचने की कोशिश करें कि उसके बाद सदन में जो जवाब उन्होंने विए हैं बे कहां तक सही हैं । बाद में इस साल एक सवाल पूछा गया । इस सबाल के उत्तर में बताया गया कि एक सिविल पाइलट को ट्रेन करने में $\gamma 0,000$ रुपये ख चं होता है। पहले जो सवाल किया गया था उसमें यह खर्चा प२ ह्जार बताया गया। लेकिन भ्रगर सही तरीके से हिसाब लगाकर देखा जाए तो एक पाइलट को ट्रेन करने में ७१, 5 १० रुपया सर्च बैठता है । लेकिन प२ हजार तो इन्होंने स्वयं माना है। जब यह प्रशन किया जाता है कि कितने पाइलट बेकार हैं तो कह देते हैं कि $\gamma \circ$ बेकार हैं। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि $q q^{5}$ पाइलट्स को शिक्षण दिया गया, इनमें मे २६ को नौकरी मिली, घ्रोग श्रापके ही हिमाब के घ्रनुसार $ह=$ पाइलट बेकार हैं। मेगे पाम ममय नहीं है दूसलिए मै उनकी नफमीन्न में नहीं जाऊंगा। कमेटी की रिपाएं सदन के मामने गग्वदी गयी है। मझं भागा है कि मग्कार हैम परिं विचार कंग्रो श्रोग किमी निश्चय पर पडुंची ।

14 hrs.
मं कहना चाहत। हुं कि इस कमेटी ने जों एकीडेंम ली उमसं साफ जाहिर होता है कि सर्कारी विभागों ने पाइलटों की घ्रावएयकता का भ्रगना भ्रन्दाजा गलत लगाया भ्रौर इमी गलत घन्दाजे की वजह से इन पाइलट्म को नौकरी नहीं मिल रही है । मंत्रालय से कहा जाना है तो बह कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ट्रेन कग्नं की थी वह हमने पूरी करदी, नोकरी देने की हमारी कोई जग्मेबारी नहीं है । घ्राप इस गरीब मुर्क का $x २ 000$ रपया एक पाइलाट को द्रेन करने पर कषं कर्ते हैं घौर फिर कहते हैं कि उसको नोकरी देने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है । मेरे वियार में यह़ बहुत गै-जिम्मेदारी की बान है श्रोर हमको बर्वाध्त नहीं किया जा मकन। एम्टीमेट्म क्मेटी कहती है कि $y=$ हुार रुपया


[^0]:    ${ }^{\bullet}$ Moved with the recommendation of the President.

[^1]:    It appears that all the five Fokker Friendships we are getting will go to

