## Editorial

# Role of Public Sector undertakings in the growth and development of our Country 

The entire country knows that public sector undertakings have played a very important role for our country attaining self-reliant economy. In creation of the large industrial base of the country. The public sector enterprises built the major infrastructure of the country like power, Transport including Public transport system, Railways and Roads etc, when the private sector of our country was not prepared for any investment in these sectors. Hydro and Nuclear power projects, Transport \& Communication, Production of steel, Ship building, Defence Production, Oil, Coal etc, were established in the public sector. The public sector is also playing a very important role in the Research \& Development of latest and hi-tech technologies which helped the advancement of our industries.

All our PSUs have played a very vital role in developing a balanced regional growth. The residential colonies constructed in the areas where the PSUs are located, especially many in the remote and under developed rural/tribal areas not only provided housing and other facilities for the workers and the people of the surrounding areas like schools, Training Centers, Hospitals, Family Welfare Centers, Community Centers, Shopping Complexes etc. Thousands of people who were living in and around the towns and villages benefitted indirectly by getting employment and income opportunities through ancillary industries and also by providing different types of services to the people in those residential colonies.

The PSUs played a very important role in creating employment opportunities to the people belonging to the socially and economically downtrodden and weaker section of the society. The job reservations for SC/ST and OBCs provided job opportunity for development of these sections.

However inspite of all the above constructive role played by the public sectors, it has become a fancy for the advocates of Neo Liberal economic policies to portray public sector as "White Elephants" which are eating away the Govt. resources especially tax payers money. It it a fact". The reality is otherwise. It is the private sector including the big Corporates which manipulates their accounts and tax evasion, not returning the loans taken from public sector banks etc., The National Ex-chequer is robbed through such manipulation which is almost 7 lakh crore. The Govt. instead of taking action against them is taking measures to protect them.

Contrary to the above, the public sector undertakings pay all types of taxes to the Govt. without any default and also makes huge contribution to the Govt. through its dividends and special dividends etc. The PSUs contributes almost Rs. 3 lakh crore to the public ex-chequer.

## Attack on the employees of public sector, job permanency \& reservation on jobs.

Apart from the attack emerging out of privatization and closure of PSUs, the major issue being faced by the PSU employees are wage freeze being imposed by the Govt. due to anti-worker unilateral guidelines framed by Bureau of Public Enterprises (BPE). These guidelines have directed towards curbing the right to collective bargaining, against fraud in compilation of consumer price index and proper fixation of rate of dearness allowance, bonus to all workers etc. At present wage negotiations are going on in many of the public sector undertakings. The Governments anti-labour policies reflect on the wage negotiations also. The provision of "Fixed Term Employment" in the New Industrial Relation Code 2019 if comes into existence then the Permanent employment in the PSUs will be a major casualty. Moreover, the social justice concept of reservation in jobs to the socially and economically downtrodden communities from SC/ST/OBC and latest 10\% reservation for economically weaker sections from amongst the forward communities, physically disabled youth and the ex-servicemen will be completely jeopardised. This will become a mockery of the constitutional provisions for reservation in government and public sector jobs.

The Public sectors like BSNL, Banking, Insurance, LIC, Coal, Power, Oil, BPCL and NTPC
are having problems and conducting series of struggles to protect their employees and assets.
BSNL was formed during the time of BJP led Govt in the year 2000 and the then DOT employees nearing 3.75 lakhs were absorbed in that new entity. The entire liability was transferred to the new PSU. The historic struggle of Telecom Workers under the leadership of Com. O.P. Gupta made the then Govt. to yield to some basic assurances like Govt. Pension from Govt. Job Security and the financial viability of the company.

The assurance of Pension by the Govt. was kept up till this day but the question of Pension revision was dodged even after the CG pensioners got their Pension revision vide their 7th CPC. More than 2 lakh pensioners as on date have been facing this uncertainty.

The second assurance of job security given by BJP Vajpayee Govt. was snached by the present Modi Govt. by sending 90000 employees out through their consent in the name of voluntary retirement scheme.

The third and the most important assurance was the financial viability. This was not kept up by successive Govts since late Vajpayee. As on date the employees are not getting their monthly salary regularly. The one lakh contract labourers have not been getting their payment since last few months.

The hyper completion and the unfair trade practices of Private Telecos caused much strain in the BSNL physical and financial market. Govt. and TRAI have withdrawn and stopped the concept of Access Deficit Charge ADC- a support system to the PSU. The heavy competition brought a price war and BSNL is make to sell its product below the cost. This causes the company a heavy loss even to the tune of 8000 crores annually. During the time of its initial years even upto 2009, BSNL was the best model earning profits, having envious bank deposits for interest earning to the tune of 4500 crores.

The Private Telecos do not have the responsibility of level playing ground in providing jobs to Indian Youth comparing the PSUs. They can manipulate their account and can indulge in unfair trade practices. This one was recently exposed by the SC Judgment dated October 24th 2019. They do not have any parliamentary scrutiny like that of BSNL. These are many more advantages like getting abundant money from Banks in the name of loans for the private Telecos.

The BJP Government headed by Mr. Modi has taken a very drastic decision of sending 90000 employees of BSNL and MTNL to home through the VRS-2019 under the garb of Revival plan. Though the Sam Pitroda committee gave a recommendation of reducing one lakh employees and a road map for sustainability of BSNL, the then Manmohan Singh Govt. during 2010 was hesitant to implement the course.

Mode Govt. has hurriedly implemented the VRS scheme and even budgeted the amount for the cause of that scheme. The other decision like 4G, Monetizing its assets, bringing BSNL to the bond market, merger of MTNL with BSNL are all in letter only and the actions for the same are in slow track. The survival of BSNL is itself becoming a big question and at stake.

The blame game of over staffing in BSNL is over now. The Govt. is not assuring the people of India how best the BSNL services for all occasions are going to be manned with the reduced staff. There is no proper post VRS plan to run the services. BSNL has proved many times that it is the Telecom that stood for all natural calamities and worst riot situations and even terror corridors.

The NFTE and other unions would dedicate themselves for the cause of BSNL for the seamless services to the Indian people.

## संपादकीय

## राष्ट्रीय वृद्धि एवं विकास में लोक उपक्रमों की भूमिका

समस्त देशवासी यह जानते हैं कि देश की आर्थिक विकास यहाँ तक आर्थिक स्वावलम्बन के मामले में राष्ट्रीय लोक उपक्रमों ने अहम भूमिका निभाई है। देश में औद्योगिक आधारभूत संरचना है। जैसे-पावर क्षेत्र, यातायात, लोक यातायात, रेलवे, सड़के इत्यादि का निर्माण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने किया। ऐसे समय में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने औद्योगिक क्रांति की लहर चलाई जबकि विभिन्न क्षेत्रों के धन्ना सेठ सब करने के लिए तैयार नहीं है। आजादी मिलने के बाद देश विपत्ति की दौर से गुजर रहा था और धन्ना सेठ निगमित घराने, देश की अर्थव्यवस्था की सुधार में सहयोग करने के वजाय अपने नफा-नुकसान का हिसाब लगा रहे थे। वैसे हालात में लोक उपक्रमों ने देश में जल-विद्युत तथा न्युक्लियर पावर परियोजना, यातायात एवं संचार, स्टील उत्पादन, जल पोतों का निर्माण, सुरक्षा उत्पादन, तेल, कोयला, इत्यादि की उत्पादक इकाईयों से संबंधित परियोजनाएं न केवल शुरू की गई अपितु यह सफलता के सोपान तक पहुँचकर देश के त्वरित आर्थिक उत्पादन में दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ोत्तरी किया। केवल उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं अपितु शोध एवं विकास, उच्च श्रेणी तकनीक से संबंधित औद्योगिक विकास में भी लोक उपक्रमों ने क्रांतिकारी भूमिका निभाई।

हमारे सभी लोक उपक्रमों ने राष्ट्र के क्षेत्रीय विकास में भी अहम भूमिका निभाई है। जहाँ भी लोक उपक्रम की परियोजनायें लगी वहाँ आवासीय कॉलोनी, क्रीड़ा क्षेत्र, अस्पताल, परिवार कल्याण केन्द्र, सामुहिक केन्द्र, शॉपिंग काम्पलेक्स, इत्यादि निर्माण हुआ, जिससे हजारों क्षेत्रीय लोगों को जीविका प्राप्त हुई तथा पठन-पाठन एवं शिक्षण के कार्य में भी गुणात्मक विकास हुआ।

जहाँ भी लोक उपक्रम की किसी ईकाई का प्रतिस्थापन हुआ वहाँ के इर्द-गिर्द की जनता की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति संभव हुई। वैसे लोक उपक्रमों में राष्ट्रीय पैमाने पर लाखों मध्यम वर्ग एवं निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को नौकरियाँ मिली। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ मिला।

हालांकि लोक उपक्रमों ने एक बृहत सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया। इसके बावजूद नयी उदारीकरण की नीति ने लोक उपक्रमों को सफेद हाथी की संज्ञा दी तथा निजीकरण के समर्थक ये कहने लगे कि ये सफेद हाथी सरकारी धन को हजम करता है और देश के लिए कोई उत्पादन नहीं करता है। जबकि सच्चाई यह है कि ये उपक्रम हर क्षेत्रमें देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई तक पहुँचाने के लिये हरसंभव प्रयास किये हैं, परन्तु इसी उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत निजीकरण के संपोषकों ने बैंकों के कर्ज को हजम कर लिया है और वर्तमान भारत सरकार ने उनके दस लाख करोड़ तक के कर्ज को माफ कर दिया है।

इसके इतर लोक उपक्रम सरकार को नियत समय पर टैक्स देती है तथा डेवीडेंट के रूप में भारी राजस्व सरकार को लोक उपक्रमों द्वारा दिये जाते हैं। लोक उपक्रमों द्वारा साल में तीन लाख करोड़ तक की राजस्व योगदान दिया जाता है।

## सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के नौकरी में स्थायित्व और आरक्षण की व्यवस्था पर हमला

ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (बीपीई) द्वारा बनाये गये एकतरफा मजदूर, कर्मचारी विरोधी दिशा-निर्देश के के कारण लोक उपक्रम के बन्द होने के अलावा लोक उपक्रमों के कर्मचारियों के सामने वेतन फ्रीज एक प्रमुख मुद्दा है। इन दिशा निर्देशों में कलेक्टिव, बार्गेनिंग पर अंकुश लगाने, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन में धोखाधड़ी के खिलाफ और महँगाई भत्ते की दर का उचित निर्धारण, सभी श्रमिकों को बोनस आदि का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्रों के कई लोक उपक्रमों में वेतन निर्धारण पर वार्ता चल रही है। सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियां वेतन वार्ताओं पर भी प्रतिबिंबित होती है। नये औद्योगिक संहिता 2019 में निश्चित अवधि के रोजगार का प्रावधान यदि अस्तित्व में आता है तो लोक उपक्रमों में स्थायी रोजगार का बड़ा नुकसान होगा। एस.सी./एस.टी./ओ. बी.सी. तथा नवीनतम 40 प्रतिशत अगड़े समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये, शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं और पूर्व सैनिकों के

लिए आरक्षण पूरी तरह से खतरे मे पड़ जायेगा। यह सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के लोक उपक्रमों की नौकरियों में आरक्षण के लिये संवैधानिक प्रावधानों का मखौल बन जायेगा।

## बी.एस.एन.एल.

बी.एस.एन.एल. का गठन वर्ष 2000 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के समय हुआ था और उस नई इकाई में 3.75 लाख के करीब तत्कालीन डी०ओ०टी० कर्मचारियों को शामिल किया गया था। दूरसंचार कर्मचारियों का ऐतिहासिक संघर्ष का०ओ०पी० गुप्ता के नेतृत्व में कुछ बुनियादी आश्वासनों के लिये जैसे सरकारी नौकरी सुरक्षा से पेंशन और कम्पनी की वित्तीय व्यवहार्यता के लिये किया गया था। सरकार द्वारा पेंशन का आश्वासन इस दिन तक रखा गया था लेकिन सी.पी. पेंशनरों को उनके 7 वें सी.पी.सी. द्वारा पेंशन संशोधन प्राप्त करने के बाद भी पेंशन संशोधन का सवाल टाल दिया गया था। आज की तारीख में 2 लाख से अधिक पेंशन भोगी इस अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।

भाजपा (वाजपेयी) सरकार द्वारा दूसरा आश्वासन नौकरी सुरक्षा का दिया गया था, जिसे वर्तमान मोदी सरकार ने 90000 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का नाम देकर उनको बाहर कर दिया गया।

तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण आश्वासन वित्तिय व्यवहार्यता था, लेकिन उसका पालन तत्कालीन सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक नहीं पालन किया गया, जिसके कारण आज तक कर्मचारियों को उनका वेतन समय पर नहीं मिलता है। एक लाख से अधिक ठेका मजदूरों को उनका वेतन पिछले कुछ महिनों से नहीं मिल रहा है।

निजी दूरसंचार कंपनियों की अनुचित व्यापार प्रथाओं ने बी.एस.एन.एल. के भौतिक और वित्तिय बाजार में भारी नुकसान पहुँचाया। सरकार और ट्राई एक्सेस डेफिसिट चार्ज एडीसी-लोक उपक्रम कंपनियों से वापस ले लिया और बंद कर दिया। भारी प्रतिस्पर्धा ने प्राइस बार जैसा माहौल बना दिया, जिससे बी.एस.एन.एल. को अपने उत्पाद को लागत से कम पर बेचने के लिये बाध्य होना पड़ा। इससे कंपनी को सालाना 8000 करोड़ रूपये तक का भारी नुकसान होता है। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान यहाँ तक की 2009 तक बी.एस.एन.एल. का लाभ कमाने का सबसे अच्छा मॉडल था।

निजी दूरसंचार कंपनियों के पास भारतीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी लोक उपक्रमों जैसी नहीं है। वे अपने खाते में हेर-फेर कर सकते हैं और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त हो सकते हैं। 24 अक्टूबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया कि निजी दूरसंचार कंपनियों के पास बी.एस.एन.एल. की तरह कोई संसदीय जांच नहीं है और बैंकों से ऋण के नाम पर गलत तरीके से प्रचुर धन प्राप्त करते हैं।

श्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के 90000 कर्मचारियों को पुनरूद्धार योजना की तहत वी.आर.एस.--2019 के माध्यम से घर भेजने का एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया। हालांकि सैम पित्रोदा समिति ने एक लाख कर्मचारियों को कम करने की सिफारिश की थी।

2010 में ही बी.एस.एन.एल. की स्थिरता के लिये - लेकिन तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने इसे लागु करने में संकोच कर रही थी।

मोदी सरकार ने वी.आर.एस. योजना को जल्दबाजी में लागु किया और इस योजना के लिये बजट भी बनाया। अन्य निर्णय जैसे 4जी, अपनी संपत्तियों का मुद्रीकरण, बी एस.एन.एल. को ब्रांड बाजार में लाना, एम.टी.एन.एल. का बी.एस. एन.एल. में विलय, ये सभी योजनायें सिर्फ कागजों में है और इसके लिये कार्यवाई धीमी गति से चल रही है। बी.एस.एन. एल. का अस्तित्व अपने आप में बड़ा सवाल बनता जा रहा है। बी. एस.एन.एल. के ओवर स्टाफिंग का आरोप-प्रत्यारोप का खेला अब खत्म हो चुका है। सरकार कम कर्मचारियों के साथ बी.एस.एन.एल. की सेवाओं को देश के नागरिकों के लिये कैसे बेहतर करेगी, अभी तक यह समझाने में विफल रही है। बी.एस.एन.एल. में वीआरएस के बाद सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई उचित योजना नहीं है। बी.एस.एन.एल. ने कई बार यह साबित किया है कि यह टेलीकाम है जो सभी प्राकृतिक आपदाओं, दंगों की स्थितियों और यहाँ तक की आतंकी गलियारों के लिए खड़ा है।

एन.एफ.टी.ई. और अन्य संघ भारतीय लोगों को निर्बाध सेवाओं के लिये बी.एस. एन.एल. के लिए खुद को समर्पित करता है।

