






2) रेट धर पवार में निम्नलिखि बढ़ैती की जावे:-







 मिलना बाहिए।
गक्टरी हलाब एवं दवाई-खदान में काम फरने मोलों मबदटरं की ठोक से हान्टरी सहाउता एवं द्वा मिलता नाहिए

 थोर्ता लाक होना जांडये।






 प्रचपात एवं भाहे भीजाबाद नही होता जाहए।











## ज्योती जदर्स का शनै विक काय

नोट:- वा० २० को भी उद्रेराम कामगार को ज्योती ज्रदर्सं ने इसलिये खदान से बन्द्र किया है कि जब तक बई धवनी स्र्री को केन्प के वाहर नही कर देता तर्ब तक बह खदान पर नहीं श्या सकता च्योती न्रदूर्सं अच उन दोनों को केस्प के बाहर चन्द गुएदो के जरिये करने वाबी है। 1 अगर एसा हुश्शा तो बाब कन्डा यूनियन श्रपना कड़ा से कड़ा कदम ब्योती अदसे की अनेतिक कायंवाही के खिलाफ उठावेगा जिसकी जनाबदारी मिल्ब ई स्टोल प्रोजेक्ट पर रहेगी।

## संयुक्त खदान मजदूर सँश्र



Iadastrial Dispute
Bevoen
L. Hoxkman employed in Eajyanmen kea Mnes KaLichedu;
ind:
2. Nunafemont of the Kadyansan Mis Mine.
 Whition statement piled an behalf of the Warknen of the Kayyanrat hes Mjas. - *

1) It 1s submitted that the employeas oí Hes Kazappen A ca Mins are antitied to a bonus of ar concunt egual to three monthr mages for the foilowing awoas other grounds:-
a) The Kazyanan kick ifinu is ons of the two leading
 of very good quality muby mica known as "goc" Ma,
b) The producticn of the said mine bss been ingreagat Ing fapidiy since the jest 3 or 4 goars. Tho das produetion of crute mica frow the said mine 18, on an avarge about throwfourths of a, tan par day sinoo 2957.58. Tho rast duary quality grade mica mould waigh about 800 Ibs eraludng fasta. Tho resultant wasto 111 be ono-fourth af a toa and the rameining ndil bs scrap. The not welght pre wonth 15 lit lathe of rupees calculating the avarage price of one 16. of mica at iss. $12 / \mathrm{c}$. Tho annual not profit 18 28.00 1akhs 31nco 1957-58..
c) Tbo Jabour farce auployed, the quantly of explnsives used, the ejectrical enery consumed, the number

$$
=2=
$$

of drillars employed, the numbor of cutters engaged, the sajes effected, the quantum of norts done at the factory situated at Verkatagiri, the Royalty pald to the Government, the sales-tax and income-tax collestad, represent to sone extent the nature of profits aecured by this mino. Butm the real produotion and real profits re not indicatod by their open accounts. The suspense account represents 70 to 80 parcent of the production.
d) Normally, there are two sets of accounts - the private and the pubilc - It is only the private account, that is maintained from day to day that represents the real production and profits and not the accounts submitted to the authorities concarnad.
e) The exact nature of higher production is not indicated by the figure contained in the consignment or the Royalty registers, the accounts furnished to the Incometax Anthorities.

1) The rata of mica goods have increased substantially. For example, the price of a pound of 6th grade
 being sold at Rs. 1-120 in 1954. They are belng sold since 2957 at Rs. $4 /$ ger 1b. Recently; the price has shot up to Rs. 5/-. A pound of 5th grada ruby block mica which was being sold at Ms. 5/- in 1954 is being sola at Rs. $9 /-$ since 1958. Since the begining of 1959, the price has shot up to Bs. $10 / \mathrm{F}$. The price of one ton of mica waste (rejected mica stuff) which was boing sold at Rs. 1,000/- In 1954 is being sold at Rs. 2,000/- since 1358. Since the begining of 1860, the price hadsot up to RS. 2,300/. . Sicod loriy, the price of some other
grades and qualities have 8 ane up. So, it is clear that the price have increased by $50 \%$ to $100 \%$ approximately.
g) The demand of the employees is for 3 months wages estimated at Rs. $50,000 /$ (Fifty thousands). The net profits of the min 18 Rs .15 .00 lakhs. So, compared With the quantum of profits, the demand $i s$ very reasonable.
h) The cost of living had arisen by $200 \%$ to $2000 \%$ since 1952. There was no increase in mages since 1952 to 3660. Hence the real wages have gone down. There is no prospect of mica prices falling down in view of the monopoly Indian
enjoyed by st ian mica in the world and the inflationary tendencies manifesting every where in the liorld.
2) The policy of the Government is to increase the standard of ilving of the people. It's labour policy is based upon the directive principles omunciated in Part IV of the Indian Constitution. ?
2. It is submitted that the R.L.C. may be pleased to consider all the circumstances and get that the employees ara paid atleast three months bonus.

Yours faithfully,

Dated 16-8-1960.
(Sd)
2. $2 \cdot \sim \mathrm{COD}$
(G)NGLALSECRETAHY.)

Note: Conceliation from proceeding ended in failure.
1.

2. brice \& 0 na. Dm e L is is he i calla

This Colliery was recently transferred from
2. Ike No th Brook Colliery, P. O. Jaykay Navar. tho management of sr B. K. Roy to K. horah. After this transfer one D. N. Singh, contractor-cum-sirdar has been reportedly threatening the workers and Union leaders and though the fianiganj police was duly informed no step bast been tainan. On the night of 24th february last, there was some Eight between the wager and chaprata on ono hand and some tanners on the other. After this fight the said D. to. Singh Cane back with a truck load of arrayed goondas and raided the workers' quarters and ever opened fire on the workers.

On the 25 th noon, a strange thing happened the trmers and workers who were returaing home, though they had been assaulted on the night before ind fired upon, were amested by the folice instesd of the persons who had asbaulted them. Thereafter, Whilo they were actually under arrest these workers were mercilesisly beaten and laft bleeding. These workers have now come out on bail and daro not to Go back to their quarters for fear of their lives. In this caso also, numerous complunts have been lodged uith the O.C., Karigenj P. S. Adal. S.F., Asansol and S.D.0., Agensol but to no efioct. Even spent cartridece haci be on huded over to the B.D.O., asansol, to show the exact posltion but no atops have beeri taken.
3. Chepui thas Collicey. F.O. Kallpahari:This is one of the bigest colliemes of Snhu Jain concern, and here also the same story hat been repeated as in the other colilerieg. Workers were bester and false cages started agrinst them and Yolice though informed did not take any step. The only itep Lolico sometime takes is to arrest the perons who have been assaulted, that 25 to say, the workers and Union leaders.

It is to be noted that on the 2 ith of lilerch last alarge number of outsiders fully arned and under the lecaerahip of one Ehani Miscir attackod the Union moncrs. The Folice in this case also amested those who were assaulted but allowed Phani wisolr and anmed outsiders to go iree.
4. East Jemehasy Colliexy : iiere the sanagement Illemaliy locked out the colltery and thereafter, refusod to take back a largo number of loaders and minters after It was reopened the the midale of 1958. That the lock-out Has illegal has boek held both by the R. Le C. (C), Manbad and trie Inciastrial Iribunal, Dhanbad. After the intervention of the Laboux Ministry, Now Delhs, about 70 pergone were rememployed, though 40 more are still to bo takon back. these 40 woxkers with theix families are livine a most misereble existence outside the collsery. Wot only no protection has been glven to wny of the yorkers who have teen abaulted of thre atead, thare have been some murders committed in this area and the investigation, if any, has beon dono in such a mannex that nothing has happened so far. Lest month a was found murdered with hor head chopped orf. One of the Union sumbers Nri Gope who was rememployed after the Qentrel. Govemment intervention was also found muracred sonetime last nonth. In whort, Lav ond order do nots oxist in this area.
5. There axe two other collieries where sinilas things aro hapening. These are fublablz Colliery and Bolbad Oolliery. The Bolbad Colliery, nowever, is not under the Manigany P.S. but under Jomuria $f$. B. $^{2}$

The mein enquiry in my subuission would be -
(a) How is it that mich large arees under Raniganj E.S. and Jamuria P.S. remain to be digturbod Without effective control by the Police.
(b) Mumerous Aracde under the Indistmal Dispute Act eo completely unimplemented and no stepes have been taleen by Government for tuquemten inplamentation.
(c) She allȩ̧atiou tlat Police has become corrupt in thls area und actively siding . Ith the sati social glements and have become a tool in the minss of the mine owners.
(d) ven after inpogition ox seo.14t Cr.F.C. Now in it thel loumans ane allomed to nove suout with lathi and spasms, though workers are not abrmitted to take out normal doputation to the $\begin{gathered}\text { tanagement. }\end{gathered}$
(e) No siçz an taled aegingt persons who have uced Iixy alms agazast workers.
(i) we locul Folice os the Authorlties do not
 numerous complaints lodged on ebnali of the noximen or by the Union.

4 JK: MESO
三 संयुक्त खदान सजदूर संघ =
Samyrkt Thadan Mlazdur Sangk
Affiliated to:(Regd. No. 2550)

Durg District Branch
IIL india trade union congress
Mef To
70

Comrade S.A. Dauge MP.
Genl. Seey, A.S.T.U.C.
Now-Dethi
bear Comrade,
I was released from fail on $8 \sqrt{2}$ gannary and
reacher Rajuandgoon on $10^{\mathrm{K}} \mathrm{It}$. I have gove thrming yout Getlie dite ST? becenber and othir nolis senti by Com. K.G. Shivartains, Regoiving B.M. Mitts and thi hom Mines. On $11 \pi \mathrm{~K}$, I has $i_{0}$ be bury for anothei appeal Cuse of my own. In this case the kower cuint hes given me 3 montin R.S. Conviction. So I Culed not wribe you early.

Dorring This one month Corns St. Sancyat and Krishra Mofi visiled Iran mines avea. From a nole left by sannyal, I leunt liat , he had already seut you infomatians up to doli, as you ascer for.

I further leant from Ho-si that during this period, one group leader (Arjin) in mimus, unzussaialy 'provaid the workuss, curtiond thres days stike, auld adiced mass If the vorkn to desul-i The mimus. As a regnet hearly $5 / 6$ hendred works recut in neer areas. So for the for sime beni? owr position has beeare beren. Now fresh altentho are to bie mave in all lie mive of kis arta. and for which same sort oy positine sleps are Requind. Reently we thane issill. 9 doit kerent one hawtill. I doit kerew whelkis yan recios a Copy, toweund Iam Sandiy one thevith.

In yaur Lelli dates sti vee, yen promised to sund we your suggertions by ke ceno of lastmonth. It liss not reanus hese up till mew,

- Kivioly find ant time to Lelp us thio respect as early as poorible. isill proced in tie minns ance asthi 14 days.

Rest ohen be reanive your reply or any instunction from MiSAS.TUC wik Gruetys.
youns Comners.

$$
\text { (1) } \frac{\text { Prakash }^{2} \text { Ry }}{2 / 160}
$$

$$
\text { January 14, } 1959
$$

Com. Erakash Roy,
Samyukta Khadan :azdoor Singh, RAdARALDGAON, F.P.

Dear Comprakásh soy,
Pranks for your letter of lath Jan. do Con.
Dinge.
2. Com. range has gone to Bombay . $\because$ ge nad taken your reports etc. I sim not andre if be write to you from there. Re will be no: returning honleyeingy tar February.
3. Now Com. Sanyal must be busy with the accident in Damua Colliery. If he happens to meet you please ask him to send detailed report for the Irade Union Record.
4. I have a mind to have a meeting of comrades working in various mines under Samyuktá Khadan Mazdoor Sangh. As it is, it does not seem feasible before end of larch or so. lou know we have our General Council meeting in February (13-15) 1960. This will be useful in knowing conditions on the spot as well is keepinghive contacts. Ne will fix up date in tie e iseneril Council meeting.
with greetings,


Tours frutermily,
Pr
(\%.G.Sriwits Lava)

Samyuft Thadan Mazdur Sangh

4ffiliated to:-
IL india trade union congress
(Regá. No. 2550 )
Durg District Branch
P. O. RAJNANDGAON (M. P.)

Causp Drov-Nane tria


Com. $k$. Sheripertaia
Seey. A. I. T: U.C. New Oelh.

Wear Comrabe,
Recrives all your Rellies. Conn. Sanyal Came in Uis area on 22 n . Firtly he visited 'Nansia'-Ahiwane' and thei 'DaltiRojhara' Ivon reines. He wils sewd yon a repat fran Naykum. He had left for Nagtus on 28 th. Shis time be Could eqet Coulact citen Namprii Ahiwont, Com. Ganga Chenby is folliig up. In Snan Mimes, we have heen strigshy hand li go ahew. Loeal aulionitos are quili neghet-fol regmidy thi givvainees. Even ffli Bhilai eppemiene thén have not clanged theri attilide. We have decided to submit i finnal menovaluh givis a notice of 15 duys ti reispond. Ano if nather is foud by linat time, decidedly we will have is tein abunt some poithe seff. Lav gay back Rejnowigoon this evenp aw sexpect is send your copin within a day or two.
$I$ Lave wrillim Evn. Dajee is firw gons prepran and intimale Com. Gangn Chondery, Baigapara, Po. Drugg. He will anaye evergtini. Jhis we have decided, Lecause, I cum $20 t$ ui a prosition to giae dater of my presuce at Rajnewagoon, defirilis. So it is beller that you 100 wribe cun. Ganga chonlen reguity datis and fund a toleqear so llat the is in a sosition to recuive you AT Station. chonloy will inform aecordught to me es well as Raipus canrades.

9 hane necuins is sof ong, from Dajue. Regiliy kie Loceal
 is conslänty stagriy in tran tizm seice 3 manctis. B $6 \%$ at least for dalli


 we beckiene that we sill be able ho cross this slaje. But till that time if drit get the sexpecter amouli at a time persontio, rativally, it will be havo jole to prult on.

9 expect you will think own athi and do thi mevtrue. Gncetips. You Prakesh Roy.

- 6 FEB $1960 \overline{0}$

Sixteen killed due to flooding of the mine.
By S. K.SanyaI, Nagpur.

Incline No. 9 of Damua Colliory got inundated on the 16 workers of whom 3 Gorakhpuri workers, 2 from Bilaspur district and the rest the local ones. Dowatering has been at an extremely slow speed, firstly because the management refused to avail of more pumpts that were spared by the adjacent collieries and secondly, because of low supply of electric energy. "

In a village Damua, there are 3 collieries belonging to the C. P.Syndicate (p) Ifc. Co. of Nagpur. The place is 20 miles from the district place Chhindwara and 23 miles away from Parasia, the head-quar ers of Regional Inspector of Mines. The Managing Director of the Company is Shri B.P. Ah. Casaci, who has to his credit the mismanagement and consequent closure of Rajur colliery in district Yeotmal. In February, 1957, where the question of granting retrenchment compensation to the workers and implementing the IAI's award on all India Industrial (Colliery) Tribunal are still hanging fire in the Supreme Court.

The Incline No. ${ }^{\circ} 9$ of Damar colliery is being worked since 1942 and the present output is nearly 1500 tons, working in 3 shifts a day. There is another colliery in Kalidrapar about $\frac{1}{2}$ miles away from Damua, under the same management. The total number of workers in these collieries under C.P. Syndicate would be about 2700. This employer also ow several Manganese Winos in Vadhya Pradeah, Maharashtra (Vidarbha) and Orissa. Besides, the Managing Director Mir. D.P.R. Cased is also the Managing Director of Nagpur and Wurdha Electric Power Supply Companies. He is a conscious antimworking clos employer, taking pride in championing all anti-worker measures by methods of longstanding litigation, tiring out the workers by denying them privileges if and wen awarded by the Courts, victimising trade union workers, intimidation, threats, disruption. He is one of the most hated employers in this part of the two States. His wife is a Corporator in Nagpur on Congress ticket and is himself a subscriber to Swanantra Party views (though has not signed officially as yet) and protogorist of separate Vidarbha movement.

Causes of the Accident. The Mine is under working since 1942 and incline type. Only one seam top is being worked out. There is a ' fault'
whose vertical height between the two disturbed strata, is about 8 it. It is in stage of pillaring. One of the sections completed its working about 10 months ago and was left unworked. This got fllled with water. The working started on the otherulse of the fault. It is not know as to what Ienfth the work continued as shown by the signs ? ? in figure 1. The fault Is to the dip side. The following explanations are given. 1. The roof collapsed and this roof wes supporting the water column of the abandone working, Fig. 1.
2. The vater was intended to be drained out by digging a hole and construct ing a drain; in an effort to join the two faces.

3
Fig. 2
3. Most of the workers who got killed were working in level No. 24 and 23. Timbermen working in level 20 mushed out and oscaped, though water had ongulfed it just aiter a few minutes. This is shown in figure 2. It is only the exact surrey map that can show the position of actual working and their distance from the abandoned area, which happened to be in the same seam.

Explanations lacking (1) Either of the explanations given out cannot explain the vidations of the provisions of Sec. 127 and particularly 127 (N) of the Coal Mines Regriations of 1957. This section set out in detail the measures to be adoptex while approaching such areas either within the game seam or without.
(2) The second eterf story lets out by the management that bore holes were undertaken, is yet to be corborated by facts -
(i) Firstly, the long boring bars are yet to be recovered, though it ie feared that such manipulations will be made to introdmes these instrum -nients. This was also attempted in Parasie after tho accidant in Nouton

```
Chickli Colliery:
```


## page 3a

(ii) Secondy, the felse entries in the stock register res issue of materials is feared;
(iii) Thirdly, even if the boremoles were dug, were they only the front holes or in all the four directs, as provided in the regulations are yet lacking authtntication;
(3) The pumps for dewatering the abandoned working face were removed just about 3 or 4 months ago.
(4) There is only one Manager and one Surveyor for the group of 3 working mines at the place. It is said a demand was made to provide with another surveyor but this was turnod down by the employer to avoid increment in the cost.
(5) No proof is there to show that a fair barrier of abut 10 ft . was being maintained between the working faces and the fault that was proved earlier as shom in figure l. This explodes the soundness of their explanatory factor, viz. that it was just an accident in an experiment to join the two faces. Tescue Onerations: Soon after the nows of flooding of the Kine reached the nearest prominent centre Parasia at a distance of 23 miles, a number of Mine omers offered to supply the agent of Damua Colliery with ren and material on the evening of the 5 th January, 1960, itself. The agent mas criminally callous and irresponsible enough to refuse the offers and accepted only one pump from an adjacent Shaw Wallace Colliery. Secondly, the agent had informed that the dopth of dewatering would be from 250 ft . but the actual depth was nearly 600 ft. . This resulted in the delay of the operations. Thirdiy, when other collieries were sending pumps, transformers and men even at the cogt of their ow working, the ower of this Colliery kept on working his other pits for a number of days. Fourthly, transformers were working with low capeity of pover sumply and adequate measures vere not taken to run higher capacity worth mid-sumps. Firstly, inadequecy of all these resulted in actual operam -tions commencing only on the 9th and loth January, 60.

Rolief. The Managing Director Shri D.P.R. CASSAD lot of fanfare and pross publicity announced that he would give Rs.100/- to the relatives of each of the 16 deceased workmen but in actusl practice he distributed only that amount which the employees of an adjacent ' Kakhi' Colliery urder management of $\mathrm{M} / \mathrm{a}$ Cambatta \& Co. collected amonst thomselves and sent to Shri Cassad for distri-
-bution. The Govt. has not distributed anything. Unlike that in Newton

Chickli accident at Parasia in 1955.
The workers from different collieries have collected about Rs.3200/for distribution amongst the relatives of the deceased workmen. Besides this, nothing has been done by any other quarters.

Iempo: Soon after the accident, the INIVE Ieaders, who alone have a little influence over workers working inmechanical section of the colliery went there and started with praises for the Manager and abuses against the agent, who happens to be a brother of the Managing Director. Shri Haldulkar went there and in a press statement demand an appointment of the Court of Inquiry, but after $/ 4$ days stated in privato discussions that it is a natural accident. The manage, $n t$ and the LNNVC started a campaign intimida -tion and threats with the result that I had to move about more as a pressm ropresentative than a IVRVE representativo. Since the Managing Diroctor, Agent and top leaders of the INTVE know ne well, my identity was soon exposed with the result that even when I moved in the workers' defai, peonle were scaved of talking to me, as soon as I talked to somebody, one of the Choukidars would come and call the person to the Managen's office and I could not get food and sholter at the place. I had to stay in Parasia and with the help of ry old contacts and a few workers who had yorked in Pajur Colliery, which was under the same management, and where I had a strone and effective union. I could just go and gather up necessary information.

To have legal prerequisites, I have procured authorisation forrins duly sighed and prepared inorder to participate before any enquiry if and when held. I have also manderen a few contacts amongt the workers. The prosent tempo is dull. In absence of a powerful carpaign, the flow of money was easily done and the management could strike a cheaper bargain, with the INTVE and Shri Haldulkar, and the probable witnesses. The only cuarrel remained betweon the ranagement and the lines inspectorate.

We do not have any union work. The AITVE functioning is known only as a result of last Newton Chickli Collieny, Parasia enquiry in 1955-56. Beaides a few others are know to me personally and that help us from time to time.

Prospects. IV enquiry Court has yet been appointed as the Kanaging Dinector, Shri Cassad, is considered to be a big shot and a master Manoeuar--rer in the field is out to hush up the matter and manipulate in all
possible ways to escape an enquiry or any serious consequences.
"The accident was fully avallable $"$ is the consensus of opinion. An importan official of an adjacent colliery told me that this management simply cannot escape the vidatious of the provisions of Cail Mines Regulations. A good conducting of the case is bound to bring to book this proud, callous, intriguer, irresponsible and bossting employer.

I have been trying to have some Trade Union functioning in adjacent collieries but it will talce a long time. Only with AITVE responsibility the enquiry can bs conducted. I am sending hand-bill on behalf of the NกT. A copy will be sent to you. I am repeating my visits.

The report is delayed because arrangement of technical report and photos that I had arranged for, even at fancy price, could not be had, till to-day, coupled with this was my work in Iron Mines.

# - $=1$ AR सैयुक्त खदान मजदूर संघ 

फोन नं,
(ए. आय. टो. यू. सी. से संम्बन्धित)
मुंबईप्रदेश — मध्यप्रदेश

एस. के. सन्याल,
प्रधान. मंत्री

र. नं २६५०

मुख्य कार्याल्य तिलक पुतला, महाल, नागपूर retign erom tre mines.
et the sitaation inthe mines, He prepares* a'memosandum and you must beye pecived byinou. Com.roy. "as to have rot it typed at najnanadesor End sent you a copy of the seme. Nhe demants are very vonaifu prebise nd cail for immediate redressal.unr tendative decision is that failure to fulfill them á an earit date fill oblize ts to go in for a struggele. The indication Tas already communicated in our earlier lette n io you Gy Con.Pnekash Roy.xix I had-very much desired your peruicisntion in the full discresion and seoine thinot m for voursolf. Fost is not aluays tho adecuate chanfol for thoproum Aiscuccinn in s serione mater.

> As fre tho finxei=l rongirements over
 -ion rmeins unch=nrod.As emptiar of foct thines houg
 compiof with that came kis भife'f opthalmic oper玉tior. The of tho two comreaes wh har doputnd t tharardulli



 Piel orn. hope you mememicen the dotcils soot vell to



 mhis time aftor my vist ve have decided to exyanत
 hoew foom yon roreroinus tho fin:al decirion irmoooct tive of the date ne your visit. Iroo of oirr comrades䜣t thenin familios hovo come to a crackino position. $\boldsymbol{j}$ heve cot to move guick into the motton an
 Som. Doii ame involved. Iindzy thereforo, let me have Youm no-ly pon retum poct.
is fortio date of rour visit, plozes surt,

 coula -ive mo otisast, owouks prion intirstion if not mone, to encble me to moke arjustmants with the सumpxax wrocrammes of touns en? visits te the mines. as you wow - have to be constantly moving. ence tre rouuest. I m senfino a cooy of this lettor to. Com. Deji. rmediately I ar encecd for End. hallrpuy, 7th. Foverenn, ath. and 10th.
 the later bates can bo chnared if you so desire and xxx Olso think it necessary for me to. ro to Mhilai.
i Is for tha dote of ycurr rist to nhioli, 2lesson cont a diroot intimstion to Com. Cnnte Chouber

 moply. itth boct of reetinge;

Sopy ${ }^{\wedge} 0$ 7) Cow.Deji, Indora
है) Som. . 20y, Rajnandon n.
Yours Tratemelly
z. $\quad \cdots$

N0．272／K． 60
40 Mil 8.1900

2eran 60．3．ROy．
As I have intinated you easiler，becamse of tire cextile Indistrial Comittee metin of our comrades at Lonavala on 14ti，15th，it will not be nossible for me and Com．t．iN．触kerjee to come to Billial on 13th as suggested by Dajl．I wonder if baid is not attending the meeting．Howover． 1t he comes you fo ahead．May be，on my way back Stom ionbay，I may come there．I will inform you Ir ihat case．
is rogards financial aid，I had sent choque 20：Rc． 150 ，our quota，to Cond．Daji．For April 2iso，it has beon sent and you can be sure of ＂ay el：o．I have varittien to Com．Daji about your posituon．Ploase let me know the position after ＂iacusuion with him after 33 th ins̃．I fully a aree－itin you that tilis provision should be pucca．
$\mathbb{J}$ Iearn from papers that about 25 to 30 thousand construction moxisers there are coinc to be declarod surglus in this year and the Goverainut has up till no：not bean able to do anythin concrete about tilis．Iease 亡eep e watch on this situation． tit Bonitay I was informed by Sbri Deven Sen， Mesilent ILIS，and Rajender singh，ITA．（PSP） Ghat they were visitine Bhilai on their way back． fat us pave report on that．

I huve not yet received tine meno as the rentioned by Com．Sanyal．I think it is on may．

Co ahead with the liurk．
Since my return from Biopol，I have beon mostly on my legs．Hovevar，I an detcruinod that ：2e sionld koep close liaison and will visit Bhilai at we egnliest．

紋的

> Yours fraternallu (ones.
> (K. ©. ixiwa, itava)

ว2H．Dx：usush ROJ．
3amultta Mhedan tazdo or Sumping
GTNKTDGAON，W．T．

> Non to: Cow.S.K.Sanyal,

## Hondsy May 221260

REGEUDESCENCE OF VIOLENCE

In our last 1 saue dated May 2, 1960 wo reproduced a report wich had boon sont us for publication by Sri kill. Towari, Wonoral Secretary, Colllory Mazdur Sabha, G. To Road, Asansol. According to the report, "over two thousand ininers rallied to the call of the Colliony jazdur sabha, on April 24 to protost agalnat the management-cum-police zulum on workers in the Ramizanj coal bolt." the meotinz, said the repart, had beon hold at Jaykay Nagar under the presidentsin p of Shri Kelyan Roy, General Seoretary, Indian kine Workers Foderetion. Apary from the famillar cherges against the owners zxy of broaing the union by bringine outsiders and in colluston With the police, tho roport casually refarred to the
 Bavia's demand for 1mmediate releaso of all workers arrestod so far and also to "tho growing lawlessriess in the coal belt."

We rublisied the above report in good faith. We did not know that bohind this apmontly inocont roport of tho famillar pattorn lay the at story of the iragic incident at the asid East Nimena colliory which on 18. 4.50 hat boon the soene of an ongy of plolence and Iawlessness, and of atrocitios comattoed involvins two alleged muntora and eeverel casus of grievous infuries on innocent workers. subseguent to the fuiblication of the said report in our issue of the last wook, ye have cone into ossesalon of some relevant facts covered by (I) Hhat apperss to bo the First Infomiation Report to the Ranizanj police officer on the said traisic incident on April 18, (2) a nomorial submittod to covarmmont on the organised lawlessnese by the said Comunist union, the Colliery Mazdur Sabha, to parelyse the woridns of the culilerios in tho region Including the East Nimcha solliomy and (3) a resolution passod by the Industry on "Lawlesenoss in the coalfolads."

The Indusciv' a Resolution givos a peinful picture of the serious situation provailing in it is region. It bayas "Tho coal Industry is viouing with wach conoem the series of acts of vi lonoe, rowdyibm and assault on colliery manacers and othor emploseos that have recently taken haco ut Belbeld, North Brook, Busserya, East Nimcha and sovoral other colliories. As a result of guch lawleasnoss in the coalfiolds, croat panic is provailing in tho affoctod aroas and normal woris of tho colileries is boins creatiy hamered. labour GEltators who are not colliory workers aro openly preaching to plold to their denands. Tho representatives of the Industry, therefore, consider that uniess strone measures are tairen to put a stop to such violont activitios of unscrupulous labour ajitators, law and order vould campitely diss pear from the coolfiolds, causing a serious sotbeck to cosi production and holding up industrial developisent of the country......."

Tho nomorial sumatted to the egvemaent presumably on bohalf of tho ownerg of the East Nincha colliery 3 lves the history of this colllory rrom 1ts start in 1951 up to the latest trajic dovolopments. The colliory mich startod on a plot of aiout 600 blehas now conurlses an area of about 6000 bighas by aubsequont acquisitation and iti production has beon raiaec from 15,000 tone to about 20,000 tons por month having a production ta zot of upto 40,000 tons per ponth durlng the Thimp plan period. The coal producud is Solectod B grace coal. From 1ts start in 1951 up to the eiddie of 1959, tho collery had boen runing pegooruliy with a frowng tempo of production. Then came the Colliary Mazdur Sabhe
(wrillated to the AIIUC) ow the ocene in the lattor hal of 1959 Uith sone of thoin leadors, starting contacte with a section of tino worleng of the sald colllery, Thoy, as alloged, startod proaning violonce, lawlosaness and terroriaation and a Berios of incidonts took Tace. Tho rasidonce of tho mungor was atwecrod watk bastak and bricli-datted, the wazon loaders wore instigated to go on allogediy lllegal stri:o and thero was actwelly a atwiso by undorground trammora, mineris and loaders, the Asaistant Mana or was manhanded, a mining Sirdir was abused and threatoned, the Col lery' a Group Labour officar texmorlsod, the Colliory Labour Wo fare Ofrloor was throatonod with giloe-boating, tho Directors of the colliery Comary on ubual inspoction here not allowed to nove from offloo ind tho asst Managor liopt conflnod for 5 hours until rescued by tho polico. The culminat on came on April 18 when a violent gootion of worisers numbolne gom than 150 and armod Whth lotial Heapong, at tho ing latation of sono loaders of the colliery Haqdur sabha attackod 21 miners of tho colliomy fatally injuring 2 of thon (wio dies of their vounds) and causing griovous injuries to some of the otivere.

The Firgt InPoration goport givo the foliowina granic ricture of this ejt of tho alloged incidont A group of powsons numberias more Shan 150 arnod vith athis, Bhalas and brickbats atarted assaulting thobe persong who were to have gono down the mino. Onc of the collicry chaprishs was attaciod and sorionsly injured. The Attondance Clexis rocelfed "Blala" injurles. The conaition of two minerg was precarious. One isad rocelrod multiplo guncture wounde. The other was found to have his bolly nigood osen wid his intonstine had cono out. Hig richt hand was almost cut.

It la alloged that at worthbrook colliory, the manager wes assaulted In Feoriany last by a grour of workerg tho tried to push him dom the jit, that at Belbaid Colliary tho ofice staff Ware ausultod, the telericne livos ware cut and there wio comploto lawlesnose for some ti;ia, that at Dapui ( $\%$ ) colifiaxy, the ganager was kopt cominod in his ofrtco for corcralhours and that acta of intimidation, terrorisation and violence wore oceurrin aliobt overyday in the collieries in $t$ is fogion thore tho auld comunist unton has boan trying to consolidato 1ts hold and influence.

As montinnod in the monorial, after tho series of incirento of atisidation and torrorisation comatted in the iast wock of Fobrumry,
 atd mila the orkar $u / s$ Itt was $3 t 111$ in force, tho occurronces of April 1 and lis tocix placo. the momomal varng the authoritian of the serints nature and the porils of a situation where the violent olamonts in tho colllow ani thoso leadors of the colliery Mazdur Sawha coming froa oubsicie cmula dare openly diaroigard ordar u/a lit and could oncounage breach of tho peece by conetant provocation and ingtigation offeras to thesp adionents amons tio worisere whom thoy had succolod to wher orer and to convort to tholr cuit of unmitizatod vionanoe and lawlesenags. 51 owing upon the tregic happonings at East Niacine coll1ery on AMsil 13 labt, tie polluo, it ap oara, mado a numb of arroats of the lat-bxearong and it is perhats tho relcaue of lheso arested
 Sri Talyar foy doabidod uncondtonally as atated oar.ilor.
fo vary mach regret to have to gay that no montion was rade of those unfoxtunate dovolopanente in East vimcha Colliery on April 18 in the roport of tho bally which Sri i. . F . Tewari, Gomeral seorotary of tho Colliom Matdux sabha sant us sor mbliedtlon. As we have said, wo publishod this roport in good faith but wo find now that oy publishing the same wo misht have unvittincly mislod the public and croated a wone lapresifon on thoir wind. It 18 unfair to ur raadars to got such nisloading ropurs publishod in our colunns. The throo ainthontic docuronts referred to above which to havo come across give an ontioly contrary neture of the situation in the Rariganj coal belt to whet

Sri To: fins rovort wantod us to accopt. The facts aro telutie owaun to Ghow convincinsly that in so far as violenoe, the be ot tis waily on tice other leg and that a rolen of torror provatis in thic cual belt due solely to the open doflance of law and alrect action by sue labour leadere who bolloro in tho cult of violence.

Vo aro distrogsed to find the rocrunobence of guch uneatralnod vi hence dine orgy of lewlesamess aung a soction of so called unionizod tinniag lajour so soun aitur the lat Saraty Confazenco, the win!orstandine rocchod on tho vasis of tho jo1nt momoranda submictod to fie union Labour Ministry by tuo two Associations of ando matnagers in inoremiar $1 a z$ and the introduction of the codo of Discipline and gooit Cohavivur. Eut we are not surprisod. So lone as the ontry of outgicere is not complotoly banned from the oxecutive of a union and the constant compotitios of unions to win followerg by their axtrevagemt pronises to extort ovar now ond highar wages and amenitios "ron the omployers irrespoctive of tio latore' capeaity 18 sot ehibed by allowing only one union for each undt of colliery, 1 n not for tho whelo 1ndustiy, it is practically impossiblo to have peace in the industry, violence in any fomp or shape has to bo
 Stri:00 bore noceosary then the Govorment has no reaponslibility for 3 anour interosts but doday these interosts are moticulausly wotactan, yarticuarly of the industrial woricers. Strikes and their over ore "ornichout development of "EO slow" shonld therefore, bo logaliy bannod, the union aponsorine thom losing its registration
 shoull be tae fovernant of dieet responslolilty so that the managers and othon stazf mombors sirwotly concomod with poduction may not constantiy have to romain in aortal ter or of boing assaultod by their own respmetory workera. To this purpose, lew and order anould be onforcod by proceodings agatnst the labour leaderg who now take rafuge bo Ind tho ponbers. Ho bonu should bo elvon (it is paid at the in efast rato $t 3$ coal minera) excopt on the hasio of incentive to yroantivity, the prosita at the aplayarn belng limitod by taxation, incluating, for reopssry, dirliand limitation.

Theco mazposaive viows have often been oxpressod by the sanor and \$1sintorentod soction on tho country's lonacrs of thoucht but thoy were not accepted by the Govermant, fur leas applied in any sectos* of the tamestig. Tht all tho ofrorts of the fovomont os fan aado to eatajish waed Inthe industry have eno $1 \pi$ vain is beyond doubt
 coai bolt as also eporelicaliy in the Jhavin floidalso, tho unprovoised
 of Buesorye colls. bry in tho Jharia fiela (roported in ono of our


 situetim ent foolinces of uttor alscjust, despir ana holplosenocs
 onociriod whin nave alroady affectod procuction and aro likoly to peralyo the ing atry dertially ualesa the 3ltuaticon has been inproved monwisile by strons meanures takon by the authoritios.

The courwial aumitod to the povamoni in relation to the dovoloworth in relation to the dovelomenta in Eaot Nimeha colliory alleges that ano Lrmesponati © and mischlavous labour leadors wer fixtin the collicey aron artor the trasic incidents on April 18


 It Le lharedivic that any responelsle labour loader.... whetever the poititical garey ne bolonga to--- can instigate hio followers, Bomaliz Lllltarate and inflanablo, -- to uets of vialonce ant open cherlance of law and althouzh we find from tho memorial that auch
maborn do exist in the loed roilp of our tradeundera, we have to tako it whith roservition. Tho removal has diran covomment's
 H1.mela colliery and neighooring colliories and has irayed that Srapilate action may be taren (a) to asurno tho manerfement of filli motoction to thoir officerg, staff and peace-Ioving vorinore
 of the workors and the pergond instisating tiom ano detorred from taking law into their own hanks ma (c) to croeto oonditions undor Winch tine warsagementa may be in e position to win their colliery noacofully and thus fulfill the obilgrations cast upon them by achleving the target of ooal output get for thew unser tho Third Pive-Year plain. This prayer, by itsolif, saaks oloquentiy ef tho gevions sttuation and the pradiamont m which tio col 10:103 in the kandsang coal bolt ifind thomselves to iaj and tho laset wo can say is that if tire Gaverracant wanta coal production in incroasing quantitios 1: fuls1lizont of thole tanget for the whicd Plen, thoy have to zive thelr sothous attention to the projers atetad ajove. Aftor ail, the manamemsnt of tho East Hincha noz! ery and othcr colisory ramejemonti in the nel ghoourtond are responusblo coal cowpanios and it will be a Eroat buncer to frnose thoir reaction to the trasic deveiopmenta in that area in the rocont past and thor earmest proyer for perceful, trangula and mastia bec climato whioh is tha gine quo non for lacroasiag coal prozucta.

24041966
二 संयुक्त खदान सजदूर संघ 三
Samyukt Thadan Mazdur Sangh

Affiliated to:-
All imdia trade union congress
thiof Ao

Durg District Branch
P. O. RAJNANDGAON (M. P.)

Saled 215. Gmuse 1960

Jo
Corm. K.G. Shivastava
Seey. A.S.T.U.C
4. Ascke Road
$N \in \omega$-Delhi
Wear Convade,
Before I hai left for P.T.U. Conferance I wroli yen a lellii aud also expectes that in the Confersuce we witl meat again. But you Cousi not Come nor Cons. Vitsial Ras Caure. I' dam Sendaip yori reports of thi mines Section of thi Conferance. yon will be glaw to kuaw that our new Union "SAMyakTA KHADAN MAZDUR SANGH" for Madlya Proderh State, for which we had seut papers for registration, was registirid tey the Regitiar of Frade thicur on 3 rd gune 12 to and the number is 412.

Eerf: Sra all respect thi P.T. Le Cenfevence was very Suscemfal It was well, repreaentes ley all Trajes. The mives seetion was represented by thi following mines :

1. Coal - Burhar Colliruy - 6 delegatis allaich:
2. Sron Mirus - Dalli-RajLaka
3. Mangarrers -


三 संयुक्त खदान सजदूर संघ =
Samyukt Khadan Mlazdur. Sangh
Affiliated to:-
(Regd. No. 2550)
Durg District Branch
all india trade union congress
P. O. RAJNANDGAON (M. P.)

Ref So.
2
Daled 19

Coal beet
tremediate main slogams for Coal belt which were decided-Rewa Avario shoulo be implemented. [striggle on this basis, as it is expreted, witl influence the whol cakiniowars coalbelt. Became of betranal, the IN.TL.C Position has leceome weak. Many uimpolaint caders of the INTTuc unim eithir came out of it or have bein Coning ont and joring redflag Unimi.]

- Stop Gorokhpuri secmitment Local Labmis aud nelatiues $f$ wi ecuplayen be given. opponinnity whise this is any vaeancy.
- light work sharilo be given lo hi wosmes Who are oed aud physically weall. Anio They showle not be turned out of the quartiers on bran Miuns wombrond are askes to vacate. thery or illness. (At presut Lime stine womers are askeo to vacate. aidontie Ros.P.
- Lunesiale grunt y allándares Douns, particularly to the Raisunp workers who have deen workuis uider hifs fyoti Prothers, Suice $2 \frac{1}{2}$ years. (Rajharad Minus)
- Garantere of emplayment to the vorkers aed suptaycer, who bave deen worming
= संयुक्त खदान सजदूर संघ =-
Samyuft Khadan Mlazduir Sangh
Iffiliated to:(Regd. No. 2550)

Durg District Branch
P. O. RAJNANDGAON (M. P.)

L India trade umion congress
部 施
Theded $\qquad$
of sane, leabing Commors, organisational probeleum facnis the Balaghat brauch and the followip deciobions were läken:-

- To reagutarise the functuig of Branch Canillis on oistrict basis
- Quarterly checkup aio up-t.oate membuishilp reqistian and acecunts of the Union.
- Munttily areanat (callectime and expences) be Submitti by each responsible organisor ano if it does not Cerne forth - Ex-Comilli to lake decision and the report of non. inplinment afion $l_{1} \wedge$ sumitho $t_{0}$ P.T. u.e Secretany.
- Absence in 3 meetings by a exkentive meubler will forfit his right g membershis frome the $E_{x}$. Comillei.
- Com. S D. Alukhiee to Slañ at Blaghat
- Cur. Krishm Moxir main resparibility in Balaghet
- Pror. executive meclivip of the "Saish" aree is, two mertins and Branch, Comilhe Meeluigs cuce in a merniti.
- To be very rigid abut accant but sympathities attiliede towouds the
oblemes of ingividual Comruds.
Ancw branch of Che lenion was reeogrised at Birsuighpur Pali Coal Hirus Lhion:

I expect, lhet emm Sanngl his also conillin yon i details. Durly give yor a prishie Concurip mgor ponib.

- Recuntly ar Philai a office his been taken. Cin Br.N. hes nol-ieaches an yct.
$\therefore$ Surnir a lopy of uni liostilition

Phease aennmolegr.Rant whe yin unile?
Ps: Coniatillition will be fuent is my next depoatch.
wili quechuir. Yums
$\frac{\text { Nahaon Roy }}{\text { P. }}$

## 

LIST OF OFFICE BEARERG AND MIMBERS OF TER EXEUTIVE COMMDTIER.


| S.No. Nare, Age Ararress Ceuptatio. - |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
| 1.President-Shyi S.D.Mizherjee, Ploader, $3 / 0.5 \mathrm{hrl}$ N.I Mulherjee. | $\begin{aligned} & \text { Shrinath Taliya, } \\ & \text { Jabalpur. } \end{aligned}$ | Trađ̉e-Uni onWorkes. |
| 2. Woricing- Shel Krishna Modi <br> President.s/o. Bhagvandas Modi. | Samyurta Khedan <br> 28 Yrs. Mazdur Sangh- <br> opfice-Waraseone | 20... |
| 3. Vice-Presidents-Drs.David Jon. | 30 Irs.Bharwall-Balaghat-Distt. | Medical- <br> Practitioner. |
| $\begin{aligned} & \text { 1. Wice-Presidents-Sukhden } 5 / 0 \mathrm{Kol} \\ & \text { (B£feram). } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Iwa P.D.Dsili-Herra, } \\ & 30 \text { Yrs.Distt.Durg. } \end{aligned}$ | Allahabad Co., Rajhara Mineis Worker. |
| 5. Generel- S.K.Sanyal s/o S.N. Socretary. Sanyal. | 37yrs. T1Iak Statue, Mahal-Nagpux. | Trade-Uni onWorker. |
| 6. Secretamy-Prakish Rav s/n Biren-Ray. | 4ivrs. Chikhil, Rajnandgao Distt.Durg. | do.. |
| 7. Secretary Mlitaneshwar Khobragado. | 23 yss. 1 redimalagiat. | .....do.. |
| 8. Treasurer.Arjun Shyankar s/0. | 34 Yrs. Stationmara. Rajnand gavn. | ....do.... |
| 0. Executivo-Suklal s/o Samfu. Members. | 40 yrs. Vill. Sonamain P.O.Rupzhar, Distt.Balagnat. | M140-worjer, Pacific-Minas at Laggur. |
| 10...do... Bhinhuial s/o Mahaveer. | 35yrs. ...d0... | ...do.... |


S.No. Name. Age. Address. Ocoupation.

ExecntilyoMamber.
20. Mannulal s/o Fagu..
21. Girma s/o GuIba.
22. Jagat s/0 Manbodh.
23.Bhangi s/o Fagu.
~~.Samaroo s/o Milau.
25.Chinsingh s/i Suner.
26.Subedar s/0 Amarsingh...
27. Suritram s/0 Johrit.
28. Ramjoe s/0 Samaru.
29. Uderam $5 / 0$ H1 ru..
30. Sheolal s/o Bisram.

30 Yrs. Selwa of Beleghatainamiforker Gop1kilshon Mine s 8 Balsghat.

35 yrs.Paunia Minom ...do... Balaghat. 40 yrs. Gudrughat Me Me Mas-Workors Balaghat. Gudrughets at Isamica-Balaghat.

M nowosker Selwaminnes of M Balagiat.

40 yrs. Chikmara Minos.Mnomoriser of Balagnat.
H.M.M.CO.Balagha

38 yrs. Chil11 Camp of M/s.Jyoti Byos. Dulli-Rajharra, Distt. Durg.

| 40 yrs. | .....do.... | . . do. . . . |
| :---: | :---: | :---: |
| 34 yrs. | .....do.... | ...do.... |
| 36 yrg . | .....do..... | ...do.... |
| 32 7rs. | ....do... | ...do.... |
| 35 yrs. | ....do.... | . . do. |

34 yws. Dams1de Camp: Dulli-Rajasma, Distt. Durg.

1. Santosh Kumar Dutt s/o Gayanen- 28 yrs. DuliI-Rajharma dra Mohan Dutt.
32.Dr. Manils Chand Tiwar.
2. Jagdish Chandra s/0 Ramkrishna 34.Rama Raddy.
3. Ram Nagina Mal1.
4. Ganga-Chaube
37.5 oma s/o Toria.


43 yrs. Chandameta, Parasia.

35 yrs. Bhamd Colliary Parasia.

40 yrs. Ambara Calliery, Coal-Cutter, Parasia.

25 yrs . Chikhli-Colliery Electrician, $\begin{aligned} & \text { Parasia. } \\ & \text { East-Chikhil }\end{aligned}$
48 yrs. Baigapara, Durg.
30 yrs. Byramjee Co. P.O.BharwelıD1stt.Balaghat.

Coal-Cutter,
Ambara-Colliery Parasia. CollleryParasi:
Mine-Worizer
AIIahsbad Co., Rajharra-Mine, B.S.P.

MechanicalHelper, Rajharpe Mines(B.5.P.). (Fictimsed.)
Trade -Uni onWoricer.
Medical-Practi.
t1 oner~Chanra-
Mata.
Driver-Bhamil-
Coliery, Papasi: rradevinion.
Mane-Koiket;
Byramjee-Co.,
Bharweli=Distt. Balaghat.
July 2, 1950

```
Dear Com.Prakash Roy,
    Thanks for your letter of 2lst June.
    I an really sormy for minstug tire
comemonce.
    ConoSamal han not yet mitten to me.
But this report [ives the gist.
    I ats sorry just now I cannot write
to you fn details. Will tale nexi opportunity.
    Rith sreetings,
                                    Yours iratermally,
                                    MN
(K.G.SrcIwastava)
```


# Andhra Pradesh Mica Workers Union (Regd) GUDUR, Nellore District, Andhra Pradesh. 

To


I have the honour to inform you that the following resolutions have heen passed by the Fourth Andhra Pradesh Mica Workers Conference held at Chennur, Gudur Taluk, Nellore District (A. P.) on 15-5-60 under the presidency of Prof. P. C. Reddy, M.A., LL.B., F.R.E.S., and to request you to take necessary action regarding the same.


1. This Conference resolves to express its gratitude to the Government of India for having extended the Employees Provident Fund Act to the mica Industry and thereby helping mica workers to secure the benefits of the scheme and calls upon the concerned authorities to see that the provisions. of the Act are not in any way circumvented by the managements.
2. This conference resolves to express its sincere appreciation of the beneficent activities of the Mica Mines Labour Welfare Fund Committee, Nellore, and thankfulness for the Welfare Schemes executed by the Fund Advisory Committee, and requests the Govt. of Andhra Pradesh \& the Minis-, try of Labour, Govt. of India, to shift the office of the Welfare Fund to Kalichedu, centre of the mica mining belt and the leading centre of Welfare Institutions and appoint a whole time Secretary either on contract basis or permanently in the interests of greater efficiency, economy, convenience etc., without being entrusted with the revenue work of the State Government as is being done at present.
3. This conference desires to express its sense of disappointment regarding the inordinate delay in the disposal of the applications for compensation pending before the Workmens Compensation Commissioner. Large number of "SILICOSIS" cases are being kept pending for a'long time on account of the delay in forming a Medical Board on a state level under the Hyderabad Silicosis Rules 1952. Several applicants died on account of lack of money for purchase of diet and medicines. Their families are undergoing great distress. The Medical Board should be immediately constituted. The pending cases should be disposed off by appointing a Special Commissioner for the said purpose. This conference appeals to the Government of India, the Government of Andhra Pradesh, the Mica Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee and the mine managements to treat the problem of Silicosis from the humanitarian point of view also and act promptly and liberally, for human capital which is the most precious of all can never cost too much.
4. This conference resolves to request the Mica Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee to give a lump sum grant of Rs. $100 /-$ and a monthly grant of Rs. 15/- to the victims of Silicosis and to the dependents of the deceased and thus save precions lives and render help to the dependents. Specialised treatment may be provider for Silicosis patients in the Welfare Dispensaries and Hospitals and separate Registers may be opened for such cases.
5. This conference calls upon the Covt. of India and the Government of Andhra Pradesh to suitably amend Sec. 13 of the Minimum Wages Act and Rule 23 of the Minimum wages Rules respectively so as to remove the existing vagueness regarding weelly day of rest and payment of wages and make unambiguous provision for the payment of wages for the weekly day of rest.
6. This conference urges upon the Govərnments to take early steps for meeting the requirements of machines, equipment, tools and energy to the mica mines and thus help to increase prodaction of minerals and foreign exchange. This conference further requests the Govt. to supply on rent to the mine owners heavy drilling machinery for conducting prospecting operations and thus help to introduce scientifio system of prospecting and eliminate highly risky speculation in the mica mining industry.
7. This conference desires to express its sympathy to the large number of middle class families ruined in the mica exporting trade on account of the unexpected and sudden stoppage of demand since 1951 for the huge stocks of mica splittings already manufactured according to the then prevailing standards and reiterates its old demand that financial aid should be given to them by payment of at least $25 \%$ of the fare value of the said goods and thus save them from bankruptcy and insolv, ney.
8. This conference desires to invite the attention of the Planning Commission, the National Development Council, the Council of Industrial Develoment and Scientific Research, the Ministries of Industries, Commerce, Scientific Research and the National Laboratories and Research Institutes about the urgent need for rescarches on the several industrial uses of mica and calls upon the Government of India to establish a Mica Research Institute at Gudur in Andhra Pradesh with a capital outlay of Rs. 2/lakhs.
9. The Minimum wages in the mica industry have been first introduced in Madras G. O. M. S. No. 1054 dated 13-3-1952. The revised rates of minimum wages have been published in Andhra Pradesh Gazette dated 24-9-59 in G. O. Home (Labour II) No. 2067/59 dated 9-9-59, inviting objections and suggestions thereon. In view of the long lapse of time since the first fixation of minimum wages, the steep rise in the cost of living, the increase in the prices of mica goods, this conference urges upon the Govt. of Andhra Pradesh to enforce forthwith the revised minimum wages with retrospective effect from 1-4-1959 by making the necessary notification therefor.
10. This conference resolves to request the Government of India, the State Governmenv, the Planning Commission and the National Development Council to establish a Micanite Factory at Kalichedu or Sydapuram or Gudur in the Nellore District for the pulverization of mica scrap and manufacture of micanite. Mica scrap is being exported to foreign countries and the prices paid are unbelievably low. A strategic mineral in which India is having a monopoly is being drained and depleted \& bartered a way for the lowest rates instead of being conserved and sent as finished goods at proper prices. Hence this conference reiterates its old demand that a ban should be imposed atonce on the export of mica scrap without giving any weight to the interested and false propaganda of the scrap exporters that such ban would result in large scale unemployment.
11. This conference resolves to request the Labour Ministry of the Govtof India to immediately refer the industrial dispute between the employees of the Seetharama Mica Mine and the management of the said mine for adjudication by a Tribunal since the conciliation proceedings pending from April 1958 have failed.
12. This conference urges upon the Government of India to raise the rate of the Mica export duty to $4 \frac{1}{2} \%$ since the funds at the disposal of the

Welfare Fund are not adequate for the enlarged and comprehensive. social, cultural and developmental activities of the Committee.
13. This conference resolves to request the concerned authorities to see that the weekly Batwadas (wage bills) of daily-rated employees are paid without fail on every Saturday. As delays in the payment of wages are resulting in losses and hardships to the employees who are forced to borrow loans at exhorbitant rates of interest, the authorities are requested not to grant extension of time for payment of wages.
14. This conference desires to invite the attention of the Mica Marketing Board, the Exports Promotion Council and the Commerce Ministry regarding the harm done to our mica exporting trade and the loss of our national prestige consequent on some of our exporters accepting the system of export on consignment basis instead of the order basis and hence urges upon the concerned authorities to regulate the trade in the interests of the country and the industry by prohibiting such a derogatory and unprofitable system.
15. The conference while appreciating the good work turned out by the Mica Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee, desires to emphasise the urgent need for providing residential quarters with the required amenities for all the members of the staff especially the Medical Officers, the Welfare Inspectors, the Compounders, Ward-boys, Mid-wives, Teachers and Instructors in the interests of the regularity, efficiency and stability of the servicepersonnel.
16. This conference is of the opinion that Rest Houses at Kalichedu and Sydapuram for accommodating the inspecting officers, educationists, technical experts, members of legislatures, the officers of the Fund and others interested in the progress of the mica industry and the welfare of the employees, are a dire necessity and urges upon the Labour Ministry of the Government of India, the State Government and the Mica. Mines Labour Welfare Fund Committee to take early steps for providing rest houses at Kalichedu and Sydapuram \& Clubs for mica employees at Kalichedu and sydapuram.
17. This conference resolves to request the Mica Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee to run on quasi business cum welfare lines, Cheap Stores at Sydapuram, Vutukur, Kalichedu, Talupur and Tadiparti for the benefit of mica labourers, who are now paying higher prices for their requirement of groceries.
18. This conference urges upon the Mica Welfare Committee to establish a Dispensary at Vutukur, a Dispensary between Palamani and Nithyakalyani mines, another near Tadiparti before disbanding the Mobile Medical Unit of the Fund.
19. This conference reiterates the urgent need for the prevention of "Silicosis" among miners by the provision of quarterly X-Ray examination of all underground workmen and factory employees, the supply of protective equipment for the face, the supply of drugs and diet to make good the deficiencies of the body and the grant of financial assistance and special medical aid, promptly and adequately. The Mica Mines Labour Welfare Fund Committee is requested to ful-fill this noble task and arduous responsibility as far as it can, for, at present, there is no agency which is more competent than the Fund Committee to undertake this welfare work on sound administrative lines. This conference appeals to the humanitarian organisations of the world to extend their help and assistance to the Mica Labour Welfare Fund in dealing with the preventive and curative aspects of "Silicosis", the deadliest of mine diseases.
20. This conference requests the Government of India to introduce necessary legislation or amend the Mines Act for making provision for the grant of sick leave to the mine employees and to clarify the ambiguity in Sec. 51 of the Mines Act and the Rules connected therewith regarding the eligibility for grant of annual leave with wages, as different interpretations appear to be possible under Sec. 51 of the Mines Act and the relevant Rules pertaining to leaves.
21. An attendance bonus of 1 days wages for every 24 days of work is being paid to the mica employees. No production or profit bonns is ${ }^{\prime}$ being paid at all except to the managerial categories of services, The profit sharingsystem or the Labour-participation system is not in vogue. The conference therefore resolves to request the Governments and the managements to see that three months wages are paid as bonus by all the profit-earning undertakings in the mica industry.
22. The conference while recording its appreciation of the educational facilities that are being provided to the children of mica employees by the Mica Welfare Fund, requests the Advisory Committee and the Ministry of Labour, to give priority in the matter of appointments under the W elfare Fund to the candidates belonging to mica labour families and thus encourage them and pave the way for their cultural, social and economic progress and for the advancement of this backward strata of society.
23. This conference places on record its disappointment regarding the inordinate delays in the disposal of cases under the Workmens Compensation Act and the long delay made by the authorities to recover the decretalamounts under the Madras 'Revenue Recovery Act and calls upon the Govt. of India to suitably amend the Workmens Compensation Act making provision for deposit by the management of the compensation amount with the Commissioner within 30 days after the accident and for vesting the officers of the Labour and Factories department with the nécessary powers to enforce the decrees by attachment and sale of the properties of the judgment debtor.
24. This conference while thanking the Govt. of India for its Industrial Housing Schemes, expresses its disapprobation of and disappointment at the attitude of the mica employers and other industrialists in not utilising the benefit of such matching grants and requests the Liabour Ministry to enforce the Housing Scheme for mica employees enunciated by Shri Jagjeevan Ram, the then Minister of Labour.
25. This conference desires to bring to the notice of the Govt. of India, and the Govt. of Andhra Pradesh, the fact that the unemployment situation in the mica mining area is becoming more and more acute and henco suggest the following measures to relieve the same and to help the development of the mining zone: (a) establishment of micanite industry by the State with a capital outlay of Rs: 25/--lakhs (b) starting of communitymoraft centres by the Mica Welfare Fund (c): State taking over the unworked mica yielding plots and anctioning lease-hold rights or holding out-right sale of the same on condition of resumption of work (d) laying roads in the interior parts of the mining zone by the State and Union Governments on the proposal made by the Mica Welfare Committce (e) starting of a Mine Equipment Repair Workshop cum Fonndry in the mining area to give training and to undertake repairs of machinery and tools ( $f$ ) opening suitable cottage industries by the State Government (g) execution of the Multi-purpose Somasila River Project which would convert vast arid tracts into golden paddy fields (h) starting a cement factory at Gudur as a state enterprize.
26. The conference expresses its great dissatisfaction regarding the long delay in the disposal of conciliation proceedings under the Industrial Disputes Act possibly on account of in adequate number of officers to deal with the situations and suggests the posting of a Conciliation Officer at Gudur or in the alternative to vest the Labour-Inspector (Central) Gudur with powers to undertake conciliation proceedings.
27. This conference desires to emphasise the advantages of locating the offices of the Mica Mines Labour Welfare Fund Advisory Committee, the office of the Regional Inspector (Central), the Mica Officer, the Underground Surveyor for Mines, at or near Kalichedu, Rapur Taluk, the centre of mica mining zone, where electricity is available and telephones are going to be installed, and number of welfare institutions are growing up, and requests the Government of India and the Govt. of Andhra Pradesh to take early steps for shifting the said offices in the interests of efficiency, economy; convenience etc.

दिनांक：२प नवम्बर，२ृद०．
प्रिय भ्री मोदी जी，
बापका दिनांक २३－२२－६० का पत्र प्राप्त हुया।
हण्डस्ट्रियल मिनरल ऐसोसिस्शन के जिस वर्तरव्य का जि⿰亻⿱丶⿻工二⿹\zh13一力
आपने वपने उक पत्र में क्यिय है，कृपया उसकी कटिंग हमारे पास शीघ मेजने का कष्ट करें। सगथ में बन्दु होने वाली खदानां की लिस्ट मी विस्तृत विषरण के साथ भेलें।

इस संबंध में मैंने＂ईण्डस्ट्रियल कमेटी आन माइन्स＂की बेठक बुलाने के लिये मी विसा है। इस बेठक में यह विणय विये जाने की सम्भावना है। जो मी निष्कण किक्हेगा，आपको सूचित किया जायगा। वाप मी हमारे पास तमाम विवरण बराबर मेजते रहंहं ताकि में मी स्थिति से पूरी तरह अवात रह सकूं।

## साभिवादन।

आपका साथी


1 के० जी० कीवास्तव । дन्त्री

बेवा मे：－
भी कृष्णा मोदी，
वारासिवनी，
मध्यपदेश।

प्रिय 125 NOV 1960
कमी पिदले वधनावम्बर को जोड सहा में खदाऩ मंती क्किशवदेव मालवीय में यट बथान दियो डं मघ्यप्रदे के वम्पर सितम्बर $\omega_{0}$ तु कुल 8 खदाने बन्द होगईटै। मुमे समाचार पत्रो में उपरोटू समाचर पढने सें काकी ऊंचाध्धा लग् क्योडिए कामी तह बालाघाट किले में सन ूर से सन जतह 20 ख्वाने बन्द तो पुकी है।. को। एसी 20.24 खादाने है जता सिम्फ $9-2$ मगडुरे काम करखे रें उणनी टजरी बताहर सरकार को यद बताया गया है डि खदाण बाू टै। साय की दूसरी बात मत्री मटोदय ने कपने बयान में सदथा का ईै खदाने बन्द टोने का कारण कुम परोनेट का मेगकीग खदान से परx निहलना, यट भी उरका करना गालत है कलो कम-परसेड मोगणीग की पगर से लिफि 9 या दो रददाके की बन्द टोगई है।.

सदान बन्द टोने की पूर्ण लिस्ट बनाप्टो कगाईे पार में दे रटेटे खआनान बन्द टोने, की वणत से करीज 92.92 हतार कामिार बेकार हुये है।.

खादाण बन्द टोने $\frac{1}{3}$ सम्बन्द में इण्स्ट्रीक नि०रल कालोषियेसन की बओर : से थी ता० 29 को एड बयाक किया गयार्ं कणन 22 ता० हो समाया सतथे में प्रभाइते तुभा है उ०्रोण की वय डश्रुया है दि खदान बन्द लोने ई सम्बन्द म $9 \&$ नवम्बर को मंत्री मटोद य ने जो बायान द्दा टें क गलत हैं खदाने गादा बन्द हुई हैं। बयान नागतुर: है समाचार पत्रो मे निकलाख है। में उफ्की कटिं भी सदान बन्द होने वाली किरेट दे पाध भेग रता ईे। बाकी सब बिंडे 1.
es tara.

Oqiusir Gu(inial

NEYVELI LIGNITE CORPORATION LIMITED : Office of the Managing Director :

Telegams: CHEXOLIN R.... Registered Office:
Telepnone: 84425, 84426 \& 151, LIoyds Road, Royapettah, 84746. Ho Post Box No. 653, Madras--14.

No. $6270 \mathrm{BI} / 59 \mathrm{mI}$
Dated the 17th December 1959 Agrahayana 26, 1881 (SAKA)

Grefor To

Shri Shripad Amrit Dange, r $P$
No. 4, Asoka Road,
New Delhi.

## Sir,

Sub: ANNUAL REPORTS of companymanaged Government Undertakings - Annual Report of the Neyvel. Iignite Corporation Limited for the year ended 31-3-1959-Copy furnished.
*************
I enclose a copy of the Third Annual Report of
the Neyveli Lignite Corporation Limited, a Government of

India Undertaking under the Ministry of Steel, Mines \& Fuel for the period ended $31-3-1959$ as approved by the General Body at jts meeting held on 15-12-1959.

Yours faithfully, for Neyveli Lignite Corporation Ltd.,

(K.S. RAJAGOPAIAN)

FOR MANAGING DIRECTOR.
EncI: 1.
ESPatin/

# Biher Koyla Mazdoor Sabha. 

the indian
Mine Workers' Feoeration,
M. D. DHANBAD.

Letea, the 27 th Lecember, 196
To
Sri G.L.Mancia,
Hontl Minister of Labour \& Employment, Government of India, New Lelhi.

Sub: Some fects about the breacines of awards, laws, and code of
Cisclpline by the employer of Exst Bastacolla Colliery, PO. Dhansar, Dist. Lhaniad.

SIr,
Heing encourages by the assurances that you have been pleasea to accord to the delegation of the All India Trade Union Congress, who mnt you recently to discuss the situation in the coal industry, I am placing before your high office some facts about the situation in East Esstacolla Colilery. I hope that you will find time to go through this renresentetion anc take actions thet you might deem fit and proper unier the circumstances.

Ine colliery anovenamed is bei-ng managed and ulrected by sri Bankerl Lall Agミrwalla who must be well known to your Ministry because of the fact that it was under his direct management, the twenty-two unfortunate miners lost their lives by drowning, in Central Lhowra Colliery cisaster/ in 1958.

1. The employer is not paying lead allowance to the miners of 4 in incline since $15.12 .59 /$ accordance with the award till to this date.
2. The employer has not paid the pushing allowance to the miners of 1 incline since 15.12 .59 till to this date in violation of the awara. \& the variavle D.A
The mployer has not जic minimum guranteed wages/to trammers $\propto 74$ accorbing to pare $252 / 01$ the Labour kppallate Iricunal avard from 15.12.59 to this ante.

The comblaints mere filed on these accounts before the hegional Litour comissioner(C) Lhanvad or 19.12 .59 and several, on the spot Investigetions, have been made by the Lubour Inspector(C)Kirkena. It hes been learnt that the complaints were found to ve substantially true, snd the employer was directed to rectify the irregularittes. The employer has ndt taken any heed of the instructions of the Government uptil now.

The union requested tae Fiegional Labour commisiloner(C) Dhanbad to prosecute the munagement unaer sec. a $^{9}$ of tine Industrial mongtes Act for vio1-tine the awarcs in its letter anted 18.4.6 and repeateu the recuost several time's subseuently. It appears that no prosection has been uncertaken against the employer by the Covernment though the Fiolations are continuing for more than a yeur. Finaing no other alternetive the workers themselves prosecuted the employer under the Payment of Wages Act before the Labour court, Ranchi, where the proceadings are still pending.

Presumbly, encouraged by this unusual sloiness of the yovt. machineryin takfne legal action acainst the employer, the employer st rted further riolations in-the folloking manner.

The employer has not naio the annual increment to the timerateo workers with has fallen due on 1.6.60 accorafing to Sri A. Das. Guptals arbitration aware. on which the compleint has been filed before the 5x F.L.C, inenbad on 19.12.6\%.
5. for the leave avalled in 1969 , an the complaint on the same has been filed before the h.L.C, Uhanbad on 19.7.66.

The employer has not given effect to the amended provistions of Mines act for annual leave with wages for the leave avallea in 196\%. settlement dated 23.4 .60 in the case of Sri Kapur Fam, Minf gn wrar and an anplfcition uncer sec.33-C haa to be filea under the instructior of the Covt.

The employer has not paid konus for quarter enaing 30.9 .60 the last date for the payment of wifh has explred on 30.11.6..

In the face of these continue. deprivations of their legal uues the workmen were compelled to take steps for filing applications before the Government under sec. $33-C$ of the I. D. Act for the recovery of their unpaid aues. Accoraingly, they served notices of demand as required under the amented rule 62 of the I.D.Central Rules on the employer on 17.12.6a demanding the payment of thelr dues for the period from 1.6.6u to 15.11.653.

Imadiately on receipt of the demand notices on 19.12.60 the employer trasfered the service of baldeo thuia, Trammer, to another colliery whithe has been lying closed, being full of water, since last three years; anc is not possible to be restarted in another two years. He also retrenched a senfor miner named Sattar uia while theoh/ new miners were recruited in the same weck and the preceaing week. Noth these notices were issued on 20.12.60 and thywere stopped from work. It is understood that they were first singleu out because they took the notices from the unton offices and asked the workees to put thumb impression on the same,

Being not satisfied with this the employer has stopped ano ther eleven trammers from auty on and from 26.12.60 without any written order and is compelling the other timerated workers to do the traming job. Almost all these tramers have slgned the demand notice dated 17.12.60. It h-as been reportad by the workers that the employer during his later $\forall i s i t$ in the colliery has openly threatened that he will drive out all those wo comitted che crime of signing the demand notices.

The union has raised industrial disputes on these matters before the Conciliation Officer (c) Hhan Dad-II on 22.12 .60 and 26.12 .60 , respectively. It has also filed a complaint before the Evaluation \& Implementation Division of yuur Ministry on account of this breach of the Code of Lisciplin 28.12 .60.

It is now clear to the workers that the employer is trying to intimidate the workers in oraer to prevent them from gursuing their legal clifms before the Government and the courts of law. and in doing so, he is also provoking unrest in the colllery by gross unfalr practices and provocative utterences. It is apprehended that thed employer is now interested in disturbing the condition in the colliery as this seems to be the only/open to him to get ria of the workers, who want their legal dues, through such of sturbances.

The union is functioning in this colliery since the beginning of 1959 and in these two years there has not been a single instance of violence or criminal proceeding. The union aid not held any demonstration, and held not more than two meetings only in the last two years in order to keep in control the resentiont of the workers suffering gross deprivations. find now the employer himself is creating provocations for releasing the disturbing forces.

The unions knows that in any disturbance or stoppage it is the porkers who have to suffer most. And that is why the union/ has employed both persuasion and pressure on 1 ts members to maintain complete peace in the colliery. And if the employer now choose to provoke unrest how long will it be possible for the workers or the union taxis to avoid unrest without surrenciering to the will of the employer? but this will not be the end of it. You must be Hell aviary Sir, that submission under such circumstances radix is bound to lead to bigger and deeper unrest in the future, and greater
With magyexx consequences.
The union has thought it necessary to infringe upon your precious time because it is faced with two perilous alternatives. one is to lead the workers into an abject submission before the

> face the
 sxamancuxtranyx
machinations back to the wall, come what may. The implications of both are well known to you. icing faced with such a situation the union requests youth intervene immediately, ana effectively. The union will continue its Effort to maintain the peaceful conation as long as possible, and for the rest, will rain with the workers as best as it can.

Copy formant to
Yours faithfully,
Pin santa Brennan General secretary. 27/12
The bul. Ser. AITUC.
for information $t$ accesstany action.

Whoness 4117 (of fico)<br>Hagpur 3875 (Resi)

> M. Bharkapara, Majnandaga (12.) Thak Statue (Mnharashtre).

27th Decamber, 1960

Subs homorandurs on the nain robloma itho workers ongned in the Hining Industry if Mahyo radeah and 政harashtra.

Sir,
We havo pleasuro in velcomin, you n y ur viait to tho fer minos y havo chuon, if manganose and coal of ladiya pradesh and Laharashtra. It is not a formal exprewinn whon wo recrll that such a visit by e Chief Labiur Commiasioner f tho Government of India is taking place th these areas a poriod as six yerrs.
"o avail this sppurtunity if apprising you the some of the Bnlient and nt all, problems if the mine workers if adhye Pradesh and Waharashtra. Our purjoso is not t. eive a dotailed account f those labour problems or even an exhauativc list or then, may of which oneage raro likely tu oneage the a tontion of the oficials f your dopartuent, stationod at Jnbelpur and hagpur.
$I$.

## HAMCAMESE MITES

Juring the zeriod f lagt soven years, tho Mandenaso induatry has pased thrico ench tiruth an intermittant periva of bom and rececein in superprito coupled ith the shrinbace of morcet at times, The intter have been tormel as crisis by the mancanese mino mere, who havo attompted to 3 Ive them nt the cist of wisers on ne han? and satathine cuncessins If $m$ the $G$ vernment on the ther. The wikers wecee have boen froozed by denying then a minimanemo wage, bunus, gick-
ness allniance, oheap crain, eifecting closures and tretrenchment and the like. The Government havo eiven them reliof in Callany freights, Royaltios etc.

Ever since the Bindra Amand ifixine minimum wace s, quartorly attoniance bonue, $h$ use-rent, grain allowace, in 1955, Uns at asidu due t. sume local tochnicalitios, tho omployers of tho mancine se mines of Hadhya Pradesh and kaharashtra heve takon sholter in tho precincte of one curt or the other on flimsy pretox:s th deny the most elomontary workine and live ing $c$ nitions the rikersfur amimu laneth of timo. Cver anl ab ve, larcescale retrenchant and frequent clesur ob hevo cone t, the lut of wrkers engred in the managenese mine a of these stater. To cito efor instancos, it will surfice to had a owplanont or abut 1700 and 1300 vorkmon in 1957 and 1958 Juno rospectively and $\ddagger$-day ihero aro only ab-ut 10 arters. In the anso of $M / s$ Hindusthan Manganese fines $C o$. at Tir di (s. $\mathrm{S}^{3}$ ) from a strangth of ab ut 2200 wricmen in 1957 and 1958. Fhey have roduced it $t$ about 350 , at the present monent. It has certainly soon the clisin iown of many mush-
 1953-54 and 1957, when evon ly qumlity ore had a g od markot.
istaithatandine theref re, tho fate of the uld reference haning firo fore than last five jenre. wo would urge upon the woperment of Indin tio take initiative in erantine the follvine mininua cunitins $t$ onsuro a sm oth and socured
 in to manemese aince uidor the vari us mine owners.

1) ance pords It is hich tins that a vage Board 18 wet unp for these morkers, including the where rating under the $\therefore \therefore$. (Centrol Pruincos Mnntano so Ure) Company, incorporeood in Mnjlnis. end the sinele biegoot employor, ocntrolline nearly tw-thir of the industry. Inspito of tho protest by thousands if wrker s, submitting petition before Shri Hatin-

this compon is ut of tho roferonce f 1965 by the Govarn-
ment of India for a ther reason than to bolater up the lucal INTUC, whose lucal loadorahip have ontered into a nefarious acreement behind the back of the warkers with this company. Irrespective of this agreement, bo tacrugs wexe uniformity in wage condition can be br ugh abut in the Hanganose industry by kooping this major monupoly concern outbide the jurisaiction of adjudication on the isure.
2. Blauge A quarterly attendanoe bonue that as paid till 1959 and nor. stupped, should be paid and an sot on the midels of Coal Lines Bonus Schome should be framed for the purpuse with better amendments by soliciting augestione from all guartors. Beoides, the profit sharing bonas issue be taken up from year to yoar on the induatery mise .
3. Cheap exain equce日shonal facilitys The norters in this mining induatry hailing fram villages ind it oh okine $t$ purchase the cmin fry the markets, where tho prices are sarine high every day. The di guarity in carnings and hardshipo bec me more elaring in this induetry at thio region, when on crobsing frem the utate of th hya pradesh t ahareshtra the price of rice is í un higher by about fifty $t$ seventyfive percent, by the :orker wrkine in the adjacent mines beloning not infre uently $t$ the same oners ithout proportionate ace increasc or dearness allorance. Thus it is necesamy that there should be a provision for tix the supply of cheap erain a: concessional price as as the practice till 1955 and still prevalent in come,

B. Grievances of the persons emaloyed in the C.2evel Ron's hinase
 certain uantity if cheap grain at conoessional price. But there aro to iscrepencies in the sane-.

IXX: II.

Indipi, of the seminc lack of sisputes in the $\therefore 1$ wines, fur the last 2 yecrs, there are plenty of pinpricks thet the workors have $t$, woar and unio bs these rocts ere nippe richt now, things uill tako a bad turn in relati $n$ to the industrial relations.

1. In Birsingpur pali, helpers t. bilor attendents
do tho wro of Builer Attendante clase II and the Lattor * rk as Clabs I Boilur Attendnats without gettins the waces fint the eatogery work they perform. Any omplaintio by tege worpan is froucht with dianiscal and transfer.
2. In Batla Enst colliery quarry working has boon unde rtaken under the contractors, who d nut feo obliged in ive the races the Aurd, and have also devised ways to see that no wrier works there o ntinu widy fir more than a fow weoks that they are always tomprary and are bo-
 lossly in Mklaharo Minos near Junardeo :ifo. 3. The workine or bajari Colliory has changed hands from he tsamemont to the ther and from ono cantractur to the the $\begin{gathered}\text { but the service conditions an continuity of }\end{gathered}$ the behofita/ars in a dolurua.
s.

Salary onvine Schome undertaising Lifo Ine surance policiesi-
There are workers whe fool securod if their life insurande policies can be aintainod ram thair monthly salary, tho doduction boing authorised by the ompl yer. This would oncsura the emplcyees fron ging t a scheme of aaving and asourias ereater becurity fir ald age wenefit o or security for teir family. Unle 6 the employors undertake t) duare the responsibility, this essential wenefit is donied to the empgoes. porticularly at a time whe: they as Ieft with hardly any ther avine other than the moare balance in the Provident fund aceunt. The Governant
chould undertako the task orf givine such bonefita of Voluntary deducti ns beine latortaken by the nanaceiments fer foodine the insurance plicies.

It is only with the c majseioning of the three more steel rojecte that the importace of iron mining has boen realised on a footine of industrialisation and for national use, instoad of 28 a comodity for oxport alone. tho liajba -ra ines bituatod ar vallirajahara under tho Bhilai stool roject contain one of the richost de-posita of iron ore concninine neerly 67\% of the motal. They aro being planned to be worked on hichly mechanised lo vol with modern oquipments. Wevertholeos, during tho last 4 yoars, manual working has voen robyondible for foedine tho bhilai plant by diving a dnily output of nearly 1500 to 2000 tons of ore. It is necesbary thet the followins adoptions are mado at an early dates

1. Lanub chamet The ontire arts of iron ore production for the lest 4 yoars has been undertaken by the morkore ongated by tho contractory, each ono of whom has mado a hure proíit without siving the workmen ofcher adoquate nages, Ifving temment or bonus. Except on one such concern, vis. of $: / \mathrm{B}$. Jyoti Hros. where the conciliation proceedines have orded in a feilure, no effort has boen medo to secure any bunue to the workers. Dven in case of the contractor where the coneiliation procuedings have failed, it is apprehended thet the dolay in making a reforence by the fovernment, if at all it choses to anke onc, and the subsequent adjudication by tho frivunal wild erant enouch time to the contractort to complete thoir work and lo ave the place for their houe land in a foreigh country of nepal. Unlesa a consoliIntad scherno is envisaged by a legislation, tho exhisting proceduro will givo a lone rope to the eaployers to escape
2. 2teadine ursders for the mines. the Standing Orders should be onforced the thilai stoel project uniforaly for sill its winos instead of tryine to make a strow of its promulgation throweth the contractors nono of whos to this day, have framed any, except one tho hns sent a dract which ewifte certifiontion, thoush the production started nearly \& yeers age. 3. Ateroate employment to the retrouched emplozear of the Besels It any bo rocallod that the Hon'ble Hinistor for winos \& Fuel and steel, sarder bmarnsingh made a statement in the Lok wioh a fow reete ago, that the retrenched staff of the shilai stoel frojest would be provided with diternative siploymente. since April, 1960, this Union has teon surgesting for the absorption of such staff in the various projeots now undertaken in the public sector on a matiomi scale, diving them the continulty of service and the like and they be considered the steif of a nationsl pool of men skilled or un-bkillod. "e have also buggested that instond of comisalonine the propocal for doubling the production in bhilai by 1962, it can bo initiated nos itcolf, that is by 1961, when large scale retrenchnont is fearod in uhilai both in the mines and the plant seotione. uur suguestions, if conceded, aill be in the best interect of the mtion in furthoring ito developing oconoss as mell as buildine a cless of workore aiti patriodic zenl. 4. Jaguent for 3 5th Aucust \& 26 th_danuaris. It is a sed s.ectacle indeed, that the contractors et the ainee rosuse to pay a for the ee national holidays, even there the public aucter holds the swey. things neod to be set richt by Goverament wi thout le:ny.
 site of those aines were all pleces that were in sanll almost uninhoited places and in does foreat nreas. Jwelline quarters for huma deins just do aot oxist for the ainera cand pure drianias water is also scaree, partioularly dur ng sumer. Tho reatoat diaficulty is with rogard to tho supply of cheap erein that should wo undorwison by the principel omploy2\%.

## 686 -3-


Closures and retrenchent re a comon foature, almost
 of the cosos the smalior mines' managemente sisage to escape the liabllity of paysent of compensation and such other dues by ahowine that the worken employed have not exceedod 50 or havo not put upporis for a continuous period of one year. Yet in other cases the unacrupulou eraplojers try to tace, not mithnut success, full advandnge of the boomardness and poverty
of the workers to deny payment of compenation by a lond proces of oither litigetion or delayine paymont, completoly ienoring the instructions of the officiale of your department if and when they intervene.

1. In case of the retrenchment in ibri Maberaxi itives of Chikhala in mharashtre, 2t years have olapsed, aereements one after ti:e other signed, but the worsers have not receleved s sinclo nayn paisa. It is not justificecion that the workers adresce nre not availabis to the dnion after this lone lapse of tiae and henco no furthor atop couid bo powaible. Wo heve ropetedly suggested that lot a daice and place bo fixod for paysert of the dues and we unde take to produce the maximum numer as worknen who beve boen obliged to go in search of jobs ol cewhere.
2. injur colliory wa olosed in Fobruary, 1957 and oven thoug the ouner lost his oase in the supreme court about a yearago cheilencing the validity of the section granting rotrenchment comjensation of the Indushrial bis utes Act as amended upto date, no aryment hne been made to the the employees os er the corrected calculetions arrivo at by the officials of your dopartmont is Hagur. On the contrary the wiorkers are vein iullied and blackafled in ractice, to acee tiessor nyments and ivo the employers a clean cortificate of the setblanent of the fian clatme knowine full well that a dis. pute is ponding in the Mgh court of Judicature at Calcuita
where it is in cold storoge for the lats y yoars with an interia injunction. itrangly onoujn neithor the judiciary nor the shour linistry heve done anything tancible to the ex onitiour diaposal of labour casos.

Ho oi'fort has been medo to reutert the workine of Bajz liajur Colliery inspite of the roports of experts wai there aro sood doposita of coal which can be extracted es por the stemdari costr, and timb thinjs have voon allowed to Ing fsiming incurrine a axtional locs at a the When morenver and more production of 0081 is las sousht to be schisevod in the second and third rive Yoar Bland.
 ก Irequent 5 fight in tho man onere mines that the oxistine leases baire ent thore is noithar a nenest in $x$ favour of the existing and working loase holdor, nor srantiae of a new lease efthex in envour of a new on or the state
itself. the result is cloetre and convequent ar unomioyment, wioh retrenchmont compeneation is and when availuulo at a lowar rate.
 Hage of ifs hedrusudandas ana Axojwar are euch instanoes.

It was declared that on the expiry of the jrestat lease of odecan lineg the state would takeover the working of the ninee and the lease has not yot been renewed. But when a doputation an vohalf of this Union met the fur Chies' Sinistor mho also hols the portfolio ay Insustries and HRnain he fletly denied the voracity of auch an intention nat yet he could not exslain the position of not rantine tho renewh of the ietwo oither in fevour of the present Lonse hotber or granting the sume to a fresh ono. fras ye arc contronten with a pociuion in this aine in waich 3 monthe after then the resent locse expires there will Lo none wow the wine oither in private or in putic sector, loavin the woriere etrandod, without an earloysert and the aine athout the production of the ore. Undor
suoh conditione of insecurity the workers camot but fool aeit whed.
"o, theresore, urge upon you to take prompt neasure to avoia such eventualitios theit not only creato unpleasant 3 ituntion but account for a big national loss in the field of production and dovoloptaent of its aconomy.

There are certain mensures which ohould bo adoptod for tho mining indusury in general and artioularly for this area. 1. Lualifion of contract vysteml contract ayatom in all forms and at all lovels should bo abolished. There is little justifiention in theling out tho profit to bo middlenen of contractors sho ogurt iron the fact of being a maste and drain on tim te ceonamy of production try to pereturte modiaval relations botween the employor and the omployees.
2. 15ilut a individual vorkmento abalance dismissials in
gourts in all cases of disinissals and ronovalo irom enployacht, the woriten, individually and aeverally should be fiven the rietht to appronch the hil India Laivour vourt or a Buitable bribunal and not wade to depond upon the sindinge of the wonciliation vidicer or the swoot and slow will of the cabour Linistry wht hes not as yet oarned the confidence of the Forker -ith recird to ite julicial capecity or iapartial nature in its inkine of the references that are necessarily of subjective noture. Rindly appresiate tho fact thot this is not rakine for a moon. vuch a proviaion exists in some of the Mbour hecislations encted by a co atates in this vountry 31 ours. "e aro, therefore, modest in makine a eheeostion that is abready in vogue in some atates and al so in cuses of oxtreme pensity of lose of oidyoyment for justifiablg or unjustisiable reabons.
3. vent of chaterig Ufifeo at sinours the Hegional Labour Uomisaioner's (wentrul) Uisice with jurioliction over wathya fradesh and a arashtro should be loostod at naejur, as was the loctetion betore the reorganibation of the wtates. at thast tive the nowol.'s

Ufifice at wagpur hed juridiction over the entire prosent statc of adhya rradesh, Vidaribh nocion of tharashtra, majastinan and for some time over tho then states of Hydorabad. buch a location if noed bo, excludinc kajasthan and Gujrat will be both forsible and beneficial in the intorest of uniformith in disposal of disputar artiouluriy of the mines and Banks whose eaployors are mostly coman and a. bull: of them have their Head Ufficos in agpur, the proximity of jiat nnce is also a factor to reckonwith, particularly in viow of the fact that greater industrialisation id rolation to ainos aro thixing place in the whatisearh rocion of undhy prodesh. Even the min offices of the mallways both s.d. an veatral aro locited in majpur. a careful oxemination of the roposal will canpletely justify the reasonableness and .ecichitiness of the sucestion.
4. bevenios of tripartite atting on mines other than oonle
ft is lone time ainco this vamitteo has met. "ith the erowth of industries in aining other than cool it is imperative that the tripertite meetine on mines on other than coal is comvened at on errly date to discuse various probloms cropping up in theso sectors of mines. any nore problems other than stated here need dicussion even on iron ond magenese mines thenselves, that need a thorough investigntion and study.

Hope the issues raised above will roceive a onreful coneiderntion and we offer our co-oper tion in an effort to have a through probe by clarification on atters that my be raisod on either side, that would be necossary before taking seciaione at aprojriate level and which ne are sure will be comnumiented to us at an early dato.
thansine you,

# rours feithfully, <br> sd. s.e...oanyal. <br> Generel vecretary. <br> samyukta ahaden Hazdoor saneh. <br> (riegd. is A.P. \& banbay itate). 

## INDIAN ADULT EDUCATION ASSOCIATION

> 17-B, Indraprastha Marg, New Delhi. $28 / 12 / 1960$

## To

$\qquad$
$\qquad$

Dear Sirs
In continuation to our letter dated December 16, 1960, I am sending herewith a copy of "An Introduction" to the Training Course for the Teachers $\boldsymbol{\text { If }}$ Adult Primary Schools. It is requested that you may kindly depute at least two Workers for the said course, and send their applications by the 5 th of January, 1961.

With best wishes,

## TRAINING COURSE FOR THE TEACHERS OF ADULT PRIMARY SCHOOLS

## An Introductory Note

About 35 adult primary schools were started on experimental lines in Delhí, Lucknow, Calcutta, Coimbatore, Mysore and Bombay. These schools have been running for the last three years. The experiment was conducted by voluntary adult education agencies affiliated to the Indian Adult Education Association under the supervision of the Rresearch Ttraining Centre, Jamia Millia with the financial assistance of the Government of India. The results are encouraging and indicate that adult schools are the need in urban areas. Consequently the Education Panel of the Planning Commission has urged the starting of adult primary schools in the Third Plan period. It is expected that adult schools on a large scale would be opened during this Plan. In Delhi 4 more adult primary schools are expected to be opened.

In adult primary schools, the students are taught not only reading, writing and arithmetic but they are also given suitable dducation in social studies and general science. The personality development of each student is ensured through individual guidance and co-curricular activities. An average student finishes the course equivalent to 5 th primary grade within a period of $2 \frac{1}{2}$ years. He is examined at the end of each grade and at the end of grade/the Director of Education will administer the examination and the successful adults is awarded the certificates.

To make adult schools successful and after considering the probable demand of teachers for such schools, the Association has decided to run a one-month training course for the adult school teachers from the 9th January 1961. An outline of the syllabus for the course is given at the end.

The applicant for the course should have at least a high school or equivalent certificate. Candidates having higher qualifications ar experience of teaching adults will be preferred. The application for admission to the course may be sent to the General Secretary of the Association by the 5th January 1961, along with the fee which is Rs. $5 /-$ only for the whole course.

The course will be conducted at I7B Indraprastha Marg, (Near Azad Bhawan) New Delhi. The theoretical portion will be covered between \& A.M. and I P.M. and the practical work will be done in the afternoon by the women trainees and in the evening by men.

The trainees will be given testgat the end of the ourse and the successful ones will be awarded certificates. To qualify for the testsit is necessary to have $75 \%$ of the total attendance by each trainee.

An Outline of Syllabus
THEORY:
(a) Literacy and adult education movement in India. Place of literacy In social education movement. Definition of functional literacy.
(b) The concept and importance of adult school. Adult Primary Schoolsman experiment. Development of adult sehool movement in the country.
(c) Organisation of $/$ andult primary school. Qualities of an adult school teacher. The syllabus.
(d) Adult psychology.
(e) Methods of teaching language, arithmetic, social studies and general science. Organisation of co-curricular activities.
(f) Use or audio-visual aids in teaching.
(g) Evaluation of the students' achievements. Keeping of records.
(h) Reading material for the students. Principles of simple writing. Testing of the reading materials.
PRACTICH: Practice teaching. Preparation of objective tests. Preparation of audio-visual aids.


Thus is the exeapit dangte of Gehavzent ome disectane oluservar) fig the aremam shat o 21 Chatherjer :

9 Thike yomornuoe not forgater to Loong,
hi taves \% thi tuatwie refodida geven trem tmue to trime owicming mikyeminga af Ettuee as

 cun 9 to conelube that cither Ma, nomuncistration w macteve to de ourphing min bis Amplution or the peronaho asce fonmaturagalile nu thers ropkech In-ther it has dive bocn bronghi to rum notie from time fo tione that che albughly bumthon 8 -
 to biop wokp binobaho etc muy fordos aseordrics,
 Kur if anfalfoom is ofeepoxary llaw ivs.


 Thountemx oppon.
opusuresfacthfort)

Coneral Secretary,
ISradon Mazdoor Unions.







7) The (ukleom- Smpoentar (e) Rachuth



1i) It. Skri f thaker, obatpon (bollRachur General Secretary;
Shitdair Mazdoor Union; H. O. KORBA.




note mas me mernity sintivilu kin thems on
 hñor as ont. Shough it is a doonh fant ont the part of he 9 N T 20 e yos it han dareata
 miach to nowe the tet inthonh pios pnleserip tecon.

As fan as in unione conginis wi tow are to inf a mon yon inas arc are haverapus as regaris tunds diveto inutiotexpensew prech as woons eve ax Lkied ane popen esontiat atin his siomenta. A $2 n o$ hand topfenimit to bac s locishy naldes, ky in m an affre ins on such are gonts regrestlyon to please helf in with a fund of A sool (Thie hanird) only. As $250 /-$ nume rateh and the lencoute Nhen rdepere.
 an instabmext of R 25 . fir month. If y on Reff zinanovolaile siniee in in immebate we have soman perioching framk finesh to non aimexpect to recincl sud Smiogy to noon

30.12060
or
adan, Mazdoor Union,
H. O. KORBA.

खदान अजदूर थूनियन,
हेड आकिस कोराः?

Llemer'' quastar No C86

> Colliery Vazdoor Sabha.
> G. T. Road.
> isgngol.

Fref. No. CMs/Ms/840 /60. Hated 3Ist Dec'60.

> To,
> Sri, A . M. Joah1,
> nefional Labour Commisaioner (Central)
> IMELEMENTATON.
> Ehanbad.

Deer $82 r$.
I wish to draw your imediate atention to the lilegal action of the management of Nodernsatgram Colliery who in violetion of the understanding with the central Labour Ministry, are on one hand terminating tha job of sc-called temporary workers and on the otherband reoruiting new workers. This definately is not going to belp us to bring back the normal condition and it seeme the managercent is aiming at to create a diaturbance between the old and bue new.

Thise terimination of services of workers is absolutely malafice anc amount to grosa unfaje labour practice. The name of the workers are Sarvaree Fagoo Bhutya, Tanke Bhtuya, Lasarath rajuhar, Lalan kajbhar, Mexhu Bhulya, Prakash Bhuiya, Lhane biex Bhuya.... Ell wagon loaders.

Eesides, some workers are being asked to go to other colilery. The nawe of the workers are sarvaaree Mąid weikh, hambhorosha gingh, Khudal, Remoidht singh, Jangli Rathore, Kalu Bhulye, Buahdeo Ehulye, Biswanath Singh, Jethu Bhiuya Sivapujan Singhe Siva Chand Rajbhar, Sivadhari Chamar all are wogon loadera.

I would request you to taire immediate\% action.
Thankine you in anticipation of an early reply.
yours Fefthfully,


Copy to:-
Sri fi. L. Meheta,
Jt. Secretary,
Ministry of Labour \& Employment. Govt. of India. New welhi.
$\checkmark$ The Secretary,
All India Trade Union Congrese.
4. hehoi foad.

New -elhi,

## 

## माननीय गुलजारीलाल-नंदा

## "-"भम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्लो.

विषय:- रामटेक तालुका मंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.
सेवा मे,

 तहसोल मै है। इस तहोोल में मजदूरोकी बंख्या लाभा 80,000 दस हलार के करीब है। इम मजबूरों कों बेतन तथा बोनष का रेट निम्न प्रकार है :-
 मालक असीसीयरान के करार के घुतानिक था। कुछ उमय पूर्व लदान मालिकों की ओर से हौ करार की षमाति करनेका दो माइ का नोटिस दिया गय। ओर दिनांक १५-२२-५९ को २२ मालक अषोसीयशन को ओर राष्ट्रोप मैग नीज खदान प्रांतिक टूंड युनियन के छाय एक नय। करार करके मजदूरकी मिहने वाला तोन माई्री बोनस इस करार के अनुषार नफी मिलेगा।

इस कार नामे के शारों से यहे खपष्ट हे कि भविष्य मे मजदूरों को अंयन्त अल्प केतन में काम करने के लिये मजबूर किका ज।यग।

क्या यः वेतन महंगाई के दृषटी ंें किमान वेतन, र्तरका वेतन फहा जा सकेगा ?
बेतन निर्धारित करने के सिद्वांत के अनुसार प्रति माः २६ रू बेसिक बे १न तथा ५०-६० रु. महगाई भत्ता मिलना आवशयक है। किन्तु आधा मजदूरी में काम कले की पर्रहिथति पैदा की नई है।

खदान का कामं कठिन परिभम का हे। धूप तथा पानो से बनईंते के बिये बिल्डिडग का सहारा मी नही रृता। खदान के अन्द्र का काम भा घोके से खाली नही है। मेगनीज निर्यात से परदेस चलन लत्त होकर देश की स्प्वधि मं वृद्धि छोती हे। देशकी स土पति को अपने पणिश्रम से बढानचाले मजदूरोको गुलामी के द्वालत मे "नगा मूका" रह कर काम करने के लिचे मजबूर किया जा रहा हैे। ₹न सारी परिरिथरि से आपको परिचित कराने के लिखे हो यह घतिवेदन भेता जा रहा हें। खदान मालिकों के श्रम विरोच्री न'ति से औद्योगिक षशांति पैदा होनें की समावना है। इस लिये मारत सरकार का दहतक्षेप आवउयक तथा समंथनीय होगा। द्दम वीडित म जदूर fनंन्न लिखित मांगे पेश करते है :-
(१) किमान वेतन कानून के अन्तरतत नये रेट निर्धरित कान लिये एका जंच कमेटी (इन्ववारी ஈमेटी) नियुक्त को जाय, जो कमेटां दो माद्र मे अपनो रिवोर्ट सरकार को पेशा करें ।
(२) मालक अपोंसीयशन की ओर से १८-११-५७ के करार नामे को समाप्त करने के बिये दो माइ का नोटिए देनें के प₹चात जो औच्चागिक बाद निर्माण हुखा है तथा मजदूरो की ओर से रेट, बोनस, छुछ्टि इंत्यादि की मांगे
 ऑफ इंक्वायरो " की नियुक्ति हो।

खदान उद्योंग मे काम करने वाले हुजारों मजदूर बड़ी उग्मीद से आस लगार्य है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्व कारवाही कर उचित न्य।य करेंगे ।

संबंधीत पत्र व्यवहारः- मंत्रो, सिद्धार्थ मंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये। नोट:-ई१ अ वेदन पन की वृरतिलिपा-

श्रो. बी डो. खोब्रागडे, एम्. पो. शी. अशोक हतता, एम्. पो. भौ. एस्. ए. डांगे, एम्. पो. सेवा में उचित्ति कार्यां में

## आपके विनीत

(a)

(2) मारोती सीवराज

#  

（ह）यदुद्यो माहोदव




両布
（90）कबतुतु 31.9
＂（9）सारू मायगया



HRPR
（3）कासल सदादी

（9y）भगी सुर्य भाना
（
Ux，द又






$$
\text { (20) मोसभु सु } 1 \times N 11=
$$



$$
\text { (29) अ丁नी } 2 \text {. } 4 \text {, }
$$




(26) डोभी

(30) रीजाए होमा
(亏) बंदुदर कमीरोम
(325) दोरशी गोपिंच
(33) कायती
(38) कोसल नामेँ
(उप) मंजी अंतु
(3と) भिसन दरी
(36) गोगु हरा
(3) बनी दिन
(3.) सारु लुरसबताम
(80) सई सामडी
(89) कुडकीजु


कुंडकीक माचादेथ
(82) सोली जुदाधी
*

3

(83) तुरसी


## माननीय गुलजारीलाल नंदा

## ＂भ्रम मंत्री＂भारत सरकार，नई विल्ली．

विषय：－रामटेक तालुका मेंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत．
सेवा मे，
 ．
 दम मजदूरों को बेतन तथा बोनष का रेट निम्न प्रका₹ है ：－

| काम को शेणा प्रत्र | प्रति दिन का रेट | पत्रति माइ का | तीन माह का |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | （२५ दिन का रेट） | बोन区 |
|  | रू．न．पे． | रू．न．वे． | ๙．न．${ }^{\text {a }}$ |
| २．महर ग्राऊन्ड | 04 | ra－－ 4 | マ？${ }^{\text {－}}$－${ }^{\text {a }}$ |
|  | ¢ | 80 ¢२ | \％ |
| ३．बोल़डर वैंर | \％ช૪ | 34 | P2．9\％ |
|  | नी \} ใ\} | ३२－2＊ | 13＜0 |
| ५．अन्य सरफें（（ञ）अमानी |  | २८ २२ | 80 |

पस प्रकार से वेतन ऑर तोन माह्द का बोनस शिया जाता था। यह दिनांक १८－१२－१९५७ के खान माल कु असोसीयशान ंके करार के मुताविक था। कुछ समय पूर्व खद्नन मालिकों की ओर से इस करार की समात्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गय। ओर दिनांक $२ ५-१ २-५ ९$ को २१ मालक असोसीयशान की और राष्टोय मेंग्नीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नय। करार करेक मजदूभका मिलने बाला तोन माईी बोनस इस करार के अनुछार नڭी मिलेग।।

ईस कार नामे के शातो से यह ₹पषट है कि भविष्य में मजदूरों को अः्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।
क्या यह वेतन महंगाई के हृषटी ंें किमान वेतन，रतरका वेतन काए जा सकेगा？
बेतन निर्घोरित करेने के सिद्धांत के अनुषार पति माइ २६ रू केषिक बेदन तथा ५०－६०० रू．महगाईं भत्ता मिलना आवईयक है । किंतु आधा मजदूरी में काम करने की परिरिथति पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन परिभ्रम का है। धूप तथ，पानी से बचे के किये विल्डिडा का सदारा भी नही रद्धता। खदान के अन्दर का काम भा घोके बे बाली नहीं है। मेगनीज निर्यात से परदेष चलन घाप होकर देशा की सग्वचि में बांद्धि होती हे। देशकी सन्वति को अपने पनिश्रम से बढानेचाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे＂नगा मूका＂रह कर काम करने के लिये मजबूर किय। जा रहा है। ईन सारी परिथिथति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह घतिवेदन मेजा जा रहा है। खदान मालिकों के क्षम विरोघ नंति से औघ्योगिक घशांति पेदा होने की संमावना है। इस लिये मारत सरकार का ₹सतक्षेप आवउयक्र तथा समर्थनीय होगा।
दम वीडित मजदूर अनम्न लिखित माने पे को करते है ：－
（१）किमान वेतन कानून के अन्तरतत नये रेट निर्धारित काने लिये एक जांच कमेटी（दन्नवारो कमेटी）नियुक्त को जाय，जो कमेटो दो माइ मे अपनी रिपों सरकार को पेशा करें।
（२）माल क अमाँदोयशान की ओंर से १८－११－५७ के करार नामे को समाप्त करने के ळिये दो माह का नोटिस 9 देने के पइचात जो औीच्यागिक वाद निर्माण हुषा है तथा मजदूरों की ओर से रेट，बोनस，चुद्धि इ़स्योटि की मांगे
 ऑफ इल्कवायरो＂की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने बाले हजारों मबदूर बडी उम्मीद से आख लगार्य है कि उनकी न्य।य－मांग पर आप यौग्व कारवारी कर उचित न्य।य करेंगे ।

संबंधोत पत्र व्पवहार：－मंत्री，सिद्धार्थ मंगनीज कामगार संघ，रामटेक से किजीये । नोट：－इन अ वेद्न प习 की रेतिलिपा－

भी．बी डी．खोब्रागडे，एम्，पी． श्री．अशोक | मॄता म्．पी． |
| :---: |

आपके विनीत

शी．एस्．ए ञांडो
सेवा में उंचित कार्याथं वेषित．

| सदेते प्रनह <br>  ezरerininsinsty <br>  |
| :---: |
|  |  |

## $19 \%$ :7x















$\qquad$


## माननीय गुलजारीलाल नंदा

＂श्रम मंत्रो＂भारत सरकार，नई दिल्लो．
विषय：－रामटेक तालुका मँगनीज खदान मज़दुरों के वेतन बाबत．
सेवा मे，
इम निचे द्रताक्षर नि．भों．करने वा⿳े़口卄 बी．
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．मूगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बहे राहुय के नागपूर जिए के रामटेक तहसील में है । इस तहसोल में मजदूरोकी संख्या लगमा $\{0,000$ दृ इजार क्रे करीब हे। $\qquad$ ६म मजबूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है ：－

| काम को केणा | प्रति दिन का रेट | प्रति माइ का <br> （२५ दिन का रेट） | तीन माह का <br> बोनस |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | रू．न．पे． | रू．न．पे． | हू．न．पै． |

₹स प्रकार से वेतन ओंर तीन माह्द का बोनस रिया जाता था। यह दिनांक १८－११－१९५७ के खान मालक असोसऐयश्रान के करार के मूताबिक था $I$ कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार की समात्ति करनेका दो माद्द का नोटिस दिया गया ओर दिंनांक $१ ५-२ २-५ ९$ को २१ मारुक असोसीयशान को और राहट्टोय मँगनींज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मअदूरको मिलने वाला तोन माही बोनस इस करार के अनुसार नही मिलेगा।

इस करार नामे के शत्तों से यह स्पष्ट है कि भविष्य मे मजदूरों को अव्यम्त अन्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया ज।यगा।

बेतन निर्धारित करने के सिद्रांत के अनुषार पति माइ २६ रू बेसिक बे अन तथा ५०－६० रू，महगाई मत्ता मिलना आवरयक है । किन्तु आधा मजढूनी में काम करने की परिरिथति पैद। की गर्ते है।

खदान का काम कठिन परिभ्रम का दे। घूप तथ，पानी से बचे के लिये विलिडरा का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भा घोके बे खाली नही है। मैगनीज निर्यात से परदेष चलन घाप्त होकर देश की सम्पति मं वद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने पन्त्रिम से बढानेताले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे＂नगा मूका＂रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। ईन सारी परिट्थिति से आपको परिचित कराने के लिये हो यह घतिवेदन सेका आ रहा हैं। खदान मालिकों के श्रम विरोघी न＇ति से औद्योगिक ตशांति पैदा होनें की संमावना है I इस लिये मारत सरकार का इस्तक्षेत आवउयक तभा समर्थनीय होगा।
इम पीडित म जद्र fनम्न लिखित मांगे पेश करते है ：－
（१）किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करन लिये एक जांच कमेटी（द्वं्नवारो कमेटी）नियुक्त को जाय，जो कमेटां दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें ।
（२）माल क अवंसीयहान की ओर से १८－११－५७ के करार नामे को समास करने के लिये दो माइ का नोटिङ देने के पइचात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुबा है तथा मजदूरों की ओर से रेट，बोनस，छुद्टि छईदयादि की मांगे की ๆई हे उसका निपटारा करने के लिये＂₹न्डृ्ट्रोषल ट्रयाबुनल，कोट्टे ऑफ कल्शिलिएशान＂या＂कोर्टे ऑफ इन्ववायरो＂की नियुक्ति हो।

खदान उद्योंग मे काम करने बाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगाये है कि उनक़ी न्याय मांग पर आव योग्व कारवाद्री कर उचित न्य।य करेंगे ।

## संबंधोत पत्र व्यवहार：－मंत्रो，सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ，रामटेक से किजीये ।

 नोट：－इम अ बेद्न पच्र की प्रेतिक्लिपा－ श्री．बी डो．खोब्रागडे，एम्．पी． श्री．अशोक मेहता，एः ने．भी．एस्．ए．डांगे，एम्．पो． सेवा में उचित कायांय केषित．

## आपके विनीत




 सानी घूदबा












सैजी पाड



 :


 जानकी






 $\qquad$


गु काना
अवी गोमा
का खूक जारो।

अंजर्नी नारायन
नाँगी विवितनें

सूदर मूलारम

बरनी दूरारथ
-
फुलझड - xयmer
रीवचंतु रंगमजग
गत्रिन्ध सि ताराम



## माननीय गुलजारीलाल नंदा "श्नम् मंत्रो" भारत सरकार, नई विल्ली.

## विषय:- रामटेक तालुका मंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा में,

 तइसोल में है। इौ तइसोल में मलबूरौकी संख्या लगभग 90,000 दस हजार के करीब है। एम मजदूरो को बेतन तथा बोनह का चेट तिम्न प्रकारी :-


दम प्रकार से केतन ओर तीन माह्ट का बोनस दिया जाता था। यद्रिंनांक १८-१२-१९५७ के खान मालक असीसीययशन के करार के हुताविक था। कुछ समय पूव खदान मालिकों की ओर से इस करार को समाति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया ओर दिंनांक १५-१२-५९ को २१ मालक असोसीयशान को और राठट्टोय मैंगनींज खदान प्रोंतक ट्रेंड युनियन के साथ एक नया करार करके मअदूरको मिळने वाला तोन माही बोनस इस करार के अनुसार नरी मिलेगा।

इस कार नामे के शारों से यह ₹पष्ट हे कि मविष्य मे मजदूरों को अंयन्त अल्प बेतन मै काम करने के लिये मजबूर किय। जायगा । क्या यह वेतन महंगाई के हृष्टी तें किमान वेतन, भतरका वेवन कहा जा सकेगा ?
 भत्त। मिलना आवइयक है । केन्तु आधा मजदूरी में काम करने की परिमिथित पैद। की गई है।

खदान का काम कठिन परिभ्रम का हो घूव तथा पानी से वचे के लिपे विल्डिडग का सहारा भी नहीं रहता । खदान के अन्दर का काम मा धोके बे जाली नही है। मैगनीज निर्यात से परदेष चलन घात्त होकर देशा की घं्पषि मं बैद्धि छोती है। देशकी सम्पति को अवने परिश्रम से बढाचचा"े़ मजद्रोंको गुलामी के हालत मे "नाा मूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। हन सारी परिरिथति से आपको परिचित कराने के लिये हो यह प्रतिवेदन मेता बा रहा है। खदान मालिकों के भ्रम विरोबं नाति से औद्योगिक घशांति पैदा होनें की संमावना हैं। द्ध लिये मारत सरकार का इस्तक्षेप आवअयक तथा समर्थनीय होगा।
इम पीडित मजदूर ईनम्न लिखित ममझगे पेघ करते है :-
(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्घारित करन लिये एक्ष जांच कमेटी (द्नावारी कमेटी) नियुक्त को जाय, लो कमेटों दो मारें मे अपनों रिवोध्ट सरकार को पेश्य करें ।
(२) मालक अदांसीयशन की ओर से १८-११-५७ के करार नामे को समात करने के लिये दो माइ फा नोटिछी

 ऑफ इन्कवायरो" की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस कगार्ये है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्व कारवाही कर उचित न्य।य करेंगे ।

संबंधीत पत्र ब्यवहार:- मंत्री, सिद्धार्थ मैगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये । नोट:- इभ अ बेन्न पर्र की दूरिलिलः-
श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी. श्रो. अशोक पदेता एरीप.. आपके विनीत श्रो. एश्. ए इोगे ड़ाँ, पा,

सेवा मे उचित कार्यांथ प्रेघित.

आनतताम वहचकीसम
19ह से
परिमन है भाएग मजीवcोग कोंड



ana rion

whon! ह品
(2) रमी
(1): रमी

संपल
रमी संपती

$$
\text { देवकी द } म \text { कु }
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { पारबती बारक }
\end{aligned}
$$

पारबती बारूकु
कुसमी आकण

$$
\text { oरमझ हg }=
$$

रामान सीताराम्य
-
माजु की बा जरिशे

$$
\begin{aligned}
& \text { समकर समाष } \\
& \text { ककाषेती चे }=1 \text {, }
\end{aligned}
$$

कुष बवीया रामककरस
गेग
:


54
गुणी भुरा
बायनी जीवकंग

बाया मगनान सोनी गनलत

कौनसक सीताराम
गेनीस मुक्य
सांती चीरकुट
अनुसया अनताराम
पारवती मोतीराम
सीनलं सदासीव
सेबली फकीरा
ठंमी दसरथ
वतुजाव पंगमया
नणु यूगक
मामधाज प्रोमकाज
पुस्सु दगर्ग

सणक न नमेमय
मावन शावण
कीज्रा जरखा
समबर मनेहर

एककुळी मारेती
सया सदासीण
बापुराव इटोबा
भुरा संमा


महमदसरोफ अबदुकरणा
धुरबती गोवीेदा
भागरती फमीलिान

ड़कां चीतामन
चंद्र शागा हरेराम
छोटीकी सेह्कसुद्धे माण
(1) मुक्रीया अरजुन
सेमबाई ननू
सुमदा भीमिं
वद्रो सीबक

म
ना
तुकाराम
कवळी दाना

## मानरीय गुलजारीलाल नंदा

## "भम मंत्री" भारत सरकार, नई" दिल्लो.

## विषय:- रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजढुरों कें वेतन बाबत.

सेवा मे,

 तइसोल मैं है। इस तहसोल में मजदूरोकी संख्या हगभग 90,000 दस छ्वार के करीष है।
एम मझदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :-

₹स प्रकार से वेतन ओर तौन माह् का बोनस दियाजजाता था। यह दिनांक १८-११-१९५७ के खान मालक असोसीयशान के करार के पुताबिक था। कुछ समय पूर्व बदान मालिकों की ओर से इस करार को समात्ति करनेका दो माइ का नोटिस दिया गय। और दिनिंक १५-१२-५९ को २? मालक असोसीयशान का और राष्टरोय मँगनीज खदान प्रांतक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मझदूरका मिलने वाला तोन माही बोनष इस करार के अनुसार नषी मिलेगा।

हस कार नामे के शातों से यह स्पाट है विक्रिण्य मे मजदूरों को अंयन्त अल्प बेतन मे काम करने के लिये मजबूर किय। जायगा । क्या यह वेतन महंगाई के छृष्टी ंते किमान वेतनं, रतरका वेतन कहा जा सकेगा ?

बेतन निर्धारित करने के सिद्धात के अनुपार पति माइ २६ रू बेसिक बेनन तथा ५०-६० रू. महगाद्री भत्ता मिलना आव₹यक हे I किन्नु आघा मलदून में काम करने की परितिथति पैद। की गई है।

खदान का काम कठिन परिभम का हे। ध्र्प तथ, पानो से बचं के लिये विर्हिड का सहाऱा भी नही रहता। खदान के अं्दर का काम मा घोके बे खाली नहीं है। मेगनीज निर्यत से परदेस चरून घत हो कर देश की सम्यषि मं वृद्दू होती है। देशकी सम्पति को अवने पनि.्रम से बढांचाले मजवूरोको गुलामी के द्वालत मे "नाा मूळा" रह कर क्राम करनें के लिये मजबूर किया जा रहा है। ₹न सारी परिशिर्थि से आपको परिचित कराने के लिये ही यह्र घतिवेदन मेबा आग रदा हैं। खदान मालिकों के भ्रम विरोषी न'ति से औद्यानिक षश्रांति पेदा होने की संमावना है। इस लिये मारत सरकार का इस्तक्षेप आवअयक तथा समर्थनीय होगा।
हम वीडित म जबूर निम्न लिखित मूंगे पेश करते है :-
(?) किमान वेतन कानून के अन्तरवत नये रेट निर्धरिरित करन लिये एक आंच कमेटी (इन्ववारी कमेटी) नियुज की जाय, जो कमेटौं दो माट्र मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें ।
(२) मालक अमोसोयशान की और से १८-११-५७ के करार नामे को समात्त करने के बिये दो माइ का नोटिए

 ऑक इन्कवायरो " की नियुत्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने बाले हजारों मजदूर्ऱ बड़ी उम्मीद से आघ कताये है कि उनकी न्याय मंग पर आव यौंख्व कारवाही कर उचित न्य।य करेंगे ।

संबंधीत पत्र व्यवहारः- मंत्री, सिद्धार्थ मंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये ।
नोट: इम अ वेद्न प习 की प्रतिलिना-
श्री. बी डो. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्रो. अशोक मे देताए म्. पी. श्री. एस्. ए ऊागेएम्. पो. $ᄂ$ सेवा में उचित कार्यर्थ घेवित.


संसोद्री क दिवान्मा





इों भर्जदोडकु सांगोडे

कर्दों व वाओ राव अंगया


दिल्या कःपरस्या आगठ।


तुरसी व:तुकारम्म याच अंगण तो

चह्री बह गुलाब याचा पर्ता
गुनीव: उसक्रा याचा ए
रगू वः पाडूरेग याचः आंगक
क्रागेयथी वेटिकाराम यांचा है
येसोदी व: मोंहन याँचाओगिए। बानतरिव वंदिवाणु द:सुः

सकू व: तुरससीरम याँचा
सुदाम वः डूरा याँचा आगग
रावर्जी व:उरकूज याँचा जयगगण ? बकेशान व: घौड़ा याचचाओती

जाई व: तिजु याचो
गणपत वःसहारीव य: त्रा०
अंबी 9 उद क्या भाचा अ जसंता है
देवरावव पंचम याँचा
नभु वः उल्भौमनदः रख़:


## माननीय गुलजारीलाल नंदा

"धम मंत्रो" भारत सरकार, नई दिल्ली.
विषयः- रामटेक तालुका मँगनीज बदान मजदुरों के वेतन बाबत.
सेवा मे,

 तइसोल में है। इस तहसोल में मजदूरोंकी संख्या लगभग $\uparrow ०, ० 00$ दस हज्ञार के करीष है।. ६म मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :-


दस प्रकार से वेतन और तीन माह्र का बोनस दिय। जाता या। यह दिनांक १८-११-१९५७ के खान मालक असोसीयशान के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समात्ति करनेका दो माइ का नोटिस दिया गय। और दिनांक १५-२२-५९ को २१ मालक असोसीयशान को और राष्ट्रोय मेँगरींज खदान प्रशंतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नय। करार करकं मअदूरको मिलने वाला तोन माही बोनस इस करार के अनुसार नषी मिलेगा।

इस करार नामे के शारों ते यद्द ₹पषटट हे कि भविष्य में मजदूरों को अॅयन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किय। जायगा।

क्या यई वेतन महंगाई के हृष्टी लें किमान वेतन, स्तरका वेतन क३ा जा सकेगा ?
बेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुमार प्रति माह २६ रू बेसिक बे नन तथा ५०-६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवइयक है I किन्तु अध। मजदूरी में काम करने की परिषिथित पैद। की गई है।

खद।न का काम कठिन वरिभ्रम का दे। धूप तथ, पानो से बचं के लिये विल्डिडग का सहारा भी नही ₹₹ता । खदान के अन्दर का काम भा घोके बे खाली नही है। मेगनीज निर्यात से परदेस चलन खात होकर देशा की सम्पचि मं वाद्धि दोती है। देशकी सम्पति को अवने पनिश्रम से बढानेचाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा मूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है । ईन सारी परिटिथति से आपको परिचित कराने के लिये ही यद घतिवेदन मेजा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोबी नंति से औद्योगिक बशांति पेदा होनें को संमावना है । इस लिये भारत सरकार का इस्तक्षेप आवअयक तथा समर्थनीय होगा।

इम वीडित म जदूर नंनम्न लिखित माँगे पेश करते है :-
(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करन लिये एक जांच कमेटी (इन्कवारो कमेटी) नियुक्त को जाय, जो कमेटां। दो माइ मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें ।
(२) मालक अमोसोयशान की ओर से १८-११-५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिम ग्रॉच्यूटा देने के प₹चात जो और्योगिक वाद निर्मण हुवा हे तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुद्टि ईँ्यादि की मांगे की भई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डष्ट्रोषल ट्रयाबुनल, कोटँ ऑफ कल्शिलिएरान"" या "कोट्ट ऑफ इल्ववायरो " की नियुक्ति हो।

खदान उद्योंग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आव योग्व कारवाही कर डचित न्य।य करेंगे ।

## संबंधीत पत्र व्यवहार:- मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

नोट:- इम अ वेद्न प习 की प्रेतिल्रिप:-

श्री. बी डी. लोबागडे, एमृ. पी. शी. अशोक मेहता, एम्. पी. ध्रो. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.

सेवा में उचित कार्यर्थ प्रेषित.

आपके विनीत
(4) रैया सिnारामे
(घ) बापुराब सिफ़ाराम
(6) रामजी शावरण
(C) सिताराम फन्के रा
(e) गोणाका दोडुु
(90) यदद्रो जा सिताराम
(79) योंघो की नारायका
(92) मयु जा बतुपुराब
(93) भागो जन दोवराम
( $\rho^{\gamma}$ रादो ज धंडक्ता
(9y) बैना जन गवापा
(9) सामा महादेव
(9) तोंविदा से बारक
(9) बलोगो ज. रामा
(१) पारवातो ज- बापुशव
(ख०) मचुको जा राजाराम
(29) गंगिधर बक्क आ ति
(22) रहुनाथ लद्रण
(23) उचरू सदाधिव
(2x) सदा रोन रफजो पारेता ।
(24) क्कवण कनोराम
(इع) राधी जा सुदामिव
(26) रूरखे ज. तुकसीराम
(2c) बा जो राब इसनारी
(2e) इंकर ग्रापत
(30) परस राम उपातु
(39) रंगु जि बाजीराव
(32) आडकी ज. महादन
(33) लोलाज महादव
(उका सोमी जीे नश्थु
(3प) इाकजो ऊरोनाय
(उद) वाु काक्तण
(उ६) सोनी जि मोहुने
(उC) चंद्री जi माधो
(अध) हरो महादेव धां
(ग०) सुुज हरो
(r9) पारबतो जि नारायण

- (r2) सौतारा याहोदेव
जंबर 2ey/ع0 nास23|g|co on


## माननीय गुलजारोलाल नंदा

## "भम मंत्री" भारत सरकार, नई विल्लो.

विषय:- रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतत बाबत.
सेवा मे,

 वदछोल में है। इह तहछोल में मजबूरोकी संख्या लगभा $P 0,000$ दस हजार के करीब है।

इम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :-
काम को प्रेणा घति दिन का रेट वति माह का तीन माह का
(२५ दिन का रेट) बोनष

₹ं प्रकार से बेतन ओर तोन माद्र का बोनस त्रिया जाती यां। यद दिनांक १८-११-१९५७ के खान मालक अषोसेयशन के करार के दूताक्चिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से हु करार को समाप्ति करनेका दो माइ का नोटिस दिया गया और दिनांक १५-१२-५९ को २९ मालक असोसीयशान की और राष्टूटाय मँगनींज खदान प्रांतक ट्रें युनियन के साथ एक नय। करार करके मजदूरको मिळने बाला तोन-माही बोनस इस करार के अनुसार नถी मिलेग।
 लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के हृष्टी ले किमान वेतन, स्तरका वेतन करा जा सकेगा?
बेतन निर्धारित करने के सिद्रांत के अनुपाश पति माहँ २६ रू बेतिक के बेन तथा ५०-६० रू. महगाई मझा मिलना अवश्यक क । किन्तु आधा मजबूरी में काम कलने की पर्शानिति पैदा ही गई है।

खदान का काम करिन परिभम का हे। जूप तथ, पानो हे बचनें के लिषे विल्डिड का सहारा भी नईी

 करने के लिये मजबूर किया जा रहा हे। ईन हारी परिदिथति से आपको परिजित कराने के लिये हो यह घतिवेदन मेबा आ।
 इन्तक्षेप आवअ्यक तथा समरंथीय होगा।
(मम पीध्डित म जदूर निम्न रिलित मांगे पेध करते है :-
(?) किमान बेतन कानून के अन्तरतत नये रेट विर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (द्वम्वारो बमेटी) नियुप्तक को जाय, बो कमेटां दो माइ मे अपनी रिपोंटं बरकार को पेश करें ।
(२) माल क अवांसोय सन की ओर से १८-११-५७ के करार नामे को घमाप्त करने के बिये दो माद का नोटिв देनें के पश्चात जो ओत्वांतिक बाद निमाण हुषा है बथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, हुहि ईंपादि की मांते
 ऑफ इंक्कवायरो" की नियुक्ति हो।

खदान उन्चोगग मे काम करने घले ह्रारों मजदूर बडी डम्मीद से आस ता।यें है कि उनकी न्याय मांग पर आव योग्व कारवाईी कर उचित न्याय करेंगे ।

## संबंधीत पत्र ठ्यवहारः- मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये ।

 नौट:- इЯ अ बेद्नन पच की Яेतिरिपा-श्रो. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पो. श्रो. अशोक मेहाग ए म्. पी. श्रो. एस्. ए उंगे 质- पो. सेखा में उचित कार्याथं घेषित.



## 






## 

रगमचद क्ञातिदि
10 अर्जुन क: उकंड़या








Thr



















एकिण गे न्याह


.f




## माननीय गुलजारीलाल नंदा

"भम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्लो.
विषय:- रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.
सेवा मे,
हम निचे हमताक्षर नि. भं. करने वाले भी.

 तइसील में हे। इस तहसोल में मजबूर्रोकी संख्यय। लगभा 20,000 दस ह्रजार के करीच है। इम मजदूटो को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :-
काम का श्रेणा प्रति दिन का रेट प्रति माह का तीन माह का

रु. न. पे.
(२५दिन का रेट)


बोनस
रू. न. पे.

 मालक अभीसरेयरान के करार के घुताबिक था। कुछ समय पूर्व ख्वदान मालिकों की ओर से दस करार की समाधि करनेका दो माद्द का मोटिस दिया गष। ओर दिंनांक २५-२२-५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्ट्रोम मैगनीज खदान घंातक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करकं मजदूरका मिलने वाळा तोन माईी बोनछ इस करार के अनुसार नषी मिलेगा।
 लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महांगाई के हैटी ंतें किमान वेतन, हतरका वेतन कहा जा सेकेगा ?
बेतन निर्धारित करने के लिद्धात के अनुमा₹ पति माः २६ रू. बेलिक बे भन तथा ५०-६० रू. मह्राईई भत्त1 मिलना आवइयक है। किन्नु आधा मजदूरी में काम करने की परिरिथति पैदा की गई है ।

खद।न का काम कठिन परिभ्रम का हे। धू तथ, पानी से बचें के लिये विल्डिग का सछारा मी नही

 करने के लिये मजबूर फिया जा रहा है। इन सारी परिटिथति से अपको परिचित कराने के लिये ही यद घतिवेदन मेला खा
 इस्तक्षेप आवउयक तथा समथनीय ह्रोला।

हम ीौडित मजदूर fक्नम लिखित मांगे पेश करते है :-
(?) किमान वेतन कानून के अन्तर गत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्षवारो कमेटी) नियुक्त़ को जाप, जो कमेटों दो माह मे अपनी रिवोट सरकार को पेश करें ।


 ऑफ हैं्बवायरो" की नियुक्ति हो।

खदान उन्दोंग मे काम करने बाले हजारों मखदूर बडी उग्मीद से आस बगाये है कि उनकी न्याय मांग पर आव योग्व कारवाही कर उचित न्याथ करेंगे।

संबंधोत पत्र वयवहार:-मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये । नोट:- इव अ वेदन पच की प्रतिलियो-
श्रो. बी डो. खोबागडे, एम्. पो.
श्री. अशोक
श्रो. एस्. ए
सेवा में उचित कार्यंथं घेषित.



बवूंगयक दा
मलवोधव: लइयालाल

$$
\text { गंग } a: 4 \sigma y
$$

दोटेजाल ब: राभसहाय

वा बूलल भाई
अमनाव. भुxा

## माननीय गुलजारीलाल नंदा

## "भम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्लो.

विषय:- रामटेक तालुका मैगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.
सेवा में,
इम निचे हरताक्षर नि. आं. करने बाले की.


बि: मोरून
 वहसोल मे हे । इस तहसोल में मजबूरोंकी वंख्य। हगमत $? 0,000$ दस हजार के करीव है।
₹म मजबूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :-

 मालक अहोसीययान के कार के मुतानिक था। कुछ समय पूर्व लदान मालिकों की ओट से इस करार की समात्ति करनेका दो माह का नोटिस दिया गथा ओर दिनांक १५-२२-५९ को २? मालक असोसीयशन को और राठ्टोय मेगगनीजज बदान प्रशंतिक ट्रें युनियन के साथ एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाला तान माईो बोनी इस करार के अनुसार नती मिलेगा।

इस कार नामे के शर्तो से यद्ध सपषट है किविष्य मे मजदूरों को अःयन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किय। जायगा।

क्या यह वेतन मईंगाई के हृष्टी ंें किमान वेतन, रतरका वेतन कहा जा सेकागा?
बेतन निर्धारित करने के लिद्धांत के अनुषार घति माई २६ रू बेंिक बेनन तथा ५०-६० रू. महगाई मत्ता मिलना आवइयक है I किन्तु अध) मजदूगी में काम करने की परिशिथति पैद। की गर्दे है ।

खदान का काम कहिन पतिभ्रम का हे। धूप तथ, पानी से बचते के छिये विर्डिडग का सहारा भी नही रहता । खदान के अन्दर का काम भा घोके से खालो नही । मैगनीज निर्यात से वरदेष चलन घात होकर देश की संपत्ति मं वृद्यि होती है। देशकी सम्पति को अवने पनिश्रम से बढानेचाले मजदूरोको गुलामी के द्वालत मे "नता मूका" रा कर काम करने के "िले मजबूर किया जा रहा है। इन सारी परिथिथति से आपको परिचित कराने के लिऐ हो यह प्रतिवेदन भेखा आ २हा है। खदान मालिकों के क्रम विरोंी नंति से औदोगिक घ्रांति पेदा होने को संमाबना है। इस लिये मारत सरकार का दस्तक्षेप आघं क्यक तथा समर्थनीय होगा।
दूम पीडित म जदूर 1 नैम्न लिखित मांगे पेश करते हे : -
(9) किमान वेतन कानून के अन्तरतत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (द्वन्ववारो कमेटौ) नियुत्त को जाय, जो कमेटी दो माह् मे अपनी रिवोर्ट सरकार को पेश्य करें ।
 देनें के पईचात जो और्चागिक वाद निर्माण हुवा हे बथा मजद्रों की ओर से रेट, बोनष, हुर्टिध्रेख्यादि की मोंगे
 ऑफ इंक्कवायरो" की नियुर्ति हो।

खदान उद्योंग मे काम करने बाले ह्रजारों मजदूर्र बडी उग्मीद से आस लगार्ये है कि उनकी न्याय मांग पर आप यैं।्व कारवाही कर उंचित न्य।य करेंगे ।

संबंधीत पत्र व्यवहारः- मंत्री, सिद्धार्थ मंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

श्रो. बो डों. खोल्रागडे, एम्. पो. श्रो. अशोक मेहता, एम्. पो. श्रो. एस्. ए. डांगे, एम्. पो. सेवा में उचित कायद्यं प्रेजित.


दुदकवरे


$$
\begin{aligned}
& \text { रादास आलजस्य } \\
& \text { झोकली चैतुस }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Qcesक्य a सेकूटन } \\
& \text { रूध्या Co匕s क्या } \\
& \text { रामचंद्न गणपत } \\
& \text { राना धनया } \\
& \text { रून भै स्यावाल } \\
& \text { औै च्यालकल भागीलि }
\end{aligned}
$$

## माननीय गुलजारीलाल नंदा

＂श्रम मंत्रो＂भारत सरकार，नई दिल्लो．

## विषयः－रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन् बाबत．

सेवा मे，
 $\checkmark$

मूँनीज खदान मे काम करते हे । यह खदान बग्पईई राज्य के नागपूर बिले के रामटेक तइसोल में है। इस तहसील में मजदूर्रोकी संख्या लगयन 90,000 दस हजार के करीज है।

इम मजदूं को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है ：－


इस प्रकार से वेतन और तौन माद्य का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८－११－१९५७ के खान
 दो माह का नीटिस दिया गया और दिनांक २५－२२－५९ को २१ मालक असोसीयशन को और राष्टोय मैगनींज खदान
 मिलेगा।

इस कार नामे के शत्तों से यह हवषट ई कि भविष्य मे मजदूरों को अश्यम्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जाया।
क्या यह वेतन मदेगाई के हैष्टी नें किमान वेतन，स्तरका वेतन करा जा सकेगा ？
बेतन निर्धरित करने के मिद्धांत के अनुपार पति माई २६ रू बेसिक बे भन तथा ५०－६० रू．महागाई मत्ता मिलना आव₹यक है । कित्तु आधा मजदूरी में काम करने की पर्शिथथित पैद। की गर्ते है।

खदान का काम कठिन परिभम का है। धूप तथ，पानो से बचें के बिये विल्डिग का सहारा मी नही
 मं वृद्धि होती रे। देशकी सम्वति को अपने पf．भ्रम से बढानेतले मजदूरोको गुलामी के द्वालत मे＂नाता मूका＂रह कर काम
 रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोबी नीति से औंच्चोगिक घशोंति पेद। होनें को सेमावना है । इस लिये मारत सरकार का हैस्तक्षेश आवअयक्यक तथा समर्धनोय होगा।
६म पीडित मजनूर भिम्न लिखित मांगे पेश करते है ：－
（१）किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित कानॅ लिये एक जांच कमेटी（इन्कवारो कमेटी）नियुच्त को जाय，जो कमेटां दो माइ मे अपनो रिवोर्ट सरकार को पेश करें ।
（२）माल ई अमंरसोयशान की ओोर से १८－१२－५७ के करार नामे को समाप्त करने के बिये दो माह का नोटिष देनें के पईचात जो ओच्चांगिक बाद निमीण हुवा है तथा मजद्रों की ओर से रेट，बोनस，चुद्धिर्दिधादि की मांगे
 ऑफ इंग्कवायरो＂की नियुन्ति हो।

खदान उद्योंग मे काम करने बाले हुजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगार्ये है कि उनकी न्याय मiरग पर आप थैंज्न कारवाही कर उचित न्याय करेंगे ।

संबंधीत पत्र व्यवहारः－मंत्रो，सिद्धार्थ मंगनीज कामगार संघ，रामटेक से किजीयें।
नोट：－₹ 4 अ वेशन प习 की प्रितिरिशा－
श्रो．बी डो．खोब्रागडे，एम्．पो． श्रो．अशोक $i=\Gamma$ म्．पो．
श्रो．एस्．ए 光宁गरेम्．पो．
सेवा में उचित्र कार्यार्थं शेंब्त．



बतुतायन fिम मordy

$$
g_{1} \text { स्कर } 2 \text { सy } z_{1} x
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { बौसारु केहारी } \\
& \text { पागामी गीरधारी }
\end{aligned}
$$

แैनी गीरधारी
फंचरो रघ्या

बारन कारू
जनी गन्यय

$$
\begin{aligned}
& \text { रेखमीभद } \\
& \text { पाथती गो मा } \\
& \text { हरीव: आयक बंन्सोड } \\
& \text { बुा पुराप सु कम } \\
& \text { मोलो खुूाल }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { चि तामन मकंका } \\
& \text { मुकु चा कासेनथr }
\end{aligned}
$$

$$
\text { मिंकी पथ } 22 u
$$

येमुनो होरामन

यमानी घल३ाम
यचH भागवान
जuई जै। गे

$$
\begin{aligned}
& \text { प्रत्रुाद a बारक्य } \\
& \text { बायदी } 3 \mathrm{~cm} \text { सबरो }
\end{aligned}
$$

जा गो वा पेम

## माननीय गुहजारीलाल नंदा

## ＂भम मंत्री＂भारत सरकार，नई दिल्लो．

## विषयः－रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत．

सेवा मे，
हम निचे ह्रताक्षर नि．आं．करने वाले भ्री．

 तइसोल में है। इस तहसोल में मजदूरोंकी संख्या लगमत $\uparrow \circ, 000$ दस ह्जार के करीव है। दम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का ₹ेट निम्न प्रकार है ：－


द्स प्रकार से वेतन ओंर तीन माह्द का बोनस दिय। जाता था। यह दिनांक १८－११－१९५७ के खान मालक असोसेय शान के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार की समाति करनेका दो माद्ध का नोटिस दिया गया और दिनांक १५－१२－५९ को २१ मालक असोसीयशान को और राष्टोय मँगर्नींज खदान प्रifतक ट्रेड युनियन के साथ एक नय। करार करके मअदूरको मिलने वाला तोन माही बोनस इस करार के अनुसार नछी मिलेगा ।

इस कार नामे के शर्तों से यह र्पष्ट हे कि भविष्य में मजदूरों को अंयन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया ज।यगा । क्या यद वेतन महंगाई के द्ढष्टी सें किमान वेतन，₹तरका वेतन कहा जा सकेगा ？

बेतन निर्धारित करने के मिद्धांत के अनुमार प्रति माइ २६ रू बेसिक बेनन तथा ५०－६० रू．महगाई भत्त। मिलना आवश्यक है। कित्तु आधो मजदूरी में काम करने की पर्रामिथित पैद। की गई है।

खद।न का काम कठिन परिश्रम का दे। धूप तथ। पानो से बचें के लिये विलिडिए का सहारा भी नही रहता। बदान के अन्दर का काम भा घोके बे खाली नही है। मेगनीज निर्यात से परदेस चलन घात्त होकर देशा की सच्पत्ति मं वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने पन्श्रम से बढानचत्वाले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे＂नगा मूका＂रह कर काम कानें के लिये मजबूर किय। जा रहा है। ₹न सारी परिश्थिति से आपको परिचित कराने के लिये हो यह पतिवेदन मेजा जा रहा हे । खदान मालिकों के भ्रम विरोबी नंति से औद्योगिक घशांति पैदा होनें की संमावना है I इस लिये मारत सरकार का द्नसक्षेप आवэ्यक तथा समर्थनीय होगा।
३म वींडित मजदूर fिन्न लिरिखत मँगगे पेश करते है ：－
（१）किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्घारित करने लिये एक जांच कमेटो（इन्धवारो कमेटी）नियुक्त को जाय，जो कमेटो दो माह्द मे अपनी रिपोट्ट सरकार को पेश करें ।
（२）मालक अमोमीयशान की ओर से १८－११－५७ के करार नामे को समात्त करने के लिये दो माइ् का नोटिठ देनें के प₹चात जो और्योगिक बाद निमरफणि हुबा है तथा मजदूरों की ओर से रेट，बोनस，छुद्धि ईंत्यादि की मांगे की 爪ई है उसका निपटारा करने के लिये＂इन्डठ्ट्रोयल ट्रयानुनल，कोटँ ऑफ कम्रिलिएरान＂，या＂कोटं ऑफ इन्कवायरी＂की नियुक्ति हो।

खदान उद्योंग मे काम करने वाले ह्राजरों मजदूर बडी उग्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्व कारवाही कर उचित न्य।य करेंगे ।

संबंधोत पत्र व्यवहारः－मंत्री，सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ，रामटेक से किजीयें।
नोट：－इम अ बेदन प习 की प्रेतिलिपा－
श्रो．बी डी．खोब्रागडे，एम्．पी．
श्री．अझोक मेहता，एम्．पी．
श्री．एस्．ए．डांगे，एम्．पी．
सेवा में उचित कार्यर्थं पेषित．


3 म 登



ज खिव वंवार बाजीरcव: जी है थद व: का जीवा लुगस व: भुरक
सरवनवबोडस
सोताराम नि चोहू
से ल.ती कग ची हू
नाराय न cःसदसीवर्ष
बारसीव:रामQचद

$$
\zeta क M \text { व: } \pi \text { बा वा }
$$

उुण री सू समन
गवरामव? काजीराव

$$
\begin{aligned}
& \text { सोनी बः सोनका } \\
& \text { छपपी वः चतूरा नै } \\
& \text { माओन वःसीवरान }
\end{aligned}
$$

सल वा हूल々
सल्ड पः संदासीव

गग वह मणल
रुकमो क: होल्या कि

ऊपार्या वः नायाएन
सौटला विग्सा घू
सोमा कं मा धे
डो मीवः जैराम

कोडका चींतामन

अ क्षे मी भगयान

व दुराम ताँउरकूका


जीठष बः सीताराम

खथी कः भ्रावन
सोनी स०लूकाराम

सूते का ब! जान人


$$
n i \text { हl ६वcisccजत }
$$

लाहे नु बाना गा
बनी थ थो द्य1
राक्यदल:चोतामन
कुर्शीराम वigो मा
जागो वझ त्रकाराम
सो नीवषज जैराम

## माननीय गुलजारीलाल नंदा

"भ्नम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.
विषय:- रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.
सेवा मे,
इम निचे हरताक्षर नि. आं. करने वाके भी.


मूगनोज खदान मे काम करते है। यह खदान बउबई्र राजय के नागपूर जिले के रामटेक तहसौल में हे। इस तइसोल में मजदूरोंकी हंख्या लगमग $२ 0,000$ दस ह्ञाए के करीच है। दम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकाइ है :-
काम को शेणा प्रति दिन का रेट प्रति माह का तोन माह का
(२५दिन का रेट) बोनस


इस प्रकार हो वेतन और तौन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८-११-१९५७ के खान मालक अमोसीयशन के करार के मुतांचिक था। कुछ समय पूवं ख्यदान मालिको की ओर से इस करार की समापि करनेका दो माद्ध का नोटिस दिया गथा ओर दिंनांक १५-२२-५९ को २? मालक असोसीयशन को और राब्टूरोय मैगनींज खदान घ्रोंतक ट्रेंड युनियन के साथ एक नय। करार करके मझदूरका मिलने बाला तोन माही बोनस इस करार के अनुसार नषी मिलेग। ।

इस करार नामे के शतनॉ से यह स्पष्ट हि भीविष्य मैं मजदूओं को अल्यम्त अल्प बेतन में काम करले के लिये मजबूर किया ज।यगा।

क्या यह वेतन मरेगाई के दृष्टी तें किमान वेतन, रतरका वेतन कहा जा सकेगा ?
बेतन निर्धरित करने के मिद्धांत के अनुबार पति माँ २६ रू बेलिक बे भन तथा ५०-६० रू. मह्राई भत्तः मिलना आवस्यक है। किन्नु आध मजदूगी मे काम करने की परितिथति पैद। की गई है।

खद।न का काम कठिन पतिभ्रम का रे। धूप तथ, वानो से बचें के लिये बितिहग का सहारा मी नही
 मं यदि द्वोती है। देशकी सच्पति को अपने पनिक्रम से बढानचाले मजदूरोंको गुखामी के हालत मे "नता भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रछा हे । हन सारी परिशिथतिं से आपको परिचित कराने के लिये हो यह घतिवेदन मेला जा
 दस्तक्षेग आवश्यक तर्भा समथनीय होगा।
दम वीधित म जुूर fनम्न लिखित मागे पेग करते है : —
(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करनि लिये एक जांच कमेटी (इक्ववारो षमेटी) नियुत्त को जाय, जो कमेटां दो माह्ट मे अपनी रिपोंद्ट सरकार को पेश करें ।
(२) मालक अवासोयशन की और से १८-११-५७ के करार नामे को समात्त करने के छिये दो माह का नोटिष देनें के पईचात जो औन्यागिक बाद निर्माण हुवा है बथा मजबूरों की ओर से रेट, ब्रोनष, हुद्टि देखयादि की मांगे
 ऑफ इन्ववायरी" की नियुक्ति हो।

खदान उन्योंग मे काम करने बाले ह्रजार्ं मजदूर बडी उग्मीद से आस लगाये है कि उनकी न्याय मांग पर अप योग्ब कारवाही कर उचित न्याय करेंगे ।

संबंधीत पत्र व्यवहार:- मंत्री, सिद्धार्थ मंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।
नोट:- द्व अ वेदन प习 की घิतिलिका-
श्रो. बी डो. खोव्रागडे, एम्. पो.
श्रो. अझोक मेहता, एम्. पो.
धो. एस्. ए. डांगे, एम्. पो.
सेवा में उचित कार्याथं प्रेबित.
आपके विनीत

बजीञाप भाकरू



$$
\begin{aligned}
& \text { जक्ष मि वः डोमा सरें } \\
& \text { रहीव: क्रांयन } \\
& \text { सीव बी दह वावू } \\
& \text { बायजीवःचे जू } \\
& \text { रू खमी चः क्रावन } \\
& \text { खसी जःッय戸 } \\
& \text { मनीरामव सुणाराम } \\
& \text { गूदि a वाग गजपत } \\
& \text { खयवती जः कोटया }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { यीकेम ज: पाड } \\
& \text { गोधी वं जणुू } \\
& \text { जटारु भिका खेखागड़े } \\
& \text { प क्षे सी बः पाडू } \\
& \text { दे का व सकुत } \\
& \text { सोणी ददू }
\end{aligned}
$$

मोतीयम प: अोमा.

स्याल हीवड गणनत
जनी वः नदराम
डोमा बः चरिक्ट

सिन्यो. गागोगे
रगों मुतिखाय.
चद्वभान यदु
अभ्युत क्योनू
सया बन सीजाइाम

सू बाखात वह बे डया
uू काina diequerा
कीसनावजन लकारम
सा होद्दवव: भिवा
हो Dim ci: $y$ स्या

## माननीय गुलजारीलाल नंदा

＂भ्भम मंत्री＂भारत सरकार，नई दिल्ली．
विषय：－रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत．
सेवा मे，
 मizon ．．．．．．．．．मॅगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बक्षें रज्य के नागपूर बिले के रामटेक तइसील में है। इस तहसोल में मजबूरोंकी संख्या हगमा $\{0,000$ दस ज्ञार के करीच है। हम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है ：－

| काम को ष्षेणा प्र | प्रति दिन का रेट |  |  | व का का रे |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | रू， | न．पे． |  | न．पे． | 反． |
| १．मडर ग्राऊन्ड | \＆ | 04 |  |  | २？ |
| २．घीक घंस | ใ | ६२ | ૪0 | ६र | ¢9 |
|  | \＆ | ४४ | 34 | 9\％ | 2\％ |
| ४．अन्य बरफेस＇पुछฐ）अमानी | A | 1？ | ३२ | ＜？ | १3 |
| ५．अन्य सरफें（ग⿹勹⿰丿⿺⿻⿻一㇂㇒丶𠃌⿴⿱冂一⿰丨丨丁口𧘇）अमानी | ？ | २२ | २く | १२ | १० |

श्र प्रकार से वेतन ओंर तोन माह का बोनस दिया जाता या। यह दिनांक १८－११－१९५७ के खान मालक असोसीयशान के करार के घुताधिक था। कुछ समय पूर्व लदान मालिकों की ओ८ से इस करार की समाप्ति करनेका दो माद्ध का नोटिस दिया गया और दिनांक २५－२२०५९ को २？मालक असोसौयशन को और राठ्टोय मँगनींज खदान
 मिलेगा।

इस कार नामे के शार्तो ते यह स्पष्ट है कि भविष्य में मजदूरों को अ₹्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।
क्या यह वेतन महंगाई के हृषटं ते fकमान वेतन，रतरका वेतन कहा जा सकेगा ？
 मत्ता मिलना आवषयक है। किन्तु अधा मजदूती में काम करने की परितिथति पैदा बी गई है।

बदान का काम कठिन पतिर्रम का हे। षूप तथ，पानी से बचंते के लिये विलिंडग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भा घोके हे खाली नही है। मैगनीज निर्यात से परदेष चलन घात्त होंकर देशा की सच्वाी में वृद्यि होती हो। देशकी सग्पति को अपने पई－श्रम से बढानेताले मजदूरोंकों गुलामी के हालत मे＂नगा मूका＂रह कर काम काने के लिये मजबूर किया जा रहा है। हन सारी परिरिथति से आपको परिचित कराने के लिये हो यह्ट घनिवेदन भेषा आ रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोधी नंति से औद्योगिक घशांति पेदा होनें की समावना है ए इस लिये मारत सरकार का हैनक्षेप आवэ्यक तथा समर्थनीय होगा।
दम पीडित म जदूर fनंम्न लिखित मांगे पेश करते है ：－
（१）किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित कान लिये एक जांच कमेटो（इन्कवारो कमेटी）नियुत्त को जाय，जो कमेटो दो माद्र मे अपनी रिपोंट सरकार को पेश करें।
（२）माल क अदीमोंयशन की ओर से १८－११－५७ के करार नामे को समात्र करने के लिये दो माइ का नोटिठ देने के प₹चात जो ओंच्चातिक वाद निर्मण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट，बोनस，छुद्धि छेषादि की मiगे
 ऑफ इं्कवायरो＂की नियुक्ति हो।

खदान उन्योंग मे काम करने बाले हृजारों मजबूर बडी उग्मीद से आस लगार्ये है कि उनकी न्याय मंग पर आभ योग्व कारवाही कर उचित ग्याय करेंगे ।

## संबंधीत पत्र व्यवहार：－मंत्री，सिद्धार्थ मंगनीज कामगार संघ，रामटेक से किजीये।


श्रो．बी डो．खोक्रागडे，एम्．पी． श्रो．अशोक मेहता，एम्．पो．
भी．एस्．ए．डांगे，एम्．पो． सेवा मूं उचित कार्यंथ बेबित．




वर्डमाइ-: नसमी.

42. .






 3. buby 1 म.
 बुद्या - व: मेत्तीराम
 ware is in turn


 IH Ce 3. Tha

$\qquad$

 ar: 涪








भोन्दारी वा ल्गउग



## माननीय गुलजारीलाल नंदा

"श्रम मंत्रो" भारत सरकार, नई दिल्ली.
विषय:- रामटेक तालुका मंगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.
सेवा मे,
इम निचे इस्ताक्षर नि. आं. करने वाले भी.
 फर्ने. तइसील मे है। इस तइसोल मे मजबूर्रोंकी संख्या लाभा 80,000 दस द्वार के करीष है।
इम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकाइ है :-


इस प्रकार से वेतन ऑर तोन माइ का बोनस निया जाता था। यद्इदिनांक १८-११-१९५७ के खान मालक असीसेय यान के करार के घुताविक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से हस करार की समाति करनेका दो माइ का नोटिस दिया गय। ओर दिनांक १५-२२-५९ को २? मालक असोसीयशान को और राष्ट्रोय मँगनीजज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करंक मअदूरका मिळने बाला तोन माही बोनड इस करार के अनुसार नषी मिलेगा।
 लिये मजबूर किया ज।यगा।

बेतन निर्धारित करने के सिद्धीत के अनुमार पति माह २६ रू. बेसिक बे भन तथा ५०-६० रू. महगाई मत्ता मिलना आवइयक है। कित्बु आधो मजदूगी में काम करेे की परिfिथित पैदा की गई है।

खदान का काम कठिन पनिभ्रम का हे। जूप तथा पानो से बचें के लिये तिल्डिग का सहोरा मी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भा घोके बे ख्बाली नही है। मैगनीज निर्यात से परदेष चलन बाप्त हो हर देश की सर्पषि
 करने के लिये मजबूर किया जा रहा हे। हन सारी परितिथति से अपको परिचित कराने के लिये हो यद घतिवेदन मेखा बा रहा है । खदान मालिकों के भ्रम विरोंध नीति से ओध्योगिक ตशांति वेदा होनें कों संमावना है। इस लिये भारत सरकार का इस्तक्षेप आवः्यक तथा समथनीय होगा।
हम वीडित मजदूर fम्न लिखित मांगे पेश करते है :-
(?) किमान वेतन कानून के अन्तरात नये रेट निर्धारित करन लिये एक जांच कमेटी (दन्वारो कमेटी) नियुक्त को जाय, जो कमेटां दो माह मे अपनी रिवांट सरकार को पेश करें।
(२) मालक अमोसीयशन की ओर से १८-११-५७ के करार नामे को समाप्त करने के बिये दो माह्ट का नोटिए देने के प₹चात जो ओम्वागिक वाद निर्मणण हुवा हे तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनष, घुद्टि हंयादि की मiंगे
 ॠक इंन्ववायरो " की नियुन्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने बाले हजारों मजबूर्र बड़ी उग्मोद से आस हगार्य है कि उनकी न्याय मांग पर आव यों习 कारवाही कर उचित न्य।य करेंगे ।

संबंधीत पत्र व्यवहारः- मंत्रो, सिद्धार्थ मंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये ।
नोट:- इ१ अ वेदन पच की प्रतिलिशा-
श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी. श्रो. अशो क मेहता, एम्, पी. श्रो. एस्. ए. डांगे, एम्. पो.

सेवा में उचित कायधंर्येषित.

## आपके विनीत









 15 लोमिया ओोंन पू

| \&:... | : | .f | 3 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| \$ | S | : | F |
| s | s | $9^{3}$ | c |
| * | 3 | v? | 7 |
| c | 5) | 5 |  |














 सित जोव चसरी







 सरावनदुरां कांदस सींग सदी ब्वावण









## माननीय गुलजारीलल नंदा

＂भम मंन्री＂भारत सरकार，नई दिल्लो．

## विषय：－रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत．

 सेवा मे， Hỉn．．．．．．．．．．．．．．．．．मूगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बर्दे रण्य के नागपूर जिते के रामटेक तदसोल मैं है। इस तहसोल मै मजबूरोकी षंख्य। लगमा 90,000 दस हजार के करीच है। （सम मजदूरो को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है ：－

| काम को श्रेणा प्रति | प्रति दिन | का रेट | प्रति माह का （२५दिन का रेट） | तीन माह का बोनस |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | रू． | न．पे． | रू．न．पे． | र．न．पै． |
|  | 8 | ט¢ | ช及 ט¢ | २१ २₹ |
| २．शीक चक्ष | ？ | ६२ | ४० ६२ | \％ |
| ₹．बोलडर व雱र | ？ | ช | ३乡 ¢ | ¢६ |
| ४．अन्य सरफे⿴＇पुरूप）अमानी | ค | 1？ | ₹२ くף | १₹ |
|  | ？ | १२ | २८ १？ | १。 |

₹म प्रकार से वेतन और तौन माद्र का बोनस दिया जाता या। यद्रिनांक १८－११－१९५७ के खान मालक अलीस）यइएन के करार के पुतानिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की और से इस करार की समाति करनेका दो माद्द का नीfटिस दिया गया और दिनांक ？५－२२－५९ को २？मालक असोसीयशन को और राब्ट्रोय मँगनींज खदान प्राfतक ट्रेड पुनियन के साय एक नया करार करके मजदूरको मिलने वाळा तोन माहीं बोनष इस करार के अनुषार नफी मिलेगा।

इस करार नामे के श्रों ते यह स्पषट है कि मविष्य में मझदूरों को अष्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किय！ज．यगा।

क्या यह वेतन महेंगाई के हृष्टों ते किमान वेतन，हतररका वेतन कहा जा सकेगा？



खदान का काम कठिन परिभम का है। धूप तथ，वानो से बचें के लिये तिर्डिडग का सहारा भी नहं）



 हैतक्षे आवश्वक तथा समर्यनीय होता।

देम वंडित मजनूर भिम्न लिखित मागे पेश्रा करते है ：－
（？）किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करनि लिये एक जांच कमेटी（इन्षवारो कमेटी）नियुक्त को जाय，जो कमेट！दो माइ मे अपनी रिवाटं सरकार को पेश्य करें।
（२）मालु अ अपासोयशन की ओर से २＜－२२－५७ के करार नामे को समाप्र करने के बिये दो माह का नोटिम ग्राँच्यूटी

 ऑ世 इस्कवायरो＂की नियुक्ति हो।

खदान उन्नोंग मे काम करने वाले हुजारों मजदूर बढ़ं उग्मीद से आस हगायें है किं उनकी न्याय मiगा पर आप योग्व कारवाहो कर उीचित न्याप करेंगे।

संबंधोत पत्र व्यवहार：－मंत्री，सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ，रामटेक से किजोये ।

श्रो．बी डो．खोब्रागडे，एम्．पी．
श्रो．अशोक मेहता，ए ？．个．
夕ो．एस्．ए．डांगे，एम्．पो．
सेचा में डचित कायाथं पे वित．

## आपके विनीत

गीराम का दीवालं कोजाणार.


म18 एक 自




चंद्रभागा जोन समादस्ता


दोंढवा बति क्यासिनाथ

N.





Bat




$\qquad$

की जी जो: की:



समत्टू पंगक ममल
बती जो० आमरबाक
भीका वका लिसन जर
गुलू वागत्र हैt
करोमा का थाका


मनेसा वाः हिसासेंग


जो० मनेसा
पा डूरग कः बाजी राव़
दलकरिस बः दोटा $क$ सां

रामा कः देन्या


गोपाक्ठ का: सरावन - गौपाछार्णो,

बाजीरापव:कुमन छेरे
माककू व: सरवन H

ससीदी ज्ञा० मोकफू


माननीय गुलजारोलाल नंदा

विषय:- रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.
सेवा मे,


 दम मजबूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :-
काम को धेणा प्रति दिन का रेट प्रति माइ का तीन माह का
(२५ दिन का रेट) बोनस


दृष घ्रकार से वेतन ओंर तीन माद्र का बोनस रिया जाता था। यह दिनांक १८-११-१९५७ के खान मालक असीसोयशन के कराए के मुतांचिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से ₹स करार को समाति करनेका दो माद्र का नोटिस दिया गय। ओर दिनांक १५-१२-५९ को २? मालक असोषीयशन को और राठ्टोय मँगनींज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नय। करार करके मअद्रूका मिलने वाहा तोन मारी बोनब इस करार के अनुसार नरों मिलेगा।

इस कार नामे के शातों से यद स्वष्ट है कि भविष्य में मजदूओं को अःयन्त अष्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यइ केतन महुगाई के हृटी ंतं किमान वेतन, रतरका वेतन कहा जा बकेगा?
बेतन निर्धरिरित करने के सिद्धांत के अनुमार पति माइ २६ रू बेसिक बे 价 तथा ५०-६० रु. महगाई भच्ता मिलना आवईयक है । किन्तु आधा मजदूरी में काम करने की परूरिथति पैदा की Лई है।

बदान का काम कठिन परिभम का हे। जूप तथ, पानो से बचं के छिये विरिड़ा का सहारा भी नही रहता I खद।न के अन्दर का काम भा घोके बे खाली नही । मूगनीज निर्यात से परदेष चलन घात होकर देशा की समृष्ति मै बृद्धि हाती है। देशकी सगपति की अपने पनिश्रम से बढांताले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नगा मूका" रह कर काम काने के लिये मजबूर किया जा रहा हैे। ₹न चारी परिधिर्थति से अभको परिचित कराने के लिये हो यह् पतिवेदन भेजा जा रहा है। खदान मालिकों के भ्रम विरोघी नेति से औध्योगिक घशांति पैदा होनें की संभावना है। इ्त लिये मारत सरकार का ₹स्तक्षेप आवञ्यक तम्या समर्थनीय होगा।
द्म वीडित मजदूर निम्न लिखित मांगे पेश करते है : -
(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित काने लिये एक जांच कमेटी (छन्ववारी कमेटी) नियुक्त को जाय, जो कमेटां दो माह में अपनी रिवोर्ट सरकार को पेश करें।
(२) माल क अवासीयशन की ओर से १८-११-५७ के करार नामे को समात्त करने के बिये दो माह का नोटिस त्राँच्चु दे ें के प₹चात जो ओयोगिक वाद निर्माण हुवा है तथा मजबूरों की ओर से रेट, बोनस, छुट्टि छे₹यादि की मांगे
 ऑफ इं न्ववायरो" की नियुक्ति हो।

खद।न उद्योग मे काम करने वाले द्रजारों मउदूर बडौ उग्मीद से आस लगाये है कि उनकी न्याय मांग पर अप योग्न कारवाछो कर उचित न्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र ह्यवहारः- मंत्री, सिद्धार्थ मंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीयें।

श्रो. बी डो. खोस्रागडे, एम्, पो.
श्रो. अशोक मेहता, एम्. पो.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्यंथं प्रेषित.

## आपके विनीत





His.
$\qquad$
 की,
和
 परदेसी
परदसा



## 

AnjimSio Baddro

|  | $\frac{1}{1}$ |
| :---: | :---: |


सेक समान का स्रांसुल्ड ताना
साईया च: सुत्ड

सकप्मा वः जक्कीरा
खेंमन्ये व: कोटेलाल

संत्या का सिथटन $4=$ ver
शुकी तो० संत्या
बुद्या व: ईसतार्श
कक्षमी जो० बुच्या

## माननीय गुरजारीलाल नंदा

 "भ्भम मंत्रो" भारत सरकार, नई द्रिल्लो.
## विषयः- रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,
 ॐi $\frac{\mathrm{H}}{\mathrm{H}}$ … तइसील में है। इस तहसोल में मजदूरोंकी संख्या लगभग १०,००० दस हज्ञार के करीश है।
हम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :-


अं प्रकार से वेतन ओर तीन माह का बोनस दिया जाता था। यह दिनांक १८-११-१९५७ के खान मालक असोसोयशान के करार के मुताविक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार को समात्ति करनेका दो माह्ट का नोटिस दिया गया ओर दिनांक १५-१२-५९ को २१ मालक असोसीयशान को और राष्ट्रोय मँगनींज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नय। करार करके मजदूरका मिलने वाळा तोन माही बोनस इस करार के अनुसार नछी मिलेग। ।

इस करार नामे के शार्तों से यद सपषट हे कि भविष्य में मजदूरों को अथ्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किय। ज।यगा।
क्या यह़ वेतन मदंगाई के हॄ्टी लें किमान वेतन, रतरका वेतन कहा जा सकेगा ?
बेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुषार पति माई २६ रू. बेसिक बे नन तथा ५०-६० रू. मझगाई भत्ता मिलना आवशयक है। किन्तु आध) मजदूЛ में काम करने की परिमिथिति पैद। की गई है।

खदान का काम कठिन बरिभ्रम का ईे षूप तथ, पानी से बचे के लिये विल्डिग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भा धोके बे खाली नही है। मेगनीज निर्यात से परदेस चलन घात्त होकर देश की स्पप्ति में वृद्धि होती है। देशकी सम्पति को अपने पन्श्रम से बढानेताले मजदूरोंको गुलामी के द्वालत मे "नगा मूका" रह्र कर काम करने के लिये मजबूट किया जा रहा है। ₹्न सारी परिश्रिथति से आपको परिचित कराने के लिये ही यह घतिवेदन भेका जा रहा है। खदान मालिकों के भ्रम विरोबी नोति से औद्योगिक घशांति पैदा होनें की संमावना है। इस लिये मारत सरकार का देम्तक्षेप आवउ्यक तथा समर्थनीय होगा।
₹म पीडित मजदूर भनम्न लिखित मांगे पेश करते है :-
(?) किमान वेतन कानून के अन्तरлत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्ववारो कमेटी) नियुक्त को जाय, जो कमेटो दो माइू मे अपनी ऱिपोर्ट सरकार को पेश करें ।
(२) मालक अमोसोयशान की ओर से १८-११-५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माइ का नोटिठ ग्राच्यूट्र

देने के पईचात जो औद्योगिक वाद निर्माण हुवा हे तथा मजदूरों की ओर से ेेट, बोनस, छुद्धि ईयादि की मांगे की $⿰ \frac{ई}{ई}$ है उसका निपटारा करने के लिये "६न्डट्रिषल ट्रयाबुनळ, कोटे ऑफ कन्र्रालिएराने" या "कोटं ऑफ इन्कवायरी " की नियुक्ति हो ।

खदान उद्योग मे काम करने बाले हृजारों मजदूर बडी उग्मीद से आस ळगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योष्व कारवाही कर उचित न्य।य करेंगे ।

संबंधीत पत्र ब्यवहार:- मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये। नोट:- इम अ वेदन पत्र की ఫ̆शितिलिपो-
श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी. भो. अशोक हता, ए म्. पी.
शी. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.
सेवा में उचित कार्याथं प्रेषित.

## आपके विनीत



## 




QEAn 4 ．





7



20． C （
等解

$$
\text { Tom } 1.5 . . . \text {. }
$$

$$
\text { (5. } 2
$$




















## माननीय गुलजारीलाल नंदा

## "श्रम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्लो.

विषय:- रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.
सेवा मे,
इम निचे द्रताक्षर नि. आं. करने वाले भी.

 तइसील में है। इस तहसोल में मजदूरोंकी संख्य। लगभग $२ ०, 000$ दस हजार के करीच हे। हम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :-

| काम को श्षेणा | प्रति दिन का रेट | प्रति माद्द का <br> (२५ दिन का रेट) | तीन माद का <br> बोनस |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| २. अंडर ग्राऊन्ड | रू. न. पे. | रू. न. पे. | रू. न. पे. |

Ғस प्रकार से वेतन ओंर तोन माह्द का बोनस रिय। जाता था। यह्द दिनांक १८-११-१९५७ के खान मालक असोसऐयशान के करार के घुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओ८ से इस करार की समात्ति करनेका दो माद्द का नोटिस दिया गया ओर दिंनांक २५-१२-५९ को २? मालक असोसीयशन की और राष्ट्रोय मँगनींज खदान प्रश्निक ट्रेड युनियन के साथ एक नय। करार करकं मजदूरकों मिलने वाला तोन माही बोनस इस करार के अनुसार नषी मिलेगा।

इस करार नामे के रातों से यद ₹पष्ट हे कि भविष्य में मजदूरों को अलयन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किय। जयगा।

क्या यद्द वेतन महंगाई के हृष्टी तं किमान वेतन, ₹्तरका वेतन का। जा सकेगा ?
बेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुषार प्रति माइ २६ रू बेसिक बेनन तथा ५०-६० रू. महगाई भत्ता मिलना आवहयक है $I$ किन्तु आध) मजदूरी में काम करने की परिरिथति पैद। की गई है।

खदान का काम कठिन वरिश्रम का हे। धूप तथ, पानो से बचं के लिये विलिड्डग का सहारा भी नही रहता। खद!न के अं्दर का काम भा घोके बे खाली नही है। मैगनीज निर्यात से परदेस चलन घात्त हो कर देश की सम्पति में वद्धि दोती है। देशकी सम्पति को अवने पन्भ्रम से बढानेचाले मजदूदोंको गुलोमी के हालत मे "नगा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। ₹न सारी परिट्थिति से आपको परिचित कराने के लिये हो यह घतिवेदन मेगा जा रहा हें। खदान मालिकों के श्रम विरोबी न'ति से औद्योगिक घाांति पेदा होर्ने की संमावना है 1 इस लिये मारत सरकार का दन्तक्षेप आवग्यक तथा समर्थनीय होगा।

दम वंशिड मजदूर fंम्न ल्रिखित मागे पेश करते है :-
(?) किमान बेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जांच कमेटी (इन्नवारो कमेटी) नियुक्त को जाय, जो कमेटों दो माइ मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें ।
 की नई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्ड॰ट्रोयल ट्रयानुनल, कोटे ऑफ कन्रिलिएरान" या " कोट्ट ऑफ इं्क्वायरो " की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने वाले हुजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योग्व कारवाही कर उचित न्य।य करेंगे ।

संबंधोत पत्र ब्यवहारः- मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।
नोट:- इम अ वेदन पच्र की प्रेतिढिपो-
श्री. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, ए?, ते.
भी. एस्. ए. डांगे, एम्. पो.



## माननीय गुलजारीलाल नंदा

＂भम मंत्री＂भारत सरकार，नई दिल्लो．
विषय：－रामटेक तालुका मेगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत．
सेवा मे，
हम निचे ह्रताक्षर नि．भा．करने वा⿳亠二口犬 भ्री．

 तइसंल में है। इस तहसोल में मजदूर्रोकी संख्या लगमग 90,000 दस हजार के करीव है। दम मजबूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार हैं ：－

₹० प्रकार से वेतन ओर तीन माह्ट का बोनस दिया जाता या। यह् दिनांक १८－११－१९५७ के खान मालक असीसोयशान के करार के पुतानिक था। कुछ समय पूर्व लदान मालिकों की ओर से इस करार की समाति करनेका दो माह का नोटिस दिया गया और दिंनांक १५－२२－५९ को २२ मालक असोसीयशान को और राष्ट्रोय मँगनींज खदान
 मिलेगा।

इस कगार नामे के शतों से यह सपष्ट हैं मिविष्य मे मजदूरों को अं्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के हृष्टी ते किमान वेतन，हतरका वेतन का जा सकेगा？
बेतन निर्ध्धरित करने के सिद्धांत के अनुबार पति माइ २६ रू बेलिक बेनन तथा ५०－६० रू．महंगाई मत्ता मिलना आवईयक है I कित्तु आध）मजदूरी में काम करने की परितिथित पैद। की तई है ।

खदान का काम कठिन परिभम का हे। जूप तथा पानो से बचें के ळिये विल्डिडा का सह्वारा भी नही
 में वृद्धि दोती हे। देशकी सम्वति को अवने पf－्र्रम से 『ढानचाले मजदूरोको गुलमी के हालत मे＂नगा मूका＂रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रझा हैे रन सारी परिटिथति से आपको परिचित कराने के लिये हो यद् पतिवेदन मेजा जा रहा है। खदान मालिको के श्रम विरोजी नीति से औद्योगिक ตशांति पेदा होनै को संमावना है। इस लिये मारत उरकार का दर्तनक्षेप आवअ्यक तभा समर्थनीत्र होता।

इम पीडित मजदूर निम्न लिखित मूंगे पेश करते है：－
（१）किमान बेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित काने लिये एक बांच कमेटी（इन्ववारो कमेटी）नियुच्त को जाय，जी कमेटां दो माइ मे अपनी रिपोटं सरकार को पेश करें ।
（२）मालु अपंसोयश़न की ओर से २८－११－५७ के करार नामे को समाप करने के बिये दो माह फा नोटिस देनें के पईचात जो और्यातिक वदद निर्माण हुवा हे तथा मजदूरों की ओर से रेट，बोनस，शुद्धि द्रंयादि की मांगे
 ऑफ इंक्वघायरो＂＂की नियुक्ति हो ।

खदान उन्योंग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बडी उग्मीद से आस लगार्ये है कि उनकी न्याय मiंग पर आव योंब्व कारवाद्री कर उचित न्य। करेंगे ।

संबंधोत पत्र ब्यवहार：－मंत्री，सिद्धार्थ मंगनीज कामगार संघ，रामटेक से किजीये । नोट：－३ 4 अ वेदन पच की प्रतितिम：－
श्रो．बी डी．खो ब्रागडे，एम्．पो． श्रो．अइोक मेहता，एम्．पो． श्रो．एस्．ए．डांगे，एम्．पी．

सेवा में उचित कार्यायं पेषित．

आपके विनीत


इसमनाय वह्यु क्या

xदू $\begin{aligned} & \text { पै }\end{aligned}$ सधीवड़ोबना पारबतीवः जगण सारजीवः र्यूनाथ

रामराव वनजंत्ब चागामोतीया का
फरोणनच मारोती
मोरण 0
समा दू वःマमनाथ
गभीरा वः उरु का
रायजीबः पादू
पे कया चःरामा
सदाइराव साताराम
नशथापयमवागा

नामदेव भाक 2 गनभीये




## बंबर 326 Tह० जिसिश्ध (z) है

## मानरीय गुलजारीलाल नंदा

## "थभम मंत्र"" भारत सरकार, नई विल्ली.

विषय:- रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.
सेवा में,




द्म मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :-
काम को श्रेणा प्रति दिन का रेट प्रति माह्ध का तीन माह्ट का
(२५ दिन का रेट) बोनस
रू. न. पे. रू. न. पे. रू. न. पे





इस प्रकार से वेतन और तोन माद्र का बोनस दिया जाता था। यह्दिनांक १८-११-२९५७ के खान मालक असंरसेयशान के कराइ के मुताचिक, था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार की समाप्ति करनेका दो माद्द का नोटिस दिंया गया और दिनांक १५-२२-१९ को २? मालक असोसीयशन को और राष्ट्रोय मेँगनींज खदान प्राfिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करंकं मजदूरकी मिळने बाला तोन माही बोनस इस करार के अनुसार नरी मिलेगा।

इस करार नामे के शतों से यह ₹पष्ट र्द्र कि भविष्य में मजदूरों को अल्यम्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किय। जायगा। क्या यह वेतन महेंगाई के टृषटी तें किमान वेतन, र्तरका वेतन काई जा सकेगा ?

बेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुपार पति माई २६ रु बेसिक बे दन तथा ५०-६० रू. मह्गाई भत्ता मिलना आवइयक है। कित्तु अध! मजदूगी में काम करने की परिरिथति पैद। की गई है।

खदान का काम कठिन परिभम का र्रे धूप तथ, वानो से बचंे के लिये विलिडग का सा़ा मी नही रहता। खदान के अन्दर का काम मा घोके षे खाली नही है। मैगनीज निर्यात से परदेष चलन घपत्तो हर देशा की सम्पत्ति मं वृद्यि होती हे। देशकी सघपति को अपने पनिश्रम से बढानेचाले मजदूरोंको गुलोमी के हालत मे "नाा भूका" रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा हे। स्न सारी परिश्थित्ति से आपको परिचित कराने के लिये हो यद्वातिवेदन मे बा जा रह्दा रें खदान मालिकों के ध्रम विरोघ नंति से औद्योगिक घशांति पेद। होनें की संभावना है । द्स लिये मारत सरकार का छन्तक्षेप आवउयक तथा समंथनीय होगा ।

ह्म वीडित मजदूर |ंमन्न लिखित मांगे पेश करते है :-
(?) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धीरित करन लिये एक जांच कवेटी (द्ववारो कमेटी) नियुक्त को जाय, जो कमेटं। दो माह मे अपनी रिपोटं सरकार को पेश करें ।
(२) मालक अपीमोयशन की और से १८-११-५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिष

 ऑफ ईंक्वायरो " की नियुक्ति हो।

खद।न उद्योग मे काम करने वाले हृजारों मजदूर बडी उम्मीद से आस लताये है कि उनकी न्याय मोंग पर आव यंध्व कारवाही कर डचित न्याय करेंगे ।

संबंधोत पत्र व्यवहारः- मंत्री, सिद्धार्थ मँगनोज कामगार संघ, रामटेक से किजीये ।

 श्रो. अशोक मेहता एंभ पो.
श्री. एस्. ए उंगे एम. दी.
सेवा में उधित कायायं घेषित,

$$
\left\{\begin{array}{l}
\text { द्राद्य काहादेपचदारी आपके विनीत } \\
\text { दरारघ्यावन्मार } \\
\text { कवर्नींक कागदे }
\end{array}\right.
$$

रंगु जन अनाप कोटिकार


वेशीम वन कोलपु Hकाटर
कर्वी जा. नी राम माकाकी

$$
\begin{aligned}
& 1 \\
& \text { diना } \\
& \hline 1
\end{aligned}
$$

आत्काराम मेगारे
बris कुषां क्र बोधे
32am- atz- atet

$$
\begin{aligned}
& \text { उुराम कन महासीग }
\end{aligned}
$$

## माननीय गुलजारीलाल नंदा

＂भम मंत्र्र＂भारत सरकार，नई दिल्लो．
विषय：－रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत．
सेवा मे，

 तहसोत्र मे है । इ日 तहछोल में मजदूरोकी छंख्या हगभा 80,000 दस इजार के करीज है। ६म मजबूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है ：－
काम को श्रेणा प्रति दिन का रेट प्रति माइ का तीन माह का
（२५ दिन का रेट）


प्रष प्रकार से वेतन ओंर तीन माह्र का बोनस तिय। जाता था। यद्ध दिनांक १८－११－१९५७ के खान मालक असोसोयशान के करार के मुताविक था। कुछ समय पूवं सदान मालिकों की ओ। से इस करार की समाति करनेका दो माद्द का नोटिस दिया गया और दिनांक १५－१२－५९ को २？मालक असोलीयशन को और रण्ट्रोय मँगनीजज खदान प्रांतिक ट्टेंड युनियन के साथ एक नया करार करके मअदूरका मिलने वाला तोन मात्री बोनस इस करार के अनुछार नर्ष） मिलेगा।
 लिये मजबूर किया ज।यगा। क्या यह्द वेतन मह्रेगाई के दृषटी तें किमान वेतन，रतरका वेतन कहा जा सकेगा？

बेतन निर्धरित करने के मिद्वांत के अनुषार घति माई २६ रू बेखिक बे 䄺 तथा ५०－६० रू．मझगाई मत्ता मिलना आव₹यक है । किन्तु अधा मजदूरी में काम करने की परिमिथति पैदा की तई है।

खदान का काम कठिन परिभ्रम का हे धूप तथ，पानो से बचें के लिये विर्डिडग का सहारा मी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भा धोके बे खालो नही है। मूगनीज निर्यात से परदेष चलन घटत हो कर देश की स्पन्ति मं यूद्धि दोता है। देशकी सम्पति को अपने पन्र्रम हे बढानचाले मजदूसोंको गुलामों के हालत मे＂नगा मूका＂रह कर काम करनें के लिये मजनूर किया जा रहा रें र्न साती परिरिथति से आपको परिचित कराने के लिये हो यह घतिवेदन मेखा जा रदा है। खदान मालिकों के भ्रम विरो日 नीनि से औद्योगिक घशांति पेदा होनें को संमावना है । इस लिये मारत सरकार का इस्तक्षेश आयउयक तभा समर्मनीय होगा।

हम वीडित मजदूर भनमन्न लिखित मागे पेश करते हे ：－
（१）किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्घारित करने लिये एक जांच कमेटी（द्ववारी कमेटी）नियुक्त को जाय，जो कमेटी दो माद मे अभनो रिवेर्ट सरकार को पेश करें ।
 देने के पर्रचत जो और्चांतिक बाद निर्माण हुवा हे बथा मजदूरों की ओर से रेट，बोनस，छुद्धिरेष्यादि की मांगे
 औक，इन्बवायरो＂की नियुक्ति हो।

खदान उद्योंग मे काम करने बाले हृजारों मजदूर बडी उग्मीद से आस लगाये है कि उनकी न्याय मiंग पर आप योंब कारवाही कर उचित च्याय करेंगे।

संबंधीत पत्र व्यवहार：－मंत्री，सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ，रामटेक से किजीये । नोध：－इन अ वेदन प习 की प्रातिरिपः－
श्रो．बो डो．खोब्रागडे，एम्．पो．
श्रो．अझोक मेहता，एम्．पी．
श्रो．एस्．ए．डांगे，एम्．पो．
सेवा में उचित कार्यभथं प्रेबित．



(घy) आ को बाथ
( (乡) सिता चनि उु० रा
(عと) रामयद उपारु (ع6) संबता रामचद
(हq सुवरण ज रम्यद
(६c) गजो ज. कोज्या
( $\infty$ ) जनीतजगयारो तिए



$$
(6) \text { उपदासु गोधिदा }
$$

$$
62 \text { उरसी ज़ गोनिद्धा }
$$

> (48) ग्रानज ता चुन्दु
> (4)
> रामाल
> उत्रु

> (46) बन दे ज. लद्र गा
> (4) बालुल
> $(4 c): \frac{n}{1+1 n t c o r}$
> ( ह0, 3 का $3 \sqrt{3}{ }^{51}$

> (ह,) उुसाज के जा
> (ह2) विषोबा जागि
> (E3) सोनेन ज वि वोबा
(-3) उरसीजनथ्यु
(68) तिरजुज नवतु
(ध) बाला रामजी
(एं) बनी ज बाला

## मानर्नीय गुलजारालॉल नंदा

"श्रम मंत्रो" भारत सरकार, नई दिल्लो.
विषय:- रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.
सेवा मे,
इम निचे हरताक्षर नि. अां. करने वाळे बी
 भis तौहीतोल में है। इस तहसोल में मजबूरोंकी संख्या लगभग $\{0,000$ दस हजार के करीच है।

६म मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार रे : —

 मालक असोसोयशन के करार के घुता冋िक था। कुछ समय पूर्व बदान मालिकों की ओर से इस करार की समाप्ति करनेका दो माइ का नोटिसि दिया गया ओर दिंनांक २५-२२-५९ को २२ मालक असोसीयशान को और राष्ट्रोय मँगनीजज ख़ान
 मिलेगा।
 लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन मदूगाई के हृєटी तें किमान वेतन, ₹तरका वेतन फ़ा जा सकेगा?
बेतन निर्धारित करने के निद्वांत के अनुभार घति माई २६ रु बेसिक बेरन तथा ५०-६० रू, मद्गाई मत्ता मिलना आवइयक है । किन्तु आधो मजदूरी में काम करने की पर्रिथिथति पेदा की गई है।

बदान का काम कठिने वरिभम का रे। जूप तथ, पानो से थच के बिये बिडिडग का सहारा भी नही रदता। खदान के अन्दर का काम मा धोके बे खाली नही है। मेगनीज निर्यात से परदेध चलन घात होकर देश की सर्पर्चि में यदि होती ही। देशकी समपति को अपने पfश्रम से बढाने习ाले मजबूलोको गुल्ममी के दालत मे "नगा मूका" रइ कर काम करनें के लिलिये मजबूर किया जा रदा है। इन सारी परिरिथाति से आपको परिचित कराने के लिये हो यह घविवेदन मेता जा रद्दा है। खदान मालिकों के भ्रम विरोची नाति से ओद्योगिक घशांति पेदा होनें को समावना है । इस लिये भारत सरकार का दन्तक्षेप आबअ्यक तथा समर्थनीय होगा।

दम पीडित मनदूर निम्न लिखिबत मूंगे पेश करते है:-
(?) किमान वेतन कानूू के अन्तरणत नये रेटट निर्धारित करन लिये एक जंचच कमेटी (इन्कवारो कमेटी) नियुक्त को जाय, जो कमेटी दो माद्द मे अननी रिपोर्टं सरकार को पेशा करें ।


 ऑफ इंग्वायरी " की नियुर्तित हो।

खद।न उद्योग मे काम करने वाले हजारों मजदूर बढी उग्मीद से आस लगार्ये है कि उनकी न्याय मiग पर आव योग्व कारवादी कर उचित न्य। करेंगे ।

संबंधोत पत्र ह्यवहार:- मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।
नोट:- ३ अ वेद्नन पन की वेतिलिघा-

ब्री. बी डो. खोब्रागडे, एम्. पी. श्रो. अझोक :? श्रो. एस्. ए

सेवा में उचित कायर्थं घेषित.

आप़के विनीत


सिदरामव: ह1 म्मा

जुग्गा4:


सुगदे 4 सुकूळ


पायो 9901
मरारवन बः सुरलीराम
सुमे 9 गणेश


एम तर गजरेख
धनेया 4 : सुगद्वी
सिम्धा9: महलिर
राूに सुस चरण
ईेदबनी 9: सुभराम

सुगदे94: बि घारो

तुरुसिपन्रु
सेंती पन चरू
लोहे मी होमा
चैवंदो चागो
अंवू बकाराम
णुर्सी मोहगर
सुल वसमी रामा
चा गोडोमा -
संतूसबकणारामामे
श्रावर म्पेयई
जाम बाला से :
सेंती पमीराम,
फद्ध टुसु मेरे

परदेशापंकसक
ओशशिन्याद: पंचराम

$$
(\lambda z-H \cdot a: ~ क ा न N
$$

22र4मी $a:$ महादे 9

काशरराम 4: पुस्या
निणना 4 : डोरेंक्ड

सनीयः Hहいया

पदरेशिन: 2मामकालड
दोसिया बाई वे सुरजदान
ंत्मा वन्यकारी की बो

सरमन Hु(nC)

दसरू ज़राप्त

गु! अलदसरू
सदाजींव प० कारु
जागु शावन

## माननीय गुलजारीलाळ नंदा

## "भ्भम मंत्री" भारत सरकार, नई विल्ली.

## विषय:- रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,
एम निचे होंताक्षर नि. आं. करने बाले ीी.

 तइसील में है। इस तहसोल में मजटूरोकी संख्या लगभग श०,000 दस हजार के करीच है। इम मनंदर्रो को बेतन तथा बोनस का ₹ेट निम्न प्रकार है :-
काम को क्षेणा प्रति दिन का रेट प्रति माद का तीन माइ का
(२५ दिन का रेट) बोनस


इस प्रकार से बेतन ओंर तीन माद्ए का बोनस दिया जाता था। यद्द दिनांक १८-११-१९५७ के खान मालक असोसर:यशान के करार के घृतिक्रि, था। कुछ समय पूर्व लदान मालिकों की ओर से इस करार की समापि करनेका दो माइ का नोटिस दिया गय। ओर दिनांक २५-२२—५१ को २? मालक असोसीयशन को और राष्टूरय मँगनींज खदान प्रांतक ट्रें युनियन के सीध एक नय। करार करकं मजदूरको मिलने बाला तोन माईी बोनस हु करार के अनुसार नถ้) मिलेग।।
 लिये मजन्रूर किया जायता। क्या यह वेतन महंगाई के दृषटी ते किमान वेतन, रतरका वेतन कछा जा सेकेगा?

बेतन निर्धारित करने के सिद्धांत के अनुभार वति माह २६ रु बेलिक बेन तथा ५०-६० रू. महगाई मत्त। मिंलेना आवइयक है। कि.न्बु आधा मजदूगी में काम करने की परिफिथति पैद। की गई है।

खदान का काम कठिन वरिघम का ईे। ध्रू तथ, पानो से बचँ के छिये तिर्डिग का सहारा मी नही रेता। खदान के अन्दर का काम भा घोके हे खाली। नही है। मूगनीज निर्यात से परदेष चलन जात हो कर देश की संपष्ति
 करने के लिये मजबूर किया जा रहा हैे । सारी पfिरिथाति से आपको परिचित कराने के लिये हो यद घढिवेदन मेता जा २हा है। खदान मालिकों के भ्रम विरोजो न'ति से औद्योगिक पशांति पेदा होने को संमावना हे। इस लिये मारत सरकार का दन्तक्षेज आघः क्व तभा समरनीय होगा।

द्वम वॉडित मजदूर भिम्न लिखित मूंगे पेश करते है : -
(?) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धररित कान लिये एक जाँच कमेटी (दन्नवारो कमेटी) नियुत्त को जाय, जो कमेटों दो माइ मे अपनी रिवोर्ट सरकार को पेश्य करें ।
(२) माल क अवादीयशान की ओर से १く-११-५७ के करार नामे को समाप्त करने के लिये दो माह का नोटिस ग्रॉच्यु देने के प₹चात जो ओच्यानिक बदद निर्मीण हुबा हे तथा मज़दूरो की ओर से रेट, बोनस, चुद्धिएस्यादि की मांगे
 ऑफ इं ह्कवायरो " को नियुन्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने बाले ह्जाओों मखदूर बडों उम्मीद से आस हतार्य है कि उनकी न्याय मंग पर आव योग्व कारवाईी कर डांचत न्य।प करेंगे ।

संबंधीत पत्र च्यवहारः- मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

श्रो. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी श्री. अशोक $i$, ए म्. पो. श्रो. एस. ए


रामादसाल



गुकरे वाराव बोजा बज्णी कः हुचुये बतुदा वा मधारी रायजो ली समचाबन्र कमत्रुबारेकाल सूद斤 मधारी रेobरबारूरूा सूटी गोहण्या दनसमा चमरू सुन्नमण क्या ह15 रa्रnch नफूल बाहादू工 परु कलदू सरापन्न दिन्नी बार्यनि लूकाराम

$$
\begin{aligned}
& \text { रैनाजाने मि } \\
& \text { गोमा माधि। }
\end{aligned}
$$

## गमणाबीई विलोबा



भो
$24 \overline{41} 34 \overline{541}$
$\frac{0}{2 \sqrt[411]{4}}$

खाडू चममू
कं चन हन हाजा


जारक मन मकू
भूनया बुध्रू


रजेरामसादु
उस्कुडी जवः्दाजीया मोनीरममदीनाईी



## सेवा मे,

## माननीय गुलजारीलाल नंदा

## "भ्भम मंत्रो" भारत सरकार, नई दिल्ल़ी.

विषयः- रामटेक तालूका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत
$8 \longrightarrow$

 तइसोल में है। इस तहमोल में मजदूरोंकी संख्या लगभा 90,000 दस हजार के करीव हे। एम मजद्रों को बेतन तथा बोमस का ेेट निम्न प्रकार है : -

 मालक असीसरयय्शन के करार के मृताचिक था। कुछ समय पूर्व लदान मालिकीं की ओर से हस करार को समाति करनेका दो माद्ट का नोटिस दिया गया ओर दिनांक १५-२२-५९ को २? मालक असोसीयशन को और राष्ट्रोय मँगनींज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करके मझदूरकों मिलने वाला तोन माही बोनस इस करार के अनुसार नरी मिलेगा ।

इस करार नामे के शातों से यह्टसपषट हे कि भविष्य में मजदूंों को अष्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजनूर किया ज।यगा।

क्या यह वेतन महंगाई के हृष्टी ंडं किमान वेतन, रतरका वेतन कहा जा सकेगा?
 मत्ता मिलना आवशयक है । किन्तु आधा मजदूरी में काम करे की पर्शारिथति पैद। की गई है।

खदान का काम कटिन परिभम का हे । धूप तथ, पानो से बचं के लिये विल्डिडग का सहारा मी नंग्री रहता। बदान के अन्दर का काम मा घोके ेे खालो नही है। मेगनीज निर्यात से वरदेष चलन जात हो कर देश की सम्पषि
 काने के लिये मजबून किया जा रहा हे। द्रन सारी परित्थति से अभको परिचित कराने के लिये द्रो यई घतिवेदन भेगा जा रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोघो नोति से औौ्योगिक घशांति पैदा होनै की संभावना है । इस लिये मारत सरकार का इन्तक्षेत आवअपक तभा समथनीय होगा।
दम वीडित मजदूर रममम्न लिख्बत मागे पेश करते है :-
(१) क्रिमान वेतन कानून के अन्तरणत नये रेट निधोरित काने लिये एक जांच कमेटी (इन्ववारो कमेटौ) नियुक्त को जाय, जो कमेट दो माइ मे अपनो रिपोर्ट सरकार को पेश करें ।
 देने के परचात जो औच्चागिक बाद निर्माण हुवा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, चुड्दि दँचादि की मांगे
 ऑफ हैंक्वायरो" की नियुल्तित हो।

खदान उद्योगग मे काम करने वाले हैजाों मजदूर बढी उम्मीद से आस लगाये है किं उनकी न्याय मiंग पर आप यंग्व कारवाईी कर डचित न्य।य करेंगे ।

## संबंधोत पत्र व्यवहारः- मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।


भी. बी डो. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्री. अशोक मेहता, एथ्. तो.
भी. एस्. ए. डांगे, एम्. पो.
सेवा में उचित कार्यारं पेशित.


जाता $\alpha$ त्रेम्य
的

सार जै गथमन करेश
लिखा जक्रिएदे बोमा



सtrof का रुया
रानेतमष कियुन



a/te a
वानाद्य 立 whtul

ओंमा बः बह्दय डोमी
जिएकुचत्र पै चिरकुटया

अंचुमा मा
सयनी नो अं०ा

आंया वःब बिचत्व सोमा भी मे
भंजु वा: पैश्ट अंतुकै
क्रनी जो अंनु
गुनी बः बाचैएयद

द. सीवणा के सिताराम
द: मंगु ब: विसाडू
2um.derthiter
प्रेनीज दै जीवा
रेशुमाबतात्या

उमक ब: माहासिंग द: अन म रस
भरनी जो आँ मु

द: मेहतरू बःंगतु
महलरीन जौ मेटतर



## माननीय गुहजारीलाल नंदा

"भम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.
विषय:- रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.
सेवा मे,
इम निचे ह₹ताक्षर नि. आं. करने वाले श्री


4125 . 4 . 4 . तहसोल में है। इस तहसोल में मजदूरोंकी संख्या लगमग $\uparrow 0,000$ दस हज्ञार के करीव है। दम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है : -
काम का श्रेणा प्रति दिन का रेट प्रति माइ का तीन माह का


इस प्रकार से वेतन ऑंर तीन माह का बोनस दिया जाता या। यह दिनांक १८-११-१९५७ के खान मालक असोसेयशान के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूर्व खदान मालिकों की ओर से इस करार की समापि करनेका दो माद्य का नोटिस दिया गय। ओर दिनांक १५-१२-५९ को २? मालक असोसीयशन को और राष्ट्रोय मेँगनींज खदान प्रifतक ट्रेड युनियन के साथ एक नया करार करंक मअदूरको मिळने वाला तोन माद्री बोनस इस करार के अनुसार नषी मिलेगा।

इस करार नामे के शार्तों से यद्ध रपष्ट हे कि भविष्य में मजदूरों को अल्यन्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किय। जायगा।
क्या यद्द वेतन मद्रंगाई के दृष्टी ते किमान वेतन, रत्रका वेतन कहा जा सकेगा?
बेतन निर्धरितित करने के सिद्धांत के अनुषार प्रति माई २६ रू बेसिक बे १न तथा ५०-६० रू. महुगाई भत्ता मिलना आवइयक है । किन्तु आध मजदूगी में काम करने की परिंरिथति पैदा की गई है।

खद।न का काम कठिन परिभ्रम का रे। धूप तथ, पानी से बचे के लिये विलिडग का सहारा भी नही रहता। खद।न के अन्दर का काम भा घोके से खाली नहीं है। मूगनीज निर्यात से परदेस चलन घात ऐोकर देश की सव्वक्ति में वृद्धि होती है। देशकी सग्पति को अपने पनिश्रम से बढानेचाले मजदूरोंको गुल़मी के हालत मे "नगा भूका" रह.कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा है। ईन सारी परिट्थितिं से आपको परिचित कराने के लिये हो यह पतिवेदन मेजा जा रहा हे । खदान मालिकों के श्रम विरोबि नोति से औद्योगिक घशांति पैदा होनें को संभावना है । इस लिये मारत सरकार का ₹स्तक्षेप आवअ्यक तथा समर्यनीय होगा।
दम वीडित मजबूर fनम्न लिखित मांगे पेश करते है :-
(१) किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करन लिये एक जांच कमेटी (इन्भवारो कमेटी) नियुक्त को जाय, जो कमेटों दो माइ मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें । देनें के प₹चात जो औय्यागिक वाद निर्मणण हुबा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनस, छुद्धिंद्रियादि की मांगे की भई है उसका निपटारा करने के लिये "इन्डष्ट्रोयल ट्र्याबुनल, कोटं ऑफ कन्शिलिएशान " या "कोर्ट ऑफ इन्कवायरो " की नियुक्ति हो।

खदान उद्योंग मे काम करने बाले हजारों मजदूर बडी उग्मीद से आस लगायें है कि उनकी न्याय मांग पर आप योगव कारवाही कर उचित न्य।य करेंगे ।

संबंधोत पत्र व्यवहार:- मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।
नोट:- इन अ वेदन पच्र की वेतिलिको-
श्रो. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पो.
श्रो. अशोक हता,एम्. पो.
भी. एस्. ए. डांगे, एम्. पो.
सेवा में उचित कायद्यं प्रेबित.

आपके विनीत


मदन दराउसा

的陾

खोपो चोन्पामन

कलनी सरड्टन
30 रeकुः की दा
कद्धसा की द्य

स्तिलन लगेदa dow，
$\qquad$
Q दुरे दूर्द ति
कापसो जगए－2ب
4 ne mand

$\qquad$



 कोध्र क्रncう


गいच्यो गा और जए
गज़ो स्थात्का

$$
\begin{aligned}
& \therefore \text { को सना जागे } \\
& \text { गगगी जागो } \\
& \text { कारीराम जंगटन } \\
& \text { भामरकी रूलाल } \\
& \text { बाबुदन लुग्राज } \\
& \text { वनी बुध्दु तै } \\
& \text { धनियाँ मंग्न } \\
& \text { मूनो बन्शसद्धारे } \\
& \overline{c^{3}+\sqrt{2} V} \text { द देरा } \\
& \text { पुसाँ बैस्तिक्य } \\
& \text { प्रदेशी तुक्रीी } \\
& \text { पुनु दसई } \\
& \text { सेश रहुनाथ } \\
& \text { बदरे रहुन्य } \\
& \text { 2 नोथ थ n गed. } \\
& \text { अपबतन रहुषार } \\
& \text { कुलरोटां कर हरो } \\
& \text { सचेक्को चुन्ठा }
\end{aligned}
$$

बुछ्षैचये पन्सारि
गगी रदुनुप्र
धेसकिच्य बन्सधरये
जग⿰ सेच हो।
जुगी गनपत
सेपही देखी
भुकरे जन्सधधरि
रुक्या सीदाहो
शंnuzes देधी
गेन्दोथाँ बारेटाल प्रा
रामसरन दुर
सुन्दरेंचिँ बच्यू, के
बुध्दू बाहारो।
पार बतो बुeद हो है
दुक रोजाँ बेस्टाखू

कोगन चोन्धू क्ण है

कुसे पच्यक सिते

## माननीय गुरजारीलाल नंदा "भम मंत्रो" भारत सरकार, नई दिल्ली.

## विषयः- रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,
हम निचे हसताक्षर कि. भां करने वांक मी. सी… जि, Kis................... मूगनीज खदान मे काम करते है। यद्ध खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिखे के रामटेक तइसील में हे। इस तहसोल में मजदूर्रोंकी संख्या लगमग $९ ०, 000$ दस हज्ञार के करीच है। इम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :-
काम को शेणा प्रति दिन का रेट प्रति माइ का तीन माइ का
(२५ दिन का रेट) बोनस

|  |  | न. पे. ज 4 | रू. ૪ই | न. पे. ט५ | रू. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| २. पीक घकं | ? | ६र | ¢0 | ६२ | P9 |
| ₹. बोलडर व粦र | ? | $\gamma \gamma$ | ३ 4 | Pr | 2y |
| 8. अम्य सरफेस (पुरश) अमानी | ? | १? | ३२ | c? | ? |
| 4. अन्य सरफेस (त्री) अमानी | ? | १२ | २く | १२ | $8 \circ$ |

इस प्रकार से वेतन और तीन माह्ट का बोनस दिया जाता था। यद्दिनोंक १८-११-१९५७ के ख़न मालक अलीसऐयश्रान के करार के मुतानिक था। कुछ समय पूर्व लदान मालिकों की ओर से ₹स करार की हमाति करनेका दो माइ का नोटिस दिया गया ओर दिनांक २५-२२—५९ को २? मालक असोसीयशान को और राष्ट्रोय मँगनीजज खदान प्रांतिक ट्रें युनियन के साथ एक नया करार करंक मजदूरकी मिळने वाला तोन माही बोनस इस करार के अनुसार नफी मिलेगा।

इस कतार नामे के शर्तों से यह ख्वष्ट हे हि भविध्य में मजदूरों को अस्यम्त अल्प बेतन में काम करने के लिये मजबूंर किया जायगा।

क्या यद वेतन महेंगाई के दृषटी तं किमान वेतन, स्तरका वेतन का़ा जा सेकेगा ?
बेतन निंर्धारित करने के तिद्धांत के अनुमार पति माई २६ रू बेसिक बे वन तथा ५०-६० रु. महगाई मच्ता मिलना आवइयक है। किन्नु आध मजदूती मे काम करने की परित्थिति पैद। की गई है।

खदान का काम कठिन परिभम का दे। धूर तथा पानी से बच के लिषे बिर्डिडग का सदारा भी नही रहता। खद।न के अं्दर का काम भा घोके से ख्वाली नही है। मेगनीज निर्यात से परदेष चलन बात होकर देश की सं्वश्ति
 करने के लिये मजबूर किया जा रहा है । ₹न सारी परिस्थिथति से आपको परिचित कराने के लिये हो यद्ध घतिवेदन मेबा का रद्वा हैं। खदान मालिकों के भ्रम विरोबी नगति से औद्योगिक जशांति पैदा होनें को संमाबना है 1 इस लिये भारत सरकार का देंतक्षेय आवअ्यक्क तथा समर्मनीय होगा।

इम वींडित मजदूर निम्न लिखित मँंगे पेश करते है :-
(?) किमान बेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धारित करने लिये एक जोंच कमेटी (इन्भवारो कमेटौ) नियुन्त को जाय, जो कमेटो दो माद मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करें ।
(२) मलक अवोसीयश्चन की और से १८-११-५७ के करार नामे को समात करने के बिये दो माद्द का नोर्टिउ ग्रोच्च

 ऑफ इन्कवायरो " की नियुक्ति हो।

खदान उद्योंग मे काम करने बाले हुजारों मजदूर बडों उम्मीद से आस हगाये है कि उनकी न्याय मांत पर आव योग्व कारवादी कर उचित न्य।य करेंगे ।

संबंधीत पत्र व्यवहारः- मंत्री, सिद्धार्थ मँगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।
नोट:- र्व ज वेद्न पश की प्रितित्रिपा-
श्री. बो डी. खोब्रागडे, एम्. पो.
श्री. अशोक हता,एम्. पी.
श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पो.
सेवा में उचित कार्यंथं प्रेषित.

15i. छोटा स्स्युमरण्ञान
कोरेखा उपान्कया
संपलिया दत्टू
पंचू १ीजूलू
केजा सूकर
बुध्या वरूू
ले ज्या राधी
पूर्कद्या राघी
पाइबली उपामया
बाgू लाके सलाया
सत्रा मूट्ठद
पूरक बाडू गेन्दल लक
समाधू मिलूख
गेटरीजन दो इगा






पली बुधई
aइ डोमा आटमाराम
सुकललंगलया
सुरजयी वसरामा
जैकुटराप है बाजिराय

$$
\begin{aligned}
& \text { वंकटराद घं बाजाय } \\
& \text { क्याल गम सारृप }
\end{aligned}
$$

मेखा लुख्न कै रासू

गनेश जरनू यदोरी अ1sकू

बारीशिय कटार
लंतारा रोन नखा
सूर्ण चुना
राधा सेवा
कंधर्द बिहारि
चहचित चेटा
जमना
फूगन डोका
गोदक पूण्या
भूरक्त बंजीरा
गजि महनू
द= महादेव राम्निन

केइरांगिमक क्र


## माननीय-गुलजारीलाल नंदा

"भम मंत्री" भारत सरकार, नई दिल्ली.

## विषय:- रामटेक तालुका मंगनीज बदान मजंदुरों के वेतन बाबत.

सेवा मे,
 चारुतावंग्रुफろं

एम मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :-

 मालक असोदोययान के करार के घुताबिक था। कुछ समय नूर्व खदान मालिकों की भोर से इस करार की छमाति करनेका दो माह का नोटिस दिया गय। ओर दिनांक २५-२२-५९ को २? मालक असो पीयशन की औी रोष्टूपय सँगनीज खदान प्रांतक ट्रेड युनियन के छाय एक नया करार करंक मजदूरका मिलने बाहा तोन माही बोने इस करार के अनुछार नी मिलेगा।
 लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यद वेतन महेगाई के हृष्टी के किमान वेतन, अतरका वेतन फहा जा घकेगा?
बेतन निधिरित करने के मिद्धांत के अनुछार وति माः २६ रू. बेसिक बेनच तथा ५०-६० रू. महगाई भक्त। मिळना आवझ्यक है। किन्वु आघ मजदूरी में काम करने की वरिर्थति पैदा की गई है।

 में वृदि होती हे। देशकी समपति को अवने पन्रम से बढानँचले मजदूरोंको गुलामी के हालत मे "नाा मूका" रह कर काम काने के लिये मजबूर किया जा रहा है। ईन सारी परिशिधति से आवको परिचित कराने के लिये हो यद घतिवेदन मेबा आ रहा है। खदान मालिकों के श्रम विरोघी नेति से औध्योगिक घशांति पैदा होनें की संमावना हैं। ₹स लिये भारत सरकार का इस्तक्षेष आवग्यक तथा समर्थनीय होता।
छम पींडित मजबूर रुम्न लिलित मांगे पेश करते है :-
(?) किमान बेतन कानून के अन्तरात नये रेट निर्धारित करने लिये एका जांच कमेटी (इन्ववारी बमेटी) निपुक्त को जाय, जो कमेटां दो माह में अपनो रिपोंट सरकार की पेश नरें।
(२) माल ऊ अवासोयध्रन की ओर से ?<-१?-५७ के करार नामे को घमात करनें के हिये दो माह का नोटिम ज्राँ्युटी देनें के पईचात जो ओंद्योगिक वाद निम्माण हुबा है तथा मजदूरों की ओर से रेट, बोनष, छुद्धि हैखायदि की मांगे
 ऑफ इंक्कायरो " की नियुक्ति हो।

खदान उद्योग मे काम करने बाले छजारों मबदूर बही उम्मीद सेआष कातयें है कि उनक़ी प्याय मiग पर आप योग्ब कारवाईी कर उचित न्याय करेंगे ।

संबंधोत पत्र व्यवहारः- मंत्रो, सिद्धार्थ मंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

श्रो. बी डी. खोब्रागडे, एम्. पी.
श्रो. अशोक हता, एम्. पो. श्री. एस्. ए. डांगे, एम्. पी.


4 माहु।दिण रामसिंग
 काइी का nाहदेन बW?
बुला हिए
सुगरी जन ब बुक्जा

द. का है याफम्रम
शत्मलबती जा. कन्दैरा
रामांद स बत्का
गेषाति स कुकदा
छेटिकईई ज ना भारयम

कवर्न जगन (1)
अमरोबबई ज कवतू
दईारय वे तिज्ट त्ये
सोक व-द्विरदम
होतो $\begin{aligned} & \text { - जर्म्र }\end{aligned}$
सोनेना तिज
भुकी वन-समतकान
उरुपबती जा. दिसनु
डुरना जा देपही
कुणराम क्. गेविधन
बिदेशी न. फि. वाषंड़ी

$$
\begin{aligned}
& \text { जर्य a } \overline{5(4)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { अजना जा ईलपशाम }
\end{aligned}
$$

द: पिताम्बर वं दुरवूना
सावितों ग- ििताषह
लिजिया रा. पेडायाओ
दे: बैजनाध व मात
धुरूज्य $\overline{\text { बै }}$ मेंगर
बतासीय नT- धुरूट्य
हिरालाल दे हुकरे
कारी जन द्रिरालिए जिए


सुषिया जण राप्रसाद
बैसाकुन० पर्चई
यमेकीज बैखाकु
मंन्ते व-नरवद
रज्डोजा मंत्रो
मैसकी जा. युझात्गाक
सोm बां 能
उुमीज्ञा जा सोमा

# माननीय गुलजारील्डाल नंदा 

"भ्भम मंत्रो" भारत सरकार, नई दिल्ली.
विषय:- रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत.
सेवा मे,

 तहसोल में है। इस तह्षोल में मजदूरोंकी संख्या लगभग ९०,००० दस हज्ञार के करीष है।
₹म मजदूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार है :-


इस प्रकार से वेतन और तोन माद्ट का बोनस दिया जाता था। यद्यदिनांक १८-११-२९५७ के खान मालक अलोसीयशन कं करार के मूताबिक था। कुछ समय पूर्ब खइन मालिकों की ओर से हस करार को समाति करनेका दो माद्ट का नोटिस दिया गया और दिनांक ३५-२२-५९ को २? मालक असोसीयशन का और राट्टोय मँगनीज खदान प्रोंतक ट्रेड युनियन के स।थ एक नया करार करंक मअदूरकी मिलने बाला तोन मांद्रो बोनघ इस करार के अनुसार नः मिलेगा।

इस करार नामे के खर्तो से यद ₹पष्ट ही कि मविष्य में मजदूरों को अः्यन्त अस्प बेतन मे काम करने के लिये मजबूर किया ज।यगा।

कया यह वेतन मदेगाई के हृषटी ते किमान वेतन, भ्तरका वेतन कहा जा सेका ?
बेतन निर्धारित करने के सिल्घांत के अतुबारार प्रति माई २६ रू बेटिक बे भन तथा ५०-६० रू. मह्रा।ई मत्त। मिलना आवशयक है। किनतु अधा मजदूरी में काम कले की पईरषिथति पैद। की गर्त है।

खदान का काम कठिन परिभ्रम का हे। धूप तथ, पानो से बचें के ढिये विलिडग का सहाशा मी नही वदत। खद्न के अन्दर का काम मी घोके से खाली नही है। मुगनीज निर्यत से परदेस चलन जात होकर देश की सग्वत्ति
 करने के लिये मजबूं किया जा रहा है। ह्न सारी परितिर्थाते से आखको परिचित कराने के लिये हो यह प्रतिवेद्न भे जा जा गहा है। खदान मालिकों के भ्रम विरों नलति से औद्योणिक घशांति पेद। होनें की संमावना है। इस लिये मारत सरकार का हैंतक्षे। अ:नउगक तथा समर्थनीय होता।

हम वीड़ित म जन्रूर भिम्न लिखित मीगे पेश करते है: -
(१) किमान बेतन कानून के अन्तरлत नये रेट निर्धरित करने लिये एक जांच कवेटो (इन्कवारो कमेटी) नियुच्त को जाय, जो कमेटः दो माह्ट मे अपनो रिवोट सरकार को पेश करें I-
(२) माल ह अपामोयशान की और से १८-११-५७ के करार नामे को समाप करने के लिये दो माह्ट का नोटिष देने के प₹चात जो और्यागिक बाद निर्मणण हुबा है तथा मजदूरो की ओर से रेट, बोनस, छुद्धिईंद्यादि की मiंगे की 忟 है उतका निषटारा करने के लिये "द्डठट्रोयल ट्रयाबुनल, कोटै ऑफ कन्रिलिएश़" या "कोटंट


खदान उन्योंग मे काम करने बाले हुजरंशं मजदूर बडी उम्मीद से आस हा।ये है कि उनकी न्याय मांग पर आप योष्व कारवाद्री कर डाँचत न्याय करेंगे ।

संबंधीत पत्र ह्यवहार:- मंत्रो, सिद्धार्थ मंगनीज कामगार संघ, रामटेक से किजीये।

श्रो. बी डो. खोब्रागडे, एम्. वी. ध्री. अशोक मेहता, ए।. ती. ध्री. एस्. ए. उांगे, एम्. पी. सेवा मूँ उचित कायायं घेवित.

## ( आपके विनीत


19 रामफलवः छत्तघारी
20 पो हरग नशश्नी लानियो

22 मानुक्त दूराजन साहो

23 पारबता जए भाुयासे
2 मेंका क क लेज $\square$
25 दसेदा जा अंग्त अै
26 दam वं परदसी दंखो:
27 बिखज व अन मरशोंग.
28 कासाएम न भौसू
29 सहदेय 5 - 42
30 परूता स सहदेप सुप
31 कुमसीत क. हिश ऊु दः रवु:
32 प्रम बता जा कासितम बत्रिम सिति
33 समरो क. पुलसोंग

3भ जु ज चमरू

35 दपरान बत. काई
36 पोलों दुवद्ध

38 सूपमाजन जगान



61 दरारथ $=$ नाराभण
62 ननी जा दरारय (H)

 56
b) बवसकला स्योयद

66 लक्र्मण वे रामडी़

68 भिकुन वे उय्या
69 रुपमीज़ निक्षुन
70 गेपियदद ब. उुथ्य
$1 /$ आनंदी जा- गेपीचये
72 मिदो $5 T$. उुजम

56 परनीचाजा-4ुलदु
57 कोसन वे वेठ
58 गोनी ज कासन
59 संभा वे रोन्या
60 सनका ज सक्या
61 दरारथ न नाराभण
62 ननी जा दरारथ
63 अरुक्य द- गजिरा




(4) (h)

66 सक्ष्मण प- 2मड़ी
67 क्रेपद्वि ना (अक्षण
68 भिकुन व अुक्या
69 रुरपर्म जा किक्षन
70 गेपियद $\bar{a}$. उुथ्य
7/ आनिदी जा- गेपीयेय
$\square$

72 मिदे $5 T$ उुजु?

## माननीय गुलजारीलाल नंदा

＂ध्भम मंत्रो＂भारत सरकार，नई विल्लो．
विषय：－रामटेक तालुका मँगनीज खदान मजदुरों के वेतन बाबत．
सेवा मे，
 ๑गपूर hाइल मेरुक मेगनीज खदान मे काम करते है। यह खदान बम्बई राज्य के नागपूर जिले के रामटेक तदसील में है। इस तहठोल में मजबूरोकी संख्या लगभग 80,000 दस इजार के करी母 है।
हम मजबूरों को बेतन तथा बोनस का रेट निम्न प्रकार हे ：－

₹स प्रकार से वेतन ओर तीन माद का बोनस दिय। जाता थान यह दिनांक १८－११－१९५७ के खान मालक असोरोयशान के करार के मुताबिक था। कुछ समय पूवं खदाने मालिकों की ओर से इस करार की षमाति करनेका दो माश् का नोटिस दिया गया ओर दिनांक १५－१२－५९ को २२－मालक असोसीयश्न का और राष्ट्रोय मेगनीज खदान प्रांतिक ट्रेड युनियन के साय एक नया करार करके मअदूरका मिलने वाला तोन माही बोनष इस करार के अनुसार नถी मिलेग। ।

इस करार नामे के इर्तों से यह स्वष्ट ईे कि भविष्य में मजबूरों को अंयन्त अं्प बेतन में काम करने के लिये मजबूर किया जायगा।

क्या यह वेतन महंगाई के हॄटी ंें किमान वेतन，रतररका वेत्रन फहा जा सकेगा ？
बेतन निर्धारित करने के सिद्वांत के अनुवार पति माई २६ रू．बेषिक बेनन तथा ५०－६० रू．महगाई भत्ता मिलना आवश्यक है। किन्तु आघा मजदूली में काम करने की，gररिथिति पैद। की गई है ।

खदान का काम कठिन परिभम का हे। धूप तथ，पानी से बचे के विदे बिल्डिग का सहारा भी नही रहता। खदान के अन्दर का काम भा घोके से खाली नही है। मेगनीज निर्यात से परदेष चलन घात्त होकर देश की सम्वृत्ति में वृद्धि छोती हे। देशकी सम्पति को अपने पन्ञिम से बढानेचाले मजदूरोको गुलामी के दालत मे＂नगा मूका＂रह कर काम करने के लिये मजबूर किया जा रहा हे। र्नन सारी परिशिथति से आपको परिचित कराने के लिये हो यद पविवेदन मेबा का रहा है। खदान मालिकों के भम विरोबी नोति से औद्योगिक ตशांति पैदा होने की संमावना है। इस लिये दारत सरकार का इन्तक्षेप आवश्यक तथा समर्थनीय होगा ।
हम पंड्डित मजबूर fनम्न ल्लिलित मांगे पेश करते है ：－
（？）किमान वेतन कानून के अन्तरगत नये रेट निर्धरित करने लिये एक जांच कवेटो（इन्ववारो बमेटी）नियुक्त को जाय，जो कमेटो दो माह मे अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश्श करें ।
（२）माल क अवोसीयशान की ओर से १८－११－५७ के करार नामे को षमात्त करने के बिये दो माह का नोटिठ देने के प₹चात जो औद्योगिक बाद निर्माण हुवा हे बथा मजदूरों की ओर से रेट，बोनष，चुट्टि द्रंय्यादि की मांगे
 ऑफ इंक्कायरो＂की नियुक्ति हो ।

खदान उद्योंग मे काम करने बाले हजारों मजदूर बडी उग्मीद से आस लगार्ये है कि उनकी न्यांय मांग पंर आप योग्ब कारवाही कर उचित न्याय करेंगे ।

संबंधोत पत्र ठ्यवहारः－मंत्री，सिद्धार्थ मंगनीज कामगार संघ，रामटेक से किजीये।
नोट：－इ千 अ वेदन प习 की व्रेतिरिपा－
श्री．बी डी．खोब्रागडे，एम्．पो． श्री．अझोक मेंहेगा पाफ．पी．
श्रो．एस्．ए उंगे गफल पी． आपके विनीत सेवा में उचित कार्यायं घेषित．

#  

##  <br> शबप्रसाद छाद






Fin bir


Y\% 滈

is cs os $\qquad$

2. से






gमाs




6. Sla ap




19 कोएक
5in nita

1 मिंत्राएन मनी उस ।




इंद्रक्रा



