
 हारें जो सोल किरोों में जारे है, ते क्वीजिए में ब्वात करते है, क्य कित कहो के ल्लोण क्या-
 आरो है, तो वहा के लोग हो रान में वात करते है, गेकिन हमारे कोल रोगकिए में बात करो है। हल लिए मेती प्रार्षना है कि हिम्ब धीर प्रादेधिक नाषाओं को प्रयलित करते की योजना पर जल्दी अमल कग्ना जहिये।
 महोबक, कोठारी आयोग बर संसकृ-मषस्यो की किषाता सम्बन्बी समिति के प्रतिबेबलों में किष्षा के माध्रम के सम्बन्ब में विस्तार के किजार किया गया है। हल दोनों प्रतिबेदनों के छारा इस सदन का ख्यान वियोष हूप से इस ओर आराष्त हो गया है कि केन्हीय सरकार किक्षा के माष्यम के सम्बन्त में क्या नीति निर्घारित करने जा रही है।

जहा तक अर्रेजी की हिमायत का पर्न है, सभापति महोदय, आप मुले सल खलद्धों को कहने की द्वाजत दो कि जो थोड़े से व्यक्ति अयोगी की हिमायत करने में बहुता प्रयल नील पे, बर्भेजो के हा के से से जाते समय उन के मन में ऐसी ही तिलमिसाहट थी, जंसी कि वाज कुछ लोगो के मन में अंक्रेजी को जाते देख कर हो रही है।

समालति कहोजय : मानतीय सबस्म बपना जाषण कल जारी रें ।

### 17.29 Hrs

## -MINING OPERATIONS IN JHARIA

 पदोबय, आाज मे जिस विषय की कर्ष उठाना काहता हो, उस का सम्बन्ब जिजाए के चालकेन के एक बहें णहर, हिरिया, बोर बहां के पषात, साठ हजार नोगों के जालो-माल तो

ह1 घ

 मी घानों के नरा हला है
 बानों में चुाई हो रही है। बाप वह त जनते है कि करिया पहर है एक कराता की दूरी पर, उस के बोनों कोर, बरहों हे बान्ति
 एक्जायदी कमीशन ने कहा बा कित घार इस ब्वाग को न वृमाया गया बहर बाडकरण के सेबों की बुबाई को न गेका गया, तो जामो माल की अति के बलाबा समूरे जहर को बतरा भी केषा हो सकता है ।

बाल दो कम्पनियों ऐली है जिनसी परिषा के पास में बानें यी कर बहा का कोषक्षा बत्य हो जाने पर णरिया गहा के ीीवे ते बुवाई का काम कर रही है। वता नही हमारे जीफ इंल्पैपटर आाफ माइन्त ने किस्त प्रकार उन्हें महर के बीच कोयसा निकालने की अनुयति ही है। लोगों की घारणा है कि हस अनुपति के बन्दर बहुत ती वातें है कहीं तो वह हतने लोगों के जन-कीवन से fिलषाए नही करते । एक्रपर्ट्रूंत की ओषिनिबन ती जाती है कौर पह कहा जाना है कि कानूत के मुर्ताविक बानो के बr्यों की नीरे छोड़े जाले वाली जितनी सम्बाई जोड़ाई होनी चिएए उतनी उस में छोड़ी जा रही हैं। 100 छुट
 हैं। सेकिन हम आनते हें कि किस प्रकार हमारे वहा कानून का पालन होता है। हज सेले है कि कसको बम्वा कीर fिल्सी सरीके गहरो में जहां रानि में विलसी का क्रकाल सूर्य के प्रमाए को मी भाल करने बाला होता है, किष्ता म्रार से यन्ठर हैष्ट डीलिम्त कलती है किर जहां अन्डर प्राउन्ह काम होता हो बहाँ वन्ग्रें किलिग चले तो गस हैं को वाल्थर्य की बात नही। लोषों को जक है कि बान के कुछ अाषितरों की किती पुजी भगत से ध्रान वालों को चो

 चूते हैर्र का जनगीम बहरें ने है ।

बजलन महोष्य, बल अप्या यह है कि बित के कोलाहल मे तो किती को नती फला कलता नेकिज राषि में बत्व लोग अपमेबवमे बटों में तोते ह तो नीचे सि जमीन मे ध्रकाके, बम की तरह के घरांते की आघाज आती है। सोते चुर बज्दे बाग उठते है। रोगी अपने बिधने से है चहे होते हैं। जिखकियो के घीरे दूटने सलच्टे है। बहुत से मकालो कें तो दरारे की पड़ गई हैं बीर कह जग्ह जमीन मी 日स्ष गई है। करिया कहर से केषल एक सीयार्ष मीन की छूरी पर बनियाड़ीर नामक ह्थान पर जो सीरिय-पायरहीह गेड पर पडता है सडक का एक हिस्ता कुछ महीन पहले धस गया का। उसी तरह दूसरी कोर र्रारिया मे काते मील की द्री पर कुस्तोर के पास भी पीजक्त रोश धम गई है ।

बज्ञा महोदय, ऐसी अवस्था मे अगर खंस ने नलरिक अधिकारियो से इस तरह का नियेबल करें कि आप कम से कम पहार से नीचे यी घन्नों का काम बल्द कर दे तो मे सममता दू हिक कोई बही घात नही है 1 उन की प्रार्षना जम्यन है कोर अधिकारियों को उस को मान लेना चाइये घा। मं छम विषय में और विभेष न अहु कर विहार और बगल के समाबार पदों मे जो समाचार प्रकार्गत हुए है, उलोे स्वाबदातांां ने जो ममानार भेते है, लेटर्म टु दी एरीटन कालम मे जो लोगो के पन्न Рम्जासित हुए और पनो में उस विषय में खम्बालकीय निकसे दं उन मे से केषस तीन का उबरण अल के सामने रबना चाहता है। प्रता उदरफ विह्रार के प्रसिद समानाएप
 जिंत्राँ बत्रा के सबाददाता ने
"Repeated Explosions in Jharia Town."
चनक तीयक मे लिख्या है कि
" Durag the nught violent ex plowons and burating sounds are heard in the heart of the town of Jharia
staping babies ave awatened bower wives are frightenod, glats panes got cracked and pationts get norvoua. This has made the citimen peajcky...."
 है :
'. ..Their lives and property are also endangered by this ace of the colliery in collustion wuh athe Mintnge Department

बाले फिर किस्ता है -
"Jhatin town, which has acquired a geographical importance is of the oldest existence in the coal-fieff and in 4 very umportant metung-place of vanous trades and industr es and reen connected with the mining tracic *
यही समाबार हसी अपय का बिहाग के रूसरे प्रसिद्ध पन्त घडियन मेशन में 21-3-67 को निकला है - एरंस आष वर्पिता टाउन
 मे उस को न पह कर घड्यिन नेशन में ही एक इजीनियन का पर प्रकाणित ह्दुआ है उसको दो चार माइनें धढ़ना चाएता है। जनार्षन साही मार्डनग घंलीनिये रह कुरे है 1 वे

- Threat to Jharia Town"

नामक गीर्षष के अन्तरंत्त किबते हैं "Sir,

Heing a mining expert, I take keen interest in your publ catuon of the seasational dews under the captuon, 'Parts of Jharia Town May sink 1 wonder how Mr G. $\mathbf{S}$ Jabbi Chief Inspector of Mincs, dppears to be optirnstic abour the underground work ngs when the areds consistung of Plot No 238, cic are sreadily going down from north-southern onde actually involving the very vital question of precwus lives and propertien of ao many residents in part of the Jharis town tself"
 सर्यं लाइट ने को घपना सपभकीज खिया है। बह कम महरखपूर्ण नही है। उसका मषाबकीय

## - Mr -

"It is not surprising that the peopie of Jharia, Bhar's most important ean city, are having nimpmarish time with the constant threat of subsdence. In view of the underground explosions cauning vibrations in Jharis people's houses, the ecare is quite natural. It is possible that underground explomons do not premage any innodiate danger to the town. But there is need to reassure the resideats."

## किर आगे बल कर प्व कहला है

"It is amazing that the Mrong Inspectorate of the Government of India is showing utter callousnes, in the mattor. Why is it hestating to malos an andbortative statement on the issue? The mining operations right undor the Jharia town could not have been possible without exprem permission from the Mining Iompectorate."

अष्यक मह्दोदय, ये तीन तरद्र के उद्बरण मेंने आयके सामने पेग किए हैं। इसके असाबा बोवों ने बसिकाष्यों के भी दरवाजं बराबर बटबटाषे। उन लोवो ने कीक माईर्भग इसपेप्टर को की पन्त लिखा हेकिम किसी का उतर नहीं दिया गया 1 कुष्छ लोग अंत मे कोटं की परण मे भी गए और ध्रनाद के फन्टं क्लास मेंजिस्ट्रेट मिस्टर के० रहमान ने बपने फंसले में निबा :
"The complainant, a resident ol the Jharia town, has brought alleentions that some of the adjoining colFiaries, tamely," ( 80 and so) "are conducting unauthorised mining uperations below ground."
"The allegations appear to be serious enough and it to abolutaly necesaery that an urgent and thorough probe is held in the matter to ensure afoty, If nacesary, as also to diepel midiving if any, from the minde of the retidants regarding any impending cabietrophe.

This complaint wivin eppenes of have been aigad by 31 other peruon canoot, in my opinion. be treben lightily as it disolones specilc ellentions of underground explouions heneath Tharia town and their approaching danger from the sume."
अष्यक महोबय, रस र्थारिया टाउम के
 है, तथा लोगों को बतरे की किती बती आतांका है बह्ड जो को बमी उदरण fकर है
 उनसे यह माफ जाहिर होता है। किर केरी समझ में नही अन्ना कि इननी fर्क मरफार क्यों ले रही है, हनवी जहमत करकार मोल क्यो से रही है ? क्या कोयने के बदले बहा होरे की बननें है ? व्या समूते बहार बोर बमाल के कोन कील्द्रत का मारा कोया समाप्न हो गपा कि जिना घहर के नीचे के कोर्ले का निकाने उसकी पूति नही छो सकती ? क्या हमारां गेले बन्द हो जायंनी ? या इयारी विर्मनयां से घुआा 斤नकलना बन्द हो जायषा ? वेरी समम में नही आना आर्ाबर लहर के नीये उन बानो से कितना कोषसा निकनेगा? यमी मी अरवों टन कोषला हमरी कोल कीस्प्त नें भरा प्रा है । फिर रस थोड़े से कोये के निये हतने लोगों की जान माम को बतरे में क्यों गाला जा रहा है। किर यदि बतरा ₹ भो हो तो लोगों को आणका तो है ही । नोग रात को सो नही सकते है। परमाइस्या न करे कल भूकम्ब हो जाय तो खाप जानते है उहा जमोन पोलो होतो है बहा मबसे उधिक नुकसान होता है । मेने जेसा पहले कहा श्राया के दोनों तरफ आाप लगी हुई है बोर बाप यह मी गानने हैं एक्सपटंस का वह मन है कि जहा सर्सालड जमीन रहती वै वहा नींते जाग को आगे बदने का मोता नही fमलना। लेकिन जहा जमीन पोली हो जाती है वहा बाल जल्दो से जाले बह सकतो है। वहद्धमता कतरा है । अभी बगास की अाग श्रात नही हुई है। वह बहवानल जारी है और उसके साप्समष यहि दस दीस पा 50 गत की दूरी को जाम के मीतर से कोषला निकाल लिया आय लाल

 मी ज़ा खती है। ऐती बपस्ता में काते के
 किज कम से कम परिपा कहर के नीते का काम बन्त्र कर रें लेकिन ऐसा कोई काल्कासन उन्हांते नही विया योर जैता कि मेंते कहा है उन लोवों के सउनी अबाष में बही षतलाया कि 100 बई 100 किट के किलस्स छोड़ते जा रे हे योर इस तरह्ह का गलियारा निकासते है, हतनी जबह छोग़ो हैं, लेकित इस सब बातों की गारंटी क्या है ?

एक्सवर्टस् की आोगीनियन का ह्वाल मी इल ये ही रहे हैं। अभी हाल में हैल्दियाबहोनी लाइन की खर्ञा इयो सबन मे हुई थी, उसमें इमने देबा क्र किम घकार हपने अनरीकन एक्सपर्टस् मे ओगीनियन लिया बौर किर बाद में हमको उम पाइन-लाइन को वहाँ से हटा कर दूसरी जगह ले जाना पहा, उसने हमारे $18-20$ करोह हुये का बलिदान हो गया, स्वाहा हो गया। यरणि बह हपयों का सबाल था, लेकिन यहा पर जो चर्षा हम कर रहे हैं, उसमेंकेब ठगयों का सबाल नही है, उसमे $60-70$ हारार होगों के जीबन का सथान थी है। कितनी बति होगी वह कहता वुकिल है। भाज सरिया चहर में याठ-कस तल्ले के मकान बन रहे है, ट्रेफिक बा र्का है, टनो माल मेकर सेकरों मोटरलारिया चनती रहती हैं, ऐसी अवस्वा मे कणर णहा के नीषे का को स्पान पोला हो जाता है तो आप समझ स्तनते है कि जहर की जनोमाल को कितना बड़ा बतरा है।

सभापतित महोदय, षैंता मंने कहा हो सकता है कि टै कनीफल दूष्टि से बायद वह त्रता न हो, तेकिल लोगों क मन में कक तो है हो।
 बोोों को वहु यक्वस्त करे, उनको आपष्वासन वे। कोगों ते बार बार इस ज्ञात की प्रां्ना की है कि कमत के कम सरकार उन्हे हस पात की गार्टी दे कि खगर उने कुछ हो जाय, बाद

 हो घ सब तीक हो, वा आये कितने यकिकारी हैं, थाग की भमस्वा में हम णाह कितनी हमानसारी से काल करें, लेकिन हल यह नहीं मान सफते हैं कि ऐली गलती न हैं, ऐली अवस्ता में मेरी समझ में यह जात कहीं था रही है कि क्यों घ्तना वड़ा बतरा मोष्प लिया जा राता है। एलििये में माननीय भंबी ती से प्रांषंता करंगा कि षहु हस विपय पर भम्मीरता पूर्षक विनार करें, काराषर बहां हो कितना कोयला निकसेगा ।

एक सबाल बोर उठ सकता है । एस
 को लिख्या था, लेकिन उन्होंने जबाब दिया कि वहा भ्रम में मातहत नही काता है, वह सेबर मिनिस्ट्री का सबाल है। मैने सोचा कि सूक लेबर fिनिस्टर का काम वहों की लेबर की वे लमाल करना है। बहा परदो तीन हजार मजढूर तो काम घन्ते ही होंगे। बगर बाल बन्द हो जाती है तो ोो क्या करेंगे। उनकी यह $\begin{aligned} & \text { चिन्ता स्वापराविन है, बगर उनकी विन्ता }\end{aligned}$ ऐसी है, तो मि उन्हे घन्वबाद देता हैं। कम से कम ते मजरूटों के लिये सोखते ते हैं। सेकिन क्या उन मजदूरों की बही काय मिल सकता है और दूनसरी जगह काम नही भमल सकता। बाज र्भग्या के अलाबा बंगाल बौर बिहार की बानों में करोत़ों-नरतों टन कोषसा परा पढ़ा है, बहा के मबढ़र हूलती जगहा मे जाये जा मयते है, बहां के बानमालिकों को हूलरी बानें दी जा सफती है।

मैं बतें बदब से माननीय मंती जी से बर्ष कसंगा कि बहा पर कोया पुर्ता कर से अरिखा के लोगों की कबर बोलने का काम उन मघदूरों से करखा रहे हैं। इसीिये सेरा निवेबन है कि कम से कम से रस घरिया Mहर के नीचे की बानों की दुबाई का कास कोरन बन्द करायें बोर बगर वह्ह बह समतने है कि इससे उन कानों का कोषला नहीं किकरेमा, क्योंकि उनमें हे हीरे निफल खो है, हो कम


 काम करनेबाले कमे बती है, उनफो काती दे रेगे। क्यौकि जक तक दतना बका णम कहीं होगा, तब बक वह गीज बए नहीं सकती, 100 बतर 100 कुट के बसमें 80 बाई 80 पु के हो गये है और जगर वह कीज जारी री हो तो 50 थार 50 के मी हो ตायेंते और चुवानतनास्ता कल को कोई भूकम्प का गवा बा बोर कोई बात हो गई तो समूका जहर घंत्र जया। । बहों के लाबों लोगों की जानें समान्न हो जायंगो, करो सम्प्रति नष्ट हो उलयी। । इस लिये में काप्ये ब्वारा खवने किनिस्टर साह्त के किर प्रार्यना कसंगा fक वहु अपती fज़द को छोए़ कर लोगों की अपाताबों को पूरा करे।
THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI HATHI) : I welcome this opportunity of explaining the position in Sharia and I also appreciate very much the anxicty of the hon. member. It is very natural that if the full facts are not known, and if such thungs are heard people should feel that the houses wrl! fall down, damage to property will be dose etc. I very much appreciate ths krod of anxiety in the minds of the proppo and therr sepresentatuve. the hon member here

1 wish very much that proper publicity and education fad boen given io the people who bave this apprehension It has been done to an extent, but I will take this opportunity to explain that the potition is not at all such as thould create panc

We must, in the first instance take out from our minds the idea that therc is any collusion. If that is the backgrouad, then any exphanation will not be convincing.

SHRI BENI SHANKAR SHARMA It has been so expressed by tho papers
sHRI HATHI : The papers cuay say anything but let us first start on a clean clate, and then examine it. If there is
 or the lenes, we ehvil aramise that 1 give that sucurnece, so that we cen judye the whole position.

What the peoplo foel is that evarything is being done balow the gurfuce of the town, and as the carth down below becomes hollow, since it is belag dug out, there is bousd to be apprehension in the minds of the peopta.

SHRI SHIV CHANDIKA PRASAD (Jamshodpur). It has been filled by sand

SHRI HATHI. There is no quesrion of sand. I w.ll explain if that had been so, I would certanaly have seid so. The impression, as the hon member said, is that the coat is dug out and then sand is put in That may not be enough support

In the first place, we should undertand that below the surface of Thana rown it is not actually excavation for coal that is heing done A passage is being dug to go to the other and of the town where the mines are When thoy make only a gallery, a pussuge which is $10 \times 12^{\prime}$, there are blocks left as the hon. member rightly sard $100 \times 100^{\circ}$ like to say that all that you have anid is $100 \times 100$. then there is a 10 ep, then there is another hlock belt $100^{\circ} \times 100^{\circ}$ or $n$

SHRI BENI SHANK AR SHARMA: What happens if they are ieduced to 60 hv 60 ?

SHRI HATHI I am comung to the pount, and whatever apprehensions you have. 1 will try to remove them 1 do not want to shut out anv argument ot any logicul appremensions which you have My duty is to see to 1 t, as you have righaly said, and give the people an assurance by proper explanation that this is the correct position, and therofore there is no difficulth. I would not like to say that all that you havo sald is imaginary. No; I will not say that the hoin. Member has been mived by the press reports. That should not be my argument. My arcument wila be that the apprehensions in the miad of the people are geanine unless we heve

## nni ATraid expithered to them the porition as 11 cuinta

As 1 sand. this one pilier is $100^{\circ}$ by 10t: there is otyly pustage of 10 It is a big pillat then, and it is of 100 by $100^{\circ}$. Like that there are pilInre on both sides, all supporting. How nuth below the surface is this? It is 200 feet below: this gallery of the development work is not being done at a distance of 10 to 50 or 60 feet but it is at a depth of 200 feet $w$ th blocks of coal of 100 by 100 . Then, there is a small passage which is meant to engble you to 80 to the other end of the seam. I am perfoctly in aqrement with you when you ask, if this $100^{\circ}$ s reduced to $50^{\circ}$, who is responsible We have usued ordors that a sen or office must go and examine evers work, so that there is no mistake or error or any minchief on the part of anvbody. That is one thing

Then the second thing is the blasting by n.ght They were formerly having three blastings at a time. We have sad or may not, but the frequency of the strots is such that even if it is singht. if that ance this is after all a thing which may cause panic or some fear-it may yomebody hears it he may feel dusturb-ed-it may be hereafter one shot and not three. And there are now 70 shot in a month as aganst thirty-six a das that is, about 1.000 formerly This is not a new thug. The hon Member knows that this is going on for the last 25 to 30 years It is not a new thing There are five such mines whose gallenee have been drawn bejou, and threc have been completed and nothing has happened for the last 25 to 30 years It is not again the same or onjy onc pince. but in other parts ulso where townihips are there in Ramganj coalfields, theoe things happen, and this is happenag throughout the codl-ficids But wo bave been careful enough to sea then thece dimentions of the pillars are not rechuced. Otherwise, what happen nt as the hon. Member pointed out, first they have pillart, and then from the pillars they again draw coal and as they go on drawing coal, the pillar becomes thinner and thinner, and then they put
on cither mading or inoa mopet in the place of the eonl. In thit, we tave sade very elearty that bo cool chent be extracted from theme pillas, nothins of the sort. That is a claar instruction and it is being checied that nothing is drawn. So, this is the only pasante or dovelopment work froms the whole arrface, and hardly 15 to 20 per cent will be dug. That is only for the purpows of passage. The pillars will remain $\mathbf{1 0 0}$ by 100; then a space of 10 feet and again $100^{\circ}$ by 100 . I can give you the assurance that no coal will bo allowed to be extracted from theso pillars.

## SHRI BENI SHANKAR SHARMA .

 We know our buainess-men very well.SHRI HATHI: You have righiy sand that businessmen are there, but it is the duty of the highest officer to satisfy himself that this is not done. I can give this assurance that no permission has been g.ven and it will not be given to thin the pillars by taking conl from it So far as the blasting is concerned, we have said there should be only one shot and not three at a time I am also thinking-I just d.scussed it uth my officers-whether it would be possible to examine whether there could be no blasting by night, because during the day it does not make such a big noise We have not done th.s blasting for coal. It is permitted only where there are geological disturbances and instead of coal, there is hard rock. These are the various steps we have taken. I assure the hon. member that we shall take ever! care to see that apart from safety of the people and property, there is no inconvenience caused to them.

So tar as employment is concerned, I would like that no body should be retrenched or unemployed. But 1 have (c) look at it in comparison with the damage to the life and property of the people in the area. I cannot give amployment to workers at the coet of others

SHRI BENI SHANKER SHARMA: Apart from payment of full compensatuon for loss of life and property, will he see that the oficiais who are found gulity are punished?

1529 Mining openations KARTIKA 29, 1889 (SAKA) In Jheria 1530 (H.A.R. Dis.)

SHRI HATHI: We aball carefully aramateo it and if there is any mintake on the part of any offecials, I shall punish them

SHRI RANDHIR SINGH (Robtak) I had given a question.

MR. CHAIRMAN : That was not in tume According to the amended
rule, it must be given betore the maing. You had given it at 12.30. I am eorry. 18 Kiss .
The Lod Sabha then adjourned tlll Eleven of the Clock on Twesday, November 21, 1967 Karuka 30, 1889 (Saka)

