THE MINIBTER OF STATE INCHARGP OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SIRI CHAND RAM): (a)

(b) Since the accounts for 1977-78 have not yet been finalised and audited, the extent of loss and the turn over are not yet known.
(c) The main reason for the decline in profit and anticipated loss is the acute depression in the freight rates world over. In addition, the SCI has been entrusted with promotional services and passenger services for Andaman and Lakshadweep.
(d) All possible measures are being taken to control costs and to monitor operations to improve the operational efficiency of the vessels. Steps are also being taken to reduce administrative/management expenses to the extent possible.

## Proposal to Annex Land of Alswal and Lumglei Districte by Mizoram

7334. DR. R. ROTHUAMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:
(a) whether he is aware of the fact that Mizoram Government propose to annex vast areas st land of Alzwal and Lunglei districts comprising five vil-lages-Lal Sawral, Sesawm, Hmun, Pukzing inhabited by Mizos to Chakma district causing tense situation over the disputed areas;
(b) whether Government propose to inquire into the mattir and issue imme. diate instruction to the State Government not to implement the proposal since any dispute over land is a matter to be decided entirely by the respective village councils; and
(c) if so, the stops taken or proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE: MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): (a). No, Sir.
(b) and (c). Do not arise.

## मंत्रो को प्राप्त पत्रों की संख्या

7335. धो बयाराम धाष्य : क्या गह मंम्री यह् बताने की कुपा करेंगे कि :
(क) 1 जून, 1977 से 31 जनवरी 1978 की घ्रवधि के दोरान मत्री महादादय को ससद सद्रम्यों से कितने पत्र प्रात्त हुए श्रौर उन्हें कितनने पनो के उत्तर दिये गये घौर कितने पत्न ऐसे हैं जिनके उतर नह्ठों दिये कये ; घौर
(ग) भविष्य म सभी संसद सदस्यो को घीध्र उत्तर देने के लिए सरकार का क्या कार्यषाह़ी करने का प्रस्ताख है ?

गहड घंबालय में राण्य मनी (शी धनिक: लNल घजल ) (क) स्थिति हस प्रकार है :
$\begin{array}{ll}\text { प्राप्त पनों की संख्या } & 2929 . \\ \text { प्रेषित चत्तरों की संख्या } & 2261\end{array}$
घोष 668 पद्रों में से 44 पन संबंधित मंबालयों/चिभागों को भावश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिवेये गये ये तथा 116 पंत्र ऐसे मामलों से संबंधित मे जिन में उतर देने की भावपयकरा नहीं थी। 508 लम्बित पत्न राज्य सरकारों के साष्य पत्न ब्यवहार/जांष की विभिक्न भवस्थामों में है तथा उनका यथाशीध्र निपटान कर विया अायंगा ।

