## भारतीय मजदूर संघ प्रकाशन

 $\frac{(m 202 m 1}{20 / 1186}$1
औद्योगिक महासंघ


## निवेदन

भारतीय मजदूर संघके तत्र्वावधान मे स्थापन हुये अखिल भारतीय औद्योगिक महासंघो तथा भां. मं. संबंसे प्रेरित नंशनल ऑर्गनायझेरान ऑफ बंक वर्कसं तथा सरकारी कमंचारी राष्ट्रीय मंच (Government Employees National Forum) के प्रथम संमेलनोंमे मा. श्री. दत्तोपंत ठेंगडीजी के दिये भाषणोंपर आधारित्य यह लेखे संग्रह फ्राशित करते हुये हमे हर्ष्ष होता है। अन्य़ कुछ महासंघोंके उद्घाटन के भाषण उपत्र्घ न होते से हम वे प्रकाशित करने मे असमर्थ है। तथापि वस्त्र तथा परिएन उद्योगों (Motor Transport) के विषय में क्री. ठेंनडमीनी के लिखे हुये दो महत्वपूर्ण लेख इसी पुस्तक मे अँ्रजी र्वाषाये
 असंभव था । त्रृटियों के किये पाठक इनें।क्षाक्षित्रें।

## अ नु क म णि का

## पर mis


(२) भारतीय शूगर मिल मजदूर संघ

985
(३) شारतीय रेल्वे कर्मंचारी संघ

३ ३-
(૪) चरतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ

89-4.
(५) सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय मंष
(6) Nationalist Central Govt.

Hmployees' Forum
51-53
(7) Our Road Transport
(8) Textile Association 54-64
65-81.

## नॅरानल आगँनायकेइान ऑफ बेंक वर्कस.

दि. ५, ६, ७ अनवरी १९९५
बाप सबक द्वारा लिचे गरे बैक कवंचरियों के एक राष्ट्रोय संगउन के निमोंण के पुनोत कार्य के लिचे अपना बिना जार्न सहयोग देनें मे चुते बपार हरं हो रहा है। अाज के युगमे जन राज्नींति जोवन के समी क्षेतों पर अपना अविकार जमाने का प्रयास कर रही है, ऐसे समय अाप ख्वा
 मान्य आधारपर एकच्र अने का एक बत्यम्त बुद्धित्ता पूर्ण व उरसए, वर्दक निर्णंय हिया है। प्रजतंत्रीय निर्णं ही क्रापकी नीतिका अन्तिम बाघार है। बैनिक उद्घोग में विद्यमान यूनियनों को कम्पूमग्रा है
 आपका पूनीत कर्डक्य है। वास्तच में अाप राष्ट्रीय पुनर्जायल करा रचनातमक ट्रेड पूनियनवाद के आन्दोलन के मूल स्तोत हैं।

## वेशभक्त संगठन का उदय

मेरी समक्ष में स्स प्रकार के पुनीत कार्य के लिये अ्वनेको किज़
 अयोंใक नाम और संस्याओं का कोई उपयोग नहीं जब तक्य कि वे ग्नां को सर्वोपरि न समझे । अत: छू संस्या के राए्ट्रादो, रज़नितिरीज तथा प्रजातन्त्रीय दृष्टकोण कों देखकर समस्त राष्ट्रत्न दियों को स्रवृशि फ्रा प्रसकता होगी। अापने अपने विघान में यह घारा-कि आप बपरे


 इन्टक, हिन्द मजदूर समा, भारतीप मजद्रूर संघ, शूटृक बबिब्री हता निर्णय का स्बागत करेंगे। आपके संगठन का निर्मषण राँ्ट्रोंचितान

मस्तिक्क के उत्तम निइचय का ज्वलंत प्रमाण है। इसके अविरिक्त आपको अनेक सारंजनिक नेताअं-जो कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रो में स्याती प्रश्त्त कर चुके है, के जो संदेश मिले हैं, उनसे राष्ट्रवादी भारत की भावना का पता चलता है ।

मुझे विश्वास हैं कि आगे आनेवाले समय में सब प्रकार कि हिचक बौरं उदासीनता समाप्त हो जावेरी और हमारे देका के हृदयपटल पर एके अर्यन्त देशभक्त श्रमसंगठन का उदय होगा।

## कम्यूनवाद बनास राष्ट्रवाद

निकट भविष्य मे अापके सामने काफी ऊंची चढ़ाई का काम ब्वा रहा है। उस समय जबकि सभी देशामक्त तर्व आजादी की हडाई मे. तबा औद्योगिक पुर्मिनर्मण में लगे थे, देशद्रोही तर्व श्रम के क्षेश्र म् अपने किले बनाने में लगे थे। परिणाम यद्ह हुसा कि वे कुछ अर्षों म इस क्षेत्र में अनगे पैर जमा चुके है। आपके नये संगठन की अपेक्षा उन्हे कुछ तांत्रिक सुविधाये भी प्राप्त है। इस भूमीका में यह हो सकता हैं कि आपकी प्रगति प्रारक्भ मे घीमी मालूम पडे । मैं षमक्षता ह्रूं की वर्टा बराई नही बहिक अच्छाई है । ईतितास आपको सम्मान का स्थान देगा, यदि आपने देशर्भक्ति के लिये कम्युनिज्म से एवं कौतगनी ताकतों हो क्ष प्रतिइंच टककर ली। और आप यहुपूरी तरह्ट जान किजिए fि आपकी प्रट्येक विजय चाहे वह कितनी ही कम महत्व की क्यों न ही, वास्तव मे विशव कम्गुनिज्म के हिए ठेस पहुंचाने वाली है। सबम्ब आप दुरमन की मांद मे घुसकर लड रहे है।

कम्युनिष्ट अन्दोलन का राष्ट्रद्रोही स्वभाष आत सिद्य हो चुक है, इसमे कोई सन्देह नही रह गया है। कम्युनिज्म का सिद्धान्त है राम्ट्रद्रोही है। इसके अनुसार देशावित "बुर्जु आा" (पूंखीखादी) ड़ारफा है. 1 राष्ट्रवाद के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण माकर्सवाद व ह्रेनिनमह के लिये घातक रहा है।

अभी हाल की घटनाओं ने इस सर्य को और भी पुष्ट किया हैं। जो चीज समय की कसोटी पर खरी उतरी है, उसकी अवट्टेलना करना fिशिचत ही मानसिक गुलामी है।

आलइणिडया बंक इम्लाइज एसोसियेशन विशव कम्यूनवाद के आन्दोलन के दारा नियंत्रित तथा उसके ही हित के लिए है-यह सत्य है । यह बात भी निष्पक्ष व्यकितयों को स्पष्ट रहनी चाहिये ।

ए. आई. बी .ई. ए. की सदस्यता केवल विकल्प का अभाव
यह सच है कि एक ठोस व प्रभावशाली विकलप कें अभाव में काफी बैंक कर्मचारी अपने स्वर्थों की रक्षा के भावसे इस बातको घोषित करना उचित नही समझते कि उनकी यूनियन जो दिखावटी तोर पर उनकी रक्षा के लिये काम करती है- का नियन्त्रण गद्दारों (देश द्रोंहियो) के हाथ मे है । एक बीमार व्यक्ति को अपने रारीर कों उस बस्ती मे fिथत एकमाँ डॉक्टर को मजबूरन सौप देना पडता है, इस बातकी परवाह किए बिना-कि उसकी नियत क्या है, उसकी फीस कितनी ज्यादा है। लेकिन इसमे कोई तर्क नही है कि कर्मचारियों की रक्षा के लिये केवल एकही प्रतिनिषी (संगठन) होना चाहिए। एन. ओ. बो. डबल्यू . बैक कर्ंचरियो के सम्मुख दूस अति अवृइयक वितल्प के रुपमे खडा हुबा है। मूद्षे विश्वास है कि अापका प्रयस्न सेवा और प्रेम की भावना से बोतप्रोत है इसलिये आप रोग ग्रस्त कर्मचांरियों के लिये कम्यूनवादी पार्टी के घोखेबाज कार्यकर्ताओं की अपेक्षा ज्यादा उपयुक्त सलाहकार सिद्ध होंगे।

कम्यूनवाद राष्ट्रद्रोही ही नही अपितु मजदूर द्रोही भी
यद्याप अादतों को खत्म होने में कुछ समय लग़ संकता है किन्तु धैर्य अंर सातथ्य से जिनका आपके पास पर्याप्त भंडार है आंप निरिचत ही अन्षकार की राक्तियों पर विजय प्राप्त करेंगे, क्रोंकि कम्पूनवारी

आपके स्वभाव वं नियत से न केवल राष्ट्रद्रोंहो अवितु मजदूर हितों के भी दुरमन है। उनका निहित स्वार्थ कर्भचारियो को अज़्नी और अाषा पेट रखने में है। पार्टी के कार्यकती उन कमंचारियों में एक अन्धी फाँि के लिये तबतक के लिये एक प्रकार का इंधन तैयार करते है जंब तक कि वे कर्मच/री रोटी के एक टुकडे के लिये कम्पूनवादी पार्टीं पर अश्रित नही बन जाते। इस लिये जब कभी भी किसी गैर कम्यूनवादी संगठन के द्वारा कर्मचारियो के भाग्य मे सुधार लाने की कोई कोशिश की जतती है तो कम्गूनवादीयो को यह बात नागवार लगती है और वे नाराज होकर उसे मैदान से बाहर खदेडने की कोशिश करते है ।

ए. आई. बी. ई. ए. का इतिहास इस प्रकार के कमंचारी विरोष। ₹रादो से भरा पड़ा है, जो कि कम्यूनवादियो की रण नीति की विशेषता है। यह अनुभव करके कि कर्मचारियो में अपनी जीवन दशा सुघारने के लिये बडी जागरूकता है-और यद्ट कि बैकों की वर्णिष्ठ स्थिति में सुषार के कारण इस भावना की पूर्ति होना भी संभव है, ए० आई० बी० ई० ए० के कम्यूनवादी सदस्यां ने इन बात का प्रयल किया है कि श्र्मिको को इसका कम से कम लाभ मिले। बोनस संबम्बी अनेक अगडो में इन कम्युनवादियो ने सभी जगह पर पूंज्रीपति षैक भालिक से सांठ गांठ करके कम से कम राशि पर सौदा किया है। युनियन द्वाथ में बनी रह सके इस उद्द्रू से उन्होने समझौता वार्ताओो को फाफी देर तक लटकाये रहने का तरीका अपन।या, जिससे fक समय का प्रभाव कर्मचरियों की जीवनीं घाकित पर पडे और वे मानसिक व जारीरिक दोनों ही से हार करके कुछ तो भी मानऩं के लिये मजबू र हो बाय, बिना यह जांच किये हुए कि वह्ट "कुछ" उनके पूरे प्राट वद्य" के अत्रुकूष है पा नहीं, यही कारण है कि अनक ऐेसे मसल में, जो किरफेकानिक
 यनियनों चे वांकडो और आणिक अंकों के अाषार पर, समझकों की योग्यता पर बहस करने से इकार कर दिया।

नेशनल ट्रिब्गूनल्स (बेक fिस्प्यूट्स) के सामने, ए० खाईट ब्री०ई० ए० ने यही नीति बपनाई है। अभी हाल के देसादें एवार्ड में थी तमाम ऐसे प्रमाण मौजूद है जो कि यह सिद्ध करतें है कि ए० आई०बी० ई० ए० ने माननीय न्यायाघीश श्री के० टी० देसाई द्वारा कमेंजारियों को मिलने वाला उचित न्याय असम्मव कर दिवा। मं अपनी बात स्पष्ट करने के लिए उवत एवाडं के कुछ उद्धरण अपके सम्मुख чदूंगा।

## देसाई एवार्ड के उद्धरण

बीवन निर्र्राक में हुयो वृद्धि के आघार पर कमंचारियों के लिए अधिक वेतन सम्बन्ध्री मामले को उस्तुत करने के बाद सम्बंधित पक्षों में यह मतंक्य हो गया था कि जिस एक बात के अधार पर बैंकिग उच्चोग में बेतन सम्बघी विनाः तय होना था वह सवं साषारण श्रमिकों तथा विशेषत: बैक कर्मचारियों के उपभोक्ता सामर्री के मूल्य तथा उन कमंचारियों की उपभोग पद्धति के इदंधिर्ई स्थिति थी। ए० अाई० बी०ई० ए० ने अपना संपूर्ण विवाद इसी आधार पर खड़ा किया था । अत: घह खाशा करना स्वाभाविक था कि ए० अईई० बी० ई० ए० के प्रतिनििि पर्याप्त आंक्रो तथा प्रमाणों के द्वारा अपनी मांग को पुष्ट करने के लिए आागे आते परन्तु इस मसले पर हुये सम्पुर्ण बादविवाद बहस से एक अहग से हो चित्र प्रकट होता हैं। यहां तक कि प्रारम्भिक सुनबाइयों में जब कि बैंकों के श्रेणी तथा अदालती मामलों के लिये झ्षेत्र विभाजन के सम्बन्ध में बहस हो रही थी माननीय न्यायाषीश महोदय एवाडं के बनुच्छंद $૪-$ १६७ (पूष्ठ ५३) में कहते है :-

ऐसे बैकों की, जिनका प्रभावशाली प्रतिनिधीत्व मेरे सामने हो रहा है-में लगलग २२०० चाखायें हैं। मेरे सामने इस स्थानों के सम्बन्ष में कोई भी विशवसनीय खांकडे उपल०घ नही हीं जिनके द्वारा इन स्थानों के बीवन यापक मूल्य, जीवन स्तर तथा उपभोग पदति के साषार पर

इनके श्रेर्णा विभाजन में मुझे सहायता मिली होती। वस्तव में मिने सम्बनिधत पादियों से अनेक बा़र उक्त प्रकार की सामग्री प्रस्तुत करने के लिये इच्छा: व्यक्त की किन्तु कोई भी मान्य सामग्रो प्राप्त नहीं हो सकी। अगर इस प्रकार की सामप्री उपलब्ष हुई होती तो चीजों पर दूसरे ही ढिंग से विचार होता अपेक्षाकृत वर्तमान स्थिति के जिसे हम कर्भा 'एक निर्जीव सुत्र का अन्धा व्यवहृार" की संज्ञा देते है।

मैं यद्र बात समझ सकता था कि ए $=$ आई० बो० ई० ए० ऐसी कोई स मप्री नह्टीं प्रस्तुत कर सकती थी जिससे बैंक मालिकान का मनैक्य होता किन्तु मैं यह नहीं मान सकता हूं कि यूनियन, जो कि जीवन याप क आंकडों, जीवन स्तर तथा उपमोग पद्धति के अ घार पर अननी मांग प्रस्तुत करने के बाद भी अपनी मांगो को पुष्ट करनें के लिये कोई विश्वसनीय आंकडे नहीं प्रस्तुत करती और न्यायाधंश को 'एक निर्जीव सूत्र का अन्धा व्यवहाए" की घोषण करने की छूट दे देती है ।

इसी प्रकार अनुच्छेद ५-१०१ (वृष्ट ९७) में भी न्युनतम व अधिकतम वेतन कम के अनुपात के विषय में बहस करते हुए विद्वान न्यायाघीश महोंदव इस निष्कर्ष पर पड़ंचे कि "कलर्क तथा सबार्वनेट स्टाक के वेतन कमों के न्यूनतम व अधिकतम के बीच सुच्चाये गये सम्बन्ब में कोई वैज्ञानिक या तर्क संगत कारण नहींदीं दिया गया है ।" कम्यूनसादियों कीं इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण पीकिग उद्योग के सिषाडियों (चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों) को बहुत बडी हानि पहुंची है ।

परिणामत: नया वेतन क्रम देते समय विद्वान न्यायाघीश ने अनु凶्छें ५-१९३. पृषऽ ११९ में बतुत ही मह्ववपूणं टीका की है। मेरे सम्मुख पिछले ट्रिब्यूनल्स के निर्णयों की बडी जोरदार आलोचना की गई है हि वे (निर्णय) पर्याप्त, आंकहों के अभाव में दिये गये है। यक्ष तक का अपनाये गये सिद्धान्तों पर भो खापति की गई है। मेरे सम्मूस बो गी विशवसनोय समक्षे जाने वाले अंकडे हैं और जिन पर देष्य के विभिष्ष

माषो में स्थित बैक के काय०लयों के क्लकं तथा सबर्डनेट स्टाषंत्रक फर्मचारियों के जीवन की विभिष्न अवस्थाओं की आचइपकतांमे़ सम्बन्ध में निर्णय आधारित किया जा सकता है वह अत्यल्प है यहा तो फि देश के विभिन्न भागों में जीवन की अववश्यक बस्तुर्ऐो बँसे समेण, वस्त्र और मकान की कीमतों के सम्बध में ही मुषिक्ध से ही पैंत्रा विशवसनीय प्रमाण है । जब वेतन कमों का गठन किसी आघार पर्व (Base Year) से सम्बधित होना है तो कर्मचारियों की आधइयकतायों को उक्त अाधारवर्ष तथा दिये जाने वाले (नये) वेतन के प्रषार को ध्याम में रखकर विचार करना उचित होगा। इस श्रकार का बेनेन क्रम निरिचत करने के बाद आधार वर्ष के स्तर में उपर होने बहै परिवरंन (वृद्धि) के मुकाबले में महगाई भत्ता के घगतान का एक $\frac{1}{4 x}$ सामने लाना होगा। दुर्भाग्य से मेरे साम्ने ऐ१ी कोझें सामग्री नहीं है जिसके द्वारा मैं अपने द्वारा उल्लिखित आघार वर्षं के अनुस्पं कर्मेकारियों की, रपपों की सकल में, आवरयकतायों के आधार पर ₹ैर्ना क्रमों की रचना कर सकता $1 "$ और अब आगे बाने चाही राहीय त्रिदलीयवार्ता में कम्यूनवारी राजनीतिक घोषणा व अमिक विरोंी नीति को कार्यन्व्वित करने में हगे हैं। यह् बात उनके मांगप्न को सेगे से भी पता चल सकती हैं।

## उप्भोक्ता मूल्य सूचकांक और ए० आई० बी० ई० एe

ए० आइ० बी० ई० ए की एक मांग अखिल भारतीय उपनोम्णा मूल्य सूचकांक (श्रमिक वर्गं के लिए) की जांच करने तया महणाई चे
 सुप्रोंक एगभग विगत $४ ०$ वर्षो से गलत अधार पर संग्रहीत हींम ओ रहा है और कम महंगाई मते के रूप मे कमंधरियों के राष बन्याय करता रहा है। किन्तु कम्यूनवादियों ने जो कि इस धमिक हैन्र में विछ्छे $\gamma$ ० वर्षो से सक्रिय रहे हैं, कभी मी सूचकांकों के द्वताब
 - हैवाव्दी की दकियनूसी कम्युनवादी पार्टी की आंख तो तब सुली जब f. 5 भारतीव मजदूर संष की बम्बई शाखा ने १५ अम्रैल २९६३ से २० ब्मस्त १९६३ तक किये गये अपने निरन्तर अान्दोलन के द्वारा बम्बई मी वषा कषित अर्यन्त वैज।निक सूचकांक को बुरी तरह रद्द सिद्ध ए जिञा।

किन्तु फिरमी ए० अन्द० बी० ई० ए० के यें ओोछे लोंग जनवूक्ष कर बैक कमँचारियों के लिये श्रमिक वर्गीय सूचकांक (Working Class Index) की रट लगा रहे हैं जबक्क छन बैक कर्मंच।रियों के लिये बास्वष नें मध्य बर्गीय सूचकांक (Middle Class Index) अधिक व्यवहार्य है। देखाई एवाडं के अनुच्छेद ५-६५ (पृष्ठ ८८) के द्वारा बंक कमंषारीयों के लिये मघ्यम वर्गीय मूल्य सूचकांक के अनुकुल लाभ एवं सुरक्षा की गुम करने के लिये अस्रिम तर्क प्रस्तुत किये गये हैं। ऊक्त अनुच्छेद के बंदुसार 'जनता के किसी वैशिष्ट वर्ग के बीवन यापक मूल्यों में हुई न्बाद को निशिचत करने के लिये उचित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का होंजा आवश्यक है वर्तम।न बखिल भारतींय श्रमिक वर्गीय उपमोक्ता बूल्य स्रचकांक का गठन केवल फैक्ट्र्र्यों में काम करने वाले श्रमिकों की दृष्टी से बनाया जाता है । उसी प्रकार का ऐसा कोई अखिख भारतीय सृथकांक उस मध्यम वर्ग के लोगों के लिए नही है जिसकी श्रेणी से वांकम उच्घोग में लगे हुए कलकं स्टाफ मुख्यतया बाते है ।"

अन्तर्रष्ट्रीय सांख्यकी संगठनों की वांच्चिक सfितियों (Technical Communities of International Statistical Bodies) ने बारम्बार कृषक वर्ग, कमंचारी वर्ग, तथा मष्पम वर्मीक हमरंचारीयों के लिये (अलघ २) कम से कम त्रिक्ष्कीय बीवन मूल्य सुकबांकों की बावश्यकता को वकालत की है। मारत सरकार के चेड़ीजिए बस्य्यकी संगटन (Central Statistical Organisation) ने घपते वूत्त श९५८-५९ के प्राकफथन के अनुच्छेद ४ में कह्रा है-
"केन्द्रीय स्रकार के कमंचारियो के वेतन निरिचत करने तथा तब्मे बिठाने के सिलसिले में अनेक बार- वसिंल मारतीय मघ्यम वर्गीय बीवन सूचकांक की अवरयकता का अनुभव किया गया है। अतएव खम एवं नियोजन मन्न्रालय द्वारा जीवन मूल्य सूचकांकों के विष्य पर स्थापित तiंत्रिक सलाहकार समिति Technical Advisory Committee) १९५४ में यह् अनुघंसा की कि पारिवर्तिक बजट की की की खाय जिसमें अन्य वर्गों के साथ ही शहरी मघ्यम वर्गीय आबादी जी हो। १९५७ में समाचार पत्र कमंचरियों के लिशे गठित वेतन आयोष خे बपनी fरपोटं में इलित करते हुए उल्लेख किया कि मघ्यम वर्ष के फर्मचारीयों के लिए व्यवहार्य जीवन मूल्य सूचकांकों के अभाव में हस (अायोस) को अपने कार्य में बहुठ सी रकावट्टें माई और अनुघंसा की चूंकि मघ्यम वर्गीय कमंचारियो के चेतन से सम्बघित विवादों की संख्या में वृद्धि हो रही है, सरकार को चाहिये कि विश्वसरांय मष्यमवर्षीय, जीवन मूल्य सूचकांकों के संत्रह तथा प्रकाशन हेतु अचर्र्यक कव्म उछाये।'

मध्यम वर्गोय सूचकांक व बैंक कर्मचारी
सज्ची बात्त तकों से भी अधिक बुलन्द होती है। फम्यूनवादी एक और तो बढ़ते हुये मूल्य स्तर के विरोष मे चिल्ल़ते हैं किन्तु दूसरी ओरोर वे एक ऐसी योउना की वकालत करते हैं जिसके फल्स्व हैप हो उपमांक्षाँ बस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त के जीवन मूल्य त्राकांक के दोष पूर्णं गडन के सम्बन्ष में चुप्पी साषकर उसके भायीषार बन जाते है जिसके ही आधार पर देतन के ऊपर मूल्य वृद्धि के प्रमाप को निधिर्रिय करने का सारा तंत्र ही खड़ा हुआए हे । ट्रिव्यनल्य के तालोे उपने सभी तको में ये कम्यूनवादी ऐसा कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं बरें जिसते कि कमंचरियोयों को न्याय मिल सके। जब श्रमिकों में उप्या घोम की ताकस के सामने उन्हे मूलय सूचकांक के विषय को टालने में कठिनाई का अनुभव होता है उस उमय दे मध्यम वर्गीय मूल्यसूच्षन्ब के

स्थान पऱ श्र्रमिक वर्गीय मूल्य सूचकांक मांग कर चीजों को बरान्य में उुछक़ देते हैं। सालियकी उ्यवहार के सभी विद्याययों को यह परी भाष्ति पता हैं कि मध्यम वर्गीय बीवन मूल्य सूचकांक का ष्यवहार षकक कर्षषारियों के हिए अखिल भारतीय उपभोक्त। मूल्य सूचकांक को घूद्य करने के अविरिक्त् न केबल अधिक लाम श्वायक है अपितु इससे भी वान्त वद्ध बत्य की अपेक्षा शीघता से किया जा सकता है। मध्यम वर्गीय जीबन मूल्य सूचकांक सम्बन्धी प्रमणण व आंकडे तैयार हैं ओर यह्ह क्ज़ए़ एक महिने की बात है कि इस आंकडे को उपयोग में लाया जा सकत्का है । इसके विपरीत अखिल भार तीय श्रमिक वर्ग जीवन मूल्य सूचकांक को जुद्ध करना तब तक प्रशासकीय दृषिट्ट से असम्भव है जब तक की १९६८-६९ की जांच एक रूप से संपूर्ण राज्यों में पूणं नहीं हो जाती।

## मध्यम वर्गोय मूल्य सूचकांक और चिझोषजों की राय

बन्तरीष्ट्रीय विशेषज्ञो को राय की बैंक कर्मचारियों द्वारा मध्यमवर्षीव मूल्य सूचकांक की मांग के पक्ष में है। बीवन यापक मूल्य के ऊपर विचार करने के किपे नियुक्त भारत सकार की तांश्रिक सहगाइणर यामिति (Technical Advisory Committee) भी उन बैंक करंम चारियों के पक्ष का समथंन करती है। विभिष्न ट्रिघ्यूनल्स जिसमें चेसांक्रें ट्रिम्बूनल मी सम्मिलित है-कां कहना है कि मध्यम वर्गीय सूचकांक के बाधार पर ही बैंक करंचारियों के साथ न्याय किया जा सकता है। होल के अेन्द्रीय सास्थिकी संगठन ने छस प्रकार के न्याय दिये जाने की समर्षाँा प्रदान हरने के लिए सम्पूर्ण बांकडों सहित अपनी रिषोटं प्रकाषिता मी परन्तु यह् सब द्वोते मी ए० आई० बी० ई० ए० के नियन्त्रक धारक्र बरोषी कम्यूनवादियों ने इस प्रकार की मांग फरने से छन्मा₹ हर दिंया है। यदि बैंक कमंचारियो का संगठन हीं मध्यम बर्ग की सां-
 मार्गों को हेकर कीन चलेगा ?

## वर्गं संधर्ष और कर्मविहीन समाज की <br> कल्पना ढकोसला मात्र

यह सम्भव है कि कुछ लोग वर्ग विहीन समाज के नाम पर मष्बस्य वर्मीय मूल्य सूचकांक की खिल्ली उडाये। इस प्रकार के प्रयत्नों को अधिक महत्व देने को आवशयकता नही है क्योंकि मार्स्सवादियो ने की समाज को सम्पत्ति सहित तथा सम्पर्ति रहित इन दो वर्गों मे विभाजित किया है। कम्यूनवादी रुस और चीन मे समाज के भीतर का यद्ए श्रंणी विभाजन पूंजी वादी अमेरिका अथवा परिचमी जमंनी की कपेका कही दस गुना असमान है। वैज्ञानिक श्रेणी विभाजन के आघार पर विभिन्न श्रेणियों के लोगों के वेतन की विषमता का क्या आषार होल़ा चाहिए-यह एक स्वतन्त्र शोघका विषय है। छतनाही कहना पर्यष्त्व होगा कि इस विषय पर प्राचीन भारतीयो के विचार भी अंेकाषाइए अधिक प्रगतीशील, श्रेष्ट तथा वैज्ञानिक थे। कुछ तो हो मध्यम वर्गीय जीवन मूल्य सूचकांक का सिद्वात समाज के अन्दर के श्रेणी विभाजन से सम्बद्ध है और इस सम्बन्ध मे वर्गविहीनतावाद की कोई उपयुक्तरा नही है ! इतिहास में ऐसे किसी समाज का पता नहीं चलता है कि जो श्षेणी रहित हो अं़र काज के औद्योगिक और गतिमान समाज़ मे ववरंमान वि, घेन्न श्रेणियों की आवइयकताओ के मूल्य मापक यन्श्र अर्पात डीवन मूल्य सूचकक की अवहेलना करके कोई आवियक न्याय भी नह़ी किया जा सकता। मह्यम वर्गीय जीवन मूल्य सूचकांक तथा हा सूचकांक का असली वेतन के रूप में श्रत प्रतिइत श्रेणी विभाजन हैंक्ष कर्मचारी आन्दोलन के लिये अपरिहायं है। इस प्रकार की मांगो को हेकर चलने से इंकार करने वाले ए. आर्ई. बी. ई ए. के कम्यूजबारी बंक कमंचारियो कें लिये कम से कम पर समझोता करने की अयने पुरानी चाल खेल रहे है और उस बैंक कमंचारियो के आन्दोएलंतो गरीब मजद्रू वर्ग के नाम पर देश द्रोह्टी फ्रान्ति जो के करने बाहे है ही ताप का ₹ंघन बनाने का प्रयत्न कर रहे है। यह अच्छा मौषा है है राजनीतिक उद्देइयों से प्रेरित मजदूर संगठनो के संचाहन मे कम्युजबादियों की इन चालों का पूरी तौर पर भंडा कोड किया जाय ।

## हास्यास्पद शोषण

एँसे उदाहरण जिसमे कम्यूनवादियों ने बैंक कर्मचारियों का ब्रोषण किया है सचमुच मे हास्यास्पद है। 'समान कार्य के लिये सगान शेतन" एक ऐसा सिद्दात है, जिसकी घोषणा वर्कसं आगंनाहजेशान नें बरें जंगो से की है। एक असमान वेतन राशी (Pay packet) जिसदे देष्ष के विभिन्म अंचलो में समान उपभोग्प सामग्रीव सेवायें उपलँष की बा सकती है-- मह मांगो को पूरा कराने का स्वाभाविक तरीका है। किन्तु कम्यून वादियों ने यह दिसाने की कोशिश की है कि उन्होंने आ़ाद़ी कें बाषार पर मत्ते मांग कर इस समस्रा कों हल कर लिया है । इस वास्तबिकता के अलावा कि किसी विशोष संख्या पर ही उदाहरणाष्ं $\bullet$ बाख परन कि $५$ ल्राख आवादी को विभाजित करने के पीछ्छ कोई तर्क नहो है साथ ही विभिम्न अंचलो के लिये विभिम्न भत्ते की मांम के अंचित्य से भी खाबादी का आघार निरर्थक हैं। क्या इसको हस तरह कहा जाय कि यदि अवने शहर के लियं अधिक मत्ते प्राल्ज करना चाहता हूं तो मुझे आाबादो बढाने का प्रचार करना चाहिये और इमे परिवार नियोजन केन्द्रो पर मोचा लगाना चर्टिए, क्योंकि हमारे भत्ते मे कमी हो रही है। यह तकं का मजाक उडाना है। भारत सरकार के केन्द्रिय सांस्यिकी संगठन ने विभिन्न नगरों की तुलनाल्मक महंगाई के आकडे प्रकाशित करने की अपनों इच्छा की घंषणा की है। बास्तव मे ये वे आंकडे है बो कि विभिन्न नगरो की आर्थक मांग की दृष्टि से उपयुक्त है, न कि आबारी का संख्या। श्रमिक विरोषी ए. आंई. बी. इ. ए. इस वस्तु स्विती को छिपा करके रखना चाहती है।

में इस बात का सकेत तो कर ही चुका हूं कि ए० याई० र्व० ₹०ए० न्यूनतम व बषिकतम वेतन की दूरी से सम्बन्चित कोई आांकड़ां नही़ी प्रस्तुत करना चाहती है। यह (ए० आाई० बो० ई० ए०) अपने इस बिचार को कि एक मध्यस वर्गीय कमंचारी के सामान्य परिबार कें केवल ३ सदस्य होते हैं-की रट लगाती है जब कि मध्यम वर्गीय सर्वेगक

के अनुसार ओसत परिवार के सदस्यों की संस्या ह है। यह (एल बाई० बी० ई० ए०) वैक्षानिक पदोन्नति नीति (Scientific Promotion Policy) निर्षारण सम्बषी संसार में एकधित समस्त बनुपबों की अवहेलेना करना चाहती है। यह बैंकों के श्रमिकीकरण का वितोष करती है औौर चहती है कि बैंक कमंचारी एक निर्जीव नीर सरकारी उद्घोग का एक अंग तथा सरकारी यंच का एक गुलाम माः बन जाय जिससे कि वह भी जीवन बोमा निगम के कमंकारियों की
 अयवा कम वेतन राशि स्वीकार करने के लिए विवश्या हो जाय। ए० बाई० बी० ई० ए० की पूरी पंक्ति की पंकित मजदूरों की नम्बर एक की दुरमन है ।

## न्यूनतम व अधिकतम का ताल मेल

अभी हाल में भारत सरकार ने योजना कायोग में 'भाय एवं जीवनस्तर विभाजन समिति' (Committee on Distribution of Income and Levels of Living) की एक रिपोटे प्रकाघित की है । इस रिपोर्ट का एक माँ उद्रेशय अर्तिथक सन्वत्ति के ल्खभत के तरीकों के द्वारा ₹वतंन्न और समानता पूर्ण सामाजिक मनोवृति ब उखे जीवन मूल्यों का निर्माण करना है । कुछ श्रम-अर्यं शास्तियों ने बस यह अनुपान लमाया हैं कि राष्ट्रोय सम्वति को इस प्रकार बांटा जाती है कि विभिन्न वेतन राशिया «८० रु० की न्यूनतम ब २८०० उ० की अधिक्तम दूरी के बीच भ्षेणियों में बंड जाय जिसोे कि ? व ?० के अनुपात वालो न्यूनतम व अधिकतम अधिक लाभ के उद्देष्य को प्रप्ति हो सके! मह्यम वर्वीय सवेक्षण द्वारा प्रद्दाशत मह्यम अरीँ परिवार की अवर्शं व्यय पद्धति (Model Expenditure Pattern के अनुसार एक ओसत मष्वम वर्गीव परिवार को देश के शिक्षित समस
 अ५०) की अावश्यकता है। देश के उत्यान के लिये अवर्वरपक है कि

मध्यम वर्ग के लोग विभिन्न अन्दोलनों उदाहरणार्थ -सह्कारिता, मजदूर संगठन, साक्षरता अभियान, भारत सेवक समाज, राष्ट्रोय एकतौ आन्दोलन आदि के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के 'कार्यों में भाग ले । छन' कर्मचारियों के बच्चों से उम्मीद को जाती है कि वे विभिन्न सामाजिक व शैक्ष णिक कार्यों जसे एन. सी. सी. अध्ययन यात्रा, प्राविषिक सिक्षण योजनायें अादि में भाग लें 1 केबल इसी उद्देइय से सरकार की विभिन्न सांमतियों ने मध्यम वर्ग की, जो कि समाज की रीढ़ हैं-के स्रामरिक महत्व की घोषणा की है। यदि महयम वर्ग को इनं अपेक्षाओं की पूर्ति करनी है तो एक औसत बैंक क्लर्क (जो की मध्यम वर्गीय आन्दोलन की महत्वपूर्ण कडी है ) की वेतन लम्बान में (pay range) $३{ }^{\circ} \mathrm{O}$ रुपये से $\angle 00$ रुपयें प्रति मास होनी चाहिये और इस वेतन लंबान में को १८० रु. से १८०० रु. तक की राष्ट्रीय वेतन लम्बान में उचित रीति से बैठाया जाय, जिसमें इसके साथ ही चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो को भी समानुपातिक वेतन कम मिल सके ।

## बैंकों का स्वामित्व बैंक कर्मचारियों का

इस प्रकार के कछ सत्य हैं जिनसे एक महथम वर्गीय संगठन के नाते आपको भिडना होगा। राष्ट्रीय अध्थ तन्न्र में अपनें लिए इस प्रकार के स्थान पाने का प्रयरन बैंको की व्यवस्था में साझदारी अथवा उनके पूर्ण निमत्त्रण की दृष्टि से भी आपको सिद्वाता प्राप्त करनी चाहिए। बंकों का संचालक इस ढंग से होना चाहिए कि उसके द्वारा न केवल छमारी मांम के अनुसार योग्य न्याय प्राप्त हो अपितु साथ ही वे बैंकि उद्घोय के अपने उत्तरदायित्व अर्थात् वरतुओं के मूल्यों को बढने न देना तथा पूर्ण रोजगार की ध्यवस्था करने का गोग्य निर्वाह कर सरें। यह्इ इस उद्योग के लिये राष्ट्रीय अनुशासन है, जो कि हमारी मांग का एक अंग है। यदि पूंजीपति वर्ग इस कर्तंब्य के पालन करने की عर्ताति में नहीं हैं तो उहें चाहिए कि वे बैंको का ₹्वामित्व छोड दें

## （१५）

और इच्छक कर्मचारियों को भारत के बेंकग उद्योग की व्यवस्था व उसका स्वामित्व लेने की अनुमति दें ।

## शुभकामना

मुझे भरोसा है कि नव fिfमत एन．ओ．बी．उबल्यू．उपर्युक्त सभी महत्व विषयों पर बेक कर्मचरियों को योग्य नेतृत्व प्रदान करेगा। इस बाशा ओोर विखास के साथ मैं इस नविन संमठन की सफलत। की कामना करता हूं ।

越四回四四

## भारतीप ञुगर मिल मजदूर संब.

वोरबपूर (उ.प्र.)
f. २६ एवं २ง मार्ष १९६६

बाज के इस असिल भारतीय सम्मेल्रन के बवसर पर आाष क्र स्वायत करने हुए मुझे हार्दिक हर्ष हो रहा है। मजद्रूर का, मज्दूर्रों के किये मजदूरों द्वारा चलाया गया श्रमिक महासंघ बब तक चीनी उंबण नें नहीं या उसका निर्माण करने के लिये खाप सब यहाँ एकत्रित हुये हैं, इसलिये मैं धापको बधाई देता हूं ।

भारत की अर्थ रचना में चीनी उद्योग का बहुत बखा महत्व हैं। बाज देश में हगभग १७५ चीनी संस्थान है जिनमे २,००,००० मड्दूर काम कर रहे है। समूचे देश में ५१-५२ लाख एकड़ भूfम पर गक्षे की غेती होती है जिसमें कुल मिलाकर २० काब किसान सर्बाम्बत हैं। Fबी क्षेत्र में कड़ा मिलों को छोड़कर चीनी ही सबसे बड़ा उत्षोण है।

भारतीय मजदूर संघ ने ६ साल पूर्व चोनी उद्योग क्षेत्र में प्रवेख किया। इस अल्पारधि में लगभग सभी सम्बन्धित राज्यों में हमारा कार्यं प्रारम्म हुआ। है और उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर चीनी महासंघ का भी कायं चल रहा है। चीनी मजदूरो की सभी समस्याओं पर भी मजदूर संघ ने समय समय पर यथोचित मारं द्शांन किया है बिसंक्ष फलस्नखप मजदूर संघ के नेतृत्व के विषय में बौनी मउदूरों में विब प्रतिदिन अधिकाघिक fरहतास बढ़ता जा रहा है। बन्य मागों के साप्ष हमने चीनी मजदूरों के लिये द्वितोय वेतन आयोग के नियुक्ती किये धािे को मांग कि था जिसके फलस्वह्न सरकार को अगये नियूकती की घंबणा करनी पही।

## (१)

## द्वितीय वेतन आयोग

१६ नवम्बर, ६५ को भारत सरकार ने चीनी उद्योग के किये द्वितीय वेतन अयोग नियुक्ति की घोषणा की जिसका हिमायतभणर हैदराबाद, केन्द्रीय कार्यलिय है तथा इसके प्रषान श्री के० भीमशंकरन हैं। इस अयोग को यूनियन तथा फेंडरेशान दोनों और से आवेदेन-पत्र भेजा जा सकता है। ऐसे अययोग के नियुक्ति कां में स्वाग़त करता हुं।

इस आयोग को निर्दे श दिया गया है कि उसे अपनी सिफारियों को पेश करने के पूर्व निम्नलिखित बातों का ध्यान रसना चाहेंये ।
? प्रथम चीनी उद्योग वेतन आयोग को हिफारिखों तथा उद पर बिर्ये गये सरकारी निर्णय ।

२ Fair Wages Committee का प्रतिवेदन सथा उसमें निशिएँ Fair Wage का सिद्धान्त ।

३ विकसन शील अर्य रचना में चीनो उद्योग की अावइयक्वगयें-तीनी के निर्यात बनाये रखने तथा बढ़ाने की आवइ्यकता ।
$\gamma$ चीनी उद्बोग की विशेषताएँ ।
4 सामाजिक न्याय की आवशइयकताएँ।
६ श्रमिकों को अपनी कुशलता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन मिले इस बंग़ से Wage differentials कायम करने की आवरयकता। कौर
 लागू करने की वांछ्हनीयता ।
सरकारी बिज्ञाप्त में पह्ह मी बताया गया हैं कि :-
उत्पादन या उत्पादकता के आघार पर पारिश्रमिक की पद्धान लाई गई तो मी न्यूनतम वेतन का निर्षारण अवक्यक ही रहेगा, और

## ( $\overbrace{}^{\circ}$ )

इस पध्दति के फलस्वरूप काम के बोझ तथा गति मे अनुचित वृद्धि न हो यह भी देखना होगा।

## हमारी प्रतिक्किया

प्रथम वेतन आयोंग की सिफारिरों, Fair Wages Committee के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांन्त तथा सामाजिक न्याय की आवश्य-कताऍ-इन तीनों बातो के विषय में सरकारी विज्ञाप्ति का आग्रह स्वागत है। चीनी उद्योग की विघेषताओं को हर परिस्थिति में ध्यान रखना ही होगगा किन्तु शेष तीन बाते खतरे से खाली नहीं है। निर्यात वृद्धि की आवइयकता के नांम पर यह बताया जा सकता है कि विदेसी मडियों में हमारी चीनी तब तक नहीं बेची जायेगी जब तक उसको हम स्पंबर्टिमक कम कोमत में नहीं बेचते। कम कीमत में बेचना तमी सम्भव होग! जब उत्पादन का खर्चा कम होगा। पर उत्पादन का खर्चा घटाने का रास्ता क्या है ? क्या मालिकों के मुनाफे घटाना ? मध्यस्य दलालों के कमीशान समाप्त करना ? सरकारी करों को घटाना ? अथवा ट्रांसपोटं का सर्वा कम करना ? नहीं। इसमें से एक की भी बात नहीं। लर्चा घटाने का एकमात्र रास्ता होगा मजदूरों का पारिश्रमिक घटाना। मजदूरों को ही इसके लिये बहि का बकरा बनाया जरयेगा सात्र ही सके हिये तकं भी सुन्दर शब्दों में उपस्थित किया जायेगा।

श्रमिको में कुशलता बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन मिले इसहिये wage differentials, और परिणामों के आधांर पर पारिश्रमिक-ये दोनो बातें मजदुरो को समाप्त करने वाली है। आज कहा जायेगा कि यह् सब करतें समय सावधानी बरती जायेगी कि काम का बोंश हथा गति न बढे-यह तो कहने की बात है। और वहु भी तब तक जब तक कि इस नई पद्धति का प्रारम्भ नही किया जाता। पद्बति का प्ररम्म होने के परचात इस तरहृ के तंक उपस्थित करनें की आवश्यकता थी किसी को प्रतीत नहो होगी। मजदूर चिल्लायेंगे किन्तु अब वह पद्धति

सर्व स्वीकृति हो गई है, यही बताकर उनको दबा दिया जायेग़ा तथा काम का बोझ तथ। गति बढ़ेगी। काम करने वाले मजदूरों का स्वस्थ्य खराब होगा। अतिरिक्त (surplus) और मजदूरों को संखुया बढेगी और उनकी छटनी होगी। फिर भी 'प्रगमनशीलता' के नाम पर ये सारी बातें बद⿸्ति करने के लिये बताई जायेंगी। परिणाम ट।ले नहीं जा सकते। अश्रुविहीन अभिनवीकरण को घोषणा हमने कितनी हो बार सुनी। अभिनवीकरण का स्वागत करने के लिये श्रमिक तैयार हो जायें इस हेतु बताया जाता है कि उसके फल्स्वरूप छटनी नहीं होगी; किसी को बेकार नहीं किया जायेगा। इस आहवासन के आधार पर कुछ श्रमिकं संस्थायें अभिनवीकरण का सुझाव मान लेती है किन्तु बद में सारे दुष्परिणाम दिखाई देते हैं किन्तु उस समय चिल्लाने से कुछ लाभ नहीं होता। चीनी उद्योग में भी इसी की पुनरावृत्ति हो सकती है। ह़स सम्भावना का सामना करने के लिये हमें चीनी मजदूरों का संगठन बहुत प्रभावी तथा शक्तिशाली बनाना पडेगा।

## न्यूनतम का निर्धांरण

चोनी उद्योग के हर केन्द्र में न्यूनतम वेतंन का निर्षारण वास्तविकता के आघार पर होना चाहिये। इसलिये केवल पुस्तकों का अाधार अपर्याप्त है। हर केन्द्र में चीनी मजद्रों के परिबारों के औसत मासिक खर्चो की जाँच होनी चरहिये ।उसी के आघात पर न्यूनतम वेतन निशिचत हो ओर 'रिटनिंग एलांवंस' किसी मी परिस्थिति में इस न्यूनतम से कम न हो ।

## जीवन निर्देशांक से सम्बन्ध

न्यू नतम से ऊपर सभी बेतन श्रेणीयाँ Job analysis तथः Job evaluation के वैज्ञानिक आधार पर निरिचत, होनी चाहियें। अब तक इस वैज्ञानिक ढंग का आधार चीनो उद्योग में नहीं लिखिए गक्नः। वैसे हो

मंहपाई भते को मल वेतन में शात प्रतिशत शामिल कर देना चाहिये, और सम्पूणं वेतन का सम्बन्ष हास्त्रीय आषाग पर पुनर्रंचित जीवन निर्देशांक के सएथ जोड़ देना चाहिये। चीनी मजदूरों का सही और असली वेतन सुरक्षित रखने का यही एकमात्र मागं है। रिटेनिग एलाँवस' का भी सम्बन्ब इसी प्रकार जीवन निर्देशांक से जोड़न धाहिये ।

## हमारी मांगे

वेतन के अलावा अन्य प्रशनों पर भी सर्वकष विचार करते हुचे भारतीय मजदूर संघ ने चीनी मिल मबदूरों की ओर से निम्न मांगें प्रस्तुत की हैं।
? चीनी वेनत अयोग के अन्तर्गंत की त्रुटिघो का सुधार किया जाय ।
क-चीनो वेतन अययोग ने पुराने एवं अनुपवी तथा नवनियुक्त कर्मचारियों के मह्य gradation का अन्तर नहीं किया हैं। अत: पुराने श्रमशील एवं अनुभवी कार्यकरों को प्रति ₹ वर्ष के अनुभव के आषार पर एक तरक्की दी जाय।

स-सिपाही, चपरासी, लंब ब्वायज, सेन्टफूगल मशीन के र्र्मचारियों एवं कामदार ऐसे दायित्वपूणं कार्यंकारों की अकुषक : श्रेणी मे रखा गया है, उन्हें अर्षकुछाल श्रेणी रखा जाय।

ग-केन क्लक्र, पेमेन्ट क्लक, सेत्टर इन्टर इन्चांज, केन सुपरवाईजर अदि जंसे लिविक कर्मचारियों के श्रेणी-क्रम की विषमूता हटाई जाय ।

घ-मिल्ड सेवा से मुक्त कर्मचारियां के रिक्त स्वानो की पूर्ति सेवा मुक्तं कर्मंचारियों के ही परित्रार से किया जाय तथा उन्हें नई भर्ती में पोग्यतानुसार प्राथमिकता दी जःय।

ङ-स्नानीय कर्मचारियों में से ही अनुभव के आधार पर रिक्त स्थानों को पूर्ति में पदोन्नति करने का नियम बनाया जाय ।

च-सेवामुक्त कर्मचारियों को मिल से अन्तम चुकता हिंस्ताब पाने के साथ संचित कोष का धन भी देने की व्यवस्था की जाय ।

छ-से वामुक्त होने वाला कर्मचारी यदि सेवामुक्ति की अनियमितत को चुनौती देकर fिद्ध करना चाहता हो तो उसे विवादग्रस्त अवस्था में सेवामुक्त न किया जाय।

ज-वेतन आयोग के ग्रेच्युटंदी नियम के अन्तर्गत नैघानल बेसिक पे हटाकर वर्तमान वेतन के अाघार पर देने का नियम लांगू किया जाय ।

झ-उत्पादन के आघार पर बोनस देने का नियम लागू किया जाय ।

ज-छटनी की प्रथा समाप्त की जाय ।
ट-सेवामुक्ति की अवधि ५८ वर्ष समाप्त कर कायं क्षमता के अभाव के आधार पर किया जाय।

ठ-चीनी वेतन आयोग लागू होने के पूर्व के क्वाटंरों का किराया न लिया जाय।

ड-किराया देने वाले कर्मंचरियों को क्वाटंर देना अनिवायं किया जाय ।

ढ-प्रत्येक क्वाटंरों की सफैदी व मरम्मत प्रतिवर्ष किया जाँ तथा सफाई, रोशनी एवं पानी आदि की सुविधा उसमें बतिजयं रूप से रहे ।

## २-औद्योंगक विवाद अधिनियम में परिवर्तन किया जाय

अ-संराघन सरिमित द्वारा समाप्त किये गये विवादो का कारण अधिवार्य रूप से ज्ञात कराया जाय तथा पुर्नवचचार करने क अवसर दिया जाय ।

ब-fिल प्रतिष्डान में सब कारोबार एवं साहित्य राष्ट्रभाषा हिन्दी में किये जाने का नियम बनाया जाय ।

स-मजदूर एवं मिनेजमेंट के मध्य विवादों की पैरवी एवं संघ सम्मे लन में प्रतितनिधित्व हेतु सम्मिलित होने वाले प्रतिनिधियों को सेवेतन छुटटी दिया जाय ।

द-मजदूर सम्बन्धी सम्पूर्ण विवादों का हल, मिल प्रतिषडनन में ही करने की व्यवस्था की जाय ।

३-प्रत्येक मिल मे चोबीस घन्टे उपलब्ष रहने वाला प्रशिक्षित एवं अनुभवी चिकिस्सक की व्यवस्थः हो। दवा एवं उपचार का भेदक भाव न बरता जाय ।

४-प्रत्येंक मिल से ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाय ।
५-स्थायी कार्यों पर अस्याई मजदूर लगाने की वपवस्या समाप्त की जाय ।

६-धम एवं पूँजी के संतुलन एवं उल्पादन की चृद्धि के लिये मिळ के प्रबन्ध मण्डल में मजदूरों की भी साझेदारी ह्वो।
७-समान स्तर पर समस्त मौसमी कर्मचारियों रिटेनिनग को देने को प्रथा हागू की जाय।
८-मिल बन्दी में अस्थायी कार्यों पर मौसमी कर्मचारियो को ही प्राथभिकता दी जाए ।

९-प्रत्येक मिल द़ द्वरा कर्मषारियों के बच्चों को विद्याध्ययन हेतु प्राएँ
मिक विद्याल्य की व्यवस्था हो।

## सर्वंकष दृष्टिकोण

भारतीय मजदूर संघ एकॉगी संकीण विचार को लेकर नहीं चलता। हम मानते हैं कि मजदूर, उद्योग तथा देश तीनों के हित एक ही दिशा में जाने वाले हैं। कठिनाई इसलिये पैदा होती है कि मिए मालिक राष्ट्रहित से अपने स्वार्थ को अधिक महत्व पूर्ण समझते हैं।

## उत्पादक

अक्टूबर-नवम्बर में प्रारम्भ होने वाले १९६६—६७ के मौसम में गन्ने का आघार भूत न्यूनतम मूल्य वही रहेगा जो चालू मौसम म है अर्थत $५$ रुपये ३६ पैसे प्रति किवन्टल । यदि गन्ने से १०.४ प्रतिशत या उससे कम मिठास निकलती है तो उसकी कीमत ५ रुपया ३६ पैसे प्रति किवन्टल होगी। यदि मिडास इससे अधिक निकहती है है तो हर $0 . श$ प्रतिरात पर $४$ पैसा प्रति किवन्टल बढ़ जायेगा ।

आगगमी मौसम शुरू होने से पूर्व कारखानों द्वारा दी जाने वाली कीमत छसी आधार पर निशिचत की जायेगी यह घोषित सरकारो नीति है। क्या इससे उत्पादकों को संतुष्टि होगी ? हमें इस विषय में संदेहे है। तो भी इस विषय में अधिकृत प्रतिक्रिया प्रकट करने का काम उत्पादकों की प्रतिनिषि संस्या का है। यदि उसने ड़स विषय मे असंतोष प्रकट किया तो उनकी उचित मांगों को हमारा नैतिक तथा व्याव हारिक समर्थंन अवइय प्राप्त होगा ।

## उद्योग और उपभोक्ता

इस वर्ष कुल मिलकर ३३.५० लाख टन चीनी का उत्पादन देश में होगा। गत वर्ष की $0,00,000$ टन चीनी अभी ह्रमारे पास है

प्रतिम।स २.३० लाख टन चीनी देश के लोगों के उपयोग के लिये खुली की जाती है। सुरक्षा, नेपाल, भूटान तथा सिक्किम के लिये एक काख टन चीनों हम खर्च करते है। इस वर्ष केन्द्रीय सरकार लगभग पाँच ल्राख टन चौनी निर्यात करेगी। इस सरह देश में अाठ लाख हन चोनी अतिरिक्त रहेगी। इस अतिरिक्त चोनी को -खुला किया तो चीनो का मूल्य कम किया जा सकता है। यह करना आवइयक भी है। बोनी के साठों पर सरकार को अधिक एडवान्स देना चाहिये ।

## भारतोय चीनी उद्योग अन्बेषण केन्द्र

हमारे लिये यह हर्ष का विषय है कि हमारे अबिल भारतीव चीनी श्रमिक महासंघ के निर्माण के पूर्व ही अपना भारतीय चीनी उद्योग अन्वेषण केन्द्र' प्रारम्भ हो चुका है। चीनी उद्योग के स्यातनाम विसेषज्ञ श्रो ठाकुरदरस जी समहनी के नेतृत्व में दिनांक ११-१०-१५ को इस केन्द्र का शुभारम्भ ल्बनऊ में हुआा। पिछ्घले ₹३ वर्ष के उत्पादन काल में सरकार तथा मालिकों द्वारा उपेक्षित भारत के इस क्रमांक २ के उद्योग का स्वांगीण अध्ययन कर, केन्द्र घमुख शी माह़नी जी ने उत्तर प्रदेश, विहार तथ। पंजाब के चीनी उद्योग को, चतुर्य पंचवाषष योजना की अवधि में सर्वतोमुखी प्रगति की योजना देश तथा सरकार के सामने रखी है। उपभोक्ता, मालिक, मजदूर तथा सरकार चारो को लाभान्वित करने वाली यह योजना है। उद्योग विष्यक हमारी सर्वकष विचार पद्धति का सम्यक परिचय इस योजना के द्वारा होता है। हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय तथा रचनाधमक है। यही उद्देए य है अन्वेषण केन्द्र के निर्माण का। मैं सरकार से अनुरोष करता हूं, कि बह इस योजना को अध्ययन करके स्वीकांर करे। इसी में चारो तत्वों का कल्याण है।

इसके पूर्व जब चीनीं सब वर्षो की तुलना मे अधिकबस हैंद्धी त्तब चोनी को मिलों को सरकार ने ९७ करोड़ का एउबान्स विया था : इस वर्ष का लाभ ध्यान में रखते हुर्ये १४० क्रोड़ एध्वान्स देने की

जरूरत है। इस दृष्टि से कृषि मंत्रलय को चाहिये कि वह अर्थं मंत्रस्ञय के साथ वार्ता करे।

चीनी का बफर स्टाक रखने के विषय में सेन कमीशन ने सिफारिश की थी-उस पर अमल होना चाहिये। चोनी पर से करो का बोल्न घटाना चाहिये। निषंत्रण के विषय में साधारणतः सोचा जाता है कि वह उपभोक्ताओं के हित में ओर मालिकों के विपक्ष में जाता है। चोनी की बतत ठीक उल्टी है। चीनी पर से नियंग्रण हटाया तो उтभोक्ताओं को ही लाभ होगा-न कि मालिकों को ।

उद्योग से सम्बन्धित सभी पक्षों मे अधिकतम महत्व रखने वाला पक्ष है उपभोक्ञअं का। मजदूर भो उपभोक्ता ही है। गत्रा उःगादक चोनी उद्योग, उपभोक्ता ओंर श्रमिक-चरों के हित परस्जर पूरक है न 市 परस्पर विरोधी। इस सिद्धांन्त के आधार पर घीनी उधाओम के दिषय में वैज्ञानिक अन्वेषग करते रहना चांरो के हितों की दृध्टि से आवश्यक है।

चोनी मजदूरां के संग5न तया अन्दोलन को सही मार्गदर्शंन करने का दायित्व आप सब प्रतिनिधि बन्धुआं का ही है 1 केषळ, श्रूमिक्कल्याण की दषिट्ट से चलनेवाला महासंघ अप निर्माण करेंगे तो उसके तत्वावघान में रचनात्मक दृष्टिकोण से अपनी प्रगति करना भारत के चीनी मजदूरों के लिये सम्भव नही होगा। अस्तु अवांछुनोय, अरष्ट्रीय; व्यक्तिवादी, राजनैतिक प्रभावों से चीनी मजदूरों को बचाकर उनका राष्ट्रव्यापी प्रबल श्रम संगठन खड़ा करना यह आपका ही दायिस्व है । इस दायित्व का निर्वाह करने में इस सम्मेलन को सफलता प्राप्त होयही भगवान से मेरी प्रार्थना है ।

## "

## भारत्ताय रेल मजदूर संघ

मुलूंड (महाराष्ट्र)
२६ मे १९६६

आाज के इस अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसरपर सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। पह् सम्मेलन अपने भारतीय मजदूर संघ तथा भारतीय रेल मजहुर संघ के प्रगति में एक ऐंीतहाfिक घटना सिद्ध होगी ऐसा मेरा विइवास है ।

हम लोगोंके परिपाठ के अनुसार संत लोगोंके साथ दिल खोलकर बातचीत कर उनका दुखदर्व समझकरहि उनको सही मार्गदर्शन किया जाता है। अर्थति इसी ढंगसे रेल कर्मचारियोंके विभिन्न श्रेणीयों (Catagory) की समस्थाओंका विचार हो सकेग। और अवनें एक विनेष पारिवारिक भूमिका होने के नाते इसी तरह समस्याओंको निवारण करनेका हम प्रयास करें।

## समस्याओंकी जड

यह कहा जाता है कि जितने रेल कर्मचारी है उसके सौ गुना तमस्यदयें है। क्योकि सबकी मिलकर सामान्य समस्यांयें कुछ, फिर हर श्रेणी की समस्यंयें, फिर झोन की, डिब्हीजन की अलग अलग समस्यांयें, फिर हरेक कर्मचारी की अलग समस्यांये । तों इस तरह समस्योओंका निराकरण हो, इसलिये उनका स्वरूप क्यां है यह समझ्न लेना चरिये । कक्षा भी जाता है कि Diagnosis is half the cure अर्थात रोगका निबान करना इसपरहि कौनसी औषधी देना यह निर्भर होता है। तो पहिली बात रेलवेका पुनर्गठन हुआ उसमें कई समस्यांअंकी जड हमें मिछती है । पहले विभिन्न कंपनीयां थी, फिर उनके अलग अलग झोन बनाये गये ।

झोन बनाते समय अनेक समस्यायें खडी हो गई। पुतर्गठन के पशचात इतने साल बीत जानेके बाद मी सेवा शार्तों के विषयमे सब झोन्स् में(Unifromity) एक रुपता आा गयी यह नहीं कहा जा सकता। इतनाही नही तो हर झोन में विभिन्न डिब्हीजनों में सेवा की रार्तो के विषय में एक स्त्ता का अभाब दिखाई देता है।

और डिडि्हजनोके अलग अलग उपशाखाओंमें भी यह्ही बाते विद्यमान है। तो सेवा शार्तो के विषयमें एकरूपता लानी चाहिये थी वह नही लायी गई इस कारण कई समस्यांये खडी हो गई।

समस्याओंका अर भी एक कारण है। रेल की इस रचना के पीछ्ठ कोई मी शास्त्रीय आधार (Scientific basis) नहीं है। साधारणत: सेवा शार्तों के विषयमें, पदोन्नती के विषय में, (Promotional Avenues) चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणींके बारेमें समस्यार्यें खडी होती है। सरकारने भी इसके पीछे बडे सोच समझ कर कोई विशलेषणाटमक वंज्ञामिक आधार दिया हो ऐसीं बात नहीं। यह एक सबसे गउबह की बात है। हृम क एक छोटी छोटी बात लें ।

## पदोत्न तोकी नीति निशिचत होना आवइयक ।

इस उद्योग में चतुर्थ श्रेणो कार्मचारीयों के मनमें बद्रुत असंतेष है। कहा जाता है कि एक बार आदमी चतुर्थ श्रेणीमें पहुँच गया तो वह मरतें दम तक वहीं रहेगा। उसकी तरक्की होनेकी कोई आशा नही। तो सोे विचार न करने के कारणही यह परिस्थिती निर्माणहु यी है। विदेशोंमें ह्सके विषय में शास्त्रीय ढ़ंगसे विचार हुआा है और उन्होंने यह कहा कि पदोग्नति की नीति हरेक उद्योग में निशिचत होनी चाहिये। और यह नीति निशिचत्त होनेपर मालिक लोगोंनें एक सिध्दांत स्वीकार कर लेना चर्ाहिये। यद् सिध्दांत याने "In Service training should receive priority over pre-entry education', याने Pre-entry
education अर्थात नौकरी में अनेसे पहले बाहर जो कुछ भी उनकी हिखाई पढाई होती होगी उसकी तुलना में नोकरी में रहते हुये उसको जो Training fिलती है उस Training का महृ्व्व जादा समझना चाहिये । आज यह देखा जाता है कि तृ तीय श्रेणी या और कहीं मी किसी भी खातें में रिक्त स्यान हो जाते ही एकदम Advertisement दी जाती है। किन्तु चतुर्थ श्रेणी में काम करने वाले कमं चारीयोंको नौकरी में रहने हुओं उनको तृतीय श्रेणी में काम करने के लिये उपयोगो शिक्षा, Intensive training courses क्यों नही खोले गयें। अर्थात चतूर्थ श्रेणीसे तृतीये श्रेणी में भरती करने का निरिचत प्रमाण (Percentage) क्यों नही ररखा गया। इसी लिये Direct Recruitment की हर जगह होड दिखाई देती है। एक तरफ मजदूरोंकी छटनी की जाती है, इस कारण की यं Surplus है, और दुसरी और नयी भरती की Advertisement दी जाती है। Direct-Recruitment जहां तक बने कमसे कम हो। और नीचे की श्रेणीसे अुपर की श्रेणी में लोगोंको लेनेकी व्यवस्यः Service Training के द्वारा अधिक से अधिक हो इस सिद्वांत कके स्बीकार सरकार कर लेती तो यह आपत्ती न अती। किन्तु सरकार किसी मी योजनां में तालमेल नही।

## अस्थायी मजदूरोंकी (Casual labour ) समस्यांयें

Casual labour के बारे में चारों ओरसे आज बडी चिल्लाहट हो रही है। आज लाख से जादा संख्या इनकी है। इनके लिये नियम तो बनायें गये कि ₹तने महिने काम करने के बाद उसको (absorb) सम्मिलोत किया जाय । किन्तु उसे शायद जान बूक्षकर यद अवरी पूर्ण होनेके ३-४ दिन पहलेहो काम परसे निकाल दिया जाता है, ओर बादमें उसको फिर बुल।या जाता है। माने हमेशा उसकी सेवा खंडीत हो जाती है। और यह बताया जाता है की उसकी सेवा (continuous) बबलूत्रत न होनेसे उसे (absorb) नही किया जा सकता। इनके वेतने के बारेमे भौ तरह तरह की समस्यायें हैं। तो यह De-casualisation की

हमारी माँग है। अस्यययी मजदुर इस बारह चौदाहा साल अस्थायी मज़दूर के नाते क्यों काम करें। उदाहरण के रूपमें रेल जैसे बहुत बडे महकमे में कही ना कहीं (constructionproject) निर्माण योजनां चलतेद़ी रहती है। तो किसी एक बार यदि casual lauour के नाते एक ग्रुप को लिया है और यहाँ का निर्माण कार्य खतम भी हो गया तो दुसरी योजना पर उसको लगाया जा सकता है। इस तरह उसे Service में किसी तरह absorb किया जाय यह कठीनाई का बात नहीं। किन्तु बेदसे यह कहना पडता है कि सरकार के मनमें समस्पा हल करने कीं प्रामाणिक इबछका नहीं, के गल अपने जिम्मेखरीसे छुटकारा केसे हो यहीं सोचा जाता है ।

## सिनियॉरिटी और केतन की समस्या

सदर्न रेल्वे के निर्माण के समय M.S. M. के विभिस्म सेली कर्मां चारीयो को सदर्ं रेलवे पर absorb करने में जो अन्याय हुआा बही सरकार के बश्रास्त्रीय कारोबार चलाने की नीतिपर स्पष्ट प्रकाल षाष्ति हैं। इसी कारण इस रेलवे पर Seniority के बारेमें हजारों अन्याय पूर्ष बातें आज भी दिखाइ देती है। जब एक रेल्बे दुपरे में सम्मिध्वि: (Merge) की जाती है तो कर्मचारीओंके Seniority और PayStage के बारेमें कुछ्ठ भी वैजानिक या योजित विचार नही किस्या ज्ञाता क्त सरकार अपनी गलती मानकर भी अन्पाय को दूर करना-न्याय देनेका। सोंचा तो कुछ्ठ लोगो की टांग खिचनी होगी तो मी अन्याय हो जायगा, हसा कारण सरकार के लिये संभव नही।

यही अनुभव वेतन वृद्री के बारे में देखने मिलता है। अाइ .यद्र: देखा जाता हैं की जो Superior ऑंकीसर है उसकी तनखा कम हैं। और जो ज्युनियर आंफिसर है उसकी तनखाजादा है क्योंकि बीचमें Scale में परिवर्तन कर दिया। ज्युनिअर को जादा मिलने लगा पुराना है उसको कम मिलने लगा। Retrospectively लगायेंगे तो बजेट मे बैठता नही यह्ट

समस्या आा जाती है। माने सदाही बेतन वृर्द्धी के विषय मे अव्यवस्था बनी रहती है। किन्तु इसपर किसी करंचारी द्वारा सरकार के पास (Representation) आवेदन दिया जाने पर उसे उचित न्याय मिलेगाही यह विशवासपूर्वक नही कहा ज।ता क्यों कि न्याय कंसे दिलवाना यह सूझबूझ मी बडीं कठीन हों जाती है।

अब एक नया झमेला खडा होने वाला हैं South central Railway का निर्माण होगा। यदि सारी बातें जैसी बनाई बैसे हो गई तो अक्तुबर माह में fिकंदराबाद को केन्द्र बनाते हुये south central Zone का निर्माण होनेवाला है। वास्तवमे उसमे चार Divisions हैं। या तो चार Divisions मे ही सारा काम adjust करते तो seniority वैसे बनती। या south central या कुछ हिस्सा central में और कुछहिस्सा Southern में आता है। इसलियें दो Zones के लिये Option देते तो भी चलता भुन्होने सारे fिदूस्थानमेसे Option मंगवाये। अब हमलोंगोंने कहा की सरकार ! सारे fिद्धुधानसे Options मंगवाती हैं तो सिकदराबाद मे काम करने वाले जो कमंचारी हैं बुनकी Senio rity adversely affect हो जायेगी। तो मंत्रो महोदंयने कहा की नहीं अाप व्यवहार जानते नहीं। व्यवहार तों यही है की जो आंध्र के हैं वेही जायेगे। बडी मारी संस्या मे लोग थोडी ही जांनेवाले हैं। क्योंकी संसकंदराबाद माने बंबई या कलकत्ता थोडेहो है। बड़ा देखने जससा शह्हर भी नही है। उसका कोइ आकर्षण नही। इसलिये सारे हिदुसुस्थानसे Options मंगवाये। अब अुसी समय ऐसा हुवा था की NorthEast Frontier Zones में कछ लोगोंको एंसेही, Serviceमें से लिया था भुनका Confirmation मी हो गया था लेकिन अुनके लिये कोई Vacancies नहीं थी। रेल्वेमें सब चलता है। अब अुनका क्या किया जाय? तो फिर निर्णय हु वा की लगभग $\% ५ ०$ लोग जो वहां काम कर रहे थे उनकी case हमने अुठानी चाहिये। १५० लोग हं इतने महिद्टि तक हन्होने काम किया है confirmation तो हो जाना चाहिगे। मरकारनें कहा, होऩा तों चाहिये । लेकिन बोले वहां Vacancies नहीं है। हमने कहा

कुछ्छ भी किजीये अुनको जगह तो मिलनी चाहिये। तो हमने ही कह्व था central में Seniority adversely affect नहीं होनी चाहिये। फिर ये १५० लोगों का क्याहोगा। सरकारने हमारी बात हमारेही गले अुताशी १५० लोंनों को यहां Transfer करने का निर्णंय कर लिया। अब इसका मतहब क्या ? की कोई कानून नहीं कोई नियम नह्री कोई तर्क नहीं। जिस समय बैंसे बात जनेंगी वैसे करते जाना ।

## रेल दुघंटना (Accidents)

यह् स्पष्ट है की रेल उद्योग मे तरह तरह के अन्याय अंज चल रहे हैं। कुछ्छ रेलवे मिनीस्टर ऐसे भी हैं जिनको इन विषयोमें कोई हबी नहीं। वे केवलल अपने चुनाव क्षेत्र को मजबूत करनें में पडे हैं। इसके कारण बहुत पुराने नियम और कानून जँसे थे वे आज भी चल रहे हैं। जैसे रेल दुर्षटना की बात चली तो क्षतिपूर्ती (compensation) कैसे मिलनी चाहिये ये कानून १८९० का हैं। इसमें बदली हुर्यी परिस्थितिमें परिवर्तंन करना चाहिये । किन्तु (रेलवे बोडंड) नोकरशाही भी सोचती है की हमे करना क्या है। यह भी आशचर्यं की बात है की कर्मचारीयोने नियमोंका उलंघन किया इस लिये दुर्धटना हो गई ऐसा अधिकारी कह् देते हैं । क्योकि हम जानते हैं की यदि बनायें ये नियमो के अनुसार एकेक Operation के लिये जो Time Schedule बनाया हुबा है उसपर कर्मचारी अंमल करेंगे तो २४ घण्टे में रेलवे का सब काम ठप हो जायग़ा। यह बात संत्य है कि नियम के अनुसार लोग काम नहीं करते इस लिये आर्ज रेल चल रही है। अंत तो गत्वा Work to Rule यह एक हढ़तालसे भी अच्छा हथियार बन गया है। किन्तु इसमें परिवर्तन लनेकर कष्ट किसीने अपने दिमाख को नही दिया हैं।

## राष्ट्रीय न्यूनतम बेतन

शास्त्रीय दृष्टीकोन सामने रखकर हमने यह् कहा की हिन्दुस्थानके

हरएक औद्योगिक केद्रमें मजदूरोंके महावार खर्चों की जांच हो। अंन हमने कहा की खर्चे तरह्ट तरह के होते है। कुछ खर्चे हर हृप्तेमें होते हैं ? जसे नमक तेल मिर्च है। कुछ खर्चे महिनेमें एक बार होते हैं जैसे दाल चांवल आटा हैं। कुछ्छ खर्चे सालमें एक दो बार होते हैं जँसे कपडा है : कुछ दो चार सालमें एक बार होते हैं, जैसे जुता, छाता है । कुछ पांछ छः सालमें एबाद बार होते हैं जैसे बहैन की, लडकी की शादी है। लेकीन सब सर्चो का हिसाब करना चाहिये ।

और वास्तविकता के आघार पर मजदूर के परिवार में औसत संस्पा कितनी होती है। ओ़र कुल मिलाकर अुनका औसत बर्चा क्या होता है । इसका बंदाजा निकालना चाहिये। और वह जो अंदाजा निकलेगा ब्रुस़क्रो, राष्ट्रीय न्यूनतम National Minimum समक्षना चाहिये। और घूद्य; जो National Minimum रहेगा वह हिंदुस्थानके Unskilled Worker की मिलना चाहियें। यहांसे न्याय का प्रारंम है। द्रमारा जो Class IV Worker है, जो बिलकुल नया है, जो बिलकुल पढ़ा लिख्या नहीं अुसको कितना मिलना चाहिये तो equivalent to. National Minimum.

फिर Job evaluation हो । अब Job evaluation का आपको पता है। जो विभिम्न काम हैं, हर काम में मेहनत कितनी अुठानी पडती है, कितनी तंफलीक है, कितनी परेशानी है। मानसिक बारीरिक परेशानी कितनी है, अुस में Risk कितनी है, कितनी बुदी़ाती आवइयकता है, कितने सातथ्यकी आवइयकता है, संभी बांते देणनी पूपी है। पारिचमत्य देशोमे Job evaluation का तंत्र अन्दोंने विक्मिक्ष किया है। बुस तंग के आराारषर रेल्वे जसे बडे बुबोग में हर Job का evaluation होना चाहिये। अुसमें Marks, fिएते है याने कुछास्ताओ, लिये इतने Marks, साहस के लिये इतने Marks सातल्य बुद्धी मानी के लिये इसन Marks 1 और सारा जो अुसका आाराबड़ा तथ्यार होगा तो अुस में Job evaluation के आघार पर जिसको जितने Marks.
 बह National Minimum अुसके तुबना में अैb evaluatión में जिस catgory को जितने मार्कस् जादा मिलेंगे भुतनी अुसकी के वेत श्रेणी बुंची रहे यह हिसाव यह दुसरी बात 1 याने पहिली बता National Minimum तय हो और वह unskilled worker को मिशे। दुसरी बात हरएक Job का मुल्यांकन हो Job evaluation हो। और unskilled worker को जो National Mini mum मिल रहा उसकी तुलना मे उदको वेतन श्रेणी किसनी. मिले बया fमले यह तय ह्वो।

निसरी बतत जिसको बो वेतन fिल रहा है वह उसका केला सुरक्षित रहे। बाजार में विजों के दाम बढे इसलिपे उसका बसली के c ले कम न हो जाय इस दृषिडसे हरेके वेतन की टांग जीवंन निदेखाब कें साथ जोटी जाय। अर्थात तनसा स्उयमेन बढेगी ओर घान्दोलन कूतो की आावश्यकता न होगो। यह चार बाते यदि हो जाही है fिसमे IIM service training का मी अंतर्माब हो जाता है तो मडदूर कोर कमंचारीयों को अाथथक न्याय प्राप्त होने की भूमिका बन जायगी।

## महंगाई और महंगाई भत्ता

आज महंगाई अपसमानसे छूने जा रही है यह कहना अंखुप्ते इही होगा। सरकारने कमिसनत् त्रिगये कितु इसका पूर्ण निरामेग
 है। हमते़े कहा की किमते जो बढती है, क्यो बढतो है और किसं कारण से कममते कितनी बही है इसका विरलेषण होना :चाहिये। इसी ती प्रमुक्ष कारण माने गये है:-

 wise break up) हो। और जितना percentage मुकक्बतेसे
 चाहिबे । विस्ता सुद्रास्फीती (Deficit Financing) के काल

ंसी उतना बोंश सरकारके कंघोंपर जाना चाहिये। बोर बस्तकमें चीजोंके अभाव के कारण जो（Inflation）मुद्रास्फीती हुवा होगा पो किमते बकी़ होगी उतनाही बोद्न नागरिकोंपर जाना चाहिये।

साथही भारतीय मजट्रू संषका पहला कहना यह हैं की राष्ट्रवादी होरे के नाते प्रतिरक्षा（Defence）और नव निर्माप（Develop－ ment）दोनों का बोक्ष नागरिकोंने बरदास्त करना चाहिये। किन्तु साथही हम यह कहते है की जो बिल्कुल मरीब चतुर्थ शेणी के हमारे कमंचारी है，$₹ \circ ९$ या उससे भी कम जिनकी तनखा है उनके कंषोंपत्र यह् बोन देने की आव₹यकता नही। मारतीय मजदूर संघने जो सिदांतर बत्याय की भारत मे कम से कम ओर ज्यादा से ज्यादा आमदनी मे केवब एक यमेर दस इतनाही फर्क होना चाहिये। इस बात को कार्यन्बिव करने से भोर अऩ्य रास्तोसे भी पैसा वा सकता है $I$ अर्थात जो बोक्ष हुषा बह उन कंधोंपर होना चरहिए कि जो कंषे उन्हे बरदास्त कर सकते है समी कर्मंचारीयोंकी यह मांग है की महंगाई का पूरा Neutralisatiou होऩा चाहिए। इन सत बार्तोंका राष्ट्रोय दृषिकोनसे विषार होना थाहिते भा．म．संघ इस नीतिपर पहुंच पया है की महंगाई षत्ता बह पयती （system）हीं खतम करनी चाहिये। दूसरे महायुद्द के समम है केवल war allwance के नाते दिया बाता था यह समक्षकर की युँ सम्भाप्त्र होनेपर मूल्प स्थिर होंगे महंगाई कम हो जायमी। हितु अाब बन महंमाई यह स्थायी अबस्या हो गई इस परिस्थितीमे महंगाई के हैं मे जैसा अधग रखना इसका बर्थ घतनाही होता है की pension pre： vident fund और Gratuity 效 रूप मे जो हमारा बास्तकिक कायज पैबा है उससे हमे वंचित रखना इतनाही मतहर्द है। घैसे र०． मूल बेतन और ט० रु महंगाई यह अगर Textile worker ．${ }^{\circ}$ fमक्छतr है तो Gratuity，Provident Fund，Pension उस
 तरहसे महंगाई भत्ता मूल वेतनमे सत－प्रतिसत सम्मिलित करनेपर बो हंघूर्ं बेटन（subject to Nationel minimum）fिसी ，की क्राल कों

राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से कम नही होंगा और इस संम्पूर्ण वेतन का संबंध जीवन निर्देशांक के साथ जोडना चाहिये। केवल comimission नियुक्त करने से काम नही चलेगा वह केवल समय काटनेवाली बात हो सकीजी हैं।

राष्ट्रीय वेतन नीति तथा राष्ट्रीय मल्य नीति निर्धारण की आवश्यकता:-

वास्तवमे आवश्यकता इस बात की है कि सरकारने आजकी संपूण आर्यक अवस्था का विवरण जनता के सामने रखते हुयें अपर्नी कfिनाईयॉ सामने रखते हुये अधिक समस्याओंसे संबंधित सभी पक्षों को Round Table conferance मे बुलाना चाहिये । इस तरह एकप्रकारसे National debate जनता के फोरम पर होकर (National Wage Policy) हमारी राष्ट्रीय वेतन नीति क्या हो और निकटमे राष्ट्रीय मूल्य नीति क्या हो, यह तय होना चाहिये। इसमे जनता की मी जानकारी बढेगी। वह प्रशिक्षित होगी। एक (Psychological enviornment) मनोवैज्ञानिक वायुमंडल हो जायगा और फफर उस वायुमंडलके दबाव के कांरण जनता विरोषी बातें करनेका साहस न सरकार को न मालिकोको न मजदूरोंको होगगा। उदाहरण के लिये एक काम अपनें समने है। कुछ पाँच छ: महिने पहले विल्सऩकी Labour Gort. ने एक Price policy तय की। ब्रिटेने के विर्षष परिस्थिती के कारण यह Price policy ऐसी थी को जिसमे गरीब जनतापर बोझ बढ़नेवाला या। इसमे अर्थातही औौ्योगिक मजदूऱ ज्यादा अाता है। तो उन्होने British Trade Uniun Council की ममटींग बबलाई। स्वयं Finance Minister को Trade Union council को और से cross examine किया गया। उन्हृंले सारे तथ्य और आंकरे General Council के सामने रबे और सारे तथ्य और आंकडे सामने आने पर दु:ख के साथ, अनिच्छा के साथही क्यों उ हों देशभक्त होने के नाते मजदुरो के नेताओं को कहना पडा की बात सत्य है। और कहा की Lobour Govt. ने जो Pice pol-
$10 y$ तय की हैं, वास्त्विमें हम्गरो बोझ बढ़ानेवाली बांत है, फिर भी हैं उसे स्वीकार करने है। किन्तु दुःखसे यह कहना पडंता है की हिंदुंस्थानमे अवमुल्यन जैसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय भी हमारीं राष्ट्रीय सरकार होने पर भी सरी आधिक क्षंत्र के पक्षों को विशवासमे लिये बिनों ही निर्णय किये जा रहे है। यहां तक की Parliament को मी विरवास मे नही लिया गया। Congress को पूछा नही उनके Working Committee को पूछा नही। भा. म. संघ का यही एक मोलिक विचार है की सभो संबंधित पक्षो को एक National debate मे बुलाकर राष्ट्रोय वेतन नीति तथा राष्ट्रोय मूल्य नीति का निधर्धण हो इस तरह'से मजदूरों को और नागरिकोंको फवइवा- मे लिया गया तो योंजनाओं के बारे मे, ख्वार्थ, व्याग के बारे मे हर एक अददर्मी देशभक्त होने के नाते अधिक उर्पाद्वित हुप सकता है।

## उद्योग का स्वामित्व

भारतीरष मजदूर संघ की अपनी विशेषताके अनुसार उच्योगोंके ₹्वर्वमत्व के विषय मे भी हमारा कुछ मौलिक विचार है। स्वामिः्व का नुंचां क्या रहे इस पंवषय मे दिशा दर्शंन किया हुआ है। संक्षेप मे हमने यह कहा कि कम्युनिस्ट्रों के समान सभो उद्योगों के लिये एकही ढ़ांचा लागु हो यह कंहना माने Nationalisation हो यह कहना याने सरकारी करण होगा। यह गलत है। विचारोंका Regineutatión नही हो सकता। यह अव्यवहायं है। तरह कें उद्योग है उसकी तरहकी प्रकृति है और तिशेषतायें। हर एक उद्योग की विशेषताये तय करेक उसके स्वरिमित के ढ़ाचे का विचार करना पड़गा। जिसमे Private Capitalism आ सकता है, Municipalisation आ सकता है, Cooperativisation आा सकेगा जिसमे (Labourisation) श्रमिकीकरण अा सकडा है। श्र्मिकोकरण की परिभाबा करे हुये हम्मने कहा को हरेक उद्योग मे मजदूर के पसीने का मूल्य भाग की (share) शाकल मे व.रते हुये मजदूर को उद्योग का संहभागी बनाना (sharóholder) यह्ट एक शकल Labcariaxon हो सकती है। जंदों

Private Employer के साथ से उद्योग छिनना है वहां सरकारके हाँथ मे न देते हुये सरकारीकरण यदि उद्योग का हुवा होतां तो जिस तरहसे सरकारी खजानेसे पैसा ओर तांत्रिक मदत (Technical aंd) उस उद्योग को प्रात्त होती उसी तरहृसे उतनीही Technical aid आौर पैसा उस उद्योग को देते हुए वह उद्योग उस उद्योग के काम करनेवाले मजदूर्रों के हाथ मे देना चाहिये और उनके हारा वह दोनो बाते चलना चाहिये यह इसकी शाक्ल श्रमिकीकरण की और जहां दोनों बाते उच्चोग के विशोष स्वरूप के कारण नही चल सकती वहां उस उद्योग का एक Autonomous Corporation fिर्माण होना चाहिये। स्वायत्ता निगम निर्माण होना चाहिये यह केवल नाममेही स्वायत्त न रहे जससा LIC का उदाहरण है। तो वस्तवमे जिसमे स्वायत्तता है ऐसा स्वायत्त निगम निर्माण होना चाहिये जिस Corporation के Management पर Board of Directors पर उस उद्योग से संबंधित सर्भो वक्षोंका प्रतिनिधित्र्व होना चाहिये। जिसमे उपभोक्ताओंका प्रतिनिधित्व Parliament के ढारा और कर्मचारियोंका प्रीतनिधित्व उनके युनियनस् के द्वारा होने चाहिये और इस तरह का श्रमिकीकरण को तिसरी शाकल होगी।

और रेल्वे के लिये यह तिसरी झक्ल जो तिसरा स्वरूप है यद् रागू किया जावे यह हमने कहा, रेल्वेकी स्वायत्त निगम Board of Management पर यात्री उद्योगपति, बेपारी आदि के प्रतिनिधी भी लिये जाने चाहिये ।

इस तरह विदेशियोंके अंधानुकरण के आवारपर नही अपितु स्वयं प्रतिभा के अाधारपर भारतीय मजदूर संघने मजदूर क्षेश्र मे मोलिक मागंदर्शन किया है।

## रेल उद्योग मे भारतींय मजदूर संघ

रेल उद्योग मे हम क्यों अयये? इसलिये नही़ी की कबल एक नयी Union खोलनी थी। यह भी नही की किसी के व्यक्तीगत नेतागिरी के तथा राजन्नैतिक स्वार्थ को सिद्ध करना था। तो इसलिये की मजदूरों

की सम干पका हल निकले और राष्ट्रवादको चौबट के अंतर्गत उनकां कल्याण हों। इस विष्य में हमारे विचार स्पष्ट है। (१) हम संपूर्ण मजद्र क्षेत्र को दो हिस्सों मे विभाज्य करते है। कम्युनिस्ट और राष्ट्र्ं वादीं (२) हप राजनैंतिक दल का विचार नही करते। हम केवल दों जाति की कल्पना करेते हैं। एक राष्ट्रद्रोही दूसरी राष्ट्रभक्त I Communist राष्ट़द्रोही है यह खूले आम घोषित करते है। और उनका विरोध करनेवाले बितने पक्ष है वे राष्ट्रभक्त। हम यह चाहते है की सभी राष्ट्रवादी लोगोंको मिलकर राजनीतिसे निरपेक्ष रहनेवाली एकहों युनियन एक एक उद्योगमे निर्माण हो। किन्तु इसमे हमारी शातं एक्ही हैं की जिस दरवाजेसे शज़ी़ीती अंदर घुसती है वह्द दरदाजा याने संबद्धता (aftiliation) बंद करना। ना इंटक के साथ, ना हिद मजदूर कें साथ किसीके भी साथ संबद्धता न रहे। साथही Trade union कें बाकी काम होने को आवन्रयकता है। जंसे रेल्वे मजदूरोंका ठीक संगठन (३) Administration के साथथ आवइयक्रता पड़नेपर सफलता कें साथ संघर्ष और इस क्षेत्रमे Com?munist को रोकना। आज कें नेतॄत्वमे यह क्षमतांका संपूर्ण अभाव है।

## मान्यता केवल एक मगजल

किंतु दुर्माग्यसे आजकी युनियने रेल के मजदुरों की समस्याओंकों परल नही कर सकी । Management के साथ टक्कर देनेकी क्षमता ख्वसम हो गयी तो मान्यता की लालच पैदा हुई याने vested interest का निर्मण हो चुका। यह्टेता मान्यता को बनाये रखने के कियेलिएagement के खिलाफ कोई भी हथियार उठा नही सकते। अंचीच मान्यता के कारण उनकी ताकद. बढी नही कम हुर यह्ह स्पष्ट है। नो जिनको केवल मजदूरोंकी भलाईकी ही इच्छा है, जो हृदय से काम कर रहे है वही लोग टककर लेंसक्ते है। १९६० की जुकाई का हसताल इसका परिचायक है।
fिसरी बात भी हमम ख्याल रखें उस महात्वपूर्ण: उछोम मे हित उद्योगको वस्तवमे ₹ैदुस्थानकी (Life Line) जीवन त्रेला कहाँ जक्र है गद्दार राष्ट्रद्रोही कम्यूनिस्टों को नह्रो घूसने देंगे। कल्पना हिती़ी को इन युनियनोंपर कम्युनिस्टं। का कहजा होता है और षघऱ चायना या रुस का हमला होता हैं तो क्या होगा हहदुस्थानका बह कलनी आप किजीये। तीनों कसोंटियोगर आज़ की युनियने असफल रही हैं। और यदि हम खागे नही आते तो इस दुबंल नेतृत्व को पीछे ते सेते हुयें कम्युनिस्ट सारी भूमि व्याप्त कर हेते इसक्षिये हुमे रेळ ;खलेन तो आना पडा। अर्थात भारतीय रेल्वे मबहूर संघका निर्याज घह्र रेल कडदूरोकी ऐनिहासिक आवइसकता थी।

## हमारी प्रेरणा तथा आदर्शा

यह बात भी स्पष्ट है की हमारा उतरदाभित्व भी बढा है। हममरी
 उम मजदूर क्षेत्र मे आये । और उत्कट देशाभक्त के नाते हम इस देसेे हरेक व्यक्तिपर प्रेम करते हैं। जितना मेरा मेरे उपर प्रेम है उत्तना मेस पेरेरे इस देशके प्रत्येक व्यक्तिपर प्रेम है। मूं हिन्दुस्यानिसे कोई की आष्बमी भूषा नही देख सकता। यह प्रेम मे कोई Returns की अप्पेका नर्ही/4 हमारे भारतीय आदवं हैं, की फल का ब्याग करो।.और कर्मेफ़ल का
 इस संबंघ एक उदाहरण हम सबने हुदय मे अंकित करने योग्य हैं 1 ईतf एक गाव से दूसरे गाव जा रहे थे । बोचमे एक महारोगी की बस्ती थी। वहां $१ ?$ कुष्ठ रोगी थे। उन्होने सुना था की ईसा रस्तेसे जा रहे है। वो सभी जानते थे की ईसा करणामय है तथा यह मी की ईसा जिसको हाथ लगायेगे स्वर्णकांति हों जायंगा 1 तो ये ग्यारह लोग उनके सामने गये। ईंसा तो करणा के सागर ही थे। उन्होनें कुष्ठ रोगियोंको हाथसे स्पर्श की या तो उनकी स्वर्णकांती हो गयी लेकिन आइचर्य की बात की ये कुष्ठरोगी जिनको मकान वालोने कुष्ठरोग होते ही सदेड दिया था, जिनकी

उत्मियोने चका म्नुह देखने से भी इन्कार किया था जसे हीं प्रभूके इस
 छेकीन उनमे एक्क आदमी ऐसा था की पल्निको और बालबच्चोको मिलने के बाद याद आयी की अरे यही तो पलि हैं जिसको मे प्रिय समझ्रता हूं लेकेंन यही हैं जिसनें जंसे ही कुष्ट रोग हुवा मेरे से बात करने के लिये भी. इन्कांर कर दिवाध था। गे इननी कृजहन इपके लिये मै दौडकर आ गया और अंब ईसा की चरणोमे समर्वण कर देना यही कर्तव्य हैं। इस तरह ?? में से केष्गंल एक इतनी हृतजता जाइसाको मिलती हैं तो हम तो मामुली अंदमंने हैं। इसलिथे हमारा मानृहृदव होना चाहिये। यही हम्गरा जीवनमूल्य है भर इसमे हम सफल हो मये की मेरे उद्योग मे काम करनें वाला इस्तक मजदूर मेरा लडका हैं इस तरह उत्कट मातृप्रेम हमारे हृदयमे रहा फिर मान्यता रहे ना रहे हम सफल हो सकेंगे। उस अादर्श को लेकर भा.म. संघ का हरा एक कांयंक्ता बडा हो चुका हैं। सफलता हम।रीहोनेंवाली है क्योंकि हम यदि असफक हो जायेंगे तो हिन्दुस्थान का राष्ट्र असफ़ल होग। यंर यदि हिन्दुस्पानका राष्ट्र सफल होगा तो हम सफल होंकर रहेंगे। हमारा यह उच्च आदर्श, हमारा यह जीवन मूल्य. हमारा बह मातुंद्धबए बोर इन संबके विषय मे प्रेरणा देनेवाला हमारा बही परम्परागत हबत बौर इबके नीचे चलनेवाले हम सिपाहो इस आघार पर रेल मउदूरं बोत्र मे जंसे प्षूरज ऊकर आनेपर कई सितारे और चांद भी दिसाई नही देते, भारतीज रेखा भबदूर संघ आनेपर थोडेहीं समय के अन्दर क्या AIRF क्या NFIR $f_{\text {सतारों के से समान लुप्त हो जायेंगे इसमे मुने कुछ भी संदेह नही }}$

## भारतीय पतिरक्षा मजदूर संघ,

मुरादनगर ( जि. मेरठ)
दि, १? व १२ मई, १:६८

आज का दिन भारत के ट्रेड यूनियन अन्दोलन के इतिहास में स्वणीक्षरों से लिखा जायगा। क्योंकि प्रतिरक्षा संस्थानों के कमेंचारियों की राष्ट्रव।दी फेडरेशान का निर्माण करने हेतु आज आप सब बन्षु यहां एक्रत्रित हुए हैं । देश की सुरक्षाकी दृष्टि से इन संस्थानों का मंह्त्व विशोष है। इनमें राष्ट्र विरोघी तत्बों का प्रभुत्व रहा तो देश की सुरक्षा के लिये धोर संकट पैदा जोगा। सन १३६२ में चीनी अञ्कमण के समय क कम्युनिस्ट नेंताने यह धमकी दी थी कि यदि कम्युई नस्टों के संय़ंक्त सुरक्षा मोर्चीं में सम्मिलित नहीं किया गया तो वे सभी प्रतिरक्षा संस्थनो का कारोबार बन्द करवा देंगे । इससे यह्ट स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनकी विचारों कीं दिशा क्या है ? द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ काष में स्टालिन और हिटलर दोनो दोसत थे। इसलिये फान्स की प्रतिरक्षा संस्थानों में क्रिपाशोल कम्युनिस्ट यूनियनों ने अपने ही राष्ट्र की सुरका की पीठ में छुरा भोंका (Sabotage किया) और हिटलर की सेना की सह्यायता की। जिनका श्रद्धाकेन्द्र देश के बाहर चाहे हस में हों या चीन में-उनके हायों में प्रतिरक्षा कर्नचारिपोंकी बागडंधर रहना-लवरे से खाली नहीं है।

## इन्टुक से निराइा

कम्युनिस्टों के अनिरिक्त इस उद्वोग में काम करने बम्ही दूसरी मी क्रेड्रेशन है और हमें उससे बहुत आशार्यें यी किन्तु दु:क्ब के साम्भ वह कहना पड़ता है कि उसः फेडरेशान ने हमको निराश ही किया । पद्टा

सरकारी धम संगठन के नाते ही काम कर रही है। हस कारज घ्र⿵िरक्षा कर्मचतीयों को न्याय दिलाने मे वह असमर्य रही है। इसी कारण कम्युनिष्टों के चंगुल से कर्मचारियों को मुक्त करने का कार्य भी वह नहीं कर सकती। यह बात नहीं कि कम्पुनिष्टों ने कर्मचरियों की समस्पाओं की सुलझन निकाली है। किन्तु वे कम सें कम संघषंघीकता का नटटक तो करते है। इस प्रकार दोनों फेडरेशन कमंचारियों की उसित मांगे हासिल करने में असमथं रही है।

दोनों फेठरेशन का आजका रवैय्या कर्मंचारियों के हितों की रष्षा की दृषिट से उपयुकत नही है। हो सकता है कि प्रारम्भकाल में उन्होंने कुछ अच्छे ढंग से काम चलाया हो किन्तु एक बार सरकारी मान्यत प्रप्त होने के परचात दोनों की प्रवृत्तियों में अनुचित परिवतंन आया हे।। दोनों के कार्यं में सजगता, सतर्कता. दक्षता तथा संधर्ष-क्षमता का अभाव दिखाईं देता है। उदासीनता बठती जा रही है। प्रतिष्डा प्राप्ति के मकलस्वरूप दोनों में शियिलता आ गई है।

## क्रंचारियों की समस्यायें

प्रतिरक्षा कमँचारियों की अनन्त समस्यायें हैं। सबकी fगन्ती करना यहाँ सम्भव नही। हर एक संस्थान के हर एक श्रेणी की अळग अलग समस्यायें है। उनके अलावा सब कमंचारियों की सवंसाषाऱण संमस्याये भी हैं। उदाहरण के रूप में यहा उल्केख करना आवशयक है-

क्या यह कहा जा सकता है कि Pay Commission की चभी सिफारिखों को पूरी तरह से क्रियान्वित कियर गया है ? आज दी जा रही वेतन श्रं णियों के ीीछे कौन सा शास्त्रीय आघार है ? क्या विजित भत्तों (Allowances) के पुर्ननर्धररण की आअ्क्यकता नहीं है। House Hent Allowance तथा City compensatory Allowance बारे में न्याय प्राप्त हो-इस हेतु सभी काहरों का पुनर्बंरीमरण अन्येष

या नहीं ? क्या यह कहा जा सकता है कि सभी विभारों के लिए (Oye? time Allowance) की सामनन्य तथा निष्पक्ष व्यवस्था आज विद्यमझन है ? क्या यमी कमंचारिये के काम के घंडे ठीक ढ़ंग से निकिचत हुए हैं? और क्या सभीं चतुर्थ श्रेणी के कमंचारियों को साप्ताहिक तथा नियमित् अवकाश प्राप्त होता है ? क्या यह सत्य नहीं है कि छुट्टियों के बारे में कोई सामन्व नीजि नहीं, बौर विभिन्न विभागों तथा श्रेणियों के कर्म चारियों में इम तिषश में त्रिषमतर तया पक्षयत किया जा रहा है ? प्रमोश़ की भी क्या कोई सामान्प तया शास्रोय नोति है ? क्या यह सत्य नहीं हैं कि कई श्रेणियो के लिये प्रमोशन के द्वार बिल्कुल बन्द है ओर पक्षपात के कारण अन्ट्रेन्ड तोगों को ट्रेड्ड के वनिस्पत प्राभ्येमिकता दी अती है ? कितनो श्रेणणगों का वेतन कम, अवरूद्य होरना है ? पदावनति के बारे में भी कपा कोई सामान्य निति निर्धारित है ? क्या यह अ।बयक नहीं कि यह निनो तय हो तथा उसके प्रकाबा हें विद्यमान पदावनतियों पर त्रिजर किगा जाय ? नियुक्ति तथा पदोलीकात के $f$ ये आत्रइगक समो (Tests) के इते में सवंकष बिचार करने के लिये क्या किसी समिति की नियुक्ति उगयु क्त नही ? यह अभी तक स्वोकार क्यों नहीं किषा गया किषा किसो भो उच्चपद के लिये तब ।नक Direct recruitment नहीं को जायगी जब तक कि उसके फिये जाफयुक्त व्यक्ति नीचे की श्रेगी में उपलब घ हैं ? Probation की बवकीष घटाने में क्या आपत्ति है ? योग्य व्यक्ति उपलब्ष होते हुए मी पदों दो रिक्त रखने की पद्धति बन्द क्यों नही की जाती? बडे पैमने पर छटनी लाने वालो। सभी योजनाओं को तुरन्त स्थगित क्यों नहीं किया जाता और इत सिद्धान्त को वयों नहीं स्वीकार किया जाता कि किसी मी कमँचाओ को उसके काम से तब तक न हटाया जाय जब तक कि उसे उसी प्रेक्रं में दूसरी वैकल्पिक नोकरी न्हीं दी जांती ? ट्रेड्ड यूनियन कार्यकर्ता थे अन्य कर्मचारिगों के (Victimisation) के मामलों को वेंखने लिंस्रे कौन सी।मझीनरी आज विब्यमान है? ?२५ वष्षं की सेबः समयक्षा $44:$ घषं सी आयु पर रिटायर करने अथवा 3 करने का उधिकार बकसरों को वेलें से पक्षपात बहेगा-पह बात आँसों से ओोनल क्यों की जा रही हैं?

तरह्पक्षपात्र का अfिकार उफसरों को देते से ही कमंचारियो को वर्षो .का टेंपररी के नाते रखने को प्रवृति बढ़ गई औौर किसी, को मी सेवा की सुरक्षा अजज निरिचत नहीं-यह बात भूळने की चेष्टा क्यों हो रही है ? अभी भी ठीकेदारी पद्धति से काम कपों लिया जाता है ? और जहा ठीका प्रथा हो वहां कमंचारियों की सेवा शर्ती तथा वेतन श्रेणियों के लिये ₹वय ज़िम्मेदारी वहू क्यों नहीं लेती ? जिन विभागों में काम करमे वाले कमंचारियों पर मिलीटरी के नियम लागू किये जाते हैउनकी fमलीटरी कमंचारियों की सुविधायें क्यों नहीं दी जाती ? आवर्यक जांच करते हुए उपयुक्त विभागों को शाखाओं तथा निपे शुर्किषोमें Civilianisation द्यों नहीं किया जाता तथा २६ $\%$ संनिकीकरण को नीति को वापस क्यों नहीं लिया जाता ? प्रतिरक्षा वि ांग से सम्बन्धित कोन से अंनुषंशिक संस्थानों के कर्मंचारियों को नियमित विभागीय कर्मंचारी माना जाय-इस पर अव तक कभी सोच दिचार भी टुआध है ? जिन कारखानों के काम का स्वरूप करंचारियों के स्वास्थ्य के लिये हानिप्रद है-उनके कमँचर्रियों के स्वास्ध्य की रक्षा के लिये की़न कौन सीे सुविषाये सरकार ने दी है ? क्या यह सल्य नहीं कि किभी मी विभाग या संस्यान में काम के बोझ का निर्घारण शास्त्रीय अधार पर नहीं किया गया है ? और जो हो निघर्रारण पहले से है उससे अविकर बोस कर्मंचारियों पर डाला जां रहा है ? क्या यह कहा जा सकता है कि समान स्तर के कायं करने वाले सभी कर्मचारियों की वेतन श्रेणियiं यात्र समान है ? महणाई के अ/कडो के नुसार Pricerate में तथा वेशानों को दरों मे वृद्धि कमों नही की जाती? क्या आज भविष्द निषि (Provident Fund) के ब्याज दर का पुर्नानर्धारण न्याए नही हैं? Medical Reimbursement तथा Childrens' Education Allowance के बारे में अनज की व्यवस्स्थी क्या सन्तोषजनक है ? कमूंचारियों की Contingency सेवा को अवकाखा प्राप्ति के समय नियुकित्त सेवा में क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्या स्थानान्तरणःके समय विश्रा का भाध्यम तथा अन्य सम्बन्छित बातों को हयाग्न में रखा जाता है। अर्ष हों धएकवार सबको रेलवे फी पास क्यों नहीं दिया जाता ? क्या तोई स सक्ष


किन्तु इसका उत्तर भी स्पष्ट है। बाजकल सभी संगठन एकही उद्देश्यको ऐेकर कार्य करते है, मानों एकही मांग केलि ये जस्े की कर्मचारिती। के बधिकारो पर होनेवाला अतिकमण दूर हो। संभवत: यह परिस्थीतीबन्म हो, किन्तु यह निfिवाद सल्य है कि वतंमान संगठन कमंचारियों को उनकें बधिकारों के साध कर्तब्योंकी विषय मे जातृती करने मे असमर्यं रहे है । यदि वे कर्मचारियों को उनकेखपने कर्तन्यो के प्रति निष्ठा पर बल देते है, तो संभवतः उन्हे मिली हुआी सस्ती तोकप्रियता से वंचित होना पहे। बंतु राशट्रहित की दृषिट्टे कर्तव्यों की पूर्ति बहुत महत्वपूर्ण विषय है। घासकीय कर्मंचारी राष्ट्र के उपवस्थापन के महन् मंगल भवन के आघार स्तंष के समान है। अर्थात यदि दे अपने कतंव्योंका कठोरता और तह्परता के साथ परलन नही करते हो, तो वह राष्ट्र के उस्रती मे बाषा सिद्ध होगी। उनके भ्रष्टचारा जीवन से राष्ट्र को अर्परिमोत हानि होगी। अर्बाँ कर्मंचारियो के उज्वल चरित्र तथा परिश्रम पर द्वी राष्ट्र की उप्नति बोर सुरक्षा निर्मर है। यह स्पष्ट दिखाई देता है कि बतंमान संगठन हस खलंत उपेक्षित कितु महत्वपूर्ण उत्तरदायिख्व को स्वीकार करने मे सिद्ध होंगे वह असम्मव सा है। राष्ट्रीय मंच के स्थापकों के सम्मुख यही एक उ्रहंत प्रश्न रहा था।

सायही अधिकार सुरक्षा का अन्द्दोलन मी उचित पदती से षलावा नहीं जा रहा।

बाज केन्द्रीय कमंचारियो के संषटनोका एक भी महामंउड (Confideration) विद्यमान नही है तथा केन्द्रोय कर्मंचारियों का वरंमझं महामंडल भी सभी केन्द्रीय कर्मचारी का प्रतिनिघित्व भी नही कर रहा है। और न की पचास प्रतिशत केन्द्रीय कर्मचारिओं का मी परिनीहिएव्व नही कर रहा है यह वस्तुस्थिती है । केन्द्रीय कमंचारियों के लिये ए5 सामान्प मंचका मी बभाव है। परिणाम स्वरप के सदाही असंधटित रहे है। बूक्षै १९६० को हउताल की संपूर्ण असफलता इस असंगठित स्थितीका परिषाबक्ष है। इस परिस्यीती मे यद्चपि एक महामंबल नही तो कम से कम एक सामान्य मंच निर्माण होना आवावयक है। यही मंच का उद्देश्य है ।

मंच की कार्यपद्धति अन्य संस्थाओ और संघ्रटनाइो की, तुस्च़ा मे मूलः: निन्न होगी। शासकीय कर्मचारिओं के समस्याओपर विचार विमर्ष कऱ बन्हे संकट कालीन स्थितीं मे मार्गदशंन करना छ्दसी छेतु मंच का निर्पांच हो. रहा है । समस्त राष्ट्रवादी तथा कर्गव्यनिष्ठ कर्म चरिरओं के संघटित श्सक्तिके अविष्कार का यह पवित्र स्थान है।

हर एक संघटन का अपना अपना अलग अस्तित्व रखते हुओे परस्पर सहयोग और परिपूरकता का महान प्रयास है। विभिम्न संघटनो के गतिशीए कार्यंकर्ताओं का यह महान शिक्षा केन्द्र है। अर्थत उनके अपने सघटनात्मक कर्ता़ों को दूर कर उनके संधटित राक्ती को परिपूरित करना यह इस मंच के निर्मांण मे निहित है । राष्ट्रविरोधी तत्वोसे प्रेरित अवछांनीय नेतृत्व से विभिन्न संस्थाओ और संघटन।के मुक्ति संग्राम का रांष्ट्रवादीओं के निये केन्द्रस्थान है। और एक व्यवसायिक संगठन होते हुअ भी मंच विमिष युनियनको शक्तिशालो और परिणाम कारी बनाने को इच्छुक है।

अंतने हमारी यह हादिक अभिलाषा है कें शासन और उनके कर्मचारिक़ों के बीच सदाके लिये और हार्ादक सोदारं पूर्णं सूसंगती बनी रहे हमारी दृष्टिमे प्रधान मंत्री भी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारिओं के भॉँति जनसेवकही है 1 दोनोही जनता के सेवकही है न की जनताके शासक है। यदि मंत्रीगण और शासकीय अधिकारी इन विचारों से बद्ध परिकर है तो संधर्ष भी असम्भव है। अर्थात इसके अभाव मे संघर्ष अपरिहायं है। अत: आशा है कि यह मंच कर्मचारिओं को संघर्ष के समय तथा स्थायी निर्माण फार्य मे सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने शासकीय कर्मचारीओं को शक्तिषलही बनाने मे यशस्वीता के सएथ सवंदा मार्गदशंन करेगा ।

कर्षचचरिषों की आवधस व्यवस्था जैसे प्रशन को भी प्र।थमिकता नहीं दी जा रहीं है ?

## दोनों फेडरे शानों में क्षमता का अभाव

ये सारे प्रशन केवल उदाहरण के लिये प्रस्तुत किए गये है। वर्षो से ये प्रइन चलते आर रहे हैं। दोनों फेडरेशान भी वर्षों से काम कर रही है किन्तु समस्यायें अब तक सुलझी नहीं। स्पष्ट है कि प्रशनों का हुल निकानले की क्षमता या तोत्र इच्छा का दोनों में अभाव है। विभिष्ष श्रेणियों तथा पंर्याों की अप गो निजो विशेप समस्याओं को इन संँसाधारण प्रइनों के साथ जोड दिगा तो तय्गार होनें वाला विवरण दोनों फेडरेशनों पर एक तरह से अविशचरस का प्रस्डाव ही सिद्ध होगा। इस उदासीनत। की कोई सीमर नही, यहां तक कि इनके हीं अादेश के अनुसार जुलाई, १९६० में हडताल पर गये नुए जिन कर्माचारियों को निकाला गया और अंत तक जिन्हें काम पर बापस नडीं किया गया उनके लिए भी किसो प्रकार का संशर्ष करने की इनकी तंयारी नहीं है ।

हमारा प्रमूष्ट सबाल है कि इन समस्पाओं की सुलझन के लिएं) दोनों फेडरेशानो ने अच तक कौन से सक्रिय तथा प्रमावं। कदम उठाये ? हम परिणांम या फल के बारे भें नहां पूंछ रहे है ? हम पूछ रहे हैदोनों की अव तक की कार्यवाही। कहा जाता है कि एक बार क्रीतु मुलतान के काफिले लुट लिए गए और उनका प्रमुख संरक्षक इस समाचार को देने के लिये सुलंतान के पास पतुंचा। प्रारंभ में ही उसंने रोता घ्रोना तथा बहाने बाजी शुह की कि दुरमन की तथारियां बत्रुन अfीक्ष थी। उस समय सुलतान ने कहा--
‘ये न पुछा कि केसे काफफले ल्डूं गये।

हमें रहजनी कि फिकर नहों, तेरी रहवरी का सवाल है"
देश के प्रतिरक्षा कमंचारी भी इस अविवेशान के द्वारा दोनों फेडरेशानों से यही सवाल अाज पूंछ रहे है।

## क्वक्ति से ही कार्यसिद्धि होगी

संयुक्त सलाहकार समिति (Joint Consultative Machia nery) के उद्धाटन के परचात हमारे कुछ बन्घुओं ने हमें बताया कि ब्बब वे J. C.M. में बैठते हैं और उसके द्वारा श्रामकों कीं मांगें हासिल करेंगे। इसका मतलब तो यह निकलता है किJ. C. M. यानी ट्रेछ यूमियन श्राक्ति का एक विकल्प। यह विचार गलत है। हुमारी संगठन की स्सक्ति विद्यमान नही होगी तो J. C. M. के द्वारा भी हमें कुछ्ठ नही fिलेगा। वह नित्यदिसद्ध हृोगी तो बगैर J. C. M. के भी हम हासिल कर सकेंगे। J. C. M.or No. J. C. M. शाक्ति होगी तमी कार्यं सिद्धिंंगी। अत्त• इस अंाति से कर्मचार्यों को मृक्त होना चरहिए।

इस सब परिस्थितियों की पृष्ठभूभि पर अ.प बन्घुओं ने \{नर्णया फ्रिया है कि प्रीतरक्षा संस्थानो के कर्मरियों की सही
 निर्माण ह्वो।

## हमारा संकल्प

हमारा संबल्प है कि यहृ फेडरेशन प्रतिरक्षा कर्मचारियों की प्रतिरक्षा कर्मचरियों के लिये तथा प्रतिरक्षा कर्मचारियों द्वारा संच'लित रहेमी। यह्ह श्रम क्षेत्र के अर्तिरिक्त बाह्य तत्वों से पूर्णल्पेण स्वतल्यू. रहेनी-उ्यक्तिगत नेतागिरी से स्वतंत्र, राजनैसिक दरों से स्वतंत्र सरकार से स्वतन्त्र, उ्यवस्थापकों से ₹वतन्ष तथा वाद विक्षेषों से

## (૪ง)

स्क्वन्ब्न । राष्ट्रवादी होने के कारण यह. फेछ्रेशान कर्तव्य भौर अधिकार दोनों पर समान आयाप्र रखेगा। ऱष्ट्रहित के धन्तर्गत खनिक हितइसका सिद्धान्त रहेगा। इसके सभी सदस्य राष्ट्र के प्रति आरमसमपित होंये किन्तु नोकरशाही के प्रति नहीं। नोकरशाही के प्रहित उनकी नीचि रहेगी-प्रीतयोगी सहकारिता (Responsive cooperation) की । पही नीतित अन्य फेडरेशनों के साथ भी रहेगी ।

इस फेडरेशान के द्वारा आप एक महान ऐतिहानिक अावक्यक्ता
 बति प्रघंसनीय सेवा हों रही है। अापके इस रष्ट्रीप अभियान में में
 क वह्ह इस फेडरेशन के मंह्यम से अपनी योजना का क्रियान्वयन करे।

\| जय मारत ॥

# सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय मंच 

## (Govt. Employees National Forum)

मसगपूर,
दि. १ १ तथा १२ जनवरी १९६६९

यह् एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सुअवसर है कि अाज के दिन देषाके सरकारी कर्मचारीयोंने इस राष्ट्रवांदी मंच के निर्माण का डुछ संकल़़ किया है। यह संकल राष्ट्र निर्माण कायंक किए एक कांत सित होगी। अब भववष्यमे विरोषकर सरकारी कर्मचारियोंके भलाई का निष्कपट-चत्कट एवं सचाई किन्तु यथार्थ संरक्षण तिया जायगा।

यह प्रत्यक्षरूपसे स्पष्ट है कि यह मंच न तो मजदूर संगठन है और नही किसी प्रकारसे सेवा है। जैसा fवंँदत है कि लगभग सभी शासकीय कार्यलयों एवं कल कारखानों मे पहले से ही अनेक मजदूर संगड़न एवं सभाएँ कार्यरत है। अतएव इस मंच की स्थापना एवं निर्माण उन ब्यावसायिक मजट्र संघोंसे भिन्न होने के नाते इन संधोकी स्पर्षसे अकिप्त है। तथा वर्तमान संगठनों एवं संघों को प्रोत्साहित करता, संघोंकी सबस्यता वृघी मे सहारयक होना एव उनैको कार्यक्षमता तथा कुहालता को वृद्यीयत करना यह्दी इस मंच की प्रेरणा है। अर्थत यह मंच यथार्थ मे तथा सबंतोपरी, वर्तमान संगठनो तथा संघों के लिये सहयोगी है अत्तएव यह अपेक्षा की प्रत्येक कर्मचारी इसकी प्रतिष्ठ।न का स्वागाताही करेगा। अर्थात यह्ह बात मी स्पष्ट है की इस मंच के सभी कार्बाकर्ताओं के लिये बम्धनकारक सी है बी उन्ह्हे अत्यमिधक कार्यरील रहना होगा।

## संच की अवइयकता !

अब स्वाभाविकही प्रइन यह उठता है की दस मंच को निर्याण की खभरहयकता क्यों हुई जब fक पहलेही इस क्षेत्र मे कई बन्य संगठन ऐंक - भाएँ कार्यহीङ है।

# NATIONALIST CENTRAL GOVT. EMPLOYEES' FORUM 

## What necessitated formation of forum?

Dear friends,
It is an occasion of historical importance as today the Govt. employees of the capital have resolved to form a nationalistic forum. As a nation building activity, this decision will prove revolutionary. In particular, henceforth, the welfare of the Govt. employees will be keenly and sincerely looked after.

It is obvious, that the Forum is not a trade union or a service association. In almost all the Govt departments and industries various unions and associations are already"functioning. The formation of the forum, therefore is not on the lines of trade unionism and hence it is not in competition with them. The motive behind the creation of the Forum is simply to invigorate the existing unions and associations, to increase their membership to the maximum and to further enhance their effectivity and efficiency. The Forum, in every sense and aspect, is complimentary to the existing unions and associations and it is therefore expected that every body will welcome its inauguration. It is also imperative that the members and activities of the Forum should be more active n their respective unious.

Now, what necessitated the formation of the Forum, when already so many unions and associations are in the fiel' -

The answer to this is clear. Nowadays the association and unions are being run with only one objective and that is just to demand that there should be no encroachment on the rights of the employees. This may be the result of the circumstances, but it is a glaring and naked truth that these associations today are not in a position to lay equal stress upon duties as well as rights. If the aspect of duties is stressed probably these associations will be deprived of the cheap popularity. But in the national interest this aspect of fulfiling one's duty is very important. Govt. employees are like the foundation stones of the nation's temple of administration. If they do not perform their duties efficiently, the prosperity of the nation will suffer. Corruption on their part will put the nation to an irrepairable loss. In their integrity and character lies the guarntee of the guarintee of the prosperity and security of the country. Today it appears impossible that these associ2tions will take up the responsibility of such an important task neglected badly so far? This was the burning question before the organisers of the Forum.

Moreover, the struggle for the rights is also not being conducted properly.

There is, today, no confederation of all the associations. of the Central Govt. employees. The present Confederation of the Central Govt. Employees does not represent all the Central Govt. employees, in fact not even fifty percent of them. There is no common platform for all the Govt. employees. Consequently, Govt. employees have always been disorganised, The fiasco of the general strike of July. 1960 amply itlustrates the absence of well knit organisation. Under these cricumstances, it not a comperhensive confederation, at deast a common platform should be brought into
existence. Here the propriety of the common platform or a forum of nontrade union orgenisations.

The method of working of the forum will differ in its essence from that of the existing trade unions and associations. This forum is being created to deliberate over the problems of the Govt. employees and to guide them in their hour of need. It is a rallying ground for the nationalist and dutiful employees of different departments. It is a complimentary effort to enlist support while maintaining separate entity of each and every association. It is a training ground for the activities in defferent organisations. It is meant to remiove the lacuna in their organisational set-up and supplement their strenght. It is a base of operation for the nationalist employees to liberate the various unions and associations from the undesirable leadership of irresponsible and anitnational elements. Without becomming a trade union itself, the Forum seeks to make different unions and associations healthy and effective.

It is our sincere desire that there should be constant and sweet harmony between the Govt. and its employees. It is our clear view that even the Prime-Minister is as much a public servant as fourth class Govt. employee. Both of them are the servants of the people and not their self appointed masters. No conflict will even arise if the ministers and the officers are wedded to this way of thinking. But if they forget this fact the conflict is inevitable. It is hoped that the Forum will continue to strengthen and guide the Govt. employees successfully both in their hour of conflict as well .as collaboration.

> Inaugural Speech in the Conference of Nationalist Central Govt. Employee's Forum Delhi held on the 19th March 67,:

## "OUR ROAD TRANSPORT"

Date 1-5-1950
Formerly this earth was very vast. But Man tightened it by the chains of roads and railways. Then the world began to shrink in size. Distances could nolonger remain 'distant'. Separated lovers could meet each other within a $\mathrm{f}_{\mathrm{ew}}$ hours which, previously, had been a matter of days. Raw traterial in one part of the globe could swiftly reach its other end, to be turned there into finished products and distributed subsequently to peoples of different lands, within a period which would have been hardly sufficient in olden days to bring to their homes the articles manufactured out of their own local raw material. What would have appeared as a miracle to our forefathers was actually materialised. The magician who brought about this miracle was described by different persons in different terms. The most comprehensive one, oui of them all, is 'TRANSPORT'

The Industrial Revolution in the West changed the nature and the methods of transport. The individual cartman and the boat-man had no place in the new scheme of things. The small country-craft lost its importance. The individual wage earners of the old type of transport had no vast resources to build huge ships or to lay railway lines. Community-wealth in form of shares had to come forward to supply the necessary capital to start and support the new transport. Gradually the money and its power gained superiority and began to change the face of the world. wondedstruck at the might of this new system.

Indians, too., were not a little surprised when rallway was first introduced in this land before about a hundred years. It promised them great comfort and convenience, though, in fact, during the British regime, railways were run, not so much for the good of, as for the goods from
differeut parts of this country. Frankly, to protectrad promote the British Commercial and milinary inters sts as the main object of this new development. Public convenide became merely a side-issue. Nevertheless, it was to their $c_{\text {redit that they }}$ they brought places of commercial importance nearer in all respects except in number of miles.

We were to receive further surprise. The Indian thad with which we were familiar for not less than 5,000 years, began to transform itself and to carry speedy engined-vehicles upon its back. India had her own reasons for being specially interested in thris latter form of transport. Highty industrialised countries, where population is concentratoikin urban areas can depend more upon railways. But in India, where vast majority of population is scattered all over in large number of villages, transport by road must be deve$l_{\text {loped }}$ on equal footing. For railways cannot afford to reach these thinly-populated rural areas. In fact, rad transport can contact rural Iridia more effectively tham railways.

The reasons why State should give so much consideration to the road-problem are obvious. From military poin ${ }^{1}$ of view the importance of the road transport can hardlybe overstressed. No defence system of any country can be perfect without efficient organisation of this type f transport. We all know how the Nazis had devoted considerable portion of thsir time, energy and financesto its organisation. Other iStates from the west are also showite equal alertness.

The commercial utility of well-organised transport gaptem was recently emphasised in a discussion on food problm
mithe last session of the Union Parliament. Lack of adequate trassport artangements was stated to be one of the important causes of our inability to meet the food crisig-

To grow more food is not enough. If arrangements are not made to take to markets what is abundantly grown in ineccessible villages, what is produced there will be allowed to perish, while people in towns and clties starve to death.

The Problem of internal peace and order is, in more than one way, allied with that of national defence. How often we learn the news of communist atrocities in Krishan and Nalgonda districts of Andhra and the tea-plantatios areas of Assam !

How is it that in a civilised country like that of our own, bands of goondas can successfully resist the armed forces of the established Government ? The credit-or discredit, for this unusual cricumstance, goes more to the inadequacy of our road system in the concerned areas than to the strength of the local Communists. Pressure of military might can be brought to bear upon the anti-s ocial elements tn the hinterland only through the extension of the means of communications to such parts. The lesson of the divided Punjab is also equally instructive.

All these factors must have received serious considetafion' from the Chief Engineers who met in the Road Conference at Nagpur in the third week of December 1943, and proposed to inc ${ }_{2}$ e ase the roadmileage to $\mathbf{4 0 0 . 0 0 0}$ miles. Their plan envisaged the construction of over 18,000 miles of National Highways, 72,000 miles of State Highways, 60,000
miles of Major District Roads, 100,000 i, miles of Minor District Roads, and 150,000 miles of village roads. (Postindependence target figure has been 311,000 miles )

That the Central and the State Governments did not, or could not, receive this proposal with the seriousness it deserved is a matter of deep regret. The graveness of this error of omission was brought home to our minds. First, by the deteriorating food situaiion, and. next, by the outbreak of war near our frontier.' Railways, covering only 33,984 miles of this of this vast sub-continent, could not be expected to bear the whole brunt of our war-effort on the Food Front. Devlopment of roads and waterways as "equal partners" to railways was not paid attention to. Otherwise, diversion of the movement of food grains, coal, and petrol from railways' to roads and inland waterways' would have facilitated their poper an 1 speedy distribution to the needy areas.' So far as the next point is concerned, those who believe that in the eventuality of war, we will be able to mobilise our forces with the necessary speed with the help of the railways and our poorly maintained roads extending over nearly $\mathbf{2 4 0 , 0 0 0}$ miles, are really in a fools' paradise.

While construction of new roads cannot be neglected or delayed without incurring great risk to the safety of our country, the imperfect and improper use of the already existing ones cannot be allowed to continue without considerable loss to our national econamy and public convenience.

This calls for careful planning and organisation of the paissenger and goods transport.

To be brief, to organise transport, in the first plase, the district or the area proposed to be serviced should be
carefully surveyed; the condition of roads therein andithe volume of traffic on different routes at different times studed. the time-interval between vehicles determined; the stopsind the agents' offices located; places for the headquarters and the termini chosen; the schedules and time-tables prepared; the type of vehicles decided upon; arrangements for effieient driving and conductihg. inspection and supervision, bodking of tickets, reporting of accidents, and handling of complaints from the public, perfected; conductors, drivers and supervisory staff selected: facilities for their further training provided for; and an official capable of directing all these activities appointed. These functions are the integral patts of the actual operation of any road transport serviee, and are managed by its Traffic Department.

Secondly, vehicle being the very soul of any road transport system, tie Traffic Department, for its efficient working has to depend upon mechanics, fitters, foremen and others who constitute its Engineering Department, consisting of (I) Garages and (ii) Workshops.

Like any other concern, the transport undertaking also ought to set up its Commercial Department to look after all its business activities, such as, accounts, insurance of vehicles, labour welfare, legal proceedings, correspondence. storekeeping, purchase of spare parts, supply of uniforms efc.'

Equally important is the task of celecting a person having insight in the individual working of all the three departments and possessing capacity to co-ordinate their separate efforts with the complete picture of the system in view. Such administrator of the entire undertaking, assisted by competent heads of the thrce departrrents and the skilled persomael
under them, is sure to make undertaking a great success by this appropriate guidance and direction.

To what goal are to be directed all these varied actitities of the organised transport? With what end in view is to be conducted the individual as well as coordinated wor king of different departments ? What motive is to insppre movement of the Fleet of vehicles ? Merely profits ? No; though, in a way, they may be regarded as an index of the efficiency of management in the long run. Not the financial gain to the concern, but the maximum satisfaction to the travelling public should be the real objective of any transportt undertaking. Transit of men and material from place toplace can be swift yet safe, and comfortable and convenient yet economical in the area serviced by an ideal transpor system. Facility for such transit is the criterion of its success

Question has been raised recently in our country whether this purpose can be served best by giving full scope to the: private operators. The proposed alternative is, of course, the nationalisation of road-transport. This Subject has: attracted much public attention particularly after the delegates to the eighth session of the All-India Motor Union Congress were informed by Shri Gopalswami Ayyangar, Minister for Transport and Railways, that the Govt. was determined to nationlise this industry. On this question it is easy tounderstand the reaction of the private operators who took the risk of sinking their money upon an unknown industry with uncertain future, before a quarter of a century when there were no vehicles on the roads. To them goes thecredit for developing and organising our motor transport system. They are naturally of the opinion that the proponed nationalisation is immature, ill-digested, ill-conceived, and
overenthusiastic. They are at a loss to understand why our Government should insist upon nationalisation of this comparatively young industry, when many other key and heavy industries are still left under private control. Can it be said with any amount of certainty that the nationalisation in this case shall bear the expected fruits? There is no gurantee that the State-owned motor transport will run more efficiently than the Railway Department. In the first place, it has been generally observed that under private ownership, management is more economical; while public management is usually extravagant. Again, in future, we expect the road transport to be quicker, cheaper, and more adjustible with local and the seasonal needs of the public in the serviced area. Initiative, direct control and personal element, which are characteristic of private transport, and which, again, are the pre-requisites of progressive motor transport, are conspicuously absent in the nationalised industry. Hence the failure of nationalised road transport in Germany and Northern Ireland. Under private enterprise, relations between the bns-owner and the driver or conductor are more personal and, therefore, humane. Thus there is more scope for amicable settlement of industrial disputes. Chances of province-wide strike become naturally less. Vehicles are more carefully attended to, which enhances their serviceability. Individual operator is in touch with the local conditions, and can correctly adjust the frequency of trips to the changing needs of the locality under his service. He is completely dependant upon the good-will of the public. Therefore, he is aiways inclined to be more particular about their needs and comforts. That is not the case with transport worker under nationalisacion. Under which system, these operators ask, there is more possibility of cordiality between the traiss port service and the passengers? Moreover, we cannot affor-d
to ignore our tradition which stands for decentralised and domocratic economic organisation. Gandhism always prefers distribution of economic control. Should we allow the small man to be eliminated and replaced by gigantic machi. nery ? Again, even if we take it for graned that the idea $\mathbf{o r}_{\mathbf{r}}$ pooling up all national resources through the scheme of nati. onalisation will be welcome to all nationalists, is it not our duty to determine wisely as to when and how this scheme should be launched. Over-centralisation eannot be beneficial at the present stage of this industry. and to enforce if by legislation instead of by negotiation is the wrong way ot achieving it. Under such circumstances, is it not impropar on the part of our Govt. to deprive thousands of motor operators of their only means of livelihond? These' in brief, are the arguments against nationalisation of this publc utility service. And the All India Motor Unions Congress, like the Road Haulage Association of England, has been doing every. thing possible to safeguard the interests of the operators andto make the best of the bad bargain.

Advocates of nationalisation do recognise the impor tance of the role of these pioneers of motor transport in India. But they contend that this industry has now reached a stage where further progress is impossible without nationalisation, as it involves heavy expenditure on mechanical development with a view to achieve security and convenience of the passengers. Individual operators plying the common. roads cannot afford to create numerous, well-equipped road stations serving the road-side villages. So far, reaching thei destination has not been guaranteed under al! circumstances ${ }_{\text {j. }}$. as there is no system of communication provided for transmitting engine-failures. or development of any defect in. bus-running. Improvement on the present state of rosas.
which become risky especially during the rains, is beyond the means of private operators. Improvement in vehicles and their equipment with modern costly inventions is also equally difficult for them. It has not been possible for them to offer long-distance transport on provincial scale, due to their inability to invest the nacessary capital. They have not yetf been able to secure proper adjustmeut of time-tables $o_{i}$ different short-distance-services so as to facilitate convenient siong-distance-journey covering different routes, on one single ticket.

Secondly, no province is able financially today to develop all its roads in to the firstclass motorable ones. Mos of our river-bridges are merely open-season-bridges, useless during rainy season. All our roads and bridges should be pliable during all seasons. Such development is not possible merely from the revenues collected through taxation on transport. The profits out of road-transport should go to those who maintain and develop roads. The business of transport should not be in the hands of private users while the State has to develop and create more roads, If the State runs this busirness and secures all profits accruing from it, it will be in a position to invest these profits towards road development.

For the growth of our young democracy all sources and forces of disorder are required to be vigilantly watched. Under private road transport, unscrupulous persons and disturbing elements usually infiltrate in transport organisations, and endanger the safety of the state. They are apt to use the workers' organisations for dislocating the transport administration, in which case it would be impossible for the State to maintain law and order.

In reply to arguments against nationalisation, its supporters contend that the anticipated defects do not arise out of any inherent weakness in the system of nationalisations They only indicate lack of national spirit,-lack of any sene. of national responsibility. System in itself deservese no blame.

Thus there are diameterically opposite views prevailing on the matter; and it is not easy to strike a golden mean between the two extremes. Compromise has, however, been suggested by Shri Ananthashayanam Ayyangar in course of. his speech before the eighth session of the A. I, M. U. C. The State Governments, he said, should confine themselves to highway and leave the bye-ways to private agencies. Shri Deshbandhu Gupta proposed introduction of Motor Transport Cooperative Societies under the State-supervision. The necessity of mitigating the disabilities of the owners and operators arising out of nationalisation was emphasised in this session. Compensation to the displaced operators and absorption of their workers and drivers were the two points which, according to this session of the A.I.M.U. G, deserved special consideration before introducing any new scheme.

The Road Transport Corporations Bill : which embodies : the principle of nationlisation is now before the Parliament At this stage it is necessary to sound a note of warning. Idea of nationalisation is good, and should be acceptable to all. But it should be nationalisation in spirit. not merely in name. What we will actually achieve should be genuine nationalisation, and not its mockery. Will it be possible for us to convince the general public that it is 'their' transport, being run for 'their' benefit ? Will we be able to make ordi-
nary transport worker feel that, by running transport he is serving his nation and carrying out a patriot's duty towards his country? Will the Directors and General Managers under the new system realise that they are as much servants of the public as the drivers and conductors, and, as such, are on equal footing with latter? Will the State consider this nationalised transport as its duty, rather than its right,-an obligation upon itself, rather than an asset to its treasury ? These are the questions that must be satisfactorily replied before launching the scheme for nationalisation of road-transport. Otherwise, if we proceed with the scheme in indecent haste, what we will be bringing about will be neither nationalisation, nor rationalisation, nor commercialisation, but only state-monopolization of the most inefficient and uneconomical type. This is not to condemn or criticise the principle of nationalisation. With best intentions, and most-innocently, let us not encourage ignoble practice of noble principie. We have already established our reputation for the knack of carving out a monkey in an attempt to prepare the image of 'Vinayak. In nationalising road transpor ladustry, we need not be faithful to that tradition.

After all, nationalisation or no nationaiisation, the highest comfort and convenience of the travelling public is the real criterion of successful road-transport; and a Common man after Pope's fashion, is bound to say. That is best which serves best. For form of transport, let the fools contest.

# TEXTILE ASSOCIATION (ALL INDIA CONFERENCE) 

Shanmaganand Hall
Bombay,

3rd March 069

The Cotton Spinning and weaving has been one of the most ancient industries of India- According to scholens, Gritsamada, a sage referred to in Rigveda, has been the pioneer of this art, the first spinner and weaver of the worid: Even during recent historical period, India has been the leader in this respect and the prestige enjoyed by our ; $\mathrm{co:}_{-}$ ston textiles in the western markets is a recorded fact.

In modern times, the cotton textile industry, pion: ered by Shri. Cowasjee Dawar who organised the Firn cotton mill company in Boubay in the year 1854, ig the mother of Indian industrialisation. It is the largest single enterprise in our organised sector providing the sécopd basic need of our population. In private sector, it is the biggest employer in the country emploing 9.26 lakh wofkers, i. e. 20 percent of all factory labour totalling 4.6 millions. It has a weightage of 21.18 percent in the revised index of industrial production. It has assets worth more than Rs. 900 crores and a paid up capital of Rs. 165 crores. In I964, it contributed 15.40 percent of the total grose value of our industrial manufactures of the valus added by manufacture amounting to Rs. 1,510 crores by all industries, the share of this industry was Rs. 264 crores, i. e. 17,48 per cent. There are 635 mills in the country with more than 17 million spindles and more than 2 lakh looms. Their turnover in 1967 was about Rs. 520 crores of cloth and Rs. 260 crores of yarn. India occupied the thind
place among the cotton cloth producing countries in the world next only to the United States and China. It is second in the world cotton textiles trade. All types of almost up-todate statistics concerning this industry are readily available to-day,-thanks to the various non-official as well as official agencies engaged in this work. They prove beyond doubs that this industry occupies a piovotal place in our national economy and that, as has been optly said ' if the cotton textile industry sneezed, the rest of the economy would catch cold, if it were buoyant, the rest would boom.'

It is but natural that all nationalists, including those who are not even remotely connected with this industry exceph as consumerr, should be extremely anxious about and vitally interested in the future of this key industry. Even some of the Afro-Asian countries are equally anxious and interested, since they hope to receive from this Indian industry entrepreneuer,managerial cadre and technical know how for the benefit of their industries.

The Indian trade union movement is particularly indebted to the cotton textiles industry. Cotton textile workers have been the pioneers of trade union organisation and agitation in India. Our trade unionists remember with a sense of gra_ titude, shri. B.P. Wadia's efforts in the B. R.C. Mills, Madras. In this year of Gandhi centenary it would be appropriate to recall that it, was in this industry that Revered Mahatmaji had an opportunity of celebrating his concept of 'Trusteeship,' hough he had received it earlier through the study of the © Gita 'and Snells' 'Principles of Equity'. This industry. furnished him the first forum to propagate his characteristic views on 'ethics and economics'. Through this industry Mahatmaji declared for the frit time that industries "o ught only to be working under the most attractive and ideal condi tions, not for profit, but for the benefit of humanity, love
taking the place of greed as the motive.
On behalf of textile workers, I can claim without hesi. tation that they have, as a group. a sort of attachment to their industry. Most of them are not ' proletariate.? in the technical sense of the term; they have moorings iu: the rural areas. They are enlightened and patriotic. During national emergencies, they have been the first to offer every type of sacrifice at the altar of the Motherland. They are prepared to suffer and sacrifice, if they are convinced that the same will lead to the promotion of the broader, nonsectional national interests.

Their demands and grievances are well known. To be brief, they demand the needs-based-minimum wage to be determined in the light of the working class family budget, inquiry, fixation of different pay-scales on the basis of the resuIts of the scientific job evaluation;automatic linking of thei ${ }_{r}$ entire pay-packet with the cost of living index; incorporation of the definition of 'bonus' as 'deferred' or supplimentary wage in the Payment of Bonus Act, proper regulation of workload, a more rational scheme of holidays and different jeaves; an integrated scheme of social security; adequate industrial hpusing; appropriate fringe benefits and labaur wel_ fare measures; proper implementation of laws and awards; acceptance of the golden rule: of 'no retrenchment without alternate emplopment', change in the character and composition of wage boards so as to convert them into a tripulite forum for collective bargaining; and, finally, a drastic change in the pattern of industrial ownership with a view to make them equal copartners.

While workers are thus putting forth their legitimate demands, they are not oblivious of the fact that their prosperity is necessarily liniked with that of the entire industry: that workers cannot stand if the industry falls, and that the
advernturism of killing the hen that lays golden eggs is wrong, both as stratagy as well as as principle. Consequently they are prepared to sacrifice for the sustenance of the industry provided they are convinced that such a gesture on their part will benefit the industry as such, and not a few individuals. For example,they have opposed suspension of natural labour aws under any scheme; but they have simultaneously taken' I ntiiative, at their expense, in restarting the Edward Mills:They were criticised for their opposition to the schemes of indiscriminate rationalisation. But had they not declared that they would welcome the move if three conditions are fulfilled,i.e. (1) that there should be no retrenchment without alternate employment, (2) that the workers' representatives should have a right to inspect and ensure that work-load does not inerease; and (3) that the workers' due share in the resultanf additional profits must be specified at the outset. Who can: allege that these pre-conditions were irrational?

We can understand the agitation of the employers on the point of modernisation, Almost upto the 'sixties' restriction's were imposed upon modernisation of palnt and machinery, continuance of our technical backwardness became thus in evitable. By the time these restrictions were partially relaxed. the cost of capital goods abroad had gone up and our for-; eign exchange position deteriorated and the domestic textile machinery industry was in its infancy.

I will not lay great stress upon the fact that the employ-ers did not, until recently, utilise profits for modernisation of this industry and on the contrary, financed other industries out of the profit of this industry. I distinguish industrialists' from businessman. An industrialist is completely identified with hsi industry, a businessman is not. For an industrialist the progreis and prosperity of this inbustry is an end in itself; for a businessman, it is only a means, the end being pure profiteering. But without entering in to this discussion, I propose to state our point of view on this matter.

The employers have made it clear that the resources required for módérnisation and réhabilitation are so largé thithe the cannot be undertaken without substantial as-: stance from Government. They seek tax concessions, reduction in the excise duty, export promotion facilities and relaxation of conditions and control in the money and credit market. Can credit market conditions be so altered as to enable them to rise huge amounts of loans on easier terms? Can the Govt. facilitate the purchase or sale of old mills on more favourable terms? Can the employers have larger depreciation on capital investment? will it be possible to utilise the National Textile Corporation, Industrial Development Bank, Life Insurance Corporation and the Provident Fund for this purpose? Is it, again practicable to raise a special capital fund from workers contributions? These, among others, are some of the points raised by the employers.

Nobody on behalf of workers would insist that the mills must be run with out-moded equipments. It is true that a good proportion of plant and machinery, as well as of buildings, is old, worn out and out-moded and they require to be replaced by modern equipment and buildings. But whether it is advisable to go whole hog with the programme of modernisation is a controversial point.

The methods that yield results in case of reorganisation of industry in countries suffering from shortage of labour, would necessarily be of doubtful validity in a country having huge surplus man-power. Introduction of labour-saving-devices; opration of automatics change $i_{n}$ the wage-system, from a uniform. piece-rate to one which relates earnings more closely to productivity and which permits the introduction of rational mothods of otilising labouro i. c. incentive bonus schemes; the application of Time and Motion studies and work-lode Analysic- all these;measures
implemıntèd with the workers' cooperation, might have helped Great Britain in increasing out-put per man-hour, en-hancing wage-rates and reducing labour-cost per pound of yarn. But in India we cannot afford to imitate indiscrimin ately this example of a westean country. Apart from the problem of raising adequate funds for modernisation, we are confronted with a still bigger problem of consequent retrenchment and unemployment. In Maharashtra alone, as worked out by shri.V.G. Mhetias, about 60,000 textile workers would have to be provided for, during the course of a ten year programme of Modernisation of the States Cotton Mill Industry. And these estimates do not include the figures of "Badli" labour pool, which constitutes wl: e ? sizable number in the industry. The factor of the'high-age group'nearing the natural retirement age is not going to help substantially the problem of unemployment. A Macro-Model for modernisation of the Bombay's cotton mill inbustry, as constructed by the experts, does not lead us to any other conculsion. It must be udmitted by all concerned that today, under the present set-up, there is no approprite arrangement for absorption of such a 'surplus', deployed, labour force in the non-cotton-textile industries of the urban areas or even in the cotton textike units of the rural areas. It will not be practicable to compel, through Employment Exchange Services, the various industries in big cities to absorb this deployed labour force on the first priority basis. Even if there is some scheme to start new textile unites in the cotton growing rural areas, these may not be in a position to accomodate retrenched workers' from cities, ignoring the natural claims of the local labour.

Apart from difficult problems of the availability of capital requirements and new managerial skills and the introduction of new methods of production necessitating re-development of men and machinery and consequently organisation: of new training programmes, the problem of the absorption
of surplus labour is of the highest imqortance. If no satisfactory solution is found for it, it would be impossible to seci4. re workers' willing cooperation, in absence of which no proo gramme of modernisation can attain any measure of degree of success. Again, the emphasis on the type of prodactivity ini India must necessarily be different ficm that in the indufitia lly advanced countries. It is true that, as compared to the United States Cotton Textiles Industry, ours employs six times the number of workers to do the same job in the spinning sector and three times the number in the weaviag sector. But socio-economic conditions in two countries are entirely different. In India human labour constitutes an important, $i_{\text {ntegral part of our national capital. And, again; capital bod }}$ ing scarce here, the stress should be laid here on the prod uctivity per unit of capital even as labour being comparan tively scarce there, the stress is laid there on the productivity per unit of labour. Tney are more partcular about per unit labour cost, we have to be equilly alert ab ut per mit capital cost.I am putting forth this view point not merely as a zeprosentative of workers but also as a patriot interested keenly in the health of this vital industry. But I am sorry to observe that our suggestions so far have been dismissed lightly as a sectional point of view. I do not claim that we can propose any panacea for the various maladies of the indnstry. Probably, no such panaces is conceivable. I do not believe in the efficacy of cheap slogans propogating one ism or the other. Neither workers, nor employers, nor even the bureabcrats are all angels as a group. We are all ' of the earth, earthy.'. But, still, on practical level, we have been voicing the reaotions of enlightened textile workers to dffferent situations and measurs, from time to time. And I can modestly, yet confidently, state that had our suggestions been considered with the seriousness they deserved, they would have helped at; least minimising the intensity of the present crisis.

For example, when the National Textiles Corporation was being discussed in Parliament, I had said on. behalf of the workers that prevention was better than cure, and that. from that point of view, there should a system of contiauous efficiency audit for different industrial establishments. In case of continuous efficiency audit it becomes possible for the Government to issue a warning before hand that the capital is being managed in an improper manner. The Government can suggest ways and means of proper deployment of capital and it becomes possible for the Goverument to lecate the responsibility for the closnre or failure of the industrial concern. Having located the responsibility, the Govt. should be in a position to impose penalty on the defa.iting party. In the number of cases it has been found that it is not the natural causes or causes beyond the control of the employers, but the rivalry between the employers or mismanagement on their part that is responsible for the closares. It can be discussed and decided whether ' mismanagement' should be treated as a * cognisable ' offence. We have further suggested that workers should have a right to scrutinise the he balance-sheet. Unless they are authorised to go behind the balance-sheet, they would not be inspired to contribute their might to the industry. This will serve as a sort of deterrent and, what is more important, they will consequently have that sense of participation or copartnership which cosstitutes the very essence of psychological revolution. We also suggested that the term ' Industrial dispute ' should be redefined and 'Industrail matter' should include, among other hings, the development of capital also. The workers should have a right to suggest or recommend in which particular way the available capital should be deployed.

From other forums, we have urged that the credk ayonsies of the country should have their own finesuindroumb-
elling or consultation cells, and that they should exa mine, guide , and supervise the schemes for proper utilisation of: the credit advanced. We have pleaded for a closer cooperation: between research institutes, such as, ATIRA, BTRA, or SITRA and the cotton textile industry We h ive also suggs: eated that there should be closer coordination between Comnaerce and Finance Ministries on the one hand and Planniag Commission on the other. A constant and more meanizgful dialogue between Government and the Industry on all issues involed has also been one of our pleas.

That all these suggestions have not been treated wit adequate seriousness, is quite obvious. I hope, that in the interest of the industry and the nation, the coneerned piarties will, atleast in future, do justice to the merit of ourf how proposals

Textile industry is a problem industry all over the workd. The factors responsible for the present crisis in the Indian Cotton Textile Industry are well known. A challenge posed at home by the growing popularity of man made fibre, the policy of self-sufficiency and protective tariff adopted by different countries, and competition with the textile goods manufactured by more advanced countries,-these have been some of the recent developments. According to employers some of the other main factors are: (a) Low production of cotton in there successive years after 1963-64. inspite of the fact that of all the major exporters of cotton textiles, India has the privilege of home-grown cotton; and sharp decline in production of foodgrains and several other agricultural crops in two successive years; i.e. 1965-66 and 1966-67; (b) Arbitrary abolition of the Indian Central Cotton Committee; (c) Increase in cotton prices on account of low production of sotton and rapid growth inspinning capacity (d) Miature of
inferior cottons with superior cottons, (e) Devaluation intlit${ }^{i n g}$ the cost of imported as well as indigeneous cotton;(f) Exiborbitant increase in Excise Duty on cloth aud yarn, (g) Pri-ce-control, Power shortage and power costs, (i)Severe cost inflation in the past five years, (f) The excessive burden of eiustom, excise duties, sales tax, octroi, town duties, etc; on materials consumed by this industry, (k) The licencing system (1) Wide differences in the regionwise costlevels on account of transport of raw-materials and finished goods, avathab ility of stores, spares etc, and (m) Heavy absentecism, low productivity and 'higher wages' of workers. They allegethat the cumulative effect of all these has been low porfits an increase in the number of the, scrap the 'sick' and the ' anamic ' units, more closures, and heavy unemployment.

They, probably, would not like to concede that mismana gement 'has also been a contributory factor. Redaction of costs through reduction of wastes;saving in interest charges by inventory controls, good maintanance, maintanance of healthy industrial relations, - all such results can certainly be obtained through efficient management. They admit that the paid-up capital of textile companies rose by 18 percent, while that of 1,077 companies of other industries (covered by the Reserve Bank statistics ) increased by 23.7 per cent and that at the rate of 23.7 percent their capital would have risen by another 6 crores. They have also said that the divir: dend distribution in the cotton textiles was, during the period 1960-61 to 1965-66, 69 percent of nett profits afier tar' while in the industres referred to above, it was, during the same period, 61.5 per cent, and that, had the dividend dia tribution in cotton textiles been 61.5 percent. as in other ndustries, this industry would have saved Rs. 10 croses But both these amcunts they consider as insignificant, in
view of the indebtedness of the industry to the tune of Rs, 303 crores. while many of the contributory factors,stated by them, constitute an integral part of the broader officied policy and planning, it is certain that the ' holier-than-thon' attitude of the employers has created, rightly or wrengly, a general impression that they want to thrive at the cost of other interests, such as, consumers, workers, otton growers: chart-holders, managing agents, and various Governmena and local authorities. Not that all their arguments are comletely baseless, though I do not feel that they are more sinped against than sinning. But their attitude has done a great disservice to their own cause as well as to the industry. The earlier this impression is removed, the better for the industry, the industrialists and the nation.

Regarding .vacillation and indecision of the Govt. of India, less said the better. I deliberately refrain from passing any comments on the Govt. of India's economic policy in general and textile policy in particular, lest I should be spcuced of exploiting this occasion and forum for airing political views. Therefore, without conducting any post mortem of the bast performance, I will straightway proceed to the present condition of the industry.

What are the expectations of the industry from the varsous Governments? Taking over of the 'scrap' and the 'sick' mills? The Cotton Textile Committee (1968) has gone through this problem. It is the considered opinion of the Committee that a survey of the technical and financial working of the marginal mills must be undertaken at a much earlier stage than is done under the Industriss (Development and Regulation) Act, at present, if it is to werve es a basis for timely action. "It is not in the long term interest of the State to invest public moneys to some
how prop op a mill which, from the technical and financial points of view, deserves to be scrapped. The mills to be tàken over by tue Government should be technically viable. Even in the case of a mill to be run under the Bombay Relief Undertaking (Special Provision) Act, 1958, certain minimum conditions regarding the technical and financial state of the mill should be satisfied before it is taken over by the Government. From the Report of the Cotton Textile Committee; it becomes evident that neither the Government nor the National Textile Corporation, mor its various State Units can render any effective service to the 'scrap' mills without affecting the public interest.

Moreover, under any arrangement the workers would not tolerate suspension of labour laws, withholding of their dues, wage cut or any other adverse change in their service conditions. Thus, the official takeover is not adyisable in case of 'scrap' mills. In case of the 'sick' and the - anaemic ' mills, the Govt. will have to provide for technical and financial a sistance, and the affected workers are chaiming that if similar assistance is furnished to them they would undertake running of their mills, in which case the would not mind working overtime without O. T. allowance and reducing their pay-packet as a temporary economy measure. This experiment in the direction of ' Labourisation' is worth the candle, and I am confident that given an opportunity, the workers can rise to the occasion and acquit themselves creditably. They should be given a fair trial, before such mills are taken over officially, Nobody cen accuse the official or semi-official industrial administration of efficiency or economy, Our public sector mendertakings are not particularly known for either business acumen or insight in industrial psychology. Generality, meither emyloyees nor consumers are satisfied with the manage-
ment of public iundertakings. Against the background of this experience, we will have to think hundred times betodo suggesting official take over. I am not progreastús enough to condemn the Government for mismanagement of its industries and to demand, in the same breath, goverimmentalisation of the rest of the industries. I think tatat Government should govern, its proper function is nothing less but nothing else.

The industry has to approach the Guvernment for another purpose also, that is, the liberalisation, modification, or reorientation of its policies, both monetary and non-monetary. As stated earlier, most of the demands of the employers relate to the general economic policics of tife Government, and it would be wrong to persume that t / entire economic field of the country is only a stage set for a dialogue between the cotton textile employers and the Government. Within the framework of broad nationit. interests, the textile workers will not hesitate to support the employers' demand for greater aid and concessions; they would however, like to ensure that the consequent gains are duly shared by the workers and the consumers. The crux of the problem is whether the Government of India accepts the plea of the mills to be treated as a priority, a first priority, industry. Aftergoing through the lateat budget of Shri Morarjibhai it would be difficult for the employers to assert that the Government is completely indifferent to this industry. Since it will take some time to work out full implications of different proposals therein, I am not in a position to agree or disagree with the comment of an eminent textile employer that the budget is the very 'sanjivani' for textile industry. I, however agtee with the statement that "while the inclusion of the cottem mill industry as a priority industry for purposes of devo-
lopments rebate is welcome, it is not clear if it is also going to be treated as a priority industry for purpoeses of concessions in corporate tax." Be it as it may, ope thing is certain, neither the employers nor the Government can be considered as a competent authority to finally decide the question of priorities. That authority should vest in an independant impartial, unattached body having a full and integrated view of the entire canvas of national economy. In absence of any other body fulfiling this rele. the Planning Commission seems to be the only alternative in this respect. more so after the inclusion of Shri D. R. Gadgil in it. I should like to be assured that the suggestions of Shri Gadgil shall not be turned down or treated lightly by the powers-that-bs. Textile emplyoers also should accept the validity of the proposals of Planning Commission in general and Shri Gadgil in particular. The question of 'monetary aid' cannot be decided through "collective bargaining" between the Industry and the Government.

The employers have sought monetary aid in various form.s That any such aid, if properly utilised, can help in revitalising the industry is quite obvious. But the matter does not end there. That is a mere patch-work. No industry can succeed or thrive without willing cooperation of its employees and satisfaction of consumers. For this parpose, it is necessary to convince them that the plan or programme for the industry is a part of an integrated thought process for the long ranged progress and prosperity of the entire nation.

In fact, no abiding solution of the problem is conceivable, if we take the existing order of things for granted, For example, we have before us a three-pronged approach proposed by the Study Group of National Labour Com-
mission and the four ways suggested by the Manubhai Shah Committee to revive, modernise, and rehabilitate wetal rextile units in Gujerat. No doubt, these constitute the best possible measures under the conditions obtaining. today. Büt. I am sure, that both these bodies must not have failed to realise the fact that implementation of their remedial measures. particulary those involving any rodeployment, was beset with practical and psychological as prell as legal difficulties.-some of them surmountable, others insurmountable. This, again. would be a temporary patch-work. I feel that a revolutionary change in the basic approach to the problem is called for.

With due respect to all concerned, I venture to say that the thinking on cotton textiles' problem has so far been sectional,sectoral or lopsided. Till recently,the cotton textile mills were not taking any keen interest in the problems of cotton-growing. We have not yet properly and clearly defined or demarcated the respective roles or spheres of charkha, handloom, powerloom, textile mills and rayon and synthetic fibre industry, in the comprehensive and national planning on Textiles. The hosiery is being treated as a separate subject. The probable impact of viscose staple fibre or polyester fibre on the future growth of cotion textiles has not been precisely ascertained. The distinct jurisdictions of the private, the public and the cooperative sectors within this industry have not so for been finalised. Is it advisable to entrust manufacture of goods for export to certain industries and of those for domestic consumption to the rest? We do not know our own mind. In absence of an integrated view, the problems of cotton cultivation, ginning and pressing, khadi, handloom, powerloom, hosiery, mills, man-made-fiber, manufacture of textile machinery, stores, and spare parts, dyes, chemicals
teantile mocossories and anxiliaries, and the trade of cmman cloth, yarn and other items mentioned above, ana himg considered today in isolation, each one pulling in its direction. There is compartmentalisation in the thatelt process. This is hardly conductive to the proper eelmima of any problem or the evoluation of a balanced, intimeted national textile policy, This compartmentalisation mematoe put an end to. All the various- intarests invelvied in. the industries enumerated above must be made to sealise: all of them put together constitute the Textiles Commonwealth, or the Textile Coparcenery, or the Textiven :Iinmtrial Family of India. Though on sectional and shortranged consideration it may sometimes appear that $\boldsymbol{t}$, he immediate interests of these different industries are mutmolly exclusive, and, at times, even conflieting, in the the term interest of all of them as well as of the metion it is imperative to recognise that all of them have compern interest and, therefore, acommon direction and deatime tion. All of them have to sink or swim together.
( Needless to add that this spirit of integrated thinking must be inculcated in the various constituents or copastners of every one of these industries, i. e. share-holdees, managers, technicians and employees. All these three shonid be made to realise the identity of their interests. This implies all pervading spirit of patriotism and recasting of the pattern of industrial ad ministration and ownership;)

Once such an Industrial Commonwealth, or Coparcenery, or Family comes in to being, subjestively in the consciou sness of the constituents and objectively in the form of enitalbe organisation, the entire capital, managerial and teche nical skill, and human labour belonging to all the constituep, industries should form the common pool to be at the dis.
posal of the Collective Executive of the Coparcenery, for the purpose of deployment. This alond whond iftiltate evolution and inplementation of ratioma and integrated National Textiles Policy.

The strength of this Coparcenery would be about 20 million activists having as there dependants at least 35 million persons. Under the present set-up, no single industry is in a position to readjust or reorganise itself without affecting adversely the interests of any one or more of its three copartners, i.e.capital, labour and managerial/techinical cadre. So far as workers are concerned, it is obvious that the proposed Coparcenery would be much more competent to redeploy them in pursuance of any broader policy, without throwing them to the wolves. The same holds good regarding re-deyploment of capital and managerial/ techinical skills, under similar circumstances.

I exhort all concerned parties and interests to seriously consider this view point. On behalf of Cotton textile workers, I assure that their sincere and willing cooperation will always be readily available for the implementation of any scheme or programme which is calculated to protect and promote the intrests of their industry and the Nation, there motto being-
> - पुमान् पुमांसं परिपातु विशवत:' ( $\mathrm{m}_{\text {) }}$ )
> ' Let man protect man from all sides'

## JAI BHARAT

## -भारतीय मजदूर संघ की पुस्तके-

## fंद़ी

१) युनियन पष पबर्णन .. . . . . १.4०
२) भारसीय मजदूर संष ही क्यों ? . . . . . . ?.००
३) श्रभिक गीत
?.00
४) समाजवाद क्ों नही ?
0.40
५) राष्ट्रीयकरण-एक अल्लोचनाल्मक अध्ययन
0.40
६) हमारा प्रतीक
-. ${ }^{30}$
७) हमारा राष्ट्रीय श्रम दिवस
-.२५
८) हमारी विशोषतायें (केवल सदस्स्योके लिये). .. ?.००
९) औौ्योगिक महासंष ( . ., ") "००
१०) अ. मा मजदूर संघ प्रथम अधिवेषन . . . . . १.००
११) असमी वेतन . . . . . . . . . . . . $0 . ? \circ$ मराठी-
१) वक्तृत्वाची पूवंतयानी . . . . . . . . . श.५०
२) भारतीय मजदूर संघ-पर्परचय . . . . . . . ?.॰०
३) वेतन लढ़ा . . . . . . . . . . . ©.५०
४) कामगार संघटणा
-. 24
५) असली वेतन -. 34
English-

1) Why B. M. S. ? . . . . . . . . 1.00
2) Your Office.
0.20
3) Your Equipment. . . . . . . 0.20
4) Labour Policy. . . . . . . . . 1000
5) Labour Policy (cloth bound) . . . 1500

> मिलने का पताभारतोय मजदूर सघ हरकरे भवन बउसस जोक हहाल- नागपूर-२.

