(b) the number of landless people for whom the houses have been constructed along with the details of the amount spent thereon;
(c) whether Government of India have formulated any scheme regarding construction of houses for the farm labourers keeping in view their plight; and
(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI bHISHMA NARAIN SINGH): (a) and (b). The information is being collected from the Government of Gujarat and will be laid on the Table of the Sabha.
(c) No serarate scheme has been formulated other than the rural house Sites Scheme.
(d) Does not arise.

## Reorganisation of T.C.P.O.

2395. SHRI NAND KISHORE SHARMA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:
(a) is it a fact that the Ministry is trying to reorganise and restructure the Town and Country Planning Organisation;
(b) whether this exercise has been going on for the last $2 / 3$ years; and
(c) if so, the reasons why cadrereview is not being undertaken regularly and from time to time as per rules laid down by the Home Ministry?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH) : (a) and (b). Yes, Sir.
(c) Cadre reveiw is usually undertaken for organised services. In the case of Town \& Country Planning Organisation, this purpose will be achieved as a part of the restructuring exercise.

## राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना

## का कार्य

2396. श्री विरदा राम फुलवारिया : क्या सिचाई मंत्री यद्द बताने की छृपा करेंगे कि :
(क) क्या गाजस्थान में नर्मदा नहार परियोजना का कार्य श़ुहु हो गया है, यह परियोजना कब तक पूर्री होगी घ्रोर इस नहृर से कितने एकड़ जमीन की fिंचाई होगी ; ध्रोर
(ख) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

सिचाई मंत्रालय में राज्य मंबी (ध्रो जियाउर्रहमान अंसारो) : (क) और (ख) राजस्थान में नर्मदा नहर परियोजना पर कायं अ्रभी तक आरंभ नहीं कि.या गया है।

तथापि, राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि वह 1984-85 में वक्सं का निर्मराए पूरे जोर से आरम्भ कर सकेगी श्रौर उसे लगभग 4 वर्षों में पूरा करेगी। राज्य सरकार का इस नह्र प्रसाली ते एक लाख हैक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र के लिए सिचाई सुविधग्रों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 80 करोड़ रुपये बताई गई है।

