SHRI H. N. BAFIUGUNA: If any switching-over is possible, there also, it has to be in relation to the practical economics of the whole thing.

Bombay and Gujarat are having the same treatment, and Maherashtra and Gujarat are having the same treatment.

SHRI HITENDRA DESAI: It is not only Gujarat and Maharashtra, but the whole nation is very muca concerned with the outcome of Bombay High. I would only like to know from the Minister whether an assurance was given at the highest level that the pipeline in Gujarat will be completed in June 1979 and that it has now been found not possible, now that the feastbility study has been received and is being examined by the ONGC, to fulfil this target hefore June 1979?

SHRI H. N. BAHUGUNA: I aamit that such a promise was given and such a communication was made but that it is no more possible to fulfil that promise, not because of any malafide reasons but because there are honaflice reasons. I had explained at the meeting of the Members of Parliamentluckily, Mr. Desai was also there.

SHRI HITENDRA DESAI: But we were nut satisfled.

SHRI H. N. BAHUGUNA: 1 am again saying that we did make such a communication $t_{0}$ the Gujarat Gov-ernment-that the pipeline will be completed by June 1979, but currently, it does not appear to be either necessary or practicable, because the end use of that gas is yet to develop, and it will develop only by 1982-83. Therefore, the investment of a huge amount of Rs. 80 crores or 100 crores on a pipeline which will remsin fale till 1882-88 appears not to be reasonable.

Diffarence in saluriea of lowroat and top mont Rallways Emaployees
*330. SHRI HARGOVIND VERMA: Will the Minister of RaILWAYS be pleased to state:
(a) the average difference between the salaries of the lowest category employee (casual labourer) and the top most officer (Chairman) on the Railways;
(b) whether this difference is in the ratio of more than one is to ten (1:10); and
(c) if so, the steps being taken to reduce it?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

## Statement

(a) Casual labourers on Railways are appointed on daily wages which are fixed in consultation with local civil authorities and they vary between Rs. 3.50 and Rs. $10 /-$ per day. The average daily wage, however, comes to around Rs. 5.50 per day. On' this basis. monthly wages of $a$ casual labourer appointed on daily rate would work out to Rs. 165.00 per inonlh.

The Chairman, Railway Board-the top executive on the Railways-gets a pay of Rs. 3,500 (fixed). The difference between the average monthly wages of a casual labourer and the Chairman, Rallway Board, works out to Rs. 3335.00 .
(b) The ratio between the iverage wages of a casual labourer on daily wages and the top executive works out to 1:21.2 on pre-tax basis and 1:6.5 on post-tax basis after taking into account the standard deductions only.
(c) The casual labourers appointed on dally wages are, however, not regular Railway employees. A casual labourer working on Open Line, on com-
pletion of four months' continuous service, is afforded temporary gtatus and is fixed in the lowest revised scale of Rs 196-232. The total pay drawn at the mean of the scales by such a casual labourer in the lowest scale ,including dearness allowance, works out to Rs 336 per month The difference between the salary plus dearness allowance of such $\varepsilon$ casual labourer and the Charman, Rallway Board, works out to Rs 3,164 (Rs 3.500 minus Rs 336), which gives a ratio of 1104 on pre-tax basis and 18 on post tax basis after allowing the standard deductions only
 iे माध्यम में मे कूळ मही ती में कहना बाहता है घोर एक प्रश्न करना षाहना है। मझी जी हमारे समालवादी र户े है चोग मत्री जी के प्राताल पर हुम दसियो बार जेल भी गये है। तो में मनी जी से पृहना चाहना है कि चेल विभाग में तो डेली वेशेज बाले नीकर है प्रोर जा गेलवे बाईे के कीयर्मन है , उन के बेनना में कितना फरें है " मन्नी जी ने जो aलाया है, उम म माल्य होना हे पोर उन के बनाने के पनुसार एक हेली बे ेंग के वर्कर का 3 र० 50 बैसे होली बंगेज मिलते है। घौर बाहं के चैयर्येन को 1,500 रुय महीना मिलता है यानी दानो हा जो fमलता है उस 100 गुना का फक है लेकिन दानो के बच्चे मोग भामदन्नी का घगर जडा़ा अाल तो जो विजलो, पानो, बगला, भौर हो० ए० हो० त० कैयरमेन का मिलना है, वह सब मिला कर उस का 110000 ग्रये प्रनिमाह fिलना है तौर हेलो वेंगज वाला जा वर्कर है, उस दी जो चार दिन को छुटटी होनी हैं, उस का पैसा मी कट जाता है 1 इस तरह में 26 बिन का बेतन उस को किलता है घोर दानो के बेतनो में गो फर्ष है , वह 1 धौर 3500 बा है । मैं मही जी से जानना चाहता है कि क्या वे धपने विभाग से कम से कम इस फक्ते को दूर करने की काशिए करेगे खयोकि हमारा यह नारा रहा है कि 100 रुपये से कम नही मोर 1000 रुपये में ज्याद्या विसी का बेतन नही होना षाहिए। भाज झा हमारी सरकार है वह जिस विषार की है,
 विकारों का विकाग है, उस मे निग्षित सप से क्या एक ऐसी योजभा बनेती कि बेतनो में फां 1 बरे 10 से ज्यादा का न हो? क्या सरकार हस पर विषार करमे के लिये लयार है, मन्री जी हस को बनांे?

भी चस्ट खेखते औसा मिने पूल प्रश्न के उत्तर में खताया है कि सब से नीचे थौर कम केसा हासिल करने बापा जो बमर है, बह केयुसल बर्षर होता है । बह बार मही़िने वक कैगुपल बरे रहता है। थीर

उस के बाह उस को टेम्पोरेी स्टेटस मिलता है थीर फिर उस की भामबनी क्रग क्रलग बग से होती है लेकित 550 इपये का धगर प्वरेज लिया जाए, तो घरं पे कमीघन के शाने के पहूले घो रेषो था, बहह बर्ट पे कमीशन घाने के बार बदल गया है । थर्ड पे कमीफन की रिपोट पाने से पहले यह रेयो 1234 था औौर यहे वे बमीचन भाने के बाब यह


६न्शोने गो दूसरा सबाल किया है, जो सुविधाऐ दी दी अती है, उन को ले कर दूसरा सबाल है । पूबिधाप्रो का जो किक किया हैं, उस के बारे मे पूरा एपाण्डट दे कर सभा पटल पर मैं दूसरा बयान रब सकत्या है लेकिन मूल भर्न से क्रस का कोई मम्बह नही हैं। (लंबघान)

भी हरणोंिए बर्मा - मेग माननीय मली जी से कहना यह है कि भापने बो कहा है कि हेली बेजेज बालो का 550 रुपये मिलते है हौग सरकारी रपट जो काई है उस के थलुमार 1 थौर 8 का फक्ष है, मैं यह्ता कहना चाहता हु कि घ्रापका जो धाकिस है , वह छूटी ग्पट दे रका है 11 मौर 8 का फर्क पूरे मुल्क में कही भी, किसी भी विभाग में घाज नहीं है मोर गेमा कहना बबल्फूल ग्लत है। जो रपट दी गईई है वह जा मरकारी षांडा है, यह वह धोगा से जो कि काप्रेम गज्य मे कला घोर ग्लत तरीके से उस का बलाया गया है पोर भाज बह हमागे सबार का उरा क् फैक रहा हैं। धपर हमारे माननीय मकी जी उम को भही तरीके से नही फलाएगे, तो पूर्ग मक्रक को गुमराह किया जाएगा 1 इर्मलए मे आनना काहना है कि क्वा वे इस घोहे को टीक तरह से नरी चलकोंगे? ठीक से चाबक लगा कर प्रपर उसे नली कला पाबेमे तो इस तरह की रिपाटे प्राणनी? 1 भीग 8 का फक्ष जो वताया गया है यहृ बिल्मुल ग्लन हैं थोर मे चाूूा कि मती जी इस के बारे मे दोवाग जाँ फरा कर सबन मे रखे कि यह रपट सही रे या गलत है ?

धो० बघू खंख्या - 『स में गिरने का कोई सवाल नही है । पगर किर जाएगे तो कोर्द किन्ता नही ह 1

भीमन् , मी यह बताना चहता हू कि रेलवे बार्ठ के प्रेरमेन को मुक्त हार्जसिग की फलसेलिटी नही है 1 इमंब्ट्रिमिदो घोर वाटर की जो बात है, हस के लिए उन को चार्जंज दे ने पडते है ।

थी हीरेश बहापूर : सक्सीडाएज्ड तो हैं।
प्रो० चबू सर्यल : वह तो ठीक है लेकिन जो कूलरो को मिलता है, बही उन को की मिलना है ।

टो०ए० थीर ती० ए० का जो निक्रकिया णया है, जब ते टूर पर बाहते है तो जिस प्रकार की घुकिद्याऐं दूसरे मुलाजमीन को, हूसरे फ्रफसरों को ओोकि स मज्ञालय के नही है, मिलती है, वही इलको नी मिसती

है घोर टी० ए० घोर ती० ही०ए० मी उसी चाघार पर बिये जाते है बैसे पूसरों को दिये ज्ञाते हैं। स्रा स के बारे मे ज्याबा जानकारी चाहिए, तो में घलग से एक निबेषन तैवार कर के सभा पटल पर रबने के लिए तैपार हैं 1 इसलिए कोई घूठी बता बतलाने का सबाल नही है

SHRI K. A. RAJAN: Regarding Exation of daily rate it is reported that the civil authorities in the respective areas fix those daily rates conncerning railway workers. This is a unique or peculiar feature in the Railways. There are so many undertakings where the daily rate is fixed by dividing the minimum monthly wage by 30 . ..

AN HON. MEMBER: By 25.
SHRI K. A. RAJAN: I would like to know from the hon. Minister whether it is not fair, instead of relying on the civil authorities to fix the darly rate, to have the daily rate fixed on par with ,or relating it to, the monthly minimum emoluments-as is done in other industries.

PROF. MADHU DANDAVATE: As I have made it very clear, the average minimum wage that has been prescribed by the Central Act is Rs. 3.50. In the lowest rung of employment, the various types of workers get a daily wage between Rs. 3.50 and Rs. 10.00 .

SHRI N. SREEKANTAN NAIR: Are you not ashamed? (Interruptinns)

PROF. MADHU DANDAVATE: I share with you the sense of shame. I agree with you; I do not differ. That is why it has been our constant effort to see that the general economy of the country is improved, and we want to see that the standard of living of the workers is also improved. I have only stated what are facts as they exist today.
 माोषय का लो जबाष भाया है, हल से फारी निरामा हु 1 अयोंकि हलोंने घ्योरोकेट्स की ख्याने की कोनिक्त की है। एक समाज्याती मंज्ञी होते के नाले हल को सीकार करना कारिए कि रेल कमें थारियों के ते तमों में भन्तर है। उस ध्रतर को बरीकी चौर चालाकी से षंको की कोषिए की णयी है । हु के क्ष्ष: होता है।

क्या की मझोषय को वह मालम चहीं है

 लोटिया कहा करते से कि तथालीक प्रधाए कंजी को पवाहर लाल शे है पर प्रतिबिन 25 ते 50 हुार दुपये बर्ष होते है । हैयरमेन रेखाे बों पर जितना खर्ष होता है, उस के घनूपात में एक कमंबारी को बहुता कम मिलता है। बर्मा की ने कभी बताया है कि इस में बहुत काषी अंतर है। छस घंतर की सीकार करने में मली ती को क्या चापति है ? घगर कोई भापति है तो उसे के घताये?
 काहता है कि जहों तक बेचिज्ञ का सबाल है, यह सिफ रेलबे कें मबदूरो का या कोगुपल बकर्म का ही सबाल नही है। इस से दे फी भामदनी का बी सबाल जुणा है। इस लिए मनिमरल सारे वेज बंबं हो रिस्टिक्वर करना चहता है मीर उसका घम्पयन करना चाहता है। मेने पह स्पष्ट कर विया हैं कि जो भूनलिगम समिति की रिषोर्टे हमारे पास भायी है
 बेजिज का मबाल हैं, बह हमार पूरे ोेग की भाराथक र्परस्स्थमियो से जु़़ा हपा मबान है। घॉषोणिक केष में काम करने बाले मखदूरो, खेतिदर मझद्रो, इन सब कि हिम्पेरिटीज को, बिबमनाभो कों, पसमाननाभो की कैसे कम किया जाए. हस के बारें में सरकार विथार कर रही है । भमी जब हमारे वाष्षण के एक भाई नें कहा fक्ता यह घमं की बात हैं कि तो मै ने उन मे कही कि मि भी उत्वना ही पामिन्दा है जिनना कि वह प्रामन्बा हैं। घभी जो देश में पर्गिस्थििया है, तो मे ने भाप के मामने रबी है। (घ्यकषान) यह्ट मेने माफ बताया हि कि भलाउसिज बतीरह . का जिक्त करते हए, बो बेमिक सेलेरी है, उसके भ्राधार पर यह योो होर घस में हैस्स को की मर्टी विना गया है।

## SHRI DINEN BHATTACHARYA: In

 part (c) of his statement the Minister has stated that the casual labour working on open lines, on completion of four months continuous service, are afforded temporary status. May 1 know whether the Minister is in a posjtion to state to this House categoricalry that this statement that he has made is correct? $\mathrm{O}_{\mathrm{n}}$ the other hand is it nol a fact that after every four months the name of the casual labourer is chanted? Instead of Mr. Ram be is now called Mr. Kam and in thil way he continues to remain acasual labourerfor jears together. Is this not a fact? If not, will the hon. Minister kindly tell the House how many casual labourers have been made temporary as per his statement in the last one year?

AN HCIN. MISMBER. The question does not arise.

SHRI DINEN BHATTACHARYA: It arises.

PROF MADHU DANDAVATE: The hon. Speaker has allowed it I think it does arise out of the written answer.

MR SPEAKER Nobody wants to hear the answer

PROF MADHU DANDAVATE. As far as the provisions and rules are concerned, it is very categorical that when the casual worker on open line completes and puts in work for four months, he is expected to be given i temporary status

SHRI DINEN BHATTACHARYA. Expected

PROF MADHU DANDAVATE ACcording to the rules, he is to be ziven temporaly status But the hon Member has pointed out that there are cases in which this temporary status is not awarded in that case, it is no doubt an aberration and if any euch cases are pointed out to me, instead of perpetuating that aberration, I will try to correct it

## SHRI DINEN BHATTACHARYA:

 Thank you.यी उरसेत् व्यात्र से यह लिका है कि ह्थानीय सिबिल धाभोरिटी से मलाए करके 3-50 से ते कर $10-00$ न्षा लक सेतन विए जाते है। जब ाष्ट्रीय एोंज प्रति बिन मअद्ररी षा 5-50 है तो वह क्यो नही दी जाती है ? तो गेलवे लाइस बिहाण हें परती है उमके बारेे मे बिहार सरकार से पूषा जला है कि तुम द्दिनिक मउदूरी कितनी बेते हो घोर का आयक्ब $4-50$ दी जाती है, उत्रर प्रषेत्र में $4-50$ दौर $3-50$ बी जाती है मौर उस भाषार पर प्राप भपनें मजाूरो की मजहूरी तय करतो है। के आभना चाहता हूं कि राष्द्रीय एँेत 5-50

हैं तोलते सारे बेग में $5-50$ बैनिक मजटूरी क्यो वही कर बेती है, दू में उसको क्या एतराल है ऐमा करो से मबहूरी की परो में यूर्मिकमटटी घा जाएची ।

प्रो 0 कघू षंजलते : मैने बह नही कहा है कि यह रां्ट्रीय एकेज है। मूने वह कहा है कि भ्षल पलग जगहो पर कही पर $3-50$ है हौर कही पर $10-00$ है घोर घणर उसका एरेंज लिया जाए तो $5-50$ भाता है। घाज तक का तरीषा यह्ह रहा है कि स्थानीय सिखिल पाथोरिटी के साय मसाह मरिख्रा करने के बाद बहा की बेज फिक्स की आती है। इमसे की समी मअदूर भान्दोलन के लागा को सम्तोष नरी है। 『सलिए मारी धामबनी के सबाल पर पीर बेज के मवाल पर सरकार विषाए कर रही ही है भीर ममूले प्रणन पर विखार फरने वे बाद इस नीति मे तबदीली की जाएयी।

थी युक्राज जिम दिन कज्युमल लेबर को हैंनिष मअदूरी पर बहाल किया जता है तो उमको $3-50$ रुपा मजूूरी क्ष निक दी जाती है। बह चार महीने की र्मबम पूरी कर लेता है तब उसे स्ोोधित जो निम्भलम बेतनमान है बही दिया जाता है। काई भी ोंसी कड्युम्षल लेबर नही है जिम बो दो तीन महीने काम कग्ने के बाद निकाल बाहर न किया जाना हो घोर उमके बाद उसको किर सें नौम्नी पर न रब लिया आागा हो। घोसतन कज्युपल लेबर के $7-8$ महीने कस्ट्रपथन के काम म लग जात हैं उब उसकी बहाली प्राप वग्त है ता ब्यो नही निम्नतम बेतनमान उसे दिया आता है?

प्रो० मघ वंध्यते - में हमका जनाब पहले ही वे चक है। मे फिर से बताना चाहता है कि कानून के मूताबिक बार महीने तक कन्मुपल बकर को पयर काम करते हुाए हो जाए ता उसको टम्पोरेी स्टेट्स मिस जाता बाहिए। भनर उसमे कोई बामी रही है ता वह नियमो के बिलाफ है। पगग ोरसे काई केसिम नोटिस से प्राते है तो उसके बरें मे विषार करना होगा । उनका मै समर्षन नही करूगा लेकिन उस मे तबदीली करने के लिए वदम उठाउगा ।

Steps to meet Increased Demand of Railway Wagons
*331 SHRI C K JAFFER SHARIEF Will the Minister of RAIWAYS be pleased to state
(a) whether the demand for Railway wagons in the country is increasing due to movement of grains and the increased requirement of the In dustry;

