# क्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकाटी रायगढ़ (छ.ठ.) 

भू-अर्जन प्र.क्र4/अ-82/2014-15
वाम बड़माल प. ह.नं. 30
तहसील पुसौर जिला रायगढ़

## महाप्रबंधक,

एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईीनिंग परियोजना
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.)
आवेदक.
विस्द्ध

अरविब्द कुमार पि. रयामसुन्दर जाति अग्यवाल सदर बाजार रायगढ़ भूमि स्वामी
ई巳वर, गोपाल पिता गौकीलाल, ललित, पुष्पा, सविता पिता शौकीलाल, महादेव जनक पिता डिगरो जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
जरावीर पि. दलवीर जाति सिक्ख सा बेलपहाड उडिसा भू स्वामी
दिनबंधु दैतारी पि. द्रुपत जाति माली सा बोइरदादर रायगढ़ भू स्वामी
दरारथ सान्तनू सुमिधा पि. खुदलू समारू उर्मिला पि. महाजन जमुना पिता लैखन जाति केंवट सा देह भू स्वामी
दादूलाल पि भूखी जाति उरांव सा कलमा तहसील डभरा भू स्वामी
परदेशी पिता अतवा जाति उरांव सा कलमा तह डभरा सा देह भूमि स्वामी
भगवन्न कौर जौजे बलदेव जाति सिक्ख नि टाटा नगर उड़िसा भूमि स्वामी
भागवतिया पि. गजराज जाति गोंड भू स्वामी
मूनचीत अर्जुन विष्णु सुकानित पि. सार्तिक जाति केवट भू स्वामी
मिनकेतन पि बुधुराम जाति संवरा सा तेतला देह भू स्वामी
रतिकुमार पिता खोरवर जाति कोष्टा सा देह भूमि स्वामी
रूपलाल पि रांकर भास्कर पि रामेरवर बेंची बेवा रामेरवर जाति गोड सा देह भू स्वामी
ललिता बेवा मंगल जाति गोड़ सा देह भूमि स्वामी
बिक्की पिता गजानन्द, सुरेखा पिता हरि, कृष्णचंद पिता वासुदेव जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
स्वतंत्र कुमार उमेशकुमार पि. जयकुमार उमा बेवा जयकुमार जाति केंवट भू स्वामी
सरधाकरो पि. बोलो जाति केंवट सा देह भूमि स्वामी
करमु पिता जादवो जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
तुलेखवर षि. सुखदेव मो. रसमती बेवा सुखदेव जाति गोड़ सा देह भूमि स्वामी
मुन्जी पि. रामकुमार जाति कलार सा देह भूमि स्वामी
सुभाष, शिला, सुधा विता पद्मलोचन, बोदाई बेवा पद्मलोचन, पदमन पिता चन्द्रभानु जाति गोड़ सा देह भूमि स्वामी
हीरालाल पि कान्ह जाति गोड सा देह भू स्वामी
श्रवण सरोज पि नान्हेराम सुकमति बेवा नान्हेराम जाति गोड सा देह भू स्वामी
श्रवण सरोज पि नान्हेराम सुकमति बेवा नान्हेराम जाति गोड सा देह भू स्वामी
गोपाल कुमार पिता पवन कुमार जाति अखवाल नि रायगढ़ भूमि स्वामी
हरिहांकट पिता माखन जाति रावत सा देह भूमि स्वामी
डिगर बिराकर हान्दू पि. रत्ना जाति कोलता- अनावेदकरण.


अवाई आदेश
(दिनांक 23 01-2017)
यह प्रकरण महापबंधक एलटीपीसी तलाप्याली कोल मार्fिंग परियोजना घरधोड़ा जिला रायगढ़ के पत्र क्र. REF No 5073/TLCMP/pvt/12/08/15 बड़माल दिनांक 20.08 .2015 के अनुसार बामबड़माल प.ह.नं. 30 रा.नि.मं. पुसौर तह.-पुसीट जिला रायका़ के निजी भूमि कुल ख.लं. 69 कुल रकबा8.834ते. का रेल लाईन निर्मण के लिये अधिबहण हेतु भू-अर्जन पस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर पारंभ किया गया।

उपरोक्त भू-अर्जन प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्वस्स योजना तैयार कर महापबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रत्तावित पुनर्वस्त योजना का अनुमोदन प्रचलित नियमों के तारतम्य में आयुक्त, बिलासपुट संभाण बिलासपुर के पश्र कमांक 3062/राजस्व/ भू-अर्जन/2015 बिलासपुट दिनांक 25.7.2015 अनुसार प्रस्तावित पुनवर्वास योजना में निम्नांकित रार्त समाहित कर पुनर्वर्त योजना का अनुमोदन किया गया है :-

1. कलेक्टर द्वारा मुआवजा का निर्धारण शू-अर्जन पुनर्वससन और पुलर्ष्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहल किया जावेगा।
2. भासब द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. भूमि अर्जन के बाद सथल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि होष बचती हो कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो रोष भूमि का भी अधिय्यहण किया जावेगा।
4. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जावेगा। वृक्षाटोपण हेतु कार्य योजना दो माह के भीतर तैयार किया जावे, ताकि आगाभी बरसात के पूर्व वृक्षाटोपण का कार्य किया जा सके।
5. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिहिचत किया जावे।
6. मकान विस्थापितों के लिऐ वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
7. कलेक्टर रायगढ़ भू-अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे, एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रणति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिहिचत करेंगे।
8. एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ कोल माईस ताप विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, यह सुनिरिचत किया जावे।
9. प्रभावित परिवाटों को टोजगार सुनिरिचत करने की दृर्टिट से आजिविका ट्रेड में प्ररिक्षण व्यवस्था किया जावेगा। परचात सफल प्रहिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से टोजगार/ जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
10. जिले के निःराक्तजनों के लिए आजीविका प्रहिशक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विरोष प्रयास करना होगा।
11. नवीब भू-अर्जन अधिनियम 2013 के दूसरी अनुसूपी धारा 31 (1) $38(1)$ और धारा $105(3)$ के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिट्चित किया जाना होगा।
(2) उपरोक्त अनुक्रम में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग पटियोजना से ब्याम बड़माल के प्रस्तावित निम्नांकित भूमि के अधिय्यहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासक और पुनर्ष्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्रिता का अधिकार अचिनियम 2013 के संदर्भ में छ.ग.भासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जाटी निर्देशों के अनुक्म में अधिव्यहण कार्यवाही हेतु प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकारान निम्नानुसार कराया गया :-
अधिवादण हेतु प्रत्तावित भूमि का विवरण :-


| 145 | 0036 | 228 | 0.263 | 30 | 0.198 | 106 | 0.101 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 250 | 0203 | $235 / 2$ | 0.065 | $226 / 2$ | 0.567 | $226 / 1$ | 0.571 |
| 90 | 0.020 | $235 / 3$ | 0.093 | 227 | 0.186 | 249 | 0.053 |
| $91 / 1$ | 0145 | $251 / 1$ | 0.053 | 146 | 0.020 | 217 | 0.061 |
| $24 / 1$ | 0.364 | 92 | 0.113 | 147 | 0.024 | 253 | 0.081 |
| $29 / 1$ | 0.073 | 107 | 0.085 | 23 | 0.121 | 265 | 0.445 |
| $40 / 4$ | 0.020 | 108 | 0.081 | 25 | 0.628 | $214 / 1$ | 0.182 |
| 230 | 0.466 | 220 | 0.012 | 88 | 0.004 | $214 / 3 / 2$ | 0.225 |
| $232 / 3$ | 0.061 | 237 | 0.105 | $22 / 1$ | 0.036 | $266 / 1$ | 0.040 |
| $233 / 1$ | 0.121 | 225 | 0.061 | $22 / 2$ | 0.065 | $91 / 2$ | 0.036 |
| $232 / 2$ | 0.093 | 254 | 0.020 | $93 / 1$ | 0.080 | $91 / 3$ | 0.036 |
| $233 / 2$ | 0.105 | 238 | 0.093 | $93 / 2$ | 0.121 | $221 / 1$ | 0.233 |
| $231 / 1$ | 0.126 | $29 / 3$ | 0.121 | $143 / 1$ | 0.020 | $221 / 1$ | 0.020 |
| $234 / 1$ | 0.081 | $215 / 1$ क | 0.036 | $239 / 1$ | 0.198 | $231 / 2$ | 0.145 |
| $221 / 2$ | 0.084 | $221 / 3$ | 0.129 | $111 / 1$ | 0.008 | $232 / 1$ | 0.028 |
| $26 / 1$ | 0.020 |  |  |  |  |  |  |
| योग - कुल ख.बं. 69 कुल रकबा $\mathbf{8 . 8 3 4}$ ह. |  |  |  |  |  |  |  |

अधिलियम की धारा-11 (1) के प्रकारान का विवरण निम्बानुसार है:-

1. छ.ठ. राजपत्र में दिनांक $2 / 10 / 15$
2. स्बानीय समाचार पत्र ईस्पात टाईम्स दिनांक $27 / 10 / 2015$
3. क्षेत्रिय समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 29/10/2015
4. क्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक $30 / 10 / 2015$
(3) प्रकरण में धारा-11(1) के अधिसूचना प्रकारान परचात् श्री सुरेश्रा कुमार पिता रांकर लाल निवासी लैलूॅा जिला रायगढ़ खसरा नं. $221 / 4,221 / 5$ द्वारा प्रस्तुत आपलियों आवेदक निकाय एवं तहसीलदार पुसौर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्तुत प्रतिवेदन के अनुसार विन्दुवार निम्नानुसार निराकरण किया गया :-
5. हिकायतकर्ता का भूमि खसरा नं. $221 / 4,221 / 5$ रकबा $0.040,0.202$ हे. 0.040 हे. रेल्चे लाईन हेतु अधिबहित कि जा चुकी है। किन्नु मुआवजा देने कि लिस्ट में छुट गया है। अतः उक्त रकबा 0.242 हे. भूमि मुआवजा देने कि लिस्ट में जोड़ा जाये ।
राजस्व पट्वारी द्वारा स्थल मुआयना के परचात तैयार किये गये नक्हो के अनुसार वर्तमान में हिकायतकर्ता कि खसरा नं $221 / 4,221 / 5$ रकबा $0.040,0.202$ हे. भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।
6. सुयदा कुमार आत्मज प्रवण निवासी बगर निगम के सामने रायगढ़ छ.ग. ख.ज. 227
7. श्रीमती अंजू अबावाल पिता श्रवण अयवाल जाति अयवाल निवासी नगर निगम के सामने टायगढ छ.गा.

ख.न. 30
4. हिक्षा आ. श्रवणकुमार अबवाल नि. नगर निगम के सामने टायगढ़ ख.न. 30
5. सावित्री देवी पति सजन कुमार वौौ. निवसी लैलूंगा जिला रायगढ़ ख.न. 226/2
6. श्रवणकुमार आ. महावीर प्रसाद निवासी नगर निगम के सामने रायगढ़ ख.न. 30
7. महावीर प्रसाद अबवाल आ. हरदेंव निवासी नगर निगम के सामने रायगढ़ ख.न. 227
8. राजू स्दिदार व. जगतराम वषै. बाम कोसमपाली तह.व जिला रायगढ़ ख.बं. 226/1
9. अमृतवेक व. गब्वियल व才ौ. ब्राम रामभाठा रायगढ तह व जिला रायगढ़ ख.नं. 226/1
10. नबा पियंका व. एडमोन दिमरापुर रायगाढ़ तह. जिला रायगढ़ ख.नं. 226/1


बबा अंकिता, रजनी व. कारतूस्स वचौ. ढिमरापुर रायगढ़ तह. जिला रायगढ़ ख.नं. 226/1 प्रेमझिला तिक्णा पिता धरम साय वठौ. टीबी टाबर टोड टायगढ़ ख.नं. 226/1
14. बुमारी गरिमा सिंह व. सुरेश चब्द्र वठौ. नि. मधूबन पारा रायगढ़, तह. व दृ जिला रायगढ़ ख.नं. 226/1
35. जितेक्र कुमार सिंह व. सुखलाल वगौ. ढिमरापुर रायगढ़ तह. व. जिला रायगढ़ ख.नं. 226/1
16. उर्मिला पति पी.पी खलखो वरौ. रामभांठा टायगढ़ तह. व जिला रायगढ़ ख.नं. 226/1
17. द्षेवनिस मिंज व. पौलूस वठौ. रामभांग तह. व जिला रायगढ़ ख.बं. 226/1
18. गंगाधर आ. दुलारस्सिंह कि. गुछेली सारंगढ़ हायाढ़ ख.बं. 214/3
19. नाबा विवेकालंद पिता सुभाषचन्ध जाति गोंड़ कि. हिमगीर जिला सुंदरणढ़ ख.जं. $214 / 3$
20. सुभाषत्तक्र पिता उमरूधर जाति गोंड नि. हिमगीर सुंदरगढ़ ख.जं. $214 / 3$
21. ना.बा. चाबालेडवर आ. सुभाषत्वन्र जाति गोंड पिता सुभाष fि. हिमगीर जिला सुंदरणढ़ ख.नं. 214/3
22. लक्षमीन आ. बालकराम नि. मालखौौदा जिला जॉजठीर चांपा ख.नं. $214 / 3$
23. संजय अवाल आ. स्व. टाचेश्याम, सीमा अब्रवाल पति संजय अववाल नि. गॉधीगंज रायगढ़ ख.नं. 226/2
24. मुकेश अबवाल आ. मह्ठावीर प्रसाद अबवाल नि. ओवर ब्रीज के नीचे जूट मील होड़ रायगढ़ ख.न. 238
25. दिनेश कुमार अक्यवाल आ. महावीर, विनय अय्रवाल पिता दिनेरा अゅवाल, श्रीमती बीना अळावाल पति दिनेशा अఖ्गवाल,कुमारी नीधि अфवाल आ. दिनेरा अख्रवाल। सभी निवासी मेन हॉस्पिटल के सामने। ख.न. 238
26. आरीष अøवाल आ. नटवरलाल अఖ़वाल,श्रीमती अनुरका अग्रवाल पति आरीष अळवाल,श्रीमती कामता देवी अखावाल पति स्व. नटवरलाल अग्रवाल,शारवत अय्रवाल आ. मुकेशा कुमार बवाल,श्रीमती सुनिता देवी अळ्रवाल पति मुकेश अक्यवाल। सभी निवासी मेन हॉस्पिटल के सामने रायगढ़ ख.न. 238
27. विक्फी आ. गजाबंद, सुरेखा व. हरि, कृष्णचंद आ. वासुदेव। सभी जाति कोलता एवं सभी निवासी वाम बडमाल, तह. पुसौर, जिला रायगढ़ ख.न. 238
28. विक्सी आ. गजानंद, सुरेखा व. हरि,कृष्णचंद आ. वासुदेव। सभी जाति कोलता एवं सभी निवासी वाम बडमाल, तह. पुसौर, जिला रायगढ़
29. विक्सी आ. गजानंद, सुरेखा व. हरि,कृष्णचंद आ. वासुदेव। सभी जाति कोलता एवं सभी जिवासी बाम बडमाल, तह. पुसौर, जिला रायगढ़ ख.न. 238
30. महेन्द्र कुमार जयसवाल आ. विशवनाथ, नाबा अंकित जायसवाल आ. राजकुमार जयसवाल,नाबा बेहा जयसवाल आ. राजकुमार, नाबा अलज जायसवाल आ. राजकुमार जायसवाल, सभी पा. पिता राजकुमार जायसवाल राजापारा रायगढ.ख.न. 205/2,215/1क,215/1ख/2, 215/3, 215/231.
31. राजकुमार जायसवाल आ. भगवान दास जायसवाल, राजापारा रायगढ़ ख.न.215/1ख
32. दादुलाल उरांव आ.भुखी उरांव निवासी ग्राम कलमा तह-डभरा जिला-जांजगीर चांपा (छ0ग०) ख.न. 232/2,,233/1,230
33. परदेशी आत्मज एतवा निवासी ग्राम कलमा तह-डभरा जिला-जांजगीर चांपा (छ0ग0) ख.न. 221/3,232/2,233/2, 247/1ष

1. धू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना विधिक प्रावध्वनो के विपरीत प्रकारित कराई गई है ।
2. प्रारंभिक अधिसूपना में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नही उल्लेखित है जबकी दूसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है ।
3. (अ) नवीन भूमि अर्जनपुनवर्वसन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त उपबन्धों में छूट दर्शाया गया है जोकि त्रुटीपूर्ण है।
(ब) नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 के अर्रीन बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलेक्टर प्रत्येक मामले में सामाजिक समाघात का निर्धारण अध्यन की अधिसूपना प्रकारान की ताटीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि के कब्जा लेने के ताटीख तक इसमें से जो भी पूर्वतर हो की अवधि के लिए 12 प्रतिवर्ष की दर पर संणणित रकम अविनिर्णित करेगा।
4. खसटे के बटांकन होने के पश्चात संव्यवहारकर्ता को यदि पुनः उक्त जमीन संव्यवहार या अन्य कारणो से वापस प्राप्त होता है तो उक्त खसरा का मुल स्वरूप से बिना बन्दोबस्त की कार्यवाही किए बिना बही आता है।
5.1) आपत्तिकर्ता के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र का निष्पादन नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उप धारा के प्रांरंभिक अधिसूचना के प्रकारान के पूर्व किया गया है एसी स्थिति में उक्त भूमि का बवीब भू-अर्जन अध्विनियम 2013के तहत मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का अधिकाटी है।
5. पकरण मैं (2-33) बारा 11 का प्रकाहान राजस्व विभाग छ.ठ.रास्स द्वारा आपसिकर्ताओ का fितनकरण कियमागुसार किया गर्या:-
(क) टाजपत्र दिनांक 2. अक्टूबर 2015,
(ख) क्षेत्रिय समाचार पत्र (दैनिक भास्कर 29.10.15),
(ब) स्थाबीय समाचार पत्र (ईस्पात टाईम्स 27.10.15)
(घ) बाम सूचना 30.10 .15 को कराया गया ।
6. प्रारंभिक अचिसूचना रा०विभाग छ.ग.रासन द्वारा निहित प्रपत्र में टा०fिभाग छ.ग.शासन द्वारा प्रयक्यित कराई कह है। वर्तमान में बडमाल ब्याम में एनटीपीसी तलाईपाली रेल परियोजना द्वाटा किसी भी प्रभाषित परियाह का विस्बापन निहित नही है।
7. (अ) 8.ग.हासब के असाधारण राजपत्र की अधिसूपना दिनांक 02.03 .2015 के क्मांक एफ.4-28/कात- $1 / 2014$ के अनुसार ओद्धोगीक कौरीडोर को उक्त नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्वाय 3 के समद्र प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।
(ब) छ.ग.हासब द्वारा अध्विनिर्णित की गई संगणित रकम नवीन भृमि अर्जन पुनर्वसस ओर पुबव्यवष्च्वापब अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना की तिथी से 12 प्रतियात वार्षक दर पर किया जावेगा।
8. नटीन भृमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की थारा 11 के प्रारंभीक अधिसूवना का प्रकाहान वर्तमान अद्धतन राजस्व अभिलेख के अनुसार किया गया है।
9. नवीन भृमि अर्जन पुनर्वससन ओर पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार कमिच्नर बिल्रासपुर द्वार्य पुनर्वासन ओर पुनव्यवस्थापन निती अनुमोदित की गई है, जिसके तहत अर्जित भूभि का मुआवजा एवं पुर्वास का लाभ अद्धतन राजस्व अभिलेख के अनुसार पात्र प्रभावितो को दिया जायेगा ।
10. रति कुमार आ. खगेरवर , मोहितकुमार आ. नान्दृराम, सुरेरा कुमार आ. नान्दृाम नि. बडमाल जिला रायठढ़, 48/2, 49/2, 57/2, 87/2, 92/2, 107/2, 108/2, 134/4, 220/2, 260/6, 243/2, 243/3,244/2 245/2, 246/2, 285/1/2, 401/2, 48/3, 49/3, 57/3, 87/3, 92/3, 107/3, 108/3, 134/5, 220/3, 307/7, 343/2, 343/3, 344/3, 345/3, 346/3, 385/1/3, 401/3 :-
11. हिकायतकर्ता कि वर्णित भूमि कुल खसरा बं. 15 व कुल रकबा 3.518 हे. भूमि वर्तमान में रतिकुमार आ. खोेरवर, मोहित आ. नान्हराम, सुरेश आ. बान्दूराम के नाम से चामिल सरिख रूप से रा.अभिलेख में दर्ज है। वर्णित भूमि पूर्व में खगेखर , नान्दूराम आ. रामचरण देवांगन के नाम से भू अभिलेख में दर्ज है। हिकायतकर्ता के पिता खगेखर के फौत होने के परचात आपलिकर्तागण का नाम रा. अभिलेख में विदी सम्मत दर्ज हुआ । अतएव उक्त भूमि पैत्रृक भूमि है एक्त बटवारा सर्व सम्मती से विधीवत हासन के द्वारा प्रदत्त अधिकर के तहत अविवादीत बट्वारा बाग पंचायत बड़माल में विधीवत प्रस्ताव पारित कर ना.क. 22 दिनांक 12.04 .2013 एवं तहसीलदार पुसौर के आदेश दिनांक 28.05 .2013 के अनुसार बंटवारा कर ॠण पुस्तिका पृथक -पृथक प्रदान किया गया जो कि विधि सम्मत है । भू अर्जन की अवीम कार्यवाही से समस्त आपलिकर्तागण कर नाम दर्ज किया जाना ब्यायससंगत है, चूकी उक्त भूमि पैत्रृक भूमि है एवं बटवारे के अनुसार पृथक-पृथक प्रभावित भूमि का मूल्यांकन कर मुआवजा की गणना किया जाकर नवीन भू अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार 4 गुना के दर से मुआवजा प्रदान किया जाना न्यायसंगत है।
12. शू-अर्जन अचिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रारंभिक अचिसूचना विधिक प्रावधनो के विपरीत प्रकाश्डित कराई गई है ।
13. प्रारंभिक अधिसूचना में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नही उल्लेखित है जबकी दृसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है।
14. (अ) नवीन शू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त उपबन्धों में छूट दर्शाया गया है जो कि स्रुटीपूर्ण है।
(ब) नतीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 के अधीन बाजार मूल्य के अतिरिक्त, क्लेक्टर प्रत्येक मामले में सामाजिक समाघात का निर्धारण अष्यन की अधिसूचना प्रकारान की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और क्लेक्टर के निर्णय की ताटीख तक या भूमि के कब्जा लेने के तारीख तक इसर्म से जो भी पूर्वतर हो की अवधि के लिए 12: प्रति वर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित करेगा ।
15. खसरे के बटांकल होने के पर्चात संव्यवहारकर्ता को यदि पुजः उक्त जमीन संव्यवहार या अन्य कारणो से वापस्त प्राप्त होता है तो उक्त खसरा का मुल स्वरूप से बिना बब्दोबस्त की कार्यवाही किए बिना बही आता है।
 दिवा जवेखा वा वार्षिकी पोलिसी कीमत स्रृवकांक के अनुसार कम से कम 2000/-रू प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 0207.2014 जिला चतीय पुर्वर्वस समिते की बैठक में भू -अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000 /- चू. पति एकड़ अनुणातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्बापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ $500 /$-बदाया जायेगा। जबकी स्रूचना के अव्विकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय टायगढ़ के द्वारा जिला सरीय पुवर्वात्व समिति का गठज वर्ष 2013-14 में नहीं हुआ है और ब ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिश्या विर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वस्त र्कीम विचिवत बनाया गया और बही धारा 16 (5) के तहत पुबर्वस्स प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। पूंकि छ.गा. त्रासन का कृषि भूकि में निरक्तर भू-स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी प्त्तावक है, ऐसी स्विति में वर्ष 2013 भृ-अर्जन अधिनियम के पावधाओं को मलमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्त/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।
16. यह कि उपटोका कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भृ- अर्जन प्रक्रिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सुच्ना /जानकरी देने के उपरांत ही भू-अर्जन की अविय कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एब.टी.पी.सी. लारा के परियोजना की भांति इस परियोजना में भी भूमि पर कर्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अलावश्यक व्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़े। यदि जानबुझ कर आपत्तिकत्त के संवैधानिक हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।
17. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकारित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं चारा 19 भू-अर्जब अधिनियम का प्रकारान के प्रारूप पूर्ण कराये बठैर धारा 21 के बोटिस व्यक्तिराः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रक्रिया भू-अर्जन अचिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नही किता वया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।
18. एब.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा बाम -ाहिलबढ़ (प.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ई सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं दिलांक 18.03 .2015 को कीमत सूप्रकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में $700000 /$-रू. (सात लाख) पैकेज द्विया अया है. पूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्कास प्रतिवेदन, चाहा 19 के साब पुलर्वस का सार प्रकाशन नही कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सुचकांक के अनुसार बौकरी के एवज में पैक्ज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति वर्गफूट वर्ष 14-15 की गाईड लाईन की दर से मुआवजा पात्न में (सुब्दरणड़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के ड़ारा 22.00 लाख प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का किचरिण किया गया है।

प्रकरण में (11-31) अभीवियम की धारा 21 में प्राप्त आपत्तियों का लिराकरण नियमानुसार की डकतां का किया अवा है

1. अभि अर्बन पुन्वर्वन्त एवं पुन्वर्वव्बापन में उनित पतिकर एवं परदर्हिता अधिकार अधिनियम 2013 के

 प्रकान 30.10 .15 के अनुसार 31.12 .2015 तक 60 दिन की समयावषि में प्राप्त आपति विचार के लिये edtare की जाई है।
2. शूरि अर्जब, पुल्वनिल एव पुत्वर्ववत्वापन में उवित पतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अचिनियम 2013 के अध्याय 2 a 3 कर पावधानो के 2 यार्व 2015 को सण. चासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योविक

 जबहीपीती निलाहपाती क्षाटा शू-अर्जन की राध्यि मी जमा कि जा चुकी वी।
3. जाला 11 क पर्तर्रा किम्बातुसार किता अवा है :-
4. सका टाउपत्ब- 2.10 .15
5. स्युचित वर्कर (घता शास्त) वेबसाई (www.cg.nic.in/egazette) - राजपत्र - 2.10 .2015
6. चाबीब समावार पत्र इस्पात वाइस दिजांक 27.10 .2015

क्रारा शू अर्जब प्रकरण की प्रारंभिक अधिस्सूचना का अनुमोदन 31.08 .2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संख्बा एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू-अर्जन की राह्गि भी जमा कि जा चुकी थी।
2. रेंगालपाली एवं टारपाली व्याम के भू अर्जन से संबंधित टिट विटिश्र क्रमांक क्रमeाः WPC1507/2016 एवं 1508/2016 कि माननीय उच्च ब्यायालय बिलासपुर में पक्रियाधिन है एवं छ.ग. हासन वगैरह द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के संबंघ में माननीय ब्यायाथीटा द्वारा दिये गये आदेश का पालन किया जाएगा। संदर्भित रिट पिटिहान क्रमांक 1443 नितिरा अब्रवाल बनाम छ.ण. रासन माननीय उच्च ब्यायालय बिलासपुट में वर्तमान में प्रकियाधिन है।
3. धारा 11 का प्रकारान निम्नानुसार किया गया है :-

1. छ.ग. राजपत्र - 2.10 .2015
2. समुचित सरकार (छ.ग.हासब) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई-राजपन्न - 2.10.2015
3. समाचार पत्र इस्पात टाइम्स दिनांक 27.10 .2015
4. समाचार पत्र दैनिक भार्कर दिनांक 29.10.2015
5. ब्वाम प्रकारान दिनांक 30.10 .2015

उपरोक्त प्रकारान को पूर्ण करने के परचात ही धारा 19 का प्रकारान करवाया गया।
4. कमिरनर बिलासपुर द्वारा इस भृ अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्तवासन पुनः स्थापना के सार का प्रकारन प्रभावित ब्राम में धारा 19 के प्रकारान के साथ्र किया जा चुका है एवं पुर्जवासन एवं पुनःस्षापन योजना का सार अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलष्ष है जो कि धारा 19 के (टाजपत्र/समाचार पत्र/बाम प्रकाशान/वेब साइट प्रकारान) प्रकारान में भी उल्लेखित किया गया है।
5. धारा 21 की सूचना में प्रभावितो को न्यूनतम एक माह से लेक्ट अधिक्तम छ: माह तक का समय द्विया जाना उल्लेखित है । दिनांक 03/06/2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकारान उपरांत $27 / 06 / 16$ एवं पुनः 30/07/16 को धारा 21 की सुनवाई भू अर्जन अधिकारी टायगढ़ के कार्यालय में पूर्ण हुई। इस प्रकार भू -अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपस्तियां ली गई। अतः धारा 19 के राजपत्र प्रकारान के पूर्व धारा 21 की व्यक्तिगत बोटिस देकर प्रभावितों को एक माह से अधिक का उचित समय आपति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकातान क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में. संबंधित ग्राम में एवं टायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड किया गया है।
6. आपलिकर्ता द्वारा धारा 11 के परचात् नियत समय सिमा के अन्दर प्रस्तुत आपत्ति का नियमानुसार निराकहण किया गया है।
7. भारत सरकार के द्वारा अधिसृचना दिनांक 18.12 .15 के अध्याय 1 का कंडिका 2 में उल्चेख है कि ये भूमि अर्जन के मामलों में लागू होंगे जिनमें भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्बापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें आगे अधिनियम कहा गया है।) के अनुसार केन्रिय सरकार समुचित सरकार है।
11. सुयe कुमार आत्मज श्रवण निवासी नगर निगम के सामने रारगढ़ छ.ग.
12. श्रीमती अंजू अब्गवाल पिता श्रवण अबवाल जाति अबवाल निवासी नगर निगम के सामने रायगढ छ.ग.
13. कुनिद्धा आ. श्रवणकुमार अयवाल कि. नगर निगाम निगम के सामने रायगढ़
14. तजब कुमार अखवाल वर्ग लैलुंगा
15. श्रवणकुमार आ. महावीर अयावाल निवासी नगर निणम के सामने रायगढ़

16. महावीट पसाद अञ्ञवाल आ. हरदेंव निवासी नगर निगम के सामने टायगढ़
17. अरूण कांनि टामभांठ रायगढ़
18. गरिमा सिंह मधुबन पारा रायगढ़
19. देवनिय मिश्रा,आयादिए मिश्रा
20. राजू सिदार व. जगतराभ वणौ. ब्राम कोसमपाली तह.व जिला रायगढ़
21. अमृतवेक व. अबियल वर्ग. बाम रामभाठा रायगाद तह व जिला रायगद
22. जबा पिलंका व. एडमोन ढिमरापुर रायगढ़ तह. जिला रायगाढ़
23. जबा अंकिता, रजनी व. कारतूस वरौ. दिमरापुर रायगढ़ तह. जिला रायगढ़
24. कोर्बोलिया बाअ पति एडमोन वठो. नि. दिमरापूर रायगढ़, तह व जिला रायगढ़

1. यह की जाहत सरकाट के वारा दिबांक 31.12 .2014 को जारी अविसूपना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का घूfम खामी निटतरह षला हो उन परियोजनाओं पर भू-अर्जन के अध्याय अचिकियम 2 a 3 का धुट प्रदाज किस्या अया है। जिसके तारतम्य में छ.गा. डासन के ब्ञारा 02.03 .2015 की अविसूष्ना जाटी कर अध्याय 2 व 3 कर पावचाल लागू किया वरा वा, उक्त अविद्वृचना की अंतिम दिनांक 31.08 .2015 चा, पूंकि भारत सरकार के घारा लाये बटे अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है. जिसको आचार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया वरा है, जबकी उका दिनांक को धारा 11 के प्रकाहान के प्राऊुप, मुनादी, समाचार पश्र, राजपत्र, बेधसाईड में किसी भी टीति से प्रकाशन नही किया गया वा, ऐसी स्विति में छ.ा.रासन के द्वारा एवं शृ-अर्जन अचिकारी के द्वारा अध्चाय 2 व 3 का पालन किरो बगैर अविम कार्यवाही किया जाना क्याय संगत नहीं है।
2. यह कि हिट विटिश्रन कमांक 1443 नितिश अववाल, मेनका अववाल बनाम छ.ग. गासन व अक्य में मानीीय उच्च व्यायालय बिलासपुर (B.ग.) के द्वारा दिबांक 14.09 .2015 को यह आदेशित किया गया था कि भू-अर्जन अचिनियम के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन कियो जाने का निर्देहात किया गया वा। जिसकी प्रतिलिपि आपति के साव प्रस्तुत की गयी बी, किन्तु अनावेदक एवं तहसीलदार रायगढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उक्त बिन्दुओं का अदेलना किया गया है। विदित हो की माननीया उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पालन किया जाना पावधानित है। उपरोका त्रुट्पूर्ण कार्यवाही के क्युब्ध होकर अन्य प्रकरण किहान लाल रार्मा, शोभा अभवाल हिट पिटिश्रन क. $1507 / 16,1508 / 2016$ प्रस्तुत है, जिसमें छ.गा. रासन वरैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समरा दिया गया है, पूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी परिस्थिति में बिना किटाकरण के भू-अर्जन की अविम कार्यवाही नही किया जावे।
3. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकारान के पूर्व ही धारा 19 का प्रकालन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के पकाशान के प्रारूप पूर्ण नही किया गया था वही दुसरी ओर धारा 19 का प्रकारान किया जाना बवीन भू-अर्जल अधिनियम 2013 के प्रावथानों के विपरित है।
4. चाटा 19 के पुलर्वस्ब व पुर्नस्वापना तथा घोषणा और सार का प्रकारान कराया जाना प्रावधाजित है किन्तु पुलव्वसिन व पुर्नस्बापना सार का प्रकारान आज दिबांक तक नही कराया गया है। जबकी भू-अर्जन अधिजियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धारा 1 में यह स्पष्ट प्रावथान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नही किया जावेगा, तब तक पुनर्वसल व पुलर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नही किया जाता । एतएवं श्रुट्पूर्ण पकियाओं का समावेश कर मात्र पबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैचानिक है।
5. यह कि घाटा 19 राजपत्र में दिनांक $03 / 06 / 2016$ को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्ताबुसार त्रुट्यूर्ण है एवं चाटा 19 भू-अर्जल अचिवियम का प्रकाशन के पारूप पूर्ण करारे बगैर धारा 21 के बोटिस व्यक्तिराः जारी कर दिया जाता है। अतएव समरता प्रकिया भू-अर्जन अचिलियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन बही किया अया है। अतएवं समूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।
6. वह कि घाटा 11 के पदिठे हें आपतिकरता के द्वारा आपति प्रहतुत किया गरा वा, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी. ही. एवं तहलीदार के द्वाटा अल्यह्ट पीतिवेदन एवं भू अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रत्तुत पतिवेदन के आधार
 निलाकरण के ही अविम कर्ववाही की गई है, जो के अनुचित है।
7. पहंट्रेक अविसूपना के प्रकाधन के पहचात मारत सरकार के द्वारा अविसूपना दिनांक 18.12 .2015 को जारी किया अला बा जिसमें क्रूभ्र अभिलेखों करे अधतन करवाने की वियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के बामो को लोप करना, मृतक व्यकितो के वारिसो का बाओो को प्रवृध्टि करना, भृमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के
 करना हतादी उस्लेखित है, किनु उक्त अधिसृपता के पकाशत के उपरांत दिनांक 23.02 .2016 को धार 11 (1) में
 हुए ता ताक में रखते हुए आपतिकरो के संवैधानिक अंतिकर का हनन कर धल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार
 आता है।
 203 कर पावचानों ते 2 मार्व 2015 के हला शासल के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योठिक जरीदेर एवं अस्ता परितोजता को हुट पदान की काई बी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़
8. आपलिकर्ता के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र का निष्पादन नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उप चाटा के प्रांटंभिक अधिसूचना के प्रकारान के पूर्व किया गया है एिसी 尸िथिति में उका भृमि का उवीन भून-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा एवं पुर्वास्त का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।
34 प्रकरण में धारा 11 का प्रकाराब राजस्व विभाण छ.ग. रासन द्वारा आपस्तिकर्ता का मिराकरण नियमानुसार किया गया :-
9. रतिकुमार पिता खगेरवर जाति कोष्टा सा देह भूभि स्वामी के नाम पर अंकित है।
10. धारा 11 का प्रकारान रा० विभाग छ.ग.रासन द्वारा
(क) राजपत्र दिनांक 2. अक्टूबर 2015,
(ख) क्षेत्रिय समाच्चार पत्र (देनिक भास्कर 29.10.15),
(ब) स्थानीय समाचार पत्र (ईस्पात टाईस्स 27.10.15)
(घ) बाम सूचना 30.10 .15 को कराया गया ।
11. पारंभिक अधिसृचना रा०विभाग छ.ग.रास्तन द्वारा निहित प्रपत्र में रा०विभाग छ.गा.रासन द्वारा प्रकाशित कराई ठई है। वर्तमाब में बड़माल ब्राम में एनटीपीसी तलाईपाली रेल परियोजना क्वारा किसी भी प्रभाषित परिवार का विस्थापन निहित नही है।
4 (अ) घ.ग.डाासन के असाधारण राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 02.03.2015 के क्रमांक एफ.4-28/सात-1/2014 के अनुसार ओद्योगीक कौरीडोर को उक्त नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।
(ब) छ.ग.रासब द्वारा अधिनिर्णित की गई संगणित रकम नवीन भूमि अर्जन पुनर्वस्सन ओर पुनव्यवस्थापन अधिनियम 2013की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना की तिथी से 12 प्रतिशात वार्षिक दर पर किया जावेगा।
12. नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना का प्रकार्यन वर्तमान अद्धतन राजस्व अभिलेख के अनुसार किया गया है।
13. नवीन भृमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार कमिरनर बिलासपुर द्वारा पुनर्वासन ओर पुनव्यवस्थापन निती अनुमोदित की गई है, जिसके तहत अर्जित भूमि का मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ अद्धतन राजस्व अभिलेख के अनुसार पात्र प्रभावितो को दिया जायेगा ।
(4) प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 की घोराणा के प्रकारान की कार्यवाही निम्नानुसार कराया गया :-
14. छ.क. राजपत्र में दिनांक 03.06 .2016 को भाण-1 पृ.क्र. 997 ,
15. स्थानीय समाचार पत्र 1. रायगढ़ संदेशा में दिनाक. 14.5 .2016
16. दैनिक भार्कर में दिनाक. 12.05.2016
17. स्वानीय तौर पर वाम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 17.5.2016 प्रकारान किया गया।

प्रकरण में धारा 19 की घोराणा के प्रकारान उपरान्त कोई भी दावा/आपतित प्राप्त नही हुआ।
(5) प्रकरण में अधिनियम की धारा-21 की सूचना दिनांक 20.5 . 2016 को जारी कर भू-स्वामियों को सुनवाई हेतु दिबांक 27.6.2016 को आहूत किया गया। कुछ भू-स्वामिमियों के निवेदन पर धारा 21 के अंतर्गत सुनवाई हेतु उचित अवसर देते हुए दावा/आपक्ति प्रस्तुत करने की तारीख 30.7.2016 तक बढ़ाई गई। तथा प्राप्त दावा/आपत्तियों के संबंध में तहसील्दार. पुसौट एवं आवेदक निकाय से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आपलिवार निराकरण निम्बानुसार है :-
1 बा०बा० चवलेख्वर पिता सुभाषचंद्र भोई नि० वेंदरी चुआ तह० हिमनीर सुन्दरणढ़ उड़सा भूमि स्वामी
2. त्योकिल लकड़ा पिता मारसेल लकड़ा दिमरापुर रायणढ़
3. प्लग्टीद्यिा खलखो पति प्रदिप खलखो रामभांग जिला रायगढ़
4. सुटेय खलखो रामभांभ तह 0 जिला रायनढ़
5. पदीप खलखो जोसेफ खलखो रामभांक तह 0 जिला टायगद
6. दुलार सिंह पिता मोहब सिंह नि० गुड़ेली तह 0 सारंगढ़ रायगढ़
7. अलमा खल्खो ब्याम डन्डाजोर तह0 कांसाबेल जिला जहापुर
8. बंभाधर आ. दुलारसिंह नि. गुदेली सारंगढ़
9. सुभाष्वब्द पिता उमख्धर जाति गोंड नि. वेंदरीचुआ हिमणीट सुंदरणढ़
10. लथमीब आ. बालकराम नि. मालखरौदा जिला जॉजनीट चांपा
11. टतिवुभार पिता खोेखवर जाति कोष्टा सा देह भूमि ख्वामी
25. प्रेमशिला तिम्गा पिता धरम साय व大ी. टीबी टाबर टोड रायगढ़
26. जितेब्द कुमार सिंह व. सुखलाल वौै. ढिमरापुर रायगढ़ तह. व. जिला रायगढ़
27. मुकेशा अबावाल आ. महावीर प्रसाद अब्रवाल नि. ओवर ब्रीज के नीचे जूट मील रोड़ टायगढ़
28. दिनेर्य कुमार अब्यवाल आ. महावीर,विनय अब्रवाल पिता दिनेरा अव्यवाल, श्रीमती बीना अकावाल पति दिनेश अय्यवाल,कुमारी नीचि अवावाल आ. दिनेर अवावाल। सभी निवासी मेन हॉंट्पिटल के सामनें
29. आटीष अब्यवाल आ. नटवरलाल, श्रीमती अनुटका,अवावाल पति आटीष अल्यवाल, श्रीमती कामता देवी अब्ावाल पति स्व. नटवरलाल, गाखवत आ. मुकेशा अव्रवाल, श्रीमती सुनिता देवि अय्यवाल पति मुकेश अब्गवाल। सभी निवासी मेन हॉस्पिटल के सामने रायगढ़
30. परदेटी पिता अतवा जाति उरांव सा कलमा तह उभरा सा देह भूमि स्वामी
31. दादूलाल पि भूखी जाति उरांव सा कलमा तहसील उभरा भू स्वामी

1. यह कि दिनांक 17.10 .2015 को धारा (1) भू-अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाలित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकारान न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05 .2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05 .2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकारान कराया जाता है जबकी भू - अर्जन की प्रक्रिया में समयावथि का गणना अंतिम प्रकारान दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकारान परचात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावध्धनित है, जिसका भी पालन नही किया गया है।
2. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12 .2014 को जारी अध्रिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू-अर्जन के अध्याय अधिनियम 2 a 3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. श्रासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08 .2015 था, यूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में यून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकारान के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी टीति से प्रकारान नहीं किया गया था, ऐसी स्विति में छ.गा.रासन के द्वारा एवं भू-अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बठैर अव्विम कार्यवाही किया जाना ब्याय संगत बही है।
3. यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकारान के पूर्व ही धारा 19 का प्रकारान दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकारान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकारान किया जाना नवीब भू - अर्जन अघ्विनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।
4. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकारान के पर्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12 .2015 को जाटी किया गया वा जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भृ⿸्मि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे- बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अमिलेखों प्रवृष्टि करना हत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकारान के उपरांत दिनांक 23.02 .2016 को धार 11 (1) में आपल्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया या किल्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपन्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा श्रुट्पिर्ण में आता है। तथा टुकड़ा बक्टा का बटांकन विधिवत नहीं किया गया है।
5. यह कि सम्पलि का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकर से वंच्वित बही किया जा सकता है।
6. धारा 19 के पुनर्वासब व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार्क का प्रकारान कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वास्तन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकारान आज दिनांक तक नही कराया गया है। जबकी भू-अर्जन अधिनियम 2013 की चारा 19 (2) की उप धारा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक बही किया जावेगा, तब तक पुनर्वस्तन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया प्रत्म । एतएवं त्रुट्यूप्र प्रक्रियाओं का समावेशा कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है. जो कि अवैधानिक है।
7. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपल्लि प्रस्तुत किया गया बा, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी. सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू अर्जन की प्रक्रियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भु-अर्जल अधिकाटी, रावअढ़ के द्वारा प्रह्तुत आपहि का बिब्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिला नियक्टण के ही अविय कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।
8. क्षेत्रिया स्रमाचार पश्र क्षैसिक भास्कर दिनांक 29.10.2015
9. याम प्रकाहन दिनांक 30.10 .2015

उपरोक्त प्रकाहान को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाल्बन करवाया गरा।
4. भाटत सरकार के द्वारा अधिस्रृचला दिनांक $18 / 12 / 15$ की अधिक्षूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्र्र सरकार समुचित सरकार के सूप में भू अर्जन कर रही है वही इस अच्चिक्रूना के प्रावधान लाणू होंगे। इस भू अर्जन प्रकरण में भूमि स्वामी द्वारा प्रत्तुत वैष दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को दुए्त्त कर भू अर्जन की कार्यवाही चल रही है।
5. भूमि अर्जन,पुलवस्तन एवं पुनर्त्यवस्वापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अध्दिकार अधिनियम 2013 के प्रवाथनो का पालन कहते हुए वर्तमान में भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।
6. कमिशनर बिलासपुर द्वारा हस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्जवासन पुनः स्थापना के सार का प्रकाहान प्रभवित गाम में घारा 19 के पकाशान के सात कराया गरा है एवं पुर्जवासन एवं पुनःस्थापन योजना का सार अजुविभागिरा अध्विकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध है जो कि धारा 19 के (टाजपत्र/समाचार पत्र/गाम प्रकाशू/वेब साइट प्रकाशन) प्रकाशन में भी उल्लेखित किया गया है।
7. आपतिकर्ता द्वारा धारा 11 के परचात् नियत्त समरा सीमा के अन्दर प्रस्तुत आपलि का नियमानुसार निराकरण किया गया है।
8. दिनांक 02.10 .2014 को जिला स्तरीय पूनर्वस्त समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिशानर बिलासपुर) के द्वारा भूमि, अर्जन, पुनर्वसिन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्टिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देरित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गरा है। जिला सतरीय पुनर्लास समिती की बैठक वर्ष 2014-15 में मानमीय श्री रामसेवक पैंकरा मंत्री छणग० रासन एवं प्रभारी मंत्री रायगढ़ जिला -अध्यक्ष, एवं माननीय श्री टोशबलाल अवावाल विधायक विधान सभा क्षेत्र रायगढ़ सदस्य, कलेक्टर, सी.ई.ओ. जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, गाम पंचायत आदि को स्रूचना देकर उपस्थिती में हुई। सभी बिंदुओं में चर्चा होजे के परचात दिनांक 08.07.2014 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।
9. प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार दर्ज भृमिस्वामी को धारा 21 की स्रूचना दी गई, एवं प्राप्त आपलियों का नियमानुसार निराकरण किया गया है।
10. घारा 21 की सूपना में प्रभवितो को न्यूनतम एक माह से लेकर अध्विकतम छ: माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03/06/2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकारान उपरांत 27/06/16 एवं पुनः 30/07/16 को बाटा 21 की सुनवाई पूर्ण की गई है। धारा 19 के राजपन्र प्रकाशान के पूर्व धारा 21 की व्यक्तिणत नोटिस देकर प्रभावितों को एक माह से अचिक का उचित समय आपत्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के लोटिस के पूर्व चारा 19 का प्रकासन क्षेत्रिय एवं स्बानीय समाचार पत्रों में, संबंचित वाम प्रकारान एवं रायगढ़ की वेब साइ्ट में की अपलोड किसा गया।
11. भारत में राज्य शासबों की पुर्जवास नीति के अनुसार, प्रव्तलित एासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन/ब्रिकी घंट मूल्य आदि का पालन करते हुरो पुलर्वरस नीति हर जगह राज्य षाएसन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन, पुनर्वससन एवं पुनर्वर्यवस्नापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्हिता अधिकार अधिनियम 2013 के छोडयुए 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू-अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिछबनर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

वाबा विवेकाबंद पिता सुभाष्वन्द भोई जाति गोंड़ नि. बेंदरीचुआ हिमणीर जिला सुंदरगढ़ उड़िसा

1. अधिनियम की धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना पावध्धनित है किन्तु पुनर्वससन व पुर्जस्थापना सार का प्रकारान आज दिबांक तक नही कराया गया है। जबकी भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धारा 1 में यह सपष्ट प्रावथान है कि इस उप चारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साव नही किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं का समावेशा कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।
2. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया वा, किन्नु महा पबंधक एन.टी. पी. सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू -अर्जन की पक्रियाओं के विपरित पस्तुत पतिवेदन के आधार पर भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपन्ति का बिन्दुवार निराकरण नही किया गया है तथा विना निराकरण के ही अव्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुपित है।
3. यह कि टिट पिटिश्न क्रमांक 1443 नितिशा अग़वाल, मेनका अवाल वनाम ह.गा. गासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.09 .2015 को यह आदेशित किया गया वा कि भू-अर्जन अधिनियम के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन कियो जाने का निर्देहित किया गया वा। जिसकी पतिलिवि आपत्ति के साथ प्रस्तुत की गयी वी, किन्तु अनवेदक एवं तहसीलदार रायागढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उवत्त दिन्दुओं का अव्हेलना किया गया है। विदित हो की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पाटित आदेश को सम्पूर्ण छत्तीसअढ़ में पालन किया जाना प्रावधानित है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के क्युव्ध होकर अन्य प्रकरण किश़न ल्यल धर्मा, शोभा अय्यवाल टिट पिट्रिन क. $1507 / 16,1508 / 2016$ पस्तुत है, जिसमें ह.ग. यासन वगरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है. पूंकि उक्त पकरण की एक ही पकृति की है, ऐसी परिशितित में विना निराकरण के भू-अर्जन की अविम कार्यवाही नही किया जावे।
4. यह कि सम्पन्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साध मानवाधिकार भी है. जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नही किया जा सकता है।
5. यह कि दिनांक 17.10 .2015 को धारा (1) भू-अर्जन अचिनियम के तहत परंमिक अचिसूचना प्रकाहित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाग़न न करा कर छल पूर्वक एनटी पी सी. में कार्यरत कर्म चारियो के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05 .2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05 .2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाटान कराया जाता है जबकी भू-अर्जन की प्रक्रिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकारान दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकारान पशवात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नही किया गया है।
6. यह कि धारा 19 राजपन्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू-अर्जन अधिनियम का प्रकारान के प्रारूप पूर्ण कराये बठैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिश्यः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रक्रिया भू-अर्जन अधिनियम के तहत आदेश्रात्मक कार्यवाही है. जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।
7. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसृचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू-अर्जन के अध्याय अधिनियम $2 व 3$ का घुट पदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. सासन के द्वारा 02.03 .2015 की अधिसूचना जाटी कर अध्यारा 2 व 3 का प्रावथान लाणू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08 .2015 वा, चूंकि भारत सरक्षर के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर हुट के दायटे में लाया गया है, जबकी उक्त दिबांक को धारा 11 के प्रकारान के प्ररूप, मुनादी, समाचार पश्र, राजपत्र. बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकारान नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छाग.रासन के द्वारा एवं भू-अर्जब अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बठौर अविम कार्यवाही किया जाना क्याय संअत बही है।
8. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकारान के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया आया है। एक ओर थारा 11 के प्रकाशान के प्रारूप पूर्ण नही किया गया खा वही दुसरी ओर धारा 19 का प्रकधान किसा जाना नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।
9. प्रारंकिक अधिसूचना के प्रकाशन के परचात भारत सरकाट के द्वारा अचिस्सूधना दिनांक 18.12 .2015 को जारी किता वर्या था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की जियम उलतेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्षताों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वाटिसो का नामों को पवृष्टि करना, भूमि पर अधिकरो के रीजिट्री के समव्यपहारों जैसे- बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के समी उपृत्टिंों को अभिलेखों प्वाध

करना हत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकायून के उपरांत दिनांक 23.02 .2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया वा किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को बजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू-अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराच की श्रेणी में आता है।
10. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू-अर्जन प्रक्रिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू-अर्जन की अव्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूदि पर कर्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावएयक न्यायालयीन कार्यवाही में उलक्षना न पड़ें।
यदि जानबुझ्स कर आपल्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविथिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।
11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 टोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/-रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की वैठक में भू - अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त $30000 /$-क. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूभि विर्वापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में पति एकड़ 500 -ह.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गरी जानकरी में जिला कार्यालय रायणढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013-14 में बही हुआ है और न ही इसं संबर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है. वताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वस्ट रकीम विचिवत बनाया गया और बही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संटर्श में कोई सुलवाई किया गया है। चूंकि в.ग. गासब का कृषि भूमि में निरन्तर भू-स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. पस्तावक है. ऐसी चिबति में वर्ष 2013 भू-अर्जन अधिनियम के प्रावथानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपनिकर्ता/रजिए्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुच्चित है।
12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ब्याम -गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं दिनांक 18.03 .2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार पभावित भूमिखामियों को नीकरी के एवज में $700000 /$-क. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, पूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास पतिवेटन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकारन नही कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकटी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000 -(बीस लाख रूपये ) की दर से मुआवजा राहि का निर्धारण कर नवीन भू-अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुला, दिया जावे यूंकी अन्य पाक्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राडिा का निर्uरण किया गया है।

1. कार्यालय आयुक्त बिलासपुट संभाग बिलापुट के ज्ञापन क्रमांक $3062 /$ राजस्व/शू-अर्जन/2015 बिलासपुट दिनांक 25.7.2015 के द्रारा अनुमोदित पुनर्वासन पुनः स्थापना के सार का प्रकारान प्रभावित ब्याम में धारा 19 के प्रकाएन के साथ किया गया है एवं पुर्नवासन एवं पुन:स्थापन योजना का सार अनुतिभागिय अचिकरी रादगढ़ के कार्यालय में अवलोकल के लिए उपलब्ध है। जो कि थाटा 19 के (राजपत्र/समाचार पत्र/याम प्रकाहाब/वेब साइट्ट प्रकारान) प्रकाला में भी उल्लेखित किया गया है।
2. आपल्तिकर्ता द्वारा धारा 11 के प्रकारान पर्चात् प्राप्त आपत्ति का नियमानुसार निराकरण किया गया है।
3. बान रेंगालपाली एवं टारपाली ब्याम के भू अर्जन से संबंधित रिट पिटिशन कमांक क्र्शः WPC1507/2016 एवं $1508 / 2016$ कि माननीय उत्च क्यायालय विलासपुर में विच्चराधीन है एवं छ.ग. हासन वीरह द्वारा जताष प्रस्तुत किया जा चुका है। माननीय उच्च ब्यायालय के आदेध का पालन किया जावेगा।
4. भूभि अर्जन, पुलर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकट एवं परदर्fता अधिकार अचिलियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।
5. भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्बापन में उचित पतिकर एवं परदहिता अचिकार अचिकियम 2013 के कियमानुसार प्रारंभिक अचिसूचका ह-राजपत्र के एँप में समूचित सरकार (छ.ग. हासन) की वेबसाइट में 02.10 . 15 को प्रकाहित की गई है। वाम बडमाल के लिए प्रांभिक अपिसूधना (चारा11) का अंतिम प्रकाधाल दिलांक
30.10 .15 के अनुसार दिबांक 31.12.2015 तक 60 दिनों की समयावधि में प्राप्त आपलि-दावा विचार के लिय स्तीकार की गई है।
6. अधिनियम की धारा 21 की सूचना में प्रभावितो को व्यूनतम एक माह से लेकर अधिकतम छः माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03.06.2016 को थारा 19 के राजपत्र प्रकारान उपरांत दिनांक 27.06.16 एवं पुल:दिनांक 30.07 .16 को थारा 21 की सुनवाईं पूर्ण हुई। धारा 19 के राजपत्र प्रकारान के पूर्व धारा 21 की व्यक्तिणत नोटिस्त देकर प्रभावितों को एक माह से अधिक का उचित समय आपक्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकारान स्थानीय समाचार पत्र जबकर्म में दिनांक 12.5.2016 एवं दैनिक नवभारत पत्र में दिनांक 11.5.2016 ब्वाम बड़माल में दिनांक 17.5.2016 को प्रकारान तथा रायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड कर दिया गया है।
7. भूमि अर्जन, पुनर्वासब एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 आार्च 2015 को छ.ग. रासन राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को फुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेशा के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन दिनांक 31.08 . 2015 को कर दिया गया था एवं महाप्रबंधक एनटीपीसी तिलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा द्वारा भू-अर्जन की अनुमानित राहि $344033687 /-$ भी जमा कि जा चुकी थी।
8. धारा 11 का प्रकारान निम्बानुसाए किया गया है :-
9. छ.ग. रासन के राजपत्र में दिनांक - 2.10 .15
10. समुचित सरकार (छ.ग.रासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई - राजपत्र - 2.10.2015
11. समाचार पत्र इस्पात टाइम्स दिनांक 27.10.2015
12. समाचार पत्र दैनिक भार्कर दिनांक 29.10.2015
13. ब्याम बड़माल में प्रकाराज दिनांक 30.10 .2015

उपरोक्तानुसार दावा-आपल्लियों का निराकरण करते हुये प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (1) की घोषण का प्रकाराब करवाया गया।
9. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक $18 / 12 / 15$ की अधिसूपना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के स्प में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिस्दूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में राजस्व अभिलेख के साय प्रस्तुत प्रस्ताव एवं भृमि स्वामी द्वारा प्रत्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार निमयानुसार राजस्व अभिलेख को दुस्ट्त कर भू - अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।
10. प्रकरण में संलग्न राजस्व अभिलेख के अनुसार अर्जित होने वाली भूमि के दर्ज भूमिस्वामी को धारा 21 की सूचना दी गई है,
11. दिनांक 02.07 .2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिरनर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन,पुनर्वस्न एवं पुनर्न्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देरात कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया था। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014-15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकाटी, तहसीलदार, पटवारी, ब्वाम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के परचात $8 / 07 / 14$ को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।
12. भारत में राज्य हासनों की पुर्नवास्स नीति के अनुसार, प्रचलित गासकीय नियम, भूकि का गाईड लाईन बिक्री छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुजर्वास नीति हर जगह राज्य गासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। (ुूमि अर्जन, पुनर्वासब एवं पुनर्व्धवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के होडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू-अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सकाम अधिकारी (कमिहनर बिलासपुए) के द्वारा अनुमोदित है।
33. महेक्र कुमार जयसवाल आ. विश्वनाथ, नाबा अंकित जायसवाल आ. राजकुमार जयसवाल,बाबा केहा जयस्पाल आ. राजकुमार, नाबा. अनिल जायसवाल आ. राजकुमार जायस्वाल अमुज जयसवाल वल टाजकुमार जयसवाल (1) यह है कि आवेदन द्वारा वाग बड़माल प.ह.नं. 30 तह पुसौट जिला रायकढ़ मे 民िøत

ख.नं. $215 / 1$ क रकबा 0.142 हे. कृषि भूमि आज से दिनांक ख.बं. $215 / 1 / 2$ ख रकबा 0.054 हे दिनांक 19.06. 2013 को प्रतिफल राशि एवं गासन के द्वारा निर्धीरित न्याय बुल्क अदा कर विधिवत उपपंजीयक कार्यालय मे केता विकेता एवं गवाहो की उपस्थिति मे पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादन कराया गया है एवं उक्त दिनांक से खसरा नं. $215 / 1 / क$ रकबा 0.142 हे. कृषि भूमि का स्वत्व एवं प्राप्त किया गया है।

1. स्थानिय दैनिक समाचार पत्र जनकर्म मे प्रमाणित दिनांक 17.06 .2016 मे भू -अर्जन की अविभ कार्यवाही मे आपत्तिकर्ता के क्रय युदा भूमि का माननीय तहसीलदार पुसौर के समक्ष नामान्तरण कार्यवाही पूर्ण कर विद्वितत भृण पुस्तिका प्रदान किया गया है। जिसके तहत खसरा नं. $215 / 1$ क रकबा 0.142 ख.नं. $215 / 1 / 2$ ख रकबा 0.054 है। अतएव उक्त भूमि पर भू-अर्जन की कार्यवाही आवेदक आपल्तिकर्ता के सहमती से किया जाना ब्यायोचित होगा।
2. यह कि आवेदकगण की भृमि पर रासकीय मद से सबसिडी प्राप्त करके पाम आयल का वृक्ष लगाया गया है ऐसी स्थिति मे उक्त भृमि का भू-अर्जन की प्रक्रिया के तहत उक्त वृक्ष का निर्धीित क्षतिपूर्ति राहिए का निर्थारण कर आवेदकलण को प्रदाय किया जाना न्यायसंगत है। मुझे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि तथा उद्याज विभाग, रायगढ़ द्वारा स़ 13-14 में 10,704 सबसीडी प्रदान की गयी जीसका चेक की छाया प्रति संलग्न है।
3. यह कि सम्पति का अधिकार अनुच्छेद 300 (क) के प्रावधन के अनुरूप सवैधानिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है। तथा किसी के सम्पति को किसी भी प्रयोजन हेतु जबरन हड़पना न्याय के विपरित है। उपरोक्त स्थिती से अवगत कराये जाने के परचात भी उक्त भूभि के रजिस्ट्री के संदभा में उचित प्रक्रिया के तहत विधि अनुरूप कार्यवाही नही किया जाता है तो नवीन भू -अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 84-87 तहत दंडनीय है। इस हेतु अव्रिम कार्यवाही करने हेतु आवेदक/आपत्तिकर्ता विधि अनुरूप सवतंत्र है।
4. उक्त प्रारंभिक अधिसूचना में सूचना की कंडिका 4 में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नही उल्लेखित है जबकी दूसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है, जो कि संदेहास्प है।
5. भारत सरकार के राजपत्र में दिनाकं 28.10 .2015 का इस आराय का नोटिफिकेशान किया गया है कि नवीन भू -अर्जन अधिनियम 2013 के समस्त प्रावधान प्रभावरील है, जिसमें अघ्याय 2 एवं अघ्टाय 3 के समत्त उपबन्धो का पालन किया जाना अनिवार्य है किन्तु प्रारंभिक अधिसूचना के कंड़िका 5 में उक्त उपबन्धों का छ. ग. रासन द्वारा प्रकाशित राजपत्र के आधार पर छुट दर्शाया गया है, जो कि ब्रुट्पूर्ण है। विदित हो कि नवीन भू- अर्जन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 के अधीन बाजार मुल्य के अतिरिक्त कलेक्टर प्रत्येक मामले मे उस भूमि के बावत ऐसे बाजार मुल्य का धारा 4 के उपधारा 2 के अधिन सामाजिक समाधात का निर्थारण अध्ययन क अधिसूचना प्रकारान के तारिख से प्रारंभ होने वाली और क्लेक्टर के निर्णय की ताटीख तक या भूमि के कब्जा लेने के ताटीख तक इसमे जो भी पूर्वतर हो की अवधि के लिए 12:प्रति वर्ष अध्याय दो या छुट के आधार पे भू - अर्जन की अक्षिम कार्यवही किया जाना नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानो के विपरित है। उक्त प्रावधन के संदर्भ में छ.ग. उच्च व्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 14.09 .2015 रिट क्र0 1443/15 अवलोकनिय है जिसकी छाया प्रति संलग्न है।
6. यह कि भू -अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपधारा 4 में पड़ उल्लेखित है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे अधिसूचना के प्रकारान दिनांक से इस अध्याय के अधीन कार्यवाही पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का संव्यवाहन करेगा या कोई संव्यवाहन नही करेगा। अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलागमन सृजीत नही करेगा। अतएव इससे भी स्पष्ट है कि नवीन भू-अर्जन अधिनियम धारा 11 के अधिसूचना के प्रकाराज के पूर्व किया गया संव्यवहार विधि सम्भव है। चूंकि आपत्तिकर्ता के द्वारा पंजीकृत विक्रा पत्र का निष्पादन नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 को धारा धारा 11 को उपधारा 1 के प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व किया गया है ऐसी स्थिती मे उक्त पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।
7. उक्त जमीन के सम्बन्ध में तृतीय व्योहार नायधीशा वर्ण 2 रायगढ़ में मुकदमा (बाद) लम्बीत है जिसका स्टिवील 89A/14 आडर सिट की कापी आवेदक द्वारा आपके ब्यालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
8. यह कि मेटे द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपधारा 1 में आवेदक द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। लेकिन उसकी निराकरण करते हुए उक्त जमीन पर धारा 21 के कारवाई की गई जो कि विधि अनुरूप करवाई नही कि गई।
9. यह कि मेटे द्वारा कू-अर्जन अधिनियम की धारा 11 के उप धारा 1 में आवेदक द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी लेकिन उसकी निराकरण करते हुए उक्त जमीन पर धारा 21 कार्यवाही की ठई जो कि विधि अनुरूप कार्यवाही नही की गई।
10. प्रकरण में प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख के अनुसार स्वतंत्र कुमार, उमेहा कुमाट पिता जयकुमार उमा वेवा जयकुमार केवट के नाम दर्ज ख.नं. 215/1क रकबा 0.036 हे. भूमि का भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।
11. प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों में ख.बं. $215 / 1$ स स्वतंत्र कुमार, उमेश कुमार पिता जयकुमार उमा वेवा जयकुमार केवट के नाम दर्ज है।
12. प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों दर्ज अनुसार अध्विग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। तथा भूमि एवं भूमि पर स्थित परिसंपति के प्रतिकर का निर्धारण प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में दर्ज नाम पर किया जावेगा।
13. प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों में दर्ज भूमिस्वामी के नाम से अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। आपत्तिकर्ता अपने स्वत्व के संबंध में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है, तथा मान.न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रतिकर का भुगतान किया जावेगा।
14. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकारान छ.ग.रासन द्वारा विहित प्रपत्र में कराई गई है। वर्तमान में व्राम बड़माल में एनटीपीसी तलाई पाली रेल परियोजना से किसी भी परिवार का विस्थापन नहीं है।
15. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्टिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रवाधनो से 2 मार्च 2015 को छ.ग.शासन के द्वारा असाधारण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारिडोर एवं अन्य पटियोजनाओं को छुट प्रदान की गई थी। इन प्रकरणों में छ.ग.रासन द्वारा अधिनिर्णित की गई संगणित रकम नवीन भू-अर्जन पुनर्वसिन और पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभिक अधिसूचना की तिधि से 12 प्रतिरात वार्षिक दर पर किया जावेगा।
16. प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों में दर्ज भू-स्वामी के नाम से अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। आपत्तिकर्ता अपने स्वत्व के संबंध में सक्षम न्यायालय से अनुतोश प्राप्त कर सकता है, तथा मान.न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रतिकर का भुगतान किया जावेगा।
17. माननीय क्यायालय के निर्णय का पालन किया जावेणा।

9 आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण करते हुए प्रकरण में आगे की कार्यवाही की गई है।
35. भगवन कौर जौजे बलदेव जाति सिक्ख नि नेतनांगर तह पुसौर जिला रायगढ़- आपके द्वारा प्रेषित बोटिस में आपत्तिकर्ता के खवामित्व की भूमि ख.नं. $231 / 1$ रकबा 0.126 हे. बाम बड़माल प.ह.नं. 30 तह. पुसौर जिला रायगढ़ में दितित है उक्त भूमि मुख्य रोड़ से लगा हुआ है और किमती है, जिसका बाजार भाव प्रति एकड़ $50,000,00 /$ - रू से अधिक है तदानुसार मुआवजा राशि दिया जावे। उक्त भू-अर्जन की भूमि सिंचित एवं दो फसली है जिसे आपतिकर्ता व्यवसायिक प्रयोजन हेतु यदि भू-अर्जन किया जाता है तो उसका मुआवजा पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अचिकार अधिनियम 2013 के अनुरूप मुआवजा दिलाई जावे। आपलिकर्ता के परिवार उक्ष भ्रूमि के फल पर आभ्रित वे हसलिए आपलिकर्ता को उसके आश्रित पुत्री गरूजिन्दर कौर व पुत्र गुरूजीत सिंह को भी बोनस राधिए एवं 1 वर्ष का लामान्स प्रदान किया जावे।

टबल जांव में अविवहण की जा रही भूमि ख.नं. $231 / 1$ रकबा 0.126 हे. मुख्य मार्ग से लग कर है। भूमि का मुआवजा अधिकतम दर पर की जावेगी। तवा अनुमोदित पुनर्वास योजना का लाभ देय होगा।
36. दिनबंधु दैताटी पि. द्रुपत जाति माली सा बोइरदादर रायगढ़ भू स्वामी भू अर्जन के अन्तर्गत जमीन एवं बौंर जाने पर मुआवजा राशि एवं बौकटी देने का कृया करे। मुआवजा राहि चार गुना दिया जाए एवं छेटे बचे जमीन को लिया जाए।

तहसीलदार पुसौर एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा स्थल जांच में बोर प्रभावित नहीं हो रहा है। अधिवाहण की जा रही भूमि ख.बं. 90 रकबा 0.020 हे. $91 / 1$ रकबा 0.145 हे. भूमि का नियमानुसार मुआवजा राशि एवं अनुमोदित पुनर्वास योजना का लाभ दिया जावेगा।
37. दरारथ,साननू.सुमिधा पि.खुदलू समारू उर्मिला पि.महाजन जमुना पिता लैखन जाति केंवट सा देह भू स्वामी निवेन है कि आवेदक दरारथ वगी. पिता खुदलू ग्राम बड़माल तह. पुसौर कुल ख.नं. 19 रकबा 5.192 हे. स्थित है जिसमें खसरा नम्बर $24 / 1,29 / 1,40 / 4$ अधिग्रहण रेल लाइन में जा रहा है। यह कि भूमि अधिव्रहण जारी नोटिस में ख.नं. $40 / 4$ वर्णित है जो कि किसान किताब में $40 / 1$ है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि ख.नं. $40 / 4$ के स्थान पर $40 / 1$ सुधार किया जाकर पुनः नोटिस जाटी किये जाने की कृषा करें।

तहसीलदार पुसौर एवं हल्का पटवारी के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा के द्वारा स्थल जांच एवं अभिलेख में आवेदक के नाम पर ख.नं. $40 / 4$ रकबा 0.020 हे. भूमि दर्ज है, जो अधिसूचित है। भू-अर्जन में प्रभावित है। ख.नं. $40 / 1$ प्रभावित नही हो रहा है।
38. सरधाकरो पिता बोलो जाति केवट सा देह भू-स्वामी उक्त अधिग्रहित ख.नं. $2 / 3$ रकबा 0.055 हे. एवं ख. नं. 30 में रकबा 0.033 हे. भूमि बच रहा है, जो अधिव्रहित भूमि के अंतर्णत स्थित है। अतः महोदय से निवेदन है कि आवेदक की उक्त बचत भूमि जो अधिग्रहित भूमि के अंतर्णत स्थित है का भी अधिग्रहण किये हेतु आदेश देने की कृषा करें।
प्रस्तावित ख.नं. $26 / 3$ रकबा 0.330 हे. में से 0.150 हे. भूमि एवं ख.नं. 30 रकबा 0.231 में से 0.198 हे. भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। रोष रकबा प्रभावित नही हो रहा है। अतः प्रस्तावित रकबा से अधिक का अधिग्रहण नही किया जा सकता।
39. मुब्नी पि. रामकुमार जाति कलार सा देह भूमि स्टामी (दो प्रति आपल्ति दिया गया है)

1. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जाटी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू-अर्जन के अध्याय अधिनियम 2 व 3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. रासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जाटी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08 .2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेशा पूर्व में झून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेशा पत्रक में उल्लेखित कर घुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकारान के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपन्र, बेबसाईड में किसी भी टीति से प्रकारान नही किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.णा.रासन के द्वारा एवं भू-अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अविम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नही है।
2. यह कि धारा 11 के वेवसाईड में प्रकाराज के पूर्व ही धारा 19 का प्रकारान दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकारान के प्रारूप पूर्ण नही किया गया था वही दूसरी ओर धारा 19 का प्रकारान किया जाना जवीन भू - अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।
3. यह कि उक्त प्रतावित भृ-अर्जन के विना मुक्त किये एवं आपल्लिकर्ता के नामान्तरण को अविधिक प्रक्रियाओं का पालन कर निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत उक्त निरस्तीकरण आदेश के विरूद़ आपस्तिकर्ता के द्वारा तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा नामान्तरण निरस्तीकरण के विछूदु पुलः विधिवत नामानरण हेतु तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कट सम्पूर्ण प्रकिया (पटवारी प्रतिवेदन, उभय पक्ष के साद्य इत्यादी) पूर्ण किया जा चुका है एवं उक्त प्रकरण आदेड हेतु लंबित है, जिसकी सूचना तहसीलदार रायगढ़ के प्रारंभ से है तथा आपल्लिकर्ता के द्वारा धारा 11 के अधिसृचना प्रकारान पर आपत्ति प्रस्तुत किया गया बा जिस पर उपटोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया वा। जिस पर तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा प्रत्तुत प्रतिवेदन में उचित निराकरण न कर धारा 19 का भू-अर्जन अधिनियम 2013 अधिसूचना ब्रुटिपूर्ण प्रकारान कराया गया जो न्याय संगत नही है।
4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व फल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
5. यह कि दिनांक 17.10 .2015 को धारा (1) भू-अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाहित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकारान ब करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मवारियों के द्वारा टायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05 .2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05 .2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकारान कराया जाता है जबकी भू - अर्जन की प्रक्रिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाराब दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकारान पर्चात 60 दिन के समयावधि आपत्लि प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।
6. यह कि धारा 4 (1) भू-अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पूर्व में ब्राम बड़माल प.ह.नं. 30 तह.व जिला रायवढ़ मे दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक $22 / 12 / 2013$ को प्रकारान कराया गया था, जिसमें आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि खसरा बं. रकबा हे० कृषि भूमि प्रभावित उल्लेखित है। उक्त भू-अर्जन की कार्यवाही को व्यपगत (स्मचे) किया जाना प्रावधानित है, जिसके तहत आज दिनांक तक प्रस्तावित भूभि को मुक्त नही किया गया है।
7. धारा 19 के पुनर्वस्तब व पुर्तस्थापना तथा घोषणा और सार्क का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकारान आज दिनांक तक नही कराया गया है। जबकी भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वससन व पुनर्वस्वापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साय नही किया जाता । एतएवं त्रुट्पूर्ण प्रक्रियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।
8. यह कि धारा 19 राजपन्र में दिनांक $03 / 06 / 2016$ को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुट्पूर्ण है एवं धारा 19 भू-अर्जन अधिनियम का प्रकारान के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिराः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू-अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।
9. यह कि धारा 11 के परिप्रेष्थ्य में आपस्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी. सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू -अर्जन की प्रक्रियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुकार निराकरण नही किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अव्यिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।
10. प्रारंभिक अधिसूत्चना के प्रकाराब के परचात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12 .2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्धतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे- बिक्री,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्नु उक्त अधिसूचना के प्रकायान के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वाटा त्रुट्यूपुर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू-अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराष की श्रेणी में आता है।

गท. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास्स निति के कंडिका 9.6 टोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लांख दिया जावेणा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/-एँ प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू - अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000 - $\mathrm{\sigma}$. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में पति एकड़ $500 /$-हबड़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अचिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायणढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुणर्वास समिति का गठन वर्ष 2013-14 में नही हुआ है और ब ही बसं संबर्ध में





12. एब.टी.टी.ही. ती पुनवाध बीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एब.टी.पी.सी. के द्वारा व्याम
 दिलांक 18.03 .2015 को कीमत सुवकांक के अनुसार प्रभावित भूमिख्वामियों को नीकरी के एवज में 700000 /- उ. (हात लाख) पेकण दिया गया है, पृंक्ष एन.टी.पी.दी. के द्वारा रायमढ़ के पटियोजनाओं हैतु पुनर्वास प्रतिवेदन, चारा 19 के साज पुनवाहि का सार प्रकाशन नही कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत स्रूचकांक के अनुसार जीकरी के एवज में पैकण प्राप्त करने के अधिकाटी है एवं प्रति एकड़ 2000000/-(बीस लाख रूपये ) की दर से मुआवजा टाहो का विचहिण कट बतीन भू अर्णन आथनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्राब्त में (घुन्दरबन आडेसा) में एब.टी.पी.री. के द्वारा 22.00 लाख रु. प्रति एकड़ की दर हो मुआवर्जा राशि का निर्धरिण किया वया है।
13. यह की उपरोक्त कोड़कावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू-अर्जन प्रक्रिया के अनुकुल निराकरण कर आपतिकरा को पूपना/जानकारी देने के उपरांत ही भू-अर्जन की अभ्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि आविध्य में एन.टी पी ही.लारा पहियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कहज्ञा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक व्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानयुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविचिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समत्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

1. कमिइन विलासपुर द्वारा अनुमोदित पुनर्वस्न योजना के सार का प्रकाशान थारा 19 के प्रकारान के साथ किया जा चुका है। एवं पुजर्वसन एवं पुनर्चवसशापन योजना का सार अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिटे उपलब्य है। जो कि धारा 19 के (टाजपत्र / समाचार पत्र/ ग्राम प्रकाश्रन/वेवसाईड प्रकारान) में भी उल्लेखित किया गया है।
2. प्रकरण में अधिनियम की धारा 11 के प्रकाशन उपरांत समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निराकरण पहचात अविनियम की चारा 19 प्रकाशन का प्रकालन किया गया है।
3. पकरण में पहतुत राजस्व अभिलेखों के अनुसार भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज भू-ट्वांकों के नाम पर मुआवज्जा निर्धरण किया जावेगा। मुआवजा राशि का भुणतान न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जावेगा।
4. राजट्व अभिलेख के सान प्रत्रुत प्रहताव के अनुसार नियमानुसार भू अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।
5. भूमि अर्जन.पुनर्वासन एवं पुनर्ववसलापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शाता अधिकार अधिनियम 2013 के जियमानुसाट पारंमेक अपिदूवना हराजपत्र के हप में समूनित सरकार (छठा. शासन) की वेबसाइट में $02 / 10 / 15$ को प्रकाधित कि जा चुकी है। वाम बडमाल के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम पकाशन दिलांक $30 / 10 / 15$ के अनुसाए दिबांक $31 / 12 / 2015$ तक 60 दिन की समयावधि में प्राप्त आपत्ति विचार के लिखे सीकार की उई है।
6. आपीति पत्र में भृभि का खसरा रकला का उल्लेख नही है। वाम बडमाल के नीजि भूमि के अधिव्रहण हेतु पूर्व में अचिलियम 1894 के तहत चारा 4 (1) की कार्यवाही नही की गई है।
7. कमिहनर विलासपुट द्वारा इस धू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्जवासन पुनः स्थापना के सार का प्रकायन पावित बाम में चारा 19 के पकाशन के सान किया जा चुका है एवं पुर्नवासन एवं पुलः्बापन योजना का समर अनुविभागिय अचिकरी रायगढ़ के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलष्ध है जो कि धारा 19 के (टाजपश्र/समाचार पश्र/बाम प्रकाशन/वेब साइट पकारान) प्रकाशन में भी उल्लेखित किया गया है।
8. अविमियम की चारा 21 की पभावित भू-स्वामियों को व्यक्तिणत सुनवाई हेतु सूचना में क्यूनतम एक माह से केन् अचिकतम घ: माह तक का समय दिया जाना उल्लेखित है। दिनांक 03/06/2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाबन उपरांत दिबांक $27 / 06 / 16$ एवं पुन प्रकारान दिबांक 30/07/16 को धारा 21 की सुलवाई पूर्ण की गई। अत: चारा 19 के टाजपग्र प्रकलन के पूर्व चाटा 21 की व्यक्तिगत बोटिस देकर प्रभावितों को एक माह से

अध्विक का उचित समय आपन्ति करने के लिये दिया गया। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाहान स्बानीय समाचार पत्रों में, वाम प्रकाराल एवं रायकढ़ की वेब साइट में भी अपलोड किया गया है।
9. आपस्लिकर्ता द्वारा धारा 11 के पहचात् नियत समय सीमा के अंदर प्रस्तुत आपत्ति का नियमानुसार निराकरण किया गया है।
10. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक $18 / 12 / 15$ की अधिस्चना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रूप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में राजस्व अभिलेख के साथ प्रस्तुत पस्ताव एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैध दस्तावेजों के अनुसार नियमानुसार राजस्व अभिलेख को दुस्ट्त कर भू-अर्जन की जा रही है।
11. दिनांक $02 / 07 / 2014$ को जिला स्तटीरा पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिरनर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014-15 में माननीय रामसेवक पैकरा मंत्री छ.ग.रासन एवं प्रभारी मंत्री रायगढ़, जिलाध्यक्ष, एवं माननीय श्री रोरान लाल अख्यवाल विधायक विधान सभा क्षेत्र रायगढ़ सदस्य, कलेक्टर, सी.ई. जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ब्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई । सभी बिंदुओं में चर्चा होने के परचात दिनांक 8/07/16 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।
12. भारत में राज्य रासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित रासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन/ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुजर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भृमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्द्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शाता का अधिकार अधिनियम 2013 के टोड्युल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू-अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकाटी (कमिशनर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।
13. प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार भू-अर्जन की कार्यवाही विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रस्तुत दावा/ आपल्लियों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।
40. सुभाष, हिला, सुधा पिता पद्मलोचन, बोदाई बेवा पद्मलोचन, पदमन पिता चन्द्रभानु जाति गोड़ सा देह भूमि स्वामी यह कि आपल्तिकर्ता के सामिल हक के खाता कुल ख.नं. 4 कुल रकबा 0.737 हे. खं नं. $96 / 1,106$, 226/1, 249 रकबा कमरा: $0.462,0.150 .0 .105$,हे 0 को एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन हेतु गासन द्वारा ख बं. $96 / 1$ से रकबा 0.012 हे. ख.नं. 106 से रकबा 0.101 है. ख.नं. $226 / 1$ से रकबा 0.571 है० ख.नं. 249 से रकबा 0.053 हे भूमि को अधिव्यहण किया जा रहा है। उपरोक्त अधिव्यहित भूमि में से रोष बचत भृमि आवेदक आपत्तिकर्ता के लिए कोई उपयोग नही होने से बचत भूमि को भी अधिब्रहण कर आपस्तिर्ता को मुआवजा रकम दिलाया जाना उचित होगा।

तहसीलदार पुसौरएवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि महाप्रबंधक एनटीपीसी कोल मादीनिंग परियोजना के रेल लाईन हेतु ख.नं. $96 / 1$ से रकबा 0.012 हे. ख.नं. 106 से र कबा 0.101हे. ख. बं. $226 / 1$ से रकबा 0.57 1हे. ख.नं. 249 से रकबा 0.053 हे. भूभि अविवण हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित व प्रभावित रकबा से अचिक भृमि का अर्जन किया जाना संभव नही है।
41. हीरालल पि कान्हु जाति गोड सा देह शू स्वामी आवेदक/आपल्तिकर्ता के भूमि स्वामी हक कि भूमि वाम बड़माल प.ह.नं. 30 तह० पुसौर जिला रायगढ़ छ.ग. में ख.नं. 217, 253, 265, रकबा कमराः $0.121,0.081$, 0.846 हे. भूभि राजस्व अभिलेख मे दर्ज है। उपरोक्त भूमि ख.नं. $217,253,265$ रकबा क्रसराः 0.061 हे. 0.081 हे 0.445 हे भू भि को एन.टी.पी.सी.कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु हासन द्वारा अपिब्बहण किता जा रहा है। यह कि उपरोक्त भूमि ख.नं. 217 रकबा 0.121 हे. एवं 0.846 हे० मे से 0.061 , 0.0445 हे भूमि अचिव्यहण होने से होष बचत भूभि आवेदक का उपयोग नही होगा इस कारण आवेदक रोष ब्रता भ्रृमि को अदिवाहण कर मुआवजा रकम दिलाये जाना उचित होगा।
एन.टी.पी.टी.क्लेल मार्बीनिंग परियोजना के रेल लाईन हेतु ख.नं. $217,253,265$ रकबा क्रमएः 0.061 हे, 0.081 1ह. 0.445 है. भूमि अचिवाहण किया जा रहा है। प्रस्तावित व प्रभावित रकबा से अधिक भूमि का अर्जन किरा जाना संभव नही है।
42. अवण सटोज पि बान्हराभ सुक्मति बेवा नान्हेराम जाति गोड सा देह भू स्वामी

1. आपल्लिकर्ता अपने स्वामित्व एवं कछ्बे की भूमि वाम बड़माल सिथत खसरा नं. $214 / 3$ रकबा 0.586 है. तह व जिला रायगढ़ (छ.गा.) भूमि को दिनांक 18/05/2012 को विधिवत पंजीकृत विक्य के माध्यम से केता दुलार सिंह के पास सम्पूर्ण प्रतिफल राहित एवं सारान द्वारा निध्रीित सटाम्प घुल्क अदा कर विक्य कर दिया गया है एवं उक्त विक्रय शुदा भूमि का सदेव के लिए कब्बा केता को प्रदान कर दिया गया है।
2. यह कि उक्त विक्रय पत्र के माध्यम से केता के द्वारा विधिवत नामांतरण करा कर राजस्व अभिलेख अधतन कराया गया है। उक्त भूमि एनटीपीसी भू-अर्जन के तहत प्रभावित हो रही है तथा उक्त विक्रय शुदा भुमि को किन्ही कारणवराः भू-अर्जन की कार्यवाही की जाति है तो वह जाजायज व अवैथ होगी। चूंकि मेटे द्वारा उका भूमि के एवज में सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके गवाहों के समथा पंजीकृत विक्रय पत्र में अपना हस्ताक्षर कर सैदैव के लिये अपना हक में त्याग चुका हू तथा में निकट भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से पृथक हहना चाहता है। इस हेतु मेरे व्रिक्रय शुदा भृमि पर मेरे नाम से भू-अर्जन की कार्यवाही न किया जाना उचित होगा।
3. यह कि विक्रय के परचात गोष बचत भूमि पर भी मेरा अधिकार अनुरूप है अतएव रोष बचत भूमि पर ही भू-अर्जन की कार्यवाही मेरे सहमति से मेरे जाम पर किया जावे।
4. यह कि नवीन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 84 में यह प्रावधानित है कि यदि किसी कृषक के द्वारा गलत जानकारी पुनर्वास और मुआवजा के प्रलोभन में दिये जाने पर अपराथ गठित होती है, हस हेतु कृष्क के विरूद़ 100000/- रू. की अर्थ दंड एवं 6 माह के कारावास का प्रावधान है। अतएव मेरे द्वारा विक्रय की गई भूमि के संदर्भ में यह जानकारी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि भविष्य में व्यायलयीन कारणों में अनावरयक उलझना न पड़े।

प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में स्थल जांच के दौरान आपल्किकर्ता सरोज कुमार एवं सुकमति द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कोई भी आवेदन नही दिया गया है, और न ही हस्तादार किया गया है। प्रत्तुत आपक्ति खारिज किया जावे। फलस्वरूप मौके पर पंचनामा तैयार कर संलग्न किया गया। आपत्ति खारिज की जाने योण्य है।
43. मिनकेतन पिता बुधुराम जाति संवरा सा0 तेतला भूमि स्वामी

यह कि मेरे हक स्वामित्व की भूमि स्वामी हक की भूमि 235 प.ह.नं. 30 के ख.नं. $228 / 2$, रकबा 0.263 एवं ख. बं. $235 / 2$ रकबा 0.065 ख.बं. $235 / 3$ रकबा 0.093 ख.नं. $251 / 1$ रकबा 0.053 कुल योग ख. बं. 4 रकबा 0.047 भूमि अर्जित की जा रही है। यह कि मेरे भूमि पर मुआवजा की राली की $10,000,00 /$-र. निर्थारित की गई है जो कि अत्यंत कम होने के कारण मुछे अधिकाहण के बदले उक्त भू अर्जन पुनर्वास एवं पुर्वव्यवस्थापन की उचित प्रतिकर के रूप में मुझे $20.000 .00 /$-ह. तथा मुझे अथवा मेरे परिवार के सदस्य को प्रतिनियुक्ति एवं बोनस की एक मुस्त राहि का भुगतान प्रदाज किया जाये जिसके संबंध मे माननीय न्यायालय के समक्ष मे यह दावा आपत्ति निध्रीित समय प्रस्तुत है।
अधियाहण की जा रही भूमि का नियमानुसार अधिकतम दर पर मुआवजा राशि की गणना की जावेणी तथा प्रभावित भू-स्वामियों को अनुमोदित पुनर्वास योजना का लाभ देय होगा।
44. यहोदा नि० बड़माल निवेदन है कि आवेदिका यहोदा पति रांकर सिदार निवासी बाम बड़माल तह 0 पुसौर कुल खसरा नं. $221 / 1$ रकबा 0.265 हे भूमि अधिवहण रेल लाईन के तहत जा रहा है। यह कि डिगरू निराकार, हाब्दृ पिता रल्ना जाती कोलता है। यह कि डिगरू का मृत्यु हो चुका है। एवं निराकार हान्दू जाति कोलता वर्णीत है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि डिगरू का नाम विलोपित एवं जाति कोलता के सथान पर गोड़ सुथाटे जाने एवं सुथार पहचात पुनः नोटिस जारी कीये जाने की आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।
डिगर का फौत हो चुका है। वारिस ब्याम में नहीं रहते । मृत्यु प्रमाण पत्र उपलष्ध होने पर या आवेदिका के उपस्थिति /सम्पर्क होने पर नामांतरण दर्ज कर अभिलेख दुछूक्त किया जावेगा।
45. अरर्विद कुमार गर्ग पिता रयाम सुन्दर जाति अकवाल निवासी -सदर बाजार रायगढ़

1. आवेदक के भूमि स्वामी हक अधिकार एवं कब्जे की भूमि $222 / 4,231 / 2$, रकबा 0.045 , एवं खसरा कमांक, $223 / 2,224,223 / 443$, रकबा 0.470 कुल रकबा 0.915 हे. व्यवस्सायिक उपयोग करने हेतु करा कर विचिवत काबिज है।
2. उका भूमि में से खसरा नं. $222 / 4$ रकबा 0.016 हे. एवं $231 / 2$ रकबा 0.146 हे. भूमि पर विधिवत भारत पेट्रोलियम कार्परिशान लि. टायपुर के रिटेल आउटलेट डिलर बन कर पेद्रोल/डिजल पंप वर्तमान में संचालित है उक्त भूनि में से $231 / 2$ एवं आपलिकर्ता के स्चयं की व्यवसायिक द्रायवटे भूमि खसरा 224 रकबा 0.020 है.

भूनि अधिवाहण के संबंच में निम्ननुसार अभिकथन करते हुए अपनी आपत्ति पुस्तुत करता है। यह कि खसरा क. $231 / 2$ रकबा 0.145 हे. भूमि पर भारत पेद्रोलियम कार्परिशान लिमिटेड टायपुर के रिटेल डिलटरीप अनावेदक को प्राप्त है अन्मवेदक के द्वारा जिला दण्डाधिकाटी रायगढ़ से विस्फोटक लाइसेंस्ट दिनांक 28/02/2013 को प्राप्त किया है तथा अन्य विभागो से अनापलि प्राप्त करके पेट्रोल पंप की स्बापना किया गया है।
3. यह कि उक्त पेट्रोल हिजल पंप स्थापित करने हेतु विद्यित पेट्रोल स्पलाई टंकीयों का विधिवत निर्माण कराया गया है जो ख. क्रमांक $231 / 2$ पर पेट्रोल/डिजल स्पलाई की टंकीया स्थापित है और इसी भूमि पर पेट्रोल/डिजल वितरणमटीन भी स्थापित है पेट्रोल/डिजल संचालन हेतु कार्यालय की स्थापना की गई है तथा खसरा कमांक 224 में स्टाप क्वाट्रट स्थापित है टायलेट, पानी टंकी, पानी स्पलाई बोर हवा मटीन आदि स्बापित है। इसके अतिरिक्त मुख्य सड़क राष्ट्रीय राज मार्ग है वहां से पेट्रोल/डिजल पंप के संचालन हेतु पक्के की बौउउरी बाल तथा पंप के संचालन के लिये द्रांस्सफारर्म विद्युत के आधुनिक उपकरण का भी निर्माण कराया गया है हस तरह से सम्पूर्ण पेट्रोल पंप के निर्माण में तकरीबन 2 करोड़ की लागत लगायी गई तत्पर्पात विद्यित पेट्रोल/डिजल पंप का संचालन अनावेदक के द्वारा करते आ रहा है।
4. यह कि उपरोक्त भूमि पर ख.क. $224 / 2$ मे इमारति वृद् भी स्वापति है परनु राजस्व कर्मचारी के द्वारा जानबुझ कर उक्त तथ्य का उल्लेख नही किया है स्थल निरक्षण करने पर माननीय व्यायालय के समक्ष सच्चाई आ जावेगा।
5. यह कि पेट्रोल/डिजल पंप की स्थापना लोकहित एवं राप्ट्रीय राज मार्ग पर है जिसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ एवं अन्य आवरयक विभागो की अनापलि प्राप्त कट पेट्रोल पंप की स्वापना की गई है जो जनहित में है ऐसी संपल्ति का औद्योगिक प्रयोजन हेतु अधिवाहण किया जाना उचित नही है और वह विधि विरुदू है।
6. यह कि धारा 21 पुनर्वासन एवं पुनर्वास में उचित प्रतिक एवं पारदर्शीता अधिनियम 2013 के पूर्व के विधि का अनुरारण तथा आक्ञापन विधि नियम का समूचित पालन किये बिना धारा 21 पूनर्वास एवं पुनर्वासन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शीता अधिनियम 213 के तहत कार्यवाही विरुद़ है।
7. यह कि अधिनियम के द्वारा बनाये गये धारा 21 के पूर्व धारा 21 के आज्ञापक प्रवधानों का पालन नहीं किया गया है। और न ही इस प्रोजन हेतु भूमि अधियहण किया जाना है उसका विशोष उल्लेख किया है और आंजफांन मे कार्यवाही कि जा टही है।
8. यह कि अर्जन कि जाने वाली उपरोक्त भूभि का विधिवत परिवर्तित है और रायगढ़ झारसुगड़ा राष्ट्रीय राज मार्ग कमांक 200 जिसका नया बंबर 49 पर स्थापित है।
9. यह कि भारत पेट्रोलियम कार्परिशान लिमिटेड रायपुर को प्रकरण में यह जानते हुए भी कि वर्ष 2013 से पेट्रोल/डिजल पंप स्थापित है पक्षकार बनाये बिना अनावेदक कि भूमि पर पेट्रोल/डिजल पंप का अर्जन किया जाना विधि विस्द्ध है उक्त प्रकरण में भारत पेट्रोलियम कार्पोरिशान लिमिटेड रायपुर आवरयक पक्षकार है।
10. यह कि अनावेदक के उपरोक्त भू अर्जन की जाने वाली भूमि को 30 वर्ष के लिज में निर्थारित फिस पर भारत पेट्रोलियम कार्परिएान लिमिटेड रायपुर के द्वारा लेकर उस पर पेट्रोल/डिजल पंप की स्थापना की गई है।
11. यह कि अनावेदक अपने आपलि के सर्मथन में साद्य प्रस्तुत करना चाहता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट एवं साभ्य का खंडन करना चाहता है कुंट परिक्षण करना चाहता है साथ ही साथ अनावेदक यह निवेदन करना चाहता है कि उपरोक्त भू अर्जन वाली भूमि का स्थल निरिक्षण अनावेदक/आपत्तिकर्ता की उपस्तित में किया जावे।
12. यह कि अनावेदक विधि आधार पर विधिक प्रवधानों का पालन करते हुए यदि सार्वजनिक तथा लोकहित में भूमि का अदिवाहण करना चाहते है तो अनावेदक के उपरोक्त पेट्रोल/डिजल पंप से तीन सौ मीटर की दूटी की भूमि विध्विकक अर्जित कि जाती है तो पेट्रोल/डिजल पंप की रक्षा भी हो जावेगी जो लोकहित में है।
13. यह कि उपरोक्त परिस्थिती में आपल्ति स्वीकार किया जाकर अनावेदक/आपत्तिकर्ता के व्यप्रतित भूमि (परिवर्तित व्यन्सायिक प्रयोजन) खसरा बं. 224 रकबा 0.020 हे. एवं $231 / 2$ रकबा 0.145 है. कुल रकबा 0 . 165 हे. भूमि अधिक्रहित नही किया जाना ब्यायोचित है।
यह कि अनावेदक के पास पेट्रोल/डिजल पंप का व्यवसाय है उक्त व्यवसाय के समाप्त हो जाने की दरा में अनावेदक जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। जिसे बेरोजगारी का सामना करना पडेगा जो कि सामाजिक तथा उसके व्यक्तिगत स्प से घोर नुक्सान का सामना करना पडेगा तथा पंप में काम करने वाले व्यक्यक भी बेटोजगार हो जायेंगे।

तहसीदार पूहीर ह.प. से जांच पतिवेदन मे प्रतिवेदित किया वया है। की सथल जांच में खसरा बं. 224 एवं $231 / 2$ पर पेट्रोल पंप संचालित है ख.ं. $231 / 2$ एनटीपीसी कोल मार्षीनंग परियोजना के रेल निमार्ण में प्रभावित बही होने के कारण अचिवियम की धारा 93 के तहत मूक्त करने हैतु प्रत्तावित कि जा रही है।

ख.लं. 224 पट स्चित निमार्ण क्षेत्र स्टाफ क्वार्टर, टायलेट, पानी टंकी, पानी सप्लाई बोर, हवा मटीन आदि प्यावित नही हो रहा है। सलल जांच में ख.ं. 224 के प्रशावित क्षेत्र में एक जगा नीम पेड़ वणना योण्य पाया गया प्ताावित भू-अर्जन अीयोगिक प्रयोजनार्श सार्वजनिक जनहित में विधि अनुसार किया जा रहा है।

प्रकण में अचिलियम का गासन के निर्देशाबूसार पालन करते हुए भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है। आपतिकर्ता के प्रभातित भूमि रायगढ़ झारसुगड़ा राष्ट्रीय राजमार्ण से लगकर है। अपतिकर्ता की भूमि पर सथापित पेट्रोल डीजल पंप भू-अर्जन से प्रावित नहीं हो रहा है।

प्रकरण में पहतुत राजह्व अभिलेखों में प्रहतावित भूमि ख.नं. 224 रकबा 0.020 एवं ख.नं.231/2 रकबा 0.324 है० अरविन्द कुमार गर्ग पिता हरामसुन्दर जाति अखावाल निवासी सदर बाजार रायगढ़ के दर्ज जाम अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

बहसीदार रायगढ़ की ओर से हल्का पटवारी द्वारा आपत्तिकर्ता को सूचना देकट उनके प्रतिनिधि एवं आवेदक लिकाया के अधिकारी की उपस्तिति में सल जांच किया गया

प्रस्तावित भू-अर्जन सार्यजनिक प्रयोजन हेतु की जारी है। जिसका निमार्ण योजना का सक्षम अधिकारी द्वारा सभि सम्भावित विकाल्पों का अवलोकल कर अनुमोदित किया गया है। अतः प्ररिवर्तन संभव नही है।

भू-अर्जन हेतु पस्तावित ख.बं. 224 एवं $231 / 2$ में से $231 / 2$ एनटीपीसी कोल माईनिंग परियोजना के रेल लिमार्ण में प्रभवित नही होने के कारण अधिनियम की धारा 93 के तहत मूक्त करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है। होष रकला अचितहण से मूक्त किया जाना संभव नही है।

तहसीदार पूसौर एवं हलका पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है। कि राजस्व अमला के साथ सल जांच कर आपत्तिकर्ता को स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित रेल लाईन पेट्रोल पंप के किनारे से निकल रही है। पेट्रोल पंप संचालन प्रभावित बही होगा।

तहसीदार पूसौर एवं हलका पटवाही के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि स्वल जांच किया गया आवेदक के द्वारा हसताक्षर हेतु सहयोग नही दिया गया।
46. ताष्वाम पिता स्व. सुकदेव जाति गोंड़ निवासी बड़माल आपतिकर्ता के शामिल हक के खाता मे कुल ख.नं. 18 कुल रकबा 6.921 हे० भूमि राजर्व अभिलेख में दर्ज है उपरोक्त भूमि मे से कुल ख.नं. 3 कुल रकबा 0.753 हे0 भूमि को शासल द्वारा एलटीपीसी कोल माहीजिंग परियोजना रेल लाईल निर्मण हेतु अषिक्यहण किया जा रहा है। उपरोका अचिबहण प्रकरण बोटिस में आपत्तिकता तोषराम का नाम छुटा है। होष सहखातेदार तुलेखर पिता सुखेेव, रसमती बेवा सुखदेत का जाम दर्ज है। उपरोक्त अध्विघहण प्रकरण में आपलिकर्ता तोषराम पिता सुकदेव का नाम संयोजित किया जाकर भूमि कि मुआवजा रकम प्रदाय किया जावे।

तहसीदार पूसीठ एवं हलक्क पट्वरी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया हैं कि राजस्व अभिलेखों में तोषराम का नाम दर्ज है। और भू-अर्जन प्रकरण में तोषराम का नाम जोड़ा गया है।
(6) उपरोक्त अचिवहित की जा रही भृमि के संबंच में सलल जांच प्रतिवेदन दि. 20/10/2016 एवं पंचलामा दिनौंक 20/10/2016 के सान आवेदक निकाया, एवं तहसीलदार पूसौर की ओर से राजस्व निरीक्षक, हल्का पट्वारी द्वारा संयुक्त कूप से प्राप्त हुआ। प्रकरण में भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित कुल खसरा नं. 69 कुल रकसा 8.834 हे0 में निजी भूमि खसरा यं. $231 / 2$ रकबा 0.145 है., $221 / 2$ रकबा 0.085 हे., $221 / 3$ रकबा 0.129 हे., $111 / 1$ रकबा 0.008 हे., $232 / 1$ रक्ता 0.028 हे., $26 / 1$ रकबा 0.020 हे. भ्रूमि प्रभावित नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 93 के तहत अवत्यजन

हुुु पर्तावित करते हुए होष अर्जित की जा दही निजी भृमि कुल खसरा नं. 63 कुल रक्या 8.238 हो. भूमि का च्वल
 मुआवजा का गणना पत्रक भाग- 1 क भाग- 1 ख. भाग-1ग, भाग-1ष तैयार कर पस्युत किया गया है। जो आदेए का अंब है।
(7) अर्जित की जा रही भृमि का उप पंजीयक, रारगतढ द्वारा प्राप्त कें्मीय मृल्यौँकन बोर्ड. रायपुर द्वारा अनुमोदित आार्ष-लार्मन वर्ष 2015-16 की दर,औसत विकीझंट दर तबा आदर्शा पुलर्वास कीति (संधोषित) की दट से तुलना में आाईड लाईल की दर अधिक होने के फलस्वर्प आईड लाईन वर्ष 2015-16 की दर के अनुरूप्य मुआवजा का मिर्थरण किया गया है।

| भूमि का प्रकार | आाईड लाईन वर्ष 2015-16 की दर प्रति है 0 में. | बिक्री खंट के अनुसार दर पति है० में. | पुर्बवास नीति के अनुसार दर प्रति एकड़ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| अस्ंिंचित खार | 777000- | 713005/- | 800000/- |
| खार राष्ट्रीय राज्य मार्भ से लगकर | 1822000/- | 713005/- | 800000/- |


| क |  | अधियहित भू¢ि का |  | गाईड लाईन के अनुसार कुल मुआवजा राशि | बिक्री छंट के दर से कुल मुआवजा राशि | पुनर्वास नीति की दर से कुल मुआवजा की राहि | देरा मुआवजा |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | प्रकार | रकबा |  |  |  |  |
| 1 |  | अस्विचित खार | 7.677 | 24754877/- | 5473739/- | 15175894/- | 24754877/- |
| 2 |  | खाट राष्द्रीय राज्य मार्ग से | 0.561 | 4241889/- | 399995/- | 1108985/- | 4241889/- |
|  |  |  |  | 28996766/- | 5873734/- | 16284879/- | 28996766/- |

(ख) अर्जित भूमि पर शिबत परिसम्पत्तियों का मुआवजा
(ब) अर्तित घूमि पर हिबत वृa्यों का मुआवजा -
(U) शूमि परिंपीतितों तबा वृa्यो का मुआवजा (क+ख+गा का योग)

जिरंक

रु. 380073/-
б. 29376839/-
(8) प्ररण मे घु अर्जन पुनर्वास और पुर्वव्यवसापन में उतित प्रतिकर और पारदर्हिता के अधिकार अहीवेयन 2013 के अबुचाह राज्य धायद द्वारा जारी निर्देगों के तहत पुर्जवात पतिवेदल तैयार कराले एवं पुर्जवास अवाह पारत कटत की क्रवaाही पकक हो की जा रही है।












> तद्नुसाट पक्ज के अवाई श्रेश पारित किता जता है।

1. आयुक्त बिलासपुर संभाण बिलासपुर की ओर सूचनार्व सादर सम्प्रेषित।
2. कलेक्टर, शू-अर्जन राखा राय्रगढ़ की ओर सूपनार्व सम्प्रेषित। निवेदन है कि प्रकरण में पारित अवाई राशि
 धुअतान करोे हैतु पदाय करोे का कर्ट कर्मे।
3. महाप्रंधक, एनटीपीसी तलाहपाली कोल माड़ित पटियोजबा घटघोड़ा को सुच्वार्व एवं आवह्यक कर्यवाडी हेतु अवेषित। आप कृपया अवार्ड की पति संबंचित शू-ख्वामी को उपल्ख करार्व प्रकटण में तमव हीमा को भीतट पुणर्वास अवाई की कार्यवाही पूर्ण किया जाना है। अतः पुणर्वस्ट पतितेदन अणना पश्रक के बाब टीष प्रतुत कर्ट्र।
4. उप पंजीयक, टायगढ़ को सुच्रनार्य अद्षेषित।
5. तह्टीलदार, पुसौर को अभिलेख दुरूट्ती हेतु अबेषित।
6. टाजस्व निटीबक, टा.नि.मं.पुसौर को अभिलेख दुहहत्ती हैतु अबेवित।
7. पट्वारी हलका बं. 30 को अभिलेख दुरहत्ती हैतु अलोषित।
