के बिये केन्द्र से किसी प्रकार की गहायता की मांग की थी ; घौर
(ख) यदि हां, तो उसे किस प्रकार की सहायता दी गई ?

उब्षोग मंत्री (श्री मनुभाई ज्ञाह) :(क) घौर (ख). उत्तर प्रदेश के पिछ्के़े क्षेत्रों का विकास करने के fिये भारत सरकार द्वारा किये गये तदर्थ नियतन में से श२さع-६० में पहाड़ी जितों में महकारिता के घंषार पर राल के कारबानों का विकास करने के लिये रजज्य सरकार ने $P$. ३द लाख रुपये रखे थे ।

## उत्तर प्रवेश में घौचोगिक बस्तिया

२ २६च. री भक्त बर्घान : क्या वाणिज्य तथा उचोग मंत्री यह् बताने की दृपा करेंगे fo:
(क) प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनामों के भ्रन्तर्गत उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर घौब्योगिक बस्तियां स्थापित की ग具;
(ख) उन में से प्रत्येक्ष बस्ती में ३? मां, १२६? तक क्या प्रगति हुई थी ; और
(ग) तीसरी पंचवर्षोग योजना के भ्रन्तगंत इस बारे में कित प्रकार का कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

उघोग मंश्री (धी मनभाई जाए) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश के धागरा, झनपुर, नंनी, तोनी, वाराणसी. देवंन्द. देवरिया, बस्ती, जांमी, ए्टा घोर fिजनोर में एक तक बस्ती के निये मं झूर की गईे ग्य. रहु मौद्योगिक बनिन्नों में से ण़ागरा का पुर, नेनं, वाराणसी, लोर्न फ्रैर देखबन्द नं श्रंच्या़िक बस्नियों बसाई जा चुका हैं। इन भीयेंगिक बसित्यीं की प्रगति नीचे दी जा रही है :-

श्रं।गरा : बस्ती में श्रांशिक रूप से काम हो गहा है । भागरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी 9000 किलोवटट बिजती संभरण करने का प्रबन्घ कर रही है । इम में से ६०० किलोवाट बिजली उपलब्ध हो गड़ है तथा शै पारियों कों कनेक्रान दिय ज, चके हैं।

क।नपुर : बस्ती में ग्रांगिक रून से क।म हो रहा है बस्ती को ६०० fिलोवाट बिजली नियत की गई है म्रौर २४ शेडों को कनेक्शन दिये जा चुक़ है ।

नैनी : राष्ट्रीय लषु उद्योग निंगम ढ्वारा ३४ शैडों वानी बस्ती स्थापित कर $\uparrow$ गई है श्रोर उस में काम हों रहा है ।

वारांणसी, लोनी, देवबन्द : बस्तिया बसाई जा चुकी हैं म्यार शेड नियत कक जा चुके हैं लेकिन बस्तियों में उत्पादन शुरू नहीं हुश्र। है ।

देवरिया, बस्ती, घंटंती, एटा, बिजनोर : घन बस्तियों के लि' भूमि प्रप्त करने की कारंवाई की जा रही है । ये बस्तियां उत्तर प्रदेश के पिछढ़े जिलें में स्थित है ।
(ग) तीसरी पंचवर्षीय ोजना में प२ बस्तिथां बसाने का प्रस्ताव है ।

## Roads in N.E.F.A.

3569. Shri D. Ering: Will the Prime Minister be pleased to state:
(a) the total mileage of all-weather and fair-weather roads in the North East Frontier Agency, so far constructed ser arately;
(b) what is the approximate mileage of such roads proposed to be constructed during the next Five Year Plan, connecting all the Divisional

Headquarters and the other Administrative Centres, inter se and with the plain areas; and
(c) how many miles of existing roads have been so far constructed and will be undertaken for construction in the current year and the next Five Year Plan by the Army Engineers?

The Prime Minister and Minister of External Afrairs (Shrl Jiwaharial Nehru): (a) to (c). A statement is placed on the Table of the House.

## Statement

1. Existing Roads
(a) All-weather Nil
(b) Fair-weather

747 miles
(c) Eight-feet wide mule paths with jeepable gradients

398 miles
(d) Porter tracks connecting Administrative Centres . 3252 miles
2. Roads proposed to be constructed during the Third Five Year Plan.
(a) Fair weather roads

419 miles
(b) Jeepable mule paths

153 miles
(c) Porter tracks to connect Administrative Centres

521 miles
3. Roads constructed and proposed to be constructed by the Army Engineers.
(a) 98 miles of Fair-weather roads have been constructed by the Army Engineers in NEFA.
(b) The General Reserve Engineer Force have taken over another 250 miles approximately of Fair-weather roads leading from the Assam plains to the interior of N.E.F.A. for conversion into all-weather roads

## Excess Area in Punjab

3570. $\left\{\begin{array}{l}\text { Shri Inder J. Malhotra: } \\ \text { Shri Bahadur Singh: }\end{array}\right.$

Will the Minister of Rehabilitation and Minority Affairs be pleased to state:
(a) whether it is a fact that excess area with the rural land allottees is being sold to them at Rs. 650 per
standard acre for the first 2 acres and above at Ris. 900 per standard acre in the Punjab State;
(b) whether this cost is adjustable against verified claims;
(c) if not, the reasons therefor; and
(d) whether it is also a fact that Government compensation rate per standard acre was Rs. 450 per acre and the reasons for difference in compensation and sale rate?

The Ministor of Rehabilitation and Minority Affairs (Shri Mohr Chand Khanna): (a) The allottes are permitted to purchase the excess land in their occupation at the following rates:-

Excess land obtained on account of misstatement on the part of the allottees.
(i) (1) Ks. 675 per stindard acre for the first 2 standard acres.
(ii) © Rs. $900 /-$ pes standard acre for the remaining area.
Excess land obtained on account of mistake on the pa the Department.

|  |
| :---: |
|  |  |

(b) Yes.
(c) Does not arise.
(d) Yes. The displaced persons holding land in excess are not, as a matter of right, ensitled to its transfer. It is a conces ion given to them. In fact Government would lave been, specially in the case of those who had obtained excess ailotments through mis-statements, perfectly justifled in evicting the allot'ers concerned from the excess area in thrif poristion. The allo'ters have bren permitted to purchase the excoss area only as a special concession and it is not obligatory for them to purchase it. The price charged is even now below the market value of similar land in Punjab.

