11 SEP 1959

## देहली कार्पोंरेगन पर एक नज़र <br> 

म्युनिसिपल कार्पोरेशन की अर्युर्वेदिक फार्मेसी के लिए एक फर्मेसिस्ट की हिन्दुस्तान टाइ़म्ज और तेज (उद्नू) में २モ-ט-पह को तथा हिन्दुस्तान (हिन्दी) में २ह-७-पह को एक माग प्रकाशित हुई धी। उसमें उन्होंने किसी एक गज्य मान्य संस्था का प्रमाएा-पत्र प्राप्त (प्रेज्वेट) तथा किसी विर्यात श्रायुर्वेदिक फार्मेसी का सात वर्ष का श्रनुभनी च श्रायु चालीस वर्ष वक की माग की धी श्रैर प्रार्थना-पत्र देने की श४-Е-पह तक की अ्निम्तिम तरीख थी।

परन्तु सुना गया है कि एक प्रार्थी श्री धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री हैं जिनका प्रार्थना-पन्र २०-ट-पह को ग्रांकिस में लिया गया है। अ्र्री ग्रापकी ग्राभु प० वर्ष है।

दूसरे इस स्थान के लिए वैद्य लर्री|राम भागद्वाज (जो कि पहिले दो बार म्युनिसिपल
 है। वह अ्रनकाली फाइड वैद्य हैं तथा देहली योर्ड में पार्द थर्ड में रजिस्टर्ड हैं। उमर पұ-पद वर्ष से कम नहीं (यह चत ग्रलग है कि उन्होंने एफेडेविट में $\% 0$ चf लिग्डी हो) मान्य फार्मेसी के श्रनुभव पर अ्रापने अ्रपनी ही दुकान "भारद्वाज कार्मेर्सा" का अ्रनुभव लिखा है। (क्योंकि श्रापने अ्रभनी न्युनिसगल कमिश्नगी के समय में एक दाबार कच नी पक्की मरमें कमेटी में सप्लाई करके अच्ठे दाम हढ़ा का लिये के ) जो कि न पहिले ही फर्मेरी थी और न श्रव।

परन्तु उनका दावा है कि चह हस स्थान को म्रवश्य ग्रह्य करेंें। सौर हस बात को कर् दिखाने के लिये उन्होंने अ्मपने जाति ग्रूख के ह्लावा ॠाफिसरों पर बड़े २ नेताझ्यों का दचाप डलवाना प्रारग्म कड दिया है। देहली प्रान्त के पांचों एम०पी० यों से सिभारशी चिद्री ले म्राये हैं । घौर सुना तो यहां तक गया है कि चह इस मामले में गृहमंत्री श्री पंत जी से भी सिभारर्शी चिह्ठी लाने में नहीं चूके । एक पर्था हैं भी पांडे जी जिनके लिये धी परमानन्द् जी वैद्य मिकारश करा रहे हैं अ्यैंर सुनागया है कि सलैकशन बोर्ड में श्री परमानंद जी ने चैठना हैं।

ऐोसे हालात में ग्राफियगें से न्याय तथा श्यन्य प्रार्थियों कें भाग्य का तो भगवान ही मालिक है।

 ase aly










 r.






 obimisod thatylvioun austoval of be Covt.




Frum the Indta gtated aboye it will uc clearly uaderatoos

 have
 and avolded the ratranchmont. Etat the mundoijality by retrenohines tho warkox wiblaut any proper reamon dt ouma huo diactoc-



 as 1t deaze noceadyy.

Kin therefare request jou to mave intu bua matbor itnmodiatoly atac co the netcJul sycc oblige.


Copy To :-
Them Comaidatiocti.


* " in ine nitlectox.

* : :- Tlin oreatidati.


(rin.C.for infornation action pl.)

$10 / 16$ dinnk fons. ...

बम्बई़ व मध्यप्रदेश मेहतर फेडरेशान
Bombay \＆Madhyapradesh Mehtar Fedration

अध्यक्ष ：भैय्यालाल समन्द्रे
जन．सेक्रेटरी ：एस्．चौथमल

कार्यालय，तिएक पुतला，
महाल，नागपुर－२．

क्रमांक
भां० प्रधान- मंखी
अरवाध भारकिये रेड उनियन कांत्रिे?

पिय－को मेड
बंगकोर में हो रही आ. शा: दें उः आं की शनरज

कौनिद्ध की सया के मै－उपस्थिश करी हो सकल इसु उईे चटयो सेद हो रू है।

के．बंगकोर जाने ऊी－पुरी－पयदी－करे की．
और उज च्रका के गिडीट की सिज्ञा किय－ था 1 किन्तु बागदा में हूरे किमें नें पुईे
आयह दिस－है कि，मे इसे सुपन नखझए दे बाहार नही－गाना चहिये। झने उनूू
आग्रह को चालのा की कठीの हो गचन है इस कापन मे बंगकोर ज．ओं की कय－यें म जन के तिये कज का हो गय है। उाप．
 प्रथा（ दी स्थिती नियूक नही होते दुगा बंगोे？ л．आं के निर्णय छमें जारदर्शं होगे यही－आरा है।

## Tom biall, sisdanr bezar



Cir.NO. $11 / 59$ 。 TE oruery 12.15870

## Denr Friands,

## I hav ano again folt the neod of odroosing yor ar. tho subject of Nintionn ir ibumi.

As I hava nire idy oomuniont-d to you thr ough mo of ofroulsers befom this about and as you arn also nunts some of in Uritas/Assoolations have not pald attention to the alcmoime of the Frderntiton and harm filcd separ, ta statemsints of olnims bofore the National Tribunal. Whereng Federation oonocdestheripht of erory Union, Acscointion to atopt drfansim: m-nsures, it, wiowe with onoorn the ir this move - since this tantamxunts to act ggainst the wishes of the Contral body. "in ir this notion will do further harm at the tinr of henrins shin the rival party may amploy any of thr aker potnts oontain d in such statomants agiast thr Fodoration nad thet may ultinatoly EO feginst sill of the omployocs therech the If neth and brendth of the country. I mny aven point out that -God forbidu if suale s situation arises throughtheunciunting naturg of some of us, we will be doomud $C$ ar uver ndd all this whioh yo havo antionted in suoh a short timo will anly form a party of, maroory,i.

Ketping in viem all those aspatis of the situation, I had sont you the lact oiroulfr hioh oantained a prof ormn to be sent to tho National Tribungi. I an oonridont all of you musi hevernocived that. Eut
 md ritoomos of their individual nad eingular effortis, hation not. so fex sont the same to tir National Tribinni.

In thin oonnexion I will kike suoh frionds to reen to our ofroul or erc this giving information about the more of the Cantt. Ficcutive offioem of. Daranpur, Snugar. Ahmednagen and their oounterparts to form themerlurs in a Counoil wid froe us burom the Nationnl tritunal in a woll -kont nat orennised manner. This defenoe fram nther side zihouid net af in cy-oponer tio sur friends who still hold tho vif w that they shal]. fleht, this issun individunlly. If the Employor, with all the resorroca and mesen nt his ommand to elght tha onse ffeotively arn fouming thomenoss in nomoil, how onn any indivitual union, with meagr, roshuros offord to fight the onse nt Bombny is s mothing whioh Feder mition has frilad to anpreainto.

Workrs' unity iaf ighting $f$ or the ir anuses is woll-how. thr oughout the wrid. fit thes mrmontous junoture whon we havo gotern sire Notionnl Tribunal aftor in extremoly hard struggle, we should not itine to other perty the chmoe to point out our ornoks. I, therofore, oxnnestiy y

 us. TVo doley should be o uswd on this cacre.

I also will liku to teke this opportunity to point out Although you ne whe ary - of the nohlovemest of this Foderation. The Foderation no you krow, wes famed only loss than two yenrs bnok. Prear to that Cancto worsors were 5 plit into gr oups ard thoy had nc united front. But the positim toing is ompnred to prevnient then pointer to n more hoppy nide rosy ruture, provided we ontinu: our onoerted offorte and ourb the fisaiperous trindenuics omong us. The most notable mad pointed on - busides the Ifntionnl. Tribungl whioh will brine us suooessfully out of our strucgif and will provide us with belter orising onditions ma einvirmmats, is, the provision of pration to tith rarki of Excoutiof Offloors from ming the staff. To further onsure this
profision. I met the Direotory Militnry Lande and Contomments, only on 3rd Februnry,1959, where in we assure mes to hold the examination for the promotions. This is big aohiomement and all of us who fulfil tre qualifiontions shell by able to aspire nad sit in the oxam for the posts.

Perhaps the most romarknblo fnot is the Notional Tribunal When we oompery oursily s with of hr workris organisition and thoir resouroes. Tho nere struok with a sense of pride on our unity and strength In getting the National eribunal in 50 shorte on prod while all other aro atill busy in their ufforts for the: past 30 many years nad st ill do not kow whon they will be successfull.o:

I wan thurefor: oonlident thet all of us once again will mandfest the strength and unity whioh wo have been shoving in the prot and not allow the seprritist tordonois to oome to the surf noe. Amen. .

As refird the stay in the nso of extsinsionat the time of Supormnuation and promotion, I sasure all freinds who hive written about it that stay ordors well br obtniaed when the onse starts henring.

It greritly paine me to pint out tine nud ngain that sone of the unito are slnok in sonding their acfiliation fegs ind subeoriptions oto. rogul arly. San have not sent the sume for the prati two years. As you all know. Fadertition has no other sourgr of income crospt the mengre
affilintion fee and subsoription nad it is axpootudumb curyon mill ocoperato with us in rnising the funds of ths organisation. I therefore hop that all of you will roalisa thic cituntion and will not give me n
oase to point out the sme nemin. All the cutstanding dues be oleared without ony तilny.

I nssure $y$ xu to kfop you infrimed of fill"the devel opnents that may tak: plaof nid of our bist efforts and fanation and oooperntion in fighting f or our onuse. Jnf. Hind.


To all nffilifat.d Unions
and mombers d the twoutive Comittos.
4.9: I on glad to inform you that Fode: aivior has now got ito Talographio addresse registerad whth the Postal Authoriti. The address is 'FEDERAT ION' Ambain. All the telograms in ruture should bu sont on the above address.

The menting of the Defenoe Comittee formed for the onse:-f bof ore the Notional Tribunal will bo inid on 24th of Februex: 1959, nt $11-00 \mathrm{AMn}$. at the residenoe of Shri Khm Kishnn Gupta. M.P., Presiciont of the Fciration, at 73, North Avenue. How Del hi (Phone: 33296 )- Mr nef sond your suggestions eto. for tho muting. The metating is an opon ono and anybody who may like to attend and partioipate in Its deliburation will be wolonod. The reply of the Centet. Bonrds which has beon receirod, will be disoussed in this moting.

Twforence Lon'blo Nasional Industrial Tribunal, Boribay orvex fio. $336 / 59$, datod 11.2 .59 has grant final extension to file the writton atatarient to tho santt. Excautive Officerc upto 16.3.5\%. Vor your informetion.

It is,tleroforo, requestod that you ray plaaoo List thate tho uncercered recardine the any an activitios of tho Gantomme Boards.

## 20 FEP 1959

rel: $2 \leqslant 2$
MUNICIPAL MAZDOOR UNION, BOMBAY
204 charni road BOMBAY 4

Ref. No. MMUL53/343/59.

Dear Shri Dange,


I am enclosing herewith copy of the resolution passed by the Managing Committee of our Union on Tuesday, 17th February, 1959. The resolution is self-explanatory. You will please apprectate the circumstances that have compelled the Managing Committee to arrive at such a decision. I, however, still hope that the report will be published before Narch 4, 1959, and the strike averted.

Enc1: 1.


Shri S.A. Dange, M.P., Bombay.

## Rosolution pessed by the Managing



Committee of the Municipal Mazdoor Union, Bombay at its meeting on Tuesday, 17th February 1959.

The Municipal Mazdoor Union submitted a Chartor of Demands on behalf of Municipal workmen on the Bombay Municipal Corportion on November 9,1956 . Efforts to arrive at an amicable settlement of the dispute arising out of the submission of these demands having falled due to the adamant attitude of the Municipal Administration, the Union called upon the workmen to propare for a general strike from the midnight of June 24, 1957. Tlie strike, however, was averted due to a last-minute seltlement with the Samyukta Maharashtra Samiti Bloc in the Corporation. By this settloment, the Samiti Party, inter alia, agreed to set up a Wige Structure Committee to go into the demands submitted by the Union. The Union was assured that the Committee would submit its report within three months of jits being set up.

The Corporation by its resolution No.478, dated August 2, 1957, set up a 21 member $W$ ege Structure Committee to consider the demands of the workmen and to submit a report thereon. More than 18 months have passed since the Committee was set up, but there is no sign yet of the report.

At the time of the settlement of the two-day general strike of sontember, 1957, the Union was assured that the report of the Comittee would be made available by December, 1957. This assurance was, however, not fulfilled. For the third time, when the agreement that ended the 8-day general strike of Municipal workmen in June, 1958 was signed, a written assurance was given over the signatures of Shri S.A. Dange, Shri S.M. Joshi, Shri Datta Deshmukh and Shri R. D. Bhandare, signatories to the agreement on behalf of the Samiti Party that the report would be submitted by the end of October, 1958. This written wordwas also not honoured,

Replying to the letters addressed to them by the Union on 10th January 1959, the Mayor, Shri S.S. Mirajkar and Shri M. Harris, Floor Leader, gave a written assurance to the Union that the report of the Comittee would be made available in the first week of February, 1959. Even this promise has not been fulfilled.
workers on this issue and had warned the Municipal Corporalion that the workmen would have to resort to a token strike if the report of the Wage Structure Committee was not published by the first week of February, 1959. The Corporation, however, is evidently unconcerned about the feelings of the workmen on this matter.

In these circumstances, the Managing Committee of the Union has now to come to the painful conclusion that the leaders of the Samiti Party in the Corporation are not serious about honouring the promises they make to the workers. Past experience has also shown that only by strike action can the Municipal workers get; a hearing from the leaders of the Corporation. The Committee, therefore, has now no other alternative but to call. upon all Municipal workmen to resort to one day's token strike on Wadne_day, March 4, 1959 in support of their demand for publication of the report of the Wage Structure Committee.

The Managing Committee appeals to the citizens of Bombay to appreciate the justness of the workers' cause and to pardon the workers for the inconvenience that may bo caused on account of the strike.

Moved by George Fernandes. Seconded by Govind Powar. Passed unanimously.

Mineral Sceretay.

Shri Georpe Fernandes, President
The B.E.S.T.Workers' Union, 42 Kennedy Bridge, BOMBA Y-4

Sub: Charge sheet in comection with the General Strike of July $26,1958$.

Desr Mr George Fernandes,
I have ae日 your letter addressed to the AITUC in the above matter.

We have already made it clear that the BEST undertaking is wrong in the steps it has taken againat the workers in the matter of the 25th July strike. The Samiti Bloc, as the majority or "ruling party" in the Corporation ought to take a firm stand in this matter and protect the workers as against the highhanded and arrogant authorities of the BEST.

If the Bloc fails to do 30 , your union and the workers will be perfoctly justified in taking any suitable action, even upto the point of atrike, they would like to take to protect their rights and interests. The AITUC unions will stand by them.

Yours sincerely,
(S.A. Dange)

General Secretery

## 20 FEB 1959

## THE KARNATAKA MUNICIPAL WORKERS <br> CONFERENCE <br> BANGALORE-2

## The Chairman and the Members of the

Reception Committee
request the pleasure of your Company on the occasion of the inauguration
of the above Conference at 6 p.m. on Saturday 21-2-1959

## at DEVANGA HOSTEL PREMISES <br> (Near Corpuration offices, Bangalore City)

## SRI T. SUBRAMANYA в.a. u.e.,

Honourable Minister for law, labour and local self Government has kindly consented to inaugurate

SRIMATHI GRACE TUCKER m.a.
Depury Minister for education has kindly consented to preside

| Bangalore | R. V. VASANTH |
| :---: | :---: |
| $16-2-59$ | Chairman |
| R.S V P. | Reception Committee |



Com. K.V.Vasanth, Chairman, Reception Committee, Karnataka Municipal Workers Conference BANGALORE - 2.

Dear Comrade,
Thanks for your invitation to Com. Dange to attend the inauguration ceremony of the Karnatak Municipal Workers Conference.

Due to his preoccupations, it will not be possible for him to attend the inaugurating ceremony.

Please, accept our greetings and good wishes for the success of the conference. We hope that the deliberations of the Conference will help in further cementing the unity of the Municipal Workers and in achieving their just demands.

Yours fraternally,

$\frac{\pi}{4+3} 21$
(K.G.SRINASTAVA)

Secretary.
T. J. taw hurfat: f. I. thust building. 55. GIRGAON ROAD, bomisay 1 (INDIA)

## घ्यसित भारतीय ड्रेड ग्रंनियन काँप्रेस HIIFINIA TRIDE UNOU CONGRESS

I, ASHOK ROAD, NEW DELIII.

Mr Gearege Fernandes. imenersl iecretary. Municipyl "ustors Union. 20. Chiaml rous. ilorexay 4 .

Thear : r Fammatios.


I recelived your lotier dated 1 Eth Fotranry encloning the resolution passed by the fansifine Comenttee of the Funlelmal amioor finion, calling for one day token strike on Pirch 4.

Your conchabion that "the Iesdera of the 3aviti pirty in the Corporation are not berlous about bonourinat the promisen thay made to the morkern" is not marranged by facts. or in your concluaion that only a strike action cin get a"bearing, frum the leaders of the Corportition" very much true.

I think you are zuite anfire of the face that the Polley Gomititue of the 3amiti cook $n$ decialon to contunce the waiges of sritato In on a certain basis and aleo of othar cacogorleas of amployeen. In that axmmeotrif. tho nuention of the teachers, nursen, etc. was tiken in
 that atops tuse lean tiden to incorparate the increnses In werres in then bulceot, formulated chis year by the wor;oristion. I has not hawevar in the know of the detalled faces an I havo not oecr it myedr. I will ctacte on this whan I comer next. to thombey.)
when youk knoly all chia for an fact, it is ourpriaine
 1tn promiseas. I admils, that there has been delay about settilmp thes stater. But there its no roason why, Awon the jamiti has raken docintone. you should call for a staike on "ardi 4, unleas it to ahow to the workers triat witat has alreenty bean conceded tas done by moans of a strilie.

I may also point out that thia dectsion of youra is contrity to the agrevenct which you maide with the Jamiti on the occasion of the sethement of the latat camemal titike. In terms of that gethenent. I can only bay that if you are dissacisfind with the progress nade so far. We can reier the matier to a Trlbushil or arbitration. In vinw of the staniti 's position in this meter, I do not think. your strike it justifled.

Meiorndut prasented on beh lf of Municinal Subordin te Sarvicas Fador tion, Punjb, Aabal: CMatt, to Pt. Moh, nlal, Minister for Lpo.l-Sis Government Puman, t Pati:Lu. on 4.1.59.


1. N tionilist tion of Sha Suricos of the Municinil eqnoyes:

The den ad ret: tas to tha $n$ tion listiotion of the service: As areed upon we would renuset you to t. k.: n. c.essury shems tow urds cateceria, tion of the sorvices. as you rs wore, the
 it difficult for thou to null on. It is theroforo dosirod th t aftur cutocoricution, tho Pa-scil is b; revisod and thoy should bo ontitiad to bs trasforr to other Municinclitius of tha. swl cutagory. Thoso nrovistons will gri tiy holp and raduce the disconturt or tilins mongst the work'ars and ultiastol.y ba a cialso of good in tio shetwon tha notios.

In the Vrious Municinilitios of Utior Pradosh, tho Governant tilen ftar c tegorising tho Eodiag into three; namely A., B., \& C hive introduced uniforta privilatos. It is aidenstiy hoped th. th this St.ito will itso Qilul te the U.P. Governiment and introduce the unifonity of privileges in all the categories of the Bodies. Th c tergorios, us utred upon, should th three, viz; $A . B$. \& C.

## 2. Murzor of $50 \%$ N mosstan moco in pay:

Recently this Punjas Governayd in its 1958-59 Budgut amounced to iner. $50 \% \mathrm{D}$ rnss illownce tito tha owy-scales of cartin cutuenic of itis cintoy es. The Cuntril Governion: is ihrody lo.ding i isfotis in this Lh.1f. Itis therefor rocuset d th t; like th: Govemnent onoloyees tho. Municipal unoloy:as should aso l: axtonded this privil.age. The noor
 tho only ecin is the reovid nt fund. Jith whou helf the Decurness Allownen will, red with the nay, they will fin sawe thing
 is curri d out.

Your honou' had a $x$ xpresed sym thy wi.th then and I'will rocurt to nlwore tele arly ction inth nuttr, 3. Incnesp in Iroviduntiurid contribution frot $6 \frac{1 \%}{2}$ to $12 \frac{1}{2} \%$.


 the Denut tion, mit 1 an whounc d by the then Mínister in an open tyssion of th Confurence th Shiub d. A

As provided under th, Industricil bisputes Act, wo should ilso bo giveneratuity at thaticu of retirasht, there of 15 days puy(conalid t. ) pirysire. This is jurit, richt of the work ers ad they should no loner r doniod this.
4. House Pont and $f r^{\circ}$ cocouiod tion to the urnloy os:


 With no Kasth fecilitiug Themon oyser cannot afford highor ront

 to all Municiv libias inth st itsto build Coloni.g of thuir own,
 nurch ss syetsi.
5. Gcozttod and N tions Holiduy:

Tho present or otico prevelnt in thencipatise is that gearted ad a tiona holidays r. anjoyad ority by the indpor staff of the Muricipility whil. the at-door stiff
ruilin on duty $L 1$ th dure th inonth. This dircrinimation should bis raiov at lilud taly and I will runidstyou to insu: stron dir ctiv: to all bodis intlo St to to adont aniforn policy in th : ittor. If how ver it is filt thit the out door
 b. compunstad in the form of ltornat: holidas or over-tis: .ll owinnce.
6. Fix:d Horkine hours nd 8 hours workine we nd wokly rost:

Al thourh $\therefore$ difoctiva $h$.e already b. on iscuod by th: Gov rnawnt in th, aitt reixing thu workinc d.y .t 8 hours und providing a weokly rost diy, it is rocrestablo th. it no Municioility is comlyine with the instructions and ovan toduy in inost svery Municipility the work re h.iv, to porfori 18 to 22 hours of duty. This priatico should 1 sinnn:d forthwith by issuint anoth:r rolif nd. $r$ and prosecating thos? bodioe undor tho Minimun Wuges acto Who do not coiply with the fovirmaint's instructions. Tho Governuont should bo ioolol maloy; rs ind should swe the.t wh tever dir ctions they five ir, obuyod by every on?.
7. Fror Modicol Trnstinnt: As your homour irerood, we roqu st you to agk ill tho Municip liti:s in th Stoti to fix sopuporcant-w in tha budgots for nurch sinf mdicinus for the poor oumpoyas and this nore jenta should y raiabuxs d to the worlsors. It is hopod th t cilrective will be irsu dimedi toly if not elreidy done.
 sottlaznt of tho nobty Luttors of diffuroncos, the Municip iltiss 1.:y bu :sked to encour mo monthly wastings betwoon the
ropresent:otivas of thei rogistorud. unions ind tho dopertis ntal gfficarq.
9. Uniforms: All thi outmdoor ouployees and those who perform shift dutiss should weupli d uniforis according to the wouth r. 10. Extonsion th thetio of supirannu tion: Tho rotireapnt ago
 In tha fovomuant of India ilso nytiro it tha siac ago and this privilogo should $\mathrm{b}_{\mathrm{i}}$ givon to tho Municiplalociployoes as woll.
11. Nogoti itions and Machinury's ujutings: Nogotiations and monthly mootings with tho ropresuntativas of thi Fodur ition should bo hold in the intorost of good and houlthy rolitions und bettor aduinistrution at tha following thris levols:

1. Low luvol: With the Prosidant of the Co:idittos.
2. Middle lovol: With tho Svcrot.ry, Locil-Solf Govt.
3. Uopl svol: With tho Ministor of Ho Loc l-solf Govt.

It will Lz aduittod th. tho prosont thuro is agre it wount of westike .nd linllars of 1 nforistion and corruntion is ranpint in th: Don.rtmont. If tho : bovo suefostions ro groud upon wo aseure you that Fodor ation will Wo ablo to sugezst you bettor wive of officient dalniatr tion luadine to hugo incroaso in the Govemilont rovonuoge
12. Ricornition of Nodar tion: Wa onco aruin advoc to this recognition of lio pudor tion. Th's Fedoration is tho only roprocontative body of th: Municinal amployoos and fightos for the rights of workers. Wo will thur foro wequist to rocognizo the body at a oury ourly dato, as prouisad by you, "e may howavor add hisa th it if unquis rod frow tho $J_{1}$. bour Ministor so dosirod by you b foro rocognition, I wino th; Hon'blo Ministar will hivo no obj ction.
 mattor is rasting for this, wo mill requast to got it clumfiad at a very aurly dits so that the Fid=x:tion guts rocomition at the ourliust.

I wh confidunt our : ivovs doilinds will rocoivo symp:rthatic oonsidaration it your hi.nds.

# गजसथान क्युनासमल कस्चच्चास संघ 

"Rajasthan Municipal Employees Efederation"
प्रघान कार्शालय-
उदयपुर ( राजस्थान)
क,4 संख्या जार. सम. के . सस यूु-जी


Tजस्थान सरकार ने नग रपTलिकावों के आास-स्तोतां के बढ़ाने एवम् म्युनिसीपल करंचारियां की सेवा स्थिति की जांच करने के लिय मी मधुराद Tस माथुगा, एम. पी. को बध्यदताता में एक समिति का निमाण किस्या हैं।
-राजस्थान म्युनिसीप्ल कर्मचाठी संच • द्वारा हस समिति कमे राजस्थान में स्वायत शासन के विकास, नगरपालिका कर्मचातरों की सवास्थिति, उनकी समस्यावरं खवम् मंगगों के संबंघ में एक ज्ञापन दिया हैं । उक्त ज्ञापन की एक प्रतिलिधि बापके पास भी मेज रहा हूं।

आपका

श्रीयान सस ता एंगे साहब
अच्या मता अनी, ऑल इंडिया ट्रेडुुनियन कांगेस,नरीदिक्ज?


रगस्थान अपनी विशेण पाजनीतिक परिस्थितियों के कारण अब तक समी दुष्टियों स पिक्षा हुआ रहां हैं । बेशी नरशें ने, संभवतः अपने चाटुकार सला कारां स धिर रहने के कारणं, हसी में ऊनन हित रसमन कि यहंग कि ज़नता की शिदित नहीं किया जायं तथा उसका वार्थिक विकारस न हैने दिया जायं। उदहीं भ.। था कि जनता पिवकि शिदिति होने पर उनके सेच्दाच्कर को सहन नहीं करेगी तथा उगका आर्थिक विकास ही जाने पर उन्हें सस्ते नौकर गहीं मिलगें। परिणाम स्वा० उनकी राजधानियों की कौड़कर राजस्थान का शेष भाग क्षोटे काटे गावरं में ही सिमटT रहा। वे गंव मो कौटे मोटे रामंत तथा सरदारों के बधीन थे जहां जूंत का कानून चलता था। उनकी दश़ा राजचानियकी से भी बुरी थी। वहंा शिदाए के उभाव के साथ साथ जीवन की ड़ारदा दी नहीं थी।

देश में प्रींन ग्राप पंचतमतीं की तो नाश हो ही चुका था किन्तु नये ढंग की स्वायष्ष रंस्थाओं का ज़ो निर्णाण न्विटिश मारत में प्रारंभ होने लगा था, वह यहंड प्रादुर्भूत नहीं ही सका। जुनता स्वायत शासन से ऊपरिचित रही तथा उजं।
 स्थान के लिये अपद्धात कृत नर्द हैं जौत यह कहनां सत्य से पर नहों होगा कि राजस्थान के किसी भी नगर में अव तम स्वारत सारान का वैयः विकाल नहीं ही सका, जसा
 वर्क पश्चात राज्य के लिये एक समन भ्युनिजीपल गनून बना सकी हैं परन्तु हरोम लिये भी यह नहीं दहा जा सकता कि वह कब लाई होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजरथान की स्वायत शारन अंस्थासं जरी़ जयने क्रेश्रन कासमें हैं तथा उनके विद्ता:?


 करते हैं कि यह समिति महत्वयूण्णं तथा व्यद्रह्तिक सुकाव देकर तथा राज्य सरक्षार उन तुुफावों को क्रियाच्चित कर राज्य के स्वायत श़ासन के हृतिए में एक नये अध्याय का सूत्रपात करगी ।

हमने इस रपिति दारः रेरार को गई प्रश्नावर्ली का अवलीक्न किया। एभिति ने पज्य की स्वायत सस्थाओं के गर्भी आत्थिक पहलुणीं पर विचार करने का प्रश्संसीय क्यार्य किया है किन्तु हुमारा संबध प्रश्न संख्या रू, रुष, रु तथा रू स हीहोने के कारण हम हन बिन्दुआ पर ही अपना यह ज्ञापन प्रस्तुत करत हैं। नगरपालिकाओं को रेवा स्थिति पर अपने विचार प्रक्ट करने चु पूर्व हम यह उचित समक्ते हैं कि समिति में माननीय सदस्टीं को वर्तमान स्थिति से अवगत करा दें। वस्त्तुतः बाज हन कर्मचागेशों की रेवा स्थिति निश्चित ही नहीं हैं। वह नगरपालिकाऔर हे रादस्यों की क्रेंगिमा पर बनती हैं जोर विभ्मंती हैं जौर

यह बनने तथा बिगड़नन का क्रम निर्बाघ गति से चलता रहता हैं। हस स्थिति का जगधार कोई कानून नहीं बल्लि स्वच्चाचार होता हैं। जाज नगरणा लिका के किसी कर्मचारी काष भग्य समुद में पड़े उसा लट्ठे के रमान हैं, जिसका कौई लद्य नहीं जौर उTथ ही उस ध्केलन वाली लहरीें में परस्पर कीई तारतम्य नहीं ।नगरपालिकाओं में इजस्थान सर्विसा रूल्स की मान्यक्षा नहीं दी गई हैं। क्लकता हाईकोर्ट एवं सुप्रीय कोर्ट द्वारा यह घोणित कर दिये जाने पर भी "हन्डस्टीयल डिस्प्युट एवसे प्युतिसीपल कर्मच्चारियीं पर एक्ट के कतिपय प्रावधानों की विशेण व्याखथा कर उसके अनुसार कार्यवाही करने से हन्न्कार कर दिया जाता हैं।

जाज क्षा औसत म्युनिसीपल कर्मचन्री भूखा हैं और उस मूखर रखने में राज्ता रारमा ने भी नगरपालिकाओं की विभिन्न श्रुणयों में विभाजित कर और उराके तिये अधिकतम (निम्नतम नहीं) वैवन - म्रृंखला का निर्धाएण कर सह्याग दिया है। आज कई नगरपालिन तरं के कर्मचारियों को नियत वेतन दिया जा रहा हैं, वेतन श्रृंखला तथा मंहगाई भत का वहंग प्रश्न ही नहीं हैं। क्ष: क् घंटे हरिजनों से काम लिया जाक्र भी उन्हें अस्थायी तथा अंश कालीन (Pant. Einne) रमफ़ा
 कुस्मय काम पर आने के लिये बाध्य किया जाता हैं। उन्तें साप्ताहिक अवकाश नहीं पिलता ओर व उन्हें नियक्क त्योहारीं की रहितन कुट्टियाँ ही मिलती हैं। कर्ष नगरपालिकायें अपने कर्मच्चारियों की वर्दी नहीं देती और न सफार्ष के लिये का एन्टोपतं ही देती हैं। कर्मचारियां की पदीन्नति ( Pramotion) नियमबद्ध नहीं होती और बहुधा गलत वकि की दूसरीं का हक मार कर पदोन्नतर क्यिा जाता हैं। हसी प्रझार इन कर्मचारियों की रेना की भ प सुरद्ञा नहीं हैं। कर्ध बार विन चार्ज शीट दिये तथा कृ बार कंटनी (RetrenChment ) का बहाना बेकर कर्मचतिरिं कको निकाल दिया जाता हैं और उस समय न तो उनहैं अपनी एफाई देने का अवसर ही मिलता हैं और न गृधजचत मुजावज़ा ही। यच ती यह हैं कि नगरपालिकाओं में व्यक्तिगत तत्व (Persomzal elemunto) बह्हुत काम क्रता हैं और कर्मचारियों को बहुत चाहने पर भी भान्त घारणा़ अथवा कि
 वन जाना पड़ता हैं और इसका परिएाम तो तुरा ही निक्कता हैं कितु ससा होते रहने से नगरपालिकाजरं में भी किसी स्वस्थ परम्परा का निमर्ण कहीं होता।

नगरपालिक्राजीं की इस स्थिति के कारण नगरपालिकाजीं में योग्य कर्मजरिवषं बाना परान्च नहीं करता ओर जब वह मुष्यीवृत के मारे आ जाता हैं तो य. और बं अश्शंका के कारण स्थिर चित होकर क्षाम नहीं कर यनता। वह कर्मचारी चाट्रुमाति एवं चुगलखोरी सै किन्ही राधियों की पदोन्नति होती देख वह भी
 तो अपननने के लिये कर्भी क्री आतुर हा जाता हैं और हरं प्रकार पार्ग भषष्ट हो तथा

 साथ अपना कार्य सपादन नहीं कर राकता ；संरा अपने सदस्यों की ही नहीं बरिक
 मेल का फर्के पड़ गया तो उसक＂पत्या़ वैस्प्पंशन तथा डिसमियल में निकलता हैं।
 भूखा हैं और अपनी रंवा स्थिति के प्रहिण चिन्तित हैं ह उसे भरग हैं कि वह किसी पी समय नगरपालिका की रेखा हो निकाला जा स月तः हैं। उसकं？उपना पविष्य बन्धकार पूर्ण नजर आता हैं जोर वह हसं बःत के सित्ये युवाताप करता है कि उसने नगरपालिका की रेश्रा क्यो की ？हम सीितते के पाननंगय रादस्यों से पूरजार शयददों में यह निवेदन करना चाहते हैं ति जगापा लिखा के रुर्मचत्री की स्थिति बाज

 बढ़ान का प्रश्न रुी० जीविए रहते की रस्था है ！挤 मिन्न मिन्न गजनेत्रि



 हस संगठन（ राजस्थान सुनियीप सयेढ़ी ङं डरेशन ）की स्थापना हो जाने



 लिय ठोस और प्रगतिशीत क्षदू गुीं काये तो राज्य म刀ापि हडृताली से स्थिति विषाम हो जाखंती ！

अतः इस निस्थिति को ग जनने दें के लिगे हाता निवेलन हैं कि स्युनि－ सीपल कर्मचारियें की रोवा स्थिति में निच्नलिखित संश्रोधन वह्दाल किस जायं ：－
（१）वेतन－वृत्रि：－










 चित नहों कहां जा समता । सरकार न "समाजादी स्साज की रबता" का नारा लगाया 变। हस निस्यय के ब्नुरार `सान कार्य काने वाले को समान वेतन दिया जाय" - हस सिदान्त्त का पालन राज्य सरकार व्यक्तिगत उपोग घन्यों के मालिकों ये तो कराना वहहती हैं किनु स्वर्य पालन करना नहीं चाहती - यह हास्यास्पद नही तो विनाएणीय जबश्य हैं।

एक ही गगर में एक ही प्रकार का काम करने वाले केन्द्रीय, ताज्य खवम गगरपातिका कमंतारियों के वेतन - म्रुंबला में कन्तर "समाजादी समाज रनात" के
 समान परिस्थितियों में रहते हुए गीर समान काम करत हुए मी वेतन एवं बन्य भततों में उसमानताहर तो निश्चय ही वे कांने वेतन के प्रति अस्तुष्ट और कार्य के प्रति लापराह हों

इंकि गगरपालिकायं मी एक प्रकार से राज्य का ही कार्य करसी हैं औौर हस जारण नगरपातिकाजों के कार्य को ताज्येकर कार्य समक उनके र्मनारियाे के प्रति किसी प्रभार का मेदभाव नहीं क्रिया जाना बाहिये। बाज गरापालिकाओं के अमंचारियों की स्थिति वैदी ही हु, ऊढ़ी राजस्थान की विभिन्भ र्रियासतों के
 कि हस समानता के युग में म्युनियीपत אर्मचारियों को क्यों निम्प क्रणी का रमभा जा`रहा हैं।

यहा यह कहना भी अप्रारंगिक नहीं होगा कि गगरपालिकाओं के अर्मचतारितों
 सकलत्त। समिलिके सम्पानीय सदस्थधें को यह बताते हुए दु:स होता हैं कि स्वतंत्त? प्राप्ति के ३२ वर्ष पश्वात मी प्रान्त के म्युनिसीपल कर्मचारियी को ३0) स्व्या जौर २०) रूपया वेतन मिलता हैं बोर हस वेतन में सफाई के साध्न स्वयं उनहें लेक् के बाना पढ़ता हैं। ‘दी राजस्थान एण्ड बजलेर कोटन टैक्सटाहल लेबर

 वेतन प्रस्तावित किया गया हैं। सु पै के पश्वात ऊँ प्रकार के केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के करों में वृद्धि हुछं हैं, जीव्न-्यापन की दैनिक्ब उपयोग की कावस्युक वस्तुवों के भाव ड़ड़े है गये है बौर किसी किसी के भाव ती दूगने भी। जियम कारण देश में बहुत मंहगाई बढ़ी हैं। यदि हस मंहाएँ वृद्यि को 30 प्र०श刀 मी मान लिया जाय तो इस समिति की fरपोर्टं के अन्तुपार निमतम वेतन न्य) सू० पासिक होना बाहिये। पाननीय सदस्यों को हम यद्र स्पष्ट करना जाहते हें कि यह निमतम वेतन हैं, जो क्रिसी व्यकि को जिंदा रखने के लियद खावश्यक हैं, निये पाकर कोरे व्यक्ति ुुष रंतोण व राहत प्राप्त कर रहं। केन्द्धीय सरकार हो

जी हैं। बत: हमारा निवेदन हैं कि निम्नतम वेतन हप) पिच्चीयायी रूपया गरिक तथा उक्त रिपार्ट की आधार मानकर म्युनिसीपल कम्चारियीं के लिय उच्चित वेतन-म्गुंखलाओं का निर्धारण किराय जायं तथा मिनिमय वेजेज एक्ट के अन्तर्गत पाज्य की सब नगरपालिकाबती पर उनका पालन आवस्यक घोणित किया जायं। तारथ ही नगरपालिकाएं हरा बात के लिये र्भी पाबंद की जाय कि यह वेतन उनके भर्नागियों की सामय पर दे दिया जायं ।

नगरपालिकाजीं द्वारा आजजल घाटे का बज्ट जैयार करने का एक फेशन सा है गया हैं और हसका परिणाण यह होता हैं कि रका अन्ध कायी पर खर्ज क्षर दी जाती हैं और अर्वारियों को दो - दो और तीन - तीन पाए़ बक वेतन ही नहीं दिया जासा; जिए उचित नहीं कह तालते। नगरपालिकाबँ के बबट पाए करते रामय राज्य सरकार की रह स्थिति न आाने देने के लिये यधाचित आदिश दे दिये जाने चाहिये ।
(२) मंहगाए भता:- गगरपालिक के भर्मचारियरी की वंहगाई भता एवं
 दिया जाता हैं। जिस प्रकार राज्य कर्मनाएययों के मंहगार मते का प्रतिश्त उनके चतन में जाड़ दिया गया हें हरीत प्रकार हृतना प्रतिशत ही नगरपालिक्षा कर्मनचारितों के वेतन पें ज़ाड़ दिया जाना चाहिय।
(३) रोवा-नियम्:- नगरपालिकाउीी के सितारिती पर भी बार सस जार लागू किरो जायं, यदि हने हसी नाम से अथवा हरी रूप में लागू क़िय जाने में कीं वैबानिक कठिनाई आती हैं तो हनमें आवशाओ संगोधन कर बार सप. एस. कार (राज-
 एस. यार) गूलूूत सिद्धान्त जार. एस. जार के ही हों उनों कीरें परिवर्तन काना उच्वित नहीं होगा।

इसी प्रकार नगरपालिकाजी :" श्रिफ कीरश तथा प्रहन्यतिजावा: जाधार पर अयोम्य कर्मासितीं की भर्ती रोदने तथा योग्य कर्माचारियें की नगर-
 बल्स लगू किये ज़ां। उनकी रेबा - वृति की गुरदाग तथा उन्हु राजनतिक स्वांiी के प्रहारों रो बनाने के लिखे क्लायिफी केशन कन्द्रोल तथा अपील रूल्य (Class ff sotion. Centrol and sppear Ruces.
$\}$ का नगरपालिकाओां पें प्रणलन क्रिया जायं। उन्हें हल बात का उधिकार दिया जायं कि वे जने प्रति कियो गये अन्याय के विस्द राज्य सरकार के पाय अपील कर न्याय प्राप्त वर संमे। नगरपालिका के कर्चावीवसि नगर के स्वस्त्वतथा राफा है के लिये रात दिन गंदगी उर्र वूढ़ी करकट की ढोना पड़ता हैं। नगर भे कोई महामाती नहीं फेले,
 कर युद्ध करना पड़ता है योर हर बात की होरशा संभावना बनी रहती हैं कि वे उनः: जक्रंश्त नहीं हो जायं। ाएष्ट् के जीवन के स्वस्थ तथा स्वर्ष बनान के लिये रात-

पर नि: ुुल्ल चिकित्सा सुविधा च देना मानवीचित नहीं होगा। क्या बह स्थिति हास्यास्पद नहीं हैं कि आज दफ तरीं में कुर्सियों पर बैठक कर काम करन वाल रा ज्य कर्मन्गतियों के यदा कदा बिमार है जाने पर नि:शुल्क चिकित्सा प्राप्त कर सकता है किन्तु घातक किटाणुओं से लिप्त रहने वालब म्युनियीपल कमँचारियों को नि:शुल्क चिकित्या सुविधा प्राप्त नहीं हैं। क्या राज्य सरकार बावस्यक्ता को आधार पर नहीं बालक विशेष पद स्थिति के कारण चिकित्सा सुविधा प्रदान करना चार्हा हैं 3 एक जनतंांत्रि सरकार से अTशा तो यह दी जाती हैं कि वह हस प्रकार का मेदभाव नहीं करगी। बाज आवश्यक्ता तो इस बात की हैं कि हन म्युनिसीपल कर्मजारियों की अनिवार्य स्वास्थ्य परीदाग रसय रसम पर सुलय की जायं ताकि बिनार पोने के पूर्व ही उचित चिकित्या है सके। क्वृत की सबमारी नहीं फेल सके। यदि फिलहाल यह रंभव नहीं हा सके तो हनके लिये नि:डुल्फ निकित्सा की सुविधा ते जबस्य प्रदान की जानी चाहिये। जतः हमारा निवेदन हैं कि "मेडीक्ल सटन्च्चन्ट बल्स - भी म्युनिसीपल ऊर्मचारियों पर तत्वाल लागू बिये जायं।
(8) क्रिट्यिां :- रभी श्रणियों के प्युनिरीपल कर्मनारियों को सवेतन साप्ताहिक अवकाश सवम बाउट डीर में काम करन वाल कर्मचारियों की $\% ०$ दिन की सेवैतन त्योहारपं की कुट्यियां दी जायं ।
(4) काम के घंटे नियत्त किये जार्य तथा ओवर टाइम काम लेना बन्द किया जायं।
(द) वदीं :- आवश्यकतानुसार गर्म तथा सदर्दर्दियों की ब्यवस्था की जायं तथा उन्हें रसय पर देने का र्यान रखा जायं। यहों यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि सफ़र्है करन एवं उसका निरीदाण कर्ब करने वाल कर्मचाएयती को नड़ाके की सदी में भी प्राश्न:काल बंघरे अंधर काम पर जाना पड़िता हैं। अतः उनके लिए गर्म वदी गावश्यक है"। यही हाल नुंगी व्यूल करने वाले एवं अन्य कर्मचारियों ता भी हैं, । उत: उन्हें नियमानुसार सर्दं एवं गर्म वदी दी जाना चाहिये।
(v) एफाई का ढंग तथा साभ्त :- सफाई के साषारण साघन का ट़ तथा टोपल 言, जो अनेक नगरणालिकाओी दोरा नहीं दिये जाते हैं। कर्मचारियों तो नगर की सफाई के लिये, उस अल्प वेतन में फाटू - टीपल भी स्वयं लेबर के जाते हैं। वत इसंके साथ ही ऊर्मचारियों की मल मू₹ सिर पर लेजाकर ढीना पड़ता हैं। बत: जिन नगरपालिकाबां में मल मूत्र सिर पर ढौने की प्रथा वब तक प्रचलित हैं उस बन्द किसा जायं तथा हसमे लिये आवश्सक साधन जुटाये जायं। कर्माज़तियों की सफनाहे के लिदि आधुनिक साधन नगरपालिकाओं की करर से मुह्युया किये जायं।

यहीग़ यह निवेदन कर देना मी अनुचित नहीं होगा कि अधिंाश्रत: नगर पालिकाओं में विशेषज नहीं हीते हैं। नगरपालिकाओं का प्रमुख कार्य सकाह से चैं,
 परन्तु सफाई के कार्य के तरीके एवं साधन हस वेज्ञानिक युग में भी वहीं हैं का चि सदियों पहल प्रचलित थ । हरीस न केवल हरिजन बर्मचारियों के स्वास्थ्य पर असर
ii नहीं रसी जा सभती हैं ओर उसका परिणाम अनक प्रकार की महामारियों गें नफलता हैं। इस विषय पर हपारा निवेदन हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों, हनिनियर्सी और विशेणजों की एक सदिति बनाई जायं जो हस प्रकार के कासी में परिवर्तन करन हुतु सरकार को अपनी राय दें कि सार्वज़कि ताइसें कोर गशाबधर किस प्रकार के बनाये जायं? उनकी सफाई के लिये कौन से साधन अपना? जारं 3 कर्मचारियों हो कितने समय और कितना कार्य लिया जायं ? सफाई के पाधन किस प्रकार के हों आति बातों पर यह समिति जाँच की कर रिपोर्ट हैं । अउसरो हरिजन पानवोधित ढंग से अपना कार्य कर सें। जसा कि उपर निवेदन "मया गया हैं कि नगरालिकाओं मेटेकनिशियनों का अभाव हैं जिस सबव से सफाईं एवं स्वास्थुय के लिये उवित मार्ग दर्श़न नहीं मिल पाता। यही कारण ? कि जाज भी पालिका दोत्र में वही पुरतने तीके के पेशाबबर एवं तारहं बनवा री जाती हैं, जिएयक परिणाम स्वरूप हरिजनोंको गन्दा जीवन व्यतीत करना 'ड़ता हैं। यदि हमारी यह सिफारिश स्वीकार कर ली गह" तो ऱजस्थांन के
 दूर करने के लिये सरकार प्रवण्धत प्रयत्नरील हैं, उसके लिये यह एक बहुंत बड़ा सरी: कार्य होगा । स़रकार हस विणय में बप्पहंब राज्य सरकार दारा नियुक "भेंगः कोरेवन जांच समिति " की ट्पिपोर्ट से मी पार्ग दर्शन ल सक्ती है ।
(5) यदि नगरपालिकाएं अपने कर्मचारियों के लिये पंशन की व्यवस्था ज कर सके तो प्रोविडेंच फण्ड की व्यवस्था तो तत्काल सभी स्रणी के कर्मचातियों के लिये लागू कर बी जानी चाहिये और सी नगरााबिकाओं के लिय प्रतविहेन्ट फण्ड के रमान नियम हॉन चाहिये।
(ह) कर्मचातियों का प्रशिनाण :- कर्मचारियों के प्रशिदाण की स्सुचित व्यवस्था होनी चाहिये तथा प्रशिदित कर्मचारियों को, प्रोत्साहन दिया जाना वाहिये। प्रशिनेणा का रारा खर्च संबंधीत नगरपालिका द्वारा उठाया जना चाहिये ओर यदि ऐरा न हो रहि तो कम स कम अग्रिम वेतन वृद्धि दी चनी चाहिये। हम यहंत्ये यी कहना उनित रक् आवश्यक रमभते हैं कि जेनटरी - हचनपक्टरों की पोस्टों पर प्रशिनितित व्यकि को हही भर्ती किया जाना चाहिये।
(80) कर्मातियों के लिये आवास सुविधा :- नगरपालिखए अपन फर्मवाएियों की नि:झुल्क अधवा नाम पात्र का मूल्य लेकर के मकान निर्माण हैतु यूमि प्रवान करें तथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार स उनके लिये म्रृण प्राप्त करें ं

हमार हन सुफाकां को कार्य रूप में परुणत क्रने के लिये 下:
 बाधा नहीं जो हल नहीं की जा समती हां। हमें विश्वास हैं कि आपदी यह सपिति गंरपालिकाओं के समी संभव आय - स्त्रतोो पर ब्र प्याप्त प्रकाश डालेग गेर जब राज्य सरकार हन सुफावों को कार्य हैं में परिणित कर लिगी तो

किनु इसे उपरान्त मी किन्हीं नगरपालिकाओं को सराभाव महुूस हT, तो

 यह मी कहना परंद करो कि राज्य सरकार जपनी कर नीति में परिवर्ती करें।
 घंपा हैं। हरी कारण घ पालिकाओं के बारा के स्तोत मी सीमित ही रहह हैं। हतने पर भी राज्य सककार ने वे कर स्वर्यं लना प्रारंभ कर दिया हैं, जो कब तक अगरपालिकाबों द्वारा लिथे जाते हैं? सरकार को हस नींति को स्वायत ज्ञासन पोणक नहीं कह सरक्ता

नगरपालिकाजों की रुवाओं के प्रान्तीक्करण के लियो हमारा यह निवेदन हैं कि बुर्ध צुणी तथा हीरजन रमंबारियों के पदों को कोड़ कर शेष सब पदों

 स्थिति होना तथा दितीय उनके कायद्यतयों का समान संगठन होना । यदि खेगा नियम समान नहीं हुए तो स्थानान्तरण में 挭 र्मीजारियों को हानि होगी तथा
 वरन क्मी की ही खंखावना हैं। यदि पदों ता भैंद रहT तो उन पदों पर कार्य करसे वाल कर्मचतियों का स्थानान्तरण भी रहीं हों सेगा।

ऊैसा कि ममने उपर निवेदन किया हैं कि नगरालिलाओं में व्यकिगत तत्व (Ressonal elomunts) घहुत काम करते हैं और कम्मिगरियो की उनल़ वार बार खिकार होना पड़ता हैं। उत: हमारा हुमाव हैं कि स्थानान्तरण पलक्ष ही यी़ित खे जायां।

यहांत यह हुम्बता भी विणयातनर नहीं हैग का कि नगरपालिकाओं की रोबाएं किन्हीं दृष्टियों से राज्प रेवाओं शे क्याठन तथा विविध प्रकार के ज्ञात एवं ब्वुभव की अंभाॅा खबती हैं। भूतुपूर्व हैदरावाद एगज्य में हरी वात को दृष्ट में रखते हुए गगरालिका कर्मचतरियों को राज्य कीजाएियों से सधिक वेतन भिलता था । राज्य के एक जार。ए. एस. जधिकती को भी एक विशण प्रकार का ही
 जाता हैं तो नगरपालिकाओयं में विविध प्रकार के काती को देबकर वह कसंज्स में पढ़ जाता हैं। यहां काष कान क्यवस्था से, सफगहै रु, हियाब - क्रिताव से, न्याय से, निर्गाण कायीं से धंव विधायक आदिरी संवं खखता हैं। वह अधिकारी यहां की विविध प्रवृत्तियंग तथा जटिल वातावरण को देस कर एक्ता वार तो निं.क.ं. व्य विपूद़ हों जाता हैं। कीनी उस विभायक के रूप में किसी नियम-ुपनियम का निष्षण्ण करना पड़ता हैंता कमी प्रशाराकते रूप में ववस्था जसानी पड़ती हैं, क्भी
 की व्यस्था करनी पढ़ती हैं तो की हनिन्चनियर की मंTति जन निमाण्प कार्य

कार्य काने पड़ते हैं। परन्तु विचिघ प्रकार के कायो से सेऩ विविध प्रकार के ज्ञान तथा प्रशिभाण की वावश्यकता हलती संजिनका उनमें अभव होता हैं। हस कारण ने प्युनिसीपल खेवाओं में हभेशा सफत नलीं हांते । इस स्थिति को सुधारने के लिये

 fो जायं। चंकि राजस्थान की नगरपालिए।ए अन्य राज्यैं की नगरपालिकावों से दई दृष्टियों स विक्षड़ी हुछ हुने हैं और इनदी प्रगति के लिये तथा खन्य गजज्यों कों
 जगा हैं।

 नार्भचारियों की भती पव्लिक सविंरा क्षापए रें, हार्ना चाहिये। वर्तमान समय में जो भाई - भूतिजावाद मलता हैं वह उस ग्रिस्रिगा दारा वन्द्ध ही जायंगा । हस वै औरना वर्ष दृष्टियों खु उचित मी हैं। क्यांदि यह भार्ष .. भतिजा वाद और संबंधी वाद आगे जाकर कई प्रकार हो पिण वृदा ${ }^{\circ}$ मे पस्फुटित हाता हैं और नगरपालिकाः

 है और यदि वर्तमान जन - रेता - जायोग जें पाए इतना रमय न हो तो उसके इत्य स्यों की संख्या बढ़ाई जाद्र जथवा एक भिन्न एायांग की स्थापना की जाकर ग़िं काम किया जा सकता हैं।

 प्य के प्रति चिंतातुर ग्युनिसीदल ल्र्मचारी की देधना देबस़ीं तथा अरंतोण का सही आथौं मैं मूल्यांकन कर सदेंगें और उरे नानव? चित्र ज़ीवन बितनेन के लिये आवश्यक सहाघता देंगे । हम नहीं चाहते कि ग्रानिरीपल दनंचारियीं में व्याप्त अरंतोष प्रान्त वापि हडुतालंे के स्म में पुकट हैं किन्तु यदि रमखे रहले हन रमस्याओं के हल के लिये कोई सक्रिय तथा फलप्रद कड़द नहीं उठाे गये त": परित्थिति काबू के बाहर मी हो सकती हैं।

यदि यमिति इस ज्ञायन के गताज मुद्धों पर या और किसी प्रकार का स्पष्टीकरण चाहें तो वह सहर्ण प्र्स्तुत जरें । ज़न सुदों 'रु वित्चार करते समय यदि समिति हमार प्रतिनिध को बुलाना पंत्ड दरे दो हम उसके आभारी हैंगे।

# - Rajasthan Municipal Employees Federation (Rajasthan) 

Head Office :- UDAIPUR

Rel Ne. SMKS/U-G/59.
159-60

$$
\text { Dated } 15 \text { th May } 1969
$$

Thextenceming, Comrade.S.A.A. Bange, General. Sescatary, All India Trade Union Coneress, NEW.DELUI_.......

Sub. : A PROPOSAL FOR AN ALL INDTA MUNJCHPAL I DISTICT BOARD EMPLOYEES UNIONS CONFERENCE TO BE HFLD IN SLEPTEMBKR 1959

Dear Frieud,
I take the liberty to inform you that the year 1957 proved to be a rembrkable Yoar from the peint of viow of alruost all the Unions of Municipal Employees in the State of Rajastian because of the fact that in that year a Felleraticn mamed above was organised for the betterment of almost all the Employees of Municipalities.
'I'he Executive of this Federatinn, which met at Kishaugarh during Deoember 1958 to onnaider some urgenc matters, adopted a Resolution in this rogard, a oopy of whioh is being rent herewith for your pernsal. As cau be aeen from the Resolution itself it desires to move the Provincial Governments concerned for the betterment of the living conditions and status of the Munioipal Employees and in order to give this thought a united voice, our Federation is oousidering the pnssibility of holding an All-India Conferonce of Delegates from Municipal and District Board Limployeer Unions all ovar the Country. 'l'he month of Septenber is very pleaseat in the year for this City of Lakos whon the rains are just over giviog the surrcuudinge a lovelv and lively green look and hence I feel that it would be helpful in multiplying the eurhusiasm of the Delegates who would assemble nere.

You would fully agree with the viows expressed in the liesolution and would not hositate to add your strength to the endeavour suggested by our Federation. I would, appreiate, tharefore if you would be kind enough to let me know your esteemed opinion in this mattor and also your reation to the proposal to hold this Conference-here in Udaipur.

I am sure you would take an immediate aotion in the mation so that the required datn could be oollected by ue well in advance.

Tbanking you,

Yours Paithrully,
R. Shatora
secretary


## Resolution

WHWREAS:- Aher the achiavement of freedom of the Country, it (Country) bas adopled a Constitution founded on Demooragy and the Nation is propressing like a true Democratic Country;
" Citizens of the Country, cau see the form of Demorracy well through their Looal Bodies from a much nearer point;
" Loosal Budios are foundetion-springe of Demoorncy and their sucoess and strength oas resalt in the fruition of Detnocracy and the formation of healthy traditions of Demooraoy:
" Inspite this much importanoe of Loonl Bodies is the Demooratio met-up of the Conntry, thoir Employees are in negleoted mad wretebed oondition;
" Mlong with the amelioration of the ondition of the Cocal Bodies, the amelioration of the condition of their Fmployees is equally indispensable, and
" There is a similarity of purposs between the Rural Looal Bodies \& Urban Loosel Badies, the same similarity is also there in the problems \& needs of these Employees.

Therefore, the Central Committee of the "RAJASTAN MUNICIPAL BMPLOYEES FEDELATIION" - renolve日 that an orginizion on all Iudia Level oonsiting of the Representativen of the Employees of all Looal Bodies of all the States of Iodia be formed sa that a feeling of brother-hood among these Employees living in difforent part of the Conotry may be foatered and at the rame time an opporsunity to disunes their problome and to thranb-out sheir solutions may be made available.

## 1) 

Dear Com. Rama chandra Shrama,
Please find enclosed copy of a circular that we have issued to all our State Trade Union Committees and Municipal Unionsin connection with the AllIndia Conference proposed by you.

Enclosed herewith is also a list of names and addresses of Municipal and Local Bodies Employees Unions affillated to tho A.I.I'U.C.

Grootinga,

> Yours fraternally, Secretary

ALL-INDIATRADEUNION CONGRESS 4 Ashok Road, New Delhi

Circular No. STUC/7/59
To
All STUCs


## Sub: ALL-INDIA CONFERENCE OF MUNICIPAL/DISIRICI BOARD EMPLOYEES' UNIONS

Dear Comrades,
The Rajasthan Municipal Employees' Federation, Udaipur, has proposed that an all-India conference of unions in Municipalities and District Boards should be held at Udaipur, some time in September this year. The conference will discuss problems of common interest to municipal and local boards' employees and explore possibilities for the formation of an all-India Federation.

State TUCs are requested to circularise unions in municipalities and local bodies in the state to get in touch with the Rajasthan Federation and prepare for the all-India conference.

The address of the Rajasthan Federation is as follows:
Shri Ramchandra Sharma,
Secretary,
Rajasthan Municipal Employees' Federation,
UDisIPUR,
Rajasthan.
Necessary steps may be taken by the State TUC to make the projected conference a success.

With greetings,

Yours fraternally,
M1. fan e. 5
(K.G.Sriwastava) ¹/" Secretary
Copy to: Unions in Municipalities \& Local Bodies.

July 1, 1959

General Sacretary,
Municipal Mazdoor Union, 204 Charni Road, BOMBAY 4

Dear Comrade,
This is to acknowledge recelpt of your letter No.MMU/53/1569/59 datad 27 th June 2959 addressed to Comrado Dange.

Comrade Dange is in Bombay and is not expected here till the third week of this month. We would therefore suggest that you contact him there on the points raised in your letter.

With graetings,
Yours fraternally,


Office Secretary

भा 届教 6

aro z,0, ue to.
ब्यमेर सिता, बबेर. $\beta$








 पर बरती ©काषी है



















 जर सिता है.




 पृष्त क्रिय क्या था.



 findute it होगt.












gTue



कीषान सेखरैन अरीक्य,

 -mmat.
 Ty 4





 फॉ















 साता बमिता हो करा है.

MUNICIPAL YAZDOOR UNION, BOMBAY


Fess statement $19 s$ used by Sheri George Fernandes, General Secretary, Municipal Mazdoor Union.
---------
Two strikes in the city, one of 7 hundred workmen of New Era Silk Mills and the other of 800 workmen from National Electrical Industries Ltd., have been defying settlement for over two months now. In the case of the National Electrical Industries, the management has gone back on a settlement arrived at with Union.

Sven though the number of workmen involved in these strikes is very small, the issues involved in them are so grave that they have put at stake the very existence of the organised trade union movement. In both cases, the employers have sought cover under a recent Judgment of the Supreme Court to victimise the leaders of the workers in their establishments and thereby break their unions.

During the 15th Indian Labour Conference at Delhi in July, 1957 and the lath tripartite aunctr conference at Nainital in May, 1958, a great deal of fuss was made over evolving what has come to be known as a Code of conduct for maintaining discipline in industry. The veterans of the country's labour movement inepite of their knowledge and experience of the reactionary nature of the employers and of the Government agreed to this so-called Code of Conduct. The result has been that when the employers cried "wolf" the Government has rushed to their aid and suppressed the workers' strikes as illegal as was done in the case of the 25th July General Strike in Bombay. But when the employers act rashly and tear the Code to pieces by victimisation of workers, by refusing to negotiate with unions, etc. the Government not only fails to act, but even encourages the employers.

Both the unions involved in the present strikes are affiliated to the AITUC which is a party to the Code. 1 would like the AITUC leadership and especially Mr. S.A. Dance, its General secretary, to repudiate the core of Conduct immediately and call upon other central organisations of labour also to do the same. Angry statements have never moved our Government, and will not move it in the present case either. I also hope that the enitre working class of Bombay city will stand behind the striking workers and help them to carry on their struggle to a glorious end.

George Fernandes,
General Secretary.

## Rajasthan Municipal Employees Federation

## (Rajasthan)

Head Office:-Udaipur
Ref No. 763/57-60

To,
The Editor,
"Jan-Yug ",
LUCKNOW.
Dear Commarade,
In your issue of the 21 st June ' 59 a report was noticed that the Local Bodies Union (Federation) in the United Kingdom is the beggest of its kind in that country. This report as incorporated in the articlecontributed by Shri Rayiv Saksena on the International Comments.

Our Federation is contemplating to hold an All India Conference of Muncipal Employees Unions and we would like to contact a fer selected Unions from abroad as well.

Will it be possible for you, therefore, to kindly let us have the postal Address of the Registered Office of the Federation of Municipal Workers Union in the United Kingdom so that an invitation may be sent out to them also.

An early action will be appreciated
Thanking you,
Yours faithfully, R. Chands shadnu
(RAMCHANDRA SHARMA) SECRETARY.
S. A. DANGE,

August 12, 1959

My dear George Fernandes,
Your letter dated loth August. I will put the papars and the question you have raised before the Samiti, when it meets next.

As a trade unionist, I should, of course, hold that the first thing for either party is to negotiate things across the table and try to have a negotiated agreement on the questions concerned. As regards what should be done if negotiations fail, I think, at present, the general atmosphere is to hold the view that disputed matiters may be referred to arbitration by the consent of both parties. But that need not be made a condition precedent for negotiations. However 1 will discuss it with you and others when $I$ come to Bombay on 19th.

Yours sincer aly,
(S.A.DANGE)


वास्ते
श्री शासन सचिव महोदय,
एजस्थान व्युनिसीपल कमँचारी संघ, उदयपुर ।

स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जय पुर

विषाय :- नगरपालिका कर्मचारियें का न्यूनतम वेतन $\overline{~ ५) ~}$
पिच्चीयासी रूप्या पासिक कायम करने हैतु ।
महोदय,
 यें में विभाजित कर नगरपालिका कर्मचारियं का न्यूनतम वेतन fिध्री़त किया हैं, जो हल्ज पह से लागू होगा।

राजस्थान प्युनसीपल वर्मचारी संध की केन्द्रीय समिति ने खपनी त्रठठक दिनंदा दरे और $?^{3}$ जुलार्ई को एक प्रस्ताव पार किया कि नगरपालिका कर्पचाएयफं का न्यूनतम वेतन Б4) रूप्या पासिक निश्चित करने हैतु राजस्थान रारकार से निवेदन किया जायं ।

 वेतन के संवंध में राजाजा प्रकाशित हुई।

राजस्थान रारकार ने संत् पूर में उक्त वेतन के दरें निश्चित करना प्रस्तावित किसरे था जो जनवरी पूट में राजपन्न में प्रकाशित हुई और वे अव २ृपع के सितम्वर भास से लागू होर्गी। राज्य सरकार ने वर्तमान काल में वढ़ती हुईं मंहगाई का खयाल न फ़ खर वर्तमान परिस्थिति को देख कर ही यह न्यूनतम वेतन निश्चत किया हैं, जिसके द्वारा किसी मी नगरपलिका के कर्मचारी को लाभ हाने वाला नहीं हैं।

सरकार ने न्यूनतम वेतन दरें निश्चित करने में नगरपालिका को तीन न्रणियें में विभाजित किया हैं। नगरालिकाओं का श्रण वी विभाजन समाप्त करने के लिये हयन ?३ जोग
 iें पी पंग की हें । प्रत्थेक श्रणी के कर्यचारी का अलग अलग वेतन निर्धारित करना हस इसमः अव्यवहारिक, जवजजानिक और न्याय संगत नहीं हैं। एक ओर राज्य सरकार नगरपालिका
 द्वारा कर्मचिएयिओं के भरपष भोजन को व्यवस्था नहीं कर रही हैं और हरा प्रकार गजदूरों झi शोणणए से राहत नहों दिता रही हैं।

राज्य सरकार आया हैस प्रकार न्यूनतम वेतन का निर्धारण करना अवंगिच्छित हैं कर्मचारी किरी पी श्रणणी की नगरालिका में काम करी, उसका का समान हैं और चाहे वह किरी स्थान में रह, उरकी आवस्यकताऐं समान हैं। मागीं की सुविधायें एवपु परिवहन साघनों के विकासा के कारण एक शहर स दूसरा शहर वहुत समीप्रोप आ गया हैं। आज गंवरं के भावरं तथा शहरों के भाबों भें कहने लायक अन्तर नहीं रहा हैं और हरलिये उसके खर्चे मी

 हस निश्न्य के अुुसार •समान काम करने वालों को समान वेतन दिया जायं • हसका पालन स्वयं राज्य सरकार को करना च एहिये तथा अपनी स्वायत शारन संस्धावों में करना चाहिये । एक ही गगर में एक ही प्रकार का कार्य करने वाले केन्द्रीय, गज्य सरकार के और गारपालिका के कर्मचारियों के वेतन - स्तर में बन्तर "समाजवादी समाज रनना "के सिद्धान्त के विपरीत हैं। केन्द्र, ताज्य सरकार और नगरपालिका के कर्मचारी सभान पीरसिथित में रहते हुए और समान काम करते हुए भी यदि उनके वेतन एवम् बन्य पषॉं में बसमानंता हो तो निश्च्य ही गग रपालिका के कर्मचारी अपने वेतन के प्रति असंतुष्ट और अपन कार्य के प्रति लापरवाह होंगें।

गग रपालिकाओं में क्वाम करने वालॉं में से अंधक्षाश हरिजन कर्मचा होती हैं। केन्द्रोग ओर राज्य सरकार हरिजनों को रूपज के बन्य जातियों के समान लाने के लिये करोड़ों रूपयः व्यंय कर रही हैं । परन्तु आज तक वह कापयाब नहीं हुई हैं। हीजजन आज मी जूंठन व वТसी पोजन पंगग कर के अपना परणा पोणण करता हैं। सरकाडी सवं गेर सरकारी संस्थाओं हाIT हरिजनों को समाज के बन्य अंगों के बराबर लाने का सत्त् प्रत्म करेन पर भी वह स्वर्य कही? आना चाहता । रेगा करने के लिये डरामा दिल नहीं चहहता। क्योंकि उसकी जार्थिक स्थिति बहुत खराब हैं, उरही पार खाने को नहीं हैं। यहह हतिहास सिद्ध और सत्य वात यह हैं कि जब तक लोगरें की ज़र्थिक स्थिति नहीं सुधारी जायंगी, वह आगो नहीं बढ़ सेगा। परन्तु आाप ह्वारT न्यूनतम वेतन दर वहुत कम निधरितित किया गयT हैं जिस्ये उस कोही राहत नही मिलेगी। सरसार ने बन्य उघोंगों मै काम करने वाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन नग रपालिका कर्मना़ियों से वधिक तय किरिय हैं। जबकि नगरपालिका कर्माचारी निकृष्ट से सिकृष्ट कार्य करते हैं और तपदिन एवम् रंक्नामक रोगरें से पीड़ित रहते हैं।

सरभार ने गूती लिलों में काग के भार और उनके वेतन स्तर की जंच के लिये दी राजस्थान एण्ड अजौर कोटन टेक्स्टाश्र लेबर एडवाहजरी कमेटी ", जिस "देश़ंांडे कमेटी" के नाप से भी संवॉधीत करते हैं, वनाई थी । इस कमेटी ने सन्तु फू में सरलार को अपनी रिपोर्ट दी, उसमे न्रूनतम वेतन द्दप) रूपया भारिक निश्चित करना प्रस्तावित किया था। सन्रूप के पश्चात केन्द्रीय एवघू राज्य सरकार के करते में वृद्धि हुई हैं, जीवन-यापन की देनिक उफारागरी आवस्थक वस्तुओों के भाव डेड़े और दुगुन हो गये हैं। जिसओ काएण देश में मंहगाई वहुत वद़ी
 मी मान ले तो "देशापांडे कमटी ' की रिपार्ट के ब्नुसार नऐ) पारिरक न्यूनतम वेतन होना नाहिये था ।

जवकि रारकार लोग广ं का रहन सहन का स्तर को बढ़ने के लिये प्रयत्पशील हैं। इसं विगत वण्णों में बाय के वीनस्पत लोगों का व्यय भार वढ्ठ वढ़ा हैं। वहां सरकार द्वारT न्यूततम बेतन अ१11) जोर ३ुण1) नियत किया हैं।

माननीय मी तद्रीप्रसाद जी सा० गुप्ता, हैयारन, राजस्थान भ्रम रलाहकार मण्डल,
 यदि किरी उसोग में (11) देनिक नहीं दिया जाता है तो ऐरे उघोग में को वेन्द कर देना ही उप्युक हैं। क्यय रैनन महोदय, जो स्वायत शासन एवं म्रम मंत्री भी हैं, ने राज्य सरकार को कार से भण्डल के रद़स्यों को आश्वारन दिया था कि सार्वजसनक दोत्र में मण्डल के भिणरिं यथाशीघ लागू कियें जार्यें । इसके विपरित सककार ने न्यूनतम वैतन $\xi$ ) निश्चित क्यिए हैं, जो किसी मी स्थिति में विचारणीय नहीं कहा जा रहता।

रजस्थान मुण कर्मचारी संघ राज्य सरक्रार को इस मजदूर विरोधी नीवि का विरंज करता हैं और राज्य सरकार से पूदजोर शब्दों में मंग करता हैं कि रुज्य स्सरकार अपने हर निश्नय पर पुनबिचार करें तथा नगरपपालिका कर्चाचारियों का न्मूनतम धतन FY ) लि० निर्धारित करें



 जुका हैं परन्तु गज्य सरकार ने ऊदी तन कोईं कार्यदाही नहीं की० है। यहां तक की संघ के पत्रों का उतर भी नहीं दिया जाता हैं।

केन्द्रीय यमिति ने अपन्ती फिदली के हक में कतिप्घ फोरी मंगें यथाशीज्र स्वीकार द्या

 जीवन यापन संबंधी मंगगः कां रारकरी विपागों की लाल फीताशाही में उलफा दिया जाता हैं।

केन्द्रीय सपिति अभी तक के पत्र व्यवह़र झार देखक्र हस निंश्चय पर पहुंनी हैं कि रा-


यत: इाजस्शान वुनिरीप्न कर्चाती संघ की केन्द्रीय सभिति सभी संगठनों एवप् गारपालिका कम "चात्यों वो बाहलनान करती है कि
(२) आगामी 4 एगस्तु को मीग़-दिवए बे लेप में मनायें।

 जीत करों।

 एक प्रतिनिधि को भी आपन्चन क्लिया जारों।

$$
2 \sin \delta_{2} \sin
$$

प्रस्ताव रं० $\overline{8}$

 के मंहगार्ष घलाइना पर्यह वृद्धि नहों के।



 का जाश्वासन दिया :





 प्रस्ताव भेजा, जो रारक下र के पारा बिचाराधीन हों हैं।

सूंकि नगरपालिकाओं में 300-00 से 240-00 तक वेतन एवं मंहगाई पाने वाल कर्मचारी
 विशेष भार नहीं पड़ने वालए हैं।

नंकि रारकार को पूर्व घोणणणाओं के उनुरार नगरपालिका कार्वा? इयों को बही मंहगाहै
 अन्तर कर सरहार ने पूर्व घोगणणाओं एवप् प्रन्चलित नियमों की अवछेलना ही नहीं की वरन् प्युनिसीप्ल कर्चारियों को सरकारी कर्गारियों शे निम्न समभा हैं।
 काय करने वालॉं को रावान वेतन fिलना चाहिये परन्तु सरकार ने खमाजवादी समाज तचना के रे सिद्धान्त की प्रत्यका रूप से खनहलना तो हैं।

अत: राजस्थान म्युनिशीफल कर्नारी रांघ की केन्द्रीय सजिति राज्य सरकार से पूरार शब्दों में मंग करती हैं कि 30000 रूप्यों ंत सु०-00 रूप्यों तक बेतन पाने वाल मुलिती-


$$
\text { 新 }+\xi_{2} f
$$

प्रंस्ताव सं० ३
 दूढ़ा करफल, हैला बादि ढौते हैं। नगर में यदि कोई महामारी फेल जायं तो हसे लिये उनहंहं हन पहागारियों के म्यंकर किटाणुओं से अपने प्राण संबट में डाल कर युद करने पड़ता हैं। हस वात की हेशे संभावना वनी रहती हैं कि वे हन लिगाएययों से सक्राँत या पीड़ित न हो जायं।

 टट्टियोंब से गोला और नालियों हो गंदगी बादि को हाथ iो अकण साफ करनी पड़ती हैं। यहं तक की कीजारी बैला - पाखाना - रिए पर उठानर निश्चित क्नरा स्टेण्ड पर लें जाते हैं।

 जीवन को स्वस्थ तथा स्वच्च बनाने के लिधे हानिकर निटाणुखों हो रात-दिन फूकने वाल नागरिकों को चिकित्या सुविधा नहों देना पानबोचित नहों हैं ?

नूंकि वतीभान स्थिति में तो यही प्रकट होता हैं कि रजज्य रारकार आवझ्यकता के आवए. पर नहीं बल्कि विशेष पद स्थिति ( एाज्य कर्चारियों की) के काएण विकित्ता सुविए प्रदान करना चाहती हैं। यह मेदमावपूर्ण नीति नहों तो क्या हैं ?
 पालिकाओं स मंगग करती है कि चगरपालिका कर्भचाएयों की अनिवार्य स्वास्थ्य परीदा
 जिरस ड्रूव की विभारी न फल रके। यदि सरदार अनिवार्य स्वास्स्य परीचात प्रणाली फिलहाल लागू नहों कर तो कम हे कम नि: जुल्क नीकित्सा की सुविधा तो ना ना-
 प्युनिसीपल कर्गाजिएमें पर लागू नरं।

राजस्थान सरकार ने गगरपालिकाओं की आय वढ़ाने के तरीके सुफ़कने के लिये शी मध्रुग दारा माधुर, एम.पी. की अध्यदाता में ‘म्युनिसीपल जाय - स्त्रोत जांच यदिति॰ की स्थापना की हैं।

एस रापिति ने एक प्रश्नाबली बनाहं, जिसे प्रान्त की समी गगरपालिकाजों एवं रंगठनों को अपन सुकाव भिजाने हैतु षेजा गया। प्रश्नावली में नगरपालिकाओं की आयद बढ़ाने के साथ साथ नगरपालिका कर्मनाए में की रावा स्थिति के संबंध में मी प्रश्न थ ।
 स्थिथति के रोंबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किसा गया ।
 सभिति द्वारT नगरपलिकालॉं के आय बढाने के तरीके के वार में जंगु की जाकर राज्य सरकार को टिपोर्ट पे की जाने की संभावना हैं।

 रहता हैं।

पूंकि स्थानीय स्वशारान के कर्मचासिओं के बार वार मंग करने पर हस प्रकार की समिति
 खर्ं बाद अपना कार्ं करें, यह निराशाजनकं हैं।

अल: राजस्थान मुनुनीपपल कर्मनारी रांश की केन्द्रीय सभिति राज्य सरकार एवम् "नगरे-पालिका-आय - स्त्रॉत- जान समिति * के रादस्यों से अनुरोध करती हैं कि सभिति फिलहाः
 पालिल कर्मनारियां की त्वा सिशति रवम् वेतन आदि के वार में तो राज्य सरकार को ीी. क्षी अपनी टिपोर्ट पश फे कर दें।

$$
2 \sin \xi_{\sin }
$$

प्रस्ताव सं० 4
नगरपालिकाओं में ंबा - नियम एवम् उपनियमां के नहीं होने से वहंग एक प्रकार से स्वेच्छानारिता का ही वोल बाला रहता हैं। कर्मचारियों को विना कारण ही निभाल दिया जाता हैं अंर रेखा करने में किसी मी प्राएर के कानून की पालना नहीं की जाती हैं।


इूंकि नगरपालिकर कर्मानियां के डिसमिरल, सर्थंड बर जुपने लादि के विद्ध अपील कर'ने के निश्चित नियम नंहों हैं। च्यक्य प्राप्त करने की खरोली एवम् लम्ती प्रणाली के काएण गरीक, जशिदिता रा अंशशिद्धित व्यकि के लिये चाय प्राप्त कर रामना दुलभ ही


इूंक्रि नगरपालिका में स्रिभंश व्यकिगत तत्व (पर्रनल एलिमेन्टस) काम करते हैं। इत काएण तो दर्मचारियों को ज्यादाब शिकार होना पड़ता हैं,

संक्ति भारतीय विभान केजनुसार प्रत्यक व्यकि को न्याय भिलना'चाहिये ।
 करती हैं कि प्रत्येक डिनीजन में एक " यमीलट कमटी र्स्थापना की जासं, जिसमें निम्न संदस्य हों :-
(३) राज्म सरकाइ का प्रतिनिधि?
(२) अ्रम विभाग का प्रतिनिधि ?
(३) नगरपालिक्षा का प्रतिनिधि ?
(8) गजस्थान म्युनिसीपल कर्मर ? चाती संघ का प्रतिनिधि

नगरपालिकाबों में काम करूे वाले कर्मनारी स्थानीय गरा या आरा पास के देहातों के होते हैं। छन कर्मचारियों का स्थानान्तरण भी नहों बहोता हैं। हस कारण इन हैं प्रारंभ से लेकर रेवा-भुक्ति तक एक ही गगरपालिका में कार्य करना पड़ता हैं। अधिकंशश गरापालिका कर्मनानियोें के शहरीं में मकान नहीं हैं और यदि हैं मी तो वे बहुत पुराने एवप् जीणी-शीर्ण अवस्था में हैं ।

सूंकि म्युनिरीप्ल कर्माचारयों का मागरिक्न जीवन से सीघा संबंध पड़ता हैं। आवप्यक - रेवा में होने के कारण म्युनिसीप्ल अर्मचानायों को किसी मी समय कार्य पर जाना पड़ता हैं। परन्तु नगर के विभिन्न भागयें में स्थित होने के कारण दिन प्रतिदिन होने वाले जलू़ी कार्यी में कठिनाई आती हैं।

केन्द्रीय एवप् राज्य सरकार ने नगरपालिका कर्मचारियों की आवास व्यवस्था के लिये द्धितीय पंजवर्णीय योजना में, विशेष प्रावधान खा हैं।

उत: राजस्थान म्युनिसीप्ल कर्मचारी संघ की केन्द्रीय समिति की यह बैठक राज्य सरकार से निवेदन करती हैं कि -
(३) नगरपालिका कर्मचाग़यों के गृह निर्षाण के लिये गगरपालिकायों को सहायत प्रदान करें ।
 और कुण दिया जायं।
(३) हरिजन कर्मचारियों के गृंह निमर्भण के लिये स्लय क्लीयरन्च एण्ड स्वीघर्री हाउरिंग स्कीप * के बन्तर्गत रहाहता और क्षृण दिया जाय।
(8) म्युनिसीपल कालोनी निमाणिए के लिये 区व्व्वणन नि:जुल्क या नाम पात्र की दर पर भूमि एलोट की जायं।
सगध ही मेन्द्रीय सपिति गरापालिकाओों से निवेदन करती हैं कि बपने कर्म्षारिखों के गृह निर्णाण के लियं श्रृंण, रहायता एवम् नि:शुल्क या नाम मात्र की दर पर भूपि एलोे ट करने के लिये आवश्शक कार्यवाही करें।


प्रस्ताव सं० ७
 पूट दि० २-३-पह (वित विभाग) से राज्य कर्मचारियों के पंहगाई भते का कुर्र हिस्सा मूल वेतन में दि० ३-४-पद से जोड़ने का अदेश निकाला हैं।

यूंकि राज्य सरकार ने यह जाजा राज्य कर्मचारियों के लिये ही निकाली हैं । नगरपालिका कर्या टयों के वेतन में मंहगाई अलाउन्स का हिस्सा भिलाने का अभी तक्ष कोरी बादेश प्रसारित नहीं किसा हैं।

इूंकि पज्य सरकार हमेशा नगरपालिका कर्माचारियों को उपक्षा परी दुष्टि से देखती हें। नगरपालिका कर्मचाfियों द्वारा वार वार मंगग एवं आन्दोलन करने पर ही सरकार वे आजायय गग्पांलिका कर्मचातियों पर लागू करती हैं, जो राज्य कर्मचायियों पर पहलें ही लागू कर दी जाती हैं।

राज्यतर कार्य समभ उनके कर्मचारियों के प्रति कियी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिये।
नंकि सरहकार द्वारा समय तापय पर अंपंने कर्मचारियों के लिये प्रसारित अलाभकर नियम नगरपलिकाओं के कर्मचाएिों पर उसी प्रकार लागू कर दिय जाते हैं तो नगरपालिका
 उज्य कीँचातियो पर लागू होते हैं।

अत: राजस्थान म्युनिसीपलल कर्मचारी संब की केन्द्रीय समिति राज्स सरकार से पंग कब्र्ध करती हैं कि राज्य कर्भन्तरियों की तरह म्युनिरीेल कर्मचारियों के वतन में मंहगाहै अलाउना का हिस्सा दि० ए-8-पूट से जोड़ा जायं ।


स्थानीय स्व शारान प्रजातन्त्र की अपार शिला हैं। स्थानीय स्व शासन की सफ० लता ही प्रजातन्त्र की संफलता हैं और उस पर ही उराका समुचित विकारा अवलम्वीत हैं ।

स्थानीय सन-शारन की रफलता उसकी कर्नातियों के हाधों में सुरदित रहती हैं। यदि कर्fचा रीगण योग्य नहीं हैं, कुख़ नहीं हैं और न प्रतिदितित ही हैं तो वह प्रशासन कागज गT एक ढ́चा मात्र रह जाता हैं। हरलिये स्थानीय स्वशारान क्षेवल योग्य कर्मचाएयों के हाथों थें सुरादित रहना चाहिये।
 बत्रेजी माणा का पूर्ण ज्ञान ही हैं।

वूंकि स्थानीग़ स्वशासन की याग्यता रवस् कार्य कुश्रतता संस्था के विकास एवं प्रजा तन्न्र की सुपूद़ ढ़ता के लिये जरूरी हैं।

इंकि प्रश्रित कर्मताए खों के बमाव में स्थानीय संस्थाओं और लोकतंकीय प्रणातीं



 भी हैं तो स्थानीय रंस्थासे उन्हें नहों भेजती ।

चूंकि हिन्दी राष्ट् भाषाए है जोर उसनी अधियक्त दिन तक उमेदा जनुचित हैं। राष्ट् पाणा के प्रचा? एवं प्रशार के लिये यह आवश्यक हैं कि प्रशिनाण केन्द्र का माध्यम हिन्दी भाष्गा हैं।

अत: राजस्थमन मुनुनिीपल कर्मचारी संप की केन्द्रीय सиिति राज्य सरकार औौर दी आल हंडिया हन्स्टीट्यूट अाफ लोगल सेल्फ गवनीेच्ट, वम्ताई स निवेदन करती हैं कि `खचायत शारन प्रशिनाण क्षेन्द्र, जसुप्र • के प्रशिक्ण का माघ्यम हिन्दी किया जायं। यनिनित राजस्थान सरकार है बुनुराय करती हैं कि -
 प्राप्त करने के लिसें भंजा जायं।
 सूनी वना कर 30-30 कर्मानारियां को क्रमश: प्रशिदाए के लिये सरकारी या नगरपालिभा के ख़्चै से भेजा जार्य ।

राजस्थान प्रान्त में सफाहै का काम करने वाल हीरजन कर्मचागयों की स्थिति
 भी करनी फढ़ती हैं। परन्तु राफाई के नार्यं के तुीके एवं साधन हस क्जितनिक युग में मी वही登 जो सदियों पूर्व प्रन्नलत थे। किसी किरी गगरालिका दारा तो सफाई के साधन मुह्ययद ${ }^{\circ}$ नहीं किये जाते हैं जिएरा कर्षचारियों को अल्प साधनों के कारणा उन्हें निकृष्ट तरीके तो कार्य करना पड़ता हैं।
 उचित मार्ग दर्शन नहीं मिल पाता । यही काएण हैं कि आज मी पालिका दोत्र में पुराने
 जीवन व्यतीत करना पड़ता हैं।

केन्द्रीय एवम् राज्य सराकार हतिजनों के उत्थान के लिये प्र्वत्मशील हैं। लकिन जंब तक हीजजनों द्यारT किसे जाने वाल कार्य में आमूल परखत्तन नहीं कर दिया जाता तब तक हारजन लौग राप़ाज के अन्य वर्ग कें रमान का नहीं सकते। सरकार अभी तक पूल को कोड़कर बाह्य पहलू को ही ले बेठी हैं, जिरात यह रापस्या ज्याँ" की त्यों बनी हुई हैं।

यदि हॉरजनों की पुरानी कार्य पदति में परिवर्तन कर दियां जायं तो राजस्थान के
 कार प्रयत्नशील 苓, उड़कन लिये मी यह एक बहुत बड़ा कार्य हो रानता हैं।

अन: राजस्थान म्युनिसीपल दर्मचारी संध की केन्द्रीय समिति अपने समस्त संगठनों एवप् हरिजनोंत्थान में लगी. रमस्त स्रंश्थादों if निवेदन क्रती हैं कि वे अपने बपने संगठन की क्वेठक बुलाकर हीजजनों द्वारा निसे जाने वाल आर्य के तोर और तरीकों में किस प्रक्तार परिवतन किसा जायं, गोष्ठी करें तथा हैं गोष्ठी को रिपोटट प्रधान काय लिय में भिजवावें। उक दिपोर्ठ में वर्तपान स्थिथित का पूरा पूरत विवरण एवप् सुधार करने पर होने वाले लाभ का उ़्लेख होना चाएिये।

संगठनों एवम् संस्थाओं द्वारा इस रंबंघ में प्रोंट जाने पर केन्द्रीय रामिति में विचा?


प्रस्ताः सं० $२ 0$

 नहीं लिया जाना चाहिय।

वुंगी कर्मचारियों को नाकों पर विरोष समय काम करत का किरो प्रकार का अलनउन्त नहों दिया जातः हैं।

जत: राजस्थान म्युनितीपल कर्मचारी रोध की केन्द्रीय तरिति राज्य सरकार एवए् नगरपालिकाओं से पूरजोर शबदों में मांग करती है कि नियक समय (नियमानुसार) से अधिक
 नुरार ओवरटटाप बलाउनचा दिया जायं।

$$
2!:-4 \delta_{2} \ln \sqrt{n}
$$

## ON FORMATION OF INORKS COMMITTEES.



It has been observed that these days a number os issues are arisingbetreen the management and thr Labourers of the Municipal bodies and that every time it is required to approach the Tribunal or the Board. These requires lot of time and nergy both and at times it becomes very difficult to get decisions within the specified time.

According to the decision of the Industrial Disputes Court it has been made obligatory that overymere mere there is any possibility of differences arising between the Management and the Labour works Committee consisting of the Representatives of the Bmployer and the Employee should be formed which wonld deal various problems in a systematic manner.

The various issues and types difficulties that occur during the day to day rorking of the Muncipalities are listed in a seperate list attached heretu.

The Committee therefore resolves that every Muncipal Employees Union should arrange the formation of works Committee rithin their Unit, in a specified time so as to create a channel for smooth, cordial and efficient vorking of the establishment.

The Central also rquests tho management of various Muncipalities, District Boards and such other bodies to takc lively irterest in the rorking of their orn establishment and help tle local Union to form a Works Committee as soon as possible.

TYPES OF ISSUES

1) Prohotiom of Physical welfare and the improvement of rorking conditions, provisions of Drinking Water accident prevontion and provision of Safety appliances,
2) The distribution of rorking hours, starting \& closing time and rest peric ls. time
3) Leave scheme for statuory leave
4) Entertainment anx Sports.
5) Question of discipline and conduct as botreen Management and workers and betreen Workers and Workers.
6) Time Kceping, malingering, bullying, quarrels when on Duty ctc.
7) Prevention of Monoy lending
8) Suggestion of improvements in methods and organisation of Work
9) Investigation of eircumstancos tending to reduce officiency or in any way to interfere rith satisfactory rorking of the astablishment.
10)Educatio of the torkors and their rights and duties under various labourulars applicable to them.
10) Education of Workers in matters of National Economy.
12. Matters pertaining to time of payment of wages, explaination of calculation or piece rates and Holidays.
13. Absentoes and cause-faults
14. Paid Holidays
15) Owertime .rork and payments.
16) Investment in National Savings Scheme
17) Safety provisions.
18) Provision of Canteens on cooperative basis to include x supplies of Provisions also.
19) Various facilities warranted under Labour Law or by Custom or tradition, ".
20) Individual complaints of rorkors
21) Labour velfare noasures.

RESOLUTION NO. 12.
FIXING OF MTNIMUM VAGES.
The Central Committee of the Rajasthan Municipal Employees Federation held at Pal.i on lith and 13th July 1959 took tmto consideration the letter HO.RMKS/TJ-G/733/59-60 dated 2I-5-59 from the General Socretiry, R.M.E.Federation to the Secretary Local Self Government, Rajasthan, Jaipur regarding the fixation, of mimimum rages of Municipal Employees"of $L_{o c a l}$ Bodies qnd the Committee resolved that Minimum rages of Rs.85/- per month should be fixed at an oarly date.

म्युनिसीपल कौरशिल ज्युपुर में निमुक्त हर्जिज पहिलायें पार्ट ही चली जा रही हैं ; एसी तहह कुष्क हीरजन कर्मचारी बस्थाई हैं ख खोड़े हैं।

महिला एवं पुलक्ष कर्मतारियों को काम करते हुए बहुत समय है गय $T$ हैं परन्तु वे उभी तक ख्ये पार्ट टाइम एवं अस्थाही ही चल आ रहें हैं जो वि नियम केविस्द्ध हैं। जत: राजस्थान व्डुननसीपल कर्मचारीं रंच कों केन्द्रीय सभिति ज्युपर म्युविसीपल
 में काम करने वाले महिला एवम् पुछस्ण कर्मचारी को पूर्णंकालीन एवम् स्थाह्ह किये जायं बंर उन्हें `ए - श्रण्ती नगरपालिका की वेतन-म्रृंसला दी जायं ।


राजस्थान व्युनिसीप्ल कमंचारी संघ की केन्द्रीय राभिति प्रान्त की समी चगरपालिकाओं स निवेदन करती हैं कि अपन कर्मचातियों के मनॉर्रंजन (Recreation ) के लिं: नगरपालिका की ओर से वेलफयर सन्टर खोल जायं ।

$$
\sin +z_{2} \sin \Omega
$$

प्रस्ताव सं० $9 \%$
स्थानीय स्वशारन की सफलता लोक्तन की सप्तता एवप सुदृत़त हैं। यदि स्थानीय स्वशासन असफल ही जाता हैं तो प्रजातन्त्र अधि दिन नहों चल पकता। और स्थाने?


नगरपालिकाओं का सीधा संबंघ याम जन्ता से होता हैं। उत: उसके कर्मनारियों के भिन्न भिन्न प्रकृति के कांचाडियों से काम पड़ता हैं। यदि उनके कार्य में किसी प्रकार की ढ़लाई यT देरी हो जाती हैं तो वह नगरपालिका एवम कर्मत्चारियों के संबंघ में एक गलत fिचार लेकर चला जाता हैं राथा ही स्वार्थरत व्यक्तियों को कर्मचायखंते के विस्द्ध जनता में गल फहमी पे करो का अवसर मिल जाता हैं।

कभी क्यी हमारी मागे पालिका की अार्थिद स्स्थित की वजह से भी अस्वीकार के दी जाती हैं और कर्मचारियों को अल्प वेतन में ही खेा करने के लिये मजबूर होना मड़ता हैं:

अत: गजस्थान म्युनिरीपल ऊर्मचारी संघ कीं केन्द्दीय समिति समस्त रदस्य संठनों निवेदन करती हैं कि -
(२) नगरपालिका की बाय वढ़ाने के लिये नगरपालिक को सुकाव दें और उरके प्रश्यत्व करें।
(२) नगरपालिकर के देनिक कार्य में तत्परता और स्फूती लाने, प्रशासनीक कार्य में सुधार करने के लिये रंगठन की वेठक में विचार करे और रसी प्रणाली सुमुक" जिसस काप जनता को अधिक्म रो अधिक सहलतियत मिलं ।
सभिति गगरपालिका चे भी भिवेदन करती हैं कि स्थानीय संगठनों एवम् कर्मचारियं: को हस कार्य में सहायता प्रदान कीे और रोंठन जो भी सुभु वे से बालिका उस पर सहानुभूरि: पूर्वक विचार करें बरर उन्हं कार्यान्चित करें।


प्रस्ताव रं० 7 会
केन्द्रीय यभिति की पिल्ली वैठकां में स्थलित विणय संघ द्वारा एक्ष पत्रिका का प्रकाशन करने के संबंध में विचार विभर्श कर के के पश्वात् रर्व सम्पति हा निश्वय किसा कि -
( g$)$
(अ) फह्रेशन के अन्गर्गत फिलहाल रक त्रमारिक पत्रिका का प्रकाशन किसा जायें, जिसरे रंगठन की मंगमो, स्थानीय रंगठनों को रमस्यार और कर्ग्तारियों के साथ निलिल जाने वाल व्यवहार, अवर्श्लक्व संसठन की प्रगति आादि की जानकारी, गगरपालिकाओं एवप् आग जनता को हो सकें।
(व) स्वरश नागरिक जीवन मान स्वावत शासन के विकास के लिय संगठन द्वारा प्रयतन किया जायं।
(२) अखिल भारतीय स्वायत शारन कर्मितरी (प्रथम) सम्मलन के पूर्व एक अंक प्रकाझ्डि: किया जार्य ।
(३) सदस्य रंगठनों से निवेदन किसा जार्य कि अधिक से अधि स्थानीय तोर से दि, ज्ञापन प्राप्त कर भिजवार्वं।

प्रस्ताव सं 14
केन्द्रीय यणिति श्रेअपनी पिकली वठठक में एक प्रस्ताव (रंख्याज ט) पास किया था कि

 यों क्षा गठन आरानी हो किसा जा रहीगा।

राभिति को रह माल़प हुखा हैं कि किरी मी संयोजक ने संगठन वनाने के लिये क्येत्न नहीं किरा हैं।
 डिनीजन में किस किस नगरपालिका की हकुपर्ह वनार्ड़ जायं एवं उस छकाईई का किस साथी का रूंयज़ नियुत्त किया जायं ।

सभी रंगठनों से हरा आशश्न की गूचना बाने पर मंत्री जी हैकाई वनाने और उसके संखंजन नियुल कर्त ।

प्रस्ताव सं० 75
 कार करती है -

२००) आकफ से किराया
२०0) स्टेशनरी और ब्रपाई
१०0) पुस्तकों रवप् पत्र
३०0) साधन राकगी
३०0) प्रचार
३०0) प्रवारा व्यन

> ३००) पौस्टैज खर्च
३००) मुकद्धमT खर्च

प०0.) वाणिंकोत्सद
द4०0) अखिल भारतीय स्वायत शासन कर्मचारी
त सम्मलन

प००) पत्रिका प्रसनाशन
(००). अन्च व्यय
१०००) वचत
--------
90000)


प्रस्ताव सां० रि
अखिल पारतीय स्वारात शरस फर्याचरी (प्रथम) सम्मलन एवय्य फेडरशन के द्वितीय अधिवेशन के रंबंध में विचार वियर्श क्यात गया औ"र रां्मलन के केषेे संवंध में विभिन्य प्रझन्तों के संगठनौं औे हुए पत्र - व्यवहार को मी पढ़ा ।

केन्द्रीय रथिनि आज तक के पत्र व्यवहार को देखकर हर्ण प्राट करती हैं जतर निस्वया करती हैं कि अक्टूवर के तृतीय सप्ताह में यह अध्वेशन उदयपुर में वुलाया जायं ।

चूंख्रि रंध की और विभिन्न रंाठनों की आर्थिक्ष स्थिति ठीक नहीं है b अतः दोहर खर्च स वर्चन के लिये सभिति संकल्प करती हैं कि अखिल भारतीय स्वायत शारन कर्मचा री (प्रथम) सम्मलन के साथ ही 'राजस्थान व्युनिखीपल कर्पचारी संघ का अधिवशन भी तुला लिया जायां।

सभिति को यह भो मालूम हुआ हैं कि लोकल रूल्फ हैन्स्टीट्यूट वर्वह और बोल
 रवम् अधिकारियों का प्रतिवर्ण विभिन्न प्रान्तों मों अधिवशन वुलाया जाता है। अतः सनिति उक्त रंगठनों के रंदीजकों और उदयपुर सिसी कापर्रेश के अध्यक्र सा उनुरोघ करती है कि देश की विभिन्ध नगरपालिकाअं के अध्यदागं एवम् बधिकारियों की केंफ्रन्च हस वर्ण प्रथम सर्मलन के अवसर पर उदयपुर में दुला ले ताक्रि नगरपालिकाओं एवप् कर्मचारियों की सामान्य समस्याओं पर अच्की प्रदार से विचार क्रिया जा सेक्षां।

हरस अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री जी एवम् पाननीय रदा मंत्री जी और मजदूर साधियों कों आर्मन्त्रत किसा जायं ।

एयिति सम्मलन संबंधी समस्त कारावाही करने के लिये मंत्री जी कौ अधिकार देती हैं।


प्रस्ताव सं० २०
 बार्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला।

रथिति को बत्यन्त दु:उ हैं कि बं रादस्य - संगठन अपना वाणिंक - जुलक नहीं भिजात तथा जिन जिन नगरपालिकाओं में संगठन नहीं हैं, वहंग पर भी संगठन भी नहीं वताये जा रहे हैं।
 शासन कर्मचारी (प्रथथा) सम्मेलन ने अक्टूवर मास में आयाभजित किया जा रहा हैं।

चंकि हस वृहत सम्मलन पर विशेष व्रा हरेगा, जो सभी रंगठनीं एवम्न नगरपालिका कर्मच़ानियों द्वारा एकत्रित दिसा जाराग $T$

खत: क्षन्द्रीय सनिति निश्च्य करती है कि -
(?) जिन रादस्य संठनों ने अपना वारिक जुल्फ नहीं भिजाया हैं, शीघ्र भिजवावें।
(२) जिन जिन नगरपालिकाओं में अमी तक संगठन नहीं बने हैं या जहंग पर संगठन तो हैं परत्तु वे उभी तक फीड रशन से संबधीत नहीं हुए हैं, वहंT पर शीघ्र ही रंगठन वनाया जायं और फ"डरशन से संवंध्ति किये जायें।
(३) प्रत्चैक रदस्य रंगठन हन अधिवेशनों के लिय स्थानीय सबस्यों, नागरिकों से धन संख्र करें, और
(8) विशेष संगह के लिखे स्थानीय चगर में चेटिटी शुा (सिनमT), अभिनय आदि तर्व का आयौजन करें ।
केन्द्रीय सभिति प्रत्रीक सदस्य संगन की कार्यकारिणी सभिति एवम् सदस्थां से और नगरथालिक्रावं कर्पचातियर्ं से निवेदन करती हैं कि वे घन संगह करने का कार्य श्रीघ्र प्रारंभ $y$ करी दें 1 धि संश्र करेन के लिये केन्द्रीय कायर्यिय स रसीद - तुक प्राप्त कर लें।

राजस्थान म्युनिसीपल कर्मचारी सघ की केन्द्रीय सभिति की बेठक केन्द्रीय समिति की तठक रविवार दि० $v-90$-पू और सीमवार दि० $5-30-4\llcorner$ को किता. म्युनिसीपल कर्मनारी राध के कार्यालय (मदनगज) मे हुई। हत बेठक मे सर्व सम्पति स निम्न प्रस्ताव पास किय गय -

## प्रस्ताव - ?

राजस्थान प्युनिसीपल कर्मजारी सम्पलन के प्रथम अधिनशून (दिसम्वर २हप१) $T$ स्वीकृत्ल घस्ताव एवष् भमझॉर्न्डम राज्य रारकार और नगरपालिकाओा के पास कायाष्विवन्वयन हतु पं एक वर्ण होन आया है।

केन्द्रीय रामिति को यह जानकर सम् आव तक के पत्र व्यवहार को देखक् अत्यन्त्त बक्द है कि राज्य सरकार जंर नगरपालिकाए म्युनिसीपल कर्मचारियो के प्रति उपदार वृति जारण किस हुए है ।

स्वतन्त्रतब एबम् प्रगतिशील देश के नागरिको को उबती सवाओ के फल हनरूप जो सुविधाये मिलनी चा हिय, वे कुवश्ष० सुविधाये और लाभ राजस्थान राज्त

 तन तक पूरी नही की गई है और उन्ह सचिवालय की *लाल फीताशाहीं ंक उल्ला रखी है।

राजरथान प्युनिसीपल कर्मचारी सम्मलन (प्रथम) मे स्वी नृतनार प्रस्तावा मे निम्न चाग मुख्य थी :-
(३) सरकारी कर्मचनियो को तरह ही मुनिसीपल कर्मचारियो पर भी हा丁 -नि नियम लागू किय जाये।
(२) प्रोविडन्टर का लाभ सरी श्रणी के कर्पचारियो को दिया जाय ।
 किसा जाय।
(8) आउट डौर भे काप करने वाल कर्मचारिया को ल्यौहारो की र० दिन की कुट्री रवितन दी जाय।
(4) तमाम म्युनिसीपल कर्मचारिगो को साप्ताहिक अवकाश दिया जा:।
(द) पाजस्थान म्युनिरीपल कर्मनारी सघ की बठको मे संविलित हॉने वःल रादस्यो कों स्पश्न केज्यूजल लीव दी जाय ।
राजस्थान सरकार 子 एक अक्टूवर पूट से २४०) क्पपया तक वेतन पाने वाल एानच रारोंर के तमाप कर्मचारियो के नहगाई भात म ५) कूपया की वृद्धि की

राजस्थान के समस्त युनिसीपल कर्मचारिया को उक्त लाभ स जानबूक्ष कर वंत्तित रखा गया है, जबकि ताजस्थान सरकार 7 उपनी पूर्व जाजाज द्वारा यह घडणणा को थी कि मुनिसीपल कर्मचारिया के मंएगाहै भत की वही दर हॉर्गी, जा ग़ज्य सरकार के कर्मनारिया की होगी।

नेंकि अधिंतांश नगरपा लिकाषा में म्युनिसीपल कर्मचारियो को मेहणाई भता सरकार द्वारा घाषित दरा के अनुखार ही दिया जा रहा है।
 की तरह ही म्युनिसीपन कर्मचतिता के पहगाह़ भत्त मे मी वृद्वि की थी ।

कूकि प्रान्त म वडती हुई महगाई का उसर स्सी उथोगा है काम करन वाल खी श्रणी के कर्मचतिती पर समान लूप स पडा है ।

केन्द्रीय सपिति २४०) ढाई सो रूपया तक वतन पान म्युनिसीप़ल कर्मचारिय के रहलगाई मते मे प) पान्च रूपया की बहोतरी करें एवम् उक्त रु: भागा को पुन: दोलरात हुए राजसशान सरकार और नगरपा~ लिकाजा स पूर्जार श्दार मे पाग करती है कि एक माए के बन्दर अन्दर ये
 कर्मचारियां को सीथी कार्ंवाही करन के विय मजबूर होना पंड़ा। इस सांघर्ष की समस्त जियदारी राज्य ज्रकार और नगरपालिकाओ की होगी। सरकार हन पंगा को उक्त अवधि $\frac{7}{}$ मजूर नही कर ता केन्द्री़ समिति प्रान्त के खमस्त मुनिसीपल कर्णातिता को र्रोपर्ण को त्यारी के लिर्य आह्ट्रान करती है। हस अवर्वि की समाप्ति के पूर्व सघर्ष के लिग रूपख़ा कान हतु केन्द्रीय सदिति को और विभिन्न संगठनत के सदस्च को एक सम्यिलित बठक कुलावर मे बुलाई तय।
(p) राजस्थान राज्य के रम०) रूपसा तक वतन पान कमल तमाप्र द्युंनिसीयते
 (२) गजस्थान सिविल सर्विस कूल्ख पूर्ण रूप से गजरशान के तमाप मुनिसीकि, कर्निगारिं पर लागू करने के घोषणा की जायें तथा रममय समय पर इसके तरन मिलन वाली सुविधाय मी दी जाय।
 जाय।

(4) नगरणालिकाज मे आउट होर iा काम करन वाल कर्मचारितो को त्यौहारा

की 90 दिन की साबतन कुद्टी दी जाय।
(द) तनाम प्युनियीपल कर्मचारिया को खतन साप्ताहिक बवकाश दिया जाद।
(0) राजस्थान स्रुनितीपल कर्मचारी सह की बंठकां मे सम्युलित हैन वाल सदस्रो को स्पेश्न क्रेज्याघल - लीव दी जाय।

दश़ मे जीवन की जाधार मूता उपयो०्य वस्तुणा केन्याल कित प्रतितिक चढस T. रहे है की हस कारण सरकारी विभगग म काम करन वाल कर्मचारायो और " हुरा का जीवन - निवां उनको मिलन वाल वतन खम् महगाई मत मे नही ता तना है। मेन्द्रीय सरकार ने अपन कर्मानिया की हस कठिनाई को समभा और

 (3) प्र) पाच रुपय की वृद्धि पी ही।

पाजसमान सरतार ने भी राज्य म बढती तुई महगाहई का र्याल मे रखत
 $\therefore$ सूपय को वृधि को घोणणा को थी।

राज्य अर्मचारियो को हरा रसय जो वतन बोर महगाई मता भिल रहां




इस समय राजर्थान पिभर्य ज्य 4 स्थानीय निकायो (लोकल-बतन


 यनी के ऊर्षातिया के लिय मिन्न भिन्न वेतन श्रृंखाएँ निश्चित की है। ये वेन कृत्वाऐं भी करे नमरपालिकाज 7 अपन कर्मचारियो पर अब तक लागू नही की है दिन्ही कीन्ही नगरपालिकाजा मे कर्मच्तारी फिक्स वतन पर काम कर रहै है ते की कहीं पर समँचारियो को मंहाए पता ही नही मिलता।

नूंकि देश में मंलाई दिन प्रति लिन वढ रही है और उधर सरकार द्वार कीनान-स्तर वढठे के लिय प्रयत्न किसे जा रहै है, fज्ञास भविष्य मे महगाई के बत्र बकन की समावना है।

संकि सथनीय निकायो मे काम करन वाल उर्मनारिया का फिलने वाए


 Paltecaprete ) है और ये वही काम कर 在 है, जा उनक जमाव iv त्न्द्र द्रवा राज्य सरखारा को स्तय कसता पड़ता है ।

नूंति रणन्नीय गिकाय प्रजातन्त्र की आधार शिलाए है और हन आा-



नूंकि एक ही गप्य की रंबा करन वाल विभिन्न कर्मचारियो के वतन-
 काय दो विब्ध है।



 क जिन्य के लिख बहित ? ?





掅 1











(३) राज्य सरचार दारा समग तमम पर राज्य कर्ताएित के लिध की


ताइस्थान xiलिगीपल कर्भाई







रजिरथान प्रान्ता म दिन प्रतिदिन बढती हुछं मंहगाई के सम्बन्भ
 शमूहिंत्र रुप सू संवर्ण करन के सम्बन्च में रक＂सुयूल संघर्ण समिति • का नि－ पणिए किया है।

राजस्थान प्युनिसीपल कर्मचारी संघ को केन्द्रीय समिति स संत्र श्रार्ष सभिति ${ }^{\circ}$ का स्वागल करती है और इस प्रस्तावित का－फे हऱ्म मे समि－ लेत हॉन का निणंय करती है। ाम्यत्णॉयन

कन्द्रीय समिति •राजस्थान गवनमेन्टh कां－फ हरश्न＂द्वारा धी गई मीगा का पूर्ण सूर्थन करती हुई राज्य सखकार स पूरजाए शब्दो मे घंग करती है कि हैने शीधातिशीध स्वीकृत कर ।

 न सीपल कर्मचाीयय को वनचा खा गया है，जबकि महगाह वृद्धि का अर्षर कीन पर समान रूप से पडा है । समिति को खंद है कि सरकाए हभशा तो דल कर्मनारियो के साथ सैतिला व्यवहार करती रही है ।

राजस्शान पानिसीपल कर्मचारी को केन्द्रीय स्यिति 子े एव बन्य प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार और नगरपा लिकाजा से २थ०）．रूप्या तक
 （4）पंग्र बत्पया की वृद्धि करने की मंगग ती हैं। इस मांग को स्वीकृत करने त्रे लिख एक मास की अवधि है । समिति काशा करती है कि कां－फ ठरश्न हरा ताग के स्वीकृत करांन मे पूरी पूरी छमदाद करगा।

केन्दीय समिति＂राजस्थान गवनैगन्ट एम्पलॉयज कां－फे हरशन ii निमाण सम्बन्धी कार्यवाही म भाग लन के लिय क निम्नाकित सात बावू रदस्येग को अपना प्रतिनिचि नुनती है ：－
（१）शी पूणांननद व्यार：
（३）भ्री रामनन्द्र शमरी
（3）给 जक रकरीम जसारी
（8）स्री नुण्णकान्त वर्ग
（⿺）की घासीलोल
（६）शी सत्यनारायण शुसी
（i）श्री लद्मीलाल

दूंति स्वनन्त्रता गिच के पश्वात दश 3 अपना संविधान प्रजातन्त्र :त
 कसित हैर रहा है।

कूति हस प्रजातन्न्र का रूप दू क नागयेख बापन खानीय निकाया " चिक से जधिक स्मष्ट लूप में तथा निकट से दे सकतत हैं।
 Tत और स्डुठ हीन से ही प्रजातन्न्र रफल है सकता है तथा स्वस्त प्रजात $5^{-}$ बन पर प्यरात्य का निमीण हो सफला है।

नंत्रि दुग के प्रजातान्त्रक बंन में स्थानीय नलाया का हतना पहत

 तै त्था म सुमार करना आवस्यक है , करर




जत: पजस्थान सुनिलीमल कमग़ी पंघ को ऊँनी। सपिति यह नि
 चित्रियों क्रत्रतिनिक्यो का एक जसिल भारतीय स्तः का संगठन क्नाया
 नन पदा हीना के साथ लाध उ़ क्रपनी समस्याओ कर वेचार करने एव गाका हल दूरूटन का स्बसर मिल 柿।

# RESOLUTION NO. 3.5. 

ON INPOUR ADVISORY BOARD.


The Fixecutive Committee of the Rajasthan
Municipal Employees Federation in its meeting dated Fth \& 8th Dec., 1958 at Kishangarh took into consideration the cores nondence done by the General Secretary - f the Federation viz a representative of the Rajasti? Municipal Mmoloyees Federation should be taken on the Labour Advisory Board, and expresses its satisfaction: over the same. The reply of the ferrotary, Labour Adv. 1sory Board, Government of Rajasthan, Jaipur vide his NO. T. I.A. B/TreI. $/ 53 / 20403$ dater $1-3-58$ may be saId te rather haas ltislag and gummiaging.

The Executive once afifin reiterates its demand. and hopes that the Government will meet the same ane appoint Shr Ramehandra Sharma, the General Secretary of the Rajasthan Municjoal. Fmnloyees Federation as the representative of the Federation n the Labour Advisory Board at the time of the reconstitution of the Board which we hope wIll. be done soon.

The demand of the Federation for tho representatiun of the Te bour Advisory Board is so reasonable a" just that ft hardly requires my any justification. : constitution of the Board even as it exist today, row resents all the various interests and sections of the employers and the employees of both private as well public sectan so much so that the Director of Local Bodies is also there as a Government representative, ronresenting as an employer in the Local Bodies. But regret to state that; the employers of the Local Bodes. have beer given no reoresentatlam.

The Fxacutive, therefore, hones that the Govt., will. do justice now with the mnnoyees of the Local Bodies and anoint the General Secretary of the Rajasthan Municinal. Fimmloyees Federation as their rep3esentative on the Labour Advisory Board.


 संदि उक्त रज्यादश चे लागू है। उपहान्त मी नगरालि-
 गा चर नीजि गर्य लिखा जा रहा है ।


















$$
2 \quad \int_{2} 14
$$

राजस्थान म्युआसीपत कर्मचारी संघ के दिषान के बन्तर्गत प्राना
 Sivianual hamillte ; हुगी।

परत्तु विभिन्न रंगठनॉ एवप् केन्द्रीय समिति के सदस्या की शिधिलता के कारण अपीे तक उक्त समित्रियो का गठन नहीं ठफिणव हा पाया ( ) 1
 जीय सीितियों का निमाण नही किया जा सकता है। लकिन मजबूत रोगढ: सिर्णण को दृष्टि से दोतीय समितिएँ का गठन कर्ब बत्यावस्सक है।
 दीय स्रमितियो के गठ स पूर्व प्रत्गक कोत्र ( Finision) की वि
 केन्द्रीय सतिति मूर्श्न को मजबूत बनान खवम् जहां तंगठन : lnims ) नही है, वहा गुनियन कीनेन के लिय सगठन- चमिय




 गतन को प्रयद्व कर ।

राजस्थान मुनिसीपल रंचारी संघ की केन्द्रीय यिति ,





चूदि सदस्समण "ठठता खादि मे स्थानीय सगठन ( 人ria


जतः गणजस्सान कीनिीमल रर्मचारी संघ दी केन्द्ध ? सभिति

 एनीय संनु (xrae linams) ही दे।
 त्वण स ही दिया जागगा।

Tel: 28152

## MUNICIPAL MAZDOOR UNION, BOMBAY

204 CHARNI ROAD, BOMBAY 4.

Ref. No. MTJ/53/2248/59.

Dear Shr 1 Dange,

26th August, 1053.


I am enclosing herewith for your incormation the resolution passed by the lianaging Comnittee of my Union at its menting on 25. 2.1059 regarding the B.E.S.T. workers' dispute.

## Fincl: 1.

Whri S. . Dange, M. F., General Secretary, All India Tralo Tnion Congress, New Delhj.

Resolution passed by the Managing Committee of the Municipal Mazdoor Union on 25.8.1959.

This meeting of the Managing Committee of the Municipal Mazdoor Union regrets to note the attitude of the B.E.S.T. Committee and of the Samyukta Maharashtra Samiti Corporation Bloc towards the genuine demands of B.E.S.T. workmen. It is unfortunate that the Corporation should continue to be callous toward the workers' demands and thus create a situation in which the workmen are left With no alternative but to resort to direct action. It is this very unhelpful attitude of the leaders of the Corporation that brought about 3 strikes of Municipal workers during the past three years.

The Managing Committee hopes that the members of the B.E.S:T Committee are aware of the consequences of a strike of B.E.S.T. workmen, should such a strike take place. The Managing Committee also hopes that the leaders of the Samiti Party in the Corporation will not allow the situation to take a turn wherein the B.E.S.T. workmen will have to take recourse to strike action to achieve their just and legitimate demands. Should, however, the leaders of the Corporation and the members of the B.E.S.T. Committee fail to understand their responsibilities and provoke the B.E.S.T. workmen to resort to a general strike, the Municipal workmen of Bombay will stand by their co-workers in the B.E.S.T. Undertaking and extend to them all possible support.


## Com. R. Sharma,

## Secretary,

Rajasthan Kunioipal Foployees Pederation. Uda1pur. (Rajasthan).

Dear Comrade,
Pleage refer to your letter dated May 15, regarding your proposal for an India Municipal Diatriot Board Rmployeea Union Conference to be held in September 1959. But we have not heard anything from you go far in this connection.

Will you please let us know the position regarding the conference as unions from different centres are enquiring about the same.

An early reply is awaited.
With Greetings,
Yours fraternally, me द्य8
K.a. SRIWASTAVA)

SECRETARY.
$165 / 54 \quad 22$ SEF 1859

Dear comrede, Ran chaider $t$ I lnow ter date of the conferenn fors Mini ipal of Dishiit Boands Enplyees which you wate wiel herheed in septenker. yautham binter an date abverit. pline reply us soon so ther we many infam to ale onr units alnour Sest the ante is
 $\qquad$ yous comace S.8. guing secretrror

Soptorber 22, 1959.

## Doar Comrade, <br> Tour poot card tated Soptember 16, 1959. <br> The oonforenoe is poatponed. Fresh datos all be anounced in the Treds Union Becord.

With rootince,

Toure ' fratemally.
man

- (x.o. Entwastiva)
seoretary.

The Socrotary,
Minicipal Karmachari Federation, $12 / 1$, Awaltoli,
KANPUR. (Uttar Pradesh).

Copy forwarded with compliments to The Secretary A.I.T.U.C., NEW DELHI vith a request that $1 f$ this information 18 available af them, it may kindly be supplied to us.

# Taiasthan Jllunicipal, Cmployees Federation (Rajasthan) 

Ref Mo. RMKS/U-G/R426/59-60
Head Office:--Udaipur
Dated 23rd September 1959.


Dear Sir,
I am thankful to your for your letter det ed the 8 th instant the receipt of which $I$ acknowledge with gratitude.

Whide appreciating your interest in the proposed Conference I much regret to state that so far I am awaiting for initial replies from various Unions spread all over the Cointry and hence I am forced to postpone the proposed date from September to 2nd Week of December so that all ariangements can be suitably and satisfactorily finalised upto that time.

It will help us a great deal if you will wirte to Secretaries of various Unions under your control to send replies to our first communcation so that we can move. further in the matter.

You may be aware that our Federation is in an infancy and I am desirous of erecting it on a sound basis of constitution. It will help me a great deal if you will be kind enougt to let me have copies of Constitutions of All India Bodies like that of your ownself, or the Postal Union or the Bank Union so that we can study the same and in the light of the same we can draft our own Constitution. I hope you will appreciate our viewpoint and let us have the requisite details at your earliest.

September 30, 1959

Com. R.C.Sharma,
Secretary.
Rajasthan Municipal Employees Federation,
UDAIPUR, Rajasthan.


Dear Comrade,
Thank you for your letter No. HMKS/VaG/
1426/59-60, dated 23rd September, 1959.
2. As regards writing to the secretaries of various unions affiliated to us, we may inform you that, wo have already issued a circular to our unions connected with Local Self Govern ment.
3. A copy of our constitution is being sent to you. As regards constitution of the P\&CT Federation and the Bank Employees Federation, please write to them directly. Theyt addresses are enclosedx herewith.
4. We feel that at this stage you should not think of inviting delegates from foreign countries. At a later stage we can think of it. You can of course correspond with them. The address of Public \& Allied TUI is also enclosed, it Who hwien bos yos withe mpee

With greetings,
Yours fraternelly,
hon 112
(K.G.Sriwastava)

Secretary
Encl: 2


## November 19, 1959

Dear Comrade,


Chetty Street, Chintadripet, Nadras 2, requires detalled information avallable with you regarding the wage scales etce, in your centre.

Please send the necessary Lriformation directily to the undon with a copy to us. With greotings,

> Iours Iraternaliy, Yowo (x.a.srinastava) Secretary

 2. Office:-
lo rated
The office of the union shall be lockets in Delhi with att present address, 3135 Gall Naqaiohtyen Turkmen Gate. 2 eh'
3. Alms and Objector

The aims and objects of the Union shall:-
a) to better the economic, social and educational condition of the members, to safeguard their interest and improve their working conditions by all legitimate:
b) to oettile all disputes amongst members and between employees and employer by peaceful ind emicable means:
o) to render monetary ald to members in distress, such as temporary unemployment, sickness of a serious nature or sudden death;
d) to foster amongst the members the spirit of brotherhood and co-oprnation.

Purposes for which the funds of the Union shall be <compat>ᄌ<compat>pottaxttatiapplioaby
4. The general funds of the Union shall not be spent on any other objects than the following, namely:-
a) the prymentof salaries, allowance and expenses to offices of the Union:
b) the payment of expenses for the administration of the Union, Includib ing audit of the accounts or the general funds of the Union.
c) the prosecution or any legal proceeding a to which the Union or any member there of in a party when such prosecution or defence is undertaken for the purpose of gecuting or protecting any rights of the Union as such or any rights arising out of tho relations of any member with his employer or with a person whom the member employs:
d) Allowanceto members or their fir dependents on account of death, old age, olcheness, acoldent or unomployent of such members
o) the payment, in furtherance of any of the objects on which the general

runce of the Union may be spent, of contributions to any cause intended to bengfit wofkmen in generql. plovided that the expenditure in respeot of kuch contributin in ahy finanoial yoar ahall not at any time during that yerr be in exoess of one fourth of the combined total of the gross inoome whioh has upto that time acomued to the general funds of the Uns Ion during that year and of the balance at the oredit of those funde at the commencement of that year.

## 5. Momborghip

a) Any omployen of the Municipl Committee (e.g Time-keepers, Drives Peons, and labourers ete.) shall be entitiod to bocome a member $\alpha$ the Union on filling in the enrolment from and agreeing to pay antas 4 as adminsion fee whioh will be paid annually.
b) If a member is in arrears of subsoraptions for thre consecutive months, he shall in the first instance, not be rmoved from the register of members. He shall be given ilfteen days time in which to submit his explanation, If he falls to do 90 , even after the period of prace, the Socaftary eill then put up his arso before the president, in an Executive Comittee meeting and the Exechtive committee may order the removal of his name from the register of memhers, if it deeme fit.
c) A nerson who ceasee to he member rat under Rule5(b) may be readaita as an ordiniry memhe of the Union on payment of $A g-/ 8 /-$ as admission foo. But unlers he clears his arrears within a month from the date of his remadminaion, he shall be reokoned as a new monher.
d) A person who ceares to be member of the Union shall forthwith be disentitled from exerciaing the righte of a member and shall have no claim on the funds and benefite of the Union.

There will be no honorary memberehip of the Union.

## Registor of members:

6. (a) The Union Rhall mointain in Regiaterof its members containing their namer, adriresan etc.
(h) Thas Regint,ir shall alwaye complebe in 1 ta detalis andehall be open to in pection by the members and officers from $10 \mathrm{~A}, \mathrm{MtO} \mathrm{L}$ P.M on all working तay..
7. fat No one nhall onlfont, the sisheoription of the Union from the members who is not elther


I

1) A memher of the Executive sommittee whose name has been purilshed on otharwise notified for the information of the members.
2) Be sn official of the Union.
3) A peraon holding an authorisation aurd signed by the Socretary of th Union, insuad to h1m in accordanoewith a resolution of the Exoutive Committeo.
6. The Union nhali isaued one kooe1pt Book at a time with oounterfoils, to esch perron authorised to colleot subscriptions. The latter shall give a algned racoipt for any um collected. He shall deposit it in the office of the Union. The Tessurer shall compare the amount paid in with the hook of counterfoil receipts and issua to ktax him a receipt for thi total mount paid. Tje reoelpt so lsaued shall he pasted to the lapt oounterfoll in the recelpt hook on the day of the deposit of collection, Before a now receipt book is issued, the finished book shall he deposita ed in the office of the Union.
7. A mambar may he exmoted from the payment of subacrintion in respect of any period during whioh he has been completely out of employment and has not earned any waper.
8. Any membe found/guilty of working againat th interont: of the Union hal reacked by the Seoretary to summit a written expanation with in 7 days and if the explanation in found unsatisfiod by the ilxeoutive Dommittee it will appoint a Sub-Committeo his nume shall he removed from the jint of membership aubject to ratification by the Ueneril body in their next meting whose deaision shall be final.

Esecutive vommittee.
111. The Union shall have an Fxecutive comittee with the following officebearers elected nt the Anmual General Meeting.

Ono Prasident, One Vioe-president, One Seoretary, One Asatt.Becretary, One Trennure-cum-Aoount and four other members.

## Apnointment of Executive Committere.

12. Officen berper shall hold offlce fo one yeur, at the ond of which the Annual General mectinf nhall make fresh eleotions, a retiring memter may return to office if he is re-eleoted at tim Annual General moting, by
a majority of votesma

 frecytive Commftede Uniess he has been an ordinghymember oontibouriy for
 a17. rubonrintions.
13. INTERIM cnognoio 1 inthe ranks of members of the Frocutide Committoe shail beffilled up by tho Fxooutive Committee by hay on dooption up to $50 \%$ of ithe otronath subjedt on ratificition by tire mombers ut the next ooneral Meeting. Rigmovan of offlc申日 Borizerge
14. A member loi the Fxedutive commiteo abeenting himeels, without notice, from four oonseoutivemestings of the Conmitiee shaliwe linkie to remova 1 If ram the Fxecutive commtateo, at 1 ts discretion, and then shall bocome ran ardinary memher of the virun.

A vanmey finus oquaed rinall he fllled up by the Exocutive Commttee as Iain down in kulo 142
16. The presenge of at ladst members of the Ereoutdive comittee, shall be necersary to, form a quorum.
17. The Exenutive Committeo shali hold m etangs in the couree of the jear at which the prosidnct or in hio thrmt absenoo tho wioo-prosident shall preside. If ry change tath, the rresident and the vide-president, are abisint at uny of the Exeoutivo Comittee mesting the oxecutive membere ghall apnoint any onf from mongst thomeelves to hold the chair.
1 H. Ifva monting ia adjoukbed for want of quomu it may bo ioonvened again within three carf hftor the first meeting in whioh thecondition of quomumi ghell be wilved but no buspnoss other than that proposad to ho considered fit the mo ting in which the fourmont took place shall be transacted nt any ndjourned mesting:
19. Before cilling an Exkioutive commttoo maxttatak meating the seceretary shollifane a notiof to the executive members two days in savinoe of the ditelfixed. Mhis notice shall also oontain the subjocts to be dincuisop at the motting propogod to bo held.

20) Emergent mevting of the Executive Committee may he osiled the Secretiry witr Pl+ hours notice.
21) All important questions ahall be decided by a majosity of votos but in case of quality of votes the president or chairman may use his oasting vote.
22) In oafe of emergency, the Fxacutive Committee may oall a general moeting of the members. A final annual wororal meoting shall be hold within 90 days of the olose of the financial jear to elect now office bearers.
23) The Fxecutive Committee may invite any outsider whom it conciders to lie a respectabia and influential perana as visitor to the meatings of the Executive Committe or the General body. Such person will enjoy the right of xמ口贝axke speech hy permisaion of the Chair, but will not he allowed to vote.
24. The annual Genaral meeting shall also pars the acooura and the Committeats report of the previous year and apnoint an auditor in aoonrdance with the orovisions of Ielhi. Trade Union Regulation 1927 to audit the books of the Union.
25ino Gemerral meeting shall he held. without at least 50 percent membera of the unfon hoing prosent.

## 2as) Function of the orf $10 \theta$-bearers.

26) The Peraldent shall preside over all the moetings of the Union nad shall be the Chief Authority of the Union.
27) The Senior Vice President shall preside at the meetings of the Union and perform all the dutios of the prosident in his abrence.
28) The Secretiry shall te in aharge of the office and management of the meetings, otc., of thin the Union. He shall:ee that all hooks and aocounte of the Union are kept in order.
29) The seceretary ahall call the meetings of the Union, reoord proceeding thereof oompile ell reporti and returns and ourry out all correapondance on rehale of the Union. The since Secretary shall submit before the Executiv Committee every $1 x$ monthe a $n$ tatement showing the Rocolpts and Disbursementa and afmilarly yearly atatementa hofore the Annual General Meeting of the union.
30) The secretary or in his abrence the Assistant Secretary shall be authorisa to spend a sum not exceeding Re5/- at a time and Ralo/-and nay one month for office expensen and contingencies. Expenditure of shove ke10/- and up to 20 saxiz shall. require the previous sanotion of the president in

writing and that of above Re?O/ shall be placed before the Executive Commethee for sunction.
31) It shall the the duty of the Secretury, of in his absence the Are1atant Sec.
ad to conduct the coverespondence of the the Union and to $n 1$ gm all lettera
emanating from it hnd under its directions
b) to attend all meetinges and to take notes of the proceedings:
o) to cead t the compienoement of every moeting, the minutes of the previous meeting:
d) to enter in the minute hooks all the proceedings:
e) to exeroten generni unervision over the fifilrg of the Unions
I) to maintain a ompleto liat of the memberas
g) to premare an Annual Ropotet of the aotivtzon of the Union.

## Tropaurar

3ed It Nhall he the duty of the Trearurers
a) to reosive subsoription and any other moneyf due to the Union anddeposi themin the Palia Central Bank or the tunielpal press Employees fintrinx Cow operative Thrift credit Socioty by the 5 th of eaoh month, kopping with him a cash palance not orcoeding Rs/-.

## 

33) funde for funeral xxxtatrmx exponaos the Union shisll if approaohed, rende er financlal nsaintance to the frmily or tho deoeasedmember, if fund permet
31.) Condition of Bonefita.

No member of the Union ahall he entitied to any benefits that the Union ahall तecite to rive to 1 ta memhera unlesahe hen been n member for sit leagt aix months ind has pain all aunsorintion.

## Fine日:

35) 

Any member of the $\mathrm{J}_{\mathrm{il}} \mathrm{lon}$ found to be unruly or misbehaving or adia ngeagainst the order of the prosident at any meoting after prper warding will he lisble to a fine to the extent of Re. 1/- for ahall be turw ned out of the meeting at the disoretion of the presidont. The President or the Executive Committee ghall, however have power to vary or resoind any order.


## Amondment to tine onsatitution.

36. The con*itution of the Union may be amended, resoinded or revised by a majority of member? in a Genril Hody Mooitng and intimation ahout every amendment ahall he nent to the Repictrur within 15 daya. No amendment shill be ensorced until registered hy the Registrar and a notioe therefore is received hy the Union

## 37. Berporal:

The ${ }^{\text {a }}$ Cummititee shall conrider any proporal in
of the objeoteo
of the $\mathrm{U}_{\mathrm{n}}$ ion provided that 1 t $1 s$ sighed by at least 20 members of the Union and 1. fully supportied by them.
34. The Secretary of the union after obtaining permission of the Executive Committ may roject a complaint und shall do no ifs-
a) the complaint appeara ti the secretary and th president to le trivial unrenconable false or muoh as clishos intersta of two parties;
b) the oomlaint is not $n$ member of the Union or though a member has not paid the suhnerintion for the previous quarters;
o) the complaint has in the opinion of the Seoretary and President., prejudiced his care by an unguthorined action of hin own.

- Sate sustory of funds.
yy (n) The funds of the Undon ohnll be depooited in the palai Central Bank
or Municipal Press Fmplojeas Co-operative Thrift CreditSooiety in the nome of the Union.
b) No withdrawal of money ahll he made from the Palai Cental Bank or Municipr 2 Press Employeor Co-operative Thrift Credit Sooiety tre except under the ilgniture of the Seretary and the Treanure.


## Annual Audit of the Accountse

40. The account of the Union rhall be kept in suoh rimple form as may be gpnroved of by the Executive Committee and ghall be cloced on the 31 st. Mrech each year. The acoounts shril be audited annually hy appointed hy the by the Executive Committre in scoordance with the proviaion of Delhi

Prade Union Reguation 1927. The nuditor ahll audit and examine the noonunt

and ohill certify to the correctnean of the balanoe sheet which shall be included in the Annurl Report.

## Fanil1tien for Inroection:

41. All snoount hooks of the Inion shall be open to inspedtion by members and officers of the Union during working hours of th Preos in all morking days.

D1:9nlut.10n
The Union shall not be dissolved exoent oy a majority of $3 / 4$ votes of the members present at a Genoral Meeting, prorfded that the voten onst at such a meeting are not leas than $3 / 5$ of the total number of the Union. After the disfolution the funds shall bojditributed amonget the members in accordence with "resolution to be paseed at the (dissolution) General Moetinfre.

8d/- President.

AOP, JCATION FOR REGISTIATI ON OF TRADE UNICN.
Dated the 23 day of नव्मा 1926

1. Wa hereby apjiy for the registration of trade union under the nume of $\qquad$
DEMOCRATIC IANION OF WORKER S) दित्ती नगर पालिका
2. The adres of the head office of the union is
3. The union came into existence on the $\square$ 13 day of नदम्षर $19 \cdot 2 b$
4. The union is a union of empioyers/workers engaged in the industry (or profession).
5. The particulars requirod by Seciion 5(1) (c) of the Indian Trade Unions Act, 1936, unc given in Schedule 1.
6. The particulars given in Schedile II show the provision made in the rules for the matters detaiced in seotion 6 of the Indian Trade Unions hot, 1926.
7. (To be struck out in the case of unlons which have not been in exlstence for phe year before the date of ayplication). The iarticulars reyuircd by section 5(2) of the Indian Trade onions set, 1926, are given in 3cheduie III.
8. We heve been duly authorised to make this applioation by*

9. 

*State here whetner the uthority his givon by resolition of E generel meetine of the Union, if not what other way it was given.

SCHEDULE 1.
List of Officers.
9. उल्याक्ष शीपस को वर्मा


(6) उपसाजिव जै। समचान 12,2200 इईसउक
(x) कैशियर " शोषिन्दराम ..

है, आडौटर " के सी गोयल्न
कार्य कारिणी समिति सदस्य
?
3240 T. TON
mohuil arco

Reo Enypurfthe

sirce Towntale
$3 ¢ \%$ corrur q ouncel
ofprite rove seff

盆. 至. ard


SCHEDULE II.
Reference to Rules.


The numbers of the rules making provision for the several matters detailed in column $l$ are given in column 2 below:-
Natter. The whole of the objects for which the union has

The whole of the purposes for which the cenoral funds of the union shall be applicable ........

The maintenance of a list of mernbers
The facilistics provided for the inspection of the list of members by officers and members....

The admission of ordinary members.
The conditions under which members are entitled to benefits assured by the rules.

The conditions under which fines or forfaitures can be imposed or varied.

The manner in which the rule shall be anended, varied or rescinded

The manner in which the members of the exccutive and the other officens of the union shall be appointed and removed.

The safe custody of the funds
The annual dudit of the accounts
The facilities for the inspection of the account books by officers and members

The manner in which the union may be dissolved.
The uanssion of nonorny or temarary members..'

