These strong feelings were sought to be assuaged by limiting the jurssdiction of the proposed division from Trivandrum to Shoranur only. But aince this alternative considerably reduced the route kilometrage, making the proposed new Division non-viable, it was decided, as a first step, to form a Transportation Division only at Trivandrume, to be developed into a fulfledged division in due course.

Unfortunately, the above scheme too did not find favour. The State Government also stated that they would not be able to offer land free of cost as promised earlier unless a full-fledged division at Trivandrum was created

In the changed back-ground the Chief Minister of Kerala has been requested to have detailed discussions with all the concerned parties in the area and envolve an agreed solution so that the matter could be processed further. There is no indication yet of such discussions having tak^n piace.

## Low Iron Oxide in vast sandy areas of Tiruchendur

3218. SHRI K T. KOSALRAM: Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state-
(a) whether it is a fact that the soil in the vast sandy areas of Tiruchendur taluk, Tirunelveli Distt, of Tamilnadu State, contains low aron oxide, which can be utilised for Paint Industry; and
(b) if so, whether Government will examine the same and suggest proposals for upgrading the material with a view to encourage local entrepreneurs to set up units for Paint Industry?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA):
(a) and (b). Information is being collected and will be inid on the Table of the Houta.

## 

 मंधी वह बताने की छापा करोते कि :
(क) मघ्प प्रेग्र से विल्यी के लिखे चाले बाली एक मान गती, छतीसणद एपश्रेष कित्रा तिषि की बलाई गई बी धौर उसते होगे बाली धाय का बर्षबार ख्यीरा क्या है ;
(ब) क्या इस आापी के महुष्य तथा इससे होगो बाली धाय को वेक्रो हुए मक्राजय ज्त काती के fिख्यो को सूपर गाडी के fिल्यों से बबलते के भ्राल पर बिषार कर रहा है ; मौर
(ग) यदि हा, तो ऐमा कष तक किया जायंगा घौर यदि नही, तो उमके क्या कारण है?
 (क) छनीमगड एक्म्र्रम 1-11-75 हे रायपुग घ्रोर भोपाल के बीच चलायी गयी थी। $26-1-76$ से यह गारी बिलामपुर मक घौर $16-2-1977$ में निजामहोन तक बहागी गयी थी। घ्रलग-प्रलग गाण्यो की पामनी/बनं के पृथकपृथक प्राकहे नही ग्ले जाओ ।
(ब) घोर (ग) हन गाहायो म भी उमी प्रकार के चिब्हो मगाये आते है जिस .्रकार के
 हैं

##   टोों में घालापकता

3220. सी राल लरेल दुलबत्ट : क्या रेल मंबी यह बताने की हैपा करो कि
(क) मुजक्षरपुर-बाराबकी मीटर गेज लाइए को जाए गेज साइल में ब्रलने के लिए कितने हा पटरी ीी सावप्वक्ता होगी;
(ब) कितने टा पटरी के लिये कमादेय विए गए हैं
(ग) च्रफे लिए कितमी संख्या में लक़ी ते सीपरो की घावस्यकता होगी होर उस की सकाई के किए क्या बनल्था की गरा है ;
